مرويات الأفعال الحمدة ختمت
في التفسير

جمع وتفسير
أحمد محمد البزري
محمد رشيد القاضي

المشاطكة الفكاهية السعودية
مروريات
الأم لجمال خنيبل
في التفسير

البحث الأول
وضيحة مرحلة الفائقة إلى مستوى النسا

جمع وتحقيق
حافز بشير بركات

الأستاذ مشارك في جمعية القرآن الكريم
الجمعية الإسلامية
المدينة المنورة

المملكة العربية السعودية
فهرست الموضوعات

رقم الصفحة

شذرات من أقوال كبار النقاد عن علم الإمام أحمد بالقرآن وتفسيره ومنهجه فيه

6-13

كلمة شكر

7

المقدمة وتحتوي على أهمية التفسير بالآثار

8

بعض المصنفين في التفسير بالآثار

9-8

تفسير الإمام أحمد بن حنبل ومن ذكره من العلماء

9

من حصل على إجازة رواية تفسير الإمام أحمد

10

من أفاد من تفسير الإمام أحمد ومن تقل من ماويتاه في التفسير

12

إنكار الإمام الذهبي ووجوب تفسير الإمام أحمد

12-16

التدليل على وجود هذا التفسير بالأدلة والقرائن

14-16

نبذة عن نقدان التراث وخصوصا في علم التفسير بالآثار، والسبب الباعث على جميع هذه الرويات

15

المعلم المساعد على القيام بهذا العمل

15

من الأهداف المشردة من هذا العمل

16

منهج البحث:

12-16

1. جمع الرويات

22

2. تصنيف البطاقات حسب الآيات والسرر

22

3. التخريج

22

6. الحكم على الأحاديث والآثار

23

5. وضع العناوين المناسبة

23

6. التهريج

23

تبيين وبيان لفرز الإمام أحمد والثلاثة كتب ليس لها

23

أصول: المغازي والملاح والتفسير

26

tفسير

27

الاستعادة-فضلها

28-27

الاستعادة-معناها

28-27
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>السورة والآية</td>
<td>تقسيم سورة الفاطمة</td>
</tr>
<tr>
<td>البسملة</td>
<td>فصلها</td>
</tr>
<tr>
<td>الفاطمة. من أسماها وفضلها</td>
<td>&quot;الحمد لله&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;ماليك يوم الدين&quot;</td>
<td>&quot;هدا لنا الصراط المستقيم&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;غير المعضوب عليهم&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ولا ضالين&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث يشمل فضل وتقسيم الفاطمة</td>
<td>فصل في التأمين</td>
</tr>
<tr>
<td>تفسير سورة البقرة</td>
<td>البقرة. فضلها</td>
</tr>
<tr>
<td>تفسيرها</td>
<td>&quot;الاسم&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;لا ريب فيه&quot;</td>
<td>&quot;هدي للمحقين&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;يؤمن بالنبي&quot;</td>
<td>&quot;ختم الله على قلبيهم&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;يا أباها الناس عايدوا ركم</td>
<td>الذي خلقكم والذين من قبلكم حملنا ذلك</td>
</tr>
<tr>
<td>جعل لكم الأرض فراشا والسماء</td>
<td>بناء وأنزل من السماء ماء</td>
</tr>
<tr>
<td>فأخرج به من الشرات رؤفا لكم</td>
<td>فلا تجعلوا الله أندادا وأتمنى</td>
</tr>
<tr>
<td>تعلمن&quot;</td>
<td>21-26</td>
</tr>
<tr>
<td>504</td>
<td>50-62</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة والآية</td>
<td>رقم الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>البقرة 67:44-45</td>
<td>67 51</td>
</tr>
<tr>
<td>فلا تجعلوا لله أنداداً 67:46</td>
<td>67 52</td>
</tr>
<tr>
<td>فاتقوا النار التي توعدها الناس 67:52</td>
<td>67 54</td>
</tr>
<tr>
<td>والحجارة أعدت للكافرين 67:53</td>
<td>67 54</td>
</tr>
<tr>
<td>وبشر الذين آمنوا وعملوا الصلاوات أن لهم جنات 67:56</td>
<td>67 56</td>
</tr>
<tr>
<td>تجري من تحتها الأنهار 67:57</td>
<td>67 57</td>
</tr>
<tr>
<td>ولهم فيها أزوج مطهرة 67:57</td>
<td>67 57</td>
</tr>
<tr>
<td>الذين يتضعون عهد الله من بعد ميثاقه 67:59</td>
<td>67 60</td>
</tr>
<tr>
<td>الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء نسراً 67:61-64</td>
<td>67 61</td>
</tr>
<tr>
<td>سبع سماوات 67:64</td>
<td>67 61</td>
</tr>
<tr>
<td>وإذ قال ربك للملاكية 67:66-68</td>
<td>67 66-67</td>
</tr>
<tr>
<td>أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسيب بعذب 67:69-70</td>
<td>67 69</td>
</tr>
<tr>
<td>وتنسدلك 67:71</td>
<td>67 71</td>
</tr>
<tr>
<td>إنني أعزم ما لا تعلمون 67:73-74</td>
<td>67 73</td>
</tr>
<tr>
<td>وعلم آدم الأسماه كلها 67:74</td>
<td>67 76</td>
</tr>
<tr>
<td>واستكر 67:75</td>
<td>67 77</td>
</tr>
<tr>
<td>اسكن أنت وزوجك الجنة 67:77-78</td>
<td>67 77</td>
</tr>
<tr>
<td>ولا تقربوا هذه الشجرة 67:78</td>
<td>67 78</td>
</tr>
<tr>
<td>فازلهما الشيطان عنها 67:79</td>
<td>67 79</td>
</tr>
<tr>
<td>فصل على آدم من ربه كلمات نعتاب عليه إنه هو التراب الرحيم 67:80-81</td>
<td>67 80-81</td>
</tr>
<tr>
<td>والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 67:82</td>
<td>67 82</td>
</tr>
<tr>
<td>أصحاب النار هم فيها خالدون 67:83</td>
<td>67 83</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة والأية</td>
<td>رقم النص</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>البقرة - باني إسرائيل أذكروا 40</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>أتامرنا الناس بالبر وتنسون أنفسكم</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>واستعينوا بالصبر والصلاة</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>وإذ نحن نهتمك من آل فرعون</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>وإذ رعدنا موسىروسيا</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>وإذ قال موسى لقومه ياقيم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الجلب</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>وانزلنا عليكم ماء السلي</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>ودخلوا الباب سجدا</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>وقولوا حطة</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>فنزلنا إلى الذين ظلموا رجز</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>من السماء</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>وضعت عينهم الليلة والمسكنة ويما وآبض من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلعون النببين</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>غير الحق</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>عيون بين ذلك</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>لاكتشاف فيها</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>وإذ قتلتم نفسا فادآمن فيها والله مخرج ما كنتم تكمون</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>قول للذين يكتبون الكتب بأيديهم فويل لهم ما كتب أنفسهم</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>وويل لهم ما يكتبون</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>وقالوا لن كننا النار إلا</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>أباما معدورة</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>بل من كسب سمعة وأحاطت به خطيته فأولئك أصحاب النار</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>هم فيها خالدون</td>
<td>80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

506
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم النص</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>101-102</td>
<td>78</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>78</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>79</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>79</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>112-113-114-115-116-117-118-119-120</td>
<td>88</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>90</td>
<td>120</td>
</tr>
</tbody>
</table>

السورة والآية

قالوا للناس حسناً

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما كفروا فلا جاهماً ما عرفوا

كفرنا به فلم تعتد الله على الكافرين

فلم يبغض الله على غضب.

أشرعوا في قلوبهم العجل بكفرهم

فتعمنوا المرات إن كنتم صادقين.

كل من كان عدو الله يجبريل فإنه نزله

على هؤلاء توغلاً...

بليغ ما تتطلعوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين

كفرنا يعرف الناس السحر...

يا أبا اليمن آمنوا لا تقولوا راعنا...

وقلوا انظروا...

ما نشغ من آية أو نسما تأتي

يخبر منها أو مثلها.

ومن يبتعد الكفر بالإيام.

ولله الشرق والغرب فائتماً

توهوا فتكم وجه الله

قانون.

إن أرسلناك باحق بشيراً ونذيراً...

ولكن أتيت أهواه بعد الذي

جاك من العلم....
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>127</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>127-128</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>128-129</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>130-131</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>131-132</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>133-134</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>134-135</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>136-137</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>137-138</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>138-139</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>139-140</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>140-141</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>141-142</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>142-143</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>143-144</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>144-145</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>145-146</td>
<td>106</td>
</tr>
</tbody>
</table>

"ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون" 121
"وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا
بلداً آمناً" 126
"وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت" 127
"وإذ قال إبراهيم إسحاق يا يا إسحاق يا إبراهيم
" تعالى إلهي وآله آبائك إبراهيم
"والersive...." 133
"تلك آمة قد خلت لها ما كتب
ولكم ما كتبتم
"قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا
"وأما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعينهم
"سبرأ السفاهة من الناس ما ولاهم
"عن قبليهم التي كانوا عليها..."الآية 136
"وذلك جملناكم آمة وسطاً " 142
"وأما كان الله ليضع إيانكم إن
"الله بالناس لرؤى رحيم
"قد نرى تقلب وجهك في السماء
"فلتولبنك قبلا ترضاه " 144
"ولكن أتوبه أهم من بعد ما جاكر
"من العلماء إذا إن ظالمين" 145
"وحيث ما كنتم فولوا وجرهكم
"شطره...." آية
"فاذكرني أذكركم واشكروا لي
"ولا تكفرون" 152
"ولتبونكم بشيء من الغفور والرحمن
"ونقص من الأعمال والأنفس والحيوات
"وبشر الصابرين" 155

508
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة والآية</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>البقرة - الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ( \text{&quot;إنا لله وإنا إليه راجعون&quot;} )</td>
<td>156</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>157</td>
<td>176-178</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>158</td>
<td>177-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>159</td>
<td>177-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>160</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>161</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>162</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>163</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>164</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>165</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>166</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>167</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>168</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>169</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>170</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>171</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>172</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>173</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>174</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>175</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>176</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>177</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>178</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>179</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>180</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>181</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>182</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>183</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>184</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>185</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>186</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>187</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>188</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>189</td>
<td>178-179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>190</td>
<td>178-179</td>
</tr>
</tbody>
</table>
السورة والآية

القرة: "هم المتقون"

"بابها الذين آمنوا كتب عليكم التقصا".

117-118 192-193

"فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم"

119 178

"كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا روصية للرجال والأنثيين بالمعرفة حقا على المتقين"

119-120 180

"فمن خان من موص"

121 182

"جنا أو إثما"

"بابها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لتتقون"

125-126 183-184

"أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"

127 185

"عدة من أيام أخر على الذين يطبقون فدية طعام مسكين"

128-129 186-187

"ول أن تصمروا خير لكم"

130 188

"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن"

131 189

"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"

"يريد الله يكم البصر"

132-133 190-191

"ولا يريد يكم البصر ولا ينكروا العدو ولتكبروا الله على ما هدىكم"

134 192

"أجيب دعوة النافع إذا دعان"

135-136 193-194

141
"أهلك لكم ليلة الصيام الرفث إلى...
ناساكم " علم الله أنكم كنتم تختانين
أنفسكم " وابتعوا ما كتب الله لكم...
ولكما واشروا حتى يبين لكم
الفريق الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...
يسألونك عن الأهلة قل هى مواقف
للناس والجح... " وقاتلوا في سبيل الله الذين
يقاتلونك فلا تحذروا إن الله
لا يحب العتدين " ولا تقاتلونهم عند المسجد الحرام حتى
يقاتلونك فيه " وقاتلونه حتى لا تكون فتنة...
وبكون الدين لله " شهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات
قصاص نم ضد علتك علتك فأعدوا
عليه بعض ما أعد علتك " ولا تلقوا بأيديكم إلى المهلكة...
واقوا الحاج والعمرة لله " ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
الهدي محلة " فم كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
فقدية من صيام أو صدقة أو نسك "
011
"إذا أتمت فم يمنع بالمرة إلى الحج، فما استمر من الهدي فمن لم يجد فصام ثلاثية أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم" 196
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رهف ولا فسوق ولا جمال في الحج" 197
"وأزودوا فإن خير الزيادات التقوى" 197
"ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ركيم" 198
"إذا أفضتم من عرفات فأذكروا الله" 198
"عند الالحريم" 198
"ثم أقيموا من حيث أقام الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم" 199
"ومتمن من يقول ربنا أنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" 201
"وأذكروا الله في أيام معدودات فمن تعمل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه" 203
"وهو الدخيم" 204
"وإذا قيل له إتق الله أخذته العزة" 206
"بالإثم فحسبه جهنم" 206
"جهنم" 206
"هالبترور إنأ أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملاكاة" 210
"زين للذين كفروا الحياة الدنيا" 212
السورة والآية

البقرة: "فهدى الله الذين آمنوا لما اختلقوا فيهم الحق بإنشه" 312

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ونا ياتكم... مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الأسا، والضراء" 314

cdot عليكم {(القتال وهو ذره لكم وعسي أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون" 316

"يسألونك عن الشهير الحرام قتال فيه قائل فيه كبير" 317

"يسألونك عن الحمر والميصر قتل فيهما إن كبير وما نافع للناس وإثهم بأكبر من نفوهما" 319

"وابنسر" 320

"يسألونك ما ينفقون" 321

قل العفر" 321

"يسألونك عن البهاء قل إصلاح لهم خير وإن ت찰روهم فإداكم ولله يعلم المقصد من المصالح" 322

ولا تنكوا الشركات حتى يؤمن " 327

ولأم مؤمنة خير من مشروكة ولو أعجبكم" 328

"يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلا النساء في الحيض... 329

نمازكم حري لكم فأنا حرثكم أنى شنتم" 322

513
لا تجعلوا الله عرضا لأي منكم أن يب موا، وتتقوا وتصحبا بين الناس.
والله سميع علم.
لا يؤخذكم الله باللثو في أي منكم.
ولكن يؤخذكم ما كسبت قلبيكم والله غفور حليم.
للمدين يلعن من نسائكم ترص أربعة أشهر... وإن عزموا الطلاق فإن الله سعيد علم.
والطلاقات يتوري بنفسهن ثلاثة قو.
الطلاق مرتان فإنماك بمرور أو تسريح.
بإحسان.
إذا تقضيم أياقيما حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتد.
إذا تقضيم أيها تحمل لمن بعد حتى تتكجو زوجه غيره.
وإذكروا نعمة الله عليكم.
إذا طلقت النساء قبلين أجلهن فلا تعضهن أن ينخن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالملو.
والرائدات برضهن أولادهن حزائ.
كاملن من أراد أن يتم الرضاعة.
وعلى المولود له رزقيهن وكسرهن بالملو.
والذين ينذرون منكم يذرون أزواجًا.
تربي بنفسهن أربعة أشهر.
وعشرًا.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الإية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
<th>البداية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>416</td>
<td>2.8</td>
<td></td>
<td>&quot;إن خرجنا فلا جناح عليكم في مَا فعلن في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم.&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة.&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>626</td>
<td>212</td>
<td></td>
<td>&quot;كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة.&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>627</td>
<td>213</td>
<td></td>
<td>&quot;بأذن الله والله مع الصابرين.&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>878-428</td>
<td>213</td>
<td></td>
<td>&quot;ولا دفع الله الناس بعضهم بعضاً لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على عِلَمَ السّماوات والأرض.&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>430-431</td>
<td>214</td>
<td></td>
<td>&quot;ففضلها.*&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>436-437</td>
<td>216</td>
<td></td>
<td>&quot;لا تأخذه سنة.&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>444-449</td>
<td>217</td>
<td></td>
<td>&quot;وسع كربيه السماوات والأرض.&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

البقرة: "إن طلتموها من قبل أن تسومن وقد فرضتم لها فريضة نصف مافرضتم..." 
البقرة (رقم الصفحة 211)

لا أكره في الدين قد بين الرشد من الله
قلت أسسمس بالمرورة الوثيقة
قال ربي أرشني كيف يحي الموتى
مثل الذين ينقرون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبتلت سبع سنابيل في كل سبعة سنة حبة
بألها الذين أمنوا لا تبطروا
صدقاتكم بالمن والآئ
بأتي الذين أمنوا أنفقوا من طبيبت ما كسبتم
ؤولاي الحكمة من يشاء ومن يموت الحكمة
فقد أورث خير كثيرا
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر
فإن الله يعلمه
وما للظلمين من أنصار
إن تبدي الصدقات فنعمها هب إن تخفوها
وتزورها التقوى فهو خير لكم
لا يسألون الناس إلا عاقبا
الذين ينقرون أموالهم بالليل والنهار
سرا وعلانية نلقهم أجرهم عند ربيم ولا خوف عليهم ولا مراحون
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتخطى الشيطان
من المس آية
أحل الله البيع وحرم الربا
يحق الله الربا ويربي الصدقات

516
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة وال الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>البقرة: &quot;يا أبا اللذين آمنوا انقرأ الله وذروا ما بقي من اليا إن كنت مؤمنين&quot;</td>
<td>278</td>
<td>482</td>
</tr>
<tr>
<td>إن لم تفعلوا فاذروا بحرب من اللهو ورسوله</td>
<td>279</td>
<td>483-487</td>
</tr>
<tr>
<td>وإن تيم فلكم رؤوس أمثالكم</td>
<td>279</td>
<td>483</td>
</tr>
<tr>
<td>وإن كان ذو عسرة فنظره إلى</td>
<td>280</td>
<td>483</td>
</tr>
<tr>
<td>مسيرة&quot;</td>
<td>280</td>
<td>483</td>
</tr>
<tr>
<td>يا أبا اللذين آمنوا إذا تدأتم بدين إلى أجل مسمى فاكبوه &quot;الآية 282</td>
<td>485</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فإن لم يكونوا رجلين فرجل ومرأة أن تضل عن ترضون من الشهداء أن تضل</td>
<td>486</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>احدهما فتذكري إحداهما الأخرى&quot;</td>
<td>487</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;من ترضون من الشهداء&quot;</td>
<td>282</td>
<td>488</td>
</tr>
<tr>
<td>وأشهدوا إذا تابعتم &quot;</td>
<td>282</td>
<td>488</td>
</tr>
<tr>
<td>وإن كنت على سفر ولم تجدوا كاتبا فراح مفروضة &quot;</td>
<td>283</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لا تكتموا الشهادة ومن بكمها فإن آثم قلبه&quot;</td>
<td>283</td>
<td>489</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;الله مافي السماب وفاقي الأرض وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوا بهم بعسكم بيه الله&quot;</td>
<td>284-285</td>
<td>490-494</td>
</tr>
<tr>
<td>فضائل الاليتين الأخيرتين</td>
<td>286</td>
<td>494</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة آل عمران</td>
<td>288</td>
<td>491-492</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* هو الذي آنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات... "الآية 7 |
* فآنا اللذين في قلوبهم زعيم فيتبعون ما تشابه منه ابتعث فيتناوله وتراقبه تأويله.* | 7 | 493-494 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>الاسم</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8</td>
<td>260</td>
<td>آل عمران</td>
<td>رينا لا تزغ قلنا</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;زين للناس عج الشهارات من النساء...&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>261</td>
<td></td>
<td>&quot;القاتعات المنطرة&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>262</td>
<td></td>
<td>&quot;والستفرين بالأسحار&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>262</td>
<td></td>
<td>&quot;شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاكهة وأولوا العلم قائاما بالقسط&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>263</td>
<td></td>
<td>&quot;وقل للذين آتوا الكتاب والأممين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن عليك البلاغ والله بصير بالعباد&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>264</td>
<td></td>
<td>&quot;قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>265</td>
<td></td>
<td>&quot;إذ قالت امرأة عمران&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>266</td>
<td></td>
<td>&quot;وإني أعبدك يا بكر وذريتى من الشيطان الرجيم&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>267</td>
<td></td>
<td>&quot;إن الله يبشر بعيسى مصدقا بكلمة من الله&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>268</td>
<td></td>
<td>&quot;وسيدا وحصريا&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>269</td>
<td></td>
<td>&quot;إذ قال تالا الملاكهة يا سرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>270</td>
<td></td>
<td>&quot;ويكل الناس في المهد وكيلا ومن الصاغرين&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>271</td>
<td></td>
<td>&quot;وعمله الكتاب والحكمه&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>272</td>
<td></td>
<td>&quot;فلا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الخرايين نحن أنصار الله&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>273</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

518
السورة والآية

"ذلك نظره على علك من الآيات والذكر..." 
الفلكيم ... أيننا وأيناكم 8-61 270 570

"فعن حاجتك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أيننا وأينناكم ونسألك وأنسنا وأنفسكم ثم نتهل فتجمع لمنة الله على الكاذبين" 61 271 571-572

"قل بأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا" 66 272 574

"إن أولى الناس بإبراهيم للذين آتىهم ربي اوتدور وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين" 68 275 575-576

"فمن أهل الكتاب من إن تأمه بقطرار يؤده إليك ومنهم من إن تأمه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما وذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ينزلون على الله الكذب وهم يعملون بل من أوّل بهمده واتقى فإن الله يحب المتقين" 65 276 577

"إن الذين يسترون بعبد الله وأيامهم ثمنا قليلا" 77 578-579

"وأي ذكر الله ميثاق النبيين" 81 279

"ومن يبغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو من الآخرة من الخاسرين" 85 580

"كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إياهم" 86 581

"إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل الأز مرذر ذهبوا ولر ألفت به الآية" 91 582 281 519
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>السورة والآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>688</td>
<td>282</td>
<td>281-97</td>
</tr>
<tr>
<td>689</td>
<td>282</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>690</td>
<td>283</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>599-091</td>
</tr>
<tr>
<td>691</td>
<td>287</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>692</td>
<td>288</td>
<td>1.4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>590</td>
</tr>
<tr>
<td>693</td>
<td>290</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>694</td>
<td>291</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>695</td>
<td>291</td>
<td>1.7</td>
</tr>
<tr>
<td>696</td>
<td>291</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>697</td>
<td>291</td>
<td>1.10</td>
</tr>
<tr>
<td>698</td>
<td>295</td>
<td>1.12</td>
</tr>
<tr>
<td>699</td>
<td>295</td>
<td>1.13</td>
</tr>
</tbody>
</table>

"كل الطعام كان خالٍ لي بِن إسرائيل إلا ما حرم الإسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فأتوا بالتوراة فأين كتب صادقين".

"إن أول بيت وضع للناس...".

"من دخله كان آمنا".

"وأنت عليه الناس جح البيت من استطاع إليه سبيلًا".

"يأيها الذين آمنوا أتقوا الله، فحق تقاته ولا تثَّر تأمن إلا وأنت مسلمون".

"اعتصموا بحبل الله جميعا".

"ولا تلتزموا بالمعروف ولا تطيعوا الفسوق، وثبتهم عن المنكر".

"ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم".

"يوم تضبط وجهه وتسود وجهه".

"كم تكلموا أخراجت الناس، وأتهمون بالمعروف وتهبون من المنكر".

"ليسوا سواء من أهل الكتاب... وما يفعلوا من خير فلن يكتُروه" الآيات الثلاث.
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة والآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آل عمران &quot;فيها صر&quot;</td>
<td>61-296</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>62-276-666</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>677</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وعلى الله فليتوكل المؤمنون</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ولقد نصركم الله بهد واتن أذلة</td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ومن فورهم</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ليس لكم من الأمر شيء أو يغوب عليهم</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أو يعذبهم فإنهم ظلمون</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سارعوا إلى مففرة من ريك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتین</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الذين ينفكون في السراء والضراء</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>والكافرين الفيظ</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الذين إذ فعلوا نافحة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنيهم</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ولم يصروا على ما نفعوا رهم</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>يعلمو</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;صنف في كلب الذين كفروا</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الرعب</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وقد صدقكم الله وعده إذ خسروهم بإذنها</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وعصيتم من بعد مآلاكم مأهود&quot;</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>إذ تصعدون ولا تلونون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>521</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة والآية</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النسخة</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>آل عمران</td>
<td>658-656</td>
<td>313</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>655</td>
<td>155</td>
</tr>
</tbody>
</table>

"فيما رحمة من الله لنت لهم ولرمن يفعلون منBK."

"لا تضيضا من حولكـ."

"ولا تخين الذين قضوا في سبيل الله.
أمرا ب.Execution."

"فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة."

"وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب .... الآيتين."

"إلى خلق السموات والأرض وأختلاف الليل والنهار آيات .... "

"ربنا وأتنا ما وعدتنا على سلك ولا تخذبنا يوم القيامة .... الآية.
"وإن من أهل الكتاب لم يؤمن بالله.
وأما الذين لا يعلمون .... "

| ورابطوا .... الآية | 688-684 | 348 |

| سورة النساء | 688 | 340 |

"يا أبا الناس اتقوا ربك الذي خلقكم من نفس واحدة .... "

542
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة والآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>النساء <em>آتينا البتامى أموالهم ولا تتبعدوا الجبيحة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم</em> الآية 7</td>
<td>331</td>
<td>690</td>
</tr>
<tr>
<td><em>فإن ختمتم ألا تختصوا في البتامى فاتناها ما طاب من النساء منثى</em> وثلاث ورباع .... <em>الآية</em> 3</td>
<td>332</td>
<td>691</td>
</tr>
<tr>
<td><em>فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مرة</em> <em>الآية</em> 4</td>
<td>333</td>
<td>692</td>
</tr>
<tr>
<td>*ربتبا البتامى حتى إذا بلغوا النكاح_ * <em>الآية</em> 6</td>
<td>334</td>
<td>693</td>
</tr>
<tr>
<td><em>وسن كنتم نقيبا_ فلباكم بالمغبون</em> <em>الآية</em> 6</td>
<td>335</td>
<td>694</td>
</tr>
<tr>
<td><em>الآية</em> 6-690-695</td>
<td>696</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*إذا حضر القسمة أولى القريب والبتامى .... <em>الآية</em> 8</td>
<td>336</td>
<td>706</td>
</tr>
<tr>
<td><em>يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأشيقين</em> <em>الآية</em> 11</td>
<td>337</td>
<td>707</td>
</tr>
<tr>
<td>*من بعد وصية يوصى بها أر_ 10</td>
<td>338</td>
<td>708</td>
</tr>
<tr>
<td><em>الآية</em> 7-712</td>
<td>713</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><em>ذلك حدود الله ومن يطبع الله ورسله</em> <em>الآية</em> 11-14</td>
<td>339</td>
<td>715</td>
</tr>
<tr>
<td><em>يدخله جنات ... <em>الآتيين</em> واللاتي يأتيهن الفاحشة من نسائمكم</em> <em>الآية</em> 11</td>
<td>340</td>
<td>716</td>
</tr>
<tr>
<td><em>فاستشهدوا عليها أربعة منكم</em> <em>الآية</em> 15</td>
<td>341</td>
<td>717</td>
</tr>
<tr>
<td><em>إذا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب</em> <em>الآية</em> 17</td>
<td>342</td>
<td>718</td>
</tr>
<tr>
<td><em>وعاشروهن بالمغبون</em> <em>الآية</em> 19</td>
<td>343</td>
<td>719</td>
</tr>
<tr>
<td><em>الآية</em> 19-720</td>
<td>721</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*إذا كرهتمهن فسمى أن تكرهوا شينان_ <em>الآية</em> 20</td>
<td>344</td>
<td>722</td>
</tr>
<tr>
<td><em>و يجعل الله فيه خيرا كثيرا</em> <em>الآية</em> 19</td>
<td>345</td>
<td>723</td>
</tr>
</tbody>
</table>
السورة والآية رقم الصفحة رقم النص
 النساء " وإن أردتم استبدل زوج مكان زوج
 رأينكم إيهما فإن تطروا فلا تأخروا
 777 363 20 منشياً...
 ولا تتكبرما ما نكر أباكم من النساء
 إلا ما قد سلف إن كان فاحشة وقعتا
 وساء سببًا... 779-778 366 22
 " عزمت عليكم أمياتكم ركبتكم...
 وأمهات نساكم وربانيكم اللاتي
 في حجركم...
 777-776 364 23
 " وإن تجمعاً بين الأخرين إلا
 ماقد سلف
 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
 أياكم... 776 369 24
 " فما استعمل به منهن...
 777-776 369 25
 " فإذا أحسن فإن أن يفاحشة فعلبهن
 نصف ما على المحصنات من المنابث... 779-778 360 25
 " يلبها الذين أمروا لناولاكم أموالكم
 بينكم بالباطل...
 751-750 350 29
 " ولا تقلوا أنفسكم إن الله كان بكم
 رجيمة... 750-752 350 29
 " إن جئتنيا كبار ما تنهون عنه
 نكر عنكم سياتكم...
 756-750 352 31
 " ولا تتنمنا ما فضل الله به بعضكم
 على بعض...
 757 352 24
 النساء" ولكل جملنا موالي ما ترك الرافان
 والأعراف والذين عدت أياكم
 فأنوزهم نصيبهم...
 762-768 353 33
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم النصي</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>762</td>
<td>354</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>764</td>
<td>354</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>766</td>
<td>355</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>765</td>
<td>355</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>767-766</td>
<td>356</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>774-773</td>
<td>356</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>775</td>
<td>358</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>776</td>
<td>359</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>778-777</td>
<td>360</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>780</td>
<td>361</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>781-780</td>
<td>361</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>791-790</td>
<td>366</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>792-791</td>
<td>367</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>793-792</td>
<td>367</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

السورة والآية

النساء: "الرجال قوامين على النساء بافضل الله بعضهم على بعض ويأتنا انقتوا من أموالهم.
 فالصاغ وقاتل حافظ لأوقالاً للطيب.

"يا حفظ الله.
 واللذين تخافون نشرى من عظورهم.
 واهجريهون في المضاجع.
 واضربوهن.

"وإن خلفتم شقائق بينهما فاعتذر حكماً من أهلها.
 واعبدوا الله ولا تشركوا به.

"الذين يبخلون بأمرهم الناس.
 بالبخيل... الآية.

"ويكونوا ما أثآموه من فضله.
 والذين يتفقون بأمورهم رئوا الناس.
 ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.

"اللحنين

"إن الله لا يظلم مغفرًا ذرة... الآية.

"فكيف إذا تنا من كل آمة بشهد.
 وجتنا بك على هؤلاء شهدًا... الآية.

"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة.
 وأتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون..."
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم النصي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم الأية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>النساء</td>
<td>796-795</td>
<td>368</td>
</tr>
<tr>
<td>الكتب</td>
<td>798-797</td>
<td>368</td>
</tr>
<tr>
<td>غيرها</td>
<td>799</td>
<td>369</td>
</tr>
<tr>
<td>والذين آمنوا وعملوا الصالحات...</td>
<td>800</td>
<td>369</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله يامركم أن تؤدوا الأثات</td>
<td>801-802.9</td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>فأطيعوا الرسول وأوتي الأمر منهم</td>
<td>810-811</td>
<td>371</td>
</tr>
<tr>
<td>شجر بينهم...</td>
<td>812-813</td>
<td>372</td>
</tr>
<tr>
<td>ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين</td>
<td>814-815</td>
<td>373</td>
</tr>
<tr>
<td>فقاطل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك.</td>
<td>816-817</td>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>من سبعة فمن نفسك... &quot;الأية</td>
<td>818-819</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>فألا يعتدرون القرآن ولو كان من عند</td>
<td>820-821</td>
<td>376</td>
</tr>
<tr>
<td>احترموا القدر وادعوا فيه اختلافا كثيرا&quot;</td>
<td>822-823</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>وإذا حيهم بتحية فحيوا بأحسن منها</td>
<td>824-825</td>
<td>378</td>
</tr>
<tr>
<td>فما لكم في المفاقين فتتين</td>
<td>826-827</td>
<td>379</td>
</tr>
<tr>
<td>والله أركسهم...</td>
<td>828-829</td>
<td>380</td>
</tr>
<tr>
<td>إلا الذين يصلون إلى قوم ببنكم</td>
<td>830-831</td>
<td>381</td>
</tr>
<tr>
<td>وبينهم ميثاق</td>
<td>832</td>
<td>382</td>
</tr>
<tr>
<td>numeration</td>
<td>page_number</td>
<td>number_of_ayah</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 832-833    | 381         | 94             | وما كان لمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً ومن قتل مؤمنا... الآية 94
|            | 383         | 94             | فتعزير رقبة مؤمنة ومن يقتل مؤمنا متحداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها يا أين الذين أمنوا إذا ضرمت في سبيل الله فقيموا... الآية 94
|            | 385         | 94             | لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر درجات منه ومقصلة... الآية 95
|            | 387         | 95             | ومن يهاج في سبيل الله يجد في الأرض مغامًا كثيرًا وسمعة... الآية 96
|            | 388         | 95             | وإذا ضرمت في الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة... الآية 96
|            | 389         | 96             | وإذا كنت فيهم فأوقتهم لهم الصلاة فلتهم طائفة منهم معاك... الآية 96
|            | 390         | 96             | ولا جناح عليك إن كان بكم أذي من مطر أو كنت مرحي أن تضموا أسلحتكم... الآية 10
|            | 391         | 10             | فإذا قضتم الصلاة فذكروا الله فيهما وقعروا وعلى جنبيكم... الآية 10
|            | 392         | 10             | وإن الصلاة كانت على الأزلين كتاباً مرتنا... الآية 10
|            | 393         | 10             | إذا أرسلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بها أرك الله... الآية 10
|            | 394         | 11             | ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً... الآية 11
|            | 395         | 11             | لا غير في كثير من جواهر إلا من أمر بصفحة أو معرفة... الآية 12
<p>|            | 396         | 11             | 527 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة والآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>النساء</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>146</td>
</tr>
</tbody>
</table>

528
الفساد

"وأيامكم حديثاً، في السنة النبوية الأولى، نزلت هذه الآية."

158

"وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته."

159

9.0-9.0 416

9.6-9.7 417

9.9 417

410

"ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلّا المسيح عيسى بن مريم.

171

9.0 417

9.0-9.1 417

9.11 414

176

"لا تقولوا على الله إلا الحق، إلّا المسيح عيسى بن مريم.

171

9.9 417

9.0-9.1 414

9.11 417

الفهارس

فهارس المصادر

فهارس الأحاديث المرفوعة

فهارس الآثار عن الصحابة والتابعين

فهارس الموضوعات
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>المقدمة</th>
<th>تفسير سورة المائدة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>فلست الموضوعات</td>
<td>المائدة</td>
<td>فضائلها وما يتعلق بها</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(أحالت لكم بهيمة الأنعام)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(هل أهلها الذين آمنوا لا تغلوا شعائر الله ولا</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(الشر، الحرام...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(ولاء الهدى ولا اللثام...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(ولتأسوا على البر والتقوى ولا تعاوروا على الإثم...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(وتعارووا على البر والتقوا ولا تعاوروا على الإثم...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(وما أكل السبع إلا ما ذكتم)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(اليوم بئس الذين كفروا من دينكم...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(اليوم أكمل لكم دينكم...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(والموقفة...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(وما علمكم من الجواز مكاسبين تعلمناه</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(ما علمكم الله...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(وطعكم الذين أوتوا الكتاب حق لكم...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(لمحمصين غير مسافحين ولا متخذي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(أخدان...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(ومن يكرر بالإيمان فقد حب عمله...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(يا أهاب الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(فاغصوا وجرحوا...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(ولكن يريد ليظهركم ويتم نعمة عليك...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(وبعثنا منهم أئمته عشر نقيبا...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله...)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

476
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>السورة</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>79-75</td>
<td>المائدة</td>
<td>29</td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78-77</td>
<td></td>
<td>30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td></td>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td></td>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td></td>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82-82</td>
<td></td>
<td>32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td></td>
<td>32</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td></td>
<td>33</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td></td>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td></td>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90-89</td>
<td></td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91-91</td>
<td></td>
<td>36</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>96-96</td>
<td></td>
<td>37</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td></td>
<td>38</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101-101</td>
<td></td>
<td>39</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>112-112</td>
<td></td>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>113-113</td>
<td></td>
<td>41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>113-113</td>
<td></td>
<td>42</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

77
السورة

الكافرون

المائدة

{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} 125-126 62 45

{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود نصارى أولا} 127-128 5 61

{يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بجهم} 128 61 44

{يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون} 129-129 61 44

{إذا ولىكم الله رسله الذين آمنوا} 131 52 50

{ورأى ناديتم إلى الصلاة} 132-132 52 53

{روجلم منهم القردة والخنازير} 134 51 60

{ورثر كثيرا منهم يساريون في الإثم والعدوان} 135 50 55

{وقالت اليهود بِذِلِّكَ المنارة غلت أيديهم} 136 50 48

{ولعننا بما قالوا} 137 61 55

{وألقينا بينهم العداوة والبغضاء} 137 64 46

{ولر أنهم أقروا النسيء والإجلال وما أنزل إليهم من ربك من فقه} 138 51 76

{يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} 139-139 56 66

{والله يعمسك من الناس} 140-140 57 76

{إنك من يشرك بالله فقد حرِم الله عليه} 141 59 72

{الجنة وما أراها النار} 142 59 78

{لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم} 143 79 96

{كانوا لا يتمنون عن منكر فعلوه} 146 91 79

{يا أيها الذين آمنوا لا تخوموا طيبات ما} 147-147 90 87

478
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>السورة</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>89</td>
<td>أُحْلِلْالله لِكُمْ</td>
<td>154-155</td>
<td>62</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>المائدة [فَمِنْ أُوْسَطِ مَا تَطْمُعُونَ أَهْلِكُمْ أُوْلَٰئِكَ]</td>
<td>184-185</td>
<td>66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>[أَوَتَحْرِيرَ رَقٍّ]</td>
<td>186-187</td>
<td>77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>[إِنَّمَا الْخَمْرَ وَالْمِيْسِرِ]</td>
<td>188-189</td>
<td>93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>[لَيْسَ عَلَى الْذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ]</td>
<td>190-191</td>
<td>78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>جَنَّاتٌ فِي مَا طَعِمُوا...</td>
<td>192-193</td>
<td>79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>[بَيْنَاهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمَ]</td>
<td>194-195</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>حَرَمٌ [فَجَزَاءٌ مِّثَلَ مَا قَتَلُوا مِنَ النَّعْمَاتِ...</td>
<td>196-197</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>[أَحْلِلْ لَكُمْ صِيدَ الْبَحِرِ...</td>
<td>198-199</td>
<td>82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>[وَحَرَمُ عَلَيْكُمْ صِيدَ الْمَادَّةِ حَرَماً]</td>
<td>200-201</td>
<td>93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>[بَيْنَاهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسَاءَلُوا عَنْ أَشْبَاهِ]</td>
<td>202-203</td>
<td>83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>إِنْ تَبَدِّلُ لَكُمْ تَسَؤُكمُ</td>
<td>204-205</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>[مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِنَةٍ...</td>
<td>206-207</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>[بَيْنَاهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا علَيْكُمْ أَنْفَسَكُمْ لا]</td>
<td>208-209</td>
<td>87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>يُبَرَّكُمْ مِن ضُلٍّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ</td>
<td>210-211</td>
<td>110</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>[أَوْ أَخْرَانَ مِنْ غَيْرِكَمْ إِنْ أَتَمَّ ضَرْبَتُمْ فِي]</td>
<td>212-213</td>
<td>91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>الأُرْضِ [هُوَ يُجِبِّعُ اللَّهُ الرَّسُولَ فِي قُولِهِمْ مَا أَجِتَهُمْ...</td>
<td>214-215</td>
<td>119</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>[فَإِنَّ أَعْنَابُهُمْ شَهِيدًا لا أَعْنَابُهُمْ أَحَدًا]</td>
<td>216-217</td>
<td>94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>[فَإِنَّ أَعْنَابُهُمْ شَهِيدًا لا أَعْنَابُهُمْ أَحَدًا]</td>
<td>218-219</td>
<td>110</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>[فَإِنَّ أَعْنَابُهُمْ شَهِيدًا لا أَعْنَابُهُمْ أَحَدًا]</td>
<td>220-221</td>
<td>91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>[كَانَ عَلَى الَّذِينَ شَهِيَّدُ بُيُوتَهُمْ فِيهِمْ]</td>
<td>222-223</td>
<td>117</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>[إِنْ تَعْدُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكِ]</td>
<td>224-225</td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>[كَانَ عَلَى الَّذِينَ شَهِيَّدُ بُيُوتَهُمْ فِيهِمْ]</td>
<td>226-227</td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>[إِنْ تَعْدُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكِ]</td>
<td>228-229</td>
<td>118</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>تَفَسِّيرُ سُورَةِ الْأَنْبَعْمَانِ</td>
<td>230-231</td>
<td>117</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>[الْأَنْبَعْمَانِ {الَّذِينَ حَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ...}]</td>
<td>232-233</td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>[فَرِضَ لَنَّا مَا فِي السَّمَوَاتِ...}]</td>
<td>234-235</td>
<td>91</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

749
السور

لا تدركه الأنصار وهو يدرك الأنصار
ولقيروا درست...
| الرقم في الآية | رقم الصفحة | رقم النص | الآية  
|----------------|-------------|-----------|-----------
| 117            | 280-281     | 486       | الأنعام (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوانا...) |
| 118            | 123         | 284       | [شياطين الإنسان واجتن به يرحي بعضهم إلى بعض] |
| 120            | 125         | 285       | [وذرعوا ظاهر الإثم وباطنه] |
| 121            | 125         | 286       | [ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه] |
| 124            | 126         | 287       | [الله أعلم حيث يجعل رسله] |
| 127            | 127         | 288       | [سيصبغ الذين أجرموا صفر عند الله...] |
| 128            | 128         | 290-291   | [خالدين فيها إلا ماشاء الله] |
| 141            | 141         | 292-293   | [وأتوا حقهم حصاده] |
| 144            | 144         | 294       | [ولأ تسرعوا إنه لا يحب المسارين] |
| 145            | 145         | 296       | [ومن أظلم من افترى على الله كلب...] |
| 149            | 149         | 297       | [قل لا أحد فيما أورح إلى محروا على طعام يطمه إلا أن يكون ميجة] |
| 150            | 150         | 298       | [أو دم ما مسفحا...] |
| 151            | 151         | 299       | [وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر...] |
| 152            | 152         | 300       | [قل توالوا أتى ما حررب عليكم ألا تشركوا به شيئا...] |
| 154            | 154         | 301       | [ولا تقربوا مال البينم إلا بالتي هي أحسن...] |
| 156            | 156         | 302       | [وأين هذا صراطي مستقيم فاتباعه ولا تتبعوا السبل فترقبكم عن سبيله] |
| 158            | 158         | 303-305   | [هل بنظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياته ربك...] |
| 159            | 159         | 306       | [إن الذين فروا دينهم وكبوا شعما] |
| 161            | 161         | 307       | [من جاء بالمحتسب فله عشر أمثالها] |
| 166            | 166         | 308       | [قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم] |
| 171            | 171         | 309       | دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا...] |
الprzedsięb(185,155),(740,896)

تفسير سورة الأعراف

الأعراف (فلئنذين الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين)

(...فلقتنص عليهم بعلم)

(...والوزن يومئذ الحق فمن تقلى مزاينه)...]

(...قال أنا خير منه خلقتي من نار وخلقته من طين)

(...فما أغريني لاقفند لهم ضراحك المستقيم)

(...ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيديهم...]

(...ما لنا ما ركما عن هذه الشجرة إلا أن تكمنا ملكين...]

(...قلما ذاقا الشجرة بدأ لهم سراهم...

(باليتني اليو غلمان لنظامكم لباسا يواري...

(...كما يدأكم تعودون فريدا هدي وفريدا حق عليهم الضالة)

(...باليتني اليو غلمان زينتكم عند كل مسجد...

(...كلوا ونشروا ولا تسروا...
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>السورة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>175</td>
<td>الأعراف[إذا حرم ربي الفراش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا] 326</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>وكلما أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون] 327</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السما...[ولنزعنا ما في صدورهم من غل] 328</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>[ونودوا أن تلك الجبنة أورثوها بما كنتم تعملون] 329</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>[وابلابل الطيب يخرج نياته بإذن ربه...] 331</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>[لقد أرسلنا نوها إلى قومه فقالوا ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره...] 332</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>[فأغيبنا والذين معه برحبة منا وقطعنا دابر الذين كتبنا بآياتنا وما كانوا مؤمنين] 333</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>[ففتقروا الناقة وعطوا عن أمر رهم وقالوا ياصبح انتنا لما تعتنا...] 334</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>[ولرنا إذ قال لقومه أي أتات اوتأتين الفاحشة ما سيتكم بها من أحد من العالمين...] 335</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>[وقالوا قد مس أبنا الضراء والسرا...] 336</td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>[فأخلناهم بغثة وهم لا يشعرون] 337</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>[وما وجدنا لأكثرهم من عهد] 338</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>[بأنفها عصاء فإذا هي ثعبان مبين] 339</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>[فارسلنا عليهم الطورقان والجراد والظلم والضفادة واللم...] 340</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>[وقت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل] 341</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>[باصروا] 342</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الأعراف (وجازنا بني إسرائيل البحر فأترا على قوم يعكونون على أصنام لهم...)
376 192 138
[برعاتنا موسى ثلاثين ليلة وأقضناها بعشر...]
377 193 142
[ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه...]
378 194 143
[إذنا جئي ربه للجبل جعله ذكاء وخر موسى صمتا...]
379-380 195 143
[خر موسى صمتا...]
381 196 146
[ورأى أولؤهم...]
382 197 143
[قال ياموسى إني أصطفيك على الناس برسلاني وبكلامي...]
383-384 198 144
[روكننا له في الأرواح من كل شيء موعظة وtextContent لكل شيء...]
385 199 145
[ولما رجع موسى إلى قومه فغضب فاستنكر]
386-387 200 150
[قال بشمبا حلتمنى من بدي...]
388 201 150
[رمحتي وسعت كل شيء...]
389 202 156
[الذين يبنون الرسول النبي الأمي...]
390-391 203 157
[الذي يجدنه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل]
392 204 157
[بأمهم بالمرف وتهبهم عن المنكر]
393 205 157
[يرضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم]
394-395 206 158
[قل يا أبها الناس إني رسول الله إليكم جميعا...]
396 207 162
[ألم يؤخذ عليهم مفتيك الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق]
397 208 169
[وادي أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم]
السورة

الآية

461-4616

الاعراف (من بهد الله فهو المهدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون)

177 176 175

ولقد درأنا له جهم كثيراً من الجن واللناس

189 187 186

ومكن خلقنا أمَّةً بهدون بالحق وبه يعدلون

181 180 179

أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء...

185 184 183

[يسارونه عن الساعة أبان ورساه]

182 181 180

[لا تأتيكم إلا غلطة...]

189 187 185

[هو الذي حلفكم من نفس واحدة وجعل

189 187 185

منها زوجها...]

189 187 185

[فلا تغشاها حلمًا خفيفًا...]

199 198 197

[خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن

199 198 197

الجاهلين]

200 199 198

[إما ينزعنك من الشيطان نزع قاستم]

200 199 198

بالله...]

201 199 198

[إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من

198 197 196

الشيطان...]

204 202 201

[وأذا قرأ القرآن فاستمعوا له واتنصروا]

205 204 203

[وأذكروا نعمة الله في أنفسكم تخليداً وفخامة ودون

200 199 198

الجهر من القول...]

206 205 204

[إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن

206 205 204

عباذه...]

[وله يسدون]

237 236 235

تفسير سورة الألفال

485
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>السورة</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>الأنفال</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>الأنفال</td>
<td>264</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>الأنفال</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>الأنفال</td>
<td>268</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>الأنفال</td>
<td>282</td>
</tr>
<tr>
<td>16-15</td>
<td>الأنفال</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>الأنفال</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>الأنفال</td>
<td>272</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>الأنفال</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>الأنفال</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>الأنفال</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>الأنفال</td>
<td>269</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>الأنفال</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>الأنفال</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>الأنفال</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>الأنفال</td>
<td>274</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>الأنفال</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>الأنفال</td>
<td>255</td>
</tr>
</tbody>
</table>

486
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>السورة</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>483</td>
<td>الأنفال</td>
<td>256</td>
<td>41</td>
<td>خمسه</td>
</tr>
<tr>
<td>484</td>
<td></td>
<td>257</td>
<td>41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>485</td>
<td></td>
<td>257</td>
<td>42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>486</td>
<td></td>
<td>258</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>258</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>487</td>
<td></td>
<td>258</td>
<td>50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>259</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td></td>
<td>259</td>
<td>51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>259-288</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>491-</td>
<td></td>
<td></td>
<td>58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>492</td>
<td></td>
<td>261</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>493</td>
<td></td>
<td>262</td>
<td>62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>494</td>
<td></td>
<td>264</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>495</td>
<td></td>
<td>266</td>
<td>66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>496</td>
<td></td>
<td>266-0-296</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.1</td>
<td></td>
<td>266</td>
<td>70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.2</td>
<td></td>
<td>266</td>
<td>72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.3</td>
<td></td>
<td>267</td>
<td>72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.4</td>
<td></td>
<td>268</td>
<td>73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>0.6</td>
<td></td>
<td>268</td>
<td>75</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الرقم الإليون: رقم الصفحة: رقم النص
السورة
الإيّة

المعكم فأولئك منكم { الآلاء (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض...)}

تفسير سورة التوبة
التوبة أحاديث عامة في سورة التوبة.

[فقد قتلوا الشركاء حيث وجدوه] { [فاقتلتوا المشركين حيث وجدواهم...]
}

[فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم...]

[حتى يسمع كلام الله...]

[فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فلا خانوك في الدين...]

[وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر...]

[إنما يعمر المساجد الله من أمن بالله...]

[أجعلتم سقایة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله...]

[قل إن كان آباكم... أحب إليكم من الله ورسله...]

[لقد تصرفكم الله في مراطن كثيرا يوم هجوم [حتى إذ أعملتم كثرتم...]

[إذ أعملتم كثرتم...]

[وانتزل جنودا لم تروها وعذب الذين كنوا (وانتزل جنودا لم تروها وعذب الذين كنوا)]

[با أيها الذين أتمنا إنا المشركين نحس...]

[حتى يعطوا الجزية...]

(وهما صاغرون)

[وقالت اليمود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله...]

[إتخذوا أحياهم ورعباهم أوابا...]

488
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>السورة</th>
<th>رموز الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>286</td>
<td></td>
<td>551-548</td>
</tr>
<tr>
<td>289</td>
<td></td>
<td>562-561</td>
</tr>
<tr>
<td>298</td>
<td></td>
<td>566-565</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td></td>
<td>566</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td></td>
<td>572-567</td>
</tr>
<tr>
<td>298</td>
<td></td>
<td>573-572</td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td></td>
<td>579</td>
</tr>
<tr>
<td>301</td>
<td></td>
<td>581-580</td>
</tr>
<tr>
<td>302</td>
<td></td>
<td>582</td>
</tr>
<tr>
<td>303</td>
<td></td>
<td>584-583</td>
</tr>
<tr>
<td>308</td>
<td></td>
<td>586-584</td>
</tr>
<tr>
<td>305</td>
<td></td>
<td>587-586</td>
</tr>
<tr>
<td>306</td>
<td></td>
<td>589-588</td>
</tr>
<tr>
<td>309</td>
<td></td>
<td>592-591</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td></td>
<td>594-593</td>
</tr>
<tr>
<td>315</td>
<td></td>
<td>599-597</td>
</tr>
<tr>
<td>310</td>
<td></td>
<td>599-598</td>
</tr>
<tr>
<td>310</td>
<td></td>
<td>6-7-6-5-4-3-2-1-0</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td></td>
<td>598-597</td>
</tr>
<tr>
<td>312</td>
<td></td>
<td>599-598</td>
</tr>
<tr>
<td>313</td>
<td></td>
<td>599-598</td>
</tr>
<tr>
<td>314</td>
<td></td>
<td>599-598</td>
</tr>
<tr>
<td>315</td>
<td></td>
<td>599-598</td>
</tr>
<tr>
<td>317</td>
<td></td>
<td>599-598</td>
</tr>
<tr>
<td>318</td>
<td></td>
<td>599-598</td>
</tr>
<tr>
<td>319</td>
<td></td>
<td>599-598</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ويظهر على الدين كله...)
السورة

{يا أخلقو الله ما وعدوه...}
{ذين يلزمون المطعون من المؤمنين في الصدقات...}

{إذا نصحوا لله ورسوله...}
{ولا تصل على أحد منهم مات آبدا}

{ولا على الذين إذا ما أدرك لتحتمل قلت لا أجد ما أحكم عليه...}

{وسيري الله عملكم ورسوله...}

{الأعراب اشتكوا وتفاقا...}
{والسابقون الأولون من المهاجرين...}
{والذين اتبعهم بإحسان...}

{زمن حكمكم من الأعرب منافقون ومن أهل المدينة}

[آخرون اعترفا بذتهم خلتفوا عملا صالحا وأخرين سنوا...]

{ذخ من أموالهم صفة تطهرهم...}
{وصل عليهم...}
{ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وتأخذ الصدقات...}

{قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون...}

[آخرون مرجع لأمر الله...]

{لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه...]

٤٨٩
السورة

الآية

الترجمة

[فيه رجاء يحبر أن يتطهر وألله يحب]...

[إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأمرهم بأن لهم الجنة]

[السائقين والراكعون الساجدين]

[ما كان الله وذين امتنى أن يستغفروا إلى آخر الأيام]

[للشركين...] إلى آخر الآية

[إن إبراهيم لأواء حليم]

[القد تاب الله على النبي...] إلى قوله 117-119

[وكونوا مع الصادقين]

[ولا يطأون موطى يفظ الكفار]

[يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار]

[لقد جاءكم رسول من أنفسكم...]

[عزى عليه ما عنتم...]

[حرف عليكم...]

تفسير سورة يونس

[إن أخبر دعاهم أن الحمد لله رب العالمين]

[وإذا مس الإنسان الضر دعاها بحنيه...]

[إلى قوله... إلى زين للمسرفين...]

[ثم جعلناكم خلفا في الأرض من بعدهم]

[لنتظير كيف تعملون]

[فقد ليثت فيكم عمار من قبله أفلا]

[عمدا]

[قومن أظلم من أنثري على الله كذا أو]

[كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون]
بِيرَنَسِ (أَرَكُذَّبِ بِآيَاتِهِ)

١٧٨٧ ٣٥٧ ٢٦ ٤٨٨
١٧٨٨ ٣٥٧ ٢١
١٧٨٩ - ٣٠٨ ٢٣
١٧٩٠ ٧٥ ٣٠٨
١٧٩١ ٦٦ ٣٠٨
١٧٩٢-٦٩١ ٧٨ ٣٠٥
١٧٩٣-٦٩٤ ٢٨

[وَإِذَا أَذَقَّا الْمُنْفَسُوهُمْ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَائِبٍ]

[يَا أَيُّهَا الْمُتَّقُونَ أَلَا تُجَٰلِسُوا مَعَهُمْ]

[وَلَا تَرْجِعُوا إِلَى دَارِ السَّلَٰمِ]

[إِنِّي أَنْبِئُكُم بِبَعْضِ أَخْبَاهُمْ وَزَادَ سَوَاءً]

[وَبِحَدِيثٍ مَّعْنَىٰ جَمِيعٍ إِلَى قُرْءَانِ (فَزِيلَةٍ)]

[بَيْنَهُمْ]

[فَهَلَّالَ يُبِلَّوْنَ كُلَّ نَفْسٍ مَا أَلْصَفَتِ]

[وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ]

[بَل كَذَّبْنَا بَيْنَ كُلِّيْنِ مِنْ قَبْلِهِمْ]

[إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْهَرُ الْمَلَائِكَةَ وَلَكِنَّ النَّاسَ]

[مَنْ يُظْلِمُهُمْ يَسْتَغْفِرُهُ]

[فَإِذَا جَاءُ رُسُولُهُمْ فَسِحَّرَ بَيْنَهُمْ]

[فَإِذَا أَرَادُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَزْقٍ]

[وَلا تَحْمِلْنَ عَلَيْكُمْ شَهْرًا أَذِنَ أَمَامَهُ عَنْ ذَاتِ الْأَوْلَادِ]

[لِاِنَّ أَوْلَادَ اللَّهِ لَا خَفُّ عَلَيْهِمْ رَأْءًٰ وَلا هُمْ يَبِحِّنُونَ]

[لِإِلَهِ الْبَشَرِّيَّةِ الْأَنْتَيَا وَالَّتِي أَخَرُجَهَا]

[وَأَمْرَتَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ]
السورة

[{واجعلوا برزكم قبلاً وفقيهم الصلاة...}] 87 376 90
{قال أمرت أنه لا إله إلا الذي أمرت به بنزه...} 615 376
{إسرائيل...} 616 377 97-99
{وجازونا بني إسرائيل البحر} إلى قوله 717 387
{عن آياتنا لغافون} 93
{فنا اختلقنا حتى جاههم العلم} 718 377 98
{فلا كنا قرية أمرت فنفعتها إيانها} 98
{إنما قوم بونس لم أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي...} 388 719-722

تفسير سورة هود

{هود} 363
{إني لكم ملش نذير وبشير} 2 384
{يرؤه كل ذي فضل فضله...} 3 385
{وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء...} 7 387
{إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير} 11
{من كان يباد الدنيا وزيتها نرف إليهم أعمالهم فيها...} 388 749
{إفمن كان على بيئة من ربه يتلجه شاهد} 17
{منه...} 388 730
{رم يكفر به من الأحزاب قاتلر موعده} 17 385 731-732
{رم من أظلم من اتخزى على الله كذبنا أولئك يعرضون على ربيهم...} 18
{لما نراك أتبعك إلا الذين هم أرادتنا} 27
{وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك} 37 388 734

493
<table>
<thead>
<tr>
<th>سورة هود</th>
<th>الآية</th>
<th>الوجه</th>
<th>رقم البيت</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>736</td>
<td>37</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>737</td>
<td>42</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>738</td>
<td>44</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>739</td>
<td>46</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>740</td>
<td>71</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>741</td>
<td>73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>742</td>
<td>75</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>743</td>
<td>80</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>744-746</td>
<td>88</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>747</td>
<td>108-79</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>748-749</td>
<td>113</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>750</td>
<td>114</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>751</td>
<td>118</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>752-754</td>
<td>119</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>755</td>
<td>400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>756</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>757</td>
<td>401</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>758</td>
<td>401</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**تفسير سورة يوسف**

- [اللّهُ يُفْرَجِّي أَنَّكَ مِنَ الْمَكَّةِ (401:1)]
- [وَتَتَّلِمُونَ (401:3)]
- [فَلَيَلَعَنَّ الَّذِينَ لَا يُذْكَرُونَ (401:4)]

494
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>السورة</th>
<th>رقم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>يوسف</td>
<td>766-767</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td>40.2</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td></td>
<td>40.2</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td></td>
<td>40.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Notes: 
- آية 5: {قال يابني لا تقصص رزباك على إخرك {[فيك بذن لكي كيدا}}
- آية 15: {وأجعلوا أن يجعلوا في غياب الجبن} 
- آية 18: {قصر جميل والله المستعان على ما تصرفين}
- آية 30: {ولديم بحمي ورم بها} 
- آية 33: {وقالت هيت لقناة معاذ الله ...}
- آية 42: {وقلن حاش لله ما هذا نبأ إن هذا إلا ملك كريم} 
- آية 44: {قال ررب السجن أنبي إلى} 
- آية 48: {واعتثت ملأ أبيء إبراهيم وإسحاق ويعقب ...} 
- آية 56: {فائي الأمر الذي فيه تستبتين} 
- آية 66: {وقال للد وسن أنه ناج منهما ذكرني عند ربك} 
- آية 78: {ثلث في السجن يضع سنين} 
- آية 79: {ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد} 
- آية 80: {قال أرجح إلى ربك فاساله ما بال النسرة} 
- آية 82: {إنما آثر موتهم قال الله على ما نقول وكيل} 
- آية 84: {وقال يابني لا تدخلوا من باب واحد} 
- آية 85: {وادخلوا من أبواب متفرقة ...} 
- آية 86: {أيها العمير} 
- آية 87: {قالنا نفق صراع الملك} 
- آية 88: {ترفع درجات من نشاء}
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>يوسف</td>
<td>84</td>
<td>408</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>408</td>
<td>409</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>409</td>
<td>410</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>410</td>
<td>411</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>411</td>
<td>412</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>412</td>
<td>413</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>413</td>
<td>414</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>414</td>
<td>415</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**تفسير سورة الرعد**

1. الرعد (بغير علم ترونها)
2. [ثم استوى على العرش]
3. [صنوان]
4. [إلى الله يعلم ما تحمل كل آنى وما تغيب]
5. [الأرجام]
6. [وما تغيب الأرجام وما تزداد]
7. [وكل شيء عنه يغدا]
8. [سواء من أسر الفول ومن جهر به]
9. [له معينات من بين بديء ومن حلفه]
10. [يحفظه من أمر الله]
11. [هو الذي يبرم البرق وودع]
12. [ويتسبه السحاب النفا والدع]
13. [قل الله خالق كل شيء]
14. [سلام عليكما بما صبرتم فنعم عقب الدار]

496
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الامة</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>نص الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الرعد</td>
<td>الردع [والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه]</td>
<td>26</td>
<td>422</td>
<td>816</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>[وفرحوا بالحياة الدنيا ومال الحياة الدنيا في الآخرة إلا معنا]</td>
<td>27</td>
<td>422</td>
<td>817</td>
</tr>
<tr>
<td>820-818</td>
<td>[طريلى لهم]</td>
<td>29</td>
<td>423</td>
<td>822</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>[وهم يكترون بالرحمن]</td>
<td>30</td>
<td>424</td>
<td>822</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>[ولو أن قرأنا]</td>
<td>31</td>
<td>425</td>
<td>826</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>[لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أثقل [عذابهم]</td>
<td>34</td>
<td>425</td>
<td>827</td>
</tr>
<tr>
<td>825-843</td>
<td>[إكليلها دائم علىها]</td>
<td>35</td>
<td>426</td>
<td>827</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>[ومن الأحزاب من ينكر بعضهم]</td>
<td>36</td>
<td>427</td>
<td>827</td>
</tr>
<tr>
<td>827-826</td>
<td>[وقد أرسلنا رسلًا من قبلكم وجعلنا لهم أزواج وذريه]</td>
<td>38</td>
<td>427</td>
<td>827</td>
</tr>
<tr>
<td>829-828</td>
<td>[إبحي الله ما يشاء وبيت]</td>
<td>39</td>
<td>429</td>
<td>829</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**تفسير سورة إبراهيم**

<table>
<thead>
<tr>
<th>إبراهيم</th>
<th>[أدرك]</th>
<th>1</th>
<th>431</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>831</td>
<td>[وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه]</td>
<td>4</td>
<td>431</td>
</tr>
<tr>
<td>831</td>
<td>[إن في ذلك آيات لكل صابر شكور]</td>
<td>5</td>
<td>431</td>
</tr>
<tr>
<td>831</td>
<td>[لئن شكرتم لأزيدكم]</td>
<td>7</td>
<td>431</td>
</tr>
<tr>
<td>831</td>
<td>[إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني حميد]</td>
<td>8</td>
<td>431</td>
</tr>
<tr>
<td>832-833</td>
<td>[وخاب كل جبار عنيد من وراثه جهم]</td>
<td>15-16</td>
<td>432</td>
</tr>
<tr>
<td>833</td>
<td>[ويستنى من ماء صديد يتجرعه]</td>
<td>17</td>
<td>433</td>
</tr>
<tr>
<td>830-832</td>
<td>[أم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة]</td>
<td>24</td>
<td>433</td>
</tr>
<tr>
<td>831</td>
<td>[ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة]</td>
<td>26</td>
<td>434</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة</td>
<td>الآية</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النص</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------</td>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم</td>
<td>[ثبت الله الذين آمنوا بالقول التأيي]</td>
<td>434</td>
<td>47-46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>[فَقَمْ تَبَيَّنَلِيْهِ فَإِنِّي مُنِيْهِ مِنْ عَصَاصِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ</td>
<td>36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>[وَإِيَّامُ تَبَلِّيْلِ الْأَرْضِ كَلِّهَا الْمَاءَاتِ وَالسَّمُّوَاتِ]</td>
<td>436</td>
<td>80-81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>[وَرَزَقْنَا لِلْحَيَاةِ الدَّيْنِ]</td>
<td>437</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>[سَابِيلِهِمْ مِنْ قُطُّانٍ]</td>
<td>437</td>
<td>842</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الفهرس</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فهرس المصادر</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فهرس الأحاديث المتنوعة</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فهرس الآثار من الصحابة والتابعين</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فهرس الموضوعات</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الآية</td>
<td>السورة</td>
<td>فهرس الموضوعات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2-1</td>
<td>ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>18</td>
<td>إلا من استرق السمع ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>20</td>
<td>ومن لنست لهم برزقين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>24</td>
<td>ولقد علمنا المستقدين منكم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>44</td>
<td>ولقد خلقنا الإنسان من صلال ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>47</td>
<td>إن عبادي ليس لك عليهم سلطان</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>48</td>
<td>لها سبعة أبواب ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>49</td>
<td>لكل باب منهم جزء مقسم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>50</td>
<td>ونزعنا ما في صدورهم من غل</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>67</td>
<td>نبي عبادي آتي أنا الفنور الرحيم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>68</td>
<td>وأن عذابي ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>77</td>
<td>قال ومن ينتظ من رحمة ربه إلا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>78</td>
<td>القرآن الطالون</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>79</td>
<td>ولقد كتب أصحاب الحجر المرسلين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>81</td>
<td>ولقد آتيناك سبعة من الثاني ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>84</td>
<td>فوربك لسنلهم أجمعين ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>93</td>
<td>ففسح بهـحمد ربك وكن من</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>94</td>
<td>الساجدين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>95</td>
<td>ففسح بهـحمد ربك وكن من</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>96</td>
<td>الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>99-98</td>
<td>اليقين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>السورة</td>
<td>الآية</td>
<td>المهاجر</td>
<td>حتى يأتيك البتين</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>المتصل</td>
<td>22</td>
<td>10</td>
<td>99</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>النحل</th>
<th>47-48</th>
<th>14-16</th>
<th>6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>27</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25</td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الله من يوم</th>
<th>32-31</th>
<th>15-16</th>
<th>69</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>في شفائه للناس</td>
<td>33</td>
<td>16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ومنكم من غر إلى أرزى المهر</td>
<td>34</td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أثباب الاهل يؤمنون ونحمة الله</td>
<td>35</td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أينما يرهجه لا يأت بخير</td>
<td>36</td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يعرفون نعمة الله ثم يتكونراها</td>
<td>37</td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وجننة بك نهيداً علي هؤلاء</td>
<td>38</td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله يأمر بالعدل والإحسان</td>
<td>39</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ويأتي عن الفحشاء والمنكر والبغي</td>
<td>40</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ولا تنقضوا الأيام بعد توصيها</td>
<td>41</td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تخلون أيناكما دخلاً بينكم</td>
<td>42</td>
<td>21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من عمل صالحاً من ذكر أثر أنثى</td>
<td>43</td>
<td>22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله</td>
<td>44</td>
<td>23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ولكن من شرح بالكف اصرداً</td>
<td>45</td>
<td>24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يوم يأتي كل نفس تجادة عن نفسها</td>
<td>46</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>26</td>
<td>111</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
السوره

الحل

{إذن حرم عليكم الميتة والدم...}

{وعلى الذين هادوا حرمونا معا}

قصصنا عليك...

{ثم أوجينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم}

{حتى أني جعل السيت على الذين اختلفوا}

{فيه}

{الإسراء}

{فضلاتها}

{سبيحان الذين أسرى بعيده...}

{إنه كان عبداً شكوراً}

{وقضينا إلى بني إسرائيل في}

{الكتاب لنفسن...}

{وأمدتناكم بأموال وبنين رجعلناكم}

{أكثر نفيراً}

{جعلنا الليل والنهار آتين}

{ وكل إنسانن أذمناه طائره في}

{عُنقاء...}

{ولا تزر وأزرة وزر أخرى}

{وما كنت معدبين حتى نبعث رسولاً}

{... أمرنا مترفها}

{من كان يريد العاجلة عجلنا له...}

556
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
<th>الرقم</th>
<th>النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الإسراء</td>
<td>19</td>
<td>93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21</td>
<td>94</td>
<td>ومالاخرة أكبر درجات...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22</td>
<td>95</td>
<td>لا تجعل مع الله إلهاً آخر...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23</td>
<td>96-07</td>
<td>وقصي ربك ألا تعبدوا إلا إياه...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24</td>
<td>08</td>
<td>وآت ذا القرى حقه...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29</td>
<td>08-05</td>
<td>ولا تجعل بذك مغلولة إلى عنك...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>31</td>
<td>110-111</td>
<td>ولا تقتلوا أولادكم خشية إيلام...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27</td>
<td>111-118</td>
<td>ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>33</td>
<td>118-124</td>
<td>ولا تقتعوا النفس التي حرم الله إلا بالحق...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>34</td>
<td>124-65</td>
<td>ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>36</td>
<td>66-127</td>
<td>ولا تطف ما ليس لك به علم...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>37</td>
<td>127-66</td>
<td>ولا تمش في الأرض مرحاً...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>44</td>
<td>66-132</td>
<td>تسبيح له السموات السبع والأرض ومن فيهن...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>48</td>
<td>132-76</td>
<td>وإن من شيء إلا يسبيح بهم...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>52</td>
<td>76-139</td>
<td>ونظرون إن ليتنم إلا قليلا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>53</td>
<td>139-71</td>
<td>ولكل مبادي يقولوا التي هي أحسن...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>54</td>
<td>71-140</td>
<td>وإن الشيطان ينزغ بينهم...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>55</td>
<td>140-72</td>
<td>ولقد فضلتنا بعض النبيين على بعض...</td>
</tr>
</tbody>
</table>
السورة الإسراء

55 73-75 143-144
69 75
153
69
155-156 76
156 76
61
77 64
156
69
77
158
78
81
85
88 177-178
89
179
93
18
93

558
<table>
<thead>
<tr>
<th>سوره</th>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية رقم الصفحة رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الإسراء</td>
<td>190</td>
<td>90 192-194</td>
</tr>
<tr>
<td>ولقد آتينا موسى سمع آيات...</td>
<td>91</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>ويخرون للأذقان يبكون...</td>
<td>92</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>ولا تحهر بصلالك ولا تغانت بها...</td>
<td>93</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>وقيل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً...</td>
<td>94</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>الكهف</td>
<td>198</td>
<td>95-96 204-208</td>
</tr>
<tr>
<td>ولم يجعل له عوجاً</td>
<td>97</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>أم حسبت أن أصحاب الكهف</td>
<td>97-98 205-206</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>والقيام كانوا من آبائنا عجبًا</td>
<td>99</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>إذ أرى الغيبة إلى الكهف...</td>
<td>100</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>هؤلاء قومنا اتخذناه من دونه آلله...</td>
<td>211-212 211-212</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد...</td>
<td>101</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>أزكي طعاماً...</td>
<td>101</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>فقالوا ابتوا عليهم بنيننا ريهم أعلم بهم...</td>
<td>213-214 322-322</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ما يعلمهم إلا قليل...</td>
<td>100</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>ولا تقولون لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله...</td>
<td>101-104 336-338</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>راشر نفسك مع الذين يدعون...</td>
<td>106-107 337-338</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فنمن شاء قلبهم ومن شاء فليكن...</td>
<td>241</td>
<td>29</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الكهف
إذا أعادنا للظالمين ناراً أحاط بهم... سرادقها...
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله...
المال والبنين زينة الحياة الدنيا...
ورفع الكتب نحرى المجرمين مشفقين...
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها...
خقبا...
عبد من عبادنا آتيهنا رحمة...
غلاماً فقتله...
إن سألتك عن شيء بعدها...
فوجدنا فيها جداراً يريد أن ينقض...
وأما الجدار فكان لغلامين يتهمين...
وكان وراه ملك...
بين الصفين...
هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دماً...
رغل في الصور فجمعناهم...
تجمع...
هم يحسبون أنهم يحسنون...
السورة

الله

الآية

الإيّاء

الإيّاء

رقم الآية رقم الصفحة رقم النص

الكهف

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفَرَّودِ نُزُلًا

107 131-132 230-312

قَلْ إِنَّا أُنْهِيْتُ بَشَرًا مَّشْكُومًا

110 134-135 233-235

إِلَى...
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية رقم الصفحة رقم النص</th>
</tr>
</thead>
</table>
| لأورثين مالا وولدٌ؟ | 378 | 88 157 372-
| مريم | 377 | 96 158 373-381-
| إن الذين أمتوا زعموا الصالحات | 376 | 61 166-166 379-
| سيجعل لهم الرحمن ودٌ | 375 | 97 160-
| فإنا يسرنا بفسانك | 374 | -

| طه | 3778 | 50-1 161 378-380-
| - | 371 | 7 161-
| فإن علم السر وأخفى | 371 | -
| إذ رأى نارا فقال لأهله امكروا... | 370 | 10 166-166 379-
| إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدتي | 369 | 18 166-
| اشتهى به أزري | 368 | 31 167-
| قال لا تخافا إنني ملكًا... | 367 | 46 167-
| في كتباب لا يضل بغي ولا | 366 | 52 168-

| ينسى | 365 | 55 168 366-
| منها خلقناكم وفيها تعيدكم... | 364 | 76 169-
| إنه من يأت به مجرما فإن له | 363 | -
| جهنم... | 362 | -

| فوسن إنه الشيطان قال يا آدم... | 361 | 169 364-
| وعصى آدم ربه فغوي... ثم | 360 | 169 365-
| اجتهام ربه نصا يده... | 359 | 170 365-

| فإنا له معينة ضناً | 358 | 173-174 366-
| ونحشره يوم القيامة أعمى | 357 | 174-
| فاصبر على ما يقولون وسبر بحد | 356 | 169 367-

| 567 | 174-176 398-399 - 166 | 10 177-177 399-500 |
البياء ما يأتيهم من ذكر من ربه ۴۰۰-۳۹۹ ۱۷۸
محدث...
۴۰۰-۳۹۹ ۱۷۸
۴۰۰-۳۹۹ ۱۷۸
۱۷۹-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۲
۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲
البنية
لا كان هؤلاء آلهة ما وردوها...

إبن الذين سبقت لهم منا الحسن...

لا يحزنهم الفزع الأخير...

لما بدأنا أول خلق نعيده...

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

فضليها

يا أيها الناس اتقوا ركم...

يا أيها الناس إن كنت في ريب من البعث...

ألم تر أن الله يمسجد له من في السماوات...

قطعت لهم ثياب من نار...

ولهم مقام من جديد...

إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصلاة جنت...

... ومن يرد فيه بإلحاد بظلم...

ليشهدوا منافق لهم...

وليطوفوا بالبيت العتيق...

فاجتربوا الرجس من الأوثان...

ومن يشرك بالله فكأنه خمر من السما...

ذلك ومن عظم شعائر الله...

564
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الرقم الآلهية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النهج</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>المج</td>
<td>34</td>
<td>379</td>
<td>214-216-478-488</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>36</td>
<td>216-480-387-217</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>37</td>
<td>217-487-216-389</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>39</td>
<td>217-488-418</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>47</td>
<td>418-489-218</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>73</td>
<td>219-490-73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>78</td>
<td>491-221-210</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المؤمنون</td>
<td>قد أفلح المؤمنون</td>
<td>272</td>
<td>10-1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الذين هم في صلواتهم خاصون</td>
<td>2</td>
<td>0.0-0.0-0.0-243-220-217-491-0.0-0.0-0.0-0.0-227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الذين هم لأماناتهم وعهدهم رأعون</td>
<td>8</td>
<td>0.0-0.0-0.0-243-220-217-491-0.0-0.0-0.0-0.0-227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الذين هم على صلاتهم يحافظون</td>
<td>9</td>
<td>0.0-0.0-0.0-243-220-217-491-0.0-0.0-0.0-0.0-227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أولئك هم الوارثون</td>
<td>10</td>
<td>0.0-0.0-0.0-243-220-217-491-0.0-0.0-0.0-0.0-227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين</td>
<td>12</td>
<td>0.0-0.0-0.0-243-220-217-491-0.0-0.0-0.0-0.0-227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم...</td>
<td>14</td>
<td>0-1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

566
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>المؤمنون</td>
<td>5:249</td>
<td>369-370</td>
<td>563-564</td>
</tr>
<tr>
<td>والرسول كلوا من الطباخات</td>
<td>5:17</td>
<td>63-64</td>
<td>517</td>
</tr>
<tr>
<td>أيحسنون أنها نعم بدم مال</td>
<td>5:198</td>
<td>95-96</td>
<td>518-519</td>
</tr>
<tr>
<td>والذين يأتون مصاكتا وقلوبهم</td>
<td>5:33</td>
<td>69</td>
<td>522-523</td>
</tr>
<tr>
<td>وقل رب أعزنا بكم من همزة</td>
<td>5:24</td>
<td>63-64</td>
<td>524</td>
</tr>
<tr>
<td>فماذا تعال في الصور فنا أنساب بينهم</td>
<td>5:236-237</td>
<td>96-97</td>
<td>525-526</td>
</tr>
<tr>
<td>وهم فيها كالحون</td>
<td>5:277</td>
<td>106</td>
<td>527</td>
</tr>
<tr>
<td>فاحسبتم ألا خلقناكم عبذاً</td>
<td>5:237</td>
<td>115</td>
<td>528</td>
</tr>
<tr>
<td>وقل رب أغفر وارحم</td>
<td>5:238</td>
<td>116</td>
<td>529</td>
</tr>
<tr>
<td>الزانية والزاني فاجلناوا كل واحد</td>
<td>5:3-4</td>
<td>445-446</td>
<td>530-531</td>
</tr>
<tr>
<td>والزانية لا ينكحها إلا زان</td>
<td>5:4</td>
<td>445</td>
<td>532</td>
</tr>
<tr>
<td>والذين يربعون المحصنات ثم لم يأتيا</td>
<td>5:6-7</td>
<td>446-447</td>
<td>533-534</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الذين جاوروا بالإفك عصبة</td>
<td>5:11-12</td>
<td>448-449</td>
<td>535-536</td>
</tr>
<tr>
<td>ومحصونه هنأ وهم عند الله</td>
<td>5:268</td>
<td>15</td>
<td>537</td>
</tr>
<tr>
<td>عظمى</td>
<td>5:270</td>
<td>16</td>
<td>538</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الذين يخرون أن تشيع الفاحشة</td>
<td>5:19</td>
<td>16</td>
<td>539</td>
</tr>
</tbody>
</table>

566
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
<th>السورة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>في الذين آمنوا...</td>
<td>676-846-165</td>
<td>575</td>
<td>النور</td>
</tr>
<tr>
<td>يوم تشهد عليهم أسنتهم وأيديهم...</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخبيثات للخبيثين والخبيثة...</td>
<td>765-826</td>
<td>778</td>
<td>للخبيثات...</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيتكاً غير بيوتكم...</td>
<td>757-277</td>
<td>579-896</td>
<td>»</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم...</td>
<td>711-878</td>
<td>639-277</td>
<td>»</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن...</td>
<td>478-277</td>
<td>636-277</td>
<td>»</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وانكحوا الأبدام منكم...</td>
<td>772-878</td>
<td>64-77</td>
<td>الله نور السموات والأرض...</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في بيوت أذن الله أن ترفع...</td>
<td>397-277</td>
<td>799-877</td>
<td>»</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رجال لا تلههم عجلة...</td>
<td>277</td>
<td>788-277</td>
<td>ليجزهم الله أحسن ما عملوا...</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات...</td>
<td></td>
<td></td>
<td>»</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيتكم...</td>
<td>782-277</td>
<td>84-3-7</td>
<td>»</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسأذنوا...</td>
<td>347-8-277</td>
<td>986-277</td>
<td>»</td>
</tr>
<tr>
<td>»</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ليس عليهم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً...</td>
<td></td>
<td></td>
<td>»</td>
</tr>
</tbody>
</table>
السورة

الторاة

إذا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا... 

... فليبلغ الذين يخالفون عن أمر...

القرآن

... ليكون للمسلمين نذيراً

لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا...

الملك يومئذ الخلق للرحمن ...

... وأنزلنا من السما ماء طهوراً ...

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه...

وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هوناً ...

إنه سامت مستقرةً ومقاً

والذين إذا أنفقوا لم يسرفو ...

والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون...

إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا ...

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجها وذريةنا ...

خالدين فيها حسن من مستقرًا ...

68
السورة 
الآية 
رقم الآية رقم الصفحة رقم النص

الشاعر، فلما تراوا الجمعان قال أصحاب 616 - 620
موسي...
ولا تخزني يوم يبعثون...
316 88-87
وأنذر عشيرتك الأقرئين
216
واتلبك في الساجدين
220
والشاعر، يتبهم الفائرون
224
ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحين...
247

النمل 
فلما جاءها تودي أن بورك...
379-272 227 8
ورث سليم باداه...
372
حتى إذا أتوا على واد النمل...
374 18
... مالي لا أرى الهدوء
276 20
أيمن بحب المضطرب إذا دعاه...
374 47
وإذا وضع القول عليهم أخرجنا لهم دابة...
744 82
ويوم يتفح في الصور فنزع من في السماوات...
744 87
من جاء بالخسئة فله خير منها...
378 90-89

القصص
طسم
ونريد أن تن على الذين استعنوا
379 5
- 379

569
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>رقم الآية</td>
</tr>
<tr>
<td>في الأرض...</td>
</tr>
<tr>
<td>القصص</td>
</tr>
<tr>
<td>إن كنت إليه رائد...</td>
</tr>
<tr>
<td>هذا من عمل الشيطان...</td>
</tr>
<tr>
<td>ولم توجه تلقائة مدين قال عسي...</td>
</tr>
<tr>
<td>قال ذلك بيني وبينك أيا الأجلين</td>
</tr>
<tr>
<td>قضيت فلا عدنان...</td>
</tr>
<tr>
<td>أولئك يؤدون أجرهم مرتين...</td>
</tr>
<tr>
<td>إنك لا تهدي من أحبب...</td>
</tr>
<tr>
<td>وربك يخلق ما يشاء ويختار...</td>
</tr>
<tr>
<td>وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة...</td>
</tr>
<tr>
<td>فخرج على قومه في زينته...</td>
</tr>
<tr>
<td>فخسنتا به وبدار الأرض...</td>
</tr>
<tr>
<td>تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يردون علاً في الأرض...</td>
</tr>
<tr>
<td>ولا تدع مع الله إلها آخر...</td>
</tr>
<tr>
<td>العنكبوت ووصينا الإنسان بالديه حسناً...</td>
</tr>
<tr>
<td>ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أودى...</td>
</tr>
<tr>
<td>وليحملا أثقالهم وأثقالاً...</td>
</tr>
<tr>
<td>فأنا لم لوط وقال إني مهاجر...</td>
</tr>
<tr>
<td>وآتينا أجره في الدنيا...</td>
</tr>
<tr>
<td>أنتلك لتأتون الرجال وتقطعون...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

57
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية رقم الصفحة رقم النص</th>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية رقم الصفحة رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>السبيل</td>
<td>27-1</td>
<td>342</td>
<td>فضائلها</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>277</td>
<td>345</td>
<td>المغليت</td>
<td>الر隶</td>
</tr>
</tbody>
</table>
|       | 377  | 348                         | ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق | البسبحان الله حين تقرر وحين تصبحون...
|       | 4-1  | 348                         | -     | - |
|       | 348  | 348                         | -     | - |
|       | 8-78 | 348                         | -     | - |
|       | 18-1 | 348                         | -     | - |
|       | 382  | 349                         | ومن آياته أن خلقكم من تراب... | البسبحان الله حين تقرر وحين تصبحون...
|       | 385  | 349                         | ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجه... | البسبحان الله حين تقرر وحين تصبحون...
<p>|       | 382  | 349                         | -     | - |
|       | 21   | 349                         | -     | - |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الاتية رقم الصفحة رقم النص</th>
<th>السورة</th>
<th>الاتية رقم الصفحة رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الروم</td>
<td>786 351 27 27</td>
<td>الفطرت</td>
<td>793 30-31 787</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>794 40 254 81</td>
<td>ظهر</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>796 51</td>
<td>الباب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>798 54 356 54</td>
<td>إنك لا تسمع الموتى</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>السورة</td>
<td>الإية</td>
<td>رقم الآية</td>
<td>رقم الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>السجدة</td>
<td>15</td>
<td>276</td>
<td>856</td>
</tr>
</tbody>
</table>
|        | 16    | 277-278  | 858-857     | تتجافى جنوه عن المضاجع...
|        | 17    | 379-378  | 859-862     | فلا تعلم نفس ما أخفى لهم...
|        | 18    | 380      | 863         | أقسم كمن كان فاسقاً...
|        | 19    | 380-380  |             | كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها...
|        | 20    | 380-380  |             | أو لم يروا أنا نسوق الماء...
|            | 21    | 581-388  |             | الأحزاب ما جعل الله لرجل من قليلين في جونه...
|        | 22    | 381-381  |             | ادعوهم لأباؤهم هو أقصر عند الله...
|        | 23    | 381-386  |             | النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم...
|        | 24    | 386-386  |             | يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليك...
|        | 25    | 386-387  |             | إذ جاء وكم من فواتكم...
|        | 26    | 387-388  |             | وإذا قالت طائفة منهم يا أهل يحرم لا مقام لكم...
|        | 27    | 388-388  |             | لقد كان لكم في رسول الله أسورة حسنة...
|        | 28    | 391-389  |             | من المؤمنين رجال صدقا ما عاهدوا الله عليه...

574
السورة

الأحزاب

ورد الله الذين كفرنا بخيفتهم... 26 393-394 891-890

وأنزل الذين ظاهرواهم من أهل الكتاب من ص biedhem... 27 394-395 892-893

يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت 28 395-396 896-895

تردن الحياة الدنيا... 29 396 897

إذنا تريد الله لبسط عينكم الرحمن 30 396-397 898-899

أهل البيت... 31 899-900 9.1-9.2 32

إن المسلمين والسلمات والمؤمنين... 32 9.2-9.3 4.0-4.1 33

وإذ تقول للذي أنم الله عليه... 34 9.3-9.4 4.1-4.2 35

وكان أمر الله قدراً مقدراً 36 9.4-9.5 4.2-4.3 37

الذين ببلغهن رسالات الله 38 9.5-9.6 4.3-4.4 39

ويخشونه ولا يخشون أحداً... 39 9.6-9.7 4.4-4.5 40

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم... 40 9.7-9.8 4.5-4.6 41

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرآ 41 9.8-9.9 4.6-4.7 42

كثيراً... 42

وكان بالمؤمنين رحماً 43 9.9-9.10 4.7-4.8 44

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 44 9.10-9.11 4.8-4.9 45

ربيشراً... 45

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهم... 46 9.11-9.12 4.9-4.10 47


للنبي... 48

574
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية رقم الصفحة رقم النسخة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأحزاب</td>
<td>81</td>
<td>937-938</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>82</td>
<td>939-940</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>83</td>
<td>941-942</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>84</td>
<td>943-944</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>85</td>
<td>945-946</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>86</td>
<td>947-948</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>87</td>
<td>949-950</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>88</td>
<td>951-952</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>89</td>
<td>953-954</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>90</td>
<td>955-956</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>91</td>
<td>957-958</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>92</td>
<td>959-960</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>93</td>
<td>961-962</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>94</td>
<td>963-964</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>95</td>
<td>965-966</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>96</td>
<td>967-968</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>97</td>
<td>969-970</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>98</td>
<td>971-972</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>99</td>
<td>973-974</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100</td>
<td>975-976</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>101</td>
<td>977-978</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>102</td>
<td>979-980</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>103</td>
<td>981-982</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>104</td>
<td>983-984</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>105</td>
<td>985-986</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>106</td>
<td>987-988</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107</td>
<td>989-990</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>108</td>
<td>991-992</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>109</td>
<td>993-994</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>110</td>
<td>995-996</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>111</td>
<td>997-998</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>112</td>
<td>999-1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

575
<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>السورة المحترقة</td>
<td>19</td>
<td>246-441</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة الإلهام</td>
<td>33</td>
<td>442-456</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة النور</td>
<td>28</td>
<td>457-466</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة البقرة</td>
<td>30</td>
<td>467-472</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة آل عمران</td>
<td>50</td>
<td>473-481</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة التوبة</td>
<td>29</td>
<td>482-490</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة الأعراف</td>
<td>61</td>
<td>491-510</td>
</tr>
<tr>
<td>السورة النحل</td>
<td>52</td>
<td>511-520</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**الهوى**

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>فاطر</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>مريم</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>نوح</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>ص</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**البيت**

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سبأ</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>سبأ من معمر ولا ينظر من عمره</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>سبأ من معمر ولا ينظر من عمره</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>وما يستوي الأعمى والبصر</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>واعترف وما أنتم أشعراً لعلكم تبادروا</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>مختصر</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
فاطر

" وما يستوي الأحياء ولا الأمور...

" ليس فيهم أجورهم وزيدهم من فضله..."

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا

" والباسهم فيها حير..."

أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر...

إن الله يسكن السماء والأرض أن تزولا...

يس فضلها

" يس. والقرآن الحكيم...

" نحن نحن نحن الموتى...

" وجئا من أقصى المدينة رجل..."سسعى...

" والمسماري لمستقر لها...

" اليوم نخم على أفواهم...

" رما علماء الشعر وما يغني...

أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت

" أيدينا أنعماء...

أو لم ير الإنسان أنا خلقنا من...

" وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه..."
لا فإن الأمر إذا أراد شيئاً... فسبحان الذي بدأ ملكوت كل شيء...
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفهرس الموضوعات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>رقم الآية</td>
</tr>
<tr>
<td>——</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة الصافات والصافات سورة</td>
</tr>
<tr>
<td>الفاتحة الفاتحة</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>[إنهما كانتا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرن]</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>[عندهم قآرار الطرق عين]</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>[ثم إن لهم عليها لشبا من حبيب]</td>
</tr>
<tr>
<td>——</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| سورة التوبة السورة المتيمة | سورة التوبة السورة المتينة | 11-8
| —— | —— | —— |
| [كانت قبله وهو مليم] إلى قوله 142-165 | [كانت قبله وهو مليم] إلى قوله 142-165 | |
| —— | —— | —— |
| سورة الفاتحة السورة المتينة | سورة الفاتحة السورة المتينة | 147
| —— | —— | —— |
| [أرسلنا إلى ماتة ألف أن يزيدون] | [أرسلنا إلى ماتة ألف أن يزيدون] | |
| —— | —— | —— |
| سورة الزخرف السورة المتينة | سورة الزخرف السورة المتينة | 167-168
| —— | —— | —— |
| [فإنكم وما تعودون ...] إلى قوله إلا من 161-167 | [فإنكم وما تعودون ...] إلى قوله إلا من 161-167 | |
| —— | —— | —— |
| سورة الفاتحة السورة المتينة | سورة الفاتحة السورة المتينة | 167
| —— | —— | —— |
| [فإن نزل ساحهم فساء صبح الدوين | [فإن نزل ساحهم فساء صبح الدوين | |
| —— | —— | —— |
| [سبحان ربك راب المزة غما يصفون] | [سبحان ربك راب المزة غما يصفون] | |
| —— | —— | —— |
| سورة ص. القرآن ذي الذكر | سورة ص. القرآن ذي الذكر | 19-5
<p>| —— | —— | —— |
| [هذا لشيء عجب] | [هذا لشيء عجب] | |
| —— | —— | —— |
| —— | —— | —— |
| 530 | 530 | 530 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>رقم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سورة ص</td>
<td>24-18-13</td>
</tr>
<tr>
<td>وشتدنا ملكه ...} إلى قوله (وخر راكماً) وأناب</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وإن له عندنا أنفقًا وحسن ماب</td>
<td>26-50</td>
</tr>
<tr>
<td>أم تفعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات</td>
<td>28-16</td>
</tr>
<tr>
<td>كالمسدرين في الأرض</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إذ عرض عليه بالعشي ...} إلى قوله</td>
<td>33-32-28</td>
</tr>
<tr>
<td>فطلق مسحاح بالسوق والأعناق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قال رب اغفر لي ورب لي ملكا ...} إلى قوله</td>
<td>35-36-29-19-16</td>
</tr>
<tr>
<td>رحمة حيث أصاب</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أني مسيء الشيطان بنصب وذلاب</td>
<td>41-37-36-32-21</td>
</tr>
<tr>
<td>خذ بسرك ضغنا فاضب ببه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إنا أخلصناهم بخلصة ذكري الدار</td>
<td>46-40-21</td>
</tr>
<tr>
<td>جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وأخير من شكله أزواجه</td>
<td>58-41-22-21</td>
</tr>
<tr>
<td>وما لنا إلا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرا</td>
<td>62-44</td>
</tr>
<tr>
<td>إن يوحي إلي إلا أنا أنا نذير مبين</td>
<td>71-44-24</td>
</tr>
<tr>
<td>إذ قال ربك للملاكاك إني خالق بشرا ...} إلى قوله ...} فقعوا له ساجدين</td>
<td>72-27-41</td>
</tr>
<tr>
<td>قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكفلين | 86-45-25-24
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سورة الزمر وأورثنا الأرض...</td>
<td>44</td>
<td>80-79</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>[سورة غافر] (حم)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مَا بَجَادَلُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذين</td>
<td>4</td>
<td>82-81</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>كفروا...</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>[الذين يحملون العرش ومن حوله...</td>
<td>40</td>
<td>83</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>[نادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره</td>
<td>41</td>
<td>84</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>الكافرون</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>[بعلم خاتنة الأعين وما تخفي الصدور]</td>
<td>6</td>
<td>86-85</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>[وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم</td>
<td>67</td>
<td>89-87</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>[إياهم أنتظرون رجلا...</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>[وأن المرفعين هم أصحاب النار</td>
<td>48</td>
<td>90</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>[إنهم يعرضون عليها غدرا وعشبا...</td>
<td>49</td>
<td>91-90</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>[إنا لنتنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة</td>
<td></td>
<td>93</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>الدنيا...</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>[وأما يستوي الأعمى والبسيء والذين</td>
<td>56</td>
<td>94-93</td>
<td>50-0</td>
</tr>
<tr>
<td>[آمنوا وعملوا الصالحات...</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>[وقال ربك ادعوني أستجب لكم...</td>
<td>6</td>
<td>108-107</td>
<td>06-05</td>
</tr>
<tr>
<td>[إذ الأغلام في أعقابهم والسلاسل...</td>
<td></td>
<td>109</td>
<td>71-72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سورة في يومين...</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>[قل أتنكم لتكنفرون بالذي خلق الأرض</td>
<td>58</td>
<td>110</td>
<td>10-9</td>
</tr>
<tr>
<td>فصلت</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>[ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال</td>
<td></td>
<td>111</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لها ولالأرض انتبا طرعا...</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الالهية</th>
<th>رمز النسخة</th>
<th>رمز الصفحة</th>
<th>السورة</th>
<th>الشورى</th>
<th>التفسير</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25</td>
<td>27</td>
<td>78</td>
<td>الالهية</td>
<td>136-137</td>
<td>وهو الذي يقبل طاعته عن عباده...</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>73</td>
<td>138-139</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;ولو بسط الله الرزق لعباده لبفعوا في الأرض...&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>77</td>
<td>141-142</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;ولا أصابكم من مصيبة فيما كسبت أبدكم...&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>76</td>
<td>142-143</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;والذين يجتنبون كباير الإم والفواحش وإذا ما غضرواهم يغفرون&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>77</td>
<td>143-144</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;والذين إذا أصابهم الظفر ينتصرون&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>78</td>
<td>146-147</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;وجزاء سبئة مثلها...&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>79</td>
<td>148-150</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;وإننا إذا أخذنا الإنسان منا رحمة فرح بها...&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الالهية</th>
<th>رمز النسخة</th>
<th>رمز الصفحة</th>
<th>السورة</th>
<th>الزخرف</th>
<th>التفسير</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>34</td>
<td>150-151</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;كاثن طهورا على ظهورهم ثم تذكروا نعمة ركم إذا استويتم عليه...&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>35</td>
<td>151-152</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;وجعلنا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا...&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>36</td>
<td>152-153</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;وإن كل ذلك لما مثاب الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمنتقيين...&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>37</td>
<td>154-155</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;فلا أسرون أنتقمنا منهم...&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>38</td>
<td>156-157</td>
<td></td>
<td></td>
<td>&quot;ولا ضرب ابن مريم مثلنا إلا قومه...&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

535
السورة
سورة الزخرف ۸۸-۸۷ ۱۶۱-۱۶۲
[يطاف عليهم بصحاب من ذهب...
وأكراب...]
[وتداوا يا مالك لبذل علينا ربك...]
[إن شجرة الزقوق، طعام الأنام]
[لا يذروقون فشيها الموت إلا الموت
الأولى...]

سورة الدخان ۸۹-۸۸ ۱۶۶-۱۶۷
[فأقترب يوم تأتي السماء بدخان مبين]
[أفن خير أم قوم تبع والذين من قبلهم...]
[إن شجرة الزقوق، طعام الأنام]
[لا يذروقون فشيها الموت إلا الموت
الأولى...]

سورة الإثنا عشر ۹۱ ۱۶۱-۱۶۲
[وقالوا ما هي إلا حيائتنا الدنيا غوت]
[وتحيا...]
[وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى
كتابها...]
[نماك]...اليوم نسامكم كما نسمم لقاء يومكم
[هذا]
[وولد الكبرياء في السموات والأرض وهو
العزيز الحكيم]
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الآية</th>
<th>الآية</th>
<th>السورة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(... أنتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة الأخوان من علم...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(قل ما كنت بداءً من الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم...)</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>95</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>97-96</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>97</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>97</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>97-98</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>98-99</td>
<td>176-178</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td></td>
<td>(... أذهبتم طياباتكم في حياتكم الدنيا...)</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>100-99</td>
<td>181-180</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>100</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>101-100</td>
<td>187-186</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>100-99</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>100</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>100-105</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(... فادعى الذين كفرت فأضرب الرقات...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>محمد</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا...)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
سورة {...والذين كفروا يتحملون رياكلون كما}
محمد
تأكل الأفعال...
19-191 194-196 197-107
[مثل الجنة التي وعد المتبقون فيها أنهار]
من ماء غير آس...
18
[فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغة...]

17-114 216-114 115
[فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للذينك...]

115 215 19
[فهل عسيت أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم...]

118-115 222-216 22-33
[لا تهتوا وتدعوا إلى السلم...]

119 223 35

سورة الفتح فضلها
[إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً...] إلى قوله 1-1

225-278 174-12
[مستقبلا...]

4 776
[ليزدادوا إياناً مع إيانهم...]

10 130 237
[إن الذين ببابونك إنا ببابون الله...]

18 123-232 233-126
[لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ببابونك تحت الشجرة...]

24 126-250 251-126
[وهو الذي كف أبدتهم عنكم وأيديكم]

[عزمهم بطن مكة...]

26-276 132-329
[واللهدي ممكنًا أن بيلهم محله...]

132-241 242-133
[...</ محلقين رؤوسكم ومقصرين...]

538
سورة الفتح (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم...)

سورة [يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي...]

[إن الذين ينادونك من وراء الخجارات أكثرهم لا يعقلون]

[يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسق بنباً فتبينوا...]

[ولكن الله حبيب إليكم الإمام رزنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر...]

[وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا...]

[فإن فاقت فأصلحوا بينهما بالعدل...]

[إذا المؤمنون خُفْوًا فأصلحوا بين أختيكم...]

[ولا تنايزوا بالألقاب...]

[يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن...]

[يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وأجعلناكم شعراً وتبائل...]

[قالت الأعراب آتنا قل لم تؤمنوا...]

[إذا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا...]

539
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>272</td>
<td>169</td>
<td>الحجرات</td>
<td>إسلامكم...</td>
</tr>
<tr>
<td>276-277</td>
<td>151-152</td>
<td>xF</td>
<td>خيراً علىك أن أقسموا قل لا تنوا علي</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 278-279 | 153-154 |xF   | [إذ يتلقى المتلقسان عن اليمن وعن الشمال قعد]
| 280-281 | 155-156 |xF   | [وإذ سكت الموت بالحق...]
| 282-283 | 157-158 |xF   | [ألقيا في جهنم كل كفار عندن... إلى قوله ... نأتيكم في العذاب الشديد]
| 286 | 159 |xF   | [ومن الليل نسبه وأذبار السلام] |
| 287-288 | 160-161 |xF   | [واستمع يوم ينادى من مكان قريب] |
| 289 | 162 |xF   | [والناريات ذروها...]
| 290 | 163 |xF   | [فقد الخراصون]
| 291 | 164 |xF   | [كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون]
| 292 | 165 |xF   | [وفي أموالهم حق للناس والمحرم]
| 293 | 166 |xF   | [وما خلت الجن والإنس إلا ليهدون]
| 294 | 167 |xF   | [إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين]
| 295 | 168 |xF   | [فإن الذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحاهم...]

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>296</td>
<td>169</td>
<td>xF</td>
<td>خيراً علىك أن أقسموا قل لا تنوا علي</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 58-59 | 160-161 |xF   | [إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين]
| 58-59 | 159-160 |xF   | [فإن الذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحاهم...]

قل: 540
<table>
<thead>
<tr>
<th>سورة النجم (والنجم إذا هوى ...) إلى قوله (فأوحى إلى عبيد ما أرمى)</th>
<th>163</th>
<th>10-1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>وما ينطق عن الهوى</td>
<td>164</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(فكان قاب قوسين أو أدنى ...)</td>
<td>165</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ما كذب الفؤاد ما رأى)</td>
<td>166</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ولقد رأى نزلة أخرى ...</td>
<td>167</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(أم للإنسان ما ثمى)</td>
<td>168</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(الذين يجتمعون كسيئات الإثم والغواش ...) إلى قوله (... هو أعلم بانتى)</td>
<td>169</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(فاسجدا للدول الواعيدوا)</td>
<td>170</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| سورة القمر فضلها                                              | 172 |     |
| (اقتربت الساعة وانشق القمر)                                   | 173 | 1   |
| (... فهل من مدرك)                                              | 174 | 15  |
| (سبهزم الجمع وبولون الدير)                                     | 175 | 40  |

<p>| سورة الظهر فضلها                                              | 176 | 295-296 |
| (والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإياكم ...)                         | 177 | 161-162 |
| (ولكن للذين ظلموا عنابا دون ذلك ...)                             | 178 | 297 |
| (وأصير لكم ربك فإنك بأعيننا ...)                                 | 179 | 298-299 |
| 299-301-302-48                                                   |     |     |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الرقم الإيّة</th>
<th>الرقم الذي رقم النص من رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سورة القمر (يوم يسحرون في النار على وجوههم ...)</td>
<td>176-178</td>
<td>330-332</td>
</tr>
<tr>
<td>إلى قوله ( ... خلقنا بقدر)</td>
<td>177</td>
<td>333</td>
</tr>
<tr>
<td>وكيل صغير وكبير مستقر</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن العقين في جنات نهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر</td>
<td>178</td>
<td>334-335</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سورة الرحمن</td>
<td>179-179</td>
<td>336</td>
</tr>
<tr>
<td>والنجوم والشجر يسجدان</td>
<td>6</td>
<td>337</td>
</tr>
<tr>
<td>فنها فاكهة والخيل ذات الأكمام</td>
<td>11</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>فنها يا آلاء ريكما تكنبان</td>
<td>13</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>[خلق الإنسان من صلصال كالفخار ...] إلى قوله ( ... تكنبان)</td>
<td>16-16</td>
<td>340</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة رب المشرقين ورب المغرين</td>
<td>180-180</td>
<td>341</td>
</tr>
<tr>
<td>وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام</td>
<td>24</td>
<td>342</td>
</tr>
<tr>
<td>فما إذا انقشت السماء فكانت وردة كالدahan</td>
<td>37</td>
<td>343</td>
</tr>
<tr>
<td>فيمزمز لا يسأل عن ذنبه إنصور ولا جان</td>
<td>39-41</td>
<td>344</td>
</tr>
<tr>
<td>[إلى قوله ( ... بالنواحي والأقدام)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سورة ولين خان مقام ربه جنتان</td>
<td>183-183</td>
<td>345</td>
</tr>
<tr>
<td>[مستكين على نصر بطائهما من إستبرق ...]</td>
<td>24</td>
<td>346</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة فيهم قصصات الطرف ... إلى قوله</td>
<td>184-184</td>
<td>347</td>
</tr>
<tr>
<td>نبي ألاء ريكما تكنبان</td>
<td>58-59</td>
<td>348</td>
</tr>
<tr>
<td>[كأنه الياقوت والمرجان]</td>
<td>185</td>
<td>349</td>
</tr>
</tbody>
</table>

542
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم النمنمة</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>185</td>
<td>355</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>186-188</td>
<td>257-356</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>358</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>359</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>260</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>360</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>189-188</td>
<td>361-366</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>189-188</td>
<td>367-371</td>
<td>31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- سورة خير الواقعة (السابقون السابقون)
  - [ثقة من الأولون وتقليل من الآخرين]
  - [ثقة من الأولون وتقليل من الآخرين]
  - [رفاهة ما يتخبرون. ولم طير ما يشهرون]

- سورة وحي العين
  - [صاحب اليمين ما أصحاب اليمين]
  - [صاحب الشمال ما أصحاب الشمال]
  - [وظل عدود]
  - [صاحب اليمين]
  - [وكانوا يضربون على الحزن العظيم]
  - [شرايين شرب الهيم]
  - [أقرا أحد النار التي تورون] إلى قوله 71-72
  - [من المشهور]

- سورة وحي العين
  - [حبلون زمنكم أنكم تكلفون]
  - [غير مهملين]

- سورة خير الواقعة (السابقون السابقون)
  - [فأنا إن كان من المقربين...] إلى قوله 95-96
  - [فسح باسم ربك العظيم]
سورة الفاتحة
(هو الأول والآخر ...
196-197 381-382-383
198 384
3
10
لا يستؤن من أنفق من قبیل
الفتح) إلى قول (والله يعلم ما
8
12
بسم الله الرحمن الرحيم)
198 385
199 386
199 387
21
سابقا إلى مغفرة من ركيم و جهة عرضها
كمرض السماء والأرض...
201-202 391-398
22
(ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في
أنفسكم إلا في كتاب...
201-202 392
23
والله لا يحب كل مختال فخور)
(ربنا لا تجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة
202-203 393
27
وابقينها ورهبانية...)
202-203 394
28
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و آمنوا
201-200 395-397-398
20-1 392
4-1
قد سمع الله قول (التي تجادلك...]
لجلادة قوله ( ... وللكافرين عذاب أليم)
(ألم تر أن الله يعلم ما في السموم وما
في الأرض...)
044
<table>
<thead>
<tr>
<th>سورة المجادلة</th>
<th>الآية رقم الفقرة رقم النص</th>
<th>السورة المجادلة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2.8</td>
<td>(إذا نجرى من الشيطان...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.2</td>
<td>(يا أيها الذين آمنوا إذا قبلك تفسحوا في المجالس فانفسحوا...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.6</td>
<td>(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أورثوا العلم درجات)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.7</td>
<td>(... يرافقون على الكتب وهم يعلمون)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.15</td>
<td>(استمروا على الشيطان فناسهم ذكر الله...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4.16</td>
<td>(لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يرادون من حاد الله ورسوله...)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>سورة الحشر (ما قطعتم من لينة أو تركتموها...)</th>
<th>الآية رقم الفقرة رقم النص</th>
<th>السورة الحشر (ما قطعتم من لينة أو تركتموها...)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>6.10</td>
<td>(ما آمن الله على رسوله من أهل القرى...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.11</td>
<td>(للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأصولهم...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.15</td>
<td>(وؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة...)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6.16</td>
<td>(والذين تبعوا الدار والإيام من قبلهم يحيون من هاجر إليهم...)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
سورة الخضر (لما أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً)

(الملك المهدّب المسلم المؤمن)

(هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ)

والشهادة...

سورة المائدة (با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياً...

(لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم...)

(ربنا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء)

أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده...

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم...)

(بايدها الذين آمنوا إذا جاءوك المؤمنات)

مهاجرات فامتحنوهن...

(بايدها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا بشركن...)

الصف (با أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون)

(إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله)

546
<table>
<thead>
<tr>
<th>سورة</th>
<th>الفصل</th>
<th>الآية</th>
<th>الرقم النصي رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>قدس</td>
<td>3</td>
<td>448</td>
<td>237 155-156 157-158</td>
</tr>
<tr>
<td>الحكيم</td>
<td>5</td>
<td>449</td>
<td>237 155-156 157-158</td>
</tr>
<tr>
<td>الهرج: آية 5</td>
<td>6</td>
<td>450</td>
<td>237 155-156 157-158</td>
</tr>
<tr>
<td>وجهود</td>
<td>9</td>
<td>451</td>
<td>238 157-158 159-160</td>
</tr>
<tr>
<td>الهدى</td>
<td>11</td>
<td>452</td>
<td>244 159-160 161-162</td>
</tr>
<tr>
<td>النافذ</td>
<td>1</td>
<td>455</td>
<td>245 160-161 162-163</td>
</tr>
<tr>
<td>النافذ: آية 4</td>
<td>4</td>
<td>455</td>
<td>245 160-161 162-163</td>
</tr>
<tr>
<td>النافذ: آية 8</td>
<td>8</td>
<td>455</td>
<td>245 160-161 162-163</td>
</tr>
<tr>
<td>النافذ: آية 11</td>
<td>11</td>
<td>455</td>
<td>245 160-161 162-163</td>
</tr>
<tr>
<td>النافذ: آية 15</td>
<td>15</td>
<td>455</td>
<td>245 160-161 162-163</td>
</tr>
<tr>
<td>النافذ: آية 16</td>
<td>16</td>
<td>455</td>
<td>245 160-161 162-163</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم الإليهية</td>
<td>سنة الرقعة</td>
<td>الرقم الصفحة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۲-۱</td>
<td>قرة (۴۸۸-۴۸۰-۴۸۶-۴۸۷)</td>
<td>۱-۲۰۵۴-۲۰۵۷</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۲</td>
<td>[ومن يتق الله يجعل له مخرجة...{]</td>
<td>۲-۴۸۸-۴۸۰-۴۸۶</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳</td>
<td>[رئقه من حيث لا يحسب...{]</td>
<td>۳-۴۸۷-۴۸۶-۴۸۷</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۴</td>
<td>[وأولات الأحساء أجلهن أن يضمن حملهن...]</td>
<td>۴-۴۹۳-۴۹۲-۴۹۳</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۶</td>
<td>[أسكنوه من حيث سكنتم...]</td>
<td>۶-۴۹۰-۴۸۷-۴۹۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۷</td>
<td>[النفق ذو سعة مسعته ومن قدر عليه رزقه...]</td>
<td>۷-۴۹۸-۴۹۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۱۲</td>
<td>[الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن...]</td>
<td>۱۲-۶۹۹-۶۱۱-۶۲۲</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۳</td>
<td>[وإذ أسرب النبي إلى بعض أزواجه...]</td>
<td>۳-۶۹۲</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۴</td>
<td>[إن تُسربا إلى الله فَقْد صَفِفت فلوكها...]</td>
<td>۴-۲۶۲-۲۶۶-۲۶۷</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۵</td>
<td>[فإن الله هو مولاه وجيبريل...]</td>
<td>۵-۲۶۸-۲۶۷-۲۶۶</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۶</td>
<td>[عسى ربه إن طلقكن أن يبدلله أزواجه... خيرا منكم...]</td>
<td>۶-۶۱۴-۶۱۲-۶۱۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۸</td>
<td>[يا أهلي الذين أمنوا نروبا إلى الله ترية نصوها...]</td>
<td>۸-۷۷۷-۵۱۶-۵۱۴-۵۱۲-۵۱۰</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

548
سورة (... برم لا يخزي الله النبي ...) 
التحرير (... ونحتني من فروعه وعمله ...) 
(وضرب الله مثالاً للذين آمنوا امرأة 
فرعون...) 

سورة تبارك فضلها 
فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير 
قاموا في مناكبها وكلوا من رزقه ... 
أمنت من في السماة أن يخفف بككم الأرض ... 
فهم يشي مكبأ على وجه أهدي ... 

سورة القلم ن والقلم ... 
وانا لعلى خلق عظيم 
شاط بنعمم 
عله بعد ذلك زينم 
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ... إلى 20-17 قولة: كالصريم 
قال أوطهم ... 
يوم يكشف عن ساق ... 
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 
وأمي لهم إن كيدي مدين 
ولاتكن كصاحب الميت
<table>
<thead>
<tr>
<th>آية</th>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>279</td>
<td>530-536</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>282-284</td>
<td>540-542</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>283</td>
<td>541</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>284</td>
<td>542</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>285-288</td>
<td>543-546</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>286</td>
<td>547</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>287</td>
<td>548</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>288</td>
<td>549</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>289</td>
<td>550</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**سورة الفاتحة**

بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَاتِهِ الْبِينَةِ

سورة الفاتحة وحدها

في جنة عالية

كلها نعمة ونتبعها بحبها

ثم في سلسلة دعوهما سبعون فرحاً

نافسكم

العارج من الله ذي العارج

تعرج الملائكة والروح إليه...

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

يوم تكون السماء كالمهل

وجمع فأوعي

إن الإنسان خلق هلوساً

الذين هم على صلاتهم دائمون

والذين هم لآماناتهم وعهدهم رافعون

والذين هم بشهاداتهم قائمون

عن اليمين وعن الشمال عزيز

وقَـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞ~

فَوَلَـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞـٞ~

550
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>290</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>291-293</td>
</tr>
<tr>
<td>504-505</td>
<td>296-298</td>
</tr>
<tr>
<td>597-599</td>
<td>299-301</td>
</tr>
<tr>
<td>573-575</td>
<td>302-304</td>
</tr>
<tr>
<td>579</td>
<td>305-307</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الجنة: قال أومي إلى أنه استمتع نفر من الجن
وأنا قلنا نقد من مقاعد السمع
وأنا المساجد لله...
وأنا ما قام عبد الله يدعو كادوا
قل إن أدي أقرب ما توعدون أم...

المزمل:
ورثوك القرآن ترتيلاً
إذا سلقي عليك فولاً تقيلاً
إن لدينا أكثراً وجمعنا طعاماً ذا غصة...
فكيف تتقرن إن كفرتم يوماً...

المدثر:
وثيبيك فظه
والرجز فاهجر
ولا قلت تستكشر
فإذا نقر في النافور
ذنبي ومن خلقته وعبداً
سأرهه صعبداً
لواحة للبشر

551
لا أقسم بالنفس اللامرأة

لا تتحرك به لسانك... إلى قوله: ... علينا

لا يريد الإنسان ليتفجر أمامه

وجه برميذ نازرة إلى ريها ناظرة

لا ينضو القدر على أن يحيي الموتى

إنها هدية الشعب إما شاكرًا وإما كفورًا

يوتين بالدنور...

ويطمعون الطعام على حب...

وآسياً

فتبخرون وسرورًا

لا يروين فيها شمسًا ولا زهرًا

وإذا رأيت ثم رأيت نعيمةً وملكاً كبيرًا

ألم تحمل الأرض كفاتاً - أغياه وأمرائها
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم النص</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27</td>
<td>316-317</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>317-318</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>318</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>318-319</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>7-6</td>
<td>319-320</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>320</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>320-321</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>321-322</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>322-323</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6-8</td>
<td>323-324</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>324-325</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15-16</td>
<td>325-326</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>326-327</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>327-328</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>328-329</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>329-330</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>330-331</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>331-332</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>332-333</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>333-334</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

السورة: الرسالت ما ظننا

بأي حديث بعده يؤمنون

ننزلنا من المعصرين ما نجاجاً

إن جهنم كانت مرصادة

يوم يقوم الروح والملاكاء

النؤات يوم ترفج الراجفة تتبهم الرادفة

والجبال يرسلها

يسألونك عن الساعة أيان مرساه

عيس بأيدي سفرة كرام بروة

ثم إذا شاء أنشره

لكل أمرئ منهم بومدشت شأن يغتيمه

التكوير فضيلها

وإذا المشعر عطت

وإذا المومدة سلطت

وإذا الصحب نشرت

فلا أقسم بالخنس أجرار الكنس

ولقد رآه بالأفق المبين

الانتظار فضائلها
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>السورة</th>
<th>الفصل</th>
<th>رقم النسج</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265-264</td>
<td>116</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>114</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>112</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>111</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>110</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>109</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>108</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>107</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>106</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>105</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>104</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>103</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>102</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>101</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>94</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>92</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>84</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>83</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>82</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>81</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>77</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>75</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>74</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>68</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>62</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>57</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>54</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>51</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>47</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>41</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>39</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>24</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>23</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td></td>
<td>265</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الانتظار علمنا نفس ما قدمت وأخرت

الذي خلقه نفساً فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

يوم لا تملك نفساً شيتاً

الطففين ويل للمطلفين

يوم يقوم الناس لرب العالمين

كلا إن كتاب الفجور لفي سجين

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

كلا إن كتاب الأبرار لفي علبين... إلى

قوله: يشهد القريبون

على الأراتل ينظرن

يسبقن من رحيق مختوم

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا

يضحكون

الاشتاق فضائلها

فسوف يحاسب حساباً يسير

لتركين طبقة عن طبق

البروج فضائها

واليوم الموعد. وشاهد ومشهود

554
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأموي</th>
<th>الرقم النصي</th>
<th>الرقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>330-333</td>
<td>4</td>
<td>679</td>
</tr>
<tr>
<td>335</td>
<td></td>
<td>640</td>
</tr>
<tr>
<td>336</td>
<td>9</td>
<td>12-11</td>
</tr>
<tr>
<td>337</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>379-377</td>
<td>321</td>
<td>638</td>
</tr>
<tr>
<td>348</td>
<td></td>
<td>639</td>
</tr>
<tr>
<td>349</td>
<td></td>
<td>640</td>
</tr>
<tr>
<td>350</td>
<td></td>
<td>641</td>
</tr>
<tr>
<td>351</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>352</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>353</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>354</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>355</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>356</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>357</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>358</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>359</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>360</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>361</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>362</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>363</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>364</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>366</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>367</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>368</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>369</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>370</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>372</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>373</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>374</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>376</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>378</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>379</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>380</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>381</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>382</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>383</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>384</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>385</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>386</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>387</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>388</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>389</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>390</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>391</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>392</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>393</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>394</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>395</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>396</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>397</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>398</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>399</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>401</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>402</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>403</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>404</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>405</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>406</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>407</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>408</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>409</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>410</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>411</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>413</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>416</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>417</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>418</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>423</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>424</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>425</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>426</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>427</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>428</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>429</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>430</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>432</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>433</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>434</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>435</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>436</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>437</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>438</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>439</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>440</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>441</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>442</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>443</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>444</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>445</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>446</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>447</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>448</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>449</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>450</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>451</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>452</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>454</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>455</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>456</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>457</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>458</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>459</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>460</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>461</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>462</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>463</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>464</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>465</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>466</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>467</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>468</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>469</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>470</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>471</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>472</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>473</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>474</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>475</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>476</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>477</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>478</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>479</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>480</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>481</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>482</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>483</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>484</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>485</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>486</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>487</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>488</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>489</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>490</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>491</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>492</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>493</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>494</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>495</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>496</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>497</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>498</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>499</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الأعلى: سياح اسم ربك الأعلى
ثم لا يموت فيها ولا يحيى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والأخرى خير
أيقي

الأسفل: ليس لهم طعام إلا من ضريع
والإلي السماء كيف رفعت ... إلى قوله: ... كيف سطحت
فذكر إذا أنت مذكر. لست عليهم يصير
إلا من تولى وكر

القاعدي: وليال عشر والشفع والوتر
Formats ذات الهمام
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
كلا نتكرمون اليتيم
السورة
الفجر: يقول يا ليجني قدمت حياتي
"يا أيتها النفس المطمئنة... إلى قوله: 27-30 248-349
وادخلني جنتي

البلد: وأنت حل بهذا البلد
فلك رقية
"يتيمةً ذا مقرة
"وتواصوا بالمرحمة

الشمس: فضلها
وينس وما سواها... فألهمها فجرها وتقواها
قد أفلح من زكاه
"إذ اتبعت أعقاها

الليل: والليل إذا يحشي... إلى قوله: وما خلق
الذكر والأثري
فأمّا من أعطي راتقى... إلى قوله: 10-17 673-776 357-358
فستبشره للعسري
"فألذركم ناراً تلقي
"لا يصلها إلا الأشقي

الضحي: ما ودعك برك وما قلم
ولا آخره خبر لك من الأولى

556
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
<th>الوجه، رواجًا، أو رواجًا في النسخ المختلفة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الضحي</td>
<td>8</td>
<td>681-682-683</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10</td>
<td>373-376</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11</td>
<td>683-686-687-383-384</td>
</tr>
<tr>
<td>الشرح</td>
<td>1</td>
<td>67-688-689-690-691-692-693</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
<td>367-368-369</td>
</tr>
<tr>
<td>الدين</td>
<td>6</td>
<td>692-693</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| العلق | 5-1 | 692-698-699-700-701-702 |
|       | 6-5 | 696-697-698-702 |
|       | 19  | 692-698-699-700-701-702 |

| القدر | 7-7 | 701-702 |
|        | 3   | 776-384-777-276-778-779-780 |
| البينة | 4   | 722-723-724-725-776-780 |
|        | 5   | 722-723-724-725-776-780 |

| وما تفرظ الذين أرأيا الكتاب إلا... | 6 | 722-723-724-725-776-780 |
السورة

البيئة وما أمورا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين...

أولئك هم شر البرية... إلى قوله: أولئك هم خير البرية

الزلزالا فضلها

يرومز تحدث أخبارها

فمن يعمل مشقاق ذرة خيرا يره... إلى قوله: شرا يره

فمن يعمل مشقاق ذرة خيرا يره

فمن يعمل مشقاق ذرة شرا يره

العاديات إن الإنسان لبيه لكونه وإن الخب الخبيه لفظ

القارعة يوم يكون الناس كالنورش المشوتو

نار حامية

التكاثر أهناك التكاثر... حتى زوتم المقاير

كلا لتعلم علم اليقين

ثم لتأساؤ يرومز عن التعييم

الفيل ألم تكيف فعل زيك ب أصحاب الفيل...
العذراً، لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة المقدمة.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>السورة</th>
<th>الإخلاص فضلاتها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>41-79</td>
<td>61-42</td>
<td>_قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ _إِلَيْهِ تُرُشُدُونَ. _لَمْ يُتَّلِّدْ رُوحُ _يُوحُدَ.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

المعزيات فضلها

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفلق فضلها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>_قُلْ أَعْوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. _مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. _مِنْ شَرِّ النَّفَاتِ الصِّدَّ. مِنْ شَرِّ حَاسَدٍ _إِذَا حَسَدَ.</td>
</tr>
<tr>
<td>_مِنْ شَرِّ النَّفَاتِ الصِّدَّ. مِنْ شَرِّ حَاسَدٍ _إِذَا حَسَدَ.</td>
</tr>
<tr>
<td>_فَهِئِسُ الأُحَدَاثُ. _فَهِئِسُ الأَفْثَانُ. _فَهِئِسُ السَّمَّارَ. _فَهِئِسُ الْمَوْضُوعَاتُ.</td>
</tr>
<tr>
<td>_ملحق بالتصويبات والمستدرك.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
المحمد لله نحتمه ونسعده ونستغفره وننمزه بالله من شرور أذننا ومن
سيئات أعمالنا، من يهدنا الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد
فإن أعظم نعم الله تعالى التي امتى بها على عباده أن هداهم للإسلام
وارتضاء لهم دينها، ومن قام تلك النعمة وإكمال تلك المئة، قبض الله تعالى
من كل قبيلة، يدرسون كتابه ويتبرون له، شرحها، وتفسيرها، ويرففون
سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينقلون لها حماة وحراسا، وكل ذلك من
تفضله تعالى بضمان حفظ هذا الدين إلى يوم الدين.

ومن العلماء العاملين من سلف تلك الآمة وأئمتها الهيدي الذين حملوا على
 عليهم أداؤ تلك المهمة، إمام أهل السنة ورأس أهل الحديث الإمام أحمد
ابن حنبل، الذي أثني عمره في سبيل خدمة دين الله، وبيان شرائعه فكان
نبراسا يهتدى به، قلما تجد علماً من علوم الشرعية الغراء إلا وهو فارسه
وإمامه. فهو في كل علم مدرسة في العقيدة والتفسير والحديث والفقه
والتأريخ وغير ذلك، وكان من أجل مصنفاته ردمة الله تعالى ما صنف في
تفسير كتاب الله تعالى بالأحاديث والآثار، ولكنه للأسف الشديد ما زال
إلى الآن في عداد ما فقد من مفقودات تراثنا الإسلامي العظيم.

وقد من الله تعالى على أخينا الفاضل الشيخ الدكتور/ حكيم يبين
ياسين، بأن جعله برسم خطة لمحاولة جمع بعض ما فقد من تراثنا في جانب
التفسير بالمؤثر، وهيأ له من تبني هذا العمل الضخم، وهو المعهد العالمي
للفكر الإسلامي. فكان على رأس القائمة، جمع موريات ذلك الإمام الفذ
في جانب التفسير، وقد حظى الجزء الأول من هذا الجمع بمقدمة وافية حوله
بقلم كاتبه وهو الشيخ حكيم بارك الله فيه. احتوى الجزء المذكور على
الموريات من سورة الفاتحة والبقرة وأي عمران والنساء، ونظراً لضخامة
العمل قرر الشيخ مع المركز الاستعانة ببعض الباحثين المتخصصين في هذا المجال، فكان ساطر هذه المقدمة المختصرة أحد هؤلاء المدلون بدلهم في هذا العمل الجليل. وكان لي بحمد الله تعالى في مجلتنا هذا النصيب الأول، حيث كان كله من عملي معاذا سورتي الأنعام والأعراف، التي قام بها الأخ الفاضل الشيخ الدكتور / عبد الغفور عبد الحق البلوشي، غير أنني قمت بإضافة بعض الفوائد وقد أشرت لها برمز (ط) سواء كانت في المتن أو الخاشية.

هذا وقد ابتدأ الجزء برويات الإمام أحمد في تفسير سورة المائدة وانتهى بروياته في تفسير سورة إبراهيم.

وقد قام الأخ الشيخ حكمة بشير بالجمع الأولي من الكتب المذكورة في مقدمة الجزء الأول، وذلك عن طريق الاستقراء لمجمع الرويات من أول التفسير إلى آخر، ومن الكتب المذكورة في مقدمة الجزء الأول ثم قمنا بإضافة ما يلزم من الرويات المذكورة في هذا الجزء الثاني من سورة المائدة إلى سورة إبراهيم مستعينين في ذلك بتفسير ابن كثير والدر المنثور وغيرهما ثم قمنا بتخريج مرويات هذه السور المذكورة أثناها.

وفي نهاية هذه المقدمة الموجزة نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا ويكللها بالنجاح ويعين على إتمامها، وإلى اللقاء في مجلد الثالث الذي يبدأ بسورة الحجر إن شاء الله تعالى.

وصلي على الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتب
محمد بن رزاق بن طرهوني

ب
فهمتي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هنالك أمم يشكل تأريخها وتزانتها عامًا دفعًا وانطلاقًا وتقديم لها. وهنالك أمم تجعل من تراوحت وتاريخها عامًا عرقلة وتعرقلها لسنتها حتى لكان ذلك التراوحت يحمل من خصائص القوة ومراعاتها وعنصرها الشيء الكبير. إن الأمة الإسلامية قد رصدت النبوات كلها وهي من كتابها المجيد على سائر الكتب السابقة فصقل ما صدق منها ونسخ ما نسخ وأصبح مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.

والرسول ﷺ خاتم النبيين وإمام المرسلين به أكمل بناء النبوات وخمضت الرسالات وكمل دين الله. وما انتقل ﷺ إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن ترك الأمة على المحجة البيضا، والطريقه السواء تترك فيها الكتاب يهديها سبيلها وتسنده لسنتها وسنتها لتوجه طريقة وهديه على الصلاة والسلام وسيرته توجه طريقة وتساعدها في معالجة كل قضايا الحياة.

فلم يمارس عليه الصلاة والسلام وعالج كل ما يحتاجه الإنسان ويعلاجه في هذه الحياة بإبتعاد خليفة في الأرض. حاملة لأمانة إعمارها. يهدي الله له كل ما في الوجود ليحقق مقصد الخلق من الخلق في الإيام بالأجرهية وتحقيق معاني العبودية في الخلق.

وقد ترك عليه الصلاة والسلام للناس سبيلاً أنشطته مشاهده وياته مقاصده ورسمت غزواته وحفظت قواعده وكلماته لبقيت هذا الدين عامًا شاملاً كاملاً في كل زمان ومكان. قادراً على مواجهة سيار التعقيدات ومغالاة مختلف المشكلات وإخطار شؤون وشعوك الحياة لما هي أمكنا في الإسلام والقرآن الكريم المصموح الحفظ الذي لا ينطقه الباطل من بين يديه ولا من خلقه والذي لا ينقطع عطاؤه ولا ينقضه عجاليه ولا يخلق من كثرة الزم ولا يتشعب منه العلماء. تقبل العقول عليه تغفر من معانيه وتتقود مسيرة الحياة باستمرار نحو الأفضل والأشهر لتحقيق غاية الإبلاء.

بلاو ينكلوك أبكم أحسن عملك 3 الملك.

ولقد تمثل سلفنا الصالح مع القرآن العظيم بهدي رسول الله ﷺ وتجربته، فاستطاعوا في فترة قياسية من الزمن أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس. (آل عمران: 110). بسائر المفاهيم الدينية الأخرى فكانوا مشاكل التقدم، وبناء
القرآن، وقادة الحضارة، وبداية البشرية، وبداية الركب إلى الله سبحانه وتعالى، والقرآن العظيم الذي تفضيل الله سبحانه وتعالى بهفضه وجعله معصوماً عن أي تغيير أو تحريف ليكون المرجع المطلق للبشرية كلها، تعود إليه في أي زمن وفي أي عصر وفي أي مكان فتعترف منه كيف ترسمن مناهج الحياة، وكيف تسلك سبيل إلى الله، وكيف تحيا حياة زمانية ينسجم فيها الإنسان مع الكون والحياة لتحقيق الغاية العظمى من الوجود البشري وهي إعمار الكون وعبادته خالقاً: «هَوَهُمْ أَشَاءَكُمْ مِنِ الْأَرْضِ وَاسْتَمِعْنَا مِنْهُمْ» (هود: 61). وإذا حاول أحد أن يضع القرآن الكريم في إطار - في إطار فهم بشري محدد في زمانه ومكانه، أو أسلوب أو مهجة خطاب معين، فإن ذلك يصادر على القرآن العظيم خاصية من أهم خواصه الكبيرة وهو الإطلاق. فالقرآن العظيم نص مطلق يستطيع الناس أن يفهموا في كل عصر، وفي كل مكان، بطريقة تجعلهم قادرين على محاولة مشكالاتهم إمكاناً من هديه وتوجيهه، مستفيدين من اللغة التي تقول بها وتطورها الدلالي وانتصال الفهم والتفسير بناهج السلف الصالح.

وحين يأتي أهل عصر من المصرين ليقولوا إن فهماً بشريًا للقرآن الكريم هو الفهم الوحيد فإن ذلك يعني أنهم قد أعلنوا هيبته نفهم ذلك على القرآن العظيم وعارضوا هيمنتها المطلقة وإعجاز الدائم المستمر، وحولوه إلى جانب من جانب تراثهم بأخذ الناس منه وتركون. ولذلك فقد أعلن القرآن الكريم في موضع عديدة هيمنتة على كل ما عداول من كتاب سماوية فكيف تهيمن عليه أفهم البشر في أي عصر من العصور?

إن التفسير - فيما عمداً قسمه رسول الله ﷺ إن هو إلا جهد بشري يستخدم المفسرين فيه جهودهم وأدواتهم ومعارفهم المختلفة ليكتون لفهم نفس في كل الأحوال يؤخذ منهم ويتزوج، والحكم في قبوله أو رده إلى الله - فالقرآن نفس بعضه بعضًا - ثم إلى رسول الله ﷺ فيما بينه وأوضاعه من معاني القرآن الكريم وص לך عليه، كما أن قواعد لغة التنزيل ومعانيها لا بد من ملاحظاتها في هذا. فذلك يجعل المفسر من أن يزعم نفسه أو يترف إدراك أيات الكتاب الكريم.

ولقد سبقت على الاجهادات التفسير منذ القدم مدرستان كبيرتان: مدرسة إنطلقت مع الرأي فُحلت القرآن العظيم ما يتعلق وما لا يتعلق، وتجاوزت في الدعوى على القرآن الحكيم، فأضافها إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتاخرين من طبيعتهم ومنطق
وسواها، وفاته بعضهم أنه كتاب هدایة وليس كتاب صناعة أو زراعة أو طب أو تعليم حرف. وإن كانت مكتوناته تعطي كثيراً من الهدف والتوجيه في كل ما له علاقة بهدایة الإنسان وتكينه من مهامته في هذا الوجود.

ومدرسة أخرى: جعلت الأثر وراء مهمنا على الفهم القرآني وما لم يكن فيه (أثر) أعطت الهيمنة فيه للقاسم اللطفي ليتحكم وحده في تقدير معاني القرآن العظيم. ولقد جر الخلاف بين المدرستين إلى كثير من المشكلات. فتسريعات المدرسة الأولى كثيراً ما جعلت القرآن العظيم مجرد شراءات تدلل لتعارفها وثقافاتها ولم تساعد على أن يكون القرآن العظيم وقراءته هو المنطق بالاجاه المعرفة وهو مصدرها ومنبعها.

وأما المدرسة الأخرى: فقد طحت كتبها التفسيرية برؤيات فيها المقبول، وفيها ما لم يخضع (المناهج النقد الحديثة) وامتدت بعضها (بالإسرائيليات) فكان في ذلك كله إساءة بالغة للقرآن العظيم وعذوان على معانيه.

فلا القرآن العظيم لا يعطي نفسه إلا لقارئيه المتدينين، والقارئ الذي يستطيع أن يأخذ من القرآن العظيم بعض كنوزه ومكتوناته هو ذلك الذي ينطلق من القراءة المتجهة للقرآن العظيم إبتداء باعتبار القرآن منهجية هذه الأمة ويشتغل في المسلم أن يقرأ، مستخدماً التأمل والتأمل والتدبر والفهم واللغة والأثر كلها كرسائل في فهم القرآن الكريم. ثم ينطلق بعد ذلك بكل هذه الرسائل لقراءة الكون المفتوح الذي يشكل وسيلة أخرى من وسائل الفهم والإدراك الإنساني الإسلامي للقرآن الكريم.

فلا قراءتان متزافتان ومتلازمة: قراءة القرآن المصور وقراءة الكون النشتر.

إن أعمال القرآنيين مما والانطلاق منها مع الاستفادة بسائر الرسائل هما الوسيلة الدائمة المتجددة لتحقيق الغاية من الخلق وبناء الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة.

كما أن تعديل أي من القرآنيين أو تجاوزها أو الإخلاء بالتنزيل بينهما هو إعراض عن ذكر الله تعالى بترتب عليه من الخروج ما يجعل المعيشة ضنكًا ولؤمًا بسيطًا. ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكًا وتتحفر يوم القيامة أعمى. (طه: 124). والمسلمون اليوم وهم يواجهون قضايا الحياة المعاصرة قادرون على مواجهة مشكلاتها، واستثناء حياة إسلامية معاصرة يمكن أن تجعل من المسلمين البديل الحضارى المناسب إذا أحسنوا قراءة القرآن العظيم، وقراءة الكون، وفهم الحياة. أما إذا أطلقوا لبناء الحياة من خلال تزيههم وحده أو حاولوا أن يسقطوا واقعهم التاريخي
عند شؤونهم المعاصرة بصورة حقية فقد بدرمون بذلك حاضرهم وימושروهم مستقبليهم ويزودون بعذرين عن تحقق أهدافهم. ولن يحلل آخرون هذه الأمّة إلا ما صلح به أولئك، والذي صلح به أولئك كتاب الله وهمي رسوله في قراءته وفهمه وتنزيله على واقع الحياة.

لقد انطلق المسلمون بعد وفاة رسول الله ﷺ يكون حضارتهم ويبنون علومهم وينتجون في سائر مجالات الحياة، فأتوجوا فقها وتسنيرا ولغة وأصول ومناهج، ورووا حضارة كان لها ازدهارها وتأثيرها على الدنيا كلها.

وبقيت عقولهم متألفة متألفة قادرة على فترة التزام تلك العقول بالقرآن العظيم والصدر عنه والرجوع إليه في كل شيء، والاعتناء بـ السبّة رسول الله ﷺ في فهمه وتنزيل أحكامه على الواقع، ثم بدأوا يكتفون بما أنتهج أهلهم من تراث، حتى إنهم لم يعودوا يرجعون إلى القرآن العظيم إلا ليستشهدوا بأبياته أو كوره من السنة على صحة مفاهيمهم، أم ما تبدو من آراء أهلهم، فبدأت عملية التراجع والنكرض على الأعجوب حتى بلغت الأمّة سيفها هذا من التخلف وجدت منها العقول.

واليوم ونحن نحاول أن نستعيد دورنا وأن نعيد بناء أمتنا أمامنا سبيل ثلاث: سبيل جنّة، وسبيلان نحاول أن نشق طريقنا إليهما.

أما السبيل الذي جنّة فهو سبيل التحية للحفر وتثليث الآخر، وانتهاء نهج وسلوك سبيلنا وهذا أمر قد بثت فشله ولم يعد عاقل يحرز على المنادة به.

وأما السبيلان اللذان تناولنا الأمّة المسلمة في صورتها المعاصرة الاتجاه إليها فيهما سبيل إعادة قراءة التراث والعمل والكفاح من أجل إعادة تقديره كما هو بصورة التاريخية الحقيقة في الواقع. وذلك محاولة نعمل في ذاتها أسباب الفشل وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد وضع لهذا القرن سنينا مدع ومنيرها وإلهام على سائر أوجه نشاطه، ومنها ما مضى من لا يعود وأن القدرة سأله إلى غايتها وأن أي مخلوق في هذا الوجود لن يعيد لحظة مرت أو ساعة انصرمت، وأن تفاعل الواقع والإنسان والزمان والمكان والأحداث التي تنتج عنها هي أمور لا يمكن إعادتها لشيء، وقد سلستها، وإعادة إحيائها، فأنا أنني مزعزعة للحركة، والناس بأخلاقهم، وعصر التاريخ وختانه وأزمنته لها أجلها، وكأنما ذهب عمر جا على آخر غيره وبالتالي فإنّ أخرى ما يحاول هذا الاتجاه تحقيقه هو إيجاد الأشياء والنظائر.

وأما السبيل الثاني فهو سبيل إعادة إحياء القرآن العظيم ودارساه وتذكاره وتأمله ومحاولة
فهم قضايا مع الاستعانة بما صرح عن رسول الله ﷺ وقيلها كله وسيرته وسنته، ودراسة ذلك كله دراسة واسعة تمكن من استخراج المقاصد القرآنية، وفهم الغايات النبوية والكلمات والقواعد الإسلامية. واستخدام كل الوسائل المناسبة والأدوات والمباحث التي توصل إليها الإنسان لفهم التنصيز على الواقع وإخضاعه لحكمه الجملي للعالم بفهم معاصر من القرآن العظيم والهادي النبي الكريم، ليصبح القرآن العظيم والهادي النبي المصدر الأساسي لتشكيل الحياة المعاصرة فكرية وثقافية وعملية. وحثت المقاصد الشرعية والغايات الإسلامية وتمكن الإنسان المعاصر من أن يؤدي أمانته ويقوم بهيئة الاستكاف، ويحقق الرفعة، ويستفيد بواجب الشهادة على الناس.

وحيض يقول الإنسان المسلم في اليوم الأول واليوم الثاني جدد يوم سوف يقدم زاداً فكرياً ومعالجات ثقافية تعالج كل مشكلات الحياة وقضاياها، وسوف ينطلق في عملية البناء مستفيداً من رأيه، موضوعاً للصالح منه، معتبراً بدوره ووجوده، وسوف يصبح الأمة بذلك من الأمم التي جعلت من تزمرها وسيلة دفع وبناءها واضطرابها، وتهيئة وتضحيه المستقبلاً، وما يحدث في الجزائر اليوم وفي العالم الإسلامي كله يضع أن الشعب الجزائري المسلم قد استطاع الخيار الأول وباقي الخياران الآخر.

إن الصحوة الإسلامية لا تعني أن يتبنى المسلم إثر الواقع التاريخي ومحاولة إعادة قيده وتشخيصه في عالم اليوم، فسوف يضع بذلك جهوده ويحتفظ بأمان الجماهير فيه، وإضفاء عليها لأولئك الذين أبحت تأيدهم وتراثهم جهودهم وأغلى حاضرهم وصادر على مستقبلهم.

ولكن لو احتلَّت العقول المسلمية اليوم إلى الخيار الثاني، فتأتي علامة الأمة إلى مكتوب الكتاب الكريم والسنة الصحيحة تستنفر خاصة لخليله، وتمتدون من مكتوناته التي قضى الله أن تكتشف طبقاً لما قاله الطاهر زمانى ويتم تقديمه عظامها لتهيمن على أي واقع وتعمل أي تشكيل فإنهم بذلك سوف يقدمون النموذج الإسلامي المعاصر الذي يكون الأمة من أن تستر مبادئها وتععيد سبيلها، ويصلح، ونوجه ونسأل الله أن يهدينا وما إياه.

إن المعهد العالمي للفكر الإسلامي وهو يقدم مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير للأنفة بعد أن أحده سلسلة كبيرة من مرويات تفسير علماء السلف لا يريد أن يقول للمتصل المسلم أن هذا هو القول الوحيد للقرآن الكريم وكل ما عداه فهو خاطئ. معقولاً بأن ذلك ما فهمه أسلافنا ومذيعاً أنه لا معنى للآيات سواءاً ولكن المعهد أراد أن
يقدم هذا الفهم لكتاب الله كنموذج من فناء الفهم السلفي السليم ليستنفد منه الباحثين منهجية الفهم والتعامل مع كتاب الله. يستطيعون أن يدركون إذا تبعوا مسيرة التفسير لسائر المدارس في مختلف الأزمات والأمكانيات أن هذا القرآن العظيم بعطائه المتجدد ومكتوناته التي لا يحيط بها إلا منزول القرآن جل شأنه - وحده - لا ينبغي أن يهدي عليه فهم واحد لزمم من الأزمات أو مكان من الأمكنة، بل يستمر القرآن العظيم بعطائه المتجدد ليكون المرجع الدائم والمصدر المستمر للمسلمين في حياتهم كلها، لتظل كلمة الله هي العليا، وحمايته هي المطلقة.

وتبقى القراءة الدائمة المتجددة منهجية هذه الأمة المستمرة تحميها من الانحراف في قراءتهم للقرآن نحن من القرآن العظيم محرفي الغالين، وتتحال البلطين، وتأويل الجاهلين ويساعد على تنصيب أحكام القرآن على الواقع، إن المعهد ليستعد أن بدأ هذه السلسلة برؤيات إمام السنة ومجاهدها الإمام أحمد بن حنبل - رضوان الله عليه - ليقدم من خلال ما جمع من مرويات مثالاً وآثروها منهجية السلف الصالح في قراءتهم للقرآن والتعامل معه وكيفية توظيفه في بناء أمة القراءة وتقيق شهودها الحضاري لتنزل البشرية ما يهددها كما أنقذها فيما مضى. وهو في الوقت نفسه يحاول أن يبرز من كونه التراز ما يستعد على إعادة قراءته وفتح الباب نحو منهجية إسلامية معاصرة للتعامل مع تراز السلف الصالح.

إن تراز الإمام أحمد بن حنبل في التفسير بالأثر تراز حائر، فقد صرح ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد) بأن مرويات الإمام أحمد في التفسير بلغت مائة وعشرين ألف روابة، ولم كان الإمام أحمد رضي الله عنه من مرجع من إمامنة الحديث، فهو أمير المؤمنين في الحديث وإمامنة الفقه فهو الإمام الرابع من أمة الفقه السني، فإن مروياته في التفسير بالأثر تحتل أهمية خاصة وتعد منهجاً مميزاً في هذا السبيل، ولذلك فقد حرص المعهد أحمد الحريص على أن يولي جمع هذه المرويات والعناية بها ما تستحقه من اهتمام وجهد.

وقد وفق المعهد إلى أستاذ قاضى من أساتذة التفسير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة هو الدكتور بشير ياسين، وقد عيد إلى العمل على جمع هذه الروايات من مزاجها المختلفة وتخرجهم، وقد بذل جهوداً كثيرة - في هذا من الجهد ما تزال كلمة الله سبقاه وتعالى أن يجزيه عنه خير الجزاء، ويكثر في علماء المسلمين راجحهم أمثاله. وقد بين الدكتور حكمت منهجه العلمي في جمع هذه الروايات وتخرجهم في مقدمته.
للعمل.

ولعل هذا العمل العلمي القيم يحفز الهمم للبحث عن كنوز تراثنا في هذا المجال للإستفادة بها وإعادة قراءتها وتوظيف الصالح منها في تصحيح مسارنا الفكري وبناء نسقنا الثقافي.

ولقد أتم فريق البحث الذي قعد حركته البحثية الأخ الدكتور حمداً جمع مجموعة كبيرة من مرويات السلف الصالح في التفسير، والمعهد يرغب بالجهات العلمية والناشرين المهتمين بهذا الجانب من التراث للتعاون معهم في نشر هذه السلسلة المباركة وتوزيعها ركناً أمل أن تتظاهر الجهود على إحياء الصالح الجيد من تراثنا وتقديمه إلى الأجيال الطالعة للاستفادة به.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيء لهذه الأمة أمر رشد ويعلمها بما ينفعها وينفعها.

بما علمها إنه سبحانه مجيب.

أ.د. طه جابر العلواني
رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي
شذرات من أقوال ونقول كبار النقاد عن علم الإمام أحمد بالقرآن وتفسيره ومنهجه فيه

قال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى:
وقال البريع بن سليمان: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، وصدق الشافعي في هذا الخصر أ.د.1

ثم شرح القاضي هذه الخصال نقال عند قوله: إمام في القرآن، وآلي الخصلة الرابعة، وهي قوله (إمام في القرآن) فهو واضح البيان، لاحظ البرهان. قال أبو الحسين بن المنادي: صنف أحمد في القرآن التفسير، وهو مائة ألف وعشرون ألفاً، يعني حديثاً، والسماح، والمتقدم، ومؤخر في كتاب الله تعالى، وجواب القرآن وغير ذلك. وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي يقرأ القرآن في كل أسبوع خمسين، إحداهما بالليل، والأخرى بالنهار.2

قال أبو اليمين الطليسي في الإمام أحمد:
استناد ذكره في الأمصار، استناد الشمس في النهار فهو صَرِقُ في الحديث. ينتمي الطب من الحبيث، قيس في الزهد والعلم بالحسن البصري، وفي الرقائق والدقائق بذي النون المصري، وفي تفسير القرآن وعانيه بايبل العباس، وفي الشهد على أهل البدع بعمر بن الخطاب الشديد البأس.

---

1 طبقات الحنبلاة: 5/1 وانظر المنبه أحمد 55/2
2 طبقات الحنبلاة: 8/1 وانظر المنبه أحمد 57/1
قام بإحياء الدين ونصره، دون جميع أهل عصره، وذب عن حريم الله.

بسبب الكتاب والسنة... أهٍ (1).

قال عبد بن مالك العطار:
سمع أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندي: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البذاع، وكل بذاعة ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراة والجذال والخصومات في الدين، والسنة عندي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلال القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالمقول ولا بالأهواء، إما هو الاتباع، وترك الهوى...... (2).

قال الفضل بن زياد:
سمع أحمد بن حنبل - وسنتر عن الحديث الذي روي (إن السنة قاضية على الكتاب). فقال أحمد: ما أجسر على هذا أن أقرله، ولكن السنة تفسر الكتاب وتبينه (3).

قال الإمام المزهبي:

(1) النهج الأول/ 56/1
(2) رواه التفاضي أبو الحسن واللائكي وأبو الحسن بن أبي عبد الله بن عبد بن عبد.png
(3) رواه بن ماجد التفاضي أبو الحسن في طبقات الخناقة/ 253/1
(4) سير أعلام النبلاء/ 188/11 وانظر النهج الأول/ 65/1
قال عبد الصمد بن الفضل:
سأله أحمد بن حنبل عن تفسير الكلب؟ فقال أحمد: من أوله إلى آخره
كذب. فقيل له: فيحل النظر فيه؟ فقال: لا (1).

وقال الإمام أحمد - فيما رواه عنه محمد بن حبيب -:
كتبت من العربية أكثر ما كتب أبو عمر بن العلاء، وكان يسأل عن
الفظ في اللغة تتعلق بالتفسير والأخبار، فيجيب عن ذلك بأرضى جواب
وأفسح خطاب (2).

وقال أبو عبد القاسم بن سلم:
انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل، وعلي بن المظني، وحيى بن
معنى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكان أحمد بن حنبل أفقهم فيه (3).
قلت الوزير عن الدين أبي المظني حبي بiscard بن هبراء:
ليس مذهب أحمد إلا الاتباع فقط، فما قال السلف قاله، وما سكتوا
عنده سكت عنه، فإنه كان ينكر أن يقال لفظي - بالقرآن - مخلوق، لأنه لم
يقل... وقال الوزير أيضا: تفكرت في أخبار الصفات، فأرى
الصحابية والتراهين سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهم، فنظرت السبب في
سكتهم فإذا هو قوة الهيبة للمرصوف، ولأن تفسيرها لا ينتمي إلا بضرب
الأمثال لله، وقد قال عزر وجلس (فلا تضرروا لله الأمثال)....... وقال
أيضاً من معايب الشيطان تنفيه عياض الله عن تدبر القرآن، لعله أن
الهدى واقع عند التدبر، فيقول: هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان أنا لا
أتكلم في القرآن تورعاً (4).

(1) رواه القاضي أبو الحسن والخطيب البغدادي بسندهما عنه (طبقات الخصبة 118/1 والجامع
لأخلاق الرجال وآداب السامع 116/2 و117/2)
(2) ذكره القاضي أبو الحسن في طبقات الخصبة 7/6 وآداب النهج الاحمد 57/1
(3) ذكره القاضي أبو الحسن في طبقات الخصبة 1/6 وآداب النهج الاحمد 56/1
(4) انظر مقدمة الإنشاب ص 37 وآداب النهج الاحمد 235/1
قال الإمام ابن قيم الجوزية:

ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد.

رواية الموزي عن أبي بكر بن عبد المولى
رواية أبي بكر أحمد بن جعفر بن سالم الحننلي
رواية أبي الحسن أحمد بن عبد الله السروجدي

قال الموزي: سمعت أبو عبد الله يقول لرجل ألقى القارئ، فجيءت أنا بالصحف، فقيل قرأ عليه، فكان في الباب، فقيل أبو عبد الله يقول له: ماتفسيرها؟ فقيل لا أدرى، فينسجمها لنا، قرأها خلقته العبرة فيبردها، وكان إذا مر السجدة سجد الذي يقرأ، وسجنتا معه، فقرأ مرة قلم سجد، نقلت لأبي عبد الله لأنه شيء لم تسجد: قال: لسجد سجنتا معه، قد قال ابن مسعود للذي قرأ: أنت إماماً، إن سجنت سجناً، وكان يعجه أن يسلم فيها. وقال: ذهب إلى ابن سوادين، فكان يقرأ نسخة لعبد الرزاق. فكان يقرأ وفيصر، قال ابن سوادين: كان يقرأ وفير، قال: كان قراءة يقرأ وفيصر. وقال لرجل: لو قرأت نسختنا ونحن يسبر من العسكر، فكان الرجل يقرأ وأبو عبد الله يسمع، ورأى زاد أبو عبد الله الخوف والأية فتحيض عيناه، وسعتهم يفسر القرآن، وقال: قال مجاهم: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات.......(3)ثم ساق الجزء كله.(4)

(1) ابن سوادين: هو محمد بن سناء بن عثمان السعداوي العثري، أبو الخطاب الشافعي الكوفري مات سنة 187 أو 189 (النظر في التأليف 2 / 422). 
(2) عبد الرزاق: هو ابن عطاء الإخوان، أبو نصر العجلبي الكوفي مات سنة 264 أو 266 (النظر في التأليف 86). وقال الإمام أحمد في ترجمته كان يقرأ التفسير عند سعيد - أي سعيد بن أبي عروبة - (النظر في التأليف 278).
كلمة شكر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من لا يشكر الناس، لا يشكر الله" (1).

ومن هذا المبدأ فإنه يطيب لي في افتتاحية هذا العمل أن أسجل لأصحاب الفضل فضلهم، وهو لله تعالى قبل كل شيء، فله الشكر أولا وآخراً، ثم أتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ الفاضل د/ أحمد توتوني الأمين المساعد لمنظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي - سابقاً - وأقدم شكري للقائمين على المعهد العالمي للفكر الإسلامي على دعمهم وتشجيعهم لهذا المشروع وأخص منهم بالذكر الأستاذ الفاضل د/ طه جابر العلواني رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي على اهتمامهم ومتابعتهم لمسير العمل وتيسيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انزل عليه عبده الكتاب ولم يجعل له عرجا، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي انزل إليه الذكر ليبين الناس ما نزل إليهم، وعلى من اهتدى بهديه ودعاه بدعوته إلى يوم الدين.

وقد فإن علم التفسير من أجل العلوم وأشرفها، باعتبار موضوعه وغايته، فموضوعه: كلام الله تعالى، وغايته: معرفة معانيه وفهم مراميه.

وستام هذه المعرفة: التفسير بالأثر لأهميته الكبيرة في فهم القرآن العظيم، لأنه إذا تفسير من رب العالمين، أو من رسوله الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، أو تفسير صحيحي شهد التنزيل وعرف التأويل حتى اعتبرت أقوالهم في أسباب النزول وفي الأمور الغيبية كحكم الحديث المرفع، أو تفسير تابعي نهل من مدرسة النبوة عن طريق المفسرين الأوائل على الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يغنى عن أراد أن يتصدر كلام الله تعالى عن التفسير بالأثر وحتى الذين يفسرون بالرأي لأنه من المستحيل أن يجازف بالولوج في التفسير بالرأي قبل معرفة ما أثر وما صح وما لم يصح ولا سقط كما سقط أهل الأهواء، بل شرط أهل هذا الشأن أنه لا بد من أراد أن يفسر بالرأي أن يتوقف فيه عدة شروط منها: معرفة أسباب النزول، والناصع والنسوخ، والأحاديث المبينة للفسير المملوم، والأحاديث المخصوصة للعام والمقددة للمطلوب.

وهذه العلوم لا تنفك عن التفسير بالأثر بل هي نابعة منه.

لذا تعد كبار الحفاظ الجهابذة، وبخاصة في القرن الأربعة الأولي، اهتمموا بالفسير بالأثر اهتماماً بالغاً وأدركوا أن هذا العلم هو المحور الأساس لفهم كتاب الله تعالى، فبذلوا جهودهم في تلقيه وحفظه وتدريته، ففتحوا بكل همة وصيانة، وحفظوه وطبقه بدقة وأمانة، ثم قدموه إلى من بعدهم في التحرر والتحقيق، فمنهم من صنف تفسيراً كاملاً كسعيد بن جبير ت 95 ه، ومجاهد بن جبر ت 104 ه، وسبحان
الثوري ت 161 هـ، ويحيى بن سلام 200 هـ، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211 هـ، وعبد بن حميد ت 240 هـ، وابن جرير الطبري ت 321 هـ، وأبي حاتم الزرازي ت 377 هـ، مع اختلاط مذاهبهم، وقد أخذ اللاحم من السابق لذا نجد كتب اللاحم أكبر من كتب السابق.

ومنهم من جعل التفسير الذي يرويه ضمن أقوام مصنفات الأخرى كالبخاري في صحيحه والترمذي في سننه وحاكم في مستدركه، إلخ.

ومن الذين صنفوا التفسير كاملاً: الإمام أحمد بن حنبيل ت 441 هـ، وهو من الذين بدأوا جهوداً جليلة في مجال التفسير بالتأثير حيث أحتوى تفسيره على مائة وعشرين ألف رواية، وقد صرح بهذا الرقم ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد(1). وكذا أبو الحسين بن المداد في تاريخه فيما رواه عنه القاضي أبو الحسين في طبقات المجاهلة، فقال:

وتركبت في كتاب أبي الحسين بن المداد، وذكر عبد الله صالحاً، فقال:

كان صالح قليل الكتاب عن أبيه، فلما عبد الله، فلم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه أكثر منه لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألفاً، والتفسير وهو مائة ألف وعشرون ألفاً سمع منها ثمانين ألفا والباقي وجادة...(2).

وقد ذكر هذا التفسير ابن النديم في الفهرست. (3) وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي (4) وفيه تعارض العقل والتقليل (5)، وأبو اليمن العلي في المنهج الأحمد (6)، والداودي في طبقات المفسرين (7)، ومحمد

(1) ص 288/4
(2) ص 287/4
(3) ص 285/4
(4) ص 289/6
(5) ص 288/4
(6) ص 22/4
(7) ص 298/4
السعودي الخنيلي ت. 909 ه في الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل حيث بدأ يذكر التفسير في عرضاً لمولفه الإمام أحمد، وحصل الروداني المغربي على إجازة روايته فذكره في ثبته ثم ساق إسناده إلى أحمد بن جعفر القطعي عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه٣.
وقد رقف ابن قيم الجوزية على جزء من تفسير الإمام أحمد فقال: ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد ثم ساق الجزء بالإسناد إلى الإمام أحمد في تسع صفحات٤. وكذلك أفاد الخانفان ابن حجر من تفسير أحمد وصرح بذلك٥.
كما أفاد جمع من الصفين المفسرين في تفسيرهم من مرويات الإمام أحمد في التفسير ولكن لم يصرحوا بأنها من تفسيره وقد تكون من تفسيره وقد لا تكون٦، ومن هؤلاء: 1 - عبد الرحمن بن أبي حامد الرازي ت. 327 ه.
أفاد في تفسيره من الإمام أحمد بواسطة شيخه: صالح ابن الإمام أحمد٧، وعلي بن الحسن الهجستاني٨، وأبيه محمد بن إدريس الحنظلي الرازي٩، وناقله ابن أبي حامد عن شيخه عن الإمام أحمد لم أجده في كتاب الإمام أحمد الذي بين يديي، ولعله من تفسيره ويحذره أن رواية الإمام أحمد عن إمامين مصنفين في التفسير وهم: هشيم وسفيان بن عيينة١٠. وأفاد ابن أبي حامد من الإمام أحمد بواسطة شيخه علان بن المغيرة١١.

(1) صلة الخلاف ص / ٣٩.
(2) بنات الفوات ص ٣ / ١١٦ - ١١٧.
(3) تأليق التعلق ص / ٢٢٨.
(4) انظر على سبيل المثال سورة الأعاص ص / ٧٧٤.
(5) انظر على سبيل المثال تفسير سوري الأذناء والترشيد ص / ١٣١٦.
(6) انظر على سبيل المثال تفسير سورة البقرة الجزء الأول رقم ٢٢٧.
(7) انظر المصدر السابقين.
المصري(1)، وروايته موجودة في المسند(2).

2- أبو يكتر أحمد بن موسى بن مردوية ت 410 ه.

أما في تفسيره من الإمام أحمد من طريق عبد الباقى بن قناع عن
عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه(3).

3- أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي التيسابوري ت 684 ه:

أما في أسباب التزول من الإمام أحمد من طريق العباس الدورى
عن الإمام أحمد(4) ومن طريق عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه(5).

4- أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت 597 ه.

روى في نواسخ القرآن بإسناد واحد عن الإمام أحمد عشرات
الروايات قيل : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أخبرنا عمر بن عبد
الله البقال قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشارة قال: أخبرنا إسحاق بن
أحمد الكاذبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني
أبي(6).

وهكذا في جميع الروايات عن أحمد من أول الكتاب إلى أخرى مما
يعتقد أن ما يقله عن الكتاب، وهذا الكتاب هو الناسخ والمنسوخ أو
التفسير لأن هذه الروايات لا توجد في أي كتاب من كتب الإمام أحمد
الموجودة من مخطوط ومطبوع فيما أعلم.

كما أناد ابن الجوزي في كتابه التبيرة عشرات الروايات بأسانيد
مختلفة إلى الإمام أحمد، والكتاب موضوعه في الوعظ ولكنه مشروح
بالتفسير المروي بالأسانيد(7).

(1) سورة الفاتحة رقم 40.
(2) 58 / 372.
(3) أنظر تفسير ابن كثير 2 / 325.
(4) أنظر على سبيل المال ص 98/2.
(5) أنظر على سبيل المال ص 98 و 200.
(6) أنظر على سبيل المال ص 63 و 64 و 50 و 33 و 76 و 78.
(7) أنظر على سبيل المال 1 / 54 و 33 و 76 و 8.
6. عبد الرزاق - أو عبد الرؤف - بن رزق الرسعي ت 661
صنف كتاب رموز الكثرة في التفسير وهو كتاب نفيه، منه روايات كثيرة برويتها بإسناده إلى الإمام أحمد.
7. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أفاد بعض الروايات.
8. أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى ت 776.
أفاد في تفسيره من الإمام أحمد مئات الروايات لكن جلها من المسند. كما سأني في البحث.
8. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 911.
أفاد في تفسيره: الدر المنتشر من الإمام أحمد أيضا مئات الروايات.
وأغلبها من المسند والزهد كما سأني في البحث.
ومع هذا نجد المخاطب الناشد الإمام فيذهب ينكر وجود تفسير الإمام أحمد في منفه، إذاً فبسبب أن ذكر بعض مؤلفات الإمام أحمد ومنه التفسير قال: تفسيره المذكور شيء لا يوجد له ولو وجود لاجتهاد الفضلاء، فإن تجميعه لا ينتج. ثم لم ألف تفسيرها لما كان يكون أكثر من عشرة الآف أثر ولا أنتم فيها في خمسة مجدات، ففيما تفسير ابن جرير الذي جمع فيه فأوعى لا يبلغ عشرين ألفا، وما ذكر تفسير أحمد أحد سواد أبي الحسين بن المقدسي فقال في تاريخه....
ثم ذكر قول ابن المقدسي الذي ذكرناه في ص 9. وأسق هذه العبارة لا يهدف الورد على مثل هذا النافذ التحرير وإلا بسبب علاقة هذه المقالة بهذا البحث، فلا بد من وقفة وتأمل.
أما قوله: وما ذكر تفسير أحمد أحد سواد أبي الحسين بن المقدسي...
فقد تقدم ذكر الأئمة الذين ذكروا هذا التفسير كابن التديم في الفهرست

(1) انظر على سبيل المثال سورة هود ل 168 وأ ل 133 أو 120 و 26. هذا الكتاب يحقق في جامعة أم القرى فقد وزعت إدارة مركز البحث العلمي الأجزاء الموجودة من الكتاب على الأساتذة بالجامعة لتحقيقه.
(2) انظر على سبيل المثال حكم القرآن 32 200.
(3) سير أعلام النبلاء 11 348 و 249.
وأين تيمية في الفتاوى ودرء تعارض العقل والنقل، والداودي في طبقاته بل وقف ابن قيم الجوزية على جزء منه، ونقل منه الحافظ ابن حجر وصرح أنه من تفسير أحمد، وحصل الربداني على إذاعة روايته وذكره بإسناده إلى الإمام أحمد. ومن طريق عبد الله بن الإمام أحمد ما يؤكد قول ابن المادي.

أما قوله: لو ألف تفسير لما كان يكون أزيد من عشرة آلاف أثر واستهذاته بتفسير ابن جير يقوله: لا يبلغ عشرين ألفا ففيه نظر أيضا فإذا راجعنا ترقيم الطبعة الحقيقية لتفسير الطبري نجد أن الترقيم وصل إلى (787) وذلك في منتصف سورة إبراهيم في نهاية الجزء الثالث عشر من ترتيب القرآن لأن المحقق لم يمنح أي أنه حقق (57) خمسة التفسير على وجه الترتيب فذاا استمر الترقيم لنتهاية التفسير فسوف يزيد عن خمسين ألف رواية، وربما أن مصنفات الإمام أحمد تبلغ أضعاف مؤلفات الطبري إذ إنها نانت على السبعين وذلك بضم مسائل التلاميذ (1) ومنها المفترد ومنها الموجود ببضمي المخطوطة والمطبوعة، وأما مؤلفات الطبري فلا يبلغ عددها تصف مؤلفات الإمام أحمد فلا غرابة أن يكون عدد روايات الإمام أحمد في التفسير ضعف عدد روايات الطبري في تفسيره لجزء مصنفته وفروعه بهذا الفن، حيث وصفه شيخ الإسلام من الذين هم أعلم أهل الأمة بالتفسير الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين (2) أضاف إلى ذلك طول نفس الإمام أحمد في سياق الروايات في التفسير فعلى سبيل المثال ساكن أثنتين وعشرين رواية بأسانيده عند تفسير قوله تعالى (فعدة من أيام أخر) هذا فقط في مسائل البغوي التي رواها عن الإمام أحمد (3).

ومن القرائن التي توجي أنه ألف التفسير نقله من التفسير فعارة يصح

(1) انظر ص 18 - 26 ومقنعت مسائل الإمام أحمد وابن راهويه برواية الرديبي ص 67-77.
(2) القضاي ص 808 / 6.
(3) انظر نص رقم 97-125.
أنه يروي من تفسير شيبان(1) وتارة يروي عن وكيع ويصرح ابن كثير أنه
من تفسير وكيع(2) وتارة يروي عن تفسير سعيد بن أبي غزية ويصرح
أيضا أنه من تفسير سعيد (3) وتارة يروي عن كبار الفقهاء
كالسفينيان وسعيد بن جبير ومjahد وقادة وغيرهم من الفقهاء,
ويستيع شيوخه المصنفين في علم التفسير نرى حشدا كبيرا من الروايات
يرويها عن كوكيع وهشيم الذي كتب الإمام أحمد عنه بعض التفسير حيث
صرح بذلك حيث قال: ويكتب عن هشيم سنة سبع وسبعين ولم أعلق بعض
ساعيا، ولزمته سنة ثمانين و احدى نائتين وثلاث وثلاث وثلاث وثمانين، كتبنا عنه كتاب الهج نحوا من ألف حديث، وبعض التفسير,
وكتاب القضاة، وكتاب صغارا(4).

أضاف إلى ذلك أن الإمام أحمد قد برز في فنون العلم التي لابد من
توفرها عند من يصنف في علم التفسير حيث وصفه أبو زرعه قال: ما
رأيت مثل أحمد في فنون العلم، وما كام أحد مثل ما قام أحمد(5).
ولذلك ما نقله القاضي أبو الحسين عن الروزي أنه سمع الإمام أحمد
يفسر القرآن كما تقدم في أول الكتاب.

ومن الأدلّة على أنه ألف التفسير ما نقله ابن القيم الجزيرة عنوان
جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد(6) وقد أشار الحافظ
إبن رجب إلى هذا التفسير أنه روی بإسناد جيد فقال: وقد روى القاضي أبو
يعله بإسناد جيد عن أبي بكر المروذي أن الإمام أحمد فسر له من القرآن
آيات متعددة فكان ما فسره له قوله تعالى (إذا البحار سجرت) قال;
أبطاق الهجران. (والبحر المسجور) قال: جهتم(7).

(1) انظر على سبيل المثال المسند 2 37/2 296 و 4/2 296.
(2) انظر تفسير ابن كثير 1 8/488.
(3) انظر مثلاً الزهد من 71.
(4) رواه أبو نعيم عن محمد بن جعفر ثنا محمد بن إسحاق بن أحمد ثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه بنه (حبلا الأولياء) 8/112.
(5) رواه أبو نعيم عن عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا إسحاق بن أحمد ثنا للث أبها زراعة ذكره (حبلا الأولياء) 8/171.
(6) بدائع الفوائد 3/108.
(7) التحريفي من النادر 49.
أما بالنسبة لشهرة تفسير الإمام أحمد فالتقي أنه لم يشتهر كشهرة مسنده الذي ذاع صيته في الآفاق ولا كشهرة تفسير الطبري وابن أبي حاتم الرازي والبغوي.

هذا وقد زخرت المكتبة الإسلامية وازادت يكتب التفسير بالمؤثر وكترب قصدها، فانتشرت في أنحاء العالم الإسلامي وتداولها المشاركة والخارجية، وإذا ما نظرنا إلى كتب الترجمة وأبيناها حافلة بذكر تلك المصنفات حتى اتبعت بعض المؤرخين بتصنيف المعجم الخاصة بالمفسرين فيدها خارية على عروشها من ذلك الكم العظيم الذي ملأ كتب المعجم والطباق.

لقد واجه التراث الإسلامي نكبات عجيبة وظروف عصيبة من أعدائه الحاقدين، ومن أهل الغالين الذين اشغلا في الخلافات الاعتقادية والسياسية والذببية، فقسم من التراث غرق، وقسم حرق، وقسم سرب حتى أنها نجد بعض القطع من كتب بعض الكتب متناثرة الأجزاء في أنحاء العالم أضاف إلى ذلك ما كان يفشل بسبب الفقر أو قلة الورق أو بسببهما معاً.

ومن أجل ذلك قررت أن أقوم بشيء من الواجب حيا هذا التراث في مجال التفسير بالمؤثر بأن أجمع روايات أهم التفسير المفقودة من مظهر وجودها وأيرثها حسب ترتيب السور في القرآن الكريم ثم أجمع التفسير المطبوعة والمخطوطة ثم أنتقي من جميع التفسير المسند الصحيح، وعندما شرعت في البحث رأيت أن العمل يحتاج إلى نسخ باليد وعلى الآلة وتصوير وتجميع ورفعها ومراجعة.... لذا ترددت في الاستمرار وأحجم القلم ببره من الزمن إلى أن عرضت الأمر مشافهة على الأستاذ الفاضل د / أحمد توزوني الذي عرفته عن كثب خلال خدماته وجهوده لدعم المشاريع الإسلامية فأجابني على الفور كعادته بأنه من الممكن أن يبنى مثل هذا المشروع: المعهد العالي للفكر الإسلامي وذلك بعد النظر للتتأكد من صلاحية هذا المشروع، فكبت الخطوة مع التهك والأهداف وعرضتها على خبير المعهد الأستاذ الفاضل الأصولي د/ طه

10
جابر العلواني فاستحسنها ثم عرضها على مجلس المعهد فصدرت الموافقة
على تبني هذا المشروع.
ثم جمعت الكتب التي تحتاجها من مطبوع ومخطوط وطالعت تعاليمها.
فوقفت على الصالح منها، فنظمت منشورها وذكرت أعيانها وصلاةها.
وأستأثنا العمل وجمعنا مرويات مالك والشافعي وأحمد والدارمي
وابن إسحاق وابن المبارك وابن ماجة وابن خزيمة والطبراني، ولم نستخت
هذه الروايات على البطاقات ورتب حسب سور القرآن الكريم وجدنا أن
مواريث الإمام أحمد أكثرها لذا رأينا أن نبدأ بمواريث الإمام أحمد
لاختصبا لمذهبه، وتعتبر هذه البداية هي البنية الأولى لبناء التفسير
المستند الصحيح لأن هذه الروايات ستيتين فيها الصحيح من الضعيف من
الموضوع كما سأأتي في النهج在这方面 نكون قد حققنا هدفنا:
الأول: إحياء هذا التراث وإعادة ترتيب جزء من أوراقه وحتى لو
عثر على الكتاب فتكون قد ساعدنا على تحقيقه وعلى صحة نسبة
الكتاب للإمام أحمد لأن النصوص التي نقلها ثابتة عن الإمام أحمد
القاني: إننا بدأنا بنقد التفسير بالمثير للوصول إلى المستند الصحيح
ويجب مطلب إسلامي هام وعام: 
المنهج؛ وكان سير النهج حسب المراحل الآتية:
الأواط:
جمع الروايات أو التصوص:
إن جمع الروايات أو التصوص لأي كتاب مفقود له قواعد وأسس
ليس في هذا المقام مجال لذكرها لطولها وتسعفها، وإن هذا الجمع التالي
نتج من تطبيق بعض تلك القواعد وتتفاهم عملية الجمع إلى ثلاثة
أقسام:
القسم الأول:
جمع من مصنفات المؤلف
لأن العلماء الذين صناووا في علم التفسير ولهم تصنيف أخرى سردوا
كثيراً من الروايات المشتركة بين تفسيرهم ومصنفاتهم الأخرى، فحينما

٦٦
نقارن تفسير عبد الرزاق مع تصنيف نجد روايات كثيرة مشتركة(1) بحيث لفهرس المصنف حسب الآيات لرأي تفسير ميشوئنا في ثنايا أبواب المصنف، وكذلك نجد الروايات المشتركة بمقارنة تفسير الطبري مع كتابه تهذيب الآثار، ومقارنة تفسير النسائي مع كتبه السكان الكبرى(2) والسان الصغيرى المسمى بالمجته(3) وفضلات الصحابة(4)، وعمل اليوم والليلة(5)، ومقارنة تفسير البغوي مع كتابه شرح السنة نرى معظم روايات التفسير متشابهة في ثنايا شرح السنة(6).

وهكذا إذا قارنا تفسير ابن كثير مع كتابه فنشأ إذا قرأنا في قصص الأنباء رأينا أغلبه مذكرى في التفسير، وكذلك الدار المنثور للسيموطى إذا ما قارنا كتاب السيموطى بالإنقان واللباب والحفاظ في أخبار الملوك أو غيره من الكتب التي فيها آثار نجد أن مناهات الروايات مشتركة بين الدار المنثور وكتب المذكورة.

هذا وقد يُقرن ذكر كتاب التفسير مع كتاب آخرين لمؤلف واحد فهذا ابن كثير يقول في تفسيره بعد أن ذكر رواية للإمام أحمد: ورواه عبد ابن حميد في مسنده وتفصيره(7).

وقد السيموطى يقول في الدار المنثور: أخرج إسحاق بن راهمية في مسندته وتفصيره(8) .........

(1) انتظر على سبيل الثالث تفسير عبد الرزاق ص 357 و 368 و 596 و 589 و مصنفه 7/8 و 375/8 و 49/8 على الترتيب.
(2) انتظر على سبيل الثالث تفسير النسائي ص 35 و 36 و 77 و 78 و 79 و 80 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 و 112 و 113 و 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 149 و 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 و 166 و 167 و 168 و 169 و 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 و 199 و 200 و 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 213 و 214 و 215 و 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 و 223 و 224 و 225 و 226 و 227 و 228 و 229 و 230 و 231 و 232 و 233 و 234 و 235 و 236 و 237 و 238 و 239 و 240 و 241 و 242 و 243 و 244 و 245 و 246 و 247 و 248 و 249 و 250 و 251 و 252 و 253 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 و 265 و 266 و 267 و 268 و 269 و 270 و 271 و 272 و 273 و 274 و 275 و 276 و 277 و 278 و 279 و 280 و 281 و 282 و 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 288 و 289 و 290 و 291 و 292 و 293 و 294 و 295 و 296 و 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302 و 303 و 304 و 305 و 306 و 307 و 308 و 309 و 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 315 و 316 و 317 و 318 و 319 و 320 و 321 و 322 و 323 و 324 و 325 و 326 و 327 و 328 و 329 و 330 و 331 و 332 و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 و 344 و 345 و 346 و 347 و 348 و 349 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 و 361 و 362 و 363 و 364 و 365 و 366 و 367 و 368 و 369 و 370 و 371 و 372 و 373 و 374 و 375 و 376 و 377 و 378 و 379 و 380 و 381 و 382 و 383 و 384 و 385 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 391 و 392 و 393 و 394 و 395 و 396 و 397 و 398 و 399 و 400 و 401 و 402 و 403 و 404 و 405 و 406 و 407 و 408 و 409 و 410 و 411 و 412 و 413 و 414 و 415 و 416 و 417 و 418 و 419 و 420 و 421 و 422 و 423 و 424 و 425 و 426 و 427 و 428 و 429 و 430 و 431 و 432 و 433 و 434 و 435 و 436 و 437 و 438 و 439 و 440 و 441 و 442 و 443 و 444 و 445 و 446 و 447 و 448 و 449 و 450 و 451 و 452 و 453 و 454 و 455 و 456 و 457 و 458 و 459 و 460 و 461 و 462 و 463 و 464 و 465 و 466 و 467 و 468 و 469 و 470 و 471 و 472 и 473. (8) انتظر على سبيل الثالث 1/167. 167/13.
وقد أطلت نوءا ما في سرد الأمثلة للتأكيد على صلاحية هذه القاعدة وأنها لم تأت جزافا وإلا لما جاءت بعد بحث ذكرت طرفا منه مع شيء من النماذج.

ولإمام أحمد مصنفات كبيرة منها الموجود بتسميتين مخطوط ويطبع.

ومنها المفقود. وقد وقفت على الكتب التالية:

1- المسند: يطبعه المحقق وغير المحقق فإذ كان النص في القسم المحقق فترجع إلى الطبعة المحققة ونذكر رقم النص حسب ترقيم المحقق.

2- فضائل الصحابة مطبوع بجلدين.

3- العمل ومعرفة الرجال مطبوع بجلدين.

4- الإيان مخطوط بجلد.

5- الترجل مخطوط بجزء.

6- الرد على الزنادقة والجميمة مطبوع بجزء.

7- الأسماء والأکن. مطبوع بجزء.

8- أحكام النساء مطبوع بجزء.

9- الزهد. مطبوع بجلد وطبعة أخرى محقق بجلدين.

10- الزرع. مطبوع بجلد.

11- الأشربة. مطبوع بجزء.

12- جزء من تفسير. مطبوع من ضمن بدائع الفوائد.


وقد كتبنا الروايات بأسانيدها. ومن كتبه المفقودة كتاب الطاعة وجدنا بعض نصوصه في تفسير ابن كثير(1).

(1) انظر مثلا (116/ 299) طبعة المرفقة وقد سُنِط من طبعة الشعب.
القسم الثاني:
جميع من كتاب تلاجم الإمام أحمد الذين رواه عنه ومن ضمن ما روا
 عنه روايات لها علاقة بالتفسير وهذه أسماء الكتب:
1- مسائل عبد الله بن الإمام لأبيه وهو مطبوع (1).
2- وله كتابه السنة حيث أفاد من أبيه (160) رواية من ضمن
(1553) رواية حسب ترقيم الطبعة المقحقة (2).
3- مسائل أحمد بن حنبيل وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور
الكونيج مطبوع (3).
4- مسائل الإمام أحمد لأبي داود سليمان بن الأشعت مطبوع بجلد
5- مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهيم النيسابوري مطبوع (4)
بجلد.
6- مسائل الإمام أحمد لعبد الله بن محمد بن عبد العزيز الطواي ت
317 ه مطبوع.
7- مسائل الإمام أحمد لعبد الملك بن عبد الحميد الميمني ت
274 ه مخطوظ.
8- مسائل الإمام أحمد لأبي بكر أحمد بن محمد بن الجحاج

(1) الطبعة الأولى، بتحقيق زهير الشارباي، وطبع مرة أخرى بتحقيق د/ علي سليمان المهنا، و
تأهل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون.
(2) انظر من 61 و 147. وقد حققه الزميل د/ محمد بن سعيد القحطاني لتنفيذ درجة الدكتوراه من
جامعة أم القرى، كلية الشريعة.
(3) حققه جمعية طلاب الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(4) طبع بتحقيق زهير الشارفاي.
الروزي ت ۲۷۵ ه مخطوط ومنه اقتباسات في طبقات الخانبلاة/۵۹.

۳۳(۱) مسائل الإمام أحمد خليل بن إسحاق بن حنيل ومنه مقتيصات
في طبقات الخانبلاة ۱۴۳/۱ - ۱۴۵(۱) و غيرها من المسائل التي تنقل
منها ابن قيم الجوزية في ب�ائع الفوائد، والقاضي أبو الحسين في طبقات
الخانبلاة.

القسم الثالث:
جمع من كتب الذين روا عن الإمام أحمد بواسطة فضلهم من بينه وبين
الإمام أحمد شيخ واحد كان أبي حاتم الرازي ت ۳۲۷ ه في تفسيره
كما تقدم وأبي بكر أحمد بن محمد الخلال ت ۳۱۱ ه في كتابه المحت
على التجارة والصناعة والعمل (۷)، وكتابه السنة.

وقد يرور بواسطتيين عن الإمام أحمد كما في الكتاب السابق(۸)
وذكرنا في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتابه أحكام أهل
الملل، ومن الذين أفادوا بواسطتيين أبو بكر بن مرويح ت ۴۰۳ ه
والواحدي النيسابوري ت ۴۸۸ ه كما تقدم في ص ۱۱ والطبراني ت
۳۶۶ ه أيضا(۹).

وتوجد بعض النصوص لكتاب تلامذ الإمام أحمد المفقودة فإذا كان
له علاقة بالتفسير وموربة عن الإمام أحمد فنضعها أيضا ضمن
المواريث كتاب السنة للخلال(۱۰) والعلل له(۱۱)، ومنهم من روى وكتب
وبين الإمام أحمد أكثر من وساطتيين كالرستعي وابن الجوزي كما تقدم

(۱) أحداث ماتين الفائتين من تأريخ النزاعي: قسم الفئة ص ۴۴۵ وهو كما قال حيث
وجدت التواريخ في طبقات الخانبلاة (۱۹).
(۲) انظر ص ۱۵۸.
(۳) انظر ص ۱۶۱ و ۱۷۱.
(۴) انظر تفسير القرآن ۳۲۰ /۲۴.
(۵) نقل من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درة تعارض الحق والنقل ۲ /۲۷ و ۲۸.
(۶) نقل منه ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ۱ /۵۰۸.
وأما ما نقله ابن كثير في تفسيره والسياطي في الدر المتشور عن الإمام أحمد فعامة من المسند والزهرد وما أنهما قد استوعبا حشدا كبيرا من تلك الروايات لنا تلما إلى هذين الكتايين للاستنكا، وذلك عند تقدير البطاقات في المبسطة لكي نتأكد أن الرواية المشودة لها علاقة بالتفسير ولكي نستدرك ما ينوفتنا بعض الأحيان ولكن لا نقلدهما في كل نص لأنه في بعض المواضع يسرد السيوطي حشدا كبيرا من الروايات ليس له صلة وثيقة بالتفسير بل هو من قبل الاستطراذ وهو معنود لأن منهجه يغلب عليه الموسوعية وكذا في أغلب مصنفاته، فعلى سبيل المثال سرد تحت إحدى الآيات أكثر من خمسين رواية عند قوله تعالى (وعلمه الكتاب والحكمة) - آلف عمران 48- تحت عنوان ذكر نبي محكم عينه عليه السلام (1). ولم يدخلها في عملنا وغيره كثير جدا ويبين ذلك بالمقارنة بين عملنا وكتابه الدر المتشور، وفي الوقت نفسه قد فات السيوطي عدة روايات للإمام أحمد لم يوردها في كتابه (2). وكذلك بالنسبة لابن كثير قد يسوق بعض الروايات ليس لها علاقة وظيفة بالتفسير وإنما هو من بيان إجمال أو إبهام في رواية من الروايات فليحلها ورواية تيبين ذلك الإجمال أو الإبهام، وكذلك نجد كثيرا من الروايات التي نسوقها غير موجودة في تفسير ابن كثير.

وبعد استقراء هذه الكتب بأقسامها المتقدمة وتتبعها نصا أضع علامه على النصوص والروايات التي لها علاقة بالتفسير أو أدون أرقام هذه النصوص حتى تسخس على البطاقات، وقد تتكرر عدة روايات ويستفاد من هذا التكرار تعدد الطرق التي نذكرها في الهامش ونسوق كل نص ببطاقة واحدة ونسوق معه الإسناد كاملا.

ثانياً:
 تصنيف البطاقات حسب الآيات والسور.
 وذلك بجمع الروايات التي تنضوي تحت آية، ثم كتابة بداية الآية مع رقمها واسم السورة فتكون كالعنوان للبطاقة، ثم تنظيم هذه المجموعات حسب ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم.

ثالثاً:
 التخريج:
 أ. تخريج الأحاديث المرفوعة: إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فنتقصر على ذلك وإذا لم نجد في الصحيحين فنتنظر في كتب التفسير والسنة ونبدأ بالكتب الأربعة وندعمنا الاختصار في التخريج لأن الهدف معرفة درجة الحديث فإذا وصلنا إليها فحسينا.
 وقد تتوضع حسب ما يتضمنه المقام للوقوف على درجة الحديث وقد نحيل إلى دراسات سابقة وخاصة في أساتذة التفسير وغالباً ما أحب إلى تحقيقي للمجلد الثاني من تفسير إبن أبي حاتم الرازي ت 327 ه. وفيه سورة آل عمران والنساء وخاصة في هاتين السورتين.
 ب. تخريج الآثار الموقوفة:
 وذلك من كتب التفسير بالمأثور كتفسير مجاهد والثوري وعبد الرزاق والناسخ والطبري وابن أبي حاتم إضافة إلى ذلك كتب السنة التي تعتبر من ماظن الآثار، وإذا لم نجد الأثر في هذه الكتب وجدناه في تفسير ابن كثير أو الدر المنثور فعزز إلىهما أو إلى أحدثهما.

رابعاً:
 الحكم على الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة:
 إذا كان الحديث مخرجاً في الصحيحين أو في أحدهما فلا داعي للحكم فهو حكم متقطع بصحته. أما إذا كان الحديث في غير الصحيحين فتستند بأقوال الأئمة المتقدمين والمتأقلين وكذلك بالنسبة للآثار الموقوفة، وقد تحكم عليها مستندين على دراسات سابقة لنا أو غيرنا حتى لا نكرر بل نوظف الجهود السابقة لنتظاف.
خامسًا:
وضع المناهج المناسبة عند الحاجة كالاستعاذة والبسملة وفضلها.

سادسًا:
الفهرسة:
جمالنا لكل جزء فهراس للأيات والأخبار المرتبة والآيات الصحابية والتتابع وال الموضوعات.

تبنيه:
وقد يفرضه معترض أو يسأل سائل: كيف نفهم بين قول الإمام أحمد ثلاثة كتب ليس لها أصول: المفاضلة والملاح والتفسير. وبين الذين قالوا إن الإمام أحمد تفسيراً بل سرح بعضهم أن تفسير الإمام أحمد يحتوي على مائة وعشرين ألف رواية؟

فقال: إن حصول بعض الأئمة على إجازة رواية تفسيره حيث ذكره بالإسناد كالروادان ونقل بعضهم منه كابن حجر - كما تقدم -، يؤكد أن له تفسيراً. أما مقالة الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول... فتحتاج إلى الوقوف على روايتها وسندها وقد وجدت أن الزركشي ينقل هذه المقالة بدون إسناد عن الميموني عن الإمام أحمد. ثم وجدت الخطيب البغدادي رواها بإسناده فقال: أنا أبو عبد الله ابن عدي الحافظ قال: سمعت محمد بن سعيد الحراني يقول: سمعت عبد الملك الميموني يقول: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: ثلاثة كتب ليس لها أصول ...

وفي إسناده محمد بن سعيد الحراني قال المزي عن النسائي: لأدرى ما هو؟ وقال الحافظ ابن حجر: شيخ.

---

(1) البه/run الف، pg 4/156.
(2) الجامع لأحكام الراوي، pg 162.
(3) تهذيب الكمال، ل 164.
(4) التقريب، pg 164.
ومع هذا فلا أستطيع أن أحكم على الإسناد بالضعف لأنه قد يرد من طرق أخرى لم تدلى عليها. وعلى احتمال أن الإسناد صحيح فلتنظر إلى توجيهات الأئمة المتفق: قال الخطيب البغدادي عقب هذه الرواية: وهذا الكلام ممحول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا مروءة بصحبتها لسواها أو موظفينها، وعدم عدالة ناقليها ولا مروءة القصص فيها. اذ ثم ذكر الخطيب كتب الملاح كتب التفسير فقال: وأما الكتاب المصنف في تفسير القرآن فهم أشهرها كتابا الكبلي ومقالون بن سليمان د. ث. ثم روى بإسناد إلى الإمام أحمد أنه سلقت عن تفسير الكبلي فقال: من أولاً إلى آخره كذب. فقيل له: فيعل النظير فيه؟ قال: لا.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر هذه المقالة ثم عقبها بقوله: ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المسائل، والمراسيل إذا تعددت طرقا وخلت عن المواطنة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة.
وكذا قال ابن عبد الهادي قال: يعني أن أحاديثها مرسلة ليست مصنفة.
وقال الزركشي: قال المحققون من أصحابه: أي أصحاب الإمام أحمد. ورماده أن الغالب أنها ليس لها أساس سأل متعلق إلا فقد صرح من ذلك الكبير، فهم ذلك تفسير الظل بالشرك في قوله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسو إياهم بظلم) وتفسير الحساب البسيط بالعرض. رواها البخاري إلخ.
(1) الجامع لأمثال الرأي ٢ / ١٦٢ و١٦٣.
(2) مجموع التحري ١٣ / ٣٤٦ و٣٤٧ ومقدمة في أصول التفسير ص ٢٢.
(3) رسالة طيلة في أحاديث مفروضة ضعيفة.
(4) البركان في علوم القرآن ٢ / ١٥٦.
وأرجح الترجيح الأول وهو قول الخطيب البغدادي وذلك من خلال الاستقراء والتتبع للمرويات التي جمعناها فلم أجد رواية واحدة بثبتها الإمام أحمد عن الكلبي ولا عن مقاتل بن سليمان بل بروى عن وكيع وعبد الززاق وابن جريج والسفيان وسعيد بن جبير ومجاهد وشيبان وغيرهم وكلهم من المفسرين الأفذاذ. ويؤكد هذا ما حره الحافظ ابن حجر بعد أن نقل مقالة الإمام أحمد فقال: ينبغي أن يضاف إليها الفضائل هذه أودية الأحاديث الضعيفة والمشروعة إذ كانت العدة في المغازي على مثل الواقدي وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي. ١١.

ملاحظة

بعد الانتهاء من هذا المجلد قررت أن أبدأ بوسوعة التفسير الصحيح لذا استدقت بقية الروايات إلى بعض الزملاء الخبراء في هذا الميدان وقسمت عليهم ماجمعته من بطاقات مدونة فيها بقية الروايات قام فضيلة الشيخ محمد رزق بن طرهوني بالمجلد الثاني إلا سورة الأعراف وسورة الأعراف فقد قام بهما فضيلة د. عبد الغفور عبد الحق البليشي وأما المجلد الثالث والرابع فقام بهما الحك تناضل أحمد أحمد البزة إلا سورة الحجر وسورة الكهف وجزء تبارك وجزء عم فقد قام الشيخ محمد رزق بن طرهوني بها. هذا وأخرى دعواتنا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى أتباعه إلى يوم الدين.

كتبه
حكمة بشير ياسين
المدينة المنورة
آخر شوال 1407 هـ

١١) لسان الميزان 1371.
التفسير
الاستعاذة
فضلها

قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله:

1- ثنا أبو سعيد ثنا زائدة، ثنا عبد الملك، عن ابن أبي ليلى عن معاذ قال: استمع رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما، ثم ليخيل إلي أن أنفه ليتنزع من الغضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني لأعلم كلمة لو يقولها هذا الغضبان لذهب عند الغضب: اللهم إنني أوعزة بك من الشيطان الرجيم. (1)

معناؤها


(1) المسند (94). وقد تكلم في هذا الإسناد من جهة عبد الرحمن بن أبي ليلى لأنه لم يدرك معاذ بن جبل إلا أأن للحديث شاهدا في الصحابين من حديث سلسلة بن صرد قال: كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يستبان، فأجدهما أحر ووجهه رافضى، أوردته تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل كنزة من كنوز الجنة، ثم راح بالله، فلا يزداد. وكتب بعد ذلك باب صفة إله وحده، وسجع مسلم كتاب نزل والصلاة والأذان باب فضل من ذلك نفسه عند الغضب، قال: (241). وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع الصغير 2/328، وذكره ابن كثير في التفسير (29/1).
الاستمتاع


3 - ثنا إسحاق بن يوسف، ثنا شريك، عن يعلى بن عطاء، عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمة الباهلي يقول: "كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كمرات ثلاث، ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات، وسبحان الله وحده ثلاث مرات ثم قال أعز الله من الشيطان الرجيم من هؤلاء نتفذه وتتفقه.

)1( المستند (1/579) والشاهد فيه: استدع بالله من عجل الضياء من أبي ذر بن نحو وأطول. )المستند 579/1(، وذكره ابن كثير في تفسيره مختصراً (2/304) وذكره الألباني مختصراً على قوله: بالذكر ألا أدرك على كثر من كتب الجنة لاحظ ولا قوة إلا بالله. ونسبه إلى أحمد والنسائي وابن ماجة.

)2( المستند 5/253 والشاهد هو الفقرة الأخيرة وهذه الفقرة الأخيرة قد أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة (المستند 1359/1) ومن حديث عبد الله بن مسعود (المستند 1359/4) وذكره ابن كثير من حديث أبي سعيد وأبي إمام.

)3( التفسير 278/1، وأخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث جعفر بن مطهم نعور. وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن مسعود بن نحو (سان ابن داود - الصلاة. باب ما يستفعب به الصلاة من الدعاء. رقم 376 وسان ابن ماجة - كتاب إقامة الصلاة باب الاستمتاع في الصلاة. رقم 280/7)، وصحح الألباني رواية ابن ماجة من حديث ابن مسعود (صحيح سن ابن ماجة رقم 158).

28
تفسير
سورة الفاتحة
سورة الفاتحة

البسمة

قال الإمام أحمد: «لا نقرأ مثلاً مع كل سورة: بسم الله الرحمن الرحمن فقد ترك مائة وثلاثة عشرة آية.»

فضلاً

- ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عامر، عن أبي قيمه الهجري، عن أبي سفيان، عن لي النفي، عن الحارل، فقد تعت السجود، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل تعت السجود فإنك إذا قلت تعت السجود تعظم السجود في نفسه وقال صرعته بقوتي، فإذا قلت بسم الله تصغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب».


(2) المندو (585) وأخرجه أيضًا من طريق شمعة عن عامر عن أبي قيمه عن رجل عن ديف النبي صلى الله عليه وسلم. المندو (585) وأخرجه من طريق آخر عن ديف النبي صلى الله عليه وسلم (7/176) وذكره ابن كثير في تفسيره (26/176) ، وذكره أيضا في البديعة (7/111). ثم قال: تكرر به أحمد وهو إسناد جيد وأخرجه النسائي والحاكم من طريق غالب الخان، عن أبي قيمه عن ديف النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وصححه الحاكم ووافقه اللطبي (عمل اليوم والليلة 373/1 ومستدرك 479/4) وصححه أيضا الشيخ الألباني (صحيح الجامع الصغير 4/169).
سورة الفاتحة
البئسلة
۶ - ثنا عبد الصمد حدثني أبي، ثنا عبد العزيز يعني: ابن صهيب قال:
حدثني أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري: "أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد! قال: نعم، قال: يسمن الله أرقيق من كل شيء، يؤوليك من شكل نفس وعين يشفيك بسم الله أرقيق". ۷ - ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن مبارك، عن الأزاعري، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع". ۸ - المسند ۲/۸۳۸/۸۹ (أرجح مسلم من طريق عبد الوارث، وهو بالعصف الصغير) (الصحيح).
۹ - المسند ۲/۳۵۹/۳۵ (وفي إسناده قرية بن عبد الرحمن وهو صدوق له متأثر كما في النقشبند) (أرجح ابن أبي شيبة: المصنف رقم ۸۹۴ ودير أبو داود (السنن - الأدب رقم ۴۸۴) والنسائي: عمل اليوم والليلة رقم ۴۹۴) (أرجح ابن حبان (الإنسان رقم ۱) (رأسحان بن راهيب: انظر تخرج الزاهي لأحاديث الكشاف ل۴) والدارقطني (السنن، الصلاة ۲۲۹/۱) وبليق (المستدرك ۲/۳) والسعودي (البصيرة، الصلاة) (السنن الكبرى) (المسندة ص ۲۷) كلهم من قرية به ذكره، وأرجح عبد اللطيف الذي وقعت عليه ومحمد بن أحمد بن عبد الرحمن خطبة معهد بن صالح البصري، حدثنا عبد بن عبد الوارث بن شريك حدثنا مسعود بن كعب الأنصاري حدثنا مسعود بن إسحاق عن الزهري، عن الزهري، عن زيد بن ثابت (الزهري). ۱۰ - انظر ضعيف الجامع الصغير ۱۴۷/۴، والجامع لأحكام الراوي، وأداب الساحر ۱۹/۷، وظائف الشافعي ۱۷/۱۷، وفي إسناده أحمد بن محمد بن عمران، حضيفة (تاريخ بغداد ۷۷/۵)، وأرجح النسائي من طريق سعيد بن عبد القادر، عن الزاهري، عن البصري، عن الزهري، عن الزهري، عن البصري، عن البصري، عن البصري نقول: وقد روى مسعودا كما ذكرنا، ولا يشكيه. وإن كتب الله لنا مسعودا، جيدة الإسناد وإذا روى ذلك مرسولا، فعمله للإسناد، لأنه زاده ثقة في مقبوله عند الجمهور (الآذان من ۹۴) وحسن ابن الصباح والراحلو، وابن حجر والسيكفي، والسيّسي: (انظر طبقات السعدية الكبرى ۱/۱۰۵-۱۰۷) وجماع الصغير مع شرجة فيض القدير ۱۷، والفرائج الربانية على الآذان النورية ۲/۸۸، ۶۸، ۶۷).
سورة الفاتحة
من أسمائها وفضلها

8 - ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، قال: حدثني خيبر بن عبدالله بن عبيد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلل قال: ۚ كنت أصلي فهداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجد حنأ صليت، فأتيته. فقال:
ما كنت أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي قالت: لم يقل الله عزوجل: ۚ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاءكم» ثم قال لأعلمك أعظم سورة في القرآن أو من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمك أعظم سورة في القرآن. قال:نعم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثنى والقرآن العظيم الذي أوتيته.»

9 - ثنا يعقوب قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأيام القرآن فهي خذاج.»

(المتخرج 144/6، وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به (المستند 3/450).

(2) المستند (7759/6، وأخرجه أيضاً من طريق نصر بن يابع عن حجاج عن عيسى بن شعبان عن أبيه عن جده م_IEدوأ، وهو ركز في خذاج ثلاثة. المستند (742/12، وأخرجه أيضاً عن عائشة، تثنا عبدالله بن سراعة التشيبي قال: حدثني رجل من أهل البادية، عن أبيه، وكان أبوه أسيراً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأيام الكتاب» (المستند 5/78)، وأخرجه من سببان. أخرتي العلماء بن عبد الرحمن عن يعقوب المخري في بحثه على فراغته عن أبيه عن أبيه، ۚ وإياها صلاة لا يقرأ فيها بدءة الكتاب فهي خذاج ثم خذاج ثم خذاج ثم خذاج ……»

معلوماً (المستند 2/2461)، وأخرجه من طريق مالك عن العلماء بن عبد الرحمن عن أبيه.
الفائقة

10- ثنا سفيان بن عبيدة عن الزهري عن محمود بن البيع عن عبادة بن الصامت رواية يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب".  


= الساتب عن أبي هريرة به مطولا (المسنود رقم 994، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ وأطول (الصحيح - الصلاة - ياب وجرب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم 61 وذكره ابن كثير في تفسيره (1/20)).  

(1) المسنود (536/8) وأخرجه أيضا من طريق يزيد عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن البيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا نحوه وأطول. وأخرجه أيضا من طريق يعقوب ابن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن محمود بن البيع مرفوعا نحوه وأخرجه أيضا من طريق يعقوب ابن إبراهيم عن أبيه عن إسحاق عن مكحول عن محمود بن البيع عن عبادة ابن الصامت مرفوعا نحوه. (المسنود 417/6 و434) وأخرجه الشيخان من حديث عبادة بن هذلي (صحيح البخاري - الأسانيد - ياب وجرب قراءة الإمام والأصول كلها في المخرّج والسعر رقم 752، صحيح مسلم - الصلاة - ياب وجرب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم 396).
الفاتحة
الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في النبى ولا في القرآن مثلاً وإنهى للسبع من المثنى. (1)

12- ثنا يزيد بن هارون قال: أنا ابن أبي ذنب وهاشم بن القاسم عن ابن أبي ذنب، عن المقري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هٰوَيَّ أم القرآن وهي السبع المثنى وهي القرآن العظيم. (2)

13- ثنا محمد بن عبيد، ثنا هاشم يعني: ابن الريد، قال: ثنا عبيد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن جابر قال: "انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء. فقلت السلام عليك يا رسول الله. قلما يرد علي، قلت: السلام عليك يا رسول الله. قلما يرد علي. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا خلفه حتى دخل على رجله، ودخلت أنا المسجد فجلس كنيثا حزينًا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. قال: أنا أخبرك يا ابن الله، بين جابر بخير سنة في القرآن؟"

(1) المندد رقم (934) أخرجه الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمد، وأخرجه ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الحميد بن جعفر الأنصاري كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن به. قال الترمذي: هذا حسن صحيح. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً محترم صحيح ابن خزيمة. (سنن الترمذي - فضل النساء - مادة 27) تأليف: في فضل سنة الكتاب وصحيح ابن خزيمة 205/1 000، والمستدرك 397/1.

(2) المندد رقم (778) وأخرجه أيضًا من طريق إسحاق بن عمر قال: أنا ابن أبي ذنب، عن المقري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سمع الله أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثنى (المندد رقم 779). وأخرجه البيهقي من طريق أدم عن ابن أبي ذنب به الصحيح - كتاب الفахير - سورة الحج، باب ولد أتيتكم سبأ من المثنى والقرآن العظيم 470/1.

44
قلت: بلى يا رسول الله. قال: أقرأ: الحمد لله رب العالمين حتى تخبرها. (1)

14- ثنا أيوب بن معبد عن زكريا رضي الله عنهما عن يحيى بن حديقة عن حديثي عن يحيى بن عمار عن خارجة بن نصر قال: يحيى التيمي عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجعا من عنده فرم على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله: أنا قد حديثا أن صاحبه هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداه؟ قال: فرقتها بفتحة الكتاب. قال: ورفع: ثلاثة أيام كله يوم مرتين فرأوا فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: «خذها لعمري من أكل برقية بطل لقائتل.» (2)

15- حديثا حديثنا أبو بكر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري و أنسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فرموا بحية من أحياء العرب فاستضافهم فأبوا أن يضيفهم فعرض لإنسان منهم في عقده الأول، قال: فقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكم من رأى؟ فقال رجل منهم: نعم فأتاها صاحبهم فرقة بفتحة الكتاب، فقرأ فأعطني قطبيها من غنم، فأبى أن يقبل حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ردته إلا بفتحة الكتاب، قال: فضغعه وقال: «وما يدرك أنها رقية قال: ثم قال: خذوا وضربوا لي بسهم معكم.» (3)

(1) المسند 4/677/4، رجاءه ابن كثير ثم قال: هذا إسناد جيد (التفسير 23/1 - 24).
(2) المسند 5/211، أخرجه الحاكمة عن طريق زكريا بن أبي زائدة عن عمار بن شملي بعصمته وواقعته اللغية (المستدرك 559/1 و 560).
(3) المسند 7/2 وأخرجه أيضا من طريق أبي زكريا عن أبي سعيد الخدري، ومن طريق شعبة عن أبي بكر بن أبي سعيد الخدري. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري به. (صحيح البخاري، فتحال القرآن، فتحال فتحا الكتاب، رقم 462)
سورة الفاتحة 3
قوله تعالى: [الحمد لله رب العالمين]


17 - ثنا روح قال: ثنا عوف، عن الحسن، عن الأسود بن سريع قال: قلت: يا رسول الله إن أشهد محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ قال: أما إن ربك عز وجل يحب الحمد». 

--صحيح مسلم: كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة بالقرآن والأذكار، رقم 1174، مسند رقم (87) (1)

(1) المصنف: أحمد شاكر والدابلي، (المحقق، التاج، الحديث أعلاه، مسند رقم 3450، وأخرج أيضًا من طريق علي بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد بن أبي عبيد، وأحمد الطبري من طريق مبارك بن فضالة، والنسائي من طريق يونس بن عبد، وأيمر تعیب والحاكم من طريق عبد الله بن أبي بكر الزيزاني، كلهم عن الحسن، ص: 148، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (تفسير الطبري، فصل 164 والسنان الكبرى، كلا في تجارة الأشراف، 1/67، ومصرة الصحابة المجلد الأول، 1/66، والمستدرك، 3/116، ولكن الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع، (المراسيم لابن أبي حاتم ص: 370) ولم يشاهد في صحيح البخاري في حديث الشفاعة الطويل، والشاهد فيه قروه، ثم يفتتح الله علي من محامده وحسن الانتهاء عليه. ثبتا لم يفتتح عليه أحد قليلا. (الصحيح، التفسير، سورة بني إسرائيل، باب (ذريعة من حملنا مع ترحيم إنه كان عهدًا شكرنا)، رقم 574، وذكره السيوطي، الدراة، 1/127).
سورة الفاتحة 4
قوله تعالى: (مالك يوم الدين)

18 - نما يحيى بن إسحاق أخني أبان بن يزيد وثنا عفان قال: أنا أبان بن يزيد نما يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهور شطر الآيات والحمد لله تعالى الميزان قال عفان: وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم قلما ما بين السماوات والأرض والصلاة نور وصدقته برحان وصرف ضياء و القرآن حجة عليك أو كل الناس يغدو فيائن نفسه فصييقها أو معتقتها": (1)

19 - ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ماهر، عن الزهري، قال ماهر: وريا ذكر ابن المسيب قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يتركون { مالك يوم الدين } وأول من قرأها: { ملك يوم الدين }

مروان": (2)

20 - ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أخرج اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بلك (11) المسند 242/5 وأخرجه أيضاً من طريق يحيى بن ميسرة العطار عن يحيى بن أبي كثير به (المسند 348/5). وأخرجه مسلم من طريق أبان حدثنا يحيى أن زيده حدثنا، أن أبا سلام حدثه به. ( الصحيح الطهارة). باب فضل الرضور رقم 243، وذكره السبتي ونسبه إليه كما إلى المسنن (الدر) 371/8).

(2) رواه أبو داود عن الإمام أحمد به ثم قال: هذا صحيح من حديث الزهري عن أنس، والزهري عن سالم عن أبيه (السانع). أخرجه وأبراهيم بن ميسرة (الсыرجي) رقم 1000، وأخرجه ابن أبي داود من طريق أبي المطرف عن الزهري به دون ذكر ابن المسيب (المصاحف ص 93، ذكره الطرفية أن عبد الرزاق رواه عن معاذ بن العزيز عن سعيد بن النساب مرفوعا به. (انظر سنن الترمذي. القراءات، باب في سنة الكتاب 5/189). وأخرجه حفص بن عمر الوفي من طريق سليمان النبيي عن الزهري عن سعيد بن النساب، وأبراهيم بن عازب مرفوعا به دون ذكر عثمان { جزء قراءات النبي صلى الله عليه وسلم رقم (11) تحقيقي} وهذه القراءة ثابتة قرأ بها عاصم والكسائي. (انظر التفسير ص 18 والإيضاح ص 599) وقد ذكره ابن كثير من رواية أبي داود ثم قال:

مروان عنده علم يصح ما قرأ لم يطلع عليه ابن شهاب (التفسير 6/80).
سورة الفاتحة: 6-7
الأخلاق قال عبد الله (بن أحمد): قال أبي: سألت أبا العزيز الشيباني عن أخدد اسم عبد الله؟ فقال: أوضع اسم عبد الله.(1) قوله تعالى: (أهدا الصراط المستقيم)

21- ثنا الحسن بن سوار أبو العلاء ثنا ليوث يعني ابن سعد عن معاوية ابن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرض الله مثلا صراطًا مستقيماً وعلى جنباته الصراط سورة فيما أوابب مفتحة وعلي الأبواب سدرت مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أباها الناس أدخلوا الصراط جميعاً ولا تنفروا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: وبحكم لانفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسورة حدود الله تعالى، والأبواب المفتنة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.(2) قوله تعالى: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)

22- ثنا عبد الزراق، ثنا معاوية عن يديل العقيلي، أخبرني عبد الله بن

(1) المسند رقم ٢٥٤٥، أخرج الشيخان من طريق سفيان به ورواية مسلم من طريق أحمد بن حنبل عن سفيان (صحيح البخاري، الأدب، باب أبيض الأسماة إلى الله رقم ٢٢٠٥) وصحيح مسلم. الأدب باب تفسير السنن تكمل الأمثال رقم (١٤٤٣)، ذكره ابن كثير في التفسير.
(2) المسند ٦٤٨٩١، وأخرجه أيضاً من طريق خالد بن معاذ عن جبير بن نفير به مختصرا. (السند ٦٤٨٣٨)، ومن هذا الطريق أخرج الترمذي، والسني، وأخرجه الترمذي، وذكره الطبري، وابن أبي حاتم، والأخير من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. (التفسير الثوري رقم ١٨٧) وتفصيل ابن أبي حاتم المجلد الأول رقم ٣٣ والشريعة ١٣٢، ذكره ابن كثير من حديث الترمذي، والتاني، ثم قال: وهو إنسان حسن صريح. (التفسير ١٨٤٣)، وصحيح السيوطي (النظر الواضح بشرح قصص المقريز٤٨٩٤)، وصحيح الألباني أيضاً (صحيح الجامع الصغير ٤٩٤٨).
سورة الفاتحة


(1) المسند 230 و 233 وكره في 5/77. أخرجه الطيبي من طريق عبد السؤاق به. وصححه محققه (التفسير رقم 198) وأخرجه ابن مردوه من حديث إبراهيم بن طهان عن بديل بن ميصرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر م-multicolumn-ًا على الشاهد. انظر (التفسير ابن كثير 42/161) وذكر الحافظ ابن حجر رواية ابن مردوه وحسن الإسلام (فتح الباري 159/8).

(2) قوله: قال: كنا في الأصل رام السراب: قالت.
سورة الفاتحة

 وإن الضالين النصارى، ثم سأله فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما يعد فلكم أبيها الناس أن ترضخوا من الفضل ارتجح أمره بصاع، بعض صاع، بعض قبضة قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال: بمجرة بشق قرة وإن أخذكم لافي الله عز وجل فقاتل ما أقول آلم أجعل سمعبا بصيرا؟ آلم أجعل لك مالا ورثًا؟ فماذا قدمت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه عن بيته وعن شمله فلا يجد شيئا فما يتقي النار إلا يومهم، فألقوا النار ولو بشق قرة فإن لم يجدوه فكلملته لينة، لا أخشى عليكم الفاقة لينصركم الله تعالى وليعطينكم أوريفتحن لكم حتى تسير الظعيمة بين الخبرة ويثرب أو أكثر ماتخاف السرق على ظعينتها. قال محمد بن جعفر: ثناه شعبة ما لا أحصيه وقرأته عليه.)

(1) المسند 38/789 والشاذل فيه: الفضيوب عليهم البهبه وأن الضالين للنصاري، وأخرجه الترمذي من طريق عمرو بن قيس عن سماك بن حرب به نحوه ( سان الترمذي، التفسير، باب ومن سورة لينص على الكتاب 5/20 و22) ثم قال الترمذي: هلا حديث حسن غيره لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب: . ولكن الطبري أخرجه من طريق إسماعيل بن أبي حاتم، عن الشعبي، عن علي بن حام بن منقشرا على الشاذل (التفسير رقم 7/2).
حديث يشمل فضل وتفسير
سورة الفاتحة

٢٤ - حدثنا عبد الرزاق، قال: ابن جريج قال:أخيري الولاء بن
عبد الرحمن بن يعقوب، أن أبا السائب مولى هشام بن زهارة أخبره أنه سمع
أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج غير قمام، قال أبو السائب
لأبي هريرة: إنك أكرهيني وراء الإمام، قال أبو السائب: فغمس أبو
هريرة ذراعي فقال: يا فارسي، اقرأا في نفسك، إن سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قمست الساعة بيني
ي وبين عدي نصف، فنصفتها لي، ونصفها لعدي، ولنبيي ما سأله
قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أترؤا يقلون: فيقول
العبد»: (الحمد لله رب العالمين) فيقول الله حمدي عدي، وفي قول العبد
(الرحمن الرحيم) فيقول الله: أثني علي عدي، فيقول العبد: (مالك يوم
الدين) فيقول الله: مدني عدي، وقال: هذه بيني وبين عدي، يقول
العبد: إياك نعبد واباك ن تستعين، قال: أبدها لدي، ولنبيي ما سأله
العبد:-ftقدت عدي: (أهدينا الشراط المستقيم صراط الذين أنتمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، يقول الله عز وجل: هذا لنبيي
ولنبيي ما سأله».

(١) قوله: أترؤا يقولون: فيقول العبد: كنا في الأصل، وفي رواية صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد.
(٢) المسند رقم (٧٨٦٣) وأخرجه من طريق سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن به. (المست نسخ
٧٨٤٢) وأخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن العلاء به. (ال الصحيح، كتاب الصلاة
باب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم ٣٩٥) وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عدة وقطعه حسب
مناسبة الحديث لأيات السورة الواردة فيه. (تفسير ابن أبي حاتم الجمل الأول، سورة الفاتحة).

٤١
فصل في التأمين

26- ثنا علي بن عاصم، عن حصن بن عبد الرحمن، عن عم بن
قاسم بن محمد بن الأشغث عن عائشة قالت: بينا أنا عند النبي صلى
الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأنذ لقى قائل: السام عليك،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، قالت: نفيّم أن أتكلم،
قالت: ثم دخل الثانية فقال ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، قالت: فقلت بل
السام عليك وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أثقوب رسول الله صلى
الله عليه وسلم بما لم يحبه الله؟ قالت: فنظر إلي فقال: مه إن الله
لا يجب النحو ولا التفحيص، قالوا قولاً فردننا عليهم فلم يضرونا شيئاً
ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسنونا على شيء، كما يحسنونا على
يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضموا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله
لها وضموا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين.

27- ثنا إسحاق، ثنا سعيد، عن عتادة، عن يونس بن جبير، عن
حثان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى الأشعري قال: علمنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلتنا وستنا، فقال: إنما الإمام ليؤتم به إذا كبر
فكبروا وإذا رفع فاتهوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين

(1) المسند 134/135 و 136. أخرجه ابن ماجة من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن
عائشة منصوصاً على الشاهد من الحديث وهو قوله: ما حدثك الله، على شيء، ما
حدثتك على السلام والتقدم. (السان. إقامة الصلاة. باب الجهار بهم، رقم 1856). قال
البصري: هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواياته رواه أحمد في مسند، وابن خزيمة في
صحيحه، والطبراني، ورواه البيهقي في سنن أبيه البتائي، ومسند البصري، ومسند اليمن
(مصاحبة زوجة في زوات ابن ماجة 1/96). وصححه الألباني في صحيح سنن البصري،
رقم 397. وإسناد البيهقي شبه بإسناد حديث الباب. فقد أخرج من طريق سهيل بن آخر
عن حصن به، (السان الكبير، 569/2). وأخرجه ابن ماجة أيضاً بإسناد ضعيف من مذهب ابن
عباس بن عمر الشعبي. ومضفه البصري: (انظر سن ابن ماجة زواته بنفس الموضع المقدمة
آنفاً) وذكره ابن كثير من حديث عائشة وابن عباس. (التفسير 469).
فصل في التأمين

فقولوا: آمين يجعلك (الله تعالى) وإذا ركز فارفعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله من حمد فقولوا: رينا ولد الحمد يسمع الله لكم وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع تقلبكم فإن الإمام يسجد تقلبكم ويرفع تقلبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك! (1)

27 قرأ على عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمَّن القاري، فأتأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملاكئة. غفر له ما تقدم من ذنبه". (2)

(1) قوله: يجعلك في رواية أحمد ولعله صحّ لأن رواية مسلم بلفظ: يجعلك

(2) بسليمان الهميم

(3) المسند رقم (19744). وأخرجه أيضًا من طريق مالك عن سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي صالح

(4) صحيح البخاري، كتاب الأذان. باب الإمام بالتأمين رقم (418).
تفسير
سورة البقرة
سورة البقرة
فضلها

28 - ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن أبي أمامة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراين البقرة وأل عمان فإنهم بأتيان يوم القيامة كانهما غمانتان، أو كأنهما غبانتان، أو كأنهما فرقتان من طير صوان يحاجان عن أهلهما، ثم قال: "اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة." (1)

29 - حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رياح عن معاذ بن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كتموا بيوتكم مقاترون، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة." (2)

30 - ثنا عازم، ثنا معتمر عن أبيه، عن رجل، عن أبيه، عن معقل بن يسأر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله لإله إلا هو أمي القيم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة، ويس

(1) المسند 4495 وآخذه أيضا عبد الرزاق عن معاذ عن أبيه عن من عبد كثير به ووقع فيه تصحيف نورا عن أبي سلمة وهو عن أبي سلام (المسند 4516) وأخرج أيضا من طريق بزيده بن هارون عن يحيى بن عبيد (المسند 4767) وأخرج أيضا من حديث بريدة بن جرير (المسند 1834) وأخرج أيضا من حديث التواس بن سمعان نحور (المسند 1146) وأخرج أيضا من حديث زيد بن أبي سلمة أيضا (المسند 1086) كتاب صلاة المسافرين - باب فضل قراءة القرآن بسورة البقرة (4) المسند 788 وأخرج أيضا من طريق حماد عن سهيل بن عبد الرحمن الثاني، عن سهيل بن (المسند 2779) وأخرج مسلم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الثوري عن سهيل بن (المسند 38) كتاب صلاة المسافرين، باب استحبات صلاة النافلة في بيته subsequente
سرة البقرة

قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالي والمدار الآخرة إلا غفر له واقروها على موتاكم » (1)

31 - ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا حميد، عن أنس قال: "كان رجل يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ البقرة وأل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وأل عمران يعد فينا عظيما" (2)

32 - ثنا سليمان بن دارود، قال: أخبرنا حسين قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني عمرو بن حبيب بن هند الأسدي، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ السبع الأول فهو حير". (3)

(1) المسند 29/5 وذكره الهيثمي ثم قال: رواه أحمد، وفيه رآه لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الطيبري وأسقط المهم. (معجم الرويادي 9116)

(2) المسند 121/3 وأخرج أيضا من طريق زيد بن هارون عن حميد به وأغلب. (المسند 120/11 و111) ورجال ثقات إلا حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة لكنه من مسلمي المربعة الثالثة الذين لاقين روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماح. (النظر تقرير التهذيب 9114) وطبقات الطليجية 1165، ص 66 وص 546. ولم يصرح حميد بالسماح لكن لهذا الأثر شاهد ساقها الشيخ محمد رزق طه مريني في فضائل القرآن من حديث عثمان بن أبي العاص وأبي هريرة وحسنه. (النظر ص 68 و88).

(3) المسند 72/7 وأخرج أيضا من طريق سليمان بن بلاء عن عمرو بن أبي عمر، عن حبيب به (المسند 82/67)، وذكره الهيثمي ثم قال: رواه أحمد والبزار رجال الصحيح غير حبيب بن هند الأسدي وهو ثقة. (معجم الرويادي 9117). وأخرجه الحاكمن من طريق إسماعيل بن جعفر به، ووقع في إسناده بعض التصحيف، ومضحه وراغبته. (المستدرك 71/194) وقد خرج الشيخ محمد رزق طه مريني الحديث تخيرا وأفادنا في كتابه "القيم فضائل القرآن" ثم توصل إلى تصحيحه. (ص 187 و82).

46
تفسير سورة البقرة

10
قوله تعالى [الم]

32 - عن ركع قال: حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى بن عامر، عن أبي عبد الرحمن السلمي، فإن كان يعد [حم] آية و [الم]

قوله تعالى: [لريب فيه]

34 - ثنا هاشم، ثنا جرير، عن عبد الرحمن بن أبي عوف قال: قال أبو الدرداء: [الريب من الكفر].

قوله تعالى [هذي للمستثنين]

35 - عن عطية السعدى، وكانت له صحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا يأس به حذرًا.

ما يد البأس.  

(1) العلل ومعرفة الرجال 72/20، وقال: إنه إذ ذكرت إلا عبد الأعلى بن عامر صدوق يهم.
(2) الزهد 72/20، ط. دار النبهذة العربية.

أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن ابن مسعود الغزاري عن أبي ثم قال: ولا أعلم في هذا الخرفر اختلافا بين المسلمين منهم:
- ابن عباس، وسفيان بن زهراء، وأبو مالك، وناظم مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح،
- ابن الماعلي، والربيع بن أنس، وقدمة، ومقاتل بن حيان، والسدqi رياسع بن أبي خالد.

(3) الزهد ص 48، وأخرجه الترمذي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر. حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الله بن عقيل.

(4) أخرجه ابن ماجه رابع أبو حاتم والخاكم من طريق أبي النضر به صحته الحاكم، ووافقه اللحبي، الناس، كتاب الزهد، باب الزرع والنقية، رقم 7415، وتفسير ابن أبي حاتم سورة البقرة رقم 194، والمقدور.

47
سورة البقرة 3

36 - عن أبي الدرداء قال: «نقام التقوى أن يتقى الله العبد حتى ينقيه، من مثال إذة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه واجب خشية أن يكون حراماً، يكون حجاباً بينه وبين الحرام.»


38 - قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: سألته عن قوله تعالى:

(هدي للمتقين) فقال: قاتادة جملة الله هدى (وضياء) (31) من صدق به - يعني القرآن.»

قوله تعالى: { يؤمنون بالغيب }

39 - قال عبد الله: سألته عن قوله عزوجل: { يؤمنون بالغيب } فقال: قال قاتادة: «ما كان بعد الموت عن الحساب والجنة والنار.»

---

(1) ذكره السيوطي ونسبه إلى أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا (الدر ١١١/٦).
(2) الزهد ١٠٧/١ ذكره السيوطي ونسبه إلى أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا (الدر ١٢٧/١).

(3) قوله: ضياء في الملل بلغة: مصية بالاصطه铭 من رواية عبد بن حميد، حيث أخرج عن قاتادة كما هو أعلاه (انظر الدار ١٠٨/١).

(4) المصل ومعرفة الرجال (ص ٢٠٠).
(5) الملل ومعرفة الرجال (ص ٢٠٠). وأخرجه الطبري عن بشر بن معاذ المقدسي قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سنيد بن أبي عمرو عن قاتادة تبحد (التفسير رقم ٢٧٥) وروجاه ثلاث إلا بشر بن معاذ: صدق قال الإنساد حسن وقد درست هذا الإسناد في تحقيقي لسورة آل عمران من تفسير ابن أبي حاتم برقم ٢٠ وحاشية ٢٨.

٤٨
سورة البقرة

قال: فأمم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يؤمنوا. (1)
قلوه تعالى: (ختم الله على قلبيهم) الآية

41 - ثنا يزيد بن هارون، ثنا أبو مالك، عن رعية بن حراش، عن حذيفة أنه قدم من عند عمر قال: لما جلسنا إليه أمس سال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتى فقالوا: نحن سمعنا، قال: لمكم تعنت فتنة الرجل في أهل وماله.
قالوا: أجل، قال: لست عن تلك أسال تلك بكثرة الصلاة والصيام والصدقة ولكن أبيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر قال فأمسك القوم وظننت أنه إياي يريد قلت: أنا قال لي: أنت لله أبوك؟ قلت قال: تعرض الفتن على القلب عرض الخصير فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشبها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير القلب على قلبن أبيض مثل الصفا لأيضا فتنة مادامت السموم والأرض، والآخر أسود مريد كالكوز مجفيا، وأمال كله لا يعرف معرفا ولا يبكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. (2)

(1) للسنعد 164/4. وأخبره أيضاً من طريق خالد بن دريك عن أبي معيروش عن أبي جعمة
(2) للسنعد 382/8. أو خبره أيضاً من طريق سليمان بن حبان عن سعد بن طاريء به وسعد بن طارق هو أبو مالك. (ال الصحيح، الإيضاح، رقم 371) وذكره ابن كثير في التفسير، ط دار الأركم
(169/1) وقد سقط من طبعة الشعب.
سورة البقرة ٢٢ - ٢٧

١٦١ - حدثنا صفيان بن عيسى، أخبرنا محمد بن عجلان، عن القعقاع
ابن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن
تتسبب وتتزع واستغفر صلى الله عليه، فإن زاد زادت حتى يعلم قلبه ذاك الربي
الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: { كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا
يكسبون } (١)

قوله تعالى { يا أيها الناس اعبدوا ربيكم الذي خلقكم والذين من قبلكم
لعلكم تتوقفون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ونزل من
السماء ماء فأخرج به من النمرات رقاقا لكنا نجعله لله أُندادا وأنتتم
تعلمون }

١٦٢ - ثان عفان، ثان أبو خلف موسى بن خلف، كان يعد في البلاط.
ثنا يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده مطرود، عن الحرف
الأشعرى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل أمر
يحيى بن زكريا على السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني
إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبتئ، فقال له عيسى: إنك قد أمرت
بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن
تبلغن وما أن أبلغن، فقال: يا أخي إن أخبرت إن سئتي أن أعذب
أو يخفف بي قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلا
المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل
أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمرك أن تعملوا بهن، أولهن أن

١٦١ المنسد رقم (٧٩٣٩) أخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق محمد بن عجلان به وقال الترمذي:
حسن صحيح (سًان الترمذي - التفسير - سورة الشمس - رقم ٣٣٣ ورسان ابن ماجة - الزهد.
باب ذكر الذنب، رقم ٤٢٤٤)، وأخرجه الطبري والحاكم من طريق صفيان بن عيسى به صححته
الحاكم وسكت عنه الذهبي (التفسير رقم ٣٤٥ والموط nike/٢٠٠٠)، وصححه الشيخ الألباني
في صحيح سنان ابن ماجة (١٠٣٢٦/٢٩١) وروجاه ثلاثا وإسناده صحيح، وهمام هو ابن يحيى بن
دينار الأردي ثقة من أثبت الناس في تدامة (انظر تهذيب التهذيب) (٧٩/١١).
تعبدوا الله لأنشروا به شيئاً فإن مثل ذلك مثل رجل اشتري عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأياكم
سره أن يكون عبده كذلك، وإن الله عز وجل خلقتكم وزرعتكم قاعدوه
ولانشروا به شيئاً، وآمركتم بالصلاة فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه
عبده مال يلتفت فإذا صلتما فلا تلفتوا وآمركتم بالصيام فإن مثل ذلك
كماجل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجسد ريح المسك وإن خلف
هم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وآمركتم بالصدقة فإن مثل
ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنته وقربوه ليضروا عنه
فقال: هل لكم أن أفتحي نفسك منكم فجعل ينتدي نفسه منهم بالدليل
والكثير حتى فك نفسه، وآمركتم بذكر الله عز وجل كثيراً وإن مثل ذلك
كماجل رجل طلب العدو سراً في أثره فأتيته حصننا فتحملنا فيه
وإن العبد أحسن ما يكون من الديتان إذا كان في ذكر الله عز وجل
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمرك بخمس الله أمني
بيهن، بالجماعة والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله، فإنه من
خرج من الجماعة قيد شبر فقد خرج ريقة الإسلام من عنته إلا أن يرجع
ومن دعا بدعو الجاهلية فهو من جهان جهيم قالوا: بارسول الله وإن
صام وصلى: قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين
بأسامهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز
وجل. {11}

قوله تعالى: (وأتلل من السماء) 11
44 ÷ ثنا عباد بن عمر، ثنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن أبي
طيبان، عن ابن عباس، قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب

(11) المسند (134/2) وأخرج أيضاً في (207/4) وذكره ابن كثير ثم قال: هذا حديث حسن
والشاهد منه في هذه الآية قوله: وآمركتم خلقتكم وزرعتكم فأعادوه، ولا تشركو به شيئاً.
(التفسير 87/88).
فميز به السحاب فتضر كما تضر الناقة ثمار مثل العزالي (2) غير أنه
متفق (1).

قوله تعالى (فلا تجعلوا لله أندادا)
45 - حدثنا هشيم، أنا أبلغ، عن يزيد بن الأحمر، عن ابن عباس أن
رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم: أجملتني والله عداك، بل ما شاء الله وحده.

46 - ثنا بهز وعفان، قالا: ثنا حمادة بن سلمة، عن عبد الملك بن عمر
عن رعيي بن حارش، عن طفيل بن سفيان، عن أبي عائشة، فأتيتهما أنه رأى فيما
يرى القائم كأنه مبره من اليهود فقال: من أنت أتتكما: نحن اليهود

(1) العزالي جمع عزلا، وهي مصبة الماء من الراوية (اللهجة 371/2).
(2) رواه ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن الإمام أحمد بن (التفسير - سورة البقرة - الجزء الأول - رقم 227).
ورجال ثقات والحكم وهو ابن عبيدة الكندى مروج برواية سفيان بن حسين عن أحمد في
تهذيب الكمال 4/111، وتدليس الحكم لابد لأنة من الطبقية كما قرر المناهض.

ابن حجر وروياء سفيان بن حسين ليست من الزهري لأن فيها مقات أصل
فإن إسادة صحيح.

(3) المسند (1839) وأخرج أيضا من طريق أبي معاوية وسفيان كلما عن الأحول به (المستند
رقم 1934 و211) وأخرج جبل في الأحول به (الدارجة تفسير ابن كثير)
وأخرج الناسي والراوي، من طريق الأحول به (عمل اليوم والليلة ص 456 و546).
وكان لا سنة حالات حديث، باب النبي أنه يقال ما شاء الله وشئت رقم 1117.
وفي صحيح أحمد شاكر نكت في إسادة، الأحول اختلاف فيه فتضعين ابن سعد وأبو داود والنسائي ويعتبر
قطان، والجربزاني، وروتته ابن معيين ويعطوب بن سفيان والعملي، وقال ابن عدي: ولم أر
له حديثا مباينا مجاوزا للحدث إلا إسادة ولا منتنا إلا أنه في جميع الكتب وهو غني
مستقيم الحديث صدوق (انظر تهذيب الكمال 4/372) وتهذيب التهذيب 189/11،
والكامل لابن عدي 1419/2). وقال ابن حجر في التقريب: صدوق صحيح، وقتنا أن الحديث
ليس له علاقة بالتشييع، وله شرائط، تأخير عبد الرزاق من خبر عبد الملك بن عمر عن رجل
صاحب نحذه، وإن ساء صحيح. (المصنف 82/11 رقم 18913) وأخرج أحمد والنسائي
بإسادة صحيح من حديث حليمة بن يحيى نحوه. (المستند 347/5) وعمل اليوم والليلة ص
154 وخرج الناسي أيضا من حديث عبد الله بن يسار نحوه، وصحبه محقق وخرجه
(عمل اليوم والليلة ص 552) فالحدث حسن الإسادة، وذكره البصيري من محدث ابن عباس
وحليمة برواية الإمام أحمد (النشر 48/1).
قال: إنكم أتمتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله فقالت اليهود:
وأتمتم القوم لولا أنكم تقولون ماء الله وشاء محمد، ثم يرئين من البصري فقال: إنكم أتمتما
لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم أتمتم القوم لولا أنكم تقولون ماء الله وشاء محمد، فلما أصيح أخير بها من أخبر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: هل أخبرت بها أحداً؟ قال
عفان: قال: نعم، فلما صلوا خطبهم محمد الله وانتهى عليه ثم قال: إن طيفلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان
يتعني الحياء منك أن أنهاكم عنها، قال: لا تقولوا ما شاء الله وما
شاء محمد.» (1)

(2) حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعشم عن شقيق عن عبد الله قال:
سلج رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر؟ قال: لا أن تجعل
للهم نداً وهو خلفك، قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك أن يطعم ممك
قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليمة جارك. قال: قال عبد الله تأتي الله
صديق ذلك: { والذين لا يدعون مع الله إلا أخاً، ولا يقتلون النفس التي
حرم الله إلا بالحق ولا يزرون، ومن يفعل ذلك يثنأ أئمها. } (2)

(1) المسند (2/654) (أخرجه ابن عابن ماجة من طريق أبي عمران عن عبد الملك بن السنان، الهفارات)
باب التهني أن يقال ما شاء الله وثبت بعد رقم 2108) قال البصري: هذا إسناد صحيح
رجاله: ثلاث على شرط تسلم مسما الراجعة 2/18 (وذكره السيوطي ونسبة إليهما
والليثي في (الدر) 88/18 وأخرجه ابن مودهي أيضاً من طريق حماد بن سمرة به. (انظر
تفسير ابن كثير 1/67).)

(2) المسند رقم (27/172) (أخرجه مسلم من طريق الأعشم بأخبره الشيخان من طريق منصور
عن شقيق به مختصرًا صحيح البخاري التفسير. سورة البقرة. باب قوله تعالى ( فلا تحملوا
للهم آنذاك وانت تعلمون) رقم 4477 ومنص مسلم. الإيضاح: باب: كون الشرك أحق الذنب
رقم 146).
قوله تعالى: {فاظقوا النار التي تؤذى الناس والحجارة أعدت لكم}.


49 - ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن قيس قال: سمعت الحره بن أقيش يحدث أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتى لم يشفع لأكثر من ربيعة ومضر وإن من أمتى لم يعظم للنار حتى يكون ركناً من أركانها.


قال: وإن من أمتى لم يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها.

______________________________

(2) هكنا في الأصل والصحيح أنها تأتي بعد السؤال في قوله: قالوا: واثنان.

(3) المسند 4/262 وأخرج ابن مجاهماً من طريق داود بن أبي هند به مثل الرواية الثانية (المستند 2/312). أخرج البخاري، بهذا إسناد فيه مقال. عبد الله بن قيس التهمي. ذكر ابن حبان في ثلاث حالات: أحدها الذي روى عنه أبي إسحاق عن ابن عباس قوله قال: ولن يروا عنه غير داود بن أبي هند وليس إسنادًا بالصحيح. انتهى. وباقي رجال الإسناد ثلاث. رواه الإمام أحمد في مسند بإسناد جيد من حديث المخرج بن أقيش. رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه الإمام أحمد بن -

54
سورة البقرة 246

51 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار فقالت النار أرغمت بالتكبيرين والطفرتين وقالت الجنة فعفأ إلى ضفء الناس وصفاتهم وعترتهم فقال الله عز وجل للجنة إذا أنت رحمة أرحم بكم من أشقاء عبادي وقال للنار إنا أنت عذاب أعلم بكم من أشقاء عبادي ولكن واحد منكما ملؤهما فأما النار فلاتفعل، حتى يضع الله عز وجل رجله تقول قط قط قط قط أي حسبى فهل تعلوه، ويرزق بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا.

52 - ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكى النار إلى ربي فقالت أكل بعضي بعضي فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء، نفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم.

جعنب في سنة حدثنا أبو نصر، ثنا حماد عن داوود بن أبي هذى فذكره وقال: أكثر من ربيع، ومصرح به، رأى الرسول في سنة من طريق زيد بن أبي الزهري، حدثنا داوود بن أبي هذى ذكره، وسماته أسم، رواه مسند وأبو يكير بن أبي شيبة وعبد بن حميد (مصباح الراجحة 177, 178). وصحبه الأرثابي في صحيح سناب سبعة (رقم 123).

(1) المنسد 2/ 315/4 من صحيح حمام وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق به وأخرجه مسلم عن مرة بر نكهة من أبي هريرة منها طريق همام بن منبه (صحيح البخاري). التنسيب، ينقله في مزيد 8/ 990 و 980/4، وصحب مسلم الجبة وصفة نعيمها باب النار بدخلها الجبارين 4/ 2187 و 2186/4. و أورده ابن كثير (التفسير 1/). 

(2) المنسد 2/ 326/4 وأخرجه أيضا من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به (المنسد 2/ 326/4). ومن طريق عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثبيان عن أبي هريرة به (المنسد 2/ 326/4) ومن طريق محمد وهو ابن عمرو بن عائشة عن أبي سلمة به (المنسد 2/ 326/4) وأخرجه البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان به وسمي محمد بن عبد الرحمن بن ثبيان عن أبي سلمة ومن طريق محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن به (صحيح =
سورة البقرة ٢٤ ٤٣
حدثنا حصين بن محمد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فسمعنا وجهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أندون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاً قال فانهى إلى قصريماً(١)
قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنتا ...) الآية
١٥٤ ـ حدثنا أبو كامل وأبو النضر قالا ثنا زهير ثنا سعد الطائي، قال
أبو النضر ـ سعد ـ أبو مجاهد ثنا أبو المدة مولى أم المؤمنين سمع أبا
هريرة يقول قلن يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكتاب من أهل
الآخرة وإذا فارقتما أعجينا الدنيا وشمنا النساء والأولاد قال لو
تكونون أو قال لو أنتم تكونون على كل حال على الحال التي أتم عليها
عندى لضافتحكم الملكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبا لنا
الله بقوم يذنبيون كي يغفر لهم قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما
بتناها قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطاها المسك الإذفر وحصباها اللؤلؤ
والياقوت وتزابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويغش وليؤتو
لا يتلئ ثيابه ولا يخفى شبابه ثلاثية لاتردها الإمام العادل والصائم حتى
يعطى ودورة المظلمة تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول
الرب عز وجل وعزي لأنصتك ولر بعد حين(٢).

(١) البخاري والماتب باب الإبدار بالظهر في شدة الخمر ٢٨ / ١٨ رقم ٥٤٧ وصحح مسلم
المساجد باب استحباط الإبراد بالظهر في شدة الخمر ١ / ٤٣٤٧ رقم ٦٠٧ وابن
كثير (التفسير ١٦١٦) و(٢) المسند ١٦٩١، وأخرجه مسلم عن يحيى بن أبي وقاص عن
خليل بن خليفة عن يزيد ابن كيسان عن أبي هريرة عن حديث مسلم: "جنة مملوءة
بسموع يابض في شدة
حر نار جهنم ٦٤ / ٢٨٤٤ وذكره ابن كثير (التفسير ١٦١٦) ط Dar الأرقم
وقد سقط من طبيعة الشعب.
(٢) المسند ١٦٩١، وأخرجه من طريق آخر كالذي تلقي عند أبي المدة (المسنداً ٢ / ٢٧٩.)
سورة البقرة 25

قوله تعالى (تجري من تحتها الأنهار)

55 . ثنا ابن غير ، ثنا عبيد الله ، عن خبيط بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
سيحان ورحيقان والليل والفراق وكل من أنهار الجنة .

56 . ثنا عفان ، ثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الروية الخمسة وريثا قال : رأى أحد منكم رؤيا فإذا رأى الروية الرجل والذي لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه فإن كان ليس به بأصح كان أعجب لرؤيا إليه ، فجاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله رآيت كأنى دخلت الجنة ، فسمعت وجهة ارتحت لها لجنة فلدن بن فلان وفلان بن فلان حتى عدت اثني عشر رجلا جيء بهم عليهم ثياب طلسب تشخب أوداعهم مما فقيل اذهبوا بهم إلى نهر البديع أو الأبد والعزم وقعدوا فيه فخرجوا منه وعدهم مثل القمر ليلة البدر ثم أثنا بكرهاسي من ذهب فقعدوا عليها وأثنا بصحابة فأكلوا منها وثوبان دفعتها بما أجازوا وجاء البشير من تلك السرية فقال : كان من أمرنا كذا يا أمه وأصيب فلان وفلان حتى عدت اثني عشر رجلا الذين عدت المرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي بالمرأة قصى على هذا رؤياك فقضت ،

- 5 0 (المستند رقم 445، ص 376) . وصحح أحمد شاكر (المستند رقم 830) . وقد بحثت عن تخريجه من طرق كثيرة في تفسير ابن أبي حاتم في سورة آل عمران آية 137، وبين أن مداره متوفر على أبي الدلالة وأبو الدلالة أو أبو مدللة بضم الراء ، وتشهد اللام وعائشة مقيرة ، كما في التقرير علما أنه نبت مرتين من قول ابن عمر وذكره السيوطي في الندر (1) (المستند 7/289، 440، 441). وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن غير وعلي بن مسعود بن عبد الله بن عفرج ، وحدثنا محمد بن عبد الله بن غير ، حدثنا محمد بن بشير ، ابن علي بن عبد الله بن خبيط بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة قال : (كتاب الجنة وصفة تسمى Yamaha ، ياما في الدنيا من أنهار الجنة ، رقم 문자 2839) ذكره السيوطي ونثيه لأحمد وعلم (الندر 1/94).
سورة البقرة 25

فقال: هو كما قالت،

قوله تعالى (ولهم فيها أزواج مطهرة)

57 - حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة القدر، ثم الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب دري في السماء إضاءة. لا يغطؤون ولا يتفرون ولا يختطون، أشامظمهم الذهب، ورشحم السك، ومجاميعهم الألوة وأزواجهم الأعور المن، أخلقوه على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، في طول ستين ذراعاً.

58 - ثنا حسن بن إسحاق، ثنا داود، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أذن أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم، واثنان وسبعون زوجة، وتصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزمرد كما بين الجابية وصنعاء.

(1) المسند (369) وأخرجه النسائي في السنة الكبرى من طريق أبي هشام المخزومي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن سفيان (248) وridged ثابت هو البصري وقد تكلم فيه من جهة اختلافه، إلا أن أبا بكر البغدادي قال: ثابت عن أنس صحيح من حديث شعبة والمحاذين وسليمان بن المغيرة لهما ثقات، وهذب النهيبي 7/4. فالإسناد صحيح، وذكره السيوطي ونسبه إيليهما، وهو في مسند أبي بكر البغدادي، وهو في البخاري، والبيهقي في الدراصل، والنسائي المقدسي في صفة الجنة وصحبه الفضلاء. (المؤرخ 96/1).

(2) المسند رقم (1795) وأخرجه أيضا من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. (المسند رقم 683) وأخرجه البخاري من طريق عامر بن أحدهم والأخرين، ابن الحسن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. (الصحيح). بعده الخلاف. فابن ماجا في صفة الجنة رقم 7225 وأخرجه مسلم من طريق منده طرق الأعمش عن أبي صالح به. (الصحيح). كتاب الجنة وصفة نصيحيه. باب أول زمرة تدخل الجنة رقم 2846 وما بعده، وذكره السيوطي ونسبه إيليهما، ووافقهم عليه. (الدنور 1/96).

(3) المسند رقم (79) وأخرجه الترمذي من طريق رضوان بن سعد عن عمر بن الحرث عن دارج به وأطلق ثم قال هذا حديث غريب لا أعرف إلا من حديث رضوان. (السنن. كتاب صفة الجنة).
سورة البقرة

59 - ثنا حسن، ثنا سكين بن عبد المزى، ثنا الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له سبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة وإن له ثلاثمائة خادم، ويعبد عليه ويراح كل يوم ثلاثمائة صحفة، ولا أعلم إلا قال من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى وإنه ليزيد أوله كما يزيد آخره، وإنه ليقول يارب لو أذنت لي لأطعت أهل الجنة وسقيهم لم ينقص ما عندي شيء، وإن له من الخوار العين لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وإن الواحدة منهم ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض.

60 - ثنا يحيى بن إسحاق، أنا يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقب قوس أحذم خير من الدنيا وما فيها، ولو أن المرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الدنيا لما لبنتهما ربع السك ولطيب ما بينهما وتنصفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.

= ياب ما جاء ما أدنى أهل الجنة من الكرامة، رقم 25462 (1) وفي إسناده دراج ضعيف في رواية عن أبي الهميم (ألا تقرب التهذيب 1/345) وذكره السيوطي ونسبه إليه وما (الدر 498/1).

(1) المنسك (12/37) وذكره الهميمي ثم قال: رواه أحمد وروجاه ثقات على ضعف في بعضهم.

(2) المنسك (21/677) إسناده حسن وأخرجه البخاري من طريق جعفر، عن حميد به نحوه (الصحيح - كتاب الرفاظ - ياب صفة الجنة والنار رقم 1568).
سورة البقرة 2:77

قوله تعالى: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه)...

61 - ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني عاصم بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم ستكون من بعد أمراء يصلون الصلاة لوقتها ويعبرون عن وقتها قصرهم ومعهم، فإن صرحا لوقتها وصليتموها معهم فلما وقعهم، وإن أخرجوهم عن وقتها فصليتموها معهم فلما وقعهم من فارق الجماعة مات مبيتا جاهلية ومن نكث العهد ومات ناكذا للمهد جاء يوم القيامة لا حجة له. قلت له: من أخبرك هذا المنافق قال: أخبرني عبد الله بن عمار بن ربيعة عن أبيه عمار بن ربيعة، يخبر عمار بن ربيعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (1)

(1) المند (304 444) والشاهد فيه قوله، ومن نكث العهد ومات ناكذا للمهد، وأخبره أيضًا من طريق محمد بن يكير عن ابن جريج به، ورجاله ثقات إلا عاصم بن عبيد الله وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف. (انظر التقرير 328 / 1644) وله شواهد صحيفة بالنسبة للنص الأول من المنهج. (صحيح مسلم) المساجد، باب كريمة تأخير الصلاة رم128، كما بعد بثمانية للنص الثاني نشاعده في الحديث التالي.
سورة البقرة 27: 32 - 33

32 - هؤلاء هم، ثنا أبو هلال، ثنا قطادة عن أنس بن مالك قال: ما خطتنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيان من ل أمانة له ولا دين لمن لا عهد له.

33 - ثنا حجاج قال ابن جريج، قال أخبرني إسحاق بن أبي ميسرة عن أبي يروى بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدئي فقال: خلق الله البترون يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وثب فيها الدرب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل.

(1) السماوات وسمعها سبع سماوات.
(2) المند 135 / 36 وآخريه أيضاً من طريق حسن بن موسي وعبد الصمد كلاهما عن أبي مهدي الراسي (المقدوم 304 / 41). أخبره أيضاً عن عفان، ثنا حماد، ثنا المغيرة بن زياد الثقفي سمع أنس بن مالك نحوه (المقدوم 251 / 3). وأخرجه الأول رجاء ثقات إلا أبو هلال وهو محمد بن سليم الراسي صدوق فيه لين. (التقريب 39 / 199) وثب في الدرب يوم الخميس يوم العلماء، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل (التقريب 39 / 199).
46 - حدثنا عبد الرزاق، أنا آنما يحيى بن العلاء عن عمده شهيب بن خالد، حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة، عن عباس بن عبد المطلب قال: كان جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فصرت ساحبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدركون ما هذا؟ قال: قلنا السحاب، قال: والمزن، قلنا والمزن قال: والمتنان، قال: فسكتنا، فقال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: بينهما مسيرة خمسة سنة ومن كل سماة إلى سماة مسيرة خمسة سنة، وكشف كل سماة (مسيرة) خمسة سنة، وفي السماة السابعة يحرم بين أسفلها وأعلاها كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، بين ركبان وأطفالهن كما بين السماء والأرض. ثم فوق ذلك العرش، بين أسفلها وأعلاها كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال يبني آدم شيء.

قوله تعالى (وأذ قال ربك للملائكة):

۶۵ - ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار وخلق آدم عليه السلام ما وصف لكم (۳).

۶۶ - ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، قالا ثنا عوف، قال: حدثني قسامة بن زهير، قال ابن جعفر عن قسامة بن زهير عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق

(۱) المسند رقم (۱۷۰) وأخرجه أيضًا من طريق الوليد بن أبي ثور عن سماك به نحوه
(۲) المسند رقم (۷۷۱) قال محققه: إنه حدري صغير جداً، وقد أخبره بعدها وثقنا من كلا الطريقين. وذكره السبطي ونسبه إلى جمع غفير من الصنفين (القدر ۱ / ۱۸).
(۳) المسند (۱۶۳ و ۱۸۸) رجاء ثلثا وإسناد صحيح. وأخرجه مسلم من طريق عبد الزرقاء. (الصحيح. كتاب الزهد، باب في أحاديث مطروحة رقم ۷۵۹۹).
سورة البقرة

آدم من قبضة قيدها من جميع الأرض فجاها بدن آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، الخبيث والطيب والسهل والخنزرين ذين ذلك.

67 - ثنا يونس، ثنا حماد بن سلمة عن ثابت بنبانان، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبريل يطيف به وينظر ما هو فلما رآه أجواف عرف أنه خلق خلقا لم يتعالك.

68 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال له: اذهب نسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس واستمع ما يجيبونك فإنها تجيتك وتحية ذريتك، قال: فذهب فقال: السلام عليك، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادته رحمة الله، قال فنكل من يدخل الجنة على صورته آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن.

(1) المسند (4/400) رأرجه أيضًا من طريق هودية عن عوف بن يهضب (السناد 6/409).
(2) المسند (3/279) أخرجه مسلم من طريق يونس بن محمد بن محمد بن الحجاج (السناد 6/411).
(3) المسند (3/318) وهذا الحديث من صحيح همّام بن نبهان، وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة مختصرا، (السناد 2/322) أخرجه الإمام أحمد الحديث 463 في أول الصحيفة (صحيفة البخاري، الألباس) باب خلق آدم (السناد 6/322) صحيح مسلم، تفسير، وصاففة، يشبه، يدخل الجنة أتقوم، أنتم، مثل أمي لنا، (السناد 5/188).
(4) الطير (3/284) وذكره السيوطي ونسبه إلى محمد بن عبد الله بن نبهان (السناد 6/188).
سورة البقرة

قوله تعالى [أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك]

69. ثنا يحيى بن أبي بكر، ثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آدم صلى الله عليه وسلم لما أهبطت الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إن الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبط بهما إلى الأرض فنظرا كيف يعملان، قالوا: ريا هارون وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشر فجعلت حملها فقالت لما فسألاها نفسها، فقالت: لا والله حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك، فقالوا: والله لانشرك بالله أحدا فذّبت عنهما ثم رجعت بصبي تحملها فسألها نفسها، وقالت لا والله حتى تقل هذا الصبي، فقالا: والله لا نقتل أحدا فذّبت ثم رجعت يدح خضر تحملها فسألها نفسها، فقالت: لا والله حتى تشري هذا الخضر فشرا فسكره فوقع عليها وقتلا الصبي، فلما أفاقا قالت المرأة والله ماتركنما شيئا ما أبتتما علي إلا قد فعلتما حين سكرتاهما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا.

70. ثنا يزيد، ثنا الجريري أبو مسعود، عن أبي عبد الله العتزي عن ابن الصامت، عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: أي الكلام أحب إلى الله عزر وجل؟ قال: ما اصطفافه للملائكة سبحانه لله وبحمدله

(1) المسند رقم (١٧٨) وقد أشيع الأستاذ أحمد شاكر هذا الحديث بحثاً، وتناول أقوال الأئمة النقاد، وخرجت تغريباً وأنا وتبين أن إسناده ضعيف على الرغم من كثرة الطرق التي سردها تكلنا للأئمة المفسرين والمحدثين، وحصن ابن حجر (المنظر، نفح البارى، ٢٢٧) وذكره ابن كثير خريجاً من طريق وألفاظه، وتبين أن مدارته على أخبار أبي إسحاق بن إسحاق بن إسحاق بن أبي الدنيا في كتاب المقربتين وابن حيان في صحيحه وبيهقي في الشام (العدد ١١٤).
سورة البقرة 20

ثلاثًا تقولها(1)

قوله تعالى (إنى أعلم ما لا تعلمون)

71. حدثنا عبد الله بن النحاس الخزرجي، حدثنا شبل بن عياد مروى لعبد الله بن عامر، عن ابن أبي شجاع، عن مجاهد قوله الله (إنى أعلم ما لا تعلمون) قال: علم من أبيليس المصعية وخلقه لها(2).

72. حدثنا وكيع ومحمد بن بشار قال: حدثنا سفيان، قال وكيع عن رجل، عن مجاهد، وقال ابن بشار: عن علي بن زيده عن مجاهد في قوله (إنى أعلم ما لا تعلمون) قال: علم من أبيليس المصعية وخلقه لها(3).

73. ثنا يزيد أنا محمد عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملكاللبنان ملكاللليل وملائكة النهار في جمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يخرج إليهم الذين كانوا فيكم فسالهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبدي فيقولون تركناهم يصلون وأتيتناهم يصلون(4).


أخرجه مسلم من طريق رهيب (الصحيح). ذكر النسائي باب فضل سهان الله وحمده رقم 721 (وءنه) وابن عدي الله المتني هو ابن عبد الله الجريري سماه مسلما سرح بأنه من عنزة (المصدر السابق الحديث ليله).

المستند (6 / 117) وإن هذا حسن تقدير وجه في صحيح أبي داود لسورة ال آمن بقم 27 و 74. أخرجه راجي تفسير مجاهد من طريق ورواه عن ابن أبي شجاع (تفسير مجاهد رقم 27) وأخرجه الطبري من طريق سفيان وحمزة التهماتي وشبل عن ابن أبي شجاع (التفسير رقم 727 و 727 و 727 و 727).

المستند (7 / 121) وإن هذا صحيح من طريق حديث نبوي. أخرجه الطبري راجي مسعود حاتم من طريق ابن بويهة بيده (تفسير الطبري رقم 727 و727 و727 و727 وفسير ابن أبي حاتم سورة البقرة رقم 727) وأخرجه الطبري من طريق وكيع عن سفيان عن رجل عن مجاهد (التفسير رقم 193).

المستند (8 / 257) وأخرجه أيضا من طريق الأعوج ومن صحيحه همام بن منبه عن أبي هريرة.

60
سورة البقرة (31) - قول تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها)

44 - ثنا يحيى بن سعيد، ثنا أيبن أبي عروبة، ثنا قطابة، عن أنس
ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم
القيامة فيلهمهم ذلك فيقولون لاستشهدتمنا على رينا عز وجل فأراها من
مكاننا هذا، فبئسون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر
خلقك الله عز وجل بيده وأسجد له مكانته وعلمه أسماء كل شيء
فأفعل لنا إلى رينا عز وجل وجل وجل ........ الحديث

قوله تعالى (واستكرير)

75 - ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن الصقعي بن زهير
عن زيد بن أسلم، قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن
عمرو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل
البادية عليه جبنة سبجان مزيورة بالديباج فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد
وضع كل فارس ابن فارس قال بيد أن يضع كل فارس ابن فارس ورفع
كل راع ابن راع قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع جبهه
وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ثم قال: إن تبي الله نوها صلى الله
عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال: لأبته إلى قاص عليه الرصبة آمرك
باثنيان وأنهاءك عن الثقين آمرك بع الله إلا والله فإن السماوات السبع
والأرضين السبع لم وضعت في كفه ووضعت لا إله إلا الله في لفته

= (المستند 2 / 316 و 484) أخرج الشيخان من طريق الأخير به (صحيح البخاري).

- مواقيت الصلاة - باب فضيل صلاة الفجر 500 وصحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة.
- باب فضيل صلاة الصبح والمصلى والمحافظة عليهما، (رقم 210) وذكره ابن كثير ثم قال:
- أنهم أتيناه وهم يصلون وتركنهم وهم يصلون من فصيل قول له: (إني أعلم ما لا تعلمون)
- (1 / 199) ظفّة عنصر لأن النص سقط من طبعة الشعب.

(1) المستند (119/3) أخرج البخاري من طريق مصعب بن أبي عروبة، ورمضان من طريق أبي
- موانئ كلامها عن قتادة ب(صحيح البخاري). تفسير سورة البقرة، باب قول الله (وعلم آدم
- الأسماء كلها) رقم 4477، وصحيح مسلم، الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم
- 322.

66
سورة البقرة ٣٤ - ٣٥

رجلت بهن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع
كن حلقة مبهمة قصمتهم لا إله إلا الله وسبحان الله وحدهم فإنا صلاته
كل شيء فيها يرزق الخلق وأنهاءك عن الشرك والكبر قال : فليست
يا رسول الله هذه الشرك قد عرفناها فما اللباق أن يكون لأحدنا نعمن
حسننا لما شا كأن حسنان قال لا، قال هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسه
قال لا ، قال : الكبير هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها قال لا، قال أت
أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال : لا، قال بارسول الله فما
الكبر قال : سفه الحق وغمض الناس

قوله تعالى (اسكن أنت وزوجك الجنة)

٦٦ - حدثنا يحيى ، حدثنا سفيان عن معاوية بن إسحاق ، عن سعيد
ابن جبير قال : ما كان آدم عليه السلام في الجنة إلا مقدار ما بين الظهر
والعصر.

٦٧ - حدثنا روح ، أخبرنا هشام ، عن الحسن قال : لبث آدم عليه السلام
في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام
الدنيا.

قوله تعالى (ولا تقربوا هذه الشجرة)

٦٨ - حدثنا إبراهيم بن خالد ، حدثنا رباح قال : حدثت عن شعيب
الجابري قال : كانت الشجرة التي نهى الله عز وجل عنها آدم وزوجته عليه
السلام شبه البر تسمى الدعة ، وكان لباسهما النور.

(١) المسند (١٦٩/٢) قال البيهقي ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوايد ٤ / ٢٢٠) وذكره
ابن كثير ثم قال : وهذا إسناد صحيح ولم يخرجو . قصص الأبواء . ١٨٧
(٢) الزهد (ص ٤٧ و ٤٨) وإسناده مرسلي. وذكره السيوطي ونسبه فقط إلى أحمد في الزهد
(الدر ١/١٧٧)
(٣) الزهد (ص ٤٧) وإسناده مرسلي. وذكره السيوطي ونسبه إلى الجرياوي وأحمد في الزهد
(الدر ١/١٢٧)
(٤) الزهد ص٤٨ والعلق ص٣٧، وإسناده منقطع ومرسلي.
قوله تعالى (فأزلهما الشيطان عنها ...) فتلقى آدم من ربه كلمات فتئاب عليه إنه هو التواب الرحيم)

(79 - حدثنا يونس، حدثنا شببان، عن قدادة، حدثنا الحسن، عن أبي
ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم عليه السلام كان
رجلًا طولاً كان له خلة سحوق كثير شعر الرأس فلمًا وقع بها وقع بعده بدنت له
عورته وكان لا يبرأها قبل ذلك، فانطلق هاراً فأخذت برسسه شجرة من شجر
الجنة، فقال لها: أرسلني، قالت: لست مستسلمًا، قال: فناداه ربه أن يرجع
أميي، فقال: أي زل، إن أستحيك، قال: فناداه وإن المؤمن يستحي ربه
عذرًا من الذنب إذا وقع به ثم يعلم بحمد الله آن الخرج، يعلم أن
المخرج في الاستغفار والثواب إلى الله عز وجل.

قوله تعالى (والذين كفروا وكتبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدين).

(80 - ثناء محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا
نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل النار
الذين هم أهل النار لا يشتون فيها ولا يحبون، ولكنها تصب قروماً بذونهم
أو خطاياهم حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة فيخرجون ضيائِ ضيائر
فيلقون على أنهم الأجلنة، فقال يا أهل الجنة، أنتما عليهم من الماء
قال: فيجنتون كما تبتت الحبة في حميم السيل.)

(11) الزهد (ص 88). أخرجه ابن سعد وأبو نعيم والبيهقي والحاكم من طريق سعيد بن أبي
عروبة، عن قتادة عن الحسن عن أبي بن نضرة عن أبي نعيم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
(248/1) ووقفة الآب (246/1) والحديث والنشر من 139 والمستدرك 2/77) وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة
عن قتادة عن الحسن عن أبي بن نضرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
(التفسير - سورة البقرة: 32، 34) وأخرجه نعم بن حداد في زرائد على زهد ابن
الباري (60).

(79) المسند (78/79). وأخرجه أيضًا عن إسحاق وهو ابن علية عن سعيد بن زيد وهو أبو
سميان (المسند 111). وأخرجه أيضًا عن سفيان بن عثمان بن غزية عن أبي نضرة =
سورة البقرة: 67 - 68

قوله تعالى: {يا بني إسرائيل اذكروا}

67 - ثنا حسين ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهاب بن حوشب قال: قال عبد الله بن عباس: حضرت عصابة من اليهود رسل الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خالد نسال عنها، لا يعلمهم إلا نبي، فكان فيما سألته أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تمزق الثروة؟ قال: فأنشدهم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلم أن إسرائيل يعوق عليهم السلام مرضًا شديدًا، نفاذ سهمه، فنذر لله نذرًا لئن شفاه الله من سهمه ليحرمن أحب الشراب إليه واحب الطعام إليه... (1)

قوله تعالى: {أتأترون الناس بالبر وتتسون أنفسكم}

68 - ثنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعش، عن أبي وائل قال: قيل لأسامة لا تكلم عثمان فقال: إنكم ترون (أني لا أكلمه إلا أسمعكم) (2) إنني لا أكلمه (3) فيما بيني وبينه ما دون أن افتحت أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إني خير الناس، وإن كان علي أميرا بعد إذ سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قالوا وما سمعته يقول: قال: سمعته يقول يبنا بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فثدنا بعده أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء، كيفيت به أهل النار فيقولون يا فلان ساكن ما أصابك ألم تكن تأمرك بالمعروف وتهتانا عن المنكر؟ فقال كنت آمرك بالمعروف ولا آتيه وأنهناكم عن المنكر وأتية (4).

---

(1) صحيح مسلم 176177/1 وأخرجه من طريق بشر بن المفضل وشعبة عن أبي مسلمة
(2) صحيح مسلم 1727173/1 وأخرجه من طريق شعبة عن أبي عبد الحميد بن طوala (المند)
(3) صحيح مسلم 1727173/1 وأخرجه من طريق شعبة عن أبي عبد الحميد بن طوala (المند)
(4) قاله أبي أكلمه إلا أسمعكم: هذا مئاتله ابن كثير في التفسير عن الإمام أحمد وفي الأصل تصحيف بلغة: أن لا أكلمه إلا أسمعكم.
سيرة البقرة ٤٤

٨٣ - حدثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أماري بى
على قوم تقرض شفاهم بمقارب من نار، قلت: ما هؤلاء قال: هؤلاء
خطباء، أتمك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم
يتنولون الكتب، أنتم يغلرون(١).

قلوه تعالى (واعتنىبا بالصبر والصلاة . . . .)

٨٤ - ثنا إسماعيل بن عمر وخلف بن الوليد قالا: ثنا يحيى بن زكريا
يعني: ابن زائدة، عن عكرمة بن عمارةJOIN عن محمد بن عبد الله الدؤلي
قال: قال عبد العزيز أخر حذيفة، قال حذيفة: كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى(٢).

٨١ = عن الأعشى به، ومن طريق سليمان عن أبي وائل به. (المستند ٥ / ٢٦ و
٣٧، ٢٩) وأخرج الشيخان من طريق الأعشى به. (صحيح البخاري، باب
صفة النار رقم ٢٧٩٦) وصحيح مسلم، الزهيد، باب عقبة من أبى بكر بالمرور
ولايفعله رقم ١٩٩٤(٣) وعودة (٣) وذكره ابن كثير (التفسير ١ / ١٣).
(١) المستند (٣٢ / ١٦٠ و١٦١، ١٦٨) والزهيد ص ٦٥، رجاء: ثقات إلا زيد بن جدعان ضعيف، وأخرجه عبد
ابن حميد في مستند وتفسيره والبخاري في تفسيره وأبى مرودية في تفسيره من طرق حداد بن
سلمة به. (انظر تفسير البخاري ١٨٧) ولا ينظر تفسير ابن كثير (١٢٧/٣) وأخرجه أيضا من
طريق بونس وحسن عن حداد به. (المستند ٣ / ٣٧٣ و٣٧٩) وربى من غير طريق زيد
ابن جدعان لأنجحه ابن حبان في صحيحه، وأبى حبان، وأبى مرودية من طريق هشام اليماني
عن المعري بن حبيب، ابن ماك بن دنار عن مالك بن دنار، عن شامة، عن أن نفروعه
بندروه. (انظر تفسير ابن عائش رقم ٢٧٧، وانظر ابن كثير ١٢٧/٣) وفيه مباينة شامة
لزيد ولكن يبقى في التفسير المعري بن حبيب الأزدي، قط الأزدي عنه: منكر الحديث. (انظر
لسان الميزان ٣٧٥) وذكره ابن حبان في التفسير وقال: يضرب. (١٦٧ / ٢٧) وذكره ابن أبي
حاتم بن عائش، (البخاري والتجريد ٨ / ٢٤١) وذكره ابن أبى حاتم، (البخاري والتجريد
٨ / ٢٤١) وذكره ابن أبى حاتم، (البخاري والتجريد ٨ / ٢٤١) وذكره ابن أبى
حاتم بن عائش، (البخاري والتجريد ٨ / ٢٤١).

٨٨ = عن الأعشى به، ومن طريق سليمان عن أبي وائل به. (المستند ٥ / ٣٨، ٣٩، ٤٠)
(٢) المستند (٥ / ٣٨) وأخرج أبو داود والطبري من طريق يحيى بن زكريا به. (سال أبو داود
الصلاة، باب وقت القيام صلى الله عليه وسلم بالليل، رقم ١٣١٩، وانظر الطبري ٨٢)
(٢) المستند (٥ / ٣٨، ٣٩، ٤٠) وأخرج أبو داود والطبري من طريق يحيى بن زكريا به. (سال أبو داود
الصلاة، باب وقت القيام صلى الله عليه وسلم بالليل، رقم ١٣١٩، وانظر الطبري ٨٢)
(٣) المستند (٣١ / ١٣١) وانظر تفسير الطبري ٨٢ وصحيح مسلم، الزهيد، باب عقبة من أبى بكر بالمرور
ولايفعله رقم ١٩٩٤(٣) وعودة (٣) وذكره ابن كثير (التفسير ١ / ١٣).
سورة البقرة 45

ثنا معاذ بن معاذ انا شمعة انا ابن أبى إسحاق الهذاني، عن جري
الهذي عن رجل من بني سليم قال: عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم
في يده أو في يدي فقال سبحانه الله نصف الميزان ويعظم الله قلار الميزان
والله أكبر تقلا ما بين السماء والأرض وظهور نصف اليمان والصوم نصف
الصبر (1)

86- حدثنا عبد الله بن ربيعة، حدثنا كهمس بن الحسن، عن الحجاج بن
الفريرة قالت أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن زيد، ورأيته في طريق
فسلم علي وأنا صبي، رفعته إلى ابن عباس أو أسدنه إلى ابن عباس قال
وحدثنا همام بن يحيى، أبو عبد الله صاحب البصرى أسمده إلى ابن عباس،
وحدثنا عبد الله بن لهيعة ونائف بن يزيد المريان عن قيس بن الحجاج عن
حسن الصناعات عن ابن عباس، ولا أحفظ حيث بعضهم من بعض، أنه
قال: كنت رفدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ياغلام أور ياغليم
ألا أعلمكم كلمات يعلمهم الله بين ظيفر ونفت: بلى، فقال: أحفظ الله
يحفظك أحفظ الله تجعدا، أملاك، تعطف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة،
وإذا سألت فاسأل الله، فإذا استمعت فاستمع بالله، قد جف القلم بما هو
كائن، فلما أن الخلق كلههم جميعا أرادوا أن يفعلوا بشيء لم يكتبه الله
عليكم لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتب الله عليك
لم يقدروا عليه، وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن التصر
مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا (2)

= 9/345. وحسنه الألباني ( صحح الجامع الصغير 4 / 211) والصوراب أن هذا الإسناد
المذكر حسن شرواه، ولهلذا ذهب الألباني إلى حسن به والأعلم.
(1) المند 4 / 260. أخرجه الترمذي من طريق أبي الأحمر عن أبي إسحاق، بيداه، وقال رواه
الشيخ والثوري عن أبي إسحاق، والسن. أباح الدوامات باب رقم 92 حدث رقم 584 كما
في مختارة الأحمر 5 / 500. وذكره ابن كثير في التفسير مقتصرًا على الشاهد 1 / 1
(2) رواه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 3 / 299.
(3) المند رقم (2)، لدد كان الامام ابن رجب الخليلي رشدة في فرح هذا الحديث وسماه:
تقر الاتهام في مشاكة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لن ابن عباس رضي الله عنهما. =
سورة البقرة

قوله تعالى: (وَرَاذِي نُشِيَّاً مِمَّنْ آَلَ فَرْعُونَ...)

87 - ثنا عفان، ثنا عبد الوارث، ثنا أبو بكر، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم ثني الله بيني إسرائيل من عدوهم، قال: فصمها موسى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آنا أحق بموسي منكم، قال: فصمته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه.

= وبعد أن صدر رسالتله بهذا الحديث عن الإمام أحمد من حديث حنش الصناعي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا ساءته من طريق حنش مع إسناطين آخرين متقطعين، وفي السياق أنه دعت حديث بعضهم من بعض، وخرج حتى من طريق حنبل وحدث منصوص عليه ثم ذكره (32 و 44) وشرحنا أيضاً في جامع العلم والحكمة. وأننا ما يتعلق بتخريجة والحكم عليه وهذا نصه: رواه عبد بن حيبي في سنده بإسناد شريف من عطا عن ابن عباس، وكذلك عزا ابن الصلاح في الأحاديث الكلية، وهي أصل أربعين الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حيبي وغيرهم. وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس من طريق كبرته من رواية أبنه علي وسولاء عكرمة، وعطا بن أبي رباح وعمر بن دينار وعبد الله بن عبد الله، وعمر مولى عقدرة، وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصناعي الذي خرجها الترمذي. كذا قاله ابن منده عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس بهذه الرخصة من حديث علي بن أبي طالب، وأبي عبد الله الأفادي وسهل بن سعد وعبد اللطيف بن جعفر، وفي أساسه كتب عليه ص HUGE. وذكر التقييم أن أسانيد الحديث كلها لينة، وبعضها أصل من بعض، وينقل حال تهرب حنث خرجها الترمذي حسنة (316). وتعقبه الأسانيد أحمد شاكر قال: فكان المجتهد بن رحب لم ير في السنده إلا الإمام الذي أثار إليه وسائطه (328). ولكن الإمام أحمد رواه مرتين بإسنادين صحيحين من طريق حصر غير مختلط بإسنادين منطوق، وما هذا الحديث، يشير إلى الحديث رقم (2773) في السنده (303). وقد تناول الأسانيد المتبقية أيضاً دراسة الأسانيد الثلاثة إلى ساقها (الأمم أحمد سماحة وقد تكونت أنذا. (مذكورة المسند 4، 287 288).

وصحح الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 42.

(1) المسند (329) أخرجه الشيخان من طريق أبي بكر يثومي البخاري، الصدبى، باب صيام يوم عاشوراء، رقم 504 وصحح مسلم، الصدبى، باب أي يوم يصوم عاشوراء، رقم (328)

وأخرجه البخاري في التفسير في سورة يوشع ورته من طرقي إلى عبد بن جبير به.
سورة البقرة 56
قوله تعالى (وأذ واعدنا موسى ...)
(صفة موسى)

88 ثم عاد الرهاب عن صيد عن قتادة عن أبي العالية الرياحي ثنا ابن عم نبيكم ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسرى بي موسى بن عمران عليه السلام رجلا آدم طولا جد الرأس كأنه من رجال شؤوكة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربع الخلق في الحمرة والبياض سبطا).

قوله تعالى (وأذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم أظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ...)

89 عن الزهري قال: لما أمرت بناء إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى، فاضطرروا بالس İnوف وتطوعوا بالمختار وموسى رافع يديه، حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا: باني الله ادع لنا، وأخذوا بيضديه قلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قيل الله توابين قبض أيديهم بعضهم عن بعض، فآلقوا السلاح وحزم موسى وبنو إسرائيل للذين كان من القتل فيهم، فأوحى الله إلى موسى: ما أيزركم؟ أما من قتل منكم فهي عندي يرزق، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل (2).

١٢٨ - رقم ٤٣٠ وله ٤٤٣٣، ذكره ابن كثير(التفسير ١ / ١٢٨).
(١) المسند (١ / ٤٩٩) وأخرجه أيضاً من طريق شعبة عن قتادة به أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بن سعة. المسند ٣٤٢٧ (ال الصحيح - الأنباء). باب قول الله تعالى وحُلَّ أئاك حديث موسى رقم ١٢٣٦ (٢) ذكره السيوطي ونسبه إلى أحمد في الزهد وأبي جرير ولد أحمد في الزهد. (العدد ١ / ٢٢٩) أخرجه الطبري عن المتنى قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب به (التفسير رقم ١٢٤١) واسناده مرسلاً أيضاً، وابن شهاب هو الزهري نفسه.
سورة البقرة 57: 58-69

قوله تعالى (وأنزلنا عليك اللمان والعسل)

90 - حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الملك بن عمر، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمامة من الماء، وما مؤذنها شفاء للعينين.

قوله تعالى (وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ...) 91 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن معمر بن عمرو بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل (وادخلوا الباب سجداً) قال: دخلوا زحفاً (وقلوا حطة) قال: بدلاً، فقالوا: حطة في شعرة.

92 - حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر عن هماس بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقلوا حطة يغفر لكم خطاياكم فدخلوا فدخلوا الباب يحفظون على أسباطهم وقالوا: حبة في شعرة.

قوله تعالى (فأنزلنا على الذين ظلموا رجاء من السماء).

93 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم

(1) المسند رقم (1969) وأخرجه أبو حنيفة من طريق سفيان وطريق معاذ بن الأسود عن عبد الملك بن عمر.

(2) المسند رقم (896) وأخرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك.

(3) المسند رقم (2143) وذلك بدعو إسحاق لأساتذته من صحابة هماس بن منبه، رأيت الإسناد من أول الصحيفة (المستند رقم 101) والحديث السابق.
سورة البقرة 99

ابن سعد عن سعد بن مالك وخبرة بن ثابت وأسامة بن زياد قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وقيق من عذاب عذب به قومك فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فاروا منه، وإذا سمتعتم به ففي أرض فلا تدخلوا عليه.

قوله تعالى (وشربت عليهم النحلة والبساتين وباب غضب من الله ذلك بأنهم كانوا يركعون آيات الله ويتحلون البيضين بغير الحق ....)

94. حدثنا عبد الصادق، حدثنا أبان، حدثنا عاصم عن أبي وائل، عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله النبي، أو قتل نبياء، وإمام ضالة، ومثل من المثليين.

وقوله تعالى (عوان بين ذلك).

95. قال الإمام أحمد: لا كبيرة ولا صغيرة.

قوله تعالى (لا شيبة فيها).

96. قال الإمام أحمد: لا سواد فيها.

قوله تعالى (وأزنت نفسل لأحارات فينها واللهم خرج ما كنت تكتمون).

97. ثنا حسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا دراج، عن أبي الهيجام عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن

(1) المسند رقم (157/77) وناظر المسند (6/213) وأخرج الشيخان من طريق عامر بن سعد ابن أبي وقاص، عن أبيه عن أسامة بن نحوه (صحح البخاري، الأنبية، رقم 3473 من فتح الباقر، وصحح مسلم، السلام، باب الطاعون والطيعة، رقم 2218 منها بعد) وذكره أبو الطالب.

(2) المسند رقم (88/888) صحيحه مختصر، وذكره الهيثمي روى إلى أحمد والبزار ونص على أن رجالهما ثقات (مجمع الزوائد 6/226). ولكن عاصم ما هو ابن بديلة صدوق، وله أؤهم، فلا صحيح إسناده، ولكن يحسن أو يحسن بالشاهد التي وردت في الصحيحين فإن لكل قسم من هذا الحديث شهاد في الصحيحين.

(3) هزي فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد في كتاب بديع الفوائد، 3/108.

(4) الصدر السابق.
أحكم يعمل في صخرة صماء، ليس لها باب ولا كوة طريق عمله للناس كأنها ما كان.

قوله تعالى (قريب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ... فويل لهم ما كتب أيديهم وويل لهم ما يكسبون).

98 - ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا دراج، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافرون أربعين خريفا قبل أن يبلغ عمره، وتدعوك جاء في نار يصعد فيه سبعين خريفا يهوي به كذلك فيه أبدا.

قوله تعالى (وقالوا لن تسننا النار إلا أباما معدودا).

99 - ثنا حجاج بن محمد قال: أنا أبي، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال بينما نحن في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت الدراس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهام.

(1) المسند (٣ / ٢٨) وإسناده ضعيف. رثى السيوطي ونسبه إلى أحمد والفاكح وصحبه وإلى اليماني (السدر / ١ / ١٩٢).

سورة البقرة 81-83

ياً لأعثر اليهود أسلموا تسلموا: فقالوا قد بلغنا يا أبا القاسم قال: ذلك أريد ثم قالوا الثالثة، فقال: أعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجعلكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بالله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله عز وجل ورسوله.


وقوله تعالى (بلى من كسب سنة وأحاطته بخطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).

100 - حدثنا سليمان بن داوود ثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياس عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحمورات الذنوب فإنيهم يجتمعون على الرجل حتى يهلكنه وإن (1) المسند (451/1) وأخرجه البخاري وابن مرديبة في تفسيره من طريق الليث به. (2) تفسير ابن كثير 17/7 وصحح البخاري كتاب الجزية والارادة. باب: إذا غدر الشرك. بالمسلمين حمل بعضهم عنهم (رقم 1199).
سورة البقرة 81 - 82

رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلًا كمثل قوم نزلوا أرض فلامة ففحص صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق في جيبيه فالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادًا فأضجروا نارًا وأنتظروا ما تذفوا فيها(1).

قوله تعالى (وقولوا للناس حسنًا)

1. 2 - ثنا يحيى ابن آدم وحسين بن محمد قالا ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبده عن عبد الله قال سأولت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله ولو استردون لزاتني قال حسین استردون(2).

2. 1 - ثنا روح ثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقر من المعروف شيئاً فإن لم تجعل فائق أخوك بوجه طلق(3).

قولته تعالى (أولئك الذين اشترىوا الحياة الدنيا)

1. 3 - قال الإمام أحمد: بابوه(4).

1) المسند 2818 وصحيحه المحقق وذكره الهيشمي وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وركههما رجال الصحيح غير عمران بن دوار القطن وقد وثق (محفوظ الزواري 189/10) وعمران صدوق وهم ولهما عن حديث سهيل بن سعد فاسند حسن. وأخرج محمد بن عبد الرحمن بن سعد بنحو (مسند 5/371) وحسن الحافظ ابن حجر حديث سهيل (فتح الباري 11/229) وذكره ابن كثير في التفسير (17/98).

2) المسند 488/1 وأخرجه من طريق أبي عمر الشيباني وأبي الأحوص كلهما عن ابن مسعود (المسند 5/109، 109، 266، 444، 444، 444، 444) أخرج الشيخان من طريق أبي عمر الشيباني عن ابن مسعود (صحيح البخاري، مرويات الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها رقم 527 وصحيح مسلم، الإيضاح، باب بيان كون الإيضاح بالله أفضل الأعمال رقم 85) وذكره ابن كثير في التفسير (17/198).

3) المسند 5/173 أخرج مسلم من طريق عثمان بن عمير عن أبي عامر ب ( الصحيح، البخاري، والصالة - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء رقم 227) وذكره ابن كثير في التفسير (17/98).

4) جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد في كتاب بينات الغزوات لابن قيم الجوزية (المجلد 10/8) وTZدهاب ابن قيم الجوزية على هذا التفسير فقال: يربى أبو عبد الله باعر(1)
قوله تعالى (وأتينا عيسى بن مريم) (صفة عيسى)

تقدم ذكرها عند قوله تعالى (وإذ واعدننا موسى) (1) أنه مربوع المخلق
في الخمرة والبباض سبيتاً.

قوله تعالى (و قالوا قلرنا غلب ف ...) 4.1. فين النصر، فنن أبو معاوية يعني شيبان عن ليب، عن عمر
ابن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب آخر فيه مثل السراج يزهر وقلب
أغلف مربوط على غلاته وقلب منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب
الأخر فقلب المؤمن سراح فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر،
وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح
قلب فيه إيان ونفاق فمثل الإيان فيه كمثل البقلة يدها الماء الطيب،
ومثل المنافق فيه كمثل القربة يدها القيح والدم، فأي المذين غلب على
الأخير غلب عليه(2).

(2) آية (51).

(1) آية (173) والشاهد فيه: وأما الأغلف قلب الكافر، وذكره السبطي ونسبه فقل
لأحمد بسند جديد، (الدر 1/1965) وأخرجه الطبري من طريق عمر بن مرة الجماري، عن
أبي البختري عن حديثه نحوه مختصرا على الشاهد. (التفسير رقم 1897) وذكر
محققه الانتقاط بين أبي البختري وحيدان، ثم صحيح رواية المسند برواية أبي سعيد وهو
الامام، لأن الإمام أحمد ساقه ضمن مرويات أبي سعيد المخرشي، وذكره البحتري برواية الإمام
أحمد ثم قال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزويد 19/23) وذكر السبطي
رواية الطبري عن حديثه كاملة ونسبها إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب
الإخلاص والطبري (الدر 1/214).

79
سيرة البلغة 89

قوله تعالى (وَلَا جَاهِمُ كَتَابٍ مِّنْ عِندَ اللَّهِ مَيْدَانَا لَوْ مَعَهُو مَكَانًا وَكَانُوا مِنْ قِبْلَ يَسِيرُونَ عَلَى الذِّينَ كَفَّارٌ فَلَا جَاهِمُ كَفَّارٍ مَا عَرِفُوا كَفَّارًا بِذِلَّةٍ اللَّهِ عَلَى

الكافرين)

1) ثانًا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن لبيد أخى بنى عبد الأشهل عن سلامة ابن سلامة بن رقح وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال فخرج علينا يوماً من بئسهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، فوقف على مجلس عبد الأشهل، قال سلامة وأنا متمت أحدث من فيه سناء على بدرة مضطجعًا فيها بنتاء أهلي فذكر البث والقيام والمساح والبيضاء والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شريك أصحاب أوثان، لا يرون أن بعثا كأنه بعد الموت، فقالوا له وحكيت يافلان ترى هذا كاتنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال: نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحموه ثم يدخلونه إياه فيطقي به صلى وأن ينجو من تلك النار إذا قالوا له وحكي وما آية ذلك قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بأحد نحو مكة واليمن قالوا وعندئذ قال: فنظر إلي، وأنا من أحدثهم سناء قال: إن يستنذف هذا الغلام عمرو يدركه، قال سلامة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى يبعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكره به يفحي وحسداً، فقلنا وبلغنا يافلان ألسنت بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى وليس به.
 قوله تعالى (وأشاروا في قلوبهم العجز بكرهم).

106... ثنا محمد بن مصعب، ثنا أبو بكر، عن خالد بن محمد، عن بلال بن أبي الدرباء، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكب الشيء، يصوم ويعبئ(1).

قوله تعالى (فلمنوا الموت إن كنتم صادقين).

107... ثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد، ثنا فرائس عن عبد الكريم(2) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لأنبيته حتى أظا على عتقه. قال: فقال: لم فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولم أن يهود قتلو الموت ماتوا ورأوآ مقاعدهم من النار، ولم خرج الذين ياهوون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لاجدون مالا ولا أهلا(3).

قوله تعالى (فيا واعفض على غضب...) وقوله تعالى (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبي إذن الله...)

108... حدثنا هاشم بن التمسم، حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر، قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود ونبي الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا يا أبا التمسم حديثنا عن خالد نسأل عنه، لايعملن إلا نبي، قال: سولتني عما شئت، ولكن اجملوا لذمة الله وما أخذ يعقوب.


(3) قوله فرات عن عبد الكريم: في الأصل فرات بن عبد الكريم وهو تصفيف حيث أخرج عبد الرزاق والطبري في تفسيرهما من طريق عبد الكريم الجريري كما سأني.

(4) المسند (11/248) وأخرج الطبري في تفسيره من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد الكريم ب(التنصير رقم 196). وذكر ابن كثير في تفسيره (1/187). وأخرج عبد الرزاق من طريق عبد الكريم الجريري عن عكرمة، (التنصير 1/36) رسته صحيح.
سورة البقرة 97

سورة البقرة


(1) المندل رقم (248) وصحبه محققاً، أخرجه الطبري، وعبد بن حفيظ في تفسير من طريق عبد المحمد بن زيد بن وهب (تفسير الطبري رقم 1969، وأنظر تفسير ابن كثير 1/186) وصحبه أيضاً في تفسير الصحابي الجليل، وذكره الهيثمي ونسبه إلى أحمد والطبراني وقال: وغالبما تقات (مجمع الروايات 8/247).

(2) المندل رقم (248) وصحبه محققاً، أخرجه الترمذي والسني في السن الكبیر من =

83
سورة البقرة

110. ثنا عفان، ثنا حماد قال: أخبرنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن مسروق، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل عليه السلام منهبطاً قد ملا ما بين السماء والأرض.
وعليه ثياب سداس معلقاً به اللؤلؤ والياقوت.

111. ثنا أبو اليمان، ثنا ابن عباس، عن عمارة بن غزية الأنصاري أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني الماعلي يقول: سمعت ثابتاً البناني يحدث عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جبريل عليه السلام مالى لم أر ميكاييل ضاحكاً قط، قال: ما ضحك ميكاييل منذ خلقه النار.

112. حدثنا حجاج، ثنا شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاب والدر والياقوت ما الله به عليم.

---

طريق عبد الله بن الوليد، ثم قال الرقري: هذا حسن غريب (سان المرمدي، التفسير). سورة البقرة رقم 111. ورقم 394/1861. وتم تفسير أبي كثير 24/1. وصححه الألباني في صحيح سن المرمدي رقم 2429.

(1) السند (3/20) وذكره السيوطي ونسبة لأحمد وأبي الشيخ (الدر 227/1) ورجاله ثقات.

(2) السند (3/20) وذكره السيوطي ونسبة لأحمد وأبي الشيخ (الدر 227/1) ولي إسناة حميد بن عبيد مولى بني الماعلي، كذا ذكره ابن حجر، وذكر أنه برى عن ثابت البناني ، ورغمه عماره بن غزية. ودل على: لا يوضئ من طرقي غزية (تشجع النية 91/6).

(3) المند (7748) وصححه محققه وأخرجه الإمام أحمد أيضاً من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود نحوه (السند 1/398 و7/142) وأخرجه الشيخان من طريق الشهبانى عن زر بن حبيش (صحيح البخاري، التفسير، سورة البقرة، يثاب لكان قاب قوسين، رقم 485/6) وصحح مسلم، الإيام، يثاب ذكر سورة البقرة (السند 174).
سورة البقرة ١٠٤-١٠٥

قوله تعالى: [واتباعوا ما تتعلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كنروا يعلمون الناس السحر ...]

١٠٥ - حديثنا يحيى بن سعيد، حديثي أبو إسحاق، عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجأة جندب مشتملاً على سيفه فقال: أراه كان ساحراً.

١٠٤ - قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل، عمر بن هنارون حديثنا يونس، عن الزهري قال: يقتل ساهر المسلمين ولا يقتل ساهر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره امرأة من اليهود فلم يقتلها.


١٠٦ - حديثنا أبو النضر، حديثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثيابان، حديثان هما ابن عميه، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل النذة والصغار على من.

(1) انظر الحديث الأول الذي ورد تحت آية (١٠٥) من هذا السورة.
(2) رواه أبو أيوب الخليل عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه به (البخاري تفسير ابن كثير ١٠٤/٨).
(3) رواه أبو أيوب الخليل عن أبي بكر المروزي به ورسalah مرسال (المصدر السابق ١٠٤/١٢٩) وأخرج الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب أن اقتله كلا ساحر، وصححه المحقق وغيره تخرجه (واليا بوسامل السنة ٦٧/١٩٥)
(4) البخاري ص ١٦٨، وقال أبو داود: ولكن منعه لا يسمع من عبد الله فالإنسان منقطع وأخرجه ابن المبارك، ابن أبي حاتم من طريق مسعود بن نحور (البخاري ص ١٢٣ و ١٣١ و تفسير ابن أبي حاتم - سورة البقرة ٢١٠).
سورة البقرة 108

١٠٨

خالق أمري ومن تشبه يقوم فهو منهم (1).
قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسخها نائب بخير منها أو مثلها)

١١٧ ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثني حبيب يعني : ابن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر : على أبيتن وأبي أفرؤنا إنا ندب عن قول أبي ، وأبي يقول : أخذت من قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أدعه ، والله يقول (ما ننسخ من آية أو ننسخها .(2)

قوله تعالى (ومن يتبدل الكفر بالإيمان)

١١٨ ثنا إسحاق ، ثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يبارزه للناس فكان يجلب فقأر يارسول الله مال الإيمان . قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ورسوله وتؤمن بالبعث الآخر . قال : يارسول الله ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتعمل الصلاة المكتوبة وتركي الزكاة الخاصة وتصوم رمضان . قال : يارسول الله مال الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراء فإنك إن لا تراء فإنه يراك . فقال : يارسول الله متي الساعة ؟ قال : ما المستول عنها بأعلم من السائل ولكن سأ حدثك عن أشرافها . إذا ولدت الأمية RBI فذاك من أشرافها وإذا كانت العمرة الحفاة الجملة رؤوس الناس فذاك من أشرافها وإذا

(1) المسند رقم ٥١٤ / ٥١٤ (لاصرح محقق) وأخرجه الإمام أباذر من طريق محمد بن يزيد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثبيان عن حسان بن عطية به (الصحيح رقم ٥١٤) والشاهد فيه قوله (ومن تشبه يقوم فهو منهم) لأن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشاية الكافرين قولا . وقال (الصدوق) أنا أوفر تفسير ابن كثير ١ / ٧٣ و (الصحيح) أبو دارج من طرق أبي النضر به . مختصرا على الشاهد (السان). الناس باب في ليس الشهر ورقم ٤١ / ٤١ ورسناء إله
(2) القدار الأرباط (أبوعاصج أنام الأصول ١٥٧/١)
(3) المسند (١١٣) وأخرجه البخاري بنفنس الإسحاق نحوه (الصحيح). التفسير . سورة البقرة
bab قيله (ما ننسخ من آية أو ننسخها) رقم ٤٤٨١ وذكره ابن كثير في التفسير
(٢١٧/١)
سورة البقرة 108

تطاوع رععة اليهود في البيتان قذاك من أشرافهم في خمس لا يعلمهم إلا الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية [إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وعلم مافي الأرجام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليكم خبير] ثم أدير الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا على هذا الرجل فأخذوا ليردوه. قلهم يروا شيئا فقال: هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دينهم. 

(1) المسند رقم (1497) أخرجه الشيخان عن طريق إسماعيل بن إبراهيم به ( صحيح البخاري ، الإيام ،باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم رقم 290 ، صحيح مسلم ، الإيام ،باب بيان الإسلام والإحسان رقم 9).
سورة البقرة

قوله تعالى [ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله]

119. حديثنا يحيى عن عبد الملك، حديثا سعيد بن جبير أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل على راحلتهم مقيلا من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، وفيه نزلت هذه الآية [فأينما تولوا فسم وجه الله].

120. حديث فيجاج بن محمد قال: اننا ابن جريج عن عطاء.

الحراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأولما نسخ من القرآن، فيما ذكر لنا والله أعلم. شأن القبلة، قال [ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله] فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العميق ثم صرحت الله إلى البيت العميق فنال; [سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كنا عليها] يعنون بيت المقدس، فنسخها وصرحت إلى البيت العميق فقال [ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجهكم شطره].

121. حديثا عبيد الرهاب بن عطاء. أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة [فأينما تولوا فسم وجه الله] قال: كننا يصلون نحو بيت المقدس ونبي الله مكة وبعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وجهه الله تعالى بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام.


---

المصدر: (1) المسند رقم (1714) وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان به (الصحيح). صلاة السافرين وقصرها، باب جواب صلاة التأقلم على الدابة في السفر حيث توجهت رقم (720). (2) (184) رواه ابن الجوزي عن إسماعيل بن أحمد السرخسي عن أبي الفضل. -
سورة البقرة 119.116

119.116 - ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يشتمي ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمي ويكنبني وما له أن يكذبني أما شتمه إياي قوله إن لي ولدا وأما تكذبه إياي قوله لن يعذني كما بدأتني. قوله تعالى (قانون)

119.117 - ثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، ثنا دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كُل حرف من القرآن يذكر فيه القوى فهو الطاعة.

قوله تعالى (إنا أرسلناك بالحق بشرًا ونذيرًا)

119.118 - ثنا موسى بن داود، وبوسن بن محمد قال: ثنا علي بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عطاء بن سفيان قال: قتلى عبد الله بن عمر بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قلنا: أجل والله إنه لمصوف في التوراة يصفه في القرآن بأبي النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبعوثًا ونبيًا ونذيرًا وحازما للملائكة وأنت عبدي.

= عمر بن عبيد الله البقال عن أبو المحسن علي أبي محمد بن بشرين، عن أبي المحسن إسحاق ابن أحمد الكاذِب عن عبد الله بن أحمد بن حبل، عن أبيه، (توضيح القرآن ص 40 و 41)
والحديث الأول أخرجه أبو عبد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ عن حجاج به (التمييز رقم 202) وأخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بشرح (التفسير رقم 1833) ، وسائره جيد يحكمه بحثاً منفصلًا في تحقيق سورة آل عمران في تفسير أبي حاتم، ، الآمر رقم (71)، والآخر الثاني إسناده حسن إلى قتادة تقدم به تفسير (699) كما في المصدر السابق، وأخرجه الطبري من طريق همام عن يحيى عن قتادة نحوه ولولا أوضح من رواية أحمد (التفسير رقم 1837) وأما الآمر الثالث فهو نحو سباهه.

(1) المندب 2 / 396، 397، 398 وأخرجه من طريق صحيفة همام بن منهى (المندب 2/372)، أخرجه البخاري من طريق همام بن منهى عن أبي هريرة. (ال الصحيح - التفسير - باب قوله (الله الصمد) رقم 4976) وذكره ابن كثير في التفسير (1/392).
(2) المندب (3/126) راسته ضعيف قال ابن كثير : هذا الإمام ضعيف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه (التفسير 1/637) .
ورسولي سامتك المروكل لست بفظ وبلاغي وواسخاب بالأسواق قال يوحن، واصحاب في الأسواق ولا يدفع السيدة بالسيدة ولكن يعفر ويغفر وله يقبضه حتى يقيم به الملا العازلس، قال يقولوا لا إلا الله ففيتيف بها أعينا عمبا وأنا أنا صمو وقلبا غلفا، قال عطاء: لنيت كعبا قسأله فما اختلنا في حرف إلا أن كعب يقول يقل بلغته أعينا عمومي وأنا صمري وقلبا غلفنا، قال يوحن غلفي.  

قوله تعالى (ولكن أتبت أهواهم بعد الذي جاء به من العلم).... (146) قال الإمام أحمد: فأكثر أن القرآن من علمه وقال عز وجل (ولن ترضي عنك اليهود، ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كل إن هدى الله هو الهدى، وكان أتبت أهواهم بعد الذي جاءه من العلم ما في من الله من ولي ولا نصير) وقال عز وجل (ولكن أتبت الذين أتوا الكتاب) من بعد ما جاءه من العلم، إنك إذا لم تعلموا، قال القرآن من علمه وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه من العلم هو القرآن.  

قوله تعالى (ومن يكرر به فأولئك هم الغافرون).... (147) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهود ولا نصارى ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.  

(1) المسند (2714) أخرجه البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن عفل بن أبي هلال عن عطاء بن سهيل عن الصحابي. التفسير: سورة البقرة، الآية (146).  
(2) المسند (19816)  
(3) السنة (274).  
(4) المسند (1767) من صحيح همام بن منبه عن أبي هريرة وأخرجه مسلم من طريق أبي يرويس عن أبي هريرة (الصحيح - الإبان - ياب ووجب الإبان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رقم 153) وذكره ابن كثير في التفسير (146/2).  

90
سورة البقرة

قوله تعالى (واختزوا من مقام إبراهيم مصلى)

128 - حدثنا ابن أبي عدي عن حميد، عن أس سأله عمر: وقفت ربي عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت المقام مصلى؟ قال: فأنزل الله عز وجل (واختزوا من مقام إبراهيم مصلى) وقال: لا حجبت عن أمهات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والنافر، فأنزلت آية الحجاب، قال: وبلغني عن أمهات المؤمنين شيء، فاستقررتين أقول لهن: لتكنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبدله الله بكم أزوجا خيرا منكم مسلمات، حتى أتيت على إحدى أمهات المؤمنين، فقالت عمار، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء، حتى تتظهرون، فكانت، فأنزل الله عز وجل (عسى ربي إن طلبت أن يبدله أزوجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات). 1)

129 - حدثنا يونس بن محمد، حدثنا راجأ بن يحيى قال: حدثنا مساعف بن شيبان حدثنا عبد الله بن عمر، وأدخل أصبعي في أذنيه: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الهجر والملام ياقوتان من ياقتون الذئبة، طمس الله نورهما، لولا ذلك لأضاءنا ما بين السماء والأرض، أو ما بين الشرق والمغرب.

كذا قال يونس: راجأ بن يحيى. وقال عفان: راجأ أبو يحيى. 2)

1) فضائل الصحابة (1/442) ومن طريق هشيم ومروان عن حميد به (فضائل الصحابة 1/246 و247 و248 و249 و250 و251) ومن طريق عدة عن عمر بن معتضراً على الآية الأولى (فضائل الصحابة 4/427)، وأخرجه البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن حميد به (ال الصحيح، التفسير، سورة البقرة، باب قوله واختزوا من مقام إبراهيم مصلى رقم 448)، وأخرج سعد بن أبي وقاص عن رافع بن سفيان عن هابب عن أبا قرة (المسند، امرؤ القيس، البطلة، رقم 448/2)...

2) المندب، في مسند (776), سماه محقق، وأخرجه البخاري من طريق يزيد بن زريع عن راجأ أبي يحيى، كما بلغه أبى. فهذا يرى عن ابن عباس موقفاً. وله فهم عن أس أس أيضاً، وهو حديث غريب. (السماع، الحج، باب ما جاء في فضل الهجرة الأسرة والركب، والقام، رقم 878)
سورة البقرة 179

قوله تعالى {إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا} 

131 - ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني سعيد يعني المقبري عن أبي شريح العدوة أنه قال لصموئيل بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أخذ لي أبي هبة الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعت أذنيه ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أن محمد الله وآثى عليه ثم قال إن مكة حرمت الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لأمرئي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يمضد بها شجرة فإن أحد تركاح لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله غز وجل أذن لرسوله ولما ذكرنا إنا أذن لفيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب(1).

131 - ثنا يحيى بن غيلان، ثنا رشدين عن زيد بن عبد الله عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو عن رافع ابن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مكة، قال إن إبراهيم حرم مكة وإلي أحرم مابين لاقيتها(2).

(1) المسند (131/4) وأخرج أيضا من طريق ابن إسحاق عن معبد بن أبي سعيد المغيرة به وأطْول (المسنَد 137). وأخرج الشيخان من طريق ليث به ( الصحيح البخاري كتاب العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب رقم 70). وصحيح مسلم، المجل – باب تحريم مكة وصيدها رقم 1364.

(2) المسند (141/6) وأخرج مسلم من طريق أبي بكر بن محمد به ( الصحيح، كتاب الوج باب فضل المدينة، وصحاح – رقم 1391).
سورة البقرة

۱۲۷. ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا عمر بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إن إبراهيم حرم مكة ودوا لها وحرم يمنتهنها كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لهم في مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة.

۱۲۸. ثنا إسحاق حذف مالك عن عمر مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحيى ونعحب الله أن إبراهيم حرم مكة وإن أن حرم الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز جبل حرم مكة فلم حصل لأحد كان قبلي ولا عمل لأحد بعد وإنا أحلت لساعة من نهار لا يختلى خلاؤها ولا يمضى شجرها ولا يتنور ميدها ولا ينقط لقينها إلا المرف. فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقويرنا قال إلا الإذخر.

(1) المسند (4/64)، وأخرج به البخاري من موسى عن رضي به، وعده مسلم من عدة طرق عن عمر بن يحيى (صحيح البخاري)، البيهقي، باب بركة سابقه المحمودية صلى الله عليه وسلم (4/496، رقم 2129، وصحيح مسلم: vuelo، رقم فضل المدينة 2/191، رقم 1360).

(2) المسند (3/129) وأخرج أيضاً عن سهيل بن دارو الهاشمي عن إسحاق عن عمر بن يحيى (البخاري 24/3، وأخرج أيضاً عن سهيل بن دارو الهاشمي عن إسحاق عن عمر بن يحيى (البخاري 24/3).

(3) وأخرج أيضاً عن أبي الازناد عن عمر بن يحيى، وعده البخاري عن سنة بن مسلم، وعده الله بن يرضى وسام بن أبي أيوب ثلاثين عن مالك عن عبد الله بن الأول في الألباني وثنائي في الغزالي في الاعتماد، وأخرج مسلم من طريق إسحاق بن خلف ومحمد بن عبد الرحمن التأريخ كلامه عن عمر بن يحيى (صحيح البخاري: الأدب 2/1، رقم 777، والمغالي 27/78، والإسحاق 4/84، والاعتماد 13/4/6، رقم 3733، وصحيح而成 حاء وفاء فضل المدائن 2/191، رقم 1390).

(4) المسند (1/43) وأخرج به من طريق منصور عن مجاهد عن طاس عن ابن عباس بن المساية (البخاري 253/2، وعده مسلم من عدة طرق عن ابن عباس بن المساية (البخاري 253/2، وعده مسلم من عدة طرق عن ابن عباس بن المساية (البخاري 253/2).
سورة البقرة
قوله تعالى (إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت)
136. قرأ على عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبير الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام قالت فقتلت يا رسول الله ألا تزدها على قواعد إبراهيم عليه السلام قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر قال فتاة عبد الله بن عمر لعن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يلبان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام.
قوله تعالى (وجعلنا مسلمين لك)
137. كتب إلي محمد بن أبي بكر المقدسي يذكر عن سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع (وجعلنا مسلمين لك) قال: كنا مسلمين ولكن سألنا الثبات في الدين.
قوله تعالى (نعبد إلهك والله آبائك إبراهيم وإسماعيل)
138. تتنا بذوي عن أبي عروبة قال: ثنا قطادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلت دينهم واحدهم بعضهم بعضًا و ана أولئك الناس بعيسي بن مريم لأنهم لم يكن بينه وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيته فاعف عنه فإنه رجل نبوي إلى الحمرة والبياض سبط كان رأسه يقلط وإن لم يصب بل بعين مصرتين.
139. ومنها حديث جابر أخرجه أحمد في المسند 3/366 ومسلم برقم 1369.
140. المسند 177/7 وأخرجه من طريق عروبة عن عائشة (المسند 177/7) أخرجه البخاري من طريق عروبة بالصحح. الحج. رقم 1881 وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عروبة وغيرهم عن عائشة (الصحح. الحج. ياب. نقص الكعبة ونثائها وقٍم.
141. 1333.
142. معرفة الرجال ص125.
سورة البقرة 132-134
فيسكر الصليب ويقتل الحمزي ويدفع الجزية ويحترز اللمل حتى يفلع الله في زمانه اللمل كلها غياب الإسلام ويلعنه الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمينة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا والنمو مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضفر بعضهم ببعضا فهم كث مأشاء الله أن يكث ثم يتون فيفي علية المسلمين ويدفونه (1)
قوله تعالى (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكلم ما كسبتم)
138. ثنا عفان قال ثنا أبي عوانة ثنا سليمان الأعشم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان من قوم يجمعون في بيت من بيوت الله عز وجل يقرؤون ويتكلمون كتاب الله عز وجل يتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عدته وما من رجل يسلك طريقا يلتمس به العلم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن بيطيء به عمله لا يسريع به نفسه.
قوله تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعوب معن ويسامع)
139. ثنا ابن فيث ثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر في أول ركعة (آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم) إلى آخر الآية وفي الركعة الثانية (آمنا بالله واسعد بأننا مسلمون) (2)

(1) المند 272/7 أخرج البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة (الصحيح) أنباهه، ناهيهم إلى الكتاب مريم إذ أتينهلا (2) رقم 4469 أخرجه مسلم من صحيحه همام عن أبي هريرة (الصحيح) الفضائل ففضائل عيسى رقم 4376 وذكره ابن كثير في التفسير (1/270/271).
(2) المند 772/4 أخرج محمد بن طفيل بن عثمان عن أبي إسحَّاق (الصحيح)็บاب فضل الاجتماع على ثلاثة القرآن رقم 13999.
(3) المند 772/4 أخرجه من طريق منع عن عثمان بن بنجزره رقم 267 أخرجه مسلم من طريق عثمان بن حكيم (الصحيح) صلالة المسافرين باب استجاب ركعتي سنة الفجر.
سورة البقرة 1行人 182-184 -

140 - ثنا حجاج قال أنا لبث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب
عن ابن أبي ملله أن أبا غلة الأنصاري أخبر أنه بينه هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من اليهود فقال يامحمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله علمنه قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالله وكتبنا ورسله فإن كان حقا لم تكنهم وإن كان بطللا لم تصدقهم (1).

قوله تعالى (سصول السفهاء من الناس ما وليم عن قبلكم التي كانوا عليها)...(2)

قوله تعالى (وكلذك جعلناكم أمة وسطا...) (3)


142 - ثنا أبو معاوية، ثنا الأعشى، عن أبي صالح، عن أبي سعيد المخدر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة

(1) راهن 277 (وذكره ابن كثير في التفسير (1 277/1)
(2) المسند 131/4 أخرج البخاري بنحوه من حديث أبي هريرة (الصحيح - التفسير - باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قرآن) رقم 4884 (وذكره ابن كثير في التفسير (2 271/1)
(3) رده مر الكلام من حسن اليهود للمسليح على القبلة التي هدأنا الله لها وضلا عنها في الحديث الأول في فصل في التنزيم (3)
(4) المسند 172/3 (وأنظر 19/3) وأخرج البخاري من طريق الأعشى به نحوه (الصحيح - التفسير - سورة البقرة - باب [وكلذك جعلناكم أمة وسطا...] الآية. رقم الحديث 4887

96
سورة البقرة

ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فبدعى قومه فيقال
لهم: هل بلغكم هذا فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول:
نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيقال: يديلهم:
وماعلمكم: فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسول قد بلغنا ذلك قرله: [وكذلك
جعلناكم أمما وسطا] قال: يقول: عدل. [لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليه السلام] (1)

143 - حدثنا يونس بن محمد، حدثنا داود، يعني ابن أبي الفرات،
عن عبد الله بن بردة عن أبي الأسود أنه قال: أتى المدينة، فوافقها
وقد وقعت فيها مرض، فهب يوتون مرتين ذريعا، فجلست إلى عمر بن
الخطاب قرطته بجنازة، فأثني على صاحبها خير، فقال عمر: وجبت
ثم مر بأخرى، فأثني على صاحبها خير، فقال عمر: وجبت ثم مر بائمة
تأثين عليها شر، فقال عمر: وجبت، فقال أبو الأسود: ما وجبت بأمير
المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها المسلم
شهد له أربعبة بخير أدخله الله الجنة قال: فقلنا: وثلاثة، قال: فقال:
وثلاثة، قال: قلنا: وأثنان، قال: وأثنان، قال: ثم لم نسأل عن
الواحد (2).

144 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس أن جذازة مرت
بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: خيرا وتباعمت الألسنة لها بالخير،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت ثم مرت جذازة أخرى فقالوا لها:

(1) المسند (5/236) وذكره ابن كثير في التفسير (276/13) وذكره الذهبي مقتضبا على التفسير وهو قوله: عدل. ثم نسب إلى أحمد وقال: وجبت، راجعه رجال الصحيح (جمع الزرائدة
316/6). [الحديث السابق يزيد لفة].
(2) المسند رقم (139) وأخرجه من طريق عبد الله بن يزيد، وعبد الصمد وعثمان بن عفان، عند ابن أبي الفرات به (المستند رقم 1/37) وأخرجه البيhari من طريق عفان بن مسلم عن
دال بن أبي الفرات به (الصحيح، الجزائر 382) بثناء الناس على الميت، رقم 1398، وذكره ابن
كثر في تفسيره (327/1).
سورة البقرة

145. خدثنا شاذان، أخبرنا إسرائيل، عن سمك، عن عكرمة، عن
ابن عباس قال: لما حرم ش/crypto/ قال: أناس، يا رسول الله، أصحابنا
الذين ماتوا. وما يشربونها؟ فأنزلت (ليس على الذين آمنوا وعملوا
الصلاة كتابًا فيامما طموحًا) قال: لما حولت القبلة قال: أناس، يا رسول
الله أصحابنا الذين ماتوا. وما يصلون إلى البيت المقدس؟ فأنزلت (رغم
كان الله ليضيع إيانكم).

146. قال الإمام أحمد: فجعل صلاتهم إيانا فالصلاة من الإيان.

147. خدثنا خلف، حدثنا إسرائيل، عن سمك، عن عكرمة، عن
ابن عباس قال: لما حولت القبلة قال: يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا
وهم يصلون إلى البيت المقدس؟ فأنزلت (رغم كان الله ليضيع إيانكم).

(1) المسند (3/174) وأخرج أيضاً من طريق钳بن محمد وعن العنان وكلاهما عن حماد بن زيد
عن ثابت عن أسى به (المسند 186/445) وأخرج أيضاً من طريق عبدInsertedの字ads من مصر
عن الهمزي عن ثابت به ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد المزيز بن شيبان عن أس
به (المسند 191/218). وأخرج أيضاً من حديث أبي هريرة تعود (المسند 2/131 و
498 و499 و448 و478). وأخرج البخاري من طريق شكيب عن عبد العزيز بن شبيب عن أس
مرتفعاً بنحر (الصحيح، الجامع. باب إثنتان الناس على الميت رقم 137).

(2) المسند رقم (1991) والقياسية للتخريج والحكمة لأجنب الحديث التالى عن ابن عباس.

(3) رواه البخاري عن علي بن 문제ين بن هارون عن محمد بن أبي هارون عن جعفر بن أسد بن
سلام عن أحمد بن حنبل (مسائل المسند 100).

(4) المسند رقم (2779) وأخرج أيضاً من طريق ركيب بن حبيبة بن آدم كلاهما عن إسرائيل به
سمك به مقتصرة على الشاهم، وكان ابن عميرة الترمذي والطبري من طريق إسرائيل عن سماك.
قال الترمذي: هذا حديث مسند صحيح. (س: أبو داود، السنة. باب الدليل على زيادة
الإيان، ولكله رقم 498) وسان الترمذي. تفسير القرآن. سورة البقرة رقم 216 ويفسر
الطبري رقم 2719. وصححه الألباني في صحيح سن الترمذي رقم 2365.

98
سورة البقرة

148. ثنا أبو كامل والحسن بن موسى قالا: ثنا شركن عن ابن إسحاق عن البراء بن عازب في قوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) قال: صلاتكم نحو بيت المقدس.

قوله تعالى (قد نرى تقلب وجهاك في السماء فلنولبنك قبلة ترضاه) 149. ثانينا وكيج عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال بينا الناس في مسجد قباء في صلاة الصبح، إذ أتأهلم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه قسران ووجه نحو الكعبة قال: فانحرفا.

150. ثنا أبو النضر، ثنا المسعدي وزيد بن هارون، أخبرنا المسلمدي قال أبو النضر في حديثه، حدثني عمرو بن مرة عن عبدالرحمن ابن أبي ليله عن معاذ بن جبل قال أحييت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فأنما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله أنزل عليه (قد نرى تقلب وجهاك في السماء فلنولبنك قبلة ترضاه) فنزل وجهه شطر المسجد الحرام ولهذا كنتم قولوا وجوهكم شتره، قال فوجهه الله إلى مكة قال فهذا حول، قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويذن بها بعضهم بعضاً حتى تمسوا أو كادوا ينشستون قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنى رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إن لم أكن نائماً

(1) رواه الخالل في مسائله لـ 112 ب.
(2) المسند رقم(4794) وأخرجه أيضا من طريق يحيى بن سعيد وإسحاق بن عمر، وإسحاق عن مالك كلامه عن طريق عبد الله بن دينار به بنظ: فاستدراوا. ( المسند رقم 4642 و4877 و4934) وأخرجه البخاري من طريق يحيى عن سفيان به. ( الصحيح - التفسير - باب [وما جملنا القبلة التي كتب عليها إلا لعلم من بني الرسول كي يقلب على عقبه ....]) رقم 4488) وأخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن مسلم ومالك عن أبي عبد الله بن دينار به (الصحيح - المساجد - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة رقم 529).
سورة البقرة

لصدقت إنني بينا أنا بين الناس والبشر أن رأيت شخصًا عليه ثوبًا
أخضرًا فاستقبل القبلة، فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا
الله أشهد أن لا إله إلا الله مثني مثني حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة
قال ثم قال مثل الذي قال غير أنه يـزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد
قامت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامًا وصلحًا وصلحًا بيلالا
فيؤذنان بها فكان بلال أول من أذن بها قال: رجاء عمر بن الخطاب فقال:
يا رسول الله إنه قد طاف بي مثل الذي أتاني به غير أنه سيأتيه فهذا
حولان قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سيئهم بعضها النبي صلى الله عليه
وسلم قال: فكان الرجل يشير إلى الرجل إن جاء كم صلى؟ فيقول واحد أو
اثنين فيصلهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال: فجاء معاً فقال: لا
أجده على حال أبداً إلا كنت علية ثم قضيت ما سبكتي قال: فجاء وقد
سقته النبي صلى الله عليه وسلم بعضها قال: فثبت منه فلما قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: فقضى فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إنه قد سن كم معاً فهكذا فاصنعوا هذه الثلاثة أحوال وأما
أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد المدينة فجعل يصوم
من كل شهر ثلاثة أيام وقال: يزيد فصام سبعة عشر شهراً من ربيع الأول
إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام وصوم يوم عاشوراء ثم إن الله عز
وجل فرض علية الصيام فأزال الله عز وجل (يا أباها الذين آمنوا كتب
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى هذه الآية (وعلى الذين
يطبقون فدية طعام مسكيح) قال: فكان من شاء صام ومن شاء أطعم
مسكيحًا فأجروا ذلك عنه، قال ثم إن الله عز وجل أزال الآية الأخرى (شهر
رمضان الذي أنزل فيه القرآن) إلى قوله [فمن شهد منكم الشهر فليفصمه]
قال فأتت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمرض والمسافر
وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذا حولان قال: وكانوا
يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا فقال: ثم
إن رجلاً من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائناً حتى أسى فجاء.
إلى أهل فصل العشاء، ثم نام قلماً، ولم يشرب حتى أصبح فاصع صائماً. قال: فآرك قد جهدت جهداً شديداً. وقال يارسول الله إلى عملت أمس فجئت حين جئت فأقيمت نفسى فتمت وأصبحت حين أصبحت صائماً. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية، أو من حرة بعد ما نام. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله عزوجل (اهل لكم ليلة الصيام الرئث إلى نسائكم) إلى قوله (ثم أقوا الصيام إلى الليل). وقلت: يزيد فصم تسع عشرة شهراً من ربيع الأول إلى رمضان.

(1) المسند (326/5) وأخرجه أبو داود من طريق شعبة عن عمر بن مرة به. (السند)

(2) المسند (248/3) وأخرجه أبو داود من طريق عبان عن عمر بن مرة به. (السند)
قوله تعالى: [ولكن اتتبع أهواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين]

152 - قال الإمام أحمد: فأخبر أن القرآن من علمه، وقال عز وجل:

ولكن ترضي عتبة اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فل إن هدي الله هو الهدى ولمن اتبع أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما كلف من الله من ولي ولا نصير. وقال الله عز وجل: [ولكن أتبت الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين] فالقرآن من علم الله.

وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاء من العلم هو القرآن.

153 - قال البصري: وسمعت أبا عبد الله يقول: أربعة مراحل في القرآن من بعد ما جاءك من العلم (3) فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كاذب.

قوله تعالى: [وحيث ما كنتم قولوا وجوهكم شطره...]

154 - حديثنا عبد الله بن إدريس، عن عبد الملك يعني: ابن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويتكلم عليه.

(1) آية (120).
(2) السنة (191 م 6/1).
(3) سورة البقرة (116) وسورة آل عمران آية (37).
(4) مسائل الإمام أحمد وزيرين إسحاق بن إبراهيم النسائي.
(5) المند للقرآن (1301 م 6/1).
(6) أخرج وأيضاً بلفظ أو ترضي من طريق أبي أحمد الزهري، حديث سفيان.
(7) من مصور، عن عبد الرحمن بن سعد قال: كنت مع ابن عمر فكان صلى على راحلته. مثنها، فقلت له: فهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل (المستند رقم 4982).
(8) وأخرجه أيضاً من طريق نعيم بن جعفر عن شعبة، ومن طريق حسين بن كلاهما عن مصورين (المستند رقم 57080، 5680) وصحه مححظه وهو كما قال cliente أخرجه، مسلم من طريق عبد الملك بن إسحاق بن حجر، صحيح، صلاة المسافرون وقصرها. بأي جاز.

صلى النافذة على الدابة في السفر حيث توجهت رقم 700.
سورة البقرة

قوله تعالى [فاذا كونت أذكركم وشكروا لي واتركون ]

155 - ثنا عبد الزكاة، ثنا معمر، عن تعاطية، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: "يا بن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرت في نفسي، وإن ذكرتني في ملل ذكرت في ملل من الملائكة أو في ملل خير منهم، وإن ذكرتني نسيت ذكرتي، وإن ذكرتني نسيت ذكرتي، وإن ذكرتني نسيت ذكرتي، وإن ذكرتني نسيت ذكرتي، فإن ذكرتني نسيت ذكرتي، وإن ذكرتني نسيت ذكرتي، فإن ذكرتني نسيت ذكرتي، وإن ذكرتني نسيت ذكرتي. قالتعاطية: قال الله عز وجل أسرع بالمغفرة."

156 - ثنا روح، ثنا زهير، ثنا زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: قال الله عز وجل: "أنا عند ظن عديبي بي وأنا معه حين يذكرني والله أفرح بتوبة عبده من أخذك يجد ضئاله بالفلاة. قال: أبو عبد الله: أراه ضئاله، ومن تقرب إلى شبرة تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إلى ذراعه تقرب إليه باعا، فإذا أقبل إلى يشي أقبلت إليه أهور."

157 - ثنا رجل، ثنا زيد بن عبد ربه، ثنا الرجاء بن مسلم، عن ابن جبار، حدثني إسماعيل بن عبد الله، عن كربة ابن الخشخاش المزينة، قالت: سمعت أبو هريرة يقول: في بني أم المدرداء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: أنا مع عدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتيه."

(1) المسند (68/6) ذكره ابن كثير ثم قال: صحيح الإسناد (التفسير 1/283) وأخرجه أيضا من طريق آخر. وأخرجه البخاري من طريق شعبة عن تعاطية عن أبي مسعود مختصرا (ال الصحيح. التوحيد. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عنه ردها، رقم 763).
(2) المسند (524/2) وأخرجه أيضا من طريق أنس ذكره عن أبي هريرة نحوه. (المسند 98/2 وأخرج مسلم من طريق الأعش عن أبي صالح. باب أوردة ذكره. باب الخلاف على ذكر الله تعالى، رقم 2776).
(3) المسند (540/2) وأخرجه أيضا من طريق علي بن إسحاق عن عبد الله عن عبد الرحمن

153
168 - ثنا روح، ثنا شعبه، عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس،
ثنا أبو رجاء المطيري قال: خرج علينا عمران بن حضن وعليه مطرف
من خز لم نرى عليه تقبل ذلك ولا يده فقال: إن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قال: » من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن
يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح ببغداد: يحب أن يرى أثر نعمته
على عيداه.« (1)

159 - حديثاً وكيع، حديثاً سفيان، عن عطاء بن أبي مروان، عن
أبيه عن كعب قال: قال موسى صلى الله عليه وسلم: » يارب أقربب
أنت فاتاجيك أو بعيد فناديك؟ قال: ياموسى أنا جليس من ذكرني قال:
يارب فإنك تكن من الحال على حال حيالك وتعظيك أن تذكرك. قال :
وماذا؟ قال: الجناية والغائط. قال: ياموسى اذكرني على كل حال.« (2)

نحوه تعالى (وَلَبِنَوْنَكَ بِشَيْءٍ مِّنِّ الْخَوْفِ وَالْجِوْفِ وَنَقْصٍ مِّنِّ الْأَمْوَالِ
وَالنفْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبِيْشَارِ الصَّابِرِينَ)

160 - حديثنا عبد الوهاب في تفسير سعيد. على قطاعة قال: »لقد
ذكر لنا أن الرجل كان يصعب على بطنه الحجر ليقيم به صليبه من الجوع،
وكان الرجل يتخذ الخفيرة في الشتاء ماله دثار غيرها.« (3)

161 - حديثنا حسين، حديثنا المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: » إذا أراد الله بعيد خيرا كف عليه ضعفته وجعل

= ابن بيزيد بن جابر، وهو ابن جابر.، وأخرجه من طريق الأوزاعي عن إسماعيل ابن عبيد
الله عن أم الدرداء، عن أبي هريرة (64/32/6) وأخرجه من صحيح هام عن أبي
هريرة مختصراً (المستند رقم 8187 ونظر إلى الحديث السابق مع التنازيل
48/78/6) وذكره ابن كثير في تفسيره (283/17) وقال الشيخ مقبل: رجال رجب
الصحيح إلا فضيل بن فضالة، وهو ثقة، وأبو رجاء المطيري أسمه عمران بن ملحان
(تفسير ابن كثير طبعة دار الأزهر 6/141).
(4) الزهد ص 68 ورجال ثقات إلا إحدى عطاء، ما وجدت له ترجح.
(5) الزهد (ص 31 32 33) اسناد حسن إلى قطاعة.

104
んな في قلبه، وإذا أراد الله بعيد شرا بث عليه ضعفته وضعفته بين
عينيه ». (1)

162 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بن أبي الجبور، عن
مصعب بن سعد، عن أبيه قال: قلت يارسول الله أي الناس أشد بلاءً؟
قال: الأثنياء ثم الصلاة ثم الأمثل فالأمثل من الناس يبتلى الرجل على
حسب دينه فإن كان في دينه صلاة زيد في بلاءه فإن كان من دينه رقية
فتنعت عنه، ولا يزال البلاء في العيد حتى يمشي في الأرض ليس عليه
خففته. (2)

163 - أخبرنا عبد الزارق، أبانا، منذ بن النعمان، قال: سمعت
وهم بن منه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز
وجل إذا أحب قوما ابتلاهم ». (3)

قوله تعالى : { الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون }
164 - ثنا يونس قال: ثنا ليوة عن أبي عبد الله
ابن أسامة بن الهاد عن عمر بن أبي عبيدة عن المطلب عن أم سلمة
قالت: أتأتي أبو سلمة يوما من عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولا تقول به
قال: لا تنصيب أحدا من المسلمين مصيبة ليسترجع عند مصيبته ثم يقول
الله أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا إذا فعل ذلك به.» قالت
أم سلمة: فحفظت ذلك منه فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقالت: الله
أجريني في مصيبتي وأخلفني خيرا منه ثم رجعت إلى نفسي، قلت من
أين لي خير من أبي سلمة. فلما انقضت عدتي استأذن على رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأنا أذن إهابا لي فغسلت يدي من القرط وأذنت

(1) الزهد (ص 396). إسناده ضعيف فإن المبارك هو ابن عصامة: صدوق، ولكن مسلس من الطبق.
(2) الزهد (ص 55). رجاله يقتال مع ائتمان بن أبي النجود صدوق له أوهام.
(3) الزهد (ص 47). وإسناده مرسول.
لله فوضعت له وسادة أدم حشوراً ليقف عند عليها فخطيني إلى نفسي
فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله مابي أن لا تكون بك الرغبة في
ولكني امرأة سيئة فدُخل في قلبي وخوف أن ترى مني شيئاً يعندي الله
وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال فقال: أما ما ذكرت من
الشيء فسوف يذهب الله عز وجل منك وأما ما ذكرت من السن فقد
أصابني مثل الذي أصابك، وأدا ما ذكرت من العيال فإنها عيالك عيالاً،
قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجهها رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: نسومة: فقد أبدلت الله بأمي سلمة خيراً
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (1)

١٥٥٥ - حدثنا بهر بن أسد، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت قال:
مأة عبد الله بن مطرف وكان قد زهد في الدنيا حتى استعمل الزيج
مططف على قومه في ثياب حسنة وقد أدهن فضفاضاً، قالوا: يتر عبد الله
ثم يخرج في ثياب مثل هذه مدهما، قال مطرف: فاستكن لنا وقد
وعدن: ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصال كل خصلة منها أحب إلي من
الدنيا كلها، قال الله عز وجل: { الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا: إن الله
وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صرارات من ربي ورحمة وأولئك هم
المهتدون } فاستكن لنا بعد هذا، قال ثابت: وقال مطرف: ماشي،
أعطيته في الآخرة قدر كوز من ما إلا ودنت أنه أخذ منه في الدنيا. (2)

١٦٦ - ثنا يزيد وعباد قالا: أنا بن هاشم بن أبي هشام قال عبيد بن
زيد: عن أبيه عن فاطمة أخت الحسين، عن أبيها الحسين بن علي، عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولامسلممة يصيح بصريه

(1) المند (١٧٢/٤) رجله ثقات إلا المطلب بن عبد الله بن المطلب الفزراوي صدوق كثير
الدنيس والإرسال (التربة ٢/٤٥٤) ولم يصر بالسماح لكن رواه ابن ماجه من طريق
عمرو بن أبي سلمة عن أم سلمة فالمائدة حسن (١) الصوت، (٢) SAFI، ياب ما جاء في
الصبر على المصيبة رقم ١٥٩٨.

(2) الزهد (ص ٢٦٥)
فيذكروا وإن طال عهدها، قال عباد: قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعاً.


قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله }

168. ثنا سليمان بن داود الهاشمي - يعني إبراهيم - عن أبي سعد - عن الزهري عن عروة، عن عائشة، قال: قلت: أرأيت قول الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أواعمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما }، قال: قلت: فوائد ظاهراً ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما فقالت عائشة: فتمسا قلت يا ابن أختي إنها لم كانت على ما أعلمها

لا أعرف أين أنت، ولكنني إذا كنت في المدينة، فليس هذا مكانًا مناسبًا.

أنت في المنزل، وليس هناك الكثير من الأنشطة الممكنة.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثور على أي شيء يمكنني القيام به في المنزل.

لا يمكنني العثر...
سورة البقرة

171- ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي زياد:
قال: سمعت القاسم قال: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جعل الطرف بالبيت وبالصفا والمرة ورمي الجمار إقامة ذكر الله عز وجل". (1)

172- ثنا شريف قال: ثنا عبدالله بن المسلم، عن عطاء بن أبي رباح:
عن صفية بنو شيهب، عن حبيبة بن أبي ثبيثة، قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح بين الصفا والمرة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول: اسروا فإن الله كتب عليك السعي". (2)


(1) المسند (16/16) وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن يكرون عن عبد الله بن أبي زياد.
(2) المسند (77/207) وأخرجه أبو داد والترمذي كلاهما من طريق عميس بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد.
(3) المسند (77/208) وحبق هكذا حسن صحيح، (سند: أبي داد - الناسك - يياب في الرمل رقم 1888 وسنن الترمذي - الخج - باب ما جاء كله ترمي الجمار رقم 904) وحسبه عبد القادر الأرناؤوط.

(4) المسند (77/210) وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن عبيد عن صفية بنو شيهب.

(5) المسند (77/211) وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن عبيد عن صفية بنو شيهب.

(6) المسند (77/212) وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن عبيد عن صفية بنو شيهب.

(7) المسند (77/213) وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن عبيد عن صفية بنو شيهب.

(8) المسند (77/214) وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن عبيد عن صفية بنو شيهب.

(9) المسند (77/215) وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن عبيد عن صفية بنو شيهب.

(10) المسند (77/216) وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن عبيد عن صفية بنو شيهب.

(11) المسند (77/217) وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن عبيد عن صفية بنو شيهب.

(12) المسند (77/218) وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن عبيد عن صفية بنو شيهب.

(13) أي لأبيه.
سورة البقرة 158

لم يقل نبتاً، وأبى عوانة يرويه عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: أبا: فأتنا أن أبي بعده عن أبي بشر عن سعيد لأن ابن علية قال: عن أبي بنت عن سعيد.

قوله تعالى (فمن جح البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) الآية

174 - قال عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: وسمع أحمد يقول: كل شيء في القرآن (أو) (أو) فهو تخبر.

175 - ثم أيبركامل، حدثنا إبراهيم ثنا ابن شهاب عن عروة قال: قلت لمعائشة: "أرأيت قول الله عز وجل: "إن الصفا والرثوة من شعائر الله فمن جح البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما" والله ما على أحد. جناح أن لا يطوف بهما، قالت: بنسما قلت يا ابن أختي إنها لم كانت كما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بها إذا أنشئت أن هذا الحي من الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلوا لนาة الطاغية التي كانوا يعيدين عند المشال وكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والرثوة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل: "إن الصفا والرثوة من شعائر الله فمن جح البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما". قال: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما.

(1) الملل ومعرفة الرجال (ص 381).
(2) جزء فيه مسائل عن أبي بكر الصديق أحمد بن محمد بن حنبل لـ 3 أ نسخة مخطوطة في الظاهرية.
(3) المسند 447/765. وآخريه الشيخان من طريق ابن شهاب الزهري، وفي طريق هشام بن عروة ابن أبيه. ( صحيح البخاري. المتعلق بـ يهودي، والرواة، إلى رقم 1643، والتنسيق.
(4) سورة البقرة. باب قوله إن الصفا والرثوة من شعائر الله، رقم 4495 ، صحيح مسلم. باب بلال إن السعي بين الصفا والرثوة ركن رقم 1377، وصحيح الإمام أحمد. وأخرجه الإمام أحمد مختصرًا من طريق عبد اللطيف بن بن عمرو بن شهاب الزهري، وفي المسند 1377/765، وإسناده صحيح.

110
صفحة الدراسة 169
قوله تعالى: "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيات والهدى من بعد ما
بيناه للناس في الكتاب أولئك يليعهم الله ويلعنهم اللاتين".

167. - حديث عبد الرزاق، حديثا مصم، عن الزهري، عن الأعرج،
قال: قال أبو هريرة: إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم والله الموعد، إنكم تقولون: ما بال المهاجرين لابد من
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث وما بال الأنصار لابد من
هذه الأحاديث؟ إن أصحابي من المهاجرين كانوا يشفعهم صفاتهم في
الأوراق، وإن أصحابي من الأنصار كانوا يشفعهم أرضهم والقيام
عليها، وإن كنت أمرنا متكافأ، وكتبت أكثر مجالسة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، أحذر إذا غابوا، وأحفظ إذا نسو، وإن النبي صلى
الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال: من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديث ثم
يقبض إليه فإنه ليس ينسى شيئا سمعه مني أبداً، فيستغث ثريها، أو
قال: فترى ثم تقضته إلي، فقال الله مانست شيئا سمعته منه، وأيما الله،
لولا آية في كتاب الله ماهدثكم بشيء أبداً ثم قال: إن الذين يكتمون
ما أنزلنا من البيات والهدى) الآية كلها (1).

168. - ثنا أبو كامل، ثنا حماد، عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي
ربيع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل
عن علم فكما أجل بجلب من نار يوم القيامة. (2)
سورة البقرة 184 - 185

قوله تعالى { وَالْهَيْكَمُ إِلَّا إِلَىٰ إِلَهٖ وَاحِدٖ لَا إِلَهَ مَعَهُ} [1]

سيأتي في تفسير هذه الآية حديث عند ذكر آية الكرسي.

قوله تعالى {وَمَنْ نَفَسَتْ مِنْهُمُ الْأَمْوَةُ} [2]

ورد في تفسير هذه الآية حديث ابن مسعود ( أَيِ الْذَّنُبِ أَعْمَلَ رَبّهُ مَعَهُ؟ قَالَ: أَن يَجَعَلِ اللَّهُ نَداً وَهُوَ خَلَقُهُ } [3]

178 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى: { مَنْ مَاتٌ وَهُوَ يَجَعَلُ اللَّهُ نَداً أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ } [4]

وأما من مات وهو لا يجعل لله نداً أدخله الله الجنة [(1)]

---

(1) عند تفسير قوله تعالى { لا تجعلوا لله أنداءاً وأنت تعلمون} فقد سأله ابن كثير هنا تفسير ابن كثير 1/ 203 2365 (المخرجة).

(2) المسند 474/1 وكرر بالمسند نفسه في 414/1 وأخرجه أيضاً عن هشيم بن سهار ومغرمة.

(3) أخرجه البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق أبي حبيبة عن سليمان الأشعش وأخرجه أيضاً من طريق حفص بن غياث عن سليمان الأشعش مهجة من طريق عبد الواحد عن الأشعش به وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن غير.

(4) وروى عن سليمان الأشعش به { صحيح البخاري: التفسير، سورة البقرة. } باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداءاً 177/8 رقم 4497 وفي أول كتاب الجزائر 1/ 111 رقم 1778 وفي الأئمة 416/11 رقم 1983 وصحيح مسلم الإمام باب من مات لا يشرك بالله شيخنا 98/1 رقم 92 (1).
سورة البقرة 172

قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كُلوا من طُبِيطات مازْرَقِتُكم وَاشْكُروا لِلّهِ إن كُنتُم إِيَاهُ تُعَبِّدُونَ}

179. ثُمَّ أَبو النَّضْرَ ثَانِي الفضيل (1) بن مزروق عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بأمر يهمل السلف فقال {يَا أُيُوبُ الرُّسُلُ كُلوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاشْكُروا لِلّهِ} إذا تمثلون عليهم وقال {يَا أُيُوبُ الذين آمنوا كُلوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا زَرَقَتُكم} ثم ذكر الرجل يطيب السفر أشعت أغر ثم يمد يده إلى السماء يبارى بارى ومطعمه حرام ومسحي حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فاني يستجب لذلك(2).

180. ثُمَّ أَبُو الزِّوق ثَانِي مَعْمَر عن قَتَادَة عن مَطْرَف بن عَبْد اللَّه بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي (3) رفع الحديث قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمهما ما جعلتمهما علمي يومي هذا وقد أنه قال إن كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال(4).

---

(1) في الأصل المضارع، بال نحو: من رواية مسلم كما تقدم.
(2) المندس رقم (١٠٣٣) وأخرجه مسلم من طريق قضيل بن مزروق به. (الصحيح، الزكاة، باب فوائد الصدقة من الكسب الطيب رقم ١٠٠) وذكره ابن كثير في التفسير (١٩٤/١).
(3) في الأصول المجاشعي، بالإص曲: ما أثناه.
(4) المسلم ٢٠٦٤ وأخرج أيضاً من طريق الحسن وهو البصري، وأخرج أيضاً من طريق همام عن قتادة. ثان الملاع بن بزيد بن مالك حديثي بزيدي آخر مطرف قال: حدثني عقيلة كل هؤلاء يقول: حديثي مطرفه، والظاهر أن تقدية سمع هذا الحديث من الملاع ومن عقيلة أولاً ثم سمعه من مطرف بدران واسله فيه من باب المزي في مصلحة الآثاب وما يؤكد صحة سماح تقدية من مطرف، رواية مسلم فقد أخرجه من طريق هشام الدستوائي وسماه بن أبي عبيدة مطرف ثلاثهم عن تقدية عن مطرف بدران واسله. وقد ذكر مسلم في أثناء رواية يحيى بن سعيد القطان أن يحيى قال: قال شعبة عن تقدية قال: سمعت مطرف في هذا الحديث. فثبت بهذا سماح تقدية وتصحيح بذلك في رواية شعبة القائل: كيفكتم تاليس ثلاثه الأعشت وأبي إسحاق تقدية، طاب: (صحيح مسلم، الج Renewable能量 تزويدها ببضائع الصفات التي يعلو بها إلى الدنيا أهل دينه، وأهل النار. ٢٠٥٩/٥-٢٠٥٩ رقم ٢٨٩٩ وقوالات المفسرين للحافظ ابن حجر)
سورة البقرة

عليه وسلم قال في ماء البحر: ( هو الظاهر ماؤه الخالص ميتته). قاله تعالى (إن الذين يكتون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك مايأكلون في بطونهم إلا أنور ولا يكلملهم الله يوم القيامة ولا يزكيم وله عذاب أليم).

184. ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لايكلملهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيم وله عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعاهل مستكبر".

185. ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:


(2) أخرج الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلافاً في هذا الحديث، وذكر عن صحابه كالخياري وابن البغوي وصحابه الترمذي، وعن الرحمي جماعة منهم البخاري والحداوي وابن المقدش وبيضاوي وغيرهم كثيرون، ذكرهم في صحيح أبي داود (الإيراء 2473/372) وأورد، ابن كثير (التفسير 1/172) وحدث أبي هريرة شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد في المسند 3/273 وقال الحافظ: "قال أبو علي بن السكن: حدث جابر أحمد ما روي في هذا الحديث (التفسير 1/172). وذكر ابن كثير الحديث الأول ونسبه إلى أبي حاتم وابن مردوهج (التفسير 1/295) وأي في تفسيرهما، ووجه ثم الثقات، وأخرج الحديث الأول مسلم في صحيحه من طريق الأعمش به (كتاب الإيمان، حيث رقم 174) وأخرج الشيخ العثيم الثاني من طريق الأعمش به نعم (صحيح البخاري - الأحكام - باب البين بعد العصر رقم 1672)، صحيح مسلم - الإيمان - باب بيان خلق محمد إسحاق الإزار رقم (177).}
سورة البقرة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لم يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظرون إليهم ولا يزكؤهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماه عندى، ورجل حلف على سلامة بعد العصر يعنى: كاذبة، ورجل بابع إماما فإن أعطاه وفيه له وإن لم يعطه لم يوف له".

قوله تعالى (ليس البر أن تولوا وجههم قبل المشرق والمغرب ....)

187. ثنا عبد الزاقد قال: حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن ماجد عن أبي ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية (ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب) حتى ختم الآية (1)

قوله تعالى (وآتي المال على حب)

188. ثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت مرة قال شعبة: قال: عمرو بن مرة يمتمد وما حفظ زبيد ما حدثناه مره إلا عن ربيع بن خثيم في قوله عز وجل (وآتي المال على حب) قال: تؤتى وآتي صحيح شحيح تأمل الغني وتخشي الفقر (2).

قوله تعالى (ذوي القرنى والينعام والمساكن)

188. ثنا يزيد بن هارون قال: أنا هشام، عن حفصة، عن سلمان ابن عمير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكن صدقة، والصدقة على ذي الرحم إثنتان: صلة وصدقة (3)

(1) نفس الموضع السابق رقم 4 في الصفحة السابقة.
(2) رواه الخالدي في مسأله له 117 ب.
(3) الجلالة وعمارة الرجال من 379 وأخرج مسلم في صحيحه من حدث أبي هريرة، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأن تأتي صحيح شحيح تأمل الفقر وتخشي الفقر، وإن الحديث (كتاب الأركا). باب

بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح شحيح رقم 32

(4) المسند (18/6) وأخرج أيضا من طريق يحيى بن سعيد عن هشام به وأطروحة، ومن طريق محمد بن أبي عبيد عن ابن عون عن حفصية به (المسندة 18/6) أخرج في الجاحظ واليحيى والترمذي والطبراني من طريق عاصم الأعرج عن حفصية بنت سري بن العباس أم الرائع عن عنها.
سورة البقرة
قوله تعالى (المساكين)

189 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكن هذا:
الطراف الذي يطفو على الناس ترده اللقمة واللقتمات، والثمرة والثمرتان،
إذا المسكن الذي لا يجد غني يغبنيه، ويستحب أن يسأل الناس
ولايفتن له فيتصدق عليه.

قوله تعالى (والسائلين)

190 حدثنا وكيج وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن مصعب بن
محمد عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها، قال:
عبد الرحمن: حسين بن علي، قال: قال رسول الله صلى الله وسلم
للسائل حتى وإن جاء على فرس.

قوله تعالى (هم المتقون)

== سلمان بن عامر به، زرارة المخميدي والترمذي أطول. والترمذي (مسند)
588 ص 376 - 373، الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرية، رقم
المهم الكبير 376/9 (رقم 791) وأخرجه الطرائفي من طرق أخرى كثيرة من حديث
سلمان ابن عامر عن رضوان عن أبي يحيى عن أبا هريرة.

18/ (1) المند رد 1387 (أخرج الإمام أحمد عن صحيح حمّام عن أبي هريرة الذي يرويه عن

عبد الزؤام عن مسير عن هام ( في المند رد 896) وأخرج من طريق أبى صالح

محمد بن زيد، وموسى بن يسار (المند رد 910، 945، 979، 989، 999،
رقم 796) وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بنجره (المند رد 796)

476. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا بنجره ( صحيح البخاري، التفسير

سورة البقرة 281 يسأل الناس إياكم فنحو 289 والزكاة، 281 لا يسألون الناس إياكم فنحو 289.

1476. صحيح مسلم زكاة مسكل الرهاي قال: لا يسألون الناس إياكم.

189 (2) المند رد 1373. وصحح محققه أخرج أبو داود عن مصعب بن كثير عن سفيان به

السأله، الزكاة، باب حق السائل رقم 555 ذكره العراقي في نكته على أني الصلاح وقال:

96) وهو إسحاق جعفر انقر المند رد 96.

32 راجع قوله تعالى (هذا المتقون) آية (72) من هذه السورة.

117
سورة البقرة

قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ) 188

191 - فَذَاهَا أَبَا عُمَرَان

الجربني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة قالت: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدوافين عند الله عز وجل ثلاثة، ديوان لا يعبأ اللهم بشهب، وديوان لا يترك اللهم شيتا، وديوان لا يغفر اللهم، فأما الدوافين الذي لا يغفر اللهم فالشاركون بالله عز وجل ومن يشرك بالله فقد أحرم اللهم عليه الجنة، وأما الدوافين الذي لا يعبأ اللهم بشهب، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء واما الدوافين الذي لا يترك اللهم شيتا فظلم العباد بعضهم ببعض القصاص لا محالة.

192 - ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جعيفة قال: سألنا عليه رضي الله عنه، هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة ورأيا النسمة إلا فهو يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن، أو ما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال العقل، وفقال الأسير، ولا يقتلم مسلم بكماير.

(11) المسند (1/240) ذكر البهضمي وقال: رواه أحمد وفيه صدقة بن موسى وكان صدرقا، وقد ضعنه الجمهور وقال مسلم بن إبراهيم حديثنا صدقة بن موسى وكان صدرقا، (مجمع الزرائد 148/10) ضعنه الشيخ الألباني في تحرير لشبكة الصحيحات وذلك بعد أن نسبه إلى أحمد في المسند (3/4173 رقم 4169). (2) المسند 79/1 وأخرج جأ من طريق تفاعة عن أبي حسان عن علي بن المند 191، و124 ومن طريق تفاعة عن الحسن عن علي بن عبيد عن علي بن المند 127، وأخرج البخاري من طريق سفيان الدرعي عن مطرف بن محمد عن طريق آخر أيضا، وأخرج البخاري في صحيح البخاري العلم باب كتابة العلم 148/1 من طريق يزيد الباجي عن علي بن وييس فيه محل الشهاب (مجمع البخاري العلم باب كتابة العلم 148/1 رقم 1270)، وذكره ابن كثير ونسب إلى البخاري (التفسير 1/211). ولما جاء من حديث عبيد بن شهيب عن أبيه عن جده وأخرج أحمد في المسند (187/218، 180، 192، 194، 210).
ورقة البقرة 178 - 180

قوله تعالى (فمن اعدى بعد ذلك فله عذاب أليم)

193 - ثنا محمد بن سلمة الحرائي عن ابن إسحاق، ويزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل (1) عن سفيان بن أبي العوجا قال: يزيد السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يزيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدء أخد. الخيل الجراح فنظر بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتضى أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا عليه يده.

إذا فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلدا (2).

قوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية)

للوالدين والأقربين بالعروف حقا على المتقين)

194 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن علية، عن يوسف بن عبيد، عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتي هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فقال: نسخت هذه الآية (3).

(1) في الأصل عن الحارث بن فضيل عن إسحاق عن ابن إسحاق بإسناد سليم.
(2) المسند 31/8 وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن ابن إسحاق بإسناد رقيق.
(3) البخاري: 8/2724، والبخاري: 8/2775، والنسائي: 9/295/8، ومسلم: 2/876، ويحرر شهاب الدين في إسناد محمد بن إسحاق وذكر عنده وهو مدلس على الحافظ في الطبقة الرابعة من الدلائل الذين أثبindexed قünk أن لا يحتج بشيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماح، وله أيضًا سناب.

أبي العوجا قال فيه الحافظ في التقريب: ضيف.

(4) نظر تفسير ابن كثير 730/1، وأخرجه الطبري وابن الجاحظ والبيهقي من طريق إسحاق بن إبراهيم بن علية بوضوح الحاكم. روايه المكي 1/72/4، والسنخي 724/2، وأخرجه معيت بن مصروخ وأبو عبد القاسم من طريق هشيم، عن بونس (ال팝س) والمنصور حديث رقم 461، ونظر تفسير ابن كثير 750/2.
سورة البقرة

195 - ثنا حجاج قال ثنا ابن جريح عن عطاء الخراساني قال ابن عباس رضي الله عنهما [كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية] نسختها [الرجال نصيب بما ترك الوالدان].

196 - ثنا أسعد بن عامر قال ثنا إسرائيل عن مفيدة عن إبراهيم قال كانت الوصية للوالدين فنسختها آية الميراث، وصارت الوصية للأقرنين.

197 - حدثنا أبي قال: حدثنا هشيم قال: أبانا يونس عن الحسن قال كانت الوصية للوالدين والأقرنين فنسخ ذلك، وأثبتت لهما نصيبهما في سورة النساء، وصارت الوصية للأقرنين الذين لا يرثون، ونسخ من الأقرنين كل وارث.

198 - حدثنا عبد الوهاب عن سعيد، عن قتادة [كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت] قال أمر الله أن يوصي لوالديه وأقربيه ثم نسخ ذلك في سورة النساء فأطلق لهم نصيباً معلوماً، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية، فصارت الوصية لم يرث من قريب أو بعيد.


(2) رواه ابن الجوزي بالإسناد السابق (رواية القرآن ص 66). وأخرج أحمد من طريق أبي داود.

(3) كذا في الآصل وعليها: وأثبت.

(4) (5) رواهما ابن الجوزي بالإسناد السابق (رواية القرآن 66، 67. 68). وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام قوله رضي الله عن ابن طارق عن أبيه نحوه (المصدر السابق).

(6) الطبري قوله قراءة من طريق العوفي عن أبيه (التفسير رقم 1257).
سورة البقرة 199

قال سمعت حنظلة بن حذيم (1) جدًا أن جدة حنيفة قال له ذيختي أريد أن أوصي ، فجمعهم فقال : إن أول ما أوصي أن ليجيسي هذا الذي في حجري مائة من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطينة. فقال حذيم : يا أبا سمعت نبيك يقولن إنا نقر بهذا عند أبينا فإذا مات رجعتا فيه ، قال : فين وينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال حذيم : رضينا فأعت لحذيما ولحقيفة وحنظلة معهم غلام وهو ردين لحذيم فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سلموا على قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما رفعك يا أبا حذيما قال : هذا وضرب بيده على نذع حذيم ، فقال : إني خشيت أن يفجأني الكبير أو الموت فأردت أن أوصي واني قلت إن أول ما أوصي أن ليجيسي هذا الذي في حجري مائة من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطينة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الفضيحة في وجهه وكان قاعدا فجئنا على ركبته ، وقال : لا لا الصدقة خمس ولا عشر ولا خمس عشرة ولا عشرون ولا خمس عشرة ولا عشر فئدلا وثلاثون ، فإن كثرت فأربعون ، قال فأدرعوه ، ومع اليمعص رجل وهو يضرب جملًا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي بين ذوي له ، ودون ذلك وإن ذا أصغرهم قادع الله له ، فمسح رأسه وقال : بارك الله فيك أو بورك فيه ، قال ذيختي. فلقد رأيت حنظلة يؤتي الإنسان الورام وجهه أو البهيمة الورام الضرع فينغل على يديه ويقول بسم الله ويبعد بدء على رأسه ويقول على موضع كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسح عليه ، وقال ذيختي : فيذهب الورم (2).

(1) قوله : حذيما في الأصل بالجيم : حذيما ، والتصريف من كتب الرجاء ، وقد صحف هذا الاسم في كثير من الكتب.
(2) المندب (28/78) ذكره ابن كثير في التفسير مختصرا (1/304) قال الخانق =
سورة البقرة: 180

200 - ثنا عبد الرازق ثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي
وقاص عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة
الوداع فمرضت مرضاً أشفيت على المرت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا بنتي لي،
فأفرص بيبي مالي، قال: لا قلت: بشتر مالي، قال: لا قلت:
فقلت مالي، قال الثالث، والثالث كثير، إنك ياسعد أن تدخو وأنت
أغنياء خير لك من أن تدعهم عادة يتكونون الناس، إنك ياسعد أن تنفق
نفقة تبيضي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في
في إمرأتي.(1)

(1) في الإصابة بعد أن أورد هذا الحديث من طريق أحمد - ورواه الحسن بن سفيان في مصنفه من
وجه آخر عن الليث بن سعد أن أسم البيني طرس بن قطعة وأنه كان شبه المحتال ورواه
الطرابي بطوله متنقلاً ورواه أبو يعلى من هذا الوجه وليس يحتمله، وكما رواه يعقوب ابن
سفيان والمجتبي في مصنفه وغيرهم في الإصابة 2/ 134 طهجة مصر وأبو
سعود مولى نبي هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله نزيت، مكة، توفي جردة;
صدى ريا أخطأ ت 1397 (التقريب 1 / 187) وطبري بني عبيبة بن حنطة: صدى
(التقريب 1 / 239) قال الأزدي في نظر أثر تأثير التهذيب 3 / 244(2) وحتى بن
خديم: يكسر الماء وسكون الناذر ابن حنيفة، وقد مع أبيه وجدته وهو صغير على النبي صلى
الله عليه وسلم تفرد بالرواية عند حفيد الليث بن عبد الله بن عبيد بن حنظلة (التقريب 1 / 65).
وأول تأثير التهذيب: قال الأزدي: لا يحترف (3 / 69) وقول الأزدي في ذيال
وحنظلة لا يعتمد لأدلة الأزدي نفسه ضعيف وليس من الفہاد المعتمدين. ولذا الحديث
شواهد وردت في الصحيح منها حدث: الثالث والثالث كثير وسائرة بعد هذا ورهم قريب من
قبلتي في حديث يبدو: ولا فقدهن فإن كثرت نأبسان. وعلى هذا فاحديث
حسن أو حسن لغيره على الأقل.

(1) المسند 176/ 1 وأخرجه من طريق سفيان الخزاعي عن سعد. هو ابن إبراهيم. عن عامر به
( المسند 1 / 176) وأخرجهم من طريق حبيب بن عبد الرحمن البصري عن ثلاثة من ولد
سعد عن سعد به ( المسند 1 / 178) وأخرجهم من طريق عائشة بنت سعد عن سعد به
( المسند 176/ 1) وأخرجها البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب الزهري ومن طريق سعد بن
إبراهيم عن عامر بن سعد به ومن طريق حاسان بن هاشم عن عامر به وسلم عن طريق إبراهيم بن
سعد راين عائشة وابن أبي ليلى ومصر كلهم عن ابن شهاب الزهري به. ومن طريق مصباح به
سعد بن أبي وقاص عن أبيه به. ومن طريق حبيب بن عبد الرحمن المحي Miy عن ثلاثة من
سورة البقرة

١٨٠ - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن يديل، عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزي، عن المقدام أبي كريمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ترك كلاً فإلى الله ورسوله.» وربما قال: «إلينا.» ومن ترك ماله فلوارته والمال وارث من لاوارث له، وأنا وارث من لاوارث له. أمره وأعقوله.»

١٨١ - حدثنا إسحاق، أخبرني مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق أمرئي له شيء؛ يوصي فيه» بيت ليلتين إلا ووصيته عنه مكتوبة.»

١٨٢ - ثنا عفان، ثنا حماد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته وأنا تحت جرائه وهي تقصع بجرنها ولعبها يسيل بين كتفي، قال: «إن الله عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للنفاذ، ولللاهرام الحجر، ومن أدعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لابقى منه.

==

ولد سعد بن أبيه ب ( صحيح البخاري: المجلات باب رئة النبي صلى الله عليه وسلم ) سعد بن خلابة ١٢٩٨، وفي الوضاءة باب أن يترك وروثه أغنياء، خير ٣٧٤/٥، وباب الرخصة بالثلث ٣٧٩/٥، وصحيح مسلم، باب البصية - باب الرخصة بالثلث ١٥٣/٣، وذكره ابن كثير ( التفسير ١/٦٦٣). (السندر) أخبره أبو دارف والنسائي في الكبرى، وايما مالهم من طريق شعبة به. سان أبي دارف، الفارابي، باب في ميراث ذوي الأرحام، رقم ٢٨٩ وانظر تحفة الأشراف ٨٠٠، وسان ابن ماجة، الفارابي، باب ذوي الأرحام، رقم ٢٧٣.» وقصه ابن القيم في تهذيبه لسان أبي دارف، باب خرجه وذكر له شردا. (٢/٦٥٠، ٢٧٣).، وقصه أيضا الألباني، ( صحيح الجامع الصغير ورواية ihn ٢٧٩). (٢) المسند رقم ٥٩٣٠ وأخرج البخاري من طريق مالك به ( الصحيح - الوضاءة - باب الرخصة، باب الوضاءة) وقيل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كنيته عند: الحديث الأول رقم ٢٧٣٨، وأخرج مسلم من طريق عدة إلى نافع به ( الصحيح، البصية، الحديث رقم ١٢٧، وما بعده).
سورة البقرة 182

صرف ولا عدل

قوله تعالى {فمن خاف من موض جنفاً أرأهما}.

4. ثُمَّ أَعْبَدَ الرَّزِيقَ أَنَا مَعْمَرُ عَن أَبِي هَرُبَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ بِمَعْلُومِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَناً فَإِذَا أُوصِيَ فَهُدِيَ فِي رَحْمَتِهِ فَخَلَتْ لَهُ بِشَرَّ عَمَلِهِ فِي دُنْيَاهُ. يَا أَبَي هَرُبَة، إِنِّي أَنفَعُطَ أَن شَتَمَّ [هذِهِ الْحَدِيثة] إِلَى قُولِهِ عِلْدَابَ مَهْيَةً.

قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}

ورد في تفسير هذه الآية والтивن بعدها. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه أحمد (1) وقد ذكرناه بطوله فيما تقدم.

5. ثُمَّ أَعْبَدَ الرَّزِيقَ أَنَا مَعْمَرُ عَن أَبِي هَرُبَة قَالَ: أَنَا يَرْتَسِنَ عَن الْزَهْرِيِّ عَن عِرْوَةٍ عَن عَاشِشَةَ أَن النَّبِي صَلِّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ عَاشِشَةِ قَبْلَ أن

---

(1) المسند (2339/54) أَخْرَجَهُ الترمذي من طريق أَبِي عُثُومَةٍ رضي الله عنه
(2) المسند (778/14) أَخْرَجَهُ بنائِرَةُ مَن طَائِفَةٍ أَن أَمَامَةَ البَالَاءِ بِنَحْرَةٍ أَخْرَجَهُ أَبُو داوود وَالترمذي كَلاً مِن طَائِفَةٍ عَن أَبِي هَرُبَةٍ قَالَ: حَدِيثُ أَبِي هَرُبَةٍ عِلْدَابَ مَهْيَةً
(3) المسند (435/7) أَخْرَجَهُ البخاري مِن طَائِفَةٍ عَن أَبِي هَرُبَةٍ قَالَ: حَدِيثُ أَبِي هَرُبَةٍ عِلْدَابَ مَهْيَةً
(4) المسند (467/5) وَالترمذي - الوضياء - يَا أَبِي هَرُبَةٍ قَالَ: حَدِيثُ أَبِي هَرُبَةٍ عِلْدَابَ مَهْيَةً
(5) المصنف (6/875) وَالترمذي - الوضياء - حَدِيثُ أَبِي هَرُبَةٍ عِلْدَابَ مَهْيَةً
(6) المصنف (6/878) وَالترمذي - الوضياء - حَدِيثُ أَبِي هَرُبَةٍ عِلْدَابَ مَهْيَةً
(7) المصنف (6/894) وَالترمذي - الوضياء - حَدِيثُ أَبِي هَرُبَةٍ عِلْدَابَ مَهْيَةً
(8) المصنف (6/898) وَالترمذي - الوضياء - حَدِيثُ أَبِي هَرُبَةٍ عِلْدَابَ مَهْيَةً
(9) البخاري (6/93) وَالترمذي - الوضياء - حَدِيثُ أَبِي هَرُبَةٍ عِلْدَابَ مَهْيَةً
سورة البقرة: 184

ينزل رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام، ومن شاء
أفتر (1).

(2) تنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذكر عكرمة قال: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) يعني بذلك: أهل الكتب، كان كتبه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن الرجل كان يأكل ويبشر، وينكع، ماي بن هرين أن يصلي العتمة أو يرقد إذا صلى العتمة أو وقت من ذلك إلى مثلا، فنسختها هذه الآية (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم) (3).

قوله تعالى (أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (4).

(5) حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا زيد بن أبي حبيب، عن معمر أنه سأل سعيد بن الليث عن الصيام في السفر، فحدثه عن عمر بن الخطاب أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزونا في شهر رمضان: يوم بدر، يوم الفتح فأفرطنا فيهما (3).

(1) المسند 487/6 وأخرج به البخاري من طريق شهيب عن الزهري به ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه به، ومن طريق ابن عبيد بن يونس كلاهما عن الزهري به ومن طريق عرائج بن مالك عن عروة به، البخاري، البصري، باب صيام يوم عاشوراء، 4/ 144. مسلم، الصيام، باب صوم يوم عاشوراء (2/ 792) رقم 140، وأوردته ابن كثير، التفسير 1/ 214.

(2) يرواه ابن الجوزي عن إسحاق بن أحمد، وقال: ثنا أبو الفضل البقال، قال: ثنا أبو عبد الله بن أحمد بن أبيه، (نواخ القرآن ص 33) وعقله هو ابن أبي رباح، لكن ابن جريج إذا لم يسم والده عطاء، فإن ابن أبي رباح، وذلك في سورة البقرة وآله عمرا، كما قرر الخاطف ابن حجر في مقدمة النسخة لكتاب العباج في بيان الأسباب فإن الإسناد صحيح، ذكر السيوطي بنده، وإليه إلى سعيد وابن عسكر عن ابن عباس (الرؤية 1/ 116).

(3) المسند رقم (144) وأخرج به أيضا من طريق ابن لهيعة عن بكير عن سعيد بن السبأ عن عمر نحى (المسند رقم 140، قال المحق: إسحاده ضعيف لانقطاعه، سعيد بن السبأ لم يدرك أن يسمع من عمر.

125
سورة البقرة

208 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول، عن موروق العبدي، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنما الصائم ومنا المفتر. قال: فنزلنا في يوم شديد الحر وكان أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيد قال: نسقط الصوم وقام المفترن فضروا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفترن اليوم بالأجر (1).

قوله تعالى (فعدة من أيام أخرى)

209 - حدثنا أبو بكير بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن ابن حريج، عن عطاء، عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: لا يأس بقضاء رمضان متفقون (2).

210 - ثنا أبو بكير بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن سليم، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال: ذلك إليك أرأيت إن كان على أحدكم دين. فقضي الدهم والدهارين ألم يكن قضاء قللة أحق أن يعفو أو يغفر (3).

(1) الزهد ص 7 ورجاء نقوسته وسطه صحيح.
(2) جزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رواية عبد الله بن محمد البغوي رقم 79 وصححه معقله، وخرجه تخرجا وأنا، وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله عن أبي عباس ومن حدث جماعة بن جبر بن سعد منعف ومن حديث أنس بن سعد صحيح ومن طرق أخرى بسنده عن أبي عبيد وعبد بن عمر وعبد الرحمن بن محبيز وطواس ومحمد بن عبد بن جبر وأبي ميسرة الشمخي وعكورة والضحاك بن مازاح وعثمان بن يسار وهذه الروايات أخذت ربع الجزء (المصدر السابق رقم 77-87)، وقد سأل النيسابوري الإمام أحمد عن قضاء رمضان متنازعا أو متفرقًا، فأجابه كما روي عن الأمة المتقدمين (مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية النيسابوري 134/2) مما يفيد أن آراء الإمام أحمد مستدلة على أقوال الصحابة والتابعين.
(3) المصدر السابق رقم 75 ورسالة مرسال ضعيف لأن رواية محمد بن المنكدر بلاغنا وأخرجه النار قطني والبهمي من طريق ابن أبي شيبة، وكان النادر قطني ولا يثبت متصلا (السان 2/194) وركا قال البهمي (السان الكبير 691/2).
سورة البقرة

قوله تعالى (وعلى الذين يطيعون فدية طعام مسكين)

ورد عن الإمام أحمد وجهان:

الوجه الأول: التخدير بين الصيام والإنفطار مع الإطعام وعلى هذا يكون الكلام منسوخاً:

188 - ثنا عبد الرزاق قال ثنا ثَمَّانُ ـ ثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما (وعلى الذين يطيعون) قال نسختها ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه). ـ)

الوجه الثاني: أنه محكم غير منسوخ وأن فيه إيضامًا تقديره: وعلى الذين كانوا يطيعون أو لا يطيعون فدية وأشير بذلك إلى الشيخ الثاني الذي يعجز عن الصوم.

189 - ثنا زكريا بن إسحاق قال: ثنا عمرو بن دينار، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين يطُوَّقوه فدية) قال: ليست بنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع أن يصوماً فيطمعاً مكان كل يوم مسكيناً.

(1) رواه ابن الجوزي عن إسحاق بن أحمد عن أبي الفضل البقال عن ابن بشر عن الكذابي عن عبدالله بن أحمد بن أسباده بإسناد صحيح، وآخِرَهُ أبا موسى عن عبد الزمير أن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعهد الخراساني لم يسمع من ابن عباس ولكن الرواية الأولى نسخة له، وأيضاً فإن أبا عبيد القاسم بن سلام والإثرباء أخبره بإسناد جيد من رواية علي بن أبي طالحة عن ابن عباس، وأخبره أيضاً أبو عبيد من طريق حجاج بن ثابت (الناسخ والمنسوخ رقم 175 وتفسير الطبري رقم 176) وأما الرواية الثانية فالرجلان ثقتان في إسناد صحيح.

(2) انظر نسخ القرآن ص. 79.

(3) رواه ابن الجوزي بالإسناد المتقدم ( نسخ القرآن ص. 186) أخْرَجَ أَبُو عَيْبَة الْقَـاـسِمَ بْنِ سَلَامِ مِن طَرِيقٍ عِبَارٍ حَسَنٍ عِنْدَ عَيْبَةٍ عِنْدَ عَيْبَةٍ عِنْدَ مَجَاهِدٍ عِنْدَ أَبِي عَيْبَةٍ وَلَمْ يَصْرَحْ بِأَنَّهُ لِيَسْتَـفْتِقِيَ مُسْتَفْتِيَةَ إِسْتِفْتَةً صِحِيحَةً، لِكَنَّ عِبَارَةَ عَيْبَةَ بَعْدَ أَنْ سَأَلَ الرَّأِيَّةَ قَالَ: وَهَذَا نَظَرُ مِنْ جَمِيعٍ لِعِنْدَ أَبِي عَيْبَةَ رَجِلٌ حَسَنٌ وَلَكَنْ لَيْسَ الْبَـالَ وَلِيِّ النَّاسِ عَلَى أَنَّ لَيْسَ مَسْأَلَةً، وَفَيْنَ يُشَاءُ، وأَصْلُهُ مَسْأَلَةُ أَهْلِ الْحَجَازِ وَالْمَيْلَةِ وَالْبَـالَاءِ، وَفَيْنَ يُشَاءُ، وَهُنا لَا نَتَّخِذُ لَهُ مَسْأَلَةً، إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهُ مُسْأَلَةً. وَقَالَ كَثِيرُهُمْ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا أَنْ يُصْرِحُ، وَقَالَ كَثِيرُهُمْ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا أَنْ يُصْرِحُ، وَقَالَ كَثِيرُهُمْ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا أَنْ يُصْرِحُ.
قوله تعالى {وَأَنْ تَصُومُواْ خِيْرًا لِّكُمْ} 

186 - سورة البقرة 184

قلت: حسن做得، قال: ثنا الأشع عبن أبي صالح عن أبي هريرة، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاف له من عبادة وصالح اعماله في سنة عشر أمثالها إلى سبعينات فضاء إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يد عطشان وشدته من أجله، للصائم فرحانة فرحة عند قطرة وفرحة عند لقاء ربي وخليلني فكل الصائم أطيب عند الله من ريح المسكن، الصوم جنة، الصوم جنة.

» قوله تعالى {يُذْهِبُ مَا كُبْرٌ فِي الْقُرْآنِ} 

187 - ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عمران أبو العواء، عن قتادة، عن أبي المليج، عن واثلة بن الأشقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف بإبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت الodega لست مضين من رمضان، والإجليل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان.

(1) المصدر (ج3/444 و477) أخرج البخاري من طريق عطا عن أبي صالح ب ( الصحيح).

(2) المصدر (ج7/654) ذكر السيوطي ونسبه إلى الطبراني، وحبسه (المجامع الفصيح) مع شرده فيض القدير 57/3. وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم من طريق عمران أبي العواء (المعجم الكبير 75/234 رقم 180 وتفسير ابن أبي حاتم، سورة آل عمران رقم 1/41) وذكره الشيخ الأثري ونسبه إلى أحمد والشافعي وعبد النافع الفندي في فصلا رمضان، وابن عساكر عن عمران القطان، عن قتادة، عن أبي المليج، عن واثلة مرقوم وسمه أيضا، وعليل بالله، راجه ثقات وفي القطان كلام يسير، ولد شاهم من حدث ابن مسعود، ونوح. ثم ذكر الشاهد قال: أخرج ابن مسأكر من طريق علي بن أبي طالحة عنه. أي عن ابن عباس ثم ذكر أنه متقطع، لأن عليا هذا لم ير ابن عباس. (انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 158). وهذا التحقيق بهذا الشاهد لا يقتنع، فالشيخ ذكر أن النبيtfoot من القطان كان يسرى وعثر على شاهد ضحط بالانتقاء بيني بن أبي طالحة وابن عباس، لكنه جردت إثباته لاعتماد الأئمة على رواية علي بن أبي طالحة عن ابن عباس، وتصحيحهم لهذا الإسناد لأن الواسطة بين علي وابن عباس ثقة، قال ابن حجر: يعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك. (انظر = 

188
سورة البقرة 
قوله تعالى (هدى للناس)
215 - حدثنا عبد الزرقاء، حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن أبي أنيس عن أبيه، عن أبيه هريرة، قال: قال رسول الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
216 - حدثنا يزيد، أخبرنا هشام بن أبي هاشم، عن محمد بن (محمد ابن) الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان، لم تطعها أمة قبلهم: خلفهم مصام أطيب عند الله من ريح المسكن، وتستغفر له الملاكاة حتى يفطروا، وزيمن الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يركش عبادي الصالحين أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصبروا إليكم، ويسق فيهم مدة الشياطين، فلا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة، قبلها: يا رسول الله أي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنا نوفي أجره إذا قضى عمله.

= الإقتفال (241/7) وقد أفاد البخاري أيضاً من رواية علي عن ابن عباس، وهي أحسن الطرق عن ابن عباس في التفسير، وللتسرع راجع بحثي رواية علي بن أبي طالب عن ابن عباس في تحقيقي لسورة آية عمران من تفسير ابن أبي حاتم رقم (71) هذا ولم ألق على مان الشاهد.

(1) المسند رقم (768) وأخرج أيضاً من طريق صالح من طريق أبي إسحاق عن الزهري به المصنف، ورواه الطيالسي ومحمد بن يحيى الصباغ وابن عساكر وابن عمار في المصنف وهو من طريق الزهري بصحب البخاري.

(2) المسند رقم (794) ووضعه المحقق وذكره البهقي، ونسبه إلى أحمد بن البدر، ثم قال: رفيه هشام بن زياد، أبو المقداد وهو ضعيف (مجمع الزرقاء 1/40) وذكره السيوطي، ونسبه إليهما وإلى أبي الشيخ في الشروط والبهقي، والأصباضي في الترغيب (الدر 445/1).
قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
217 - ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن محمد بن زياد قال:
سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لانصوموا
حتى تروا الهلال ولا تخفروا حتى تروا الهلال، وقال: صوموا لرؤيته
وأفترقوا لرؤيته، فإن غبي عليهم فعدوا ثلاثين.
قال شعبة: وأكبر علمي أنه قال: لانصوموا حتى تروا الهلال ولا تخفروا
حتى تروا الهلال. \(^{(1)}\)
218 - حدثني عبيد بن حنظلة: حدثني هلال بن حمید ، عن أبي
معاب قال: كان عمر إذا دنا رمضان قال: لانظموا الشهر.
أبو معاب: هو عبد الله بن حكيم. \(^{(2)}\)
قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)
219 - حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو طعمه أنه قال : كنت
عند ابن عمر إذ جاء رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إنى أقوى على
الصوم في السفر. فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: من ليقين رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. \(^{(3)}\)

---

\(^{(1)}\) المصدر رقم (9881) وأخرجه أيضا من طريق حجاج عن شعبة، ومن طريق حماد بن محمد
ابن زيدان (المسند 2196 و9853 و9854) وأخرجه أيضا من حديث طلق بن علي
مختصا (المسند 24/3) وأخرجه الشيخان من طريق شعبة به. (صحيح البخاري).

\(^{(2)}\) المصدر - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الهلال فصوموا... رقم 1999. صحيح
المسند - الصيام - باب زحب صم رمضان لرؤية الهلال رقم 1919.

\(^{(3)}\) المصدر رقم (9392) وأخرجه أحمد أيضا من حديث عقبة بن عامر الجهني نحوه (المستند 4/
185) وضعه الشيخ الألباني. (ضبط المجلد الصغير 5/250).

---

16
سورة البقرة

220. ثم أبن أبو سلمة الخزاعي، قال: أخبرتنا أبو هلال، عن حميد بن هلال العدودي سمعه منه، عن أبي قتادة، عن الأعرابي الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسر، وإن خير دينكم أيسر (1).

221. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت ليثا، سمعت طائسا يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم)

222. قال النيسابوري: سألته عن التكبر في الفجور والأضحى، قال:

هو في الفجور أوجب لقول الله عز وجل (ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم) وأما ابن عمر فكان يكبر في الفجور والأضحى (2).

(1) المسند (3/479) ورجال ثقات إلا أبي هلال وهو محمد بن سليم الراسي صدره فيه لين (التقريب 2 / 166) والحديث التالي وشامه، يترتب هذا الحديث إلى الخنس.

(2) المسند رقم (71179) وأخرجه أيضا من طريق عبد الرؤف عن سفيان عن ليث به (المسند رقم 72448 و72414) ورجال ثقات إلا ليثا فهو ابن أبي سليم مivor بالرواية عن طالب. صدره 1182/473. وله شواهد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: يسارا ولاتسارا وبيشرا ولاتنافرا وتطاوية ولاختلافا (صحيح البخاري والمغازي). باب بعث أبي موسى وحماه إلى اليمن رقم 4741، فما بعده. صحيح مسلم. الجهاد. باب الأمر بالتيسر وترك التنفير رقم 1733) وعلى هذا فيكون الإسناد حسنا.

(3) مسالِب الإمام أحمد رواية النيسابوري (94/81) وتكبر ابن عمر ثابت، فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عجلان، عن نافع، أنه كان يقدر يوم العيد ويكر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام. (الصنف 2/174) ورجال ثقات إلا محمد بن عجلان صدره خلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وحديثنا هنا ليس من أبي هريرة فالأسناد حسن. وأخرجه الدارقطني عن الحسن بن خضر، ثنا عباس بن محمد بن العباس البصري، حدثنا أحمد ابن صالح قال: أفرئ على ابن عامر حديثي عبد الله بن نافع، عن ابن عمر قال: التكبير أما التحشيد بعد الظهر من بعد النحر أخرها في الصحيح من أخر أين أبي أمام التحبش، ثم سأق أحاديث أخرى ينحوه (الساني) كتاب العديد 107 و101 رقم 51 وما بعده.)
سورة البقرة 185 - 186

272 - قال عبد الله بن الإمام أحمد: قرأ على أبي: إذا خرج الناس يوم الفطر ويومن النحر يكبرون؟ قال: يوم الفطر أشد لقوله تعالى (ولتكنما العدة ولتبكيروا اللهم) قال: ابن عمر كان يكبر في العيدين. جميعا، ويعجبنا ذلك.(1)

274 - حديثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذيث، عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المسجد، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير قال: وأما الأدبي فكان يكبر من صلاة ظهر يوم العرفة إلى صلاة ظهر من آخر أيام التشريق.

275 - قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، دخل شعبة على ابن أبي ذيث فنهى أنه يحدث به. وقال: لا أتحدث بهذا وأنكره شعبة(2).

قلوه تعالى (وإذا سأل عبد عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوته الداع إذا دعان...)

276 - حديثنا يزيد، أخبرنا هشام، عبد الرهاب، أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلاثة ليل، نزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا يقول: من دا الذي يدعوني فأجيب له؟ من ذا الذي يستغني فأغفر له؟ من ذا الذي يستركذني فأرزقه؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكثف عنه حتى ينجز الفجر.(3)

277 - ثنا كثير بن هاشم، ثنا جعفر بن برقان، ثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبد الله ص 128 و 129، وتقدم تخريجه في سابقه.
(2) العمل ومعرفة الرجال ص 267.
(3) المسند رقم (750) وأخرج أيضاً مختصراً من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بن (المسلم) 544/6، وهذا الحديث من الصحيح الذي تقدم ذكره عند قوله تعالى (فاذكروني أذكركم). أية (152).
سورة البقرة

يقول الله عز وجل: عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني(1).

228 - حديثنا يزيد، أخبرنا هشام، عن يحيى عن أبي جعفر، أنه سمع أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيها: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده(2).

229 - ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد، ثنا خالد الخذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لانصعد شرفًا ولانعلو شرفًا ولانهض في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم ما تدون أصمه ولا غاخته، إنما تدون سببًا، إن الذي تدون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلم كلمة من كنز الجنة لاحول ولاقوة إلا بالله(3).


(1) المسند (2/439) أخرجه مسلم أيضاً كما تقدم حيث ذكر، كاملاً وأخرجه أحمد من حديث أنس.

(2) المسند رقم (7567) صبحه محققه، وعظمه الألباني. (نظر تفسير ابن كثير، ص 367).

(3) المسند رقم (4142) وأخرجه الطبراني من طريق يحيى بن أبي كثير، له وحسن (السنن)، الدعوات، حديث رقم (3648). وذكره ابن كثير في التفسير.

(4) الزهاد (ص 18) وروجه ثقات إلا ودلاً عطاء، فلم أجده له تجابة. (أخرجه ابن كثير، 7/1313).
سورة البقرة 189

۱۴۶ - حديثا يحيى بن سعيد، حديثا سليمان يعني: التيمي، عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: لما خلق الله عز وجل أدم عليه السلام قال: واحدة لي وواحدة لك، واحدة بيني وبينك، فأما التي لي: تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك: فما عملت من شيء جزيتك به وأنا أغفر وأنا غفور رحيم، وأنا التي بيني وبينك منك المسألة والدعاء وعلى الإجابة والعطا.(١)

۱۴۷ - أخبرنا عبد الصمد، حديثا أبو هلال، عن قتادة، عن أنس بن رقية، رواه الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بغير مالم يستعمل قالوا: كيف يستعمل قال: يقول: قد دعوت ربي عز وجل فلم يستجب لي.(٢)

۱۴۸ - ثنا محمد بن مصعب وأبو المغيرة قالا: ثنا الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبيدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتيها.(٣)

۱۴۹ - حديثا يزيد، حديثا رجل أنه سمع أبا عثمان. هو النهدي.

(١) الإمام أحمد به (الحلية ٦/٤٧).
(٢) الزهلي (١٨) وزيادة (١٨) ورجاله سنة وواستد، صحيح إلى سلمان، وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل.
(٣) الزهلي (١٨) والمستند (١٧) وأخرج أيضا من طريق فيز عن أبي هلال بن (المستند).
(٤) قال الهمسي رواه أحمد وأبو بكر يتحضر إليه بالقرآن والطيار، في الأوسط وفيه أبو هلال الراسي وهو ثقة ربي خالد، رواه أيضًا أبو حانس وأبو بكر يتحضر إليه بالقرآن، (المستند).
(٥) أبو يحيى بن البراء، (المستند)، (الله).
(٦) لو ينسى الله بالله من دينه، يحيى بن ص际ب، (المستند).
(٧) رواه أبو حمزة البخاري (المستند) ١٤٠/٦، وصابحة مسلم في الذكر والدعاء، باب استجاب عبد الله من دينه (المستند) ٢٣٧٣.
(٨) انظر تخريجه في الحديث الثاني، تحت قوله تعالى (وأذى سألك عبادي عنني فإني قريب) (٣٤/١) آية ۱٨٦ سورة البقرة.
سورة البقرة 186

يحدث عن سلمان، يعني: الفارسي - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليستحبي أن يبسط العبد إليه يديه، يسأله فيهما خيرا فيدهما خانتين.

قال زيد: سموه لي، فقالوا: جعفر بن ميمون(1).

325. ثنا أبو عامر، ثنا علي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تجعل له دعواه، وإما أن يدخلها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلاها. قالوا: إذا نكر، قال: الله أكثر(2).

قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الزفث إلى نسائكم...)

326. ثنا أسود بن عامر وأبو أحمد قالا: ثنا إسحاق بن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يتنافر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يسي إفان فلانا الإنساري كان صائما حرضه الإفطار أتي أمرته فقال: هل عندك من طعام قالت: لا ولكن أنطلق فأتلب لك فغلبته عليه وجاءت امرأته فلما رآته قالت: خيبة لك فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية

(1) المسند (438/5) وذكره ابن كثير في التفسير (314/11) و رجاله ثلاثة إلا جعفر بن ميمون صدوق يخطئ، وأخرجه الترمذي من طريق جعفر بن ميمون، وهو قال: هذا حديث حسن غير رد.
(2) المصنف (18/3) من ليس في التصنيف (314/1) وأخرج الترمذي من حديث علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي: هذا حدث حسن صحيح غير من هذا الوجه، الدعوات رقم 3573 والمسند (329/5) وابن ثياب هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثياب الحادي الشامي.

135
قوله تعالى {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم} 

وتأتي عنه في البخاري وسند المقدمة (450) حسب الابن الجريري بالطيب. 

(1) السند (450) وأخرجه البخاري من طريق إسحاق بن عبد الله بن الحسن (د. 448) من طريق معاذ بن أبي سفيان. 

(2) السند (450) وأخرجه الطيبي من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة. 

المحقق على الرغم من وجود ابن لهيعة، والصواب أنه حسن الإنسان لأنه الراوي عن ابن لهيعة أحد المخالفين الذين رواه عن ابن لهيعة قبل احترام كتبه، وقد حسمه البديع حتى أن ذكره من رواية أحمد والطيب وابن المذكرونه، وأبو حاتم في القدر 470 وانظر تفسير الطبري رقم 470 في وقعة ابن أبي حاتم في فهيه. 

137
سورة البقرة

187

عن أبي الجرزة، عن ابن عباس (وأتباع ماكتب الله لكم) قال: ابتغوا ليلة القدر.

قوله تعالى (وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الحاضر الأبيض من الخيم الأسود من الفجر) 

329. ثنا هشيم أخبرنا حسین، عن الشعبي، أنا عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه (وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الحاضر الأبيض من الخيم الأسود) قال: عدت إلى عقالين أخذها أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادي. قال: ثم جعلت أنظر إليها فلا تبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، بالذي صنع، فقال: إن كان وسادك إذا لعيرض إنا إذا ذلك بعض النهار فصود الليل.

40. ثنا موسى بن داود، ثنا داود، ثنا ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن شليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الخصمي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتزال أمتي بخير

---

(1) المعلِّم ومعرفة الرجال ص 6. وأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق معاذ بن هشام به تفسير الطبري رقم 7997 وتفسير ابن أبي حاتم، المجلد الأول ل 7424 في (مجلد) 217 1 وفسرتهما ثلاث إلا معاذ بن هشام نظر صدقها كما قال ابن عدي واللذي (الكامل في) 7461 و 572 و 1137 و 1237. وعبر في ذلك هو التكريب بضم النون معروف بالرواية عن أبي الجزاء (أثنا تهذيب التهذيب 97/8) وهو من المفرد له أرهام كما في التمثيل فال선اديد حسن إلى ابن عباس وذكره السباعي ونسبه إلى الطبري وابن المتنز وابن أبي حاتم عن ابن عباس بلفظه

سورة البقرة

187

ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور (1).

241 ــ ثنا موسى، ثنا محمد بن جابر، عن عبد الله بن النعمان، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر (2).

242 ــ حدثنا عبد الزراة، حدثنا معاصر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، قال: فإني لست مكلماً، إنني أثبت بطمغتي ربي وبي، وقال: فلم ينتهوا عن الوصول، وواصلهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تأخر الهلال أزدتك، كالمائدة بهم (3).

(1) المسند (5/6) وذكره ابن كثير في التفسير (2/120) وصحبه الشيخ الألباني (صحيح الجامع الصغير 9/144) وفي إرواء الغليل فصل فذكر هذا الحديث وقال: إنكر بهذا التسام... وإلا قلت إن الحديث منكر لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة يتعارض فيها تأثير السحور. أصحها حديث سهل بن سعد مرفوعاً بالظف. لا تزال أصتي بخير ما عجلوا الإفطار أخرجه بهذا النفق أبو نعيم في الجامع 5/5 (137/139) سند صحيح... ينقل إلى إشارة القوس أده. (126/8).

(2) المسند (4/231) وذكره ابن كثير في التفسير (1/231) وأخرجه البغدادي من طريق عبد الله بن النعمان بإسناد، يرجح، ثم قال حديث حسن غريب من هذا الرجاء والمولى على هذا عند أهل العلم (السنن الصامع، بأب في بيان اللجوء، رقم 77) وقال الألباني حسن صحيح (صحيح سن الترمذي رقم 517).

(3) المسند (5/777) وأخرج الشافعي من طريق الزهري بـ (صحيح البخاري، الصميم، بأب التنكيل من أكثر الوصال رقم 1928، وصحيح مسلم، بأب النبي عن الوصال في الصميم، رقم 1119).
سورة البقرة

١٨٨

٢٤٣. حدثنا الوليد وعفان قالا: حدثنا عبيد الله بن إباد، ثنا إباد
يعني ابن لقب قائل: سمعت ليلى أمراً بشير: قالت: أردت أن أصوم
يومين مواصلة، فتعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عنه، وقال: يجعل ذلك التنصاري، ولكن صوموا كما أمركم الله،
وأقوا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأطفروا (١).

٢٤٤. حدثنا حجية بن الملكي، حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى، عن
أبي عبد الرحمن، عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يواصل إلى السحر (٢).

قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم ببنك بالباطل} ...

٢٤٥. أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن
أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأمري أن أأخذ مالاً أخى بغير
حقه وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم (٣).

٢٤٦. ثنا يحيى عن هاشم قال: حدثني أبي عن زينب بنت أبي سلمة
عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي
وهل عضضكم أحسن بحتجته من بعض وإنما أقضي لى ما يقول فمن قضت له
بشيء من حق أخى يقول فإنا أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها (٤).

(١) المندل٢٢٥/٥ ورجاله ثقات إلا عبيد الله بن إباد صدوق فالإنسان حسن وسابقه شاهد له.
(٢) المندل رقم ٢٠٠. (٣) وضعته معهفته وذكر ابن كثير الأحاديث الثلاثة (التفسير) ٢٣٣/١.
(٣) المندل ٢٢٥/٥ وأخرج أيضاً من طريق عبد بن أبي قرة عن سليمان بن (السند
٢٢٥/٥) وذكره السيوطي من حديث حنيفة الرقاشي بعنه، وصحبه الشيخ الألباني (صحيح
الجامع الصغير ٢٢٥/٩) (٤) أذكره السيوطي في الدر ونسبه إلى أحمد فقط ٢٨٨/١٦.
(٤) المندل ٢٢٥/٥ وأخرج أيضاً عن أبي معاوية عن هاشم بن (السند ٢٩٠/٧) ومن طريق
هاشم (السند ٢٧/٢) ومن طريق عبد الله بن أحمد عن أم سلمة (السند ٢٨/٧).}

١٣٩
سورة البقرة 189. 

قوله تعالى (يسلم الله على ألسنتك عن الأهلة كل ما ينال من موافقة للناس والحق) 246

- ثنا إسحاق بن عيسى، أنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة موافقة للناس، صوموا لرؤيته وأحفظوا لرؤيته فإن غم عليك فأثنا العدة.

248- ثنا سليمان بن داود الطيالسي أبو داود، أنا عمر، عن قطادة عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني صومنا الهلال لرؤيته وأحفظوا لرؤيته فإن غم عليك فأتموا العدة ثلاثين والشهر.

هكذا وهمذا وهمذا وهمذا.

249- ثنا إسماعيل، أنا حاتم بن أبي صفيرة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، قال سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صومنا لرؤيته وأحفظوا لرؤيته فإن حال بينكم وبينى سحب فكمروا العدة ثلاثين ولاستقبلوا الشهر استقبلا، قال حاتم يعني عدة شعبان.

قوله تعالى (واتقولوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).

250- ثنا عبد الرحمن، ثنا سنان، عن علقمة بن مرثى، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً 268.

الشهادات: باب من أئمة البينة بعد البينين/5 رقم 288، وفي الأحكام، باب موضع الإمام للخصوم/5 رقم 1719 وصحيح مسلم- الأفتيات- باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة/3 رقم 1713 وذكره ابن كثير (التفسير/245).

المصدرين: (2/5) وذكره السيوطي، ونسبه إلى أحمد والطبراني، وابن عدي ودارقطني بسند ضعيف عن طلق بن علي، (الدرائي/1491) وضعه الألباني أيضاً (ضعف الجامع الصغير/285).

(2/5) المند (57/4) المند، المند (376/1) قال الشيخ الألباني، هذا إسناد جيد. إشارة إلى نفس طريق سماك تم خرجه وذكر أن للحديث طرق أخرى عن أبي عباس وشواهد أيضاً (سلسلة الأحاديث الصحيحة/1947).

14.
سورة البقرة

190

على جيش أو سربة أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن مه من المسلمين
خيرا ثم قال : اغزوا يسم الله في سبيل الله قاتلوا من كثر بالله اغزوا
ولايفروا ولايفروا ولايفروا ولايفروا ولايفروا ولايفروا لنا وليدا ولايبدا إذا ليتها عدوكم من المشركين
فادعوا إلى إحدى ثلاث خصال أو خلاف فأتهم ما أجابوك إليها فاقل
منكم وقف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين
وأحرحهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين أمٌ
هم أبوا أن يكونوا منهما فأخيرهم أنهم يكونون كأعراض المسلمين يجري
عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة
والقي، شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسالمهم الجزية فإن
هم أجابوك فاقل منكم وقف عنهم وإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا
حاصرت أهل حصن فارادوك أن تجعل لكم لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل
لهم ذمة الله ولاذمة نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذم أصحابك
فإنك أن تخضوا مذموم وذمماً أتاك ثم من أن تخضوا مذمة الله وذمة
رسوله وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا
تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لاتدري أتصيب
حكم الله فيهم أم لا ؟ قال عبد الرحمن : هذا أو نحوه 111.

251 - ثالث أسود بن عامر قال : أنا زهير ، عن أبي روق الهمداني أن
أبا الغفري حدثهم قال : قال صوان بعثنا رسول الله صلى عليه وسلم في
سربة قال : سبرنا باسم الله في سبيل الله ، تقاتلون أعداء الله ، لايفروا
ولايفروا وليدا ، والمسافر ثلاثة أيام ، ولا يليه يجلس على خفيف إذا أدخل
رهليه على طهور ، والمقيم يوم وليلة (1).

1) المسند (658/5) وأخرجه أيضا من طريق وكيج عن سفيان بعث (المسند 654/5) وآخذه
مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي به (الصحيح - الجهاد ، ياب تأمير الأمراء على البحر ثم
3) وذكر ابن كثير في التفسير (3288/1)
(2) المسند (658/4) وأخرجه أيضا من طريق عبد الواحد بن زيد عن أبي روعه بعث (المسند
4) المسند (658/4) رجاء اللفتات إلا أنواره وأبا الغفري فضلوفان وزهب بن محمد التميمي لفتة إلا
146
سورة البقرة

۲۵۲ - ثنا علي بن غياث ثنا الليث بن سعد حدثني نافع أن عبد الله ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسل الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.


(۱) في روايته عن عابد الشام، وأبو رقح الهمداني عطية بن الحارث الهمداني الكوفي. وأبو الغررب: عبد الله بن خليفة الهمداني الكوفي وصفوان: هو ابن عسال. وقد ذكر السيوطي الشطر الأول من حديث صفران بن عباس المرادي ونسبه إلى عبد الزرار، وأبي أبي شيبة (الجامع الكبير ۵۳۲/۲) والحديث بهذا الإسناد حسن وقد أخرج الشطر الأول الإمام مسلم كما تقدم من حديث بردة، وأخرج الشطر الثاني مسلم أيضاً من حديث علي بن أبي طالب بن عروة (الصحيح.

(۳) الطهارة - باب التوقيت في النحو على القرن ۲۷۶.

۱۳۶۴ (۱) الدارجة ۱۴۴۴ وأوردة ابن كثير في التفسير (۱۲۱/۳) وأوردة ابن كثير في التفسير (۱۴۴۴). إذا أورد ابن كثير.

۱۳۶۴ (۲) كنا في الأصل، ولعلنا: وتساطروا عليهم.

۱۳۶۴ (۳) الدارجة ۱۴۲۷/۳۷۵ قال ابن كثير: هذا حديث حسن الإسناد. ومعناه أن هؤلاء ضعفاء، ما قدروا على الأقوياء. فاستعملوا عليهم، واستعملهم فيما لا يقلق بهم. أخضعت الله عليهم بسبب هذا الاعتداء والأحاديث الآثر في هذا كثير جداً (التفسير ۲۲۸/۶).
قوله تعالى {ولاتقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلون فيه} ۲۵۴. ثنا عباس بن عائشة، عن همام، عن قتادة {ولاتقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلون فيه} فأخبر أن لا يبدأوا بقتال، ثم قال {قل قتال فيه كبير}.

ثم نسخت الآيات في براءة فقال {اقتلاوا المشركين حيث وجدتموه}.

۲۵۵. وحدثنا حسین، عن شیبیان، عن قتادة {ولاتقاتلوا عند المسجد الحرام} قال: كانوا لا يقاتلون به حتى يقاتلونهم ثم نسخ ذلك فقال {اقتلاوا المشركين حيث وجدتموه} فأمر الله بقتالهم في الحلم والحرم وعلى كل حال.

قوله تعالى {وقاتلوا حتى لا تكون فتنة} ۲۵۶. حدثنا هشام بن سعيد، حدثنا خالد يعني: الطحان، حدثنا بیان عن وردة عن ابن جبير، يعني سعیدة، عن ابن عمر، قال: خرج إبنا ابن عم ونحن نرجوا أن يحدثنا حديث يعجبنا، فدرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ماتقول في القتال في الفتنة فإن الله عز وجل قال: {وقاتلوا حتى لا تكون فتنة} قال: يحك، أتديري مال الفتنة؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس بقتالهم على الملك.

۱ البقرة من آية (۲۱۷).
۲ براءة من آية (۵).
۳ رواه ابن الجوزي عن إسحاق بن أحمد عن أبي الفضل البقال عن ابن بشران عن إسحاق الكاذي عن عبدالله بن أحمد عن أبيه به (روايا القرآن ص ۷۲ و ۷۳)، رواي أساتذة: حسن. ورأي الشافعي صحيح وأخرج الأول الطبري من طريق المجاج بن المهابان عن همام به وأورد حديث ورد {أنقل الله نبیه} (تفسير رقم ۴۴۱) وأخرج الثاني بإسناد حسن من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة به (تفسير رقم ۵۱۰).
۴ المسند رقم ۶۱۰ وأخرج أيضا من طريق زهير عن بيان به مختصرا (المسلم رقم ۵۳۸)، وأخرج البيخائي من طريق نافع عن ابن عمر بن نحوه {المسلم، التفسير - سورة البقرة - باب قاتلهم حتى لا تكون فتنة رقم ۴۵۲۳).
سورة البقرة (بكون الدين لله)
قوله تعالى [ويكون الدين لله]

257 - ثنا عاصم بن خالد وأبي اليمان قالا أخبرنا شهيب بن أبي حمزة
عن الزهري قال ثنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه
أن أباهررة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبويرك بعده
وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبايرك كيف تقاتل الناس وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أفتن الناس حتى يقولوا لالله
إلا الله فمن قال لالله إلا الله فقد عصى متي ماله ونفسه إلا بحق وحسبه
على الله تعالى قال أبايرك والله لأفتنا قال أبا اليمان: لأفتن من فرق
بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله ولمنيعوني عناقًا كانوا
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منفعة قال عمر
فلوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي
الله عنه للقاطن فعرفت أنه الحق.)

258 - ثنا أبو معاوية ثنا الأعشم عن شقيق عن أبي موسى قال: جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ريا فأتبع ذلك في سبيل الله قال فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي
العليا فهو في سبيل الله عز وجل.)

(1) السند 19/1 وأخرج أيضًا من طريق مصرع عن الزهري به السند 27/1 ومن طريق
سفيان بن حسین عن الزهري به السند 11/1 وأخرج البخاري عن أبي اليمان عن شهيب به ومن
 طريق مغفل عن أبي شهاب الزهري به وسلم من طريق عقيل عن الزهري به (صحيح البخاري).
الزكاة - باب أخذ العناق في الصفة 3/711 رقم 1459 وصحيح مسلم - الإيام - باب الأمر بقتال
الناس حتى يقولوا لالله إلا الله 51/1 رقم 20 ذكره أبى كثير في النفسير (277/1).
(2) السند 4/176 وكرر بالسند نفسه في 4/5 وأخرج أيضًا من طريق منصور عن
شقيق به السند 4/176 وأخرج البخاري من طريق منصور عن شقيق به ومن طريق عمرو بن مرث
عن أبي وائل شقيق به وسلم من طريق عمرو بن مرة عن شقيق أبي وائل ومن طريق أبي معاوية
عن الأعشم به ومن طريق عيسى بن يونس عن الأعشم به ومن طريق منصور عن أبي وائل شقيق
به (صحيح البخاري). العلامة: باب من سأل وهو قائم عامًا جالسة 1/270 رقم 170 والجهاد. باب من
قاتل لتكون كلمة الله في العليا 37/1 رقم 281 وصحيح مسلم - الإيام - باب من قاتل =
سورة البقرة 194. 195
قوله تعالى (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم)

259 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ليث بن سعد، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أويغرو، فإذا حضره أقام حتى ينسخ [(1)].

قوله تعالى (ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا)

260 - ثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال: قلت للواء: الرجل يحمل على المشاركين أهر من ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلفني إلا نفسي [(2)], إذا ذاك في النفقة [(3)].

261 - حدثنا وكيع، قال حدثنا إسماعيل، عن قيس قال: ذكروا عند عمر رجلا ترك نفسه، فقال مدرك بن عوف الأحمسي: يا أمير المؤمنين خليلى يسهم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة، فقال: كذب أولئك، بل هو من اشترى الآخرة بالدنيا [(4)].

(1) الحياة والسيرة استحقاق التأريخ 1512/3 رقم 1942، وذلك ابن كثير (التفسير 227/1).
(2) المسند (3) وأخرج به عن حذيفة بن المغيرة أبي عمر عن ليث به (المسند 3) 328/3. وهذا الحديث على شرط مسلم ورواية الليث عن أبي الزبير يحمل على السماح كما ذكره الحافظ في طبقات المسندين ولهذا قال الحافظ ابن كثير في هذا الاستاد: (هذا إسناد صحيح انظر طبقات المسندين ص 151 ط دار الكتاب العلمية وتفصير ابن كثير 248/1).
(3) النساء (84).
(4) المسند (281/4) ورجاله ثقات ونساءه صحيح، وأبو بكر هو ابن عباس المفري، ثقة إلا أنه لا يقبل صاحب حفظه كتابه صحيح. وليس الحديث من سوء حفظه لأنه ثبت في الصحيح من حديث حليفة وغيره. (انظر صحيح البخاري، التفسير - سورة البقرة، باب وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).

145
سورة البقرة 196

٢٦٢ - حديثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل [ وأنفقوا في سبيل الله ولا تقتلون بأيديكم إلى التهلكة ] أنفق ولا متنقص .

قوله تعالى [ وأيما الخج والعمرة لله ]


______________________________
(١) نفس المصدر السابق من ٣٩٩ / ٤٠ وانظر تخرجهما الحديث السابق.
(٢) (٤) مسائل الإمام أحمد بن حنبل للنخسيبوري ١٤٠١/١ و١٥١ ونحو الآخر ورد أيضاً في نفس المسائل ١٧٩/١ و١٨ و (١) المنس رد (٢٧٣) وأخرج أيضاً من طريق عبارة رريق وأبي داود الخفري عن سفيان به (المسن ١٩٣/٦ و٢٤١ واحده أيضاً من طريق شعيب عن قيس بن مسلم به (المسن ٣٩٥/٢) =
265 - ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أنه يعلم كأن يقول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليتبث أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه قال: فلما كان بالجمران وعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أطل به معه ناس من أصحابه منهن عمر، إذ جاء رجل عليه جبة ممتلخا بطيب، قال: فقال يارسول الله كيف ترى في رجل آخر بعمارة في جبهة بعد ماتمضخ بطيب، فنظر صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاء الوجي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال فجاء يعلى فدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ممحور الوجه يفط كل ذلك ساعة ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرا آننا، فالنمس الرجل ردت بي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما النميب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.(

266 - ثنا يحيى عن ابن جريج، أنا عطاء، قال: سمعت ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنستي اسمها: مامتعك أن تتحي معتا العام قاله: ياتني الله إنا كنا ناضحا فركب أبو قران وابنته، زوجها وابنها، ناضحا وترك ناضحا تنضح عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان قاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعد حجة.

= وأخرج الشافعي من طرق عن قيس بن مسلم (صحيح البخاري، العمرة، ياب متي يحل المحتور، 1795، ونويس المصدر السابق رقم 154) وما بعده.

(1) المسند (227/4) أخرج الشافعي من طريق ابن جريج به، ورواية البخاري معلقة ورواية مسلم مرفوعا ، وأخرج مسلم أيضا من طريق أخرى إلى عطاء بن أبي رباح به (صحيح البخاري، الحج، ياب غسل الخلق ثلاث مرات رقم 1539، صحيح مسلم، الحج، ياب مياح للمحرم بنراح أو عمارة رقم 118، وما بعده) وزكريا السيفي روى إليهم وروى غرور (الدر 5/2).

(2) المسند (229/1) وأخرج من طريق ابن أبي ليله عن عطاء به (السنن 2/818)، وأخرج البخاري عن مسدد من يحيى النضال وعمر بن حبيب العلف عن عطاء به، ومسلم عن
سورة البقرة

267 - ثنا يونس بن محمد وسراج بن النعمان، قالا: ثنا فيلح عن
عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، قال سراج بن ربيعة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما
بينهما من الذنوب والخطأ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

268 - ثنا يحيى بن سعيد، ثنا حاجج يعني: الصواب، عن يحيى بن
أبي كثير، عن عكرمة، عن الحاجج بن عمرو الأنصاري، قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإسحاق بن أبى بكر بن جعفر.
أبى عثمان قال: ثنا يحيى بن أبي كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه
هذا: حدثنا الحاجج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى قال:
فذكرت ذلك لي ابن عباس، وأبي هريرة فقال: صدق. قال: إسحاق: فقد
حدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة، فقال: صدق.

269 - ثنا عبيد الرزاق، ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة،
وعشام عن أبيه عن عائشة، فقال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على
ضيافة بنث الزبير بن عبد المطلب فقالت: إن أريد الحق وأنا شاشكة.

التعريف: محمد بن ميمون عن يحيى بن من طريق حبيب العالم عن عطاء بن (صحيح البخاري). الصمغ.
باب عمرة في رمضان. رواhim 287 والرقم 1764 وصحيح مسلم: الجاحظ. باب فضل
العودة في رمضان (976/1956) رواه ابن كثير، رواه إلى البخاري التفسير
(976/12) وله شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد في المسند (274/39) و
وشهاد آخر من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام أخرجه أحمد في المسند (48/30) وله شاهد
ثالث من حديث وحيب بن خشب الطائي رواه أحمد في المسند (8/379) و
-Reface (3/379) Rواه السباعي وصحبه الألفاني (صحيح الجامع الصغير 379) وذكره
السيوطي أيضاً، في الدور من حديث أبو هريرة لجعفر بن أبي سعيد.
(3/379) أخرجه أبو داود والنسائي والجاحظ إلى الرست Witch (379) و
مسن بن أبي داود - الحج، باب الإحرام، رقم 1882 ورسان الترمذي، رقم 1882 ورسان الترمذي، رقم 1377 وأخرجه الترمذي.
(3/379) أخرجه ابن الماجد أو ابن `
أبي عائشة عن طريق الحاجج الصواب بهما قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(3/379) باب فيمن
في الذي يبهل بالحج فيكسر أو يعرج رم 253 وتفسير ابن أبي حاتم المجلد الأول 125 ب.
سورة البقرة

فقال النبي صلى الله عليه وسلم هجو وراهن، أو محسن حيث جستين

قيل أنه تعالى (ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهذي محلة)

270 - ثنا وكيع، ثنا شعبية، عن يحيى بن حفص، عن جده قالت: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يرحم الله الملحدين يرحم الله الملحدين، قالوا في الثالثة والمقصرين: قال:

والمقصرين.

271 - ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال: حدثني تفاوت عن ابن عمر عن حفصة أتولتو ثابة مالك الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إن قلدته هديني. ولدته رأسي فلا أخل حتى أحل من الحج.

(1) المسند 194/2، وأخرجه عن حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه به 20/7. وأخرجه البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه به ومسلم من طريق أبي أسامة عن هشام.

(2) المسند 138/5، وأخرجه البخاري، التفسير رقم 1361، وقدمه في المسند 194/2، والحديث له أشاد من حدث أم سلمة أخرجه أحمد في المسند 40/539، وذكره ابن حبان برواية رضي الله عنه.

(3) تصريف الجمل الأول، 125 ب.

(4) المسند 193/6، وأخرجه البخاري، التفسير رقم 1361، وقدمه في المسند 40/539، وأخرجه البخاري من طريق مالك عن نافع بن الزبير.

(5) ابن النفسي، تفسير الجمل الأول، رقم 1747، وقدمه في المسند 194/2، وم bäheb.}

149
قوله تعالى: {فَإِنَّمَا كَانَ مَنْ كَانَ مَرْيَمًا أَوْ بِهِ أَذٍّ مِّنْ رَأْسِهَا فَغَدِيَةً مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَسْكٍ}. 2272 - ثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخديبية ومنحن محرمون، وقد حضرنا المسلمون وكانت لي وقفة فجعلت الهواء تتساقط على وجهي فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيذكرو هؤلاء رسولك قلت: نعم فاعترضه أن يحلق قال: فنزلت هذه الآية {فَإِنَّمَا كَانَ مَنْ كَانَ مَرْيَمًا أَوْ بِهِ أَذٍّ مِّنْ رَأْسِهَا فَغَدِيَةً مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَسْكٍ}.

273 - ثنا هشيم أنا خالد عن أبي قلابة، عن كعب بن عجرة قال: قمت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسها فيها القبل من أصلها إلى فرعها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك، قال: احلق، ونزلت الآية قال أطعم ستة مساكين ثلاثية أصع من ثمر.

274 - قرأ على عبد الرحمن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجرخ عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذاه القبل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال: ضم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدينين لكل إنسان أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزائ. (3)

القرآن 3/422 وصحيح مسلم، الحج، باب أن القرن لا يتخلل 2072/2 رقم 1299 (1) ذكره ابن كثير ونسبه إلى الصحابي (التنصير 137/1).

(2) قوله عبد الرحمن مالك كنا في الأصل والصواب عبد الرحمن عن مالك لأن الإمام أحمد لم يعرف بالرواية عن عبد الرحمن بن مهدي وآ所谓的 الإمام مالك عن عبد الكريم بن مالك.

(3) وشرح ذكره هذا الإسناد الإمام أحمد بالربع 272 و135.

(4) المسند (4181)، آخره من طريق أخرى إلى كعب بن عجرة بن عمر السند 424/4، آخره مسلم من طريق مهدي، عن الإمام مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بآذى رتم 1201 وأخرجه الشيخان من طريق معقل بيسار عن =
سورة البقرة 199

275 ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: أتي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآى أوقى كفر واللفيق ينثأ على وجهي أو قال على حاجي فقال: أيذوك هوا رأسك، قال، قلت نعم، قال، فاحلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أننك نفسك، قال أيوب لا أدرى بهذته بأسداً.

قلوه تعالى (فإذا أنتمت فلن تمنع بالعمرة إلى الحج فما استيار من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحرم وسبعية إذا رجعتم)

276 ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: تمنع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأدى فساق الهدى من ذي الحليفة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فإن من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدي فليطف بالبيت والصفا واللمراء والبقصر وليحلل ثم ليجعل بالحج وليهد فلن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحرم وسبعية إذا رجع إلى أهل وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة استلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطوار من السبع ومنشأ أربعة أطوار ثم ركع حين قضى طواره بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتي الصفا وطاف بالصفا واللمراء ثم لم يحمل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأضاف فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدي وساق الهدى

= كعب بن عجرة فأخذه مسلم من طرق أخرى إلى عبد الرحمن بن أبي ليلي به صحيح البخاري، التنسيق: ياب، فلن كان منكم مريضا أو به أذى من أن ترم يوم 6517، صحيح مسلم كما نسب من رقم 8888 (1) نفس الموضوع السابق.
سرة البقرة

من الناس (1)

قوله تعالى [الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
فسوق ولا جبال في الحج]

277. حدثنا هشيم عن سبار، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته
يوم ولدته أمه (2).

278. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: قال الله [فم
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق ولا جبال في الحج] قال أبي فاروق
الجماع، والفسوق: السبب، والجذال: المراء، فإذا أحرمت إن شاء الله
فانته عما نهاك الله عنه (3).

279. ثنا يحيى عن شعبة حديثي زيد بن أبي وائل عن عبد الله عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبب المسلم فسوق، وقتاله كفر قال:

(1) المسند 2/ 1392، وأخرج البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث به وسلم من طريق
 بشبع عن الليث عن أبيه به (صحيح البخاري الحج. باب من ساق البلد) معه 59/2/3
 رقم 1277، وصحح مسلم الحج. باب رجوب الدم على المنجع 26/12/20، رقم 1277.
(2) المسند 2/ 1392، وأخرج أيضا من طريق جبير عن منصور عن أبي حازم به
المصدر 494، وأخرج مسلم من طريق هشيم به ومن طريق أخرى إلى أبي حازم (الصحيح
الحج. باب فضل الحج والمرة) رقم 1350 وما بعد، وأخرج البخاري من طريق يسأله به
(الصحيح الحج. باب فضل الحج البرور. الحديث الثالث) رقم 1211.
(3) مسائل الإمام أحمد أحد بن خليل رأيته ابن عباس لله ص 200 وقوله: قال الفاروق: الجمهور أخرجه الطبري
بأسانيده إلى ابن عباس وابن طارس وابن عمر، ومحمد بن كعب الترمي وعطا، وبه المانية
دليل أو جزء به 1392 - 140، وأخرج البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث وآية قوله
فسوق: السبب، فأخرج الطبري بإسناده إلى ماجاه وابن عباس والعداء، وأيراهم التفعلي
وعطاء بن يسار لتفسير (التفسير من رقم 376 - 767) وأو قوله: العباداء: الماء، فأخرج
الطبري بأسانيده عن ابن مسعود وابن عباس وعطاء بن أبي راحل، ومحمد بن جبير وماجاه وعطاء
ابن دينار وحسن والضحاك، والبيه بن أنس، وإيراهم التفعلي، وإطاءي بن يسار وعكرمة
والزهرى وفتاعة بانفظ أو يناء (التفسير من رقم 376 - 767).

102
قلت لأبي وائل: أنت سمعت من عباد الله؟ قال: نعم.
قوله تعالى: [وتزودوا فإن خير الزاد التقوى]
{1}
709 - ثنا عبد الزرقاء، ثنا عمر بن ذر قال: سمعت ماجاهدا قال: كانوا
يحضون ولا يتزودون فرخص لهم في الزاد فأنزل [وتزودوا فإن خير الزاد التقوى] {1}.
720 - ثنا بهز وعفان قالا: ثنا سليمان بن المغيرة، ثنا حميد بن هلال قال,
عفان في حديثه: ثنا أبو قتادة وأبو الدفعة قال عفان وكانا يكتبان الحج,
قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم نفجل يعلمني ما علمه الله فكان فيما حفظت عنه
أن قال: إنك لست تدع شيئا أتقن الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيرا منه.

(1) المسند 4850/1 في آي القطعة عن عفان عن ثنيه عن النبي. (السناد 1118)، وكره بالسناد نفسه في
(1116/5)، وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أبي بكر.
(1111/3) وآخره عن محمد بن جعفر عن ثنيه عن النبي في 
(1112/7). وهو حديث صحيح الصحيح. (السناد 1172) عن
الأخير عن محمد بن عيسى عن ثنيه به وأخرج مسلم عن طرق محمد بن طلحة رأى مهدي
الثوري عن زيد بن أبي بكر ومن طرق محمد بن جعفر عن ثنيه به ومن طريق ثنيه عن
منصور آل أمعش كلاما عن أبي وائل به (صحيح البخاري). إياها. باب خروف المؤمن من أن
يحيط عمله وهو لا يشير ، 110/88 رقم 230 وصحح مسلم. إياها. باب بيان قول النبي صلى
الله عليه وسلم: سام المسلم فسوق وقاله كفر / رقم 216). وقد أخرج كثير منهم إلى
الصحيح (التفسير 2/ 350 وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ورضي الله عنه
(2) رواه أبي بكر الخلاصة في كتاب الم瞌 على التجارة والصناعة والعمل رقم 100 وأخرجه أحمد من
طريق عبد الزرقاء عن أبي عبيدة عن عمر بن دينار عن عكرمة بن جحش. (السناد السابق
رقم 108). وإسناده صحيح وله المراحل بقي بعضه بعضه وأخرجه عبد الزرقاء من
طريق طرقاء عن عمر بن دينار عن عكرمة عن أبي عباس بن بكر ثم قال: رواية أبي عبيدة
أصح. (التفسير رقم 1305 و1304) وأخرجه البخاري من طريق أبي عباس معلقا ووصله أبو داود
والنسائي وعبد بن حمزة في تفسيره (التفسير و словه الإباني رقم 35 وتفسير ابن كثير 1/ 488)
(3) المسند 59/5 وآخره أيضا من طريق إسماعيل بن سليمان بن المغيرة (السناد 478) ورجاله
ثقات وإسناد صحيح. وأخرجه البهذفي من طريق حميد بن هلال به (السناد الكبير)

102
فساد المنهج

"ليس عليه جناح أن تبتغوا فضلاً من رفيكم".

281. حديثنا أبي بكر بن عمرو الفقيهي، عن أبي أمانة التيمي قال: قلت لابن عمر: إننا نكرى، فهل لنا من حج؟ قال: ليس تطورون بالبيت وتأثور في المعرف، وتزرون الجمال وتحلقون رؤوسكم قال قلنا: فأردت أن تبعثوا في الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك سألكني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية (ليس عليه جناح أن تبتغوا فضلاً من رفيكم) فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج.

282. قال أبو داود: وسألته رجل فقال: أريد الحق فأحبل معي منعاً للتجارة؟ فقال: من الناس من يتناول هذه الآية (ليس عليه جناح أن تبتغوا فضلاً) في مواسم الحج ولكن لو لم تكن معه التجارة كان أخلص قولي تعالى (فإذا أفضت من عرفات فذكرنا الله عند المشعر الحرام).

283. ثنا أبو نعيم قال: ثنا زكريا عن الشعبي قال: حدثني عروة بن مضرس بن أس بن خارثة بن لام أنه جعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا ليلاً وهو يجمع، فانطلق إلى عرفات فأفاد منها ثم رجع فأتيت جمعاً فقال: بارسب الله أتبت نفسي وأصبحت راحلني فهل لي من حج؟ فقال: من صلى معاً صلاة الغدبة بجمع ووقف معاً حتى

105
سورة البقرة

198

نبيض وقد أفضي قبل ذلك من عرّفات يلاآ أو نهارا فقد تم حجه وقضى تقضيه

284. ثنا يحيى بن سعيد، ثنا هشام، حديثي أبي قال: سئل أسابيع

عن سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا شاهد قال:

كان سبب العتق فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق، وأنا رديفه.

285. ثنا عبد الرحمن بن سفيان، وعبد الرزاق، وأنباؤنا عن

أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر، قال عبد الرزاق:

سمعن عمر: إن المشركون كانوا لا يقيقون من جمع حتى تشترق الشمس

على ثيبر، قال عبد الرزاق: وكانوا يقولون: أشرق ثيبر كما نغير يعني

نفادهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس.

= يحرون ولا ينجلون نازل الله ... الآية قال ففي الموضع، وأخرج بأسانيده عن ابن عمر

وعكرمة، ومصرع بن العمار، وغيرهم نحواً.

(التفسير رقم 3791، 3792).

(1) المندب 6/4 (وأخرج أيضا من طريق ابن أبي خالد) وإسحاق، وعبد الله بن أبي السفر

كلهم عن الشعبي (المصدح بالسمت م/5 و6 و276 و276) وأخرج أبادور الرمذي والمتناني

وأبا ماجدة من طريق إسحاق، عن أبي خالد عن الشعبي، قال الرمذي: هذا حديث حسن

صحيح (سنن أبي دارم، الناسك) باب من لم يدرك عرفة رقم: 195 وسان الرمذي، الحج

باب فيلم أدرك الإمام رقم: 891 وسن النساني الناسك. فليست من يدرك صلاة الصبح مع الإمام بيزدربة

5 و363 وسن ابن ماجدة، الحج، باب منأتي عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم: 3016 18/20/3016 18/20.

(2) المندب 5 و2005 وأخرج البخاري عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد الكلبان عن

مسند عن الكلبان، ومن طريق مالك عن هشام عن حكمة، وأخرج مسلم من طريق حماد بن

زيد وعبد بن مسلم، وابن خير وحميد بن عبد الرحمن، كلهم عن هشام عن حكمة، (صحيح

البخاري، الحج، باب السير إذا دفع من عرفة 3/188 رقم:1999) وفي الجهاد، باب السرعة

في السير 6/138 ورقم: 1999، وفي المغازي، باب حجة الرواح 8/130 رقم: 4413، وصحح مسلم، الحج، باب الإفراز من عرفة إلى المزدة 2/939 في رقم: 1286 (18/20) ذكره ابن

كثير ونسبه إلى الصحيح (التفسير 1/352).

(3) المندب رقم 275 وأخرج أيضا من طريق شعبة عن أبي إسحاق، باب السير 2/385، (وأخرج البخاري من طريق حجاج

أبو مهان عن شعبة، عن بدر، كما ن verfügbar (الصحيح، الحج، باب منها) باب من جمع الحديث الأول

رقم: 1624 وذكره السيوطي، ونسبه إليهم وإليهم غيرهم (النقد 1/540).

105
سورة البقرة 179. 199.

287. ثنا أبو المغيرة قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني سليمان بن موسى، عن جبير بن مطصم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف ورفعوا عن بطن عرفة، وكل مزدلفة موقف ورفعوا عن محضر، وكلا فجتا من متحرك، وكل أيام التشريق ذبح.

288. ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن بكر بن عطاء، قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الهج بعرفة فقال: الهج يوم عرفة أو عرفات ومن أدرك ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه وأيام منى ثلاثة فص تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.

فوله تعالى {ثم أفيضوا من حيث أفض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم}.

288. حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا المثنى، يعني ابن سعيد، عن قتادة عن عبد الله بن بابا بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملكاته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: أنظروا إلى عبادي، أتوني شعشا

(1) المسند (846/4) ذكره ابن كثير وقال: وهذا أيضاً منقطع فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطصم ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان فقال الوليد: عن ابن جبير بن مطصم عن أبيه، وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطصم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، وقال إبراهيم بن المبارك له عن زيد بن أسلم منسلا (التفسير 351/4).

(2) المسند (846/4) وأخرجه عن يوح بن شعبة بعده المسند 31 وأخرجه أيضاً عن وكيع عن سفيان الثوري عن بكر بنه في 96/4، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق سفيان الثوري عن بكر بنه (سان أبي داود، الناساقي، باب لم يدرك عرفة رقم 899 وسان الترمذي، الهج، باب ماجا، فيمن أدرك الإمام بعده رقم 908 وسان الناساقي، باب الوقوف، عرفة رقم 256/5) وقد نقل الترموذي عن ابن عبيدة قوله: وهذا أوجب حدث رواه الثوري، وقال ابن ماجا بعد أن نكره في المناسك باب من أشي عرفة قبل الفجر 2/2/230، وقال محمد بن يحيى: مأوى للثوري حديثاً أشرف منه، ومن صنع هذا الحديث ليستاكي كما في الإرواء.

256/4 رقم 10/16.
سورة البقرة: 201

غيرا (1) 489. ثنا سفيان عن عمرو (2) عن محمد بن حبير بن مطعم عن أبيه قال:
أضلت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وافق، قلت: إن هذا من الخميس ماشأته هنئا، وقال سفيان مرة عن عمرو عن محمد بن حبير بن مطعم عن أبيه قال: ذهبت أطلب بعيرا لي بعرفة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقاً قلت: هذا من الخميس ماشأته هنئا (3). قولي تعالى (ومنهم من يقول رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتنا عذاب النار) 290. ثنا إسماعيل، ثنا عبد العزيز قال: سألت قتادة أنساً أي دعوة كان أكثر (4) يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رينا آتنا في الدنيا ((اللذين مرتا) 13/47/48 (وصححه الحقيق ذكره الهميسي ونسبه إلى أحمد والطياري في الصغير والكبير ثم قال: ورجال أحمد موثقون) المجموع الزوائد 251/2 و252/2 ذكره السيوطي ونسبه إليه) (النور 34). 

(1) السند رقم (289) وصححه الحقيق ذكره الهميسي ونسبه إلى أحمد والطياري في الصغير والكبير ثم قال: ورجال أحمد موثقون. (مجمع الزوائد 251/2 و252/2) ذكره السيوطي ونسبه إليه. (النور 34).

(2) وفي الأصل عن عمرو بن محمد والتصويب من مصادر التحريج الأثني ومن كتب الرجال، وذى.

(3) السند 284، رأي من طريق ابن جريج عن جعبر بن مطعم به ومن طريق (السند 84/8) ومن طريق نافع بن جعبر بن مطعم عن أبيه به السند (284/82) وأخرج البخاري عن علي بن أبي طيب وقال: جمعاً عن ابن عيينة به وأخرج الحنيف عن سفيان عن ابن عيينة به، صحيح البخاري. الحج. باب الوصية (رقم 294) 294/893/891 رقم 294/893 وسند الحنفي 294/891 رقم 294/891) هذا وقد أورده ابن كثير هذا الحديث ونسبه إلى الإمام أحمد رضه بإسناد فزاد في السند معاذاً بين عمرو ومحمد بن جعبر، ولهما من التسائخ والله أعلم.

(4) كذا في الأصل وفي رواية مسلم من طريق ابن عامر أسعد بن عبد العزيز بلفظ: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر (1) الصحيح، كتاب الذكر، باب فضل الدعاء بالله. آتنا في الدنيا حسنة رقم 299،)
سورة البقرة 201

حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو
بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.{1}

291 - ثنا ابن أبي عبيدة عن حميد وعبد الله بن بكر السهمي، ثنا حميد
عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من
المسلمين قد صار مثل الفرح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل
كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه قال: نعم كنت أقول: اللهم ماكت
معاقبي به في الآخرة فعجل لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: سبحان الله لانطقه ولاستطيعه فهلا قلت: اللهم أتانا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار، قال: فدع الله عزوجل
فشفاه الله عز وجل.{2}

292 - ثنا عبد الرزاق وروح، قالا: ثنا ابن جريج وأبو بكر قال أنا
ابن جريج، حدثني يحيى بن عبيد مولى السائب، أن أباه أخبره أن عبد
الله بن السائب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين
ركتي بني جمح والركن الأسود، ريتنا أتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقينا عذاب النار.{3}

293 - ثنا هاشم بن القاسم، ثنا زيد بن عبد الله بن علالة، ثنا سلمة
ابن وردن المدني قال: سمعت أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاة أفضل، قال:

(1) المسند 10/1 أخرجت البخاري من طريق عبد الزهرة عن عبد العزيز عن أنس نحوه

(2) الصحاح. التفسير. سورة البقرة. باب ( 보면هم من يقول ريتنا أتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

(3) حديث الأول . رقم 4524 وذكره ابن كثير في التفسير (259/1).

(4) المسند 2/61 و أخرج له مسلم من طريق ابن أبي عبيدة (الصحيح). الذكر والدعاء. باب

(5) كراهية الدعا. بجمع العقود. رقم 2688 ). وذكره ابن كثير في التفسير (256/1).

(6) المسند 3/41 و أخرج له أيضًا من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به ( المصنف 8/4) وذكره ابن

(7) داوود من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج به ( السان. المناسك. باب الدعاء في الطوفق رقم

(8) 1893). وفي إسناده عبد مولى السائب مقبول.

108

قوله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه).

294 - ثنا عبد الرحمن، ثنا موسى يعني: ابن علي، عن أبيه عن عقبة

ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم التحر ويوم عرفة وأيام التشريق هي عيدنا أهل الإسلام وهم أيام أكل وشرب.

(1) المنسد 176/3 وأخرجه الترمذي من طريق الفضل بن موسى، وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن أبي فدك كلاهما عن سلمة بن وردان بين حديثين، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه إذا تعرف منه حديث سلمة بن وردان (السنن، الدعوات رقم 3512) وسان ابن ماجه. الدعا باب الدعاء بالعفو والعافية رقم 3848) وفي إسناده سلمة بن وردان الذي ضعيف، وذكره السبويحي ونسبه إلى أحمد والترمذي فقط (العدد 126/5).

(2) المنسد 4/4 وأخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة يتحرج وصححه محققه (المند 74/3) وأخرج أبو داود والترمذي من طريق موسى بن علي بن عبد الله بسن أبي الداوود، الصوم باب صيام أيام التشريق رقم 2419. ومن الترمذي، الصوم باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق رقم 773) قال الترمذي: وفي الباب عن على وسعه، وأيضاً: يا جبار ربيشة، ربيش بن سحيم، ربيش بن سحيم، عبد الله بن حذافة، حذافة بن عمر الأسلمي، وكمك بن مالك، عاته وعون بن العاص، عبد الله بن عمر. قال أبو عبيدة: يحدث عقبة بن عامر حسن صريح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكوهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للتمتع، إذا لم يجد هداه، وليصبح العصر، أن يصوم أيام التشريق، وبه يقول مالك بن أنس وأحمد وسفيان الثلثاني (السنن 124 من 145، وقال أحمد الأحنم في سنن أحمد في مسند أحمد 376، وفي ابن ماجه، وفي البخاري، وفي أحمد، وفي مسلم، وفي الطبراني، وفي المنسد 4/400، وفي البخاري، وفي أحمد، وفي مسلم، وفي الطبراني، وفي المنسد 163، وفي البخاري، وفي أحمد، وفي مسلم، وفي الطبراني، وفي المنسد 400). وذكره ابن كثير في التفسير (المصدر 383/673، 249، 530، 537).
سورة البقرة 2:95 - حدثنا هشيم أخبرنا عوف عن زيد بن حنين عن أبي العالية
عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع:
هلم القط لي، فلقت له حصادات من حصى إخذفًا فلما وضعهن في يده
قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإن هلك من كان
قبلكم بالغلو في الدين.

2:96 - قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن رجل يمي الجمار
يوم النفر الأول ثم عرضت له حاجة بكة فسأله بعض العلماء فانتفاً بأن
ليس عليه حرج إن أتي مكة، فتفتيك مكة وبيته إن لا يعرج إلى منى، وهو
يزن أن ذلك جائز له فقات بكرة وأصبح ولم يرجع إلى منى وكان يتداول قول
الله تبارك وتعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) فهو الذي جرأه
على ترك الرجوع إلى منى فوقع في قلبه بعد أن أخطأ التأويل فهل عليه
في ذلك شيء؟ فقال: بعض الناس يرى عليه دم. قال أبي: روي عن
ابن عباس أنه قال إذا رميت الجمرة فيت حيث شئت، وروي عن ابن عمر أن
العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت ليالي منى فأذن له
من أجل السقاية. وقال عطاء: يتصدق بدرهم وقيل: إن عمر بن الخطاب

(1) عوف في الأصل عون وهو تصحيف والصياغة من الرواية الثانية للإمام أحمد كما هو في التخريج أيضا فإن عوفا معروف بالرواية عن زيد بن حنين ورواية حفص وربيه بن سعيد وإسحاق بن عائشة عنهم عن من شيخ الإمام أحمد المحبوريين. (النظر في الطبقات ل 159) وأيضا فإن الذين أخرجوا رواة من طريق عوف كما سيأتي في التخريج وذكره السيوطي ونسبه
إلى أحمد والسفالا والحاكم (الدر 563/1).

(2) المنسد رقم (1851) وأخرجها أيضا من طريق أبي و safi عوف عن عوف عن زيد بن
حنين به (المسندر رقم 3768) وصححه المحقق، وأخرجه السيوطي من طريق أبي عوف
ب (السنات الماسك - باب قدر حصى الرمي 5/176) وآخره ابن عائش من طريق أبي
أصبه عن عوف به (السنات الماسك - باب قدر حصى الرمي رقم 3769) وأخرجه ابن أبي
عاص من طريق عوف به مقتصر على القسم الثاني من الحديث وذكره السيوطي مقتصرًا على
القسم الثاني من الحديث وصححه رثن المداري (الخريج) إبن تيمية له (في القضيب
125/3) وصححه الآلاني في صحيح الجامع الصغير (1385/2) وفي ترجمة لكتاب السنن لابن
أبي عاصم رقم 98.
كان يردهم ولا يدع أحداً أن يبيت من وراء العقبة، وقال قتادة: ماعملت عليه شيئاً. وقال سالم: يتصدق بدرهم وقال أبي: وأرجوا أن لا يكون عليه شيء وإن شاء تصدق بشيء.{1}

297. ثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع قال: لا أعلم إلا عن عبد الله أن العباس استذان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيت ببيكة أيام من أجل السفآية فرخص له.{2}

قوله تعالى: {وهو أول انخضاع} 298. ثنا وكيع، قال ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخمص.{3}

---

{1} مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص 372 و 338) وقال ابن عباس أخبره ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب نا، ثم إبراهيم بن ثابت، ثم عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمرة فيت حيث شئت: (المحلل 185 / 70) ورجال إسراه ابن أبي شيبة ثقات إلا زيد بن الحباب صدوق بخطيئة، في حديث الثوري (التقريب 173). ولم يرد عن الثوري بل له شواهد أيضاً ذكرها ابن حزم وعندادي حسن. وأخرج ابن حزم أيضاً من طريق سعيد ابن منصور نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا أستطيع أن أقول: إنما هو منها معنا ببيكة أن بنيه ليلالي مني وذكره طرق أخرى نبوحه: (المحلل 185 / 70). وأما استذان العباس للنبي صلى الله عليه وسلم للبيكة ببيكة ليلالي مني فأخرجه أحمد والشيخان كما يأتي في الحديث التالي، وأما قول عطاء، فأخرجه ابن حزم من طريق بكير بن مسعود عن سالم عن ابن جريج عن عطاء، به: (المحلل 185 / 70). وأما قول عمر بن الخطاب فأخرجه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن ابن أبي بكر بنحوه: (المولدا. الحج. باب البئرة ببيكة ليلالي مني رقم 209).

ورجاله ثقات واستذانه صحيح.

{2} المسند (19/2) أخرج الشيخان من طريق عبيد الله. باب (صحيح البخاري). الحج. باب سقاية الحاج رقم 136 وصحيح مسلم الحج. باب وجب الميت بنى ليلالي أيام التشريق رقم 169.

{3} المسند (19/2) وكروه في المسند أيضاً (62 / 56) وأخرجه عن يحيى القطان عن ابن جريج به: (المحلل 55). وأخرج ابن البخاري من طريق سفيان عن ابن جريج به: (الأحكام. باب الألد الخمص) وأخرج مسلم من طريق ركعه بب (الصحيح. العلم. باب الألد الخمص رقم 2668) وذكره ابن كثير (التفسير 146).
سورة البقرة 2:199

ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن
مسروع عن عبيد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من
كن فيه فهو منافق أو كانت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من
النقاق حتى بدعها ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخفى وإذا عاهد غدر وإذا
خاصم نجر.

 قوله تعالى (وإذا قيل له اتق الله أذن له العزة بالإثم فحسبه جهنم)

300. عن الحسن أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اتق
الله فذكه الرجل فقال عمر : وما فينا خبير إن لم يقل لنا ، وما فيهم خبير إن
لم يقولوها لنا.

 قوله تعالى [جهنم]

301. ثنا وكيع ، عن حماد عن محمد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من سبعين جزاء من نار جهنم
 فقال رجل : إنها لكافية يارسول الله . قال : فإنها فضيلة عليها بتسعة
وستين جزاء حرا فهرا.

(1) المند (21) 168 وآخريه عن محمد بن جعفر عن شعبة به أيضا في (2) 169. كما
أخبرني طريقة آخر وهو طريق ابن كثير عن سليمان الأعشيب وأخرجه البخاري عن بشر بن
خالد عن محمد بن جعفر به ومن طريق سفيان الثوري وجرير كلاهما عن سليمان الأعشيب به
وسلم من طريق ابن كثير والثوري عن سليمان الأعشيب بصحيح البخاري - المقام . باب إذا
خاصم فجر 879 و 879 وفي الإيضاح ، 89/189 رقم 1043. وفي الجزيئ
باب إثم من عاهد ثم غدر 579/188 رقم 1788. وصحح مسلم - الإيضاح - باب بين خصال
النقاق 78/189 رقم 1789. والحديث له شاهد من حدث أبو هريرة أخرجه أحمد في المند
(2) 579/2 والبخاري في الإيضاح 89/189 رقم 188، و الصحح مسلم - الإيضاح - باب بين خصال
النقاق 78/189 رقم 1789. وأورد
(2) ذكره السيرطي ونسبه إلى أحمد في الزهد فقط (الدر 579/2).

(3) المند (2) 679/2 أخرجه الشيخان عن طريق الأعرج عن أبي هريرة بصحيح البخاري . بدأ
الحلق - باب صفة النار وأثنا مخلوقها رقم 7785. صحيح مسلم - الجنة وصفة نعيمها رقم
2483.

162
سورة البقرة 210

قوله تعالى [هل ينظرون إلا أن يأتينهم الله في ظل من العمام والملائكة]

2. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله [هل ينظرون إلا أن يأتينهم الله في ظل من العمام والملائكة] قال: يأتينهم الله في ظل من العمام وتأتينهم الملائكة عند الموت(1).

3. ثنا رعي بن إبراهيم ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سأتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قال قلنا لا قال: فهل تضارون في القمر ليلة القدر ليس دونها سحاب قال قلنا لا قال: إنكم ترون ركما كذلك يوم القيامة يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال: فبقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه قال: نبعت الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس فييسافتون في النار ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القرار فييسافتون في النار ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان والذين كانوا يعبدون الأصنام الأصنام فييسافتون في النار قال وكل من كان يعبد من دون الله حتى ييسافتون في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فتبقي المؤمنون ومنافقونهم بين ظهريهم وتياراً أهل الكتاب وقلتهم بيد الله فإن آت مهم الله زوج فيقول إلا تبتعون ما كتمتم تعملون قال فيقولون كنا نعبد الله ولم نن الله فيكشف عن ساق فلا يبقي أحد كان يسجد لله إلا وقع ساجداً ولا يبقي أحد كان يسجد ريا وسعة إلا وقع على قفا قال ثم بوضع الصراط بين ظهري جهنم والأنبياء بناجته إطلاقهم قولهم اللهم سلم سلم سلم...

(1) السنة (118/2) راجل ثلاث ونساءة صاحب. وأخرج الطبراني عن الحسن بن بحسب عن عبد الرزاق به (التفسير رقم 204).

(2) المسند 169/21 أخرجه البخاري من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم به وأخرج مسلم من طريق حفص بن ميسرة وسعيد ابن أبي هلال وشام بن سعيد ثلاثتهم عن =

163
قوله تعالى (زبن للذين كفروا الحياة الدنيا): 4. ثنا حسين بن محمد قال: ثنا ذويد عن أبي إسحاق، عن زرعة، عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا غقل له.[1]

قوله تعالى (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنها): 5. ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلما آمن الناس دخلوا الجنة بيد أنهم أُتوى الكتاب من قبلنا وأوتيتاه من بعدهم، فإذا الله ما اختلفوا فيه من الحق بإذنها فهذا اليوم الذي هدانا الله له، والناس لنا فيه تبع غدا لله، وبعد غد للنصارى[2].

= زيد بن أسلم ب (当事يح البخاري - التنرود). باب قول الله تعالى (وغير به من نافذة) 1/624 و/or 1/628 رقم 4628 و/or صحيح مسلم - الإيان. باب معرفة طريق الزاوية 1/677 و/or 1/680 و/or 1/681 و/or 1/682 و/or 1/683 و/or 1/684 و/or 1/685 و/or 1/686 و/or 1/687 و/or 1/688 و/or 1/689 و/or 1/690 و/or 1/691 و/or 1/692 و/or 1/693.

(1) المسند 71/62 و/or ذكره ابن كثير في التفسير 394/1 و/or وضعه الألباني (صحيفة الجامع الصغير 16/16).

(2) المسند 1272 و/or رواه أيضا عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طارس عن أبيه عن أبي هريرة، وعن همام بن منبه عن أبيه هريرة، فتبين بهذا أن معمر في هذا الحديث ثلاثة أبانيد وهذا الحديث هو أول حديث في صحيحة همام المسند 82 في أخرجه أيضا عن ابن عبيبة عن ابن أبي الزناد من الأخرج المسند 243/2 عن ابن عبيبة عن ابن طارس به المسند 249/2، وذلك من طريق قاتدة عن عبد الرحمن بن آدم مولى أم برث عن أبي هريرة به المسند 243/2، وفي 125/9 و/or أخرجه من طريق عبد القادر بن عبد الله بن علي بن أبي هريرة به المسند 518/5، وأخرجه من طريق محمد بن عروى عن أبي سلمة عن أبيه هريرة به المسند 518/5، وأخرجه من طريق أبو الزناد عن الأخرج به وسلم من طريق الأخرج و/or طارس وأبي صالح وهمام بن منبه كلهم عن أبيه هريرة به صحيح البخاري - الجمعه. باب فرض الجمعة 266/2 و/or صحيح مسلم - الجمعه. باب هديه هذه الأمة ليوم الجمعة 585/2 و/or ذكره ابن كثير التفسير 1/10).
سورة البقرة 2174

قوله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستتهم الأبناء والضراء)

306. ثنا محمد بن عبيد الله، ثنا إسماح، عن قيس، عن خبب، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسداً، فرداً له قلتنا: يارسول الله ادع الله تبارك وتعالى لنا واستنصره، فقال: فاحمر لونه أو تغير، فقال: لقد كان من كان قبلكم يحرض له حفرة ويجاء بالانتشار فيفوض على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه ويشتكى، ويشتكي بأشواط الحديد ما دون عظم من هم أو عصب ما يصرفه عن دينه وليثمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسبر الراكب مابين صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله تعالى والذنب على غنه ولنكلمهم.

فله تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وجسي أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وجسي أن تخبوا شيئاً وهو شركل ولله يعلم وأنتم لتعلمون).


(1) السند (10/5/5) وأخرج أيضاً من طريق زيد ويحيى بن سعيد عن إسماح بن السند.
(2) السند (111/3/2) وأخرجه البخاري من طريق مسند عن يحيى عن إسماح بن السند عليه بحروف الصحيح. الإقراء: باب من اختار العبد والقفل والهوان على الكفر، رقم 943، وذكره السيرتي ونسبه إليهما إلى غيرها (البد /6) و984.
(3) السند (581/3/2) وأخرج من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص والثقة بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت بن حر بن الشهيد (انظر الدر 2/1، 589-597).

165
سيرة البقرة

٢١٦

ثنا محمد بن يكير وروج وعبد الرزاق، قالوا: أنا ابن جريج، قال: وقال سليمان بن موسى أيضًا، ثنا كثير بن مرة أن عبادة بن الصامت حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من نفس قوت ولها عند الله تبارك وتعالى خير تمح أرجع إليكم إلا المقتول وقال روح: إلا القليل في سبيل الله فإنه يجب أن يرجع فيقتل مرة أخرى.

٢١٧

ثنا الوالي بن مسلم قال: سمعت يزيد بن أبي مريم، قال: لحقني عبادة بن رافع بن خديج، وأنا رأيت إلى السجدة إلى الجماعة ماشيا وهو راكب قال: أبشر فاتي سمعت أبا عيسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغرقت قدماء في سبيل الله عز وجل حرمهما الله عز وجل على النار.

٢١٨

ثنا يحيى بن غيلان، ثنا رشدين عن زبان عن سناب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرت أمه فقالت: يا رسول الله انطلق زوجي غازيا وكتب أقتدي بصلالاته إذا صلى وجعله كله، فأخبرني بعمل بليغة عمله حتى يرجع، فقال لها: أنت تستطيع أن تقدم ولا تتعدين وتصوم ولا تتعدين، وتذكر الله تبارك وتعالى ولا تتطفري حتى يرجع قال: ما أطيب هذا يا رسول الله، فقال: والذي نفسي بيده، لع طوتقته

٢١٩

أخرج مسلم من طريق عبد الرزاق، وأخرج البخاري من طريق عروة، صحيح مسلم.

٢٢٠

الإبان. - ياب بيان كون الإبان لله تعالى أفضل الأعمال رقم ٨٤، صحيح البخاري.

٢٢١

الصحيح (٢٥١) أخرج الثلاثي من طريق زيد بن رافع عن كثير بن مرة به (المتمنى).

٢٢٢

الجاهد - ياب مرتضى في سبيل الله عز وجل جزاء، حسن الأزنزوطة (المباني).

٢٢٣

جامع الأسرار١٠٩ / ٥، وصححته الأفلافي (صحيح الجامع الصغير) ٥ / ١٤٧.

٢٢٤

المتمنى (٤٧٩ / ٣) وأخرجه أيضا من حديث مالك بن عبيد الله المتمني بحروه (المستند).

٢٢٥

وأخرجه أيضا من حديث أبي الندراء بلغته مطولا (المتمني) وأخرجه البخاري من طريق حبيب بن حيزة عن يزيد بن أبي مريم به (الصحيح) الجاهد - ياب مرتضى في سبيل الله عز وجل جزاء، حسن الأزنزوطة (المباني).

٢٢٦

أخرج الواقعة في سبيل الله رقم ١٢٨١ من الذكره السيوطي ونسبه إليه (المتمني) ٥٩١ / ١.
سورة البقرة

ما بلغت العشر من عمله حتى يرجع.

۳۱۱. ثنا حاجج قال: ابن جريج، حدثني عثمان بن أبي سفيان
عن علي الأزدي عن عبد بن عمر عن عبد الله بن جيشي الخمسي أن
النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إياك لا شك
فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبورة، قبل: فأي الصلاة أفضل؟ قال:
طول القروت، قبل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، قبل: فأي
الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه، قبل: فأي الجهاد
أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بالله نفسه، قبل: فأي القتل أشرف؟
قال: من أهريق دمه وعطر جواده.

۳۱۲. ثنا محمد بن جعفر أنا ابن جريج وروح، ثنا ابن جريج قال:
قال سليمان بن موسى، ثنا مالك بن يخافر أن معاذ بن جبل حدثه وقال
روح حدته أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاهد في
سبيل الله، وقال روح: قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فوقع ناقة فقد
وهجت له الجنة ومن سأل الله القتيل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل
فله أجر الشهادة ومن جرح جرحاء في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها
تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت وقال عبد الزقاق كأغزر، وروح كأغزر،
وحجج كأغزر ما كانت لوتها كالعفران وريحها كالسكك ومن جرح

(1) المندس (۱۴۳) في إسناده رضوان بن كلاهما تعيين كما سأني، وسهل هو ابن معاذ بن
أنس فقد أخرج الطبراني من طريق الشاذلي بن أحمد، وآخره أيضا من طريق سعيد بن أبي أبوب.
(2) المندس (۱۴۳) أخرج أبو داود عن أحمد بن حنبل (السنن الصلاة، رقم ۱۴۴۹).
(3) المندس (۱۴۳) أخرج به (السنن) (الزيادة جهد المقل، رقم ۵۸) وصححه الألباني
في صحيح سن النسائي، رقم ۳۷۴۹ وذكره السيوطي، ونسب إليه بإملام وذكر تصحيح الحاكم (القدر)
۱۶۷.
سورة البقرة

فِي سِبْلِ اللَّهِ فَعَلَّهُ طَابِعُ الشَّهَادَةِ (1)

313 - ثَمَّ أَيْبَرَ المُغِرَّةُ ثَمَّ مَا عَلِى بِدِينَانِ رَفَعَةٍ; حَدْثُنِي عِلِي بِنَ يَزِيدٍ عَنْ النَّاسِ عَنْ أَبِي أَمَامَةٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رِسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَابَاتٍ; قَالَ: فَمَرَّ سِرْجَ بَغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَا قَالَ فَحَدَّثَنَا نَفْسُهُ بِأَنْ يَقِيمُ فِي ذلِكَ الْبَغَارَ فِي قَوْمِهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ مَاءٍ وَيَزِيدُ مَا حُوَّلَ مِنَ الْبَيْلِ وَيَخْلُقُ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَتِيَتْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَّرْتُ ذلِكَ لَفَرَّتْ مِنْ أَنْذَرُهُ لَفَعَلْتُ وَإِلَّا أَنْ أَفْتَأَاهُ، فَقَالَ: يَاتَنِي اللَّهِ إِنَّ مَرْتُ بَغَارٍ فِيهِ مَا يَقْرَبُنِي مِنَ الْمَاءِ وَالْبَيْلِ، فَحَدِيثُنِي نَفْسِي بِأَنْ يَقِيمُ فِيهِ وَيَخْلُقُ مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْبَيْلُ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لَمْ أَعْبُدَ بِالْهُدَى وَلَا بِالْإِدْنَةِ وَلَكِنْ بَعُثْتُ بِالمَسْحُوْةِ السَّمَحَةِ وَذَلِكَ نَفْسُ مَهْدِي هُدُيَّةٌ أَوْ رُوَحَةٌ فِي سِبْلِ اللَّهِ خِيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَامَ أَحْدَمَ فِي الْبَلَوْطِ فِي صَلَاتِهِ سَتِينَ سَنَةً (2) - ثَمَّ أَعْبَدَ الرَّحْمَنَ بِمَهْدِي، ثُمَّ حَمَادَتُ عَنْ ثَعَابٍ عَنْ أَنْسَ قَالَ: قَالَ رِسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَغَدْوَةَ فِي سِبْلِ اللَّهِ أَوْ رُوَحَةٌ خِيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (3).

(1) السند (5/444) وأخرج أيضاً من طريق عبد الرحيم عن ابن جريج بِالمستند 24/514. (السند 25/437) أخرج به ترمذي من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج بِالمستند 198. (السند 234) اخرجه ابن تيمية وقال: نقله عن ابن جريج بِالمستند 240. (السند 240) ونرواه عن ابن جريج بِالمستند 241. (السند 241) وأخرجه أيضاً من طريق حماد عن ابن جريج بِالمستند 370. (السند 70) وأخرجه السبكي ونحوه عن أبي أمية بِالمستند 3018. (السند 3018) وأخرجه أيضاً من طريق حماد عن ابن جريج بِالمستند 166. (السند 166) ومن طريق حماد عن حماد بن سلمة بِالمستند 160/2. (السند 160/2) ومن طريق حماد...
سورة البقرة 216

316. ثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن النعمان بن بشير قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهدين في سبيل الله كمثل
الصائم نهار واللائم ليله حتى يرجع مذى يرجع.(1)

317. ثنا إبراهيم حدثنا ابن المبارك عن وهيب أخرى عن عمر بن محمد بن
المتكذر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بفزور مات على شعبة
نفقت.(2)

317. ثنا يحيى بن شفان عن منصور عن مجاهد عن طاروس بن ابن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح
ولكن جهاد رفقة وإذا استنصرتم فانتبروا.(3)

= أخرى إلى ثابت ووامد عن أسى به. (المستذ 4/ 1872 وذكره البهشمي ونسبه إلى أحمد البوزري والطبري وقال: ورجال أحد
الصحيح (مجمع الزائدي) 5/ 276) وذكره ابن حبان عن حديث أبي هريرة بن بكر
(الإنساني في ترتيب الصحيح) ابن حبان 18/7 وذكره البهشمي ونسبه إلى هبة بن
(المستذ 5/ 277) وذكره مسلم عن محمد بن عبد الرحمن بن سيم الأنطاكي عن
عبد الله بن المبارك. (الصحيح مسلم - الإمارة - نواب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه
بالغز وذكره ابن كثير (التفسير) 376) وذكره ابن كثير (التفسير) 376
(المستذ 8/ 277) وأخرجه عن ركيع وعبد الرزاق عن سفيان الثوري به (المستذ 725)
وأخرجه عن زيد بن عبد الله عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس بدون واسطة طاوس (المستذ
1/ 296) وأخرجه من طرق منصور عن منصور به مطولا (المستذ 6/ 291-316)
(المستذ 1/ 295) وأخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب عن مجاهد عن ابن عباس.
وذكره أيضا عن عمر ابن الصلح عن مجاهد به وأخرجه مسلم عن طريق جرب عن منصور به ومطولا
عن سفيان به ومطولا عن إسرائيل كلاهما عن منصور به (صحيح البخاري - الجهاد
- نواب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغز وذكره ابن كثير 376/ 782 وذكره
الصحيح مسلم - الإمارة - نواب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغز وذكره 18/71
المستذ 8/ 278 وذكره ابن كثير 376/ 782 وذكره

169
قوله تعالى (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير)
3179. ثنا حجاج عن ابن جريج قال: قلت لمتأن: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) ما لهم إذ ذلك لا يحل لهم أن يغزو أهل الشرك في الشهر الحرام ثم غزوه فيه بعد نحلف لي بالله: ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلو فيه أو يغزوا وما نسخت.
3180. ثنا عبد الرزاق عن معمر قال: قال الزهري: كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل له بعد.

= 3182 (1) رواه ابن الجوزي عن إسحاق بن أحمد عن أبي الفضل الباقر عن ابن بشر عن إسحاق الباجي عن عبيد الله بن أحمد بن أبي بكر. (2) نواسخ القرآن (81-82) واستاده صحيح وأخذه الطبري من طريق حجاج به بلغنا ولهما في الباجي (3) المنعقد. (4) رواه ابن الجوزي بالإسناد المقدم. (5) رواه المقدص. (6) إخراج الصحابة. (7) إخراج الصحابة من حديث أبي موسى الأعرج عن بحر. (8) صحيح البخاري. (9) يحيى بن زيد بن أسد. (10) صحيح مسلم. (11) دائم يحيى عن طلب الإمام. (12) رقم 1673.

17.
سورة البقرة

٢١٧

٢٢١. ثنا أبو كامل عن حمد، ثنا أبو قرعة، عن حكيم بن معاوية

عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى:

لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه.

٢٢٢. عن وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم الجزري عن رجل,

عن ابن عمر قال: يستتب المرتد ثلاثا.

٢٢٣. حدثنا أبو المتنز قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد,

عن أبيه: أن رجلا كفر بعد إسلامه فقتل قبل ذلك عمر فقال: ألا

حسبتهم ثلاثا وتلقون إليه رغيفا كل يوم لعله أن يعود ويراجع أمر الله

وعز وجل.

(1) المندى (٥٠ / ١) أخرجه عبد الزهاب عن معمر ب (المصنف ١٢٨ / ١) وأخرجه ابن أبي

شيبة من طريق قتادة عن حميد ب (المصنف ١٠ / ١) وأخرجه ابن حبان عن طريق

ابن سلمة بسننا، وبه. (المصنف ٣٢ / ١)، وأخرج النسائي من طريق

بزن بن حكيم عن أبيه عن جده بنحور، وأطول، (السمان، الزكاة) باب من سأل بوجه الله

٢٢٢ و٣٢ (وحته الآثاب) في صحيح سنن النسائي رقم ٢٤٨ وحسين عبد القادر الأرناؤوط

(٣) المئذن (٣٠٦) وانظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله.

٢٥٠. (٢) أخرج ابن أبي شيبة من طريق وكيع، (المصنف ١٠ / ١) وفي إسناده رجل مهيب وهكذا

روى عن عثمان بن عفان عن عمر بن عبد المغيرة أن محمد بن erotik عبد الرحمن

٢٩ / ١٦٤ و١٦٢ وما بعدها وحضور ابن أبي شيبة ١٠ / ١٣٧ وما بعدها ١٢ / ٢٢٧ والسن

الكرير للبيهقي ٢٠٧/٩ والطبقات الكبرى لابن سعد ٥/٣٥١.

٢٥١. (٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، أخرجه مالك عن عبد الرحمن بن محمد

ب (الموطأ، الأضياء، باب الفضلاء فيمن ارتدى رقم ١٦) وأخرج ابن أبي شيبة من طريق ابن

عينه عبد الرحمن بن محمد ب (المصنف ١٣٧ / ١)، وأخرج عبد الرحمن عن معمر عن محمد

١٦٤ و١٦٣ (المصنف ١٠) وأخرجه البيهقي من طريق مالك به، ثم نقل عن الشافعي في الكتب قال: من

قاول لا ينتى به زعم أن الحديث الذي

روى عن عمر رضي الله عنه عما لجسته، ثلاثا ليس بثبت لأنه لاعلم متصلا، وإن كان ثابتا

كان لا يقبل على من قتله قبل ثلاث شهات) قال الشيخ (رحمه الله قد روي في التأني به

حديث آخر عن عمر رضي الله عنه بإسناد متصل. (أخيرنا) أبو الحسن أبي محمد الصري ثنا مالك

ثنا حنبل بن يحيى ثنا علي بن عامر عن داود بن أبي

هند عن عامر عن ثنا بن مالك قال: لما نزلنا على تمر، فذكر الحديث في الفتح وفيه.
صورة البقرة

قوله تعالى (يسللونك عن الخمر والمسر قل فيهاما إثم كبير ومنافق للناس
وإثمهما أكبر من نفعهما)

(1) حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي
ميسرة، عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحرير الخمر قال: اللهم بين
لنا في الخمر بستان شافيا، فنزلت الآية التي في سورة البقرة (يسللونك
عن الخمر والمسر قل فيهاما إثم كبير) قال: فدعي عمر فقرئت عليه
 فقال: اللهم بين لنا في الخمر بستان شافيا، فنزلت الآية التي في سورة
النساء (إياها الله الذين أمنوا لاتقربوا الصلاة واتم سكاري) فكان منادي
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادي أن لا يقربن الصلاة
سركان، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بستان
شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ
فهل أنت منتهون؟ قال: فقال عمر: آهنتيني (1)

(2) قدمه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر: يا أنت سماقل الرهط السجية من بكر
ابن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالشركين قال: فأخذته به في حديث آخر لتشغله
عنهم، قال: سماقل الرهط السجية الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالشركين من بكر بن
وائل؟ قال: بأمر المؤمنين قلنا في المعركة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقلت: بأمر
المؤمنين وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام
فإن أبى استودعتهم السجن (ربعتاه) رواه أيضا سفيان الثوري عن داود بن أبي هذلة النسن
الكبرى (3) (التفسير)

(3) السند رقم (376) وصححه محققه ونقل ابن كثير تصحيحه عن علي بن المديني (التفسير
٦ / ٣٧٢ ) وصححه الآبائي في صحيح سان الترمذي رقم (٢٤٤) أخرجه أبو داود من طريقة
إسحاق بن جعفر، وأخرج الترمذي من طريق محمد بن يوسف كلاهما عن إسرائيل به ثم قال:
وقد روى عن إسرائيل هذا الحديث مرسلا، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا وكيع، عن إسرائيل
عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن شرحبيل أن عمر بن الخطاب قال: اللهم بين لنا في
الخمر بستان شافيا فلتنهون، وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف (سنن أبي داود
الأشريدة). تحرير الخمر رقم (١٦٧) وسنن الترمذي، التفسير، سورة المائدة رقم (٤٩) (٣) وأخرجه
ابن أبي حاتم وأبو مروود عن أبي إسحاق به (انظر تفسير ابن كثير ٦ / ٣٧٢)

١٧٢
سورة البقرة 219


326. عن سعد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال لهما: يسرا ولا تعرضا ولا تنفرًا وتطاوعًا. فقال أبو موسى: يارسلون اللهم. إذا بأرض يصنع فيها الشراب من عمل، يقال له البخت، وشراب من الشعر يقال له المز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام.

327. عن ابن عمر قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات، وهو يردنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة.

328. حدثنا سريج، يعني ابن النعمان وحدثنا أبو معمر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يشربون الخمر ويأكلون البسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأنزل الله صلى الله عليه وسلم: «يسألونك عن الخمر والبسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وأشتهما أكثر من نفعهما» إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم علينا إنا قلنا: فيهما إثم كبير، وكننا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب خلط في قراءته.

1(1)، (37)، (42)، (44)، (50)، (57)، (58)، (65)، (72)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82)، (83)، (84)، (85)، (86)، (87)، (88)، (89)، (90)، (91)، (92)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (103)، (104)، (105)، (106)، (107)، (108)، (109)، (110)، (111)، (112)، (113)، (114)، (115)، (116)، (117)، (118)، (119)، (120)، (121)، (122)، (123)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129)، (130)، (131)، (132)، (133)، (134)، (135)، (136)، (137)، (138)، (139)، (140)، (141)، (142)، (143)، (144)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149)، (150)، (151)، (152)، (153)، (154)، (155)، (156)، (157)، (158)، (159)، (160)، (161)، (162)، (163)، (164)، (165)، (166)، (167)، (168)، (169)، (170)، (171)، (172)، (173)، (174)، (175)، (176)، (177)، (178)، (179)، (180)، (181)، (182)، (183)، (184)، (185)، (186)، (187)، (188)، (189)، (190)، (191)، (192)، (193)، (194)، (195)، (196)، (197)، (198)، (199)، (200)، (201)، (202)، (203)، (204)، (205)، (206)، (207)، (208)، (209)، (210)، (211)، (212)، (213)، (214)، (215)، (216)، (217)، (218)، (219)، (220)، (221)، (222)، (223)، (224)، (225)، (226)، (227)، (228)، (229)، (230)، (231)، (232)، (233)، (234)، (235)، (236)، (237)، (238)، (239)، (240)، (241)، (242)، (243)، (244)، (245)، (246)، (247)، (248)، (249)، (250)، (251)، (252)، (253)، (254)، (255)، (256)، (257)، (258)، (259)، (260)، (261)، (262)، (263)، (264)، (265)، (266)، (267)، (268)، (269)، (270)، (271)، (272)، (273)، (274)، (275)، (276)، (277)، (278)، (279)، (280)، (281)، (282)، (283)، (284)، (285)، (286)، (287)، (288)، (289)، (290)، (291)، (292)، (293)، (294)، (295)، (296)، (297)، (298)، (299)، (300)، (301)، (302)، (303)، (304)، (305)، (306)، (307)، (308)، (309)، (310)، (311)، (312)، (313)، (314)، (315)، (316)، (317)، (318)، (319)، (320)، (321)، (322)، (323)، (324)، (325)، (326)، (327)، (328)، (329)، (330)، (331)، (332)، (333)، (334)، (335)، (336)، (337)، (338)، (339)، (340)، (341)، (342)، (343)، (344)، (345)، (346)، (347)، (348)، (349)، (350)، (351)، (352)، (353)، (354)، (355)، (356)، (357)، (358)، (359)، (360)، (361)، (362)، (363)، (364)، (365)، (366)، (367)، (368)، (369)، (370)، (371)، (372)، (373)، (374)، (375)، (376)، (377)، (378)، (379)، (380)، (381)، (382)، (383)، (384)، (385)، (386)، (387)، (388)، (389)، (390)، (391)، (392)، (393)، (394)، (395)، (396)، (397)، (398)، (399)، (400).
سورة البقرة

فأتوزل الله فيها آية أغلظ منها (يا أبى الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون) وكان الناس يشيرون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفتيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك (يا أبى الذين آمنوا إنا الخمر والليسر والأنصاب والأذال يوم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) فقالوا انتهينا ربا، فقال الناس: يارسل الله ناس قتلوها في سبيل الله أو ماتوا على خروجهم كانوا يشيرون الخمر وياكلو الليسر وقد جعله الله رجسا ومن عمل الشيطان، فأتوزل الله (لبن عيسى عليه السلام) وفعلوا الصلاحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقنو والملوء، إلى آخر الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم (1).

قوله تعالى (والليسر)

329 ثنا عدد الله، ثنا أسماء بن زيد، حدثني سعيد بن أبي هذيل، عن أبي مرة مولى عقيل فيما أعلم، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنزد فقد عصى الله ورسوله (2).

(1) المسند رقم (8605) قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف أبي معاذة مريح، وجهالة أبي وهب مولى أبي هريرة. لكن أبا رهم من التابعين الذين يستأنس بهم عين إليه، إذ قال ابن كثير (الباهت الحديث ص 397) وهذا لايعني تصحح ونسخين محدثهم مباشرة ولكن يعتبر بروايتهم وخصوصا إذا وجد لها شرواط، وشاهد هذا الحديث في الآيات التي وردت في تجريم الخمر وردت كما جاء في الحديث تدريجيا فإن التفسير حسن إلى أبي هريرة ولاشك أن أبي هريرة من الذين شهدوا هذا التنزيل كما للحديث شواهد أخرى ولكن أكثروا بما ذكر من تدريج تنزيل الآيات المذكورة في الحديث.

(2) المسند (4364) وأخرج أبنا أيضًا من طريق وكيح عن أسامة بن من طريق تنافع عن سعيد ابن أبي هذيل عن أبي موسى (المسند 394 و 400) وأخرجه مالك عن أبي هذيل عن أبي موسى (الموطأ). باب ما جاء في التحرر رقم 9 رسن ابن أبا داود الأدب، باب النبي في العبر بالنذر رقم 3768، وسناب ابن ماجة، الأدب - باب اللعب بالنذر رقم 3767، ورسوله الأبلائي في صحح سن ابن ماجة رقم 3760. قال ابن كثير بعد أن ذكر الحديث مروي موقعا عن أبي موسى من قوله ثم ذكر ابن كثير الحديث التالي أيضًا (التفسير 3: 169).
سيرة البقرة ٢١٩

٤٣٠. ثمان مكي بن إبراهيم، ثمان الجعفر، عن موسي بن عبد الرحمن
الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني
مسمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال عبد
الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
مثل الذي يلعب بالبرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقمح ودم
المختنزير ثم يقوم فيصلي.(١)

قوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل الغفر)
٤٣١. ثنا نوح قراد، ثنا عكرمة بن عمر، عن شداد بن عبد الله قال
سمعت أبا أناة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا
ابن آدم إنك أن تبذل الخير خير لك وأن تمسك شر لك ولتائم على
الكفاف وابداً بين تعلم واليد العليا خير من اليد السفلي.(٢)
٤٣٢. ثنا عبد الزواق ثنا معاذ عن أبي بكر عن أبي سهيل عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر
غني وابداً بين تعلم واليد العليا خير من اليد السفلي قلت لأيوب ما عن ظهر
غني قال عن فضل غنائب.(٣)

(١) المنسد (٥٠٠/٤٧) أخرجه مسلم من حديث بريدة بنحوه، الصحح، كتاب الشعر، باب تحريم
اللبع بالبردشير، الحديث الأول، رقم ٢٨٨٩.
(٢) المنسد (٥٠٠/٤٨) وأخرجه مسلم من طريق عمر بن برنس عن عكرمة بن عمر به
الصحح، الزكاة. باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحح، رقم ٣٧٩(١) ذكره
السيوطي ونسبه إليه والغيرها (الفر ١/٦٩)
(٣) المنسد (٢٧٧/٧٢) وأخرجه من طريق ابن المسبب في ٢٠٨/٢ ومن طريق عطاء في ٢٣٠/٢ و
٢٤٩/٢ ومن طريق أبي صالح السمان في ٢٥٩/٢ و ٤٨٠ و ٢٤٢ و ٢٢٧ ومن طريق
همام بن منبه من صحيحه في ٣١٩/٢ ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن في ٢/١٠١٠ ومن طريق محمد بن زيد في ٢/٢٧٨ ومن طريق الأعجوج في ٢/٤٨٢ ومن طريق
سمايح عن أبي هريرة باب (صحح البخاري: الزكاة، باب لاصقة إلا عن ظهر غني ١٠٨/٢ رقم ١٤٣٨ ومراز
٤٥٨/٥ رقم ١١٩) وفي النفايات باب وجبة النفقه على الأهل والمعالي ١٩/١٠٠ رقم ٥٣٥٥ و
سورة البقرة 219

34. ثنا إسماعيل، أنا أبي بوب، عن أبي الزبير عن جابر أن رجلاً من الأنصار قال له أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال له يعقوب بن دينار. ثم لم يكن له مال غراب، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتره من يشتره فإن يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله النحاس بثماناً خمساً درهمم. فدفعها إليه وقال إذا كان أحدهم فقيراً فليبدأ بنفسه، وإن كان فضلاً فأعلى عياله، وإن كان فضلاً فعلى ذوي قريته أو قال على ذوي رحمه، وإن كان فضلاً فههنا وههنا.


(1) المندب 31 / 300 وآخذه من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر في (3) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر في (30 / 170) ومن طريق مجاهد عن جابر في (31 / 371) وآخذه مسلم عن يعقوب الأنصاري عن إسماعيل بن عائشة، ومن طريق البهله عن أبي الزبير، وآخذه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح بيرم 347 وإن رقم 242 ورقتم 7182 ومن طريق عمر بن دينار بيرم 346 ورقتم 7119 ورقتم 472 ورقتم 7146 ومن طريق محمد بن المنذر عن جابر بن بكر، ورقتم 3110 والحديث في البخاري جاء مختصراً ولهله لهنما نسياً كبيراً إلى مسلم فقط مع رواية أهل في البخاري. صحيح البخاري: البهله. باب بيع المزايدة 6/ 354 رقم 2161 وفي مواضع آخرين تحت الأرقام السابقة، صحيح البخاري. مسلم: الزكاة، باب الاح년، في الفئة بالنفس ثم أهله ثم القيامة 1/ 712 رقم 3997.


176
سورة البقرة 312

قوله تعالى: [ويسألونك عن النتائج كل إصلاح لهم خير وإن خالفتمهن]
فالخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.

315 ـ حدثنا يحيى بن أدم ـ حدثنا إسرائيل ـ عن عطاء بن السائب ـ عن سعيد بن جبير ـ عن ابن عباس قالت: لما نزلت [ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن] عزلوا أموال اليتيم حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينثى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت [إذن خالفتمهن فالخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح] قال: فخالطوهن. (1)

316 ـ قال النيسابوري: وقيل عن رجل يكون في حجره يتيم، ويكون له شيء من ماله فيأخذها فيطرحها فإذا طرحها في ماله لم يشكل، إلا أن المنفعة لليتيم أكثر؟ قال: لا، لا يأخذ قال الله [والله يعلم المفسد من المصلح]. (2)

قوله تعالى: [ولا تنكروا الشركات حتى يؤم]. 317 ـ قال النيسابوري: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: [ولتنتكروا الشركات حتى يؤم]. (3)

318 ـ قال: شركات العرب الذين يعبدون الأصنام. (4)

319 ـ أعرفهم بن إسحاق الطلقاني، قال: ثنا ابن مبارك، عن يونس بن الزهرى [ولتنتكروا الشركات حتى يؤم] ثم أهل نكاف المحصنات من أهل الكتاب فلم ينسخ من هذه الآية غير ذلك فنكاح كل

---

(1) المسند رقم (303) وحسنه محقق لكن لم يتأكد من سماع إسرائيل عن عطاء بن السائب أنه قبل الاختلاف إلا أن الحديث ورد من غير طريق إسرائيل فالإسناد حسن كما قال، وأخرج أبو داود والطبراني كلاهما من طريق جبر عن عطاء بن أبي هريرة. (2) المسند. (3) البخاري. (4) مختارة البخاري رقم 2871 وتفسير الطبري. (5) وأخرجه النسائي من طريق أبي عبد الأسد عن عطاء بن عامر عن عطاء بن أبي هريرة. (6) البخاري. (7) البخاري. (8) مختارة البخاري رقم 4217. (9) المسند رقم (3540) وحسنه محقق لكن لم يتأكد من سماع إسرائيل عن عطاء بن السائب أنه قبل الاختلاف إلا أن الحديث ورد من غير طريق إسرائيل فالإسناد حسن كما قال، وأخرج أبو داود والطبراني كلاهما من طريق جبر عن عطاء بن أبي هريرة. (6) المسند. (7) المسند. (8) مختارة البخاري رقم 2871 وتفسير الطبري. (9) وأخرجه النسائي من طريق أبي عبد الأسد عن عطاء بن عامر عن عطاء بن أبي هريرة. (10) البخاري.
سورة البقرة 221

مشرك سوى نساء أهل الكتاب حرام (1).

339. ثنا أبو النضر ثنا عبد الحميد حدثني شهر عن ابن عباس قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بينهم من أزواجه ولو أعجبي حسنهم إلا مملكت يمينك وأحل الله عز وجل فتبتكم المؤمنات وأمأرة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام قال (ومن يكرر بالإيمان فقد حب عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) وقال (يا أيها النبي لنا أحللنا لك أزواجه اللاتي آتى أجرهن ومملكت يمينك) إلى قوله (خالصة لك من دون المؤمنين) وحرم سوى ذلك من أصناف النساء (2)

قوله تعالى (ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتم) 340. ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنك النساء لأربع مالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (3)

(1) رواة ابن الجوزي بإسناده المذكور سابقا إلى الإمام أحمد به (نواكش القرآن ص 88) وأخرجه الطبري بإنساد جيد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يحثه وأخرجه أيضا بإسناد صحيح عن مقامه يحثه (التفسير رقم 2600 و4241 و4216)


(3) المسند 2/428 وأخرج الشيخان من طريق يحيى عن عبيد الله به (صحيح البخاري: النكاف، باب الأكفان في الدين رقم 90 وصحيح مسلم: الزواج، باب استحباب نكاح ذات الدين رقم 1469 وذكره السيوطي ونسب إليه به (الدرر 1/666).
 قوله تعالى (ويسألونك عن الحيض فعل هو الذي فاعتززوا النساء في الحيض ...
)

461. ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا حامد بن سلمة عن ثابت ، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضرت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيت فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل [يسألونك عن الحيض فل هو الذي فاعتززوا النساء في الحيض ولا تزويح حتى يطهرون) حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه نجاح أسيد بن حضير وعبيد بن بشر فقالا : يا رسول الله إن اليهود قالتا كذا وكذا أفرادهم فتحب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرج فاستقبلتهما هدية من لين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاها فعفرنا أنه لم يجد عليهما (1).

462. ثنا عبد الرحمن وعفان قالا : ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت : ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن مغروفا وقلت ما نزلت سورة التنور عمدن إلى حجز أور حجوز مناطقهن فشققتهم ثم اتخذن منه خمرا وأتنا دخلت أمرة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أخبرتي عن الظهر من الحيض ؟ فقال نعم لأخذ إحداكم ماها وسدرتها فقتل ظهر ثم لتحسن الظهر ثم تصب على رأسها ثم تلزق بشؤن رأسها ثم تذاكر فإن ذلك ظهر ثم تصب عليها من الماء ثم تأخذ فرضة فتنتظر بها قالت : يا رسول الله كيف أنظهر بها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنين عن ذلك ، فقالت عائشة تنبيع بها أثير الدم ، قال انعفا ثم

(1) المند (3 / 127 و 133) وأخرجبه مسلم من طريق حماد بن زيد بن ( الصحيح - الحيض).

(2) جواز غسل الحائض رأس زوجها رفم 32.
سورة البقرة

لتصب على رأسها من الماء، وترافق شؤن رأسها فتدلكه، قال عفان:

إلى حجز أو حجوز.

م 组 43 ق. قال الحسين بن الحسن: حديثي إبراهيم بن الخارث قال: قال:

لأبي عباد الله: من قال النذرة تكون عند الرجل يكرهها على الاغتسال من الحيض ولا يكرهها على الغسل من الحيض؟ قال سفيان. قال له:

هذا يا أبا عباد الله؟ قال: أخبر أنه التأويل لأن الله تعالى قال:

[ولا تقريرهن حتى يظهرن فإذا تظهرن ...} [اغتنس.

م 组 44 . حديثي يزيد، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي أمرائه وهي حائض أن يتصدق بديث أو نصف دينار.

م 组 45 . ثنا عباد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن العلاء يعني ابن الحرث عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد. وعن مسألة الخائض، فقال: إن الله لا يستحب من الحق أما أنا فإنا فعلت كذا وكذا فذكر الغسل، قال: أتروضاً وضوحاً للصلاة أغسل فرجي ثم ذكر الغسل

(1) المسند ( 188 / 6 ) وأخرج الشيخان. أخرج مسلم من طريق شعبة عن إبراهيم بن مهاجر ب( الصحيح - المختصر - باب استحباب استعمال المنغسلة من الحيض فرضة من مسالة في موضوع الخذاء رقم 91).

(2) وهو رواية كتاب أحكام النساء، عن إبراهيم بن المختر عن الإمام أحمد كما هو أعلاه.

(3) أحكام النساء ص 2. وأخبر المجلة 1127، و أخرج الطبري بإسناد عبد من عيسى وإسناد صحيح عن معاذ بن وضع به المنسوب.

(4) المسند رقم ( 1144 ) وأخرج أيضا من طريق عبد العظيم بن عبد الرحمن عن مسلم به ثم قال: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا يدهم. المسند رقم ( 2692 و 2693 ) وعن معاذ يصف الخذاء عن مسلم به المسند رقم ( 1424 و 1424 ) وأخرج من طريق حكمة عن ابن عباس ( المسند رقم 3747 و 3789 ) وصححه محدث الثقات ورأيته بحثاً وتاريخياً في تعلقه على سنة الفرمدي حيث وجد نحواً من خمسين سنة أو أكثر ( السالكن 244/1 و 254).

189
سورة البقرة

وعام الاماء يكون بعد الماء بذلك الذي وكل فعل يدي فأغسل من ذلك فرحي وأوضحا، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتها فقد ترى ما أقرب بيتتي من المسجد ولأ أصلي في بيتها أحبت إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مئذنة الحائض فآكلها.

346. عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله ابن سعود الانصاري: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من أمورتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار.

347. ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا سليمان الشيباني قال ثنا عبد الله بن شداد بن الهاد قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فأتورت.


2. الألباني "المختصر (١٤٨/٢٣٢) أخرج أبو داود من طريق العلاء بن الحارث به. (السن - الطهارة - باب في المنذ رقم ٢١١) ذكره السيوطي من حديث عبد الله بن سعود الانصاري من حديث معاذ بن جبل (السن ١/١٦٨).

3. المسند (٥٣ / ٣٣٩) وأخرج عن ابن مهدي عن الثوري عن الشيباني به في (١/٣٣٥) ومن طريق بديعة ميسومة عنها في (٥/٥٣٥، ١٣٣) وعن أساطير عن الشيباني به في (١/٦٧، ٣٧٦) وأخرج البيهقي عن أبي العمان عن عبد الواحد به سماو في طريق عبد الله الطحان به (صحيح البخاري) الحجت: باب مباشرة الحائض رقم ٤٠، وقد صحح مسماً: الحجت باب مباشرة الحائض رقم الإزار (١/٢٤٣ رقم ١٩٤) ولا شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (السن في ٦ / ٥٥ و١٣٧ و١٦٧ و١٧٤ و١٨١ و٢، ٦٩ و٣٢٣) والبخاري رقم ٣٠٠ ومسلم برقم ٧٩٣ وشاهد آخر في الجملة من حديث عمر أخرجه =

١٨١
سورۃ البقرة ٢٤٨
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أهله في الطاعة، وقوله (وأسرؤلك عن المحيض قل هو أرى فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقيوهن حتى يظهرن فإذا تظهرن فأنهومن من حيث) الآية الطهر بدل على أن يقربها فلما قالت مسومة وعائشة كانت إحدانًا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاعه، ذلك على أنه إذا أراد الجماعة (١).

قوله تعالى (نساكم حراً لكم فأتوا حرثكم أي شئت) ٢٤٩ برثنا جميع بن غيلان حدثنا رشدي، حدثنا حسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى الماعوري حدثني حنش عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية (نساكم حرث لكم) في ناس من الأنصار، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايتها على كل حال إذا كان في الفرج (٢).

٣٥٠ ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمان بن سبأ قال: دخلت على حفصة ابنتي عبد الرحمن نقلت: إنى سأكلت عن أمر وأنا أستحيي أن أسأل عنه فقالت: لاتستحي يا ابن أخي، قال: عن إبان النساء في أدبارهن، قال: حدثنتي أم سلمة أن الأنصار كانوا لايجرون النساء وكانت اليهود تقول: إنه من جبى إمرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة تكحوا في نساء الأنصار فجهرهن فأبى امرأة أن تطيع زوجها فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها فقالت إجليسي حتى باطني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم جاء رسوله

= أحمد في (المنددة ١٦) (١) ذكره الحافظ ابن كثير حدث مسومة وعائشة ونسبهما إلى الصححين (التفسير ٣٧٩/١) (٢) المسند رقم ٢٤١٤ وفي إسناده رشدي وهو ابن سعد: ضعيف وذكره ابن كثير في التفسير (٢٣٨/١) والأحاديث التالية في تفسير هذه الآية شواهد لهذا الحديث وتقويه.
سورة البقرة ٢٢٤

الله صلى الله عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأله فخرجت، وحدثت
أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذيع الأنصارية فدعى
فتعلها هذه الآية (نساؤكم حرب لكم فأتوا حربكم أني شئت) صماما
واحدا (١).

٣٥١. حدثنا حسن، حدثنا يعقوب يعني: القمي، عن جعفر، عن سعيد
ابن جبير، عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال: بارسول الله هلكت. قال: ومادئ أهلك قال: حولت
رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه
الآية (نساؤكم حرب لكم فأتوا حربكم أني شئت) أقبل وأدبر واتقوا الابتلاع
والخيبة (٢).

٣٥٢. ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنا حكيم الأئمة عن
أبي قيممة الهجيمي عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: من أتى حائضا أو امرأة في ديرها أو كاهنا فصدقته فقد برى، مما
أنزل الله على محمد عليه الصلاة وسلم (٣).

١) المسند (١٨ / ٩٠) وأخرج>Aيضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم به (المستند
١٦ / ١٠). ومن طريق ركع عين سفيان عن ابن خثيم به، ومن طريق عبد الرحمن عن سفيان
عن ابن خثيم به (المستند ٣٦ / ٣٧٨ و ٣٧٠). وأخرج>الترمذي عن طريق سفيان عن ابن
خثيم به وحصية (السن. التفسير. سورة البقرة رقم ٢٧٩) وصححه الألباني في صحيح
سن الترمذي رقم ٣٨٠ وذكره ابن كثير في التفسير (١ / ١٣٨١).

٢) المسند رقم (١٨ / ١٠٨). أخرج>الترمذي من طريق عبد بن خبيص عن الحسن بن موسى به ثم
قال: إذا حديث حسن غريب (السن. التفسير. سورة البقرة رقم ٢٩٨). وصححه الألباني في
صحيح سن الترمذي رقم ٣٨١. وصححه أحمد شاكر في تعلقه على رواية المسند المقدمة.

٣) المسند (٢/ ١٠٨). أخرج>الترمذي من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي
وجيز بن أحمد كليم عن حماد بن سلمة به. ثم قال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم
الأئمة عن أبي قيممة الهجيمي عن أبي هريرة (السن. الظهارة. باب ما جاء في كراهية إيتان
الخاني رقم ١٣٥) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع الصغير ٥ / ٢٣٣ و ٢٤٤)
وذكره السيوطي (الدر ١ / ٦٧٣).
سورة البقرة ٢٧٣
ثنا سفيان بن عبيدة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي من الحق، لاتأتوا النساء في أديارهن.

٢٧٤ حديثاً عبد الصمد، حديثاً همام، حديثاً قتادة، عن عمر بن شعبة عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي أمره في دبرها هي اللوطية الصغرى.

٢٧٥ ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا سهل، عن الحرث بن مخلد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع أمره في دبرها.

٢٧٦ ثنا يزيد، أنا يعبر بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يانيتي الله نسأنا ما نأتي منها وما نذر قال: حسكيك ائت حريتً أنى شنت غيّر.

(١) المند ٢١٣ / ٥ (٢) وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن هرثمي ورفيقي بن عمرو绿水، ورجل كلهم عن خزيمة بن ثابت نحوه. (المند ٥/ ٢١٣ و٢١٥ و٢١٤) وأخرجه أيضاً من حديث علي بن أبي طالب نحوه وصححه المحقق. (المند، رقم ٢٦٥) وذكره ابن كثير من رواية علي بن طلق ونسبه إلى أحمد ثم حسن ثم قال: ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسندة علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل والصحيح أنه علي بن طلق (التفسير ٣٨٥/ ٦) وذكرته الهشيمي من حديث علي بن أبي طالب رواية أحمد وقال: رجاءه ثقات (مجمع الزوائد ٢٩٩/ ٦) وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً به ثم قال: غريب من حديث طاس ولم تكن له إلا من حديث زمعة (حليلة الأولياء، ٨/ ٣٧٧). وذكره الهشيمي من حديث عمر بن نحوه وقال: رواه أبو بكر والطرابلسي في الكبير والبيار ورجال أبي يعلى رجل الصحيح خلاً على أبي اليوس وهو ثقة (مجمع الزوائد ٢٩٩/ ٦٦٥/ ٤) (٣) المند ٢١٤/ ٧ و٦ (٤) وأخرجه أيضاً من طريق هتية عن عمرو بن نعمة (المند رقم ٩٦٨) ذكره الهشيمي ونسبه إلى أحمد والبيار والطرابلسي في الأوسط ورجال أحمد والبيار والبيار والبيار والبيار والبيار.

الصحيح (مجمع الزوائد ٢٩٨/ ٣٨٥/ ٦) وذكره ابن كثير في التفسير (١/ ٢٨٥) وذكره ابن كثير في التفسير (١/ ٢٨٥). (٣) المند ٢١٤/ ٧ و٦ (٤) في إسنادات المارد عن مخلد مجاهد والحال (التقوى)، (٤) وذكره الترمذي عن حديث ابن عباس مرفوعاً ب نحوه. ثم قال هذا حديث حسن غريب. وروى وَكَبْرَ هَذَا الْحَدِيثُ (السن) الرضيع، بناء مما جاء في كواهية إبن الناس، في أديارهن رقم ١١٦٥. وحسن الألباني في صحيح سنان الزمادي رقم ٩٣٠.

١٨٤
أن لا تضرب الوجه ولا تطبع ولا تنهض إلا في البيت وأطعم إذا طعت واكس إذا أكسبت كيف فقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها
(1)。

قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضا لأيامكم أن تبروا وتنتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع علم)

357 - حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني عمرو بن شهيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على بين فرأى غيرها خيرا منها نذكرها كفارتها.

358 - ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن، عن عمر بن الخطين، أن أمرأة من المسلمين أسرها العدو وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتت من القوم فغفلة قال: فركبت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلت عليها أن نحرها قال: فقدمت المدينة فأرادت أن نحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم.

(1) المند (5/13) وأخرجته في الساحة السابقة من طريق أبي قزعة عن حكيم مختصرا وأيضاً من طريق أبي قزعة وعطاه عنه، وأخرجه عن يحيى القطان عن بيره في (5/6) وأخرجه أبو داود والردياني كلاهما عن محمد بن يشأر عن يحيى القطان، وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون (شيخ أحمد) وأبو إسامة كلاهما عن بيره في سنن أبي داود. النكاف، ياخض المرأة على زوجها رقم 1423 والردياني الأداب، ياخض في حنظل العهد 97/69 رقم 2799 رابين ماجاه النكاف باب النصر عند المجمع 8/118 ورقم 1942 وقال الرداني حديث حسن، وذكره ابن كثير (التفسير 1/381).

(2) المند رقم (6737) وأخرجه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر، ومن طريق عبد الصدص عن خليفة بن خياط به (692 ورقم 1969) ورقم 1967) وأخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن الأنصي عن عمرو بن شهيب به وأبو سلمة (السنن) الأثنايين، ياخض في قطعة الربح رقم 3244 ثم عقب أبو داود فقال: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليذكر عمر بن أبي جعفر أنه لا يجبه وقال أبو داود: تلت الأحاديث: وروى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبد الله تكره بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد: أحدثه ماتكر وأبو داود لا يعرف (المصدر السابق) وحدث أبو إسامة الأشغري في الصحيحين يحلفه وهو قوله إلا كثرت عن النبي أوأتيت الذي هو خير وسبيئه تخرج.

185
سورة البقرة ٢٢٤

فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بنسما جزيتهما قال: ثم قال لانذر لابن آدم فيما لا يملك ولاقي معصية الله تبارك وتعالى (١).

٣٥٩ ـ ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد حدثني غيلان بن جرير عن أبي بركة بن أبي موسى عن أبيه قال: أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين تستحلمه فقال: لا والله ما أحملكم عليه قلتيما ما شاء الله ثم أمر لنا بثلاث ذرى فلما انطلقتنا قال: بعضنا لبعض أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحلمه فتحلف أن لا يحلمنا، ارجعوا بنا أي حتى تذكروا قال: فأتيناه، فقلنا: يارسول الله إنا أتبتنا تستحلك فتحلت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال ما أنا حملتك بل الله عز وجل حملتك إني والله إن شاء الله تعالى لا أحلف على بين فلأرى غيرها خيرا منها إلا الأتبت الذي هو خير وكرفت عن يبني أو قال إلا كفرت يبني وأتبت الذي هو خير (١).

٣٦٠ ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلح أحذم بيمينه في أهل آمن له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل (٢).

(١) المسند (٤ / ٤٩) أخرجه مسلم وأبو داود من طريق أبي المهلب عن عمر بن الخطاب.

(٢) المسند (٤ / ٣٩٨) وأخرجه البخاري عن أبي النعيم عن حماد بن زيد به وسما من حلف.

(٣) المسند (٢/١٧٧) من صحيح همام وأخرجه أيضاً من طريق عبد الزور في (٢/٧٨).
 قوله تعالى (لايبذككم الله باللغو في أياكمك ولكن يذككم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم)

361. حدثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء قال : أتيت عائشة
مع عبيد بن عمر قال : فسألها عبيد عن قوله عز وجل (لايبذككم الله باللغو في أياكمك) ؟ قالت عائشة : هو قول الرجل : لا والله ويلي والله ما لم يعقد عليه قليبه.(1)

362. قال النيسابوري : سألت أبا عبد الله عن امرأة حفلت بعشق
جارية لها إن كان عندها دينار ، فنظرت فإذا عندها دينار قال أبا عبد الله : أما العنق والطلاق فإنه يقع عليها وإذا حلفت على المشي يرى أنه كما حلفت عليه ، فلا يكون كما حلفت بذلك اللغو الذي قال الله تبارك وتعالى (لايبذككم الله باللغو في أياكمك) فأما العنق والطلاق فإنه يبطل ويطلق.(2)

 قوله تعالى (للذين يؤولون من نسائهم تريق أربعة أشهر... وإن عزموا
الطلاق فإن الله سميع علم).

363. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : أتى علي أبي وسألته
عن الإبلة ؟ فقال : الرجل يحلف لآيقرب أهله سنة ، أو أكثر من أربعة
أشهر ، بانت منه بواحدة يوقف بعد مصي ... إما أن يفى ، ( والفي :
الجماع ) ، و إما أن يطلق . قال بعض الناس : هي تطبيقة ، وليس بانسا

= من طريق عكورة عن أبي هريرة به . وuslim عن محمد بن رافع عن عبد الززاق به . ( صحيح
البخاري : الآية بناء قول الله تعالى (لايبذككم الله باللغو في أياكمك ...) ) 11 / 517
رقم 1126 وصحيح مسلم الآية بناء النهي عن الإصرار على اليمين 1276/3 رقم 1155
ذكر ابن كثير ( التفسير 1 / 390 ) .

(1) الفضل والعرفة الرجال ص 324. أخرجه أبو داود من طريق إبراهيم الصاتغ عن عطاء به
مرفوعا ثم قال : روي هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصاتغ موثقا على عائشة
وذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سفيان ومالك بن معاوية وكلهم عن عطاء عن عائشة
موثوقا ( السنن - الألبان والذكور . باب لغو اليمين رقم 6254 ).
(2) مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري 2 / 72 .
وقال بعض الناس: إذا آلي دون الأربعة لم يكن إبلا. وقال بعض الناس: هو إبلا، إذا مضت أربعة أشهر. وإذا قال: والله لأفريك في هذه الدار سنة، لا يكون ذلك إبلا، لأنه إن شاء 가معها في غير تلك الدار وقال بعض الناس: تعبد بعد مابين، عدة المطلقة، وذلك بعد مضي الأربعة الأشهر.

روى عن ابن عباس قال: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة الأشهر فلا عدة عليها.

قلت لأبي: فابشر تقول أنت؟ قال: أما أنا أقول: إذا مضت أربعة أشهر. وقد حلف أليفها أكثر من أربعة أشهر، فاجتت طالبها بعد مضي الأربعة وقف لها، فإما أن يغيء، وإما أن يطلق ولا يكون طلاق حتى يوقف فيطلق، فإن هو طلق اعتدت عدة المطلقة وإن طال ذلك ومضت عليه سنة أو أكثر، لم تكن طلاق. فإن هو طلق اعتدت عدة المطلقة إن كانت من تقيض ثلاث حيض. وإن كانت من لا تخضض الثلاثة أشهر، والوقوف أشبه بمعنى الكتاب لقول الله تعالى: (لئذين يلون من نسائهم) يقول: يقسمون. تريص أربعة أشهر فإن نإذوا) فكان الفيء بعد مضي الأربعة، فلا يكون طلاق إلا بالزوج لأنه قال: (إن نأذوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق) فهما أمران جعلا به، ولا يكون ذلك بمضي الشهر، ليس له أن يرضعلها إذا وقف إما أن يغيء، وإما أن يطلق، يفصلها لا يالطأها.

364 - قال الإمام أحمد: وقوله تعالى: (لئذين يلون من نسائهم تريص أربعة أشهر) فالاية منها: أنها تريص أربعة أشهر وإن كانت أمه أكثر من سنتا من التابعين: أن إبلا العبد على النصف من إبلا، وقاد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: إبلا أربعة أشهر.

(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبد الله ص 363 و 364 وأخرج الطبري بإسناده عن سعيد بن المسب في قوله: (الذين يلونون): ببحث عنه، (التفسير رقم 449).
(2) مسائل الإمام أحمد رواية ابن عبد الله ص 376 وأخرج الطبري بإسناده عن الزهري عن ابن المسب بن نحو قول الزهري المتقدم وأطول (التفسير رقم 850).

188
سورة البقرة ٢٣٨

۳٦٥. قال النبي: وستل عن الرجل يلزمه بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، كأن يدخل عليه الإبلاء. قال: لا يدخل عليه الإبلاء، قال الله { فإن الله غفور رحيم}. قال علي: الأمر إليها والفيء إلى الرجل (وإن غزموا الطلاق) والطلاق إلى الرجل ولها أن تراجع إلى السلطان، وأنا أقول: لا يدخل عليهم الإبلاء، وسمعته يقول: الإبلاء ليس بالطلاق.

۳٦٦. حدثنا يزيد، أخبرنا محمد، عن يحيى بن عبد الرحمن بن عمار قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر سبع وعشرون، وصفق بديه مرتين ثم صفق الثالثة، وقبض إيهامه، فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن إنه وهل إذا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء شهرا فنزل تسع وعشرين. فقالوا: يارسول الله إنك تزول تسع وعشرين؟ فقال: إن الشهر يكون تسع وعشرين.

قوله تعالى { والملطقات يترصين بأنسفسن ثلاثة قروه } ۳٦٧. قال الإمام أحمد: وقوله { والملطقات يترصين بأنسفسن ثلاثة قروه }، فظهر الآية على أن كل مطقة ما لم تكن حاملة تعتد ثلاثة قروه.

۳٦٨. وقال فيها عمر: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حبيضة ونصفا لفعلت، فأمرها أن تعتمد حيضتين لأن الحيض لا يجزء. وروي عن عمر أنه قال: إن لم تكن حيض فشهرين.

---

(١) أخرج الطبري بإسناده عن النيسابوري ٢٣٧/١ أخرجه الطبري بإسناده عن الزهري بعنه.

(٢) (التفسير رقم ٤٤٩).

(٣) (التفسير رقم ٤٨٤).

---

(٤) مسائل الإمام أحمد رواية أبنة عبد الله ص ٣٧٦ وص. ٣٨٣.
309 - ورني عن علي أنه قال: تعتد حيضتين، فإن لم تكن حيضتين فشهر ونصف.
307 - قال أبي: وأنا أقول بقول عمر: إن لم تكن حيض شهرين، فإن كانت تحيض فحيضتين.(1)
371 - ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، والملحقات يترصان بأنفسهم ثلاثة قروء: قال فجعل عدة المطلق ثلاث حيض: ثم نسب منها النبي لم يدخل بها فقال: إذا تكتم المؤمنات ثم طالتين من قبل أن تسافر فما لكم عليه من عدة تعتدونها، فهذة ليس لها عدة، وقد نسخ من الثلاثة قروء امرأتان، فقال: واللائي ينس من الحيض من نسائكم إن ارتضيا، فهذة العجزة التي لا تحيض عدها ثلاثة أشهر، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال: وأولئث الأئمة أجهن أن يضمن حملهن.(2)
وحكى الآخر عن الإمام أحمد قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقرأ: الحيض.(3)
372 - ثنا يوسي بن محمد قال: ثنا ليث بن سعد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عبد الله عن النذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيب حديثه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عرق فانظري

(1) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص. 380 وقول عمر أخرجه البهذقي بإسناده إلى عمر
(2) رواه ابن الجوزي عن إسحاق بن أحمد قال: أخبر أبا الفضل الباقر قال: ثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي به (رواية القرآن ص. 87) وإسناد الإمام أحمد إلى قتادة حسن، وأخرجه الطبري من طريق هم بن بخي عن قتادة به (التفسير رقم 4698).
(3) انظر تفسير ابن كثير 1/ 397 أخرجه الطبري بنحوه من قول عمر بن الخطاب وأبى بكر، وابن مسعود وأبو عباس وأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، وسعود بن عبد المجيد ومعبد الجيني وعثمان وإبراهيم ومجاهد وقتادة والأسد، السدي، وغيره بن دينار والضحاك، والبريح بن أنس، وعكرمة.

19.
فإذا أتاك قررك فلا تتصلي فإذا مر القرء فتنبهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء.


374. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: الخلاف طلاق؟ قال فيه اختلاف، كان ابن عباس يقول هذه الآية (الطلاق من امرأة بإحسان) يعروف أو يشير بإحسان، ولا ي.emplace في معرفته منها إلا أن يخاف أن لا يقبلها ححد الله، فإن خفت أن لا يقيمه ححد الله فلا جناح عليها فيما امتدت به، تلك ححد الله فلا تعدوها، ومن يعد ححد الله فأولئك هم الظلامون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره.


(2) ذكره ابن كثير ونسبه إلى الإمام أحمد ضمن التعريض ولم يبين إسناده، لكن ذكر تخريجه فقد أخرج عبد بن حميد في تفسيره قال: أخبرنا زيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سمع عن أبي زينب الأثري، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن سفيان الثوري وذكره سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية كلاهما عن إسماعيل بن سمع، وأخرج ابن مديع من طريق عبد الواحد بن زياد بن إسماعيل بن سميح عن أبي ناس بن مالك، وأخرج أيضاً من طريق قنادة عن ناس بن مالك (انظر تفسير ابن كثير 4 / 406) وأخرج الطبري من طريق سفيان وأبي معاوية عن إسماعيل بن سميح به وضعته الحقوق (تفسير الطبري رقم 6739 / 4795).

قلته تعالى (إفان حقتم أنها يقيم حدود الله فلا جناح عليهما)
فيما أثبت به:

۳۷۵- ثنا إسحاق، ثنا أبو، عن أبي قلاية، عن حديثه عن ثيابان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرم عليها رأيته الجنة.

۳۷۶- ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا أبو، عن الحسن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلفات والمنازعات هن

(1) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ص ۳۸۸، ۴۸۲/۱۱(۴۴۴/۱۱) أخرج عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن حسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس بن نحوه (المصنف ۶ / ۴۸۲ ) وأخرج البهذي من طريق عمر عن طاوس به يثداء (السنن الكبرى ۶۷۱ / ۷۶۷) أوصى قبل عثمان فأورده ميندر الزاهلي والبهذي من طريق هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير عن جهمان عن أبي بكر الأسلمية عن عثمان به (المصنف ۶ / ۴۸۳ والسنن ۶۷۱/۷۶۷) ثم قال البهذي: وقد روى فيه حدث مستند لم يثبت إسادة (دروي في) عن علي وأبو مسعود رضي الله عنهما، قال أبو النذر: وضعف أحمد يعني: ابن حذيل حدث عثمان، وحديث علي وأبو مسعود رضي الله عنهما في إسادة ما قال وليس في أبائه أصح منديث ابن عباس - يريد حدث طارس عن ابن عباس رضي الله عنهما - د (السنن الكبرى ۶۷۱/۷۶۷).

(۲) المصنف ۶۷۱/۷۶۷ وأخرج أيضاً من طريق حماد بن زيد عن أبو، عن أبي قلاية وذكر أبا أحمد رواية ابنه (المصنف ۶۷۱/۷۶۸) وأخرج البهذي وأبو داود والحاكم والبهذي كلهن من طريق حماد بن زيد عن أبو، عن أبي، عن أبي أسماء الرشي عن ثيابان به، وصححه الحاكم وواثقه البهذي، وصحح أحمد شاكر رواية البهذي (المسند ۸۴۴۴) وسن ۷۳۶/۵۱۷ والسنن الكبرى ۶۷۱/۷۶۷.

۱۹۲
المناقشات.


378 ـ قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن (3) مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية أنها أخبرته عن حبيبة بن سهل الأنصارية قالت: إنها كانت تحت ذهب بن قيس بن شماس وإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصيام فوجد حبيبة


(2) رواه ابن الجوزي عن إسحاق بن أحمد بن عبيد الله البقال، عن أبي الحسن بن يشان عن إسحاق بن أحمد الكاذب عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، ثم رواه القرآن ص 88. أخرجه الطبري من طريق الخجاش عن عقبة بن أبي الصحاب، وأخرجه أيضاً من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عقبة بعمن تؤصرا. (التفسير رقم 8478). وأخرجه الطístي من طريق عقبة به ورد هذا الرأي ورد رد هذا الرأي الطبراني أيضاً وذكر أن الآية محكمة ولا معنى لقول بكر (النظر تفسير الطبري 851/6 وتفسير القرطبي 149). (3) قوله عن سقط من الأصل، انظر رقم 272 و135 و274.
سورة البقرة

بنت سهل على بابه بالغضن فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال صلى الله عليه وسلم: مالك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. قالت: حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاوني عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلس ففي أهلها.

قوله تعالى (فإن طلقها فلا تحمل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) سبعة وثلاثون سنا بسن، عن عقله بن مرتضى، عن زين بن سليمان الأحمر، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق أمراه ثلاثاً فينتزوجها آخر، فيغضب الباب ويروى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول قال: لا حتى يذوق العصيلة.

(1) المسند 7/234, ورجاله ثلاث روايات، صحيح وله شاهد في الصحيح، كما بيأتي وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد بن بريك، وأخرجه أبو داود والنسائي وأبي ماجة والطير والببغاكي، كلهم من طريق مالك به: (المرأة، الطلاق، باب ما جاء في الغير، رابع الحج، calend 31). وسنان أبي داود، الطلاق، باب الخلع رقم 247، وسنان النسائي، الطلاق، باب ما جاء، في الحج 169/6، وتفسير الطير رقم 487. والسند الكبيرة 362/313. وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس مرفوعا بعنوان: (الله حسن الوصاف، الطلاق، باب الخلع، ركيز الطلاق في الأحاديث الأربعة، كالت، رقم 2477). وأخرج أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن سهل بن أبي حمزة، (المستنصر 2/639، رابع ماجة الطلاق، رقم 305).

سورة البقرة: 230

381. ثم سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة جاءت امرأة رفاعة
القرطي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن كنت عند رفاعة
فطلمت في بيت طلقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنها معه مثل هدية
الثرث، فتيمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اريد أن ترجعي
إلى رفاعة؟ لا حتى تذكري عسيلته ويدوق عسيلةك. وأبيبك عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص على الباب ينتظر أن
يؤذن له، فسمع كلامها فقال: يا أباابيك ألا تسمع هذا ما تجهر به عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!)

قال أبو بكر الخلالي: قرأت في كتاب لهارون السلمي أنه سأل
أبا عبد الله عن الرجل يتزوج النصارية فيطلقها فتستزوّج نصارياً فيطلقها
أتجزع للمسلم؟ قال: نعم، ألا تراه قال: [حتى تنكّ زوجاً غيره].

382. قال النيسابوري: قلت: فإذا طلق الرجل المرأة وبانت منه
فتيزوج زوجاً غيره ثم مات عنها أو طلقها، وخطبها الأولى فنكحها
على كم تكون عنه؟ قال: إذا طلقها بلفظ واحد ثلاثاً تكون عنده
على ثلاث، فإذا طلقها واحدة واثنتين ثم بانت منه وتزوجت غيره فتكون
عنده على ما يبقى من الطلاق وئلاً الآية (فكان طلقها فلا محل له)

(1) المسند 37/38 وأخبر أسعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه به، ومن طريق أم محمد
عن عائشة، ومن طريق العبد الأسود عن عائشة والقاسم عن عائشة (المسندة 193/187)
4/21 على الترتيب) وأخبر الشيخان من طريق الزهري به (صحيح البخاري)
الأدب. باب التهم والضحك رقم 84 9/81، صحيح مسلم، البخاري، باب لا محل الطلاق لثلاثة
لطلمتها حتى تنكّ زوجاً غيره. رقم (1633، 1632) وذكر أبو إبراهيم في التفسير من عدة طرق
18/4، وقال أبو إبراهيم: والقصص من الزواج أن يكون راغباً في المرأة قاصداً لدوام عشيرتها
كما هو المشرع من التزوج، فإذا كان الثاني إنما قد صدر أن ينهاه للأول فهذا هو الحال الذي
وردت الأحاديث بهذه ولعبه (410/21) وقد أمرت عدة أحاديث في لعن المحل وسأذكر منها
ورايات الإمام أحمد كما سأأتي بعد الفقرة التالية.

(2) الملل 194}
سورة البقرة 230-232

من بعد حتى تنكح زوجها غيره) يعني في الثلاث وفي الواحدة والشتين
هي مطلة له فإنها ذهب من ذهب أن تكون على ما بقي عنده من
الطلاق(1).

383 - حديث الفضل بن دقين، قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس، عن
الهزل، عن عبد الله، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة
وموئشمة والواصلة والموصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله(2).
قوله تعالى [والذين آتىهم نعمة الله عليكم]
384 - حديث أبو مؤارد، حديث الأعش، عن أبي صالح، عن أبي
هربة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو
أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو نوفركم، فإنه أجزر أن لا تزدروا
نعمة الله عليكم(3).
قوله تعالى [وإذا طلقت النساء، فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف] (4).

(1) مسائل الإمام أحمد رواية النبي بوري 187/1.
(2) رقم (1483) وأخرج أيضا من طريق أسعد بن عامر عن سفيان به (المندد رقم 1486)
 accrued محققاً، وأخرج الإمام أحمد أيضاً من حديث علي بن أبي طالب من طريق كثيرة
بنحوه، وفي جميع تلك الطرقات الأخرى (المندد رقم 1435). 171. 170. 741. 744. 727،
980. 970. 1286. 1288. 1364. 1368. 1372 وذكره ابن كثير في التفسير من طرق كبيرة (5)
(141). وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود وأبي عبد الرحمن بن خورش (صحيح
الجامع الصغير وزيادته 5/22).
(3) الزهد ص 18. ورجاله ثقات وإسناد صحح وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية به
(4) قال ابن كثير عند هذه الآية: وفيها دلالة على أن المرأة لاتملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في
تزويجها من ولي. كما قال الترمذي وأبي جرير عند هذه الآية (التفسير 415/1).

١٩٦
سورة البقرة 243

385 - ثنا وكيع وعبد الرحمن، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن
أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا
بولي." (1)

قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن خالين كاملين لمن أراد أن ينتم
الرضاعة") (2)

386 - ثنا وكيع، عن سفيان وعبد الرحمن عن سفيان، عن أشعت عن
أبيه عن مسروق، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على
عائشة وعندها رجل قال: فقال من هذا؟ قالت أخته من الرضاعة فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا من ترضعون فإنما الرضاعة من
المجاعة.

(1) المسند (4/294) وأخرجه أيضا من طريق يونس عن أبي إسحاق بـ(المستند 4/413)
أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي به ومن طريق أخرى إلى أبي إسحاق بـ، ثم
قال: وفي إثبوب عن عائشة وابن عباس وأبو هريرة وعمرو بن حضين وأنس بن المخزومي.
(2) النكاح. يرجع ما جاء لتكافح إلا بولي رقم 1117 وأخرجه أبو داود من طريق أبي عبيدة الحداد عن
يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق بـ (المستند 4/286) وذكره
الألباني من حديث أبي موسى وأبي عباس وعائشة وعمران وصححهما صحيح الجامع الصغير.

وزيدته: 2026/2.

(2) قال ابن كثير عند هذه الآية، وقد روى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أنَّها كانت
ترى رضاعة الكثير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء بن أبي رباح، واليثري بن سعيد، وكانت
عائشة تأمر ابن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها ترضعه وتحتج في ذلك
بحديث سلم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسرأى النبي صلى الله
 عليه وسلم، وكان كبيراً، فكان يدخل عليها بذلك الرضاعة، وأبي ذلك سائر أزواج النبي صلى الله
 عليه وسلم، ورأي ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور، وحجة الجمهور. بينهم الأئمة
الأربعة، والفقهاء السبعة، والأكابر من الصحابة، وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه
 وسلم سوى عائشة، وما ثبت في الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: انظر من إخراكم، فإنما الرضاعة من المجاعة (التفسير 1/471).

(3) المسند (6/141) وأخرجه أيضاً من طريق وكيع عن سفيان به مختصر (المستند 6/138)
وعن صحته ومناسبه راجع الهمش المتقدم آنفاً.

٩١٧
سورة البقرة ٢٧٧ - ٢٧٨

۲٧٧ - ۲٧٨ ثنا حجاج، ثنا ليث قال ثنا عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب ابنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد، فبت تلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخلن. فسالت الشهابي عن المرأة خرجت عاصية لأزواجها؟ قال: لم مكثت عشرين سنة لم تكن لها نفقه.

قوله تعالى (وعلى المولود له زوجين وكسوتهن بالمعروف).

۲٧٨ - ۲٧٩ حديث يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن طارق قال: سألت الشهابي عن المرأة خرجت عاصية لأزواجها؟ قال: لم مكثت عشرين سنة لم تكن لها نفقه.

قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجهم يترصب بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا).

۲٧٩ - ۲٨٠ ثنا عبد الرزاق أنا معاذ عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال: أرسل مروان عبد الله بن عثمان إلى سبحة بنت الحبشة سألها عن أمته وأتىها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفيت عنها في حجة الوداع وكان بدرية فرضت حملها قبل أن ينقضاء أربعة أشهر وعشرا من وفاته فاقترحها أبو السنان بن عبيد بن عبيد بن سعد بن حذافة بن الحكم، حين تعلت من نفاسها وقد أكحتت فقال لها: أريعي على نفسك أو نحو هذا لملك تردين النكاح إنها أربعة أشهر وعشرا. فقلت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنان بن بعكك فنقل الصحب لهما النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت حين وضعت...

(١١) المنذر ٣١٣٧/٦ ومن صحته ومناسبه انظر إلى الباحث الذي قيل السابق.
(١٢) المعلل ومعرفة الرجال ١١٨ ووجاهات ثقات إلا طارقا وهو ابن عبد الرحمن البصلي صدوق له أوهام ومه معرفه بالرواية عن عامة الشهابي (انظر التثريب ٣٧٦/١ وتحذيب الكمال في ترجمة عامر الشهابي ل٣٤٣).
حمد الله

390 - ثنا أبي ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن علي بن الامام الخضري حدثنا أن زوجها خرج في طلب أفعالهم فأدركهم قراء الدفوف فقلت الرأيا نعمهم ولي في دار من دار الأنصار شامسة عن دار أهلها فكنت النساء فيها فأتمت النبي صلى الله عليه وسلم

قال: اسارسال الله أنتان نعي زوجي وأنتان في دار من دار الأنصار شامسة عن دار أهلها، إذا تركتي في مسكن لابلته ولم يتركني في غفلة

إذا كتب في الحجيرة أو المسجد دعائي، أمر بدعوته فقال:

لي: كيف زمتك؟ فأردت عليه. فقال: امكتني في مسكن زوجك الذي جاعله فيه نعيمه حتى بيلغ الكتاب أجله. قال: فاعتندت فيه أربع مرات وعشرين (2).

(1) المسند (6/377) وأخرج في الموضوع نفسه من طريق رجاء عن عمره من طريق ابن إسحاق عن الزهري، و من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سبحة ب، أشهر البعذاري من طريق يزيد عن الزهري، و من طريق برونس عن الزهري، و ورسول من طريق برونس عن ابن شهاب. الزهري. (حيح البعذاري: المغازلي، 91303690، والطاقم، باب وأولات الأحاديث، 92319، ورسول مسلم: الطاقم، باب انقضاء عدة المشروحة عنها زوجها وغيرها يوضع الخلق (1122048), اول، حيثية، المسند، 9289، والطاقم، في المسند، 93618, ورسول مسلم: 1848).

(2) المسند (6/470), وأخرج أيضاً بني مرجح من طريق بشر بن المفضل رجاء بن سعيد

كلما سأل سعد بن إسحاق عن الزهري (6/370), أخرج أبو داره والتاريخ، وإنسان في المسند إلى الكني. كتاب التفسير كلمته عن مالك عن سعد بن إسحاق، ثم قال الترمذي، هذا

حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا للحجة أن تنتقل من زوجه حتى تنقضي عدتها (3).

أبى داره، الطاقم،باب الموت بنها تنتقل رقم: 230، ورسول الترمذي، الطاقم، باب ما جاء

أبى تعدل الموت بنها زوجها رقم: 1204، وأنا، نعمة الأخشر، 237/472.

199
سورة البقرة

391. قال أبو بكر الخلال أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا
قال: سأقلت إيا عبد الله عن رجل يهوي أو نصراوي مات عن امرأة تنبغي
لها أن تعتد قبل أن تنزوج؟ قال: نعم اليهودية والنصراوية في العدة
والطلاق مثل السلمة إلا في الميراث.

392. ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج ثنا حدثني شعبة عن حميد
ابن تائف قال سمعت زينب ابنتي أبي سلمة تحدث عن أنها أن أمهة توفى
زوجها فخافوا على غيابهم فأنزوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في
الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكم تكون في
بيتها في أحلامها أو في شر أحلامها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت
ببيده فخرجت فلا أربعية أشهر وعشرا.

393. قرأت على يحيى بن سعيد عن هشام حدثنا قطعة عن خلاص عن
عبد الله بن عتبة قال: أتي عبد الله بن مسعود فسأل عن رجل تزوج امرأة
ولم يكن سمى لها صداقا، فاتم قبل أن يدخل بها ؛ فلم يقل فيها
شيئا، فرحضا، ثم أمره نسلانه، فقال: سأقول فيها يجهد رأبي، فإن
أصبت فالتل عزلو، وفوجتني لذلك وإن أخطأت فهو مني، لها صداق
نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام رجل من أشجعه، فقال
أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك، قال: هلم من
يشهد لك بذلك، فشهد أبو الصراع بذلك.

(1) الصحيح (اللائل 36) أخرجه الطبري ومسلم من طريق محمد بن جعفر به (التفسير رقم 367).
(2) المسند (رقم 499) صحيح الحديث. قال: إن طرق محمد بن جعفر عن عبد
الله بن عائشة، فإنه يرجح أنها عن عبد الله بن وجدان.
(3) المسند (رقم 499) صحيح الحديث. قال: إن طرق محمد بن جعفر عن عبد
الله بن عائشة، فإنه يرجح أنها عن عبد الله بن وجدان.
(4) المسند (رقم 499) صحيح الحديث. قال: إن طرق محمد بن جعفر عن عبد
الله بن عائشة، فإنه يرجح أنها عن عبد الله بن وجدان.
(5) المسند (رقم 499) صحيح الحديث. قال: إن طرق محمد بن جعفر عن عبد
الله بن عائشة، فإنه يرجح أنها عن عبد الله بن وجدان.

202
سورة البقرة

396 - ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد، عن قطادة، عن رجاء بن حيره، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة تنبينا. بعد أمولد، إذا توفيت منها، سيدها أربعة أشهر وعشرين.(1)

397 - قال الإمام أحمد في هذه الآية: يفرض لكل حامل مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها لها النفعة حتى تضع.(2) قوله تعالى: (وإن طلقت من قبل أن تسومن، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)...

398 - ثنا محمد بن سواس، قال: ثنا سعيد عن قطادة، عن الحسن وأبي العالية في هذه الآية (بأيامها الذين آمنوا إذا نكحتهم المؤمنات ثم طلقتهم) قال: ليست منسوخة لها نصف الصداق، ولها المتاع.(3)

399 - وثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قطادة عن ابن السيب، قال: هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة (وإن طلقت من قبل أن تسومن، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم) فصار لها نصف الصداق وما تاع لها، قال سعيد: وكان قطادة يأخذ بهذا.(4)

لا تنكر الكاحل، إلّا ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، رضم 1145 (وذكره ابن Kathir في التفسير 41/19).

(1) المنسد (3/5/4) وذكره ابن كثير ثم قال: (ورواه أبو داود عن قتيبة بن غندز). وعن ابن المثناي، عن عبد الأعلى، عن ماجه علي بن محمد، عن بكيع، ثلاثهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوقق، عن رجاء بن حيره، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص. فذكره، وقد روى عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث، وقال: إن قبيصة لم يسمع عموها، وقد ذهب إلى القرآن بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن السيب، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سنين، وأبو عبيض، والزهري، وعمر بن عبد العزيز (التفسير 42/1).

(2) جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد / من كتاب بدائع القوائد 10/8/3 و10/9.

وعلق الإمام ابن قيم الجولاني: حكماً، رأيت هذا التفسير ولا يخلو من وهم إلا ما من المرزوي أو من التائف.

(3) رواه ابن الجزري بإسناده المتقدم عن الإمام أحمد (نسخ القرآن 329:410)، والإسناد الأول حسن، والثاني أيضاً حسن والثالث صحيح، والقول الأول أخرجه عبد بن حميد بن منبه (الدر 6/426) القول الثاني أخرجه الطبري بإسناد حسن إلى سعيد بن السبيب =
سوره البقرة 237

398، وثنا حسن عن شبان عن تجادة [إذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن] الآية: قال سعيد بن النسب ثم نسخ هذا الحرف interpunct، وإن طلقتموهن من قبل أن تنسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم[1).

399. قال أبو بكر الخليل: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بكير
ابن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن اليهودي يتزوج باليهودية
فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قال: لاصداق لها .. وقال في موضع آخر
سُئل عن نصراني تزوج نصرانية فأسلما قبلا أن يدخل بها قال:
لاصداق لها لأنه من قبلها جاءت الفرقة وكل فرقة تكون من قبلها فلا
صداق لها[2].

 قوله تعالى (ولاتنسوا الفضل بينكم)
400. حدثنا هشيم أن يأتنا أبو عامر الأزني حدثنا شيخ من بني تميم
قال: خطبتنا علي، أو قال: قال علي: يأتي علي الناس زمن عضوض،
بعض الموسر على مافي يديه، وقال: ولم يأمر بذلك قال الله عزوجل
(ولاتنسوا الفضل بينكم) وينهد الأشرار ويستذل الأخبار ويباح المضطرون.
قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن
بيع الغير، وعن بيع الفضول قبل أن تدرك[3].

---

1) بشرح (التفسير 22/19، 20). القول الثالث أخرجه الطبري بإسناده عن سعيد بن
السبح (التفسير 22/2). (1) نفس الموضع السابق.
(2) اللثاني 81 أ.
(3) المندق رقم 177). أخرجه أبو دار، وأبي حاتم من طريق هشيم به (الساني - البيوع، باب
في بيع المضطر رقم 2382) وتفسير ابن أبي حاتم المجلد الأول ل 175 ب). وفي إسحاق رجل
همه لم يصح باسمه، ولكن ابن مرديه أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن عبيد الله بن الوليد
الوصفي عن عبيد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب بن نحوه (انظر تفسير ابن كثير)
727/1

202
سورة البقرة | 202

قوله تعالى (حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى)

1. 40.  ثنا وكيع، عن شعبة عن أبي عمران الجُزَيَّري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها(1).

2. 41. ثنا يحيى بن آدم، ثنا فضيل يعني ابن مزروق، عن شقيق ابن عقبة، عن البراء بن عازب قال: نزلت: حافظوا على الصلاة وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهيا الله أن نقرأها لم ننسخها الله فأنزل (حافظوا على الصلاة وصلاة الوسطى) فقال رجل كان مع شقيق يقال له أزهر وهي صلاة العصر، قال:

قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسختها الله تعالى والله أعلم(2).

3. 42. ثنا عبد الصمد وعفان قالا: ثنا همام ثنا قتادة عن حنظلة الكاتب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلاة الخمس ركعتين وسجودين ووضوءهن ومواقيتهن وعلم أنهم حتى من عند الله دخل الجنة أو قال وجبت له الجنة(3).

4. 43. ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة حدثي عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبير قال: ثنا همام ثنا همام ثنا قتادة عن حنظلة الكاتب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها قالا: فنزلت.

---

(1) المسند (217/4) وآخرجه أيضا من طريق أبي نعمة عن عبد الله بن الصامت به وأطرق المسند (159/5) وآخرجه مسلم من طريق شعبة وحمد وعمر بن سلمان عن أبي عمران الجزيري به. (الصحيح المسند باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها رقم 648 وما بعدها).
(2) المسند (417/4) وآخرجه مسلم من طريق يحيى بن آدم به (الصحيح المسند باب الدليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر رقم 649).
(3) المسند (617/4) وآخرجه أيضا من طريق سعيد عن قتادة به وروجاهما ثقات وكلا الإنسانيين صحيح المسند (167/4) وآخرجه الطبراني من طريق محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة به (المجمل الكبير 1469 رقم 459) قالت اليعقوبي وروجاهما أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 289/1) وذكره السيوطي ونسبه إليهما (القرآن 20/5).

٢٠٣
حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى) وقال: إن قبلها صلاتين ويعدها صلاتين(1).

4 - ثنا يزيد بن أبي ذبع عن الزرقان أن رجاء من ترشير مرتهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين ليهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال: هي العصر فقام إليه رجلان منهم فسألهم فقال: هي الظهر ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألهم فقال: هذان ظهران الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراء، إلا الصفا والصافان من الناس في قائلهم وفي مخبرتهم فأنزل الله تعالى (حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قائدين) قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليثنى رجلان أو لأسرتين بيتهما(2).

6 - ثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن شعبان بن شكل عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم، وبيوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء(3).

7 - ثنا يحيى بن إسحاق قال: أنا ابن لهيعة عن عبد الله بن حبيرة عن أبي قيم عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديهم يقال له الخص صلاة العصر فقال: إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلهم فضيعها ألا ومن

(1) المسند (183/5) رجلان ثقات وإسناد صحيح. والزرقان هو ابن عمر ابن أبي أيوب الصخري (انظر 

(2) تفسير ابن كثير (428/1)

(3) المسند (5/5) في إسناد الزرقان وهو نفسه المتقدم لم يدرك أحدا من الصحابة قال ابن كثير وقال أبا الإسحاق: والصحيح مأتمم من روايه من روايه من زهرا بن معبد وعمر بن الزبير.

(4) تفسير (428/1) روايه في الحديث السابق عن زهرا بن الزبير.

(5) المسند (رقم 397) وأخرجه مسلم من طريق أبي معاوية بن أبى معاوية وأخرج الشيخان من طريق عبيد بن المنثري عن أبيه. (صحيح البخاري.باب حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى 403) وصحيح مسلم. المسجد باب النبل، من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم 103.

وذكره ابن كثير في التفسير (429/1).

204
صلها ضعف له أجره مرتين ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد قلت لا ابن لهيعة ما الشاهد قال الزكوب الأعرايب يسمن الزكوب شاهد الليل.

8-4 ثنا أبو عاصم، قال: أنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن عماته، عن أم فروة، قال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها.

9-4 ثنا محمد بن جعفر وروح قالا: ثنا سعيد بن قتادة، عن الحسن بن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي العصر قال ابن جعفر، سأل عن صلاة الوسطي.

10-4 ثنا إسحاق، قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن التفعاق بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً قال: إذا بلغت إلى هذه الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فأذنوا فإذا بلغتها أذنوا فأقبلوا على حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قاتنين قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) المسند (292/7) أبوه مسلم من طريق خير بن نعيم الخضري عن عبد الله بن هبيرة، (الصحيح - صلاة المسافرون - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها رقم 30) وذكره ابن كثير في التفسير.

(2) المسند (37/7) وأخرجه أيضًا من طريق الخزاعي عن عبد الله بن عمر المصري، (المسلم 37/6) وذكره ابن كثير في التفسير، (37/6) في إسناده إيهام أمام عمامة القاسم، ولكن له شاهد ماقدم في الحديث الأول عند تفسير آية هذة الباب.

(3) المسند (5/6) وأخرجه أيضًا من طريق أبي بكر، ومن طريق عبد الوهاب الخفاف، ومن طريق سعيد القطان كلاهم عن قتادة (المسلم 13/8) وذكره ابن كثير في التفسير، (3/7) اذكر المراسيل لابن أبي حاتم، ولكن له شاهد تقدمت وهي في الصحيحين.

(4) المسند (7/6) وأخرجه أيضًا من طريق عبد الرحمن بن مالك، (المسلم 17/7)، أخرجه مسلم من طريق مالك بن (الصحيح - المساجد - باب الليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر رقم 207).
سورة البقرة

411. ثني حسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي مليم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله

412. ثنا أبي كمال مظهر بن مدرك ثنا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب عن أبي الطفيل عامر بن وايلة أن رجلاً مر على قوم فسلم عليهم ردوا عليه السلام فلم يجرون قال رجل منهم: والله إني لأبغض هذا في الله فقال أهل المجلس: بس وله ما قالت أما والله لنتبينه ثم يأتيناه رجل منهم فأخبره قال فأدركه رسول الله فأخبره بما قال فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله مررت نصيحة من المسلمين فيهم فنستمث عليهم ردوا عليه السلام فلم يجرون أدركي رجل منهم فأخبرني أن قالت أنا والله إنه لأبغض هذا الرجل في الله فادعو فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تغضب؟ قال أنا جاره وأنا به خبر والله مارأيته يصلي صلاة فقط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر قال الرجل سلم يارسول الله هل رأيت قط أخرى عن وقتها أو أسبت الوضوء لها أو أسبت الزكوع والسجود فيها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، ثم قال والله مارأيته بصورة قط إلا هذا الشهر الذي بصومه الбр والفاجر قال فسأل رسول الله صلى الله هل رأيت قط أنفرطت فيه أو انفصمت من حقه شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا، ثم قال والله مارأيته يعطي سائرًا قط ولا أرى أنه يتفق من ماله شيئاً في شيء من سبيل الله بتغير إلا هذه الصدقة التي يوددها البر والفاجر قال فسأل رسول الله صلى الله هل كنتم في الزكاة شيئاً فقط أو ما كنست فيها طالبيها

(11) المسند 505 وأخرج أيضاً من طريق عبد الززاق عن ميسر عن يحيى بن أبي كثير به المسند 560 ذكره البعضي وقال: رواه أحمد و giấcه رجال الصحيح (مجمع الزوائد). 195/1 وذكره السيوطي ونسبه فقط إلى أحمد (الدر 1/195).
سورة البقرة 228
قال: فسألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم إنا نزى علَه خير منك.
413. ثنا علي بن الحسن يعني ابن شقيق ثنا الحسين بن واقد ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فإن تركها فقد كفر.
قوله تعالى (وقوموا لله قانتين):
414. ثنا يحيى بن سعيد عن المهاجر عن إسحاق بن الحارث بن شبيل عن أبي عمر الشباني عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة حتى تزالت هذه الآية (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكت.
415. ثنا إسحاق بن إبراهيم حدثني الحاجج بن أبي عمرو حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثس رجل من القوم فقتَ: برحمك الله فرمان قومي القوم بأبصرهم فقتلوا. وانكل أمياء ما شاإناك تنظرُ إلي؟ قال: فجعلنا يضرون بأيديهم.

(1) المسند 455/3 ورجاله ثقات وأسانده صحيح، وذكره السيوطي ونسبه إلى أحمد والفراي.
(2) المسند 454/1 أخرجه الترمذي من طريق علي بن الحسن بن شقيق به. ثم قال: رفي القاب عن أسى وابن عباس. هذا حديث صحيح غريب. (الساج)، الإيله. باب مأجوج في ترك الصلاة رقم 2762، وأخرجه النسائي من طريق السحاب بن مروي عن الحسين بن واقد به الساج. الصلاة - باب الحكم في تأرك الصلاة 1269/722، وذكره السيوطي في الدلار.
(3) المسند 453/8 أخرجه الشيخان من طريق إسحاق بن أبي خالد عن الخرث بن شبلي (صحيح البخاري). كتاب العمل في الصلاة - باب ما بنيه عن الكمال في الصلاة. الحديث الثالث رقم: 1263، وصححه مسلم. الساج - باب تحريم الكلام في الصلاة رقم 439، وذكره السيوطي ونسبه إليه، ولكن ورد عن زيد بن أسلم وهو تصحيح (الدلار 737/1).
سورة البقرة ۲۸۴:

قوله تعالى (ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيوا)...

۴۱۶ - حدثنا ناجي حدثنا سهيلة أخري حبيب بن أبي ثابت قال: قدمت المدينة، فبلغنا أن الطاعون وقع بالكوفة، قال: فقلت: من روي هذا الحديث؟ فقيل: عامر بن سعد، وكان غالبًا فقتله إبراهيم بن سعد، فحذرتني أنه سمع أسماء بن زيد يحدث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بهافالاتخرجوا منها، قال: فقلت: أنت سمعت أسماء؟

(1) المند ۴۸/۵ والشاهد فيه قوله: فقلت برحمك الله إلى قوله: إنا في التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أخرجت مسلم من نفس طريق إسحاق بن إبراهيم بإسناده تعالى: الصحيح - المساجد ومواقع الصلاة - باب تعريم الكلام في الصلاة رقم (۵۳۷) وذكره السيوطي وشبه إليهما وآلي غيرهما (الدر ۷۵۷/۲) .
سورة البقرة

قال: نعم(1).

قوله تعالى (فِإنْ خُفِتْ فَرِجَالَا أوِ رَكِبَانَا)

(417) قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل يطلب
العذر كيف يصلي؟ قال: كيف ماتدر يجعل السجود أخفض من الركع.
قلت: إن كان هو الطالب؟ قال: ينزل يصلي. قلت لأبي: فإن خاف أن
يعود عليه إن نزل؟ قال: يصلي على ظهر الدابة لقوله (فِإنْ خُفِتْ
فرِجَالَا أوِ رَكِبَانَا)(2).

(418) سألت أبي عن الرجل إذا كان خائفاً من الطالب وقد حضر وقت
الصلاة، فنزل وتوضاً؟ قال: إن كان خائفاً يؤخر إلى آخر وقت. فإن
خاف أيضاً إن نزل عادوا عليه، آخر وضوءه حتى يكتمل الوضوء. وقد
آخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق حتى صلى الظهر
والعصر والمغرب والعشاء، قال: أبو سعيد: ذلك قبل نزول هذه الآية
(فِإنْ خُفِتْ فَرِجَالَا أوِ رَكِبَانَا)(3).

(419) قال عبد الله: قرأت على أبي قلت: إذا طلب الصدر كيف
يصلي؟ قال: قال الأوزاعي: مادام يطلب فلا يبأس أن يصلي على ظهر
وقال الحسن: ينزل إذا كان هو الطالب، قلت: فإن لم يكن طاهراً وهو
يجد الدماء، قال: ينزل، قلت: فإن كان مطرياً، قال: هذا يغفر
نفسه، قال: إن آخر الصلاة، رجوت أن لا يكون عليه شيء.

---

(1) المسند رقم (1146). وأخرجه من حديث جابر مرفوعا يقول في الطاعون: قال من كالفار
يوم الزحف. ومن صبر فيه كان له أجر شهيد (المسند 1/23). أخرجه مسلم من طريق شعيبة
(الصحيح. السلام، ياب الطاعون رقم 97). وقد ذكر النوريه هذا الحديث بعد أن ذكر
قصة الطاعون تحت ذكر هذه الآية. وذكر رواية أخرى للإمام أحمد عن أبي هريرة بنوحه. (الدر
781/1 780/4).

(2) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 134. وقول أبي سعيد رواه الإمام أحمد
بإسناده كما سيأتي في الحديث التالي.

(3) انظر المرجع السابق.

209
سورة البقرة

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم السنة يوم الخندق، حتى مضى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال أبي: إلا إن بعض الناس يقول هذا قبل نزول هذه الآية (فإن خفتم فرجاً أو ركيانًا) 1.

42 - ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا ابن أبي ذنب وحجاج قال: أنا ابن أبي ذنب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حسنًا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بجري من الليل حتى كفينا وعند ذلك قول الله تعالى (وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيزاً) قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلادًا فاقام صلاة الظهر فصللها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فاقام الصلاة وصلى صلاته كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فاقام الصلاة فصللها كذلك قال وجعله أن ينزل الله في صلاة الخوف (فرجلاً أو ركيانًا).2

(1) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عن 132 وأخرج البخاري قول الأوزاعي معلقا فقال: وقال الرليد ذكرت للأوزاعي صلاة شريحاً بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال: كذلك الأمر عنا إذا تغير الفوت واحتم الولد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصير أحد العصر إلا في بيتي قريبة، كذا في الصحابة كتاب الخنزير باب صلاة الطالب والخطيب راكان وإياء، ووصل ابن حجر من رواية ابن عبد البر في التعبد من وجه آخر عن الأوزاعي ذكر الرواية بالإنسان (تقليل التعليق 737/2).

(2) المسند (39/4) وأخرج أيضا من طريق يحيى وأبي خالد الأحمري وزيد وحجاج كليهم عن ابن أبي ذنب به (2/180-181) وأخرج الرازي من طريق يزيد بن مهون عن ابن أبي ذنب به (السائر 1438/8) ورجاء ثقات إلا سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد كيسان الكوفي ثقة لكونه تغير قبل موته أربع سنين (التقريب 1978/1). وبالنسبة لرواية ابن أبي ذنب عن سنة ابن أبي ذنب من أثبت الناس في رواه عن سعيد المقبري (أظفر هدي الساري ص 400) فالإسناد صحيح.

210
سورة البقرة
قوله تعالى (وَالذِّينَ يَتَوَفَّونَ مَنَكَمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَا عَا إلَى الْحُولِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ..)

421. ثمما حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما (وَالذِّينَ يَتَوَفَّونَ مَنَكَمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَهُمْ مَتَا عَا إلَى الْحُولِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ) فكان للمتوفى زوجته نفقتها وسكنها في الدار سنة، فنصحتها أبة الميراث فجعل لهن الربع والثلث ما ترك الزوج.

422. حدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة (متاعبا إل إلى الحول) فنصحتها (بتربيصا بتأفسهن أربعة أشهر وعشرا) فنفست ما كان قبلها من أمر النفقة في حول ونصبت الفريضة الثماني والربع ما كان قبلها من نفقة في الحول.

423. حدثنا محمد بن جعفر الأركاني، قال: ثنا أبنا الأحوص عن سماك عن عكرمة (وَالذِّينَ يَتَوَفَّونَ مَنَكَمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَهُمْ) قال: نصحتها (وَالذِّينَ يَتَوَفَّونَ مَنَكَمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَهُمْ بتربيصا بتأفسهن أربعة أشهر وعشرا).

424. حدثنا وكيع عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء (وصية لأزواجهما) قال: كنت المرأة في الجاهلية تعتدي سكنى سنة من يوم توفيت زوجها فنصحتها (أربعة أشهر وعشرا).

---
(1) رواه ابن الجوزي بإسناده عن الإمام أحمد (نواسس القرآن ص 91) ونفه عطاء لم يسمع من ابن عباس.
(2) رواه ابن الجوزي كسابقه إسناده صحيح. وأخرجه الطيبي من طريق همام به وأطول. (التفسير رقم 572).
(3) رواه ابن الجوزي كسابقه وفي إسناده سماك وفي روايته عن عكرمة اضطراب.
(4) رواه ابن الجوزي كسابقه والشابه صحيح إلى عطاء.

211
445. وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قنادة [رضي الله عنهم] قال : كانت المرأة إذا تزوجها كان لها السكنى والتفقة حولا من ماله، ثم نشأ ذلك بقوله: [(بترخيص)] بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.

قوله تعالى [إنا خرجنا فلا جناح عليكم في ما فعلتم في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم]

أنظر حدث فريحة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عند قوله تعالى [والذين يتخذون منكم وبدرون أزواجهن بترخيص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا].

قوله تعالى [من اتذا الذي يبرض الله قرضا حسنة فيضاعفه]

له أضعافاً كثيرة.


(1) رواه ابن الجوزي كسابقه وإسناد الإمام أحمد إلى قنادة حسن وأخرجه الطبري من طريق يزيد عن سعيد بع وأطول. (التفسير رقم 5579).

(2) وقد ذكر ابن كثير هذا الحديث عند الآية 240 من سورة البقرة.

(3) السند (رقم 6792) وصححه الحفص على ما فيه من ضعف وأخرجه أيضاً من طريق جعفر عن علي بن زيد به. (الزهد ص 176) وذكر ابن كثير ثم قال: هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جد عنده من تأكير، لكن رواه ابن أبي جات من وجه آخر فقال: حدثنا أبو علاد سليمان ابن خلاد المؤدب، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا محمد بن عقبة الرازي، عن زيد بن مصعب، عن أبي عثمان النهدي، قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأنى هريرة منى، فقد تقبل حاها قال: وقعتت بعده، إذا أهل البصرة يأتون عليه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة =

212
سورة البقرة 249 - 247
قوله تعالى {أكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بيذن الله والله مع الصابرين}.

247 - قال الإمام أحمد في هذه الآية في بيان قوله {وهو معكم}:
{في النصر لكم على عدوكم}.

قوله تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين}.

248 - عن ابن عباس قال: ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم من أهل الأرض.

249 - عن كعب قال: لم يزل بعد نوح في الأرض أربعة عشر يدفع الله بهم العذاب.

250 - حدثنا يونس، ثنا حماد يعني: ابن زيد، عن أبوب، عن أبي قلابة عن أبي أسماء، عن ثياثان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرونهم من خذلهم".

= ألف ألف حسنة، فقلت: وحكيم، والله ما كان أحد أكبر مسائلة لأبي هريرة مني، فما سمعت هذا الحديث، قال: فتحملك أريد أن أبلغه، فوجدته قد انطلق حاضرا، فانطلقت إلى الحج أن أثناء في هذا الحديث قلتهما له، قلت: يا أبو هريرة ما حدثت سمعت أهل البرصة بأثرين منك؟ قال: ما هو قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الخسارة ألف ألف حسنة، قال: يا أبي عثمان، وما تعمج من ذا والله يقول {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} فيضاعف له أضعاً كثيرة، وقول {وأنا متناع الهداية الدنيا} في الآخرة {إلا قليل}، الذي نفسى

بيده، لقد سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {إنه يضاعف الخسارة ألف ألف حسنة}.

وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره، من طريق عبيد بن دينار، عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فلا قول: {لاألا لله إلا الله وحده لا إله إلا هو}، هل الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر، كتب الله له ألف ألف حسنة، وبحنا عن ألف ألف حسنة الحدث (التفسير 44/1).

1) الرد على الزنادقة والجماعية صلى 97 من عائد السلف.
2) ذكر السيوطي، ونسبه إلى أحمد في الزهد وخلال في كرامات الأولياء، يندب صحيح عن ابن عباس (الأدر 1/36، 3/766).
3) ذكر السيوطي، ونسبه إلى أحمد في الزهد فقط (الدر 1/776) ولم أجد هذين الآثرين في الزهد وذكر ذلك في مرويات ابن عباس فيما يتعلق بتوجيه عليه السلام.

211
سورة البقرة 255

حتى يأتي أمر الله عز وجل (1).

آية الكرسي
فضلها

421. ثنا عبد الرزاق أبا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السهل
عن عبد الله بن رباح عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية
في كتاب الله أعلم، قال: الله ورسوله أعلم فرددها مراراً، ثم قال: أبا
آية الكرسي قال ليهتك العلم أبا المتذر، والذين نفسي بليده إن لها لسانا
وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش (2).

422. ثنا وكيع ثنا السوداني أبى عمر الدمشقي عن عبد
الخشخاش عن أبي ذر قال: أنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في
المسجد فجلس فقال: يا أبا ذر هل صليت؟ قال: لا، قال: فصل,
قال: قلت فصلت ثم جلست فقال: يا أبا ذر تعود بالله من شر شياطين
الإنس والجinn؟ قال: قلت: يارسول الله ولا إنس شياطين؟ قال: نعم قلت;
يارسول الله الصلاة قال: خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر قال:
قلت: يارسول الله فما الصوم قال: فرض مجيز، وعند الله مزيد
قلت: يارسول الله

(1) السند (٥ / ٢٧٩) وأخرجه أيضا من حديث معاربة بن أبي سفيان زيد بن أسامة رممان بن
الخضين بن نحوه ( السند أ/١٧٧، ٣٦٩، ٤٢٩) وأخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد به
(الصحيح – الإمام – باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، رقم ١٩٢) وذكره
السيوطي من حديث نباهان معاربة ورمان (الدر ١٧٧ / ٤٧).
(2) السند (٥ / ١٤٦، ١٤٧) وأخرجه أيضا من طريق أبي السهل عن رجل نحوه ( السند
٢٤٨/٥)، وأخرجه مسلم من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى الجريري به بدون: والذي
نفسي بهده من حديث: الصحيح كتب صلاة السافرين. باب: فضل سورة الكافرون آية الكرسي
(الدر ١٦٨) وأخرجه الطيانلي من طريق جعفر بن سليمان به (منحة المعجم ٢ / ١٠٠) وذكره ابن كثير في التفسير (١ / ٤٥٠).

٢١٤
سورة البقرة

فالصدقة قال أضعاف مضاعفة قلت: يارسول الله فأشار أفضله قال جهد
من مقتل أو سر إلى فقيم قلت يارسول الله أي الأنيبياء كان أول؟ قال آدم
قلت: يارسول الله ونبي كان؟ قال: نعم نبي مكمل قال: قلت: يارسول الله
كم المرسل؟ قال ثلاثمائة وثغرة عشرًا وفترة خمسة عشر
قال قلت يارسول الله آدم أنيبي كان؟ قال: نعم نبي مكمل قلت يارسول الله
أيا أنزلك أعظم؟ قال آية الكرسي (الله لا إله إلا الله هو الحي القيوم).

433. ثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني سلمة بن وردن أن أنس بن
مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال: أي فلان هل زوجت؟ قال: لا،
وليس عندي ما أتزوج به قال: آليس ممك بالله أحد؟ قال: بلى، قالت
قلت: ربع القرآن قال: آليس ممك بالله أحد؟ قال: بلى، قال: ربع
القرآن قال: ممك إذا زالت الأرض؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: أليس
ممك إذا جاء نصر الله؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن قال: آليس ممك آية
الكرسي الله لا إله إلا هو؟ قال: بلى، قال: ربع القرآن، قال: تزوج
تزوج ثلاث مرات.

444. ثنا محمد بن بكر، أنا عبيد الله بن أبي زيد، قال: ثنا شهير بن
هشام عن أنس، بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول في هذين الآتيين (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) و(اللم الله لا
إله إلا هو الحي القيوم) إن فيهما اسم الله الأعظم.

(1) المسند (3 / 176) وأخرجته أيضا من طريق يزيد بن عبد العزيز المنصف
وأخرج الحاكم من طريق يعلى بن عبد العزيز المنصف والصحيح والرواه
ال梦境 الطهري (المتدرك) (287 / 2) وقد سرد محمد بن رزق الطهري
لأحاديث كثيرة لهذا الحديث (انظر مجموعه فضائل
سورة وآيات القرآن عند 96 ، 97).

(2) المسند (5 / 179) وفي إسناده سلمة بن وردن: ضعيف.

(3) المسند (6 / 416) ، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي.
ويستحب وابن ماجه وابن المنسية، والطبراني، كلهم من طريق
عبد الله بن أبي زيد عن شهير، قال: الرمذي: هذا حدث حسن
صححه، المصدر (12 / 272) رقم 1421 وسان أبي داود، الصلاة، باب الدعا، رقم 1496.
سورة البقرة 

475 - ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن ابن أبي ليله عن أخيه غن
عبد الرحمن بن أبي ليله عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له (1) فكانت
الفول تجيه، فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا
رأيتها فقل بهم الله أحببى رسول الله قال: فجاء فقال لها فأخذها
فقالت له: إننا لأعود فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها، فقالت له: إننا لأعود فأرسلها فقال:
إني عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لأعود ويجزى إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك فيقول أخذتها فيقول لأعود
فيقول إننا عائدة فأخذتها فقالت: أرسلني وأعلمني شيئا تقول فلا يكري
شيء آبنة الكرسي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت
وهي كذوب (2).

قوله تعالى (لاتأخذ سنة)

476 - حدثنا عبد الرزاق، أبو معمر، عن قتادة والحسن قوله
(لاتأخذ سنة) قال: نسية (3).

(1) سهوة له، والسهوة هي في البيت كالصفة، أو كالمزازة، قال ابن الأثير (أعمال الأصول 288/6).
(2) المنسد 56 / 213. أخبر الثوري من طريق أبي أحمد به، قال: هذا حديث حسن غريب
( السان، فضائل القرآن - باب ما جاء في فضل سورة البقرة وأية الكرسي رقم 288).
أخبر البخاري عن حديث أبي هريرة ثم أحاديث يتناسب بينهما وأطلولا في الصحح - الركالة، باب إذا
كمل رجل بني فاجزه المولى، رقم 1411، ووصلة الإماميك، أبو نعيم، والنسائي من طرق
( الفتح واعلاق 1466 / 488 / 82) ، وحديث أبي أمية عن أبي ذر
في فصل هذه الآية، وعدد الأبياء والمرسلين يأتي في سورة النساء آية 194.
(3) السنة 2 / 743، ورجاله ثقات، راشد صحيح. وكما ذكر الإمام أحمد في جزء فيه
تفسير آيات من القرآن الكريم عن الإمام أحمد في كتاب بديع الفوائد 18.

216
سورة البقرة ۲۰۵

۴۳۷ حديثاً يحيى بن يهان، حدثنا أشعث، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد يعني ابن جبير قال: قالت بنو إسرائيل لموسى: أينام ربك قال: فقال: ياموسى خذ قدحين زجاجتين فاملاهما ما فصل وهم في يديك. فنظر هل يثبتان قسام، فنزل، ففسخ فانكسرا، فقال: ياموسى لم تفت لضاعت السماوات والأرض.(۱)

۴۳۸ - قال عبد الله بن الإمام أحمد: عرضت على أبي حديث عبيد الله ابن موسى، عن سفيان، عن حكيم بن الدليم عن أبي بردة عن أبيه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: فقال: إن الله لا ينام، فقال أبي: هذا حديث الأعمش عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة عن أبي موسى. هذا لفظ حديث عمرو بن مرة أراه دخل لعبد الله بن موسى إسناد حديث في إسناد حديث.(۲)

قوله تعالى: {وسع كرسيبه السماوات والأرض} (۳)

۴۳۹ حديثاً رجل، أنا إسرائيل، عن السدي عن أبي مالك في قوله: {وسع كرسيبه السماوات والأرض} قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة لكل منهم أربعة وجوه: وجه رجل وجه نسيدة وجه نسر وجه ثور فهم قيام عليها قد أحتاجوا بالأرض السماوات ورؤوسهم تحت الكرسي عند العرش قال: وهو واعظ رجله على الكرسي.(۳)

۴۴۰ - حديثاً عبد الصمد بن عبد الوراث، حدثني أبي، حدثنا محمد ابن جحادة، عن سلمة بن كعب، عن عمارة بن عمر، عن أبي موسى، قال: الكرسي:وضع القدمين، وله أطباق كأطياف الرحل.(۴)

(۱) السنة ۲/۱۴۳ وإسناده: حسن إلى سعيد بن جبير تقدم بحثه في تحقيقي ودراسة لتفسير يحيى بن يهان. مطبوع.
(۲) العلل ۲/۱۹ وحكم عليه الإمام أحمد كما هو أعلاه.
(۳) السنة ۲/۱۴۲.
(۴) السنة ۲/۱۴۳ وإسناده صحيح، وأخرجه أيضاً من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن...
سرة البقرة 446

حدثنا ابن مهدي وأبو سفيان يعني: المعمري، عن سفيان، عن
ليث عن مjahد قَالَ: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في
أرض فلاة. ١١

حدثنا ابن مهدي عن سفيان، عن عمران الدهني، عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قَالَ: الكرسي موضع القدمين، والعرش لأبتدأ أحد
قهره. ١٢

 قوله تعالى (رَبِّ الْعَالَمِينَ)

447. قال الإمام أحمد: وقال (وله من في السماوات والأرض ومن
عندن). وقال (يخلقون رعهم من فوقهم). وقال (ذي المارج). وقال
(وهو القدر فوق عباده). وقال (رَبِّ الْعَالَمِينَ) فهذا خبر الله
أخبرنا أنه في السماء ووجدنا كله شيء أسفل منه مذهما يقول الله جل
ثرناه (إن المنافقين في الدرب الأسلم من النار). ١٨

= عبد الله بن خليفة بن نافع. (السنة ص ٨٠، ط دار الكتب العلمية).
(١) السنة ص ٥٥، ٦٠، ٨٥ طبعة دار الكتب العلمية ورجال ثقات، إلا ليثا، وهو ابن أبي سليم معرف
بالرواية عن مجاهد ورواية سفيان عنه وهو صدوق اختلاف أخري، ولم يميز محيث خترك (انظر
تهذيب الكمال ل ١١٥، وثبيت التهذيب ٢ / ١٣٨).
(٢) السنة ٢ / ١٤٢، رجال ثقات، إلا عمارة الدهني تكمل في روايته عن سعيد بن جبير على أنه
لم يسمع منه، ولكن أخرجه الإمام أحمد أيضًا من طريق عمارة الدهني عن مسلم البصري عن
سعيد بن جبير وأبو طالب (السنة ص ٥٠ طبعة دار الكتب العلمية)، وهو إسناد أقوى من
سابقه.
(٣) الألباء ١٩.
(٤) التحول ٥٠.
(٥) المعارج ٣.
(٦) الأنعام ١٨.
(٧) البقرة ٢٥٥.
(٨) النساء ١٦٥.
(٩) الرد على الزاندة والجهمية، ص ٩٧ من كتاب عقيدات السلف.

٢١٨
سورة البقرة: 258

قوله تعالى (الإكرام في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى)

444. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس بن النبهي صل الله عليه وسلم قال ل Açال سالم قال إن أجدفي كارها، قال: وإن كنت كارها(1).

445. ثنا إسحاق بن يوسف ثنا ابن عون عن محمد بن قيس بن عبيد قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فيصل فكلم رجلاً فأجز فيهما فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلته فلم أستألف قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد نادوا كذا وكذا قال سباحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لم، إنى رأيت رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصته عليه رأيت كأني في روضة خضراء، قال ابن عون فذكر تنا خيرته وسعتها وسطها عمود حديد أسفلها في الأرض وأعلاها في السماء في أعلاها عروة ققبل لي: اصعد عليه فقتلي. لستطيع فجاء نى منصف قال ابن عون هو الوصيف فرفع ثيابي من خلفي فقال: اصعد عليه فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة فاستيقظت وإنها لنفى يدي قال فأتيني صل الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقى أنت على الإسلام حتى تموت قال وهو عبد الله بن سلام(2).

(1) المسند 3/181 وإسناده ثلاثين صحيح كما قال ابن كثير ثم ابن مراد الحديث فقال: فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا إليه، فأخبره أن نفسه ليست قابلة له، بل هي كارهة فقال له: أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النبى والإخلاص (التفسير 1/69).

(2) المسند 5/452 وذكر ابن كثير ونسبة أخرى إلى الشيخين (التفسير 1/681) وهو كما قال فقد أخرج الشيخان من طريق عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين بن حبيب البخاري. المتنبئ باب مناقب الأنصار 2812، صحيح مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحديث المذكور.)
سورة البقرة ۲۵۶ - ۲۶۰

"446 - ثنا علي بن عاصم قال: ثنا داود بن أبي هنض عن عامر قال: كانت المرأة في الأنصار إذا كانت لايعيش لها وقد تدعي المقتولة، فكانت المرأة إذا كانت كذلك نذرت إني أعتاش ولا تصبغ بهديك، فأدرك الإسلام طوارئ من أولاد الأنصار. وهم كذلك. فقالوا إنما بيغناهم بهودا، فنحن نرى أن الهود خير من عباد الأوثان فأنا إذا جاء الله بالإسلام فإننا نكرههم على الإسلام، فأنزل الله تعالى [لا إكراه في الدين]." (11)


448 - وثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد قال: كان ناس مسترضون في بنى قريظة فأرادوا أن يكرههم على الإسلام فنزلت: [لا إكراه في الدين].(13)

قوله تعالى [قال رب أرني كيف تحكي الموتى .....]

449 - ثنا وهب بن جربث ثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن سعيد بن المسبح وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال [رب أرني (11) رواه ابن الجوزي بإسناد له إلى الإمام أحمد ( نواس القران ص ۹۳۲، ۹۴۲) أخرجه أبو داود الطيبي والبيهقي عن أبي بكر عن سعيد بن جربث وعن علي عن ابن عباس نجوا. ثم قال أبو داود: المقاتات التي لايعيش لها ولد. ( السنن - الجهد. Diğer) باب في الآسر يكره، على الإسلام رقم ۲۳۸۴ والفصل رقم ۵۸۱۴ والسنن الكبرى ۹۲۸/۱۶۸.) (12) رواه ابن الجوزي، كسباقهما، والقول الآخر راجعه ثقات إلا خصيفا وهو ابن عبد الرحمن الجوزي صدوق سء الحفظ خلف بأخيه.

۲۲٠
كيف يربي الموتى، قال أو لم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا لقد كان يتأوفر إلى ركن شديد ولو لبنت في السجن ما لبث يوسف لأجحت الداعي.

وعلالى (مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أثبتت سبب ستائل في كل سنبلة مائة حبة) (1)

450. ثم وكيع ثنا سفيان عن مزاهم بن زفر عن مفاجئ عن أبي هريرة.

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم دينارا أنفقته في سبيل الله ودنيران أتفقه في رقبة ودينارا تصدقته به ودنيارا أتفقه على أهلك أفضلها الدينار الذي أتفقته على أهلك(2)

451. ثم وكيع ثنا الأعشم عن أبي صالح عن أبي هريرة وعبد الرحمن عن سفيان عن الأعشم عن أبي صالح عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى ما شاء الله يقول الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجله وللصائم فرحان فرحة حين يفتر وفرحه عند لقاء ربه وغلاف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسرك الصوم جنوة الصوم جنوة(3)

452. ثم زياد بن الربيع أبو خداش ثنا واص مولى أبي عبيدة عن بشار بن أبي سيف الغزيمي عن عياض بن جعفف قال: دخلت على أبي

(1) المسند رقم (3811) أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري
(2) صحيح البخاري - التفسير - سورة البقرة - باب إتباعهم باب
(3) أثني كيف يربي الموتى 537 - صحيح مسلم - الإمام - باب زيادة طمانينة القلب رقم 101.
(4) مختلف الروح 1 / 476، والحديث الأول راجه ثقات وإسناد صحيح وأخرجه مسلم من نفس طريق ركع به ( الصحيح - الزكاة - باب فضل النفقه على العباد رقم 95) وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن سفيان الأعشم (المسنود رقم 182) وأخرجه أيضا من حدث ابن مسعود (المسنود 1 / 448) وأخرجه مسلم من طريق ركع به ( الصحيح - الصبام - باب فضل الصام - 116).

471
عبيدة بن الجراح نعوذه من شكر أصابه وامرأته محيفة قاعدة عند رأسه قلت كيف بات أبو عبيدة قالت: والله لقد بات بأجر فقال أبو عبيدة: سابت بأجر وكان مقتلا بوجه على الخائج فأقبل على القوم بوجه فقال ألا تسألوني عما قلت قالوا: ما أعجبنا ما قلت فسألنا عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة من أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضة أو مازاد أذه فاغسته بفطر أمثاله والمسلمون جنة مالم يحرقها ومن ابتلاه الله بلاء في جسمه فهو له حطة.(1)

453 - حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمان قال: سمعت أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلا تصدق نفقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة.(2)

454 - حدثنا يحيى بن بكير قال: ثنا زهير بن محمد قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أغنان مجااهدة في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكانتا في رقيته أبطل الله في ظله يوم لا ظله.(3)

(1) المسند (115 / 97.) وفي إسناده: بشار بن أبي سيف معقل. (التقريب 1 / 97.) وأخرج النسائي من طريق واصل بعنتشرا على نهاية كما سببنا، ومن طريق الويل بن أبي مالك قال: حدثنا أصباغا عن أبي عبيدة بن قتادة الصمام جنة مالم يخرقها. (السن. الصمام 417.) في الصحاب.

(2) المسند (61 / 121.) وأخرج مسلم من طريق الأعصم عن أبي عمرو الشيباني ب( الصحيح.

- الإمرة: باب فضل الصمغ في سبيل الله رقم 1897.)

(3) المسند (43 / 487.) رجاء ثقات إلا زهير بن محمد ورواية أهل الشام عنه غير مستفيدة. وعبدالله بن محمد بن عقيل صدوق في حدوثه لين، ولكن يحيى بن بكير مصري وليس بشام، ويا أن للحديث شواهد منها تحت هذه الآية فالأسناد حسن، وذكره السيوطي ( الدار.

222
سورة البقرة 264.265 - ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الركن بن الربيع عن أبيه عن عمه فلان عن عمبة عن خريم بن فاكه الأدبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس أربع وأعمال ستة قال الناس موعع عليهم في الدنيا والآخرة وموعع له في الدنيا وموعع عليه في الآخرة والموعع عليه في الدنيا موعع عليه في الآخرة وشقي في الدنيا وشقي في الآخرة والأعمال مربعة واثنتين مثل شمل وعشرة أضعاف وسببة ضعف فألوجيتن من مات مسلمنا مؤمننا لا يشرك بالله شيطان فوجيه لنا الجنة ومن مات كانوا وجبت له النار ومنهم حسنت فلم يعملها فعلام الله أن قد أشرها قلبه وحرص عليها كتب ذات حسنة ومنهم بسية لم تكتب عليه ومن عملهم كتب واحدة ولم تضعف عليه ومن عمل حسنة كانت له بعض أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبيعمة ضعف.

قوله تعالى 

(فأيها الذين آمنوا أن تطيعوا صدقاتكم بالمن والذى)

469 - حديثاً محمد بن جعفر حديثا شبها، وحجاج قال: حدثني شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط قال: غندر نبيط بن سميع، قال، حجاج بن نبيط بن شريط، عن جابان عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: «لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر».

(1) المسند (6/340). آخره الترمذي والنسياني في السن الكبيرة. كتاب التفسير من طريق زائدة عن الركن بن يزيد، مقتصرا على آخر، وهو قوله: أن أنفق نفقة في سبيل الله كتب له بسبيعمة ضعف، وهو لفظ الترمذي ثم قال: وهذا حديث حسن إذ نعرفه من حديث الركن بن الربيع وقال المزى بعد أن ذكر رواية الترمذي والنسياني: (رواه عمر بن رزقي أتم من هذه، عن الركن بن الربيع، عن عمه سير بن عمية، عن خريم بن فاكه، ولم يقل عن أبيه "وتابعه مسلمة ابن جعفر، عن الركن، ورواه المصنف بطرط، عن الركن بن الربيع، عن أبيه، عن خريم بن فاكه: سن الترمذي، فضل جاء في فضل التفسير في سبيل الله رقم 1645 وحقة الأشراف 3/177 وصححه الألباني في صحيح سن الترمذي رقم 1237، وذكر ابن كثير هذه الأحاديث التي تحت هذا الآية (التفسير 1/466). (2) المسند رقم (6882) وأخرجه أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابان به وأخرج من طريق أخرى ذكرها المحدث (المسند رقم 2537 رقم 1892). وصححه المحدث بعد أن جمع طرده = 243
سورة البقرة ٢١٧

قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طبيبات ما كسبتم)

٤٥٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يأكل الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسئون، فقال (يا أيها الرسل كلوا من الطبيبات وأعملوا صاختا إنى با تعملون عليكم) وقال (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طبيبات ما كسبتم) ثم ذكر الرجل بطيب السفر، أشاعت أغرى يدبه إلى السماء يارب يارب ومطعنه حرام ونمسكي حرام ورغم بالحرازم فإنه يستجاب لذلك. وهذا لفظ

هاشم بن القاسم (٣).

٤٥٨ - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، الحكيم، عن مجاهد في قوله

تعلى (أنفقوا من طبيبات ما كسبتم) قال: من التجارة (٣).

٤٥٩ - ثنا محمد بن عبيد ثنا أبيان بن إسحاق عن الصحاب بن محمد عن مرة الهنداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ق십 بينكم أخلاقكم كما قس بينكم أرزاقكم وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطى الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي ببيده لايسلم عبد حتى يسلم قلبه وسائبه ولا يؤمن حتى بأم جاره يوثقه قالوا: وما بواطن يذكي الله قال: غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه.

(١) الورع ص ١١، أخرجه مسلم من طريق أبي كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة حدثنا قضيل ابن مرزوق حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ (الصحابي، الزكاة، باب
قبلة الصدقة من الكسب الطيب، وتربيتها، رقم ١٠١٥).

(٢) رواه أبو نعيم من طريق محمد بن أحمد بن الحسن عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبي به، (حلية الأوليناء، رقم ٣٩٩/٣) وأخرجه يحيى بن آدم من طريق شعبة به وأخرجه من طريق ورقة عن ابن أبي جعفر عن مجاهد (الخروج رقم ٤٣٢) وهذا الإسناد الأخير صحيح، وأخرجه البهذي من طريق يحيى بن آدم به (النساء الكبير، رقم ١٤٦/٤).
لا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلفك فهو إلا كان زاده إلى النار إن الله عزوجم لا يمحو السوء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن إن النبي لا يمحو الخبيث.

460. ثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: ثنا بقية قال: ثنا بحير بن سعد عن خالد بن معاذ عن المقدام بن معدي كرب قال: ناسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمنه نسك فهو لك صدقة وما أطعمنه نسك فهو لك صدقة وما أطعمنه زوجك فهو لك صدقة وما أطعمنه خادمك فهو لك صدقة.

461. ثنا أسعد بن عامر، قال: ثنا شريك، عن وائل عن جميع بن عمر عن خاله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: بيع مبهر ومع الجمل بيداء.

462. ثنا إسحاق، ثنا سفيان، عن منصور وبحيى عن سفيان قال: حدثنا منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمر عن عمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه.

---

(2) المستند (132/4) وأخرج رئيسا من طريق إسماعيل بن عباد عن بحير بن (المستند) والسبطاني، ونسبة فقط إلى أحد (الدر 61/61) وذكره الهيثمي ونسبه إلى أحمد ثم قال: ورجاء ثقات (مع الأمراظ 1119/3).

(3) المستند (449/3) في إسحاق جميع بن عمرو، صدره يمكنه، ويشيع (الطيب) (136/3/1). وقد كتب بعض النقاد وإن كثيراً من أحاديثه لا ينتمي إليها (فترهدم الكمال 126/5) مع الهموشي، وذكره السبطاني ونسبه لأخبر في الزعم فقط (المدر 62/62).

(4) المستند (132/7) وأخرج أيضاً عن سفيان عن الأعماش عن إبراهيم عن عمارة به وأخرج أيضاً من طريق الأعماش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظه وأخرج أيضاً من طريق شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمرو، عن أمي عن عائشة بن عروج، ومن طريق شعبة عن سليمان عن عمارة ابن عمرو، عن أمي عن عائشة بن عروج، وأخرج أيضاً من طريق منصور عن إبراهيم عن.
سورة البقرة ٢٨٧

٢٨٧ - ثنا أبوسعيد قال ثنا حداد بن سلمة عن جماد عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة قالت: أتى رسول الله صلى عليه وسلم يطلب مسمى،
ولم ينله عنه قلت: يارسول الله ألا تطيعت رسله الساكين قال: لا تطيعوه مما
لا تأولون١.

٢٨٤ - ثنا قرآن بن تمام أبو قرائه الأصدي قال ثنا محمد بن أبي حميد عن
المطلب بن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت: يا بني إلا أحدثك يا سمعت من رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال قلت بلى يا أمه قالت سمعت من رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول من أنفق على ابنين أو أختين أو ذواتي قرابة يحسب
النفقه عليها حتى يقتلهما الله من فضله عز وجل أو يكيفهما كأنهما له
ستة من النار٢.

١٧٢ - عمارة عن عمته عائشة بنوح (المستدر ٣١/١٨ ، ٣١/٤١ ، ٢٧/١٧٦ ، ١٦٧ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢)
(١) (المستدر ٣٠/٦٠) رجاء لثقت إلا حناد وهو ابن أبي سليمان الأشْجُر الصديق له أورهم (انظر
تفسير ابن كثير ٢٥٧ / ٤٧٤ ، والتقريب ١٩٧/١) والنصف الأول من الحديث له شرائط في
الصحبين ببره الشيخان فقال مسلم: والله يخشى الله على المسلمين وهم لا يقتلون إلا برد
المربوط في رجل ولد يأخذ ما شاء (المستدر ٣٠/٦٣) وصححة الألباني (في صحيح الجامع
الصغير ٣٧٣) والأثرcorr (في هامش جامع الأصول ٥٧) (٢)
(٢) (المستدر ٣١/٦٩) أخرج أبو الطیراق من طريق محمد بن أبي حميد به (المحيح الكبير ٣٩٣/٢)
رقم ١٩٣٨، وذكره الذهبي رتبه إلبهما ثم قال: رحبه محمد بن حمدي الذي وهو ضعيف
(مجمع الزوايد ١٠٧) وذكره السيوطي رتبه إلبهما فقط (الدن٩/١٢).
سورة البقرة 219

465. ثنا هشيم أنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر قال حدثني جابر بيني ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤدهن ويرحمهن ويكفهن وجبت له الجنة الدنيا قال: قال يأبى رسول الله فإن كانت اثنتين قال: وإن كانت اثنتين قال فرأى بعض القوم أن لا قالوا له واحدة قال قالوا واحدة.

قوله تعالى (يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أتى خيرا كثيرا).

466. أخبرت عن فضيل، عن ليث، عن مjahيد من قوله (ومن يؤت الحكمة فقد أتى خيرا كثيرا). قال: الفقة والعلم.

467. ثنا وكيع وزيد، أنا إسحاق بن قيس، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسب إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطته على هلكته في الحق، وأخبر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.

468. ثنا روح، محمد بن جعفر، ثنا غوث، عن خالد بن ثابت الريعي قال: وجدت فائقة من الزورالي الذي يقال له زبور داود على السلام: إن رأس

---


(2) السنة 2/121. (3) إسناده ضعيف بإبهام شيخ الإمام أحمد ولترك لبت ين ابن أبي سلم صدوق، تختص في آخره ولم يميز حديثه فترك.

(3) المسند 3/279. (4) أخبره مسلم من طريق وكيع به. (5) صحيح البخاري، الزكاة. (6) باب إنفاق المال في حقه رقم 1409. (7) صحيح مسلم، صلاة المسافرين. (8) فضل من يقوم بالقرآن، رفعه رقم 816 ومايعده.
سورة البقرة 2:169

الحكمة خشية الرعب وزوج (٢) .

469: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخلص لله أربعين يوما تفترز يتابع الحكمة من قلبه على لسانه (٢).

قوله تعالى (وما أنتمكم من نفقة أو نذير من نذر فإن الله يعلمها)


471: ثنا هشمي أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زهير عن أبي سعيد عن عبد الله بن مالك أن أخذ عقبة بن عامر نذرت أن تحبر ماشية فسأل عقبة عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرا فلتترك فظن أنه لم يفهم عنه فلما خلا من كان عنده عاد فسأله فقال: مرا فلتترك فإن الله عز وجل عن تعذيب أخذت نفسها فغني.

(١) الزهدي ١٣٩/١ ط المتّضمة، ذكره السيوطي ونسبه إلى أحمد في الزهد فقط (الدر ٦٦/٢)، وضمنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضّمنية رقم ١٣٨.

(٢) ذكره السيوطي ونسبه إلى أحمد في الزهد (الدر ٦٥/٢)، وضمنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضّمنية رقم ١٣٨.

(٣) المسند ٤١/٦ وأخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير وطلحة بن عبد الملك كاملا عن القاسم بن محمد به (السند ٢٩٤٣/١٢ - ٢٩٤٣/١٢ - ٢٩٤٣/١٢)، وأخرجه البخاري من طريق مالك به (الصحيح - الألباني، والثنواني، باب النذور فيما لايلك الحديث الأول) ذكره السيوطي، وذكره النبي (الدر ٧٣/٢).

(٤) المسند ٤/١٤٣٣ وأخرجه أيضا من طريق سفيان بن أبي زيد بن هارون كله عن يحيى بن سعيد به (السند ٤/١٤٣٣، ١٤٣٣، ١٤٣٣، ١٤٣٣) وأخرجه أيضا من طريق أبي قيم الراشدي عن عقبة به (السند ٤/١٦٧، ١٦٧، ١٦٧) وقد اختلق بلال بن عبد الله بن مالك هذى أبي قيم وأورد غيره (لا يوجد نسخة الأشراق مع الكتاب الظريف ٢٩٣ / ٢٩٣)، وأخرجه أبو دار الراشدي والثنواني كله من طريق يحيى بن سعيد به قال الترمذي: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد والنسائي (سند أبو دار بالأبواب والثنواني باب ما جاء في النذر في مصنعة رقم ٣٧٧، والثنواني، باب ما جاء في النذر في مصنعة رقم ٢٣٧، والثنواني، باب ما جاء في النذر في مصنعة رقم ٢٣٧، والثنواني).
قوله تعالى (وما للظلمين من أنصار)

472 ـ ثنا خلف قال ثنا أبو مهتميز عن سيدي المنبري عن أبي هريرة قال:
 قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظوم مستجاب وإن كان
 فاجرا ففجره على نفسه(1).

473 ـ ثنا يحيى بن إسحاق قال كثيري أبو عبد الله الأصدي قال:
 سمعت أسن نملك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا
 دعوة المظوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب وقال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى مالك يريد(2).

قوله تعالى: [إن تبدو الصدقات فنعمها وإن تخفها وتؤتهما الفقراء]
فهو خير لكم

474 ـ ثنا يزيد بن هارون أنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي
 سليمان عن أسن نملك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله
 عز وجل الأرض جعلت تخلق الجبال فألفها عليها فاستقرت فتعجبت
 الملكة من خلق الجبال فقالت: يا بار هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟
 قال: نعم الحديد، قالت: يا بار هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟
 قال: نعم النار، قالت: يا بار هل من خلقك أشد من النار؟ قال نعم الماء، قالت:
 يا بار فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح، قالت: يا بار فهل
 من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بعينه يخفيفها
 من شماله(3).

(1) المنسد 377/2، وذكره السبوعي في الجامع الصغير نسخه إلى الطالبي وحجة الشيخ
 الألباني (صحيح الجامع الصغير 3/155) وذكره في الدر نسخه إلى أحمد فقط (3/76).
(2) الصحيح رقم 767، وذكره السبوعي وسحيفه إلى أحمد والجهمير وحسن (المجمع الزوائد 10/151).
(3) الصحيح رقم 767، وأخره النوروني وهو من مذهب كانه من طريق عبد بن هارون
 و، قال النوروني: هذا حديث غريب لانصرقه مروقنا إلا من هذا الرجل (الساكن، التفسير، في
 آخر التفسير رقم 3769 وانظر مأخوذة الأشرار 229/1 مع الملاوي) وذكره السبوعي في الدر
 2/769.
475 - ثنا ركيع ثنا المصريي أتباعي أبي عمرو الدمشقي عن عبيد بن
المخضاش عن أبي ذر قال: أثبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في
المسجد فجلس فقال: يا أبا ذر هل صليت قلت: لا قال: قم فصل قالت:
فقمت فصليت ثم جلست فقال: يا أبا ذر تعود بالله من شياطين الإنسان
والجنة قلت: يا أبا ذر وراشد الله وللناس شياطين قال: نعم قلت يارسول الله
الصلاة قال: خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر قالت: يارسول الله
فاصدقة قال: أضعاف مضاعفة قلت: يارسول الله فأيها أفضل قال:
جهد من مقتل أو سر إلى قتيل قلت: يارسول الله أي الأنيبياء كان أول
قال: آدم قلت: يارسول الله والنبي كان قال: نعم نبي مكلم قال: قلت:
يارسول الله كم المرسلون قال: ثلاثمائة وبضعة عشر جما فقيرا وقال مرة
خمسة عشر قال: قلت: يارسول الله آدم أنيبي كان قال: نعم نبي مكلم
قلت: يارسول الله أيا أنزل عليك أعظم قال: آية الكرسي (الله لإله إلا
هو الحي القيوم) (1).

476 - ثنا علي بن إسحاق أنا عبد الله بن مبارك أنا حملة بن عمر
أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبي الخير حين حدث أنه سمع عقبة بن
عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمره في
ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس قال يزيد وكان
أبو الخير لا يتخذه يوم إلا يصدق فيه بشيء ولو كمكة أو بصلة أو كذا (2).
إذن على بن عاصم أخبرنا إذراحي بن مسلم الهجري عن أبي
الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) المسند 6 / 178، راجع تخرجه في فضائل آية الكرسي وذكره السيوطي عند تفسيره لأية
الباب (الدر 2 / 78).
(2) المسند 6 / 147، وذكره السيوطي ونسخه في أخبار أحيان (الدر 2 / 81) وصححه الألباني
(صحيح أحمد الصغير 4 / 170).

23.
ليبقى أحدكم وجهه من النار ولو بضعة مراتٍ.

سورة البقرة 279 - 280

ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فيكشف الرجل يشي بصدقته فيقول الذي أعطاهها لو جنت بها بالأمس قبلتها وأما الآن فلا حاجة لي فيها فلا يجد من يقبلها.


قوله تعالى (لايسألون الناس إِجَافًا).

سورة البقرة 281 - 282

ثنا سليمان بن داود أن أبانا إسماعيل يعني ابن جعفر قال:

(1) المندل رقم (١٤٢٥) وأخرجه أيضا من طريق عمر بن محمد عن إبراهيم بن المرجف نسخة الزيادة.

(2) المندل رقم (٦٩٠) وأخرجه أيضا من طريق عمر بن محمد عن إبراهيم بن المرجف نسخة الزيادة.

(3) المندل رقم (١٤١١) وأخرجه أيضا من طريق عبد الله بن عبد الحزب نسخة الزيادة.

(4) المندل رقم (٤٨٥) وأخرجه أيضا من طريق عبد الله بن عبد الحزب نسخة الزيادة.

(5) المندل رقم (٤٨٥) وأخرجه أيضا من طريق عبد الله بن عبد الحزب نسخة الزيادة.
سورة البقرة 727
أخيرن شريك يعني ابن أبي ثور عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس السكين الذي ترده الثمرة أو التمرتان واللقمة أو اللقمتان إن السكين المعتفف أقروا إن شئتم إلإيسألون الناس إلخانا قال عنها في ذكرى نقله أن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن النشر يعود إلى نهاية القرن الثالث عشر بعد الميلاد 912 هـ (1994 ميلادي)
سورة البقرة 273

"عبد رزقه الله عز وجل مالاً، وعلاماً فهو يتغني فيه ويهز في صيته، وملاً وعمله وعلم الله عز وجل فيه حظه، قال: فهذا بأفضل المنازل قال: وعبد رزقه الله عز وجل مالاً، لم كان لي مال عملاً بعمل فلا قال: فأخرجها سواء، قال: وعبد رزقه الله مالاً ولم يرته عملاً فهو يبخط في ماله في غير علم لا يتغني فيه ويهز فيه ولا يرزقه الله فيته، فهذا بأحسن المنازل قال: وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علم عنا فهذا يرقل: لم كان لي مالاً عملاً بعمل فلا قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء."

القرآن الكريم 483: "ثنا وكعب ثنا جعفر بن حيان عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه."

(1) المنسد (211/4) وأخرج أيضاً مختصراً من حديث عبد الرحمن بن عوف (انظر المقدمة 94) أخرجه الترمذي من طريق أبي نعيم عن علي بن مسلم، لم قال: هذا حديث حسن صحيح (الساند، الزوج، باب ما جاء مثل الذنب، رقم 7274) وأخرج ابن أبي جعفر من طريق سالم بن أبي الجعفر، عن أبي كيسة بتجوه (الساند، الزهد، باب الذنب رقم 7279، 7280، 7281) فيهما السيوطي ونسبة إليهم (النمر 92/2).

(2) المنسد (212/4) وأخرجه بنھومن من حديث ثويبان (المنسد 2818) أخرجه الطبراني من طريق وكيع عن أبي الأعجوب عن اليمني (المنجم الكبير 168/18 رقم 376) وأخرج الأثثеб وهو نفس جعفر بن جعفر من طريق رواية الكتابة الكاملة مانير أحمد، في ذكر السيوطي ونسبة إلى أحمد فقط، رسمه الأثثبي (صحيح المجلد الصغير 26/8) وفي الدرك المثير نسبة إلى أحمد والبزار والطبراني، ونصح أصول (النمر 92/2). قال المعجم: رواه أحمد والبزار ورد مسألة الغني تار عن أبيه قبل أن أعطي كثيرة فكير، وطبراني في الكبير والأوسط، ورواه أحمد رجليك الصحيح (مجمع الزوايد 96/3).

(3) المنسد رقم 753 أخرجه مسلم من طريق الأعجوب عن أبي هريرة، بتجوه به دون قول الزهري. 273
سورة البقرة

486 - ثنا وكيع ثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن
ابن بيدر عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من سأل ولاء مايفقه جاءت يوم القيامة خدشوا أو كدوشًا في وجهه قالوا:
يارسول الله واماكنا ؟ قال: خسون درهما وحسابها من الذهب.

487 - ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبيد الرحمن بن أبي الرجل عن عمرة بن
غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد المخري عن أبيه قال: سرحني أمي إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألته فأتيته فعجبت قال: فاستقبلي
فقال: من استحق أعين الله ومن استمع أفعه الله ومن استكبه كناه الله
ومن سأل الله قيمة أوقية فقد أعطى قال: فقتلت ناقتى الباقوتة هي خير
من أوقية فرجعت ولم أسأل.

487 - ثنا علي بن عبد الله حدثني الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن
ابن بيدر بن جابر قال: حدثني ربيعة بن يزيد حدثني أبو كيشة السلولي
أنه سمع سهل بن المنخلة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه

= المأخير (الصحيح) - الزكاة - باب المسكن الذي لا يجد غني (1) وذكره ابن كثير في
التفسير من رواية الشيخين، والنسائي، وابن جيرير، وأبي حاتم (182/1).
(1) السند (1388/1) ومضمون الحقائق وحسن الطريقة. وصححه عبد اللطيف الأرناؤوط كما
سيأتي. أخرج أبو داود، والنسياني، وابن ماجه، والطلحاني، من طريق سفيان بن (سان أبي داود) الزكاة - باب من بعض من الصدقة رقم 29 19 16 - وسان النسائي - الزكاة - حدد الفني
97/5 وسان ابن ماجة - الزكاة - باب من سأل عن ظهر الزكاة رقم 184 2 1 - وشرح معيتي الأكار
20/2 وأخرج الطرطمي من طريق شريك عن حكيم بن جبير به ثم قال: وفي الإباب عن
عبد الله بن عمر حدث ابن مسعود حدث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل
هذا الحديث .. إلا أن (السنن - الزكاة - باب ماجه من تحت الزكاة رقم 150) وانظر (97/6)
وصحيح الألباني، ويعيد القادر الأرناؤوط (جامع الأصول 151/10). في الهامش وصحح الجامع
الصغير 5.

(2) السند 19 2 - أخرج أبو داود، والنسياني، من طريق قطبة به (سان أبي داود - الزكاة - باب
السابق رقم 2888، وسان النسائي - الزكاة - باب من المنفعة) 98/5 قال الآلباني: حسن صحيح
في صحيح سان النسائي رقم 2432 وحنين بن عبد القادر الأرناؤوط (جامع الأصول هامش
152/10) وذكره السورطل (الدر 97/2).
 وسلم أن عينيًا والاقوع سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فأمّر معاوية أن يكتب لهما ففعل و格林ها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بدفع إليهما فأما عينيًا فقال: ما فيه قال: فيدي أمرت به فقيله وعده في عمامته وكان أحمد الرجلين وأما الاقوع فقال: أحمل صحبة أنا لم أدرني ما فيها كصحبة المتعلس فأخبر معاوية رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بقولهما وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار ثم مر به آخر النهار وهو على حاله فقال: أين صاحب هذا البعير فابتعفي فلم يوجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحاً واركبوها سماناً كالمتصفي آنفإ إن من سأل وعده ما يقينه فإنيا يستكثر من نار جهنم قالوا: يارسول الله وما يغفرون؟ قال: ماغفروا أو يعشوا. 488


(2) المسند 5/175 وأخرج به (السلاجقة، الزكاة، ياب من يعطي من الصدق). يعنى (1929) وأخرجه ابن حبان من نفس طريق علي بن أبي طالب وهو على بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسلم (عماد الأئمة، ص 215) وأخرجه الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن يزيد، فمصصرا على الشاهد وهو الجزء الآخر من الحديث (شرح معاني الآثار 2/21 وصححة الألباني (المجمع، 5/198) وذكره السيوطي متصصرا على الشاهد (الدر 2/193).

إسناده حسن بجميع طرقة، وأخرج به الزواج عن مümبر عن
سورة البقرة

489 - ثنا سفيان عن الزهري سمع عروة وسعيد بن المسيب يقول:

سمعنا حكيم بن حزام يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال: إن هذا المال خضرة جولة من أخذ بعده بورك له فيه ومن أخذ به إشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كاذب يأكل ولا يشع واليد العليا خبر من اليد السفلي.

490 - ثنا سفيان عن عمرو بن أبى متيه عن أبيه عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا لتحفوا في المسألة فوالله لايسألني أحد شيتا فتخرج لمسأله فيبره ما فيه.

491 - ثنا يونس قال: ثنا لبيب عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن المطلب أن عبد الله بن عامر بث إلى عائشة بتفقة وكسوة فقالت لرسوله: يا بني إبني لا أقبل من أحد شيئا فلما خرج قالت رده علي فردله فقالت: إنني ذكرت شيئا قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة

= عاصم بن سليمان عن أبي الطالب عن ثiban بن نحوه (المصنف 11 / 91 رقم 2009) وأخرجه البغوي من طريق عبد الرزاق به وصححه شبيب الأزهري (شرح السنة 117/174 رقم 1620) وأخرجه النسائي وإبن ماجة والبغوي وأبو نعم والبيهقي كلهم من طريق محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثبان بن نحوه (السن للنسائي الزكاة)، باب فضل من لا يسأل الناس شيئا 57/98 وسن ابن ماجة، الزكاة، باب كرابة الصلة 88/68 رقم 1877 وشرح السنة 68/111 رقم 1921 وحلية الأولياء 1/181 والسن الكبرى 4/197) وذكره السيوطي، ونسبه فقط إلى أحمد وأبي داود والنسائي وإبن ماجة (الدر 2/94) وصححه الألباني في صحيح سن النسائي رقم 2472.

(1) المصنف (3/634) وأخرجه أيضا من طريق آخر مختصرا (المنبر 3/641)، وأخرج مسلم من طريق سفيان به (ال صحيح، الزكاة) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشيخ رقم 1/65، وأخرج البخاري من طريق الزهري به (ال الصحيح، الزكاة) باب الاستعفاض عن المسألة الحديث الرابع رقم 1472) وذكره السيوطي، ونسبه إليهم.

(الدر 2/96).

(2) المصنف (4/98)، وأخرج مسلم من طريق سفيان عن عمرو به (ال صحيح، الزكاة) باب النهى عن المسألة رقم 1/38، وذكره السيوطي (الدر 2/97).
سورة البقرة 277

من أعطاك عطاء، بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك(1).

قوله تعالى (الذين ينقفون أمواتهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم
عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون) (2)

492. ثنا محمد بن جعفر ويجز قال: ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت
قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود قال بهز
البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على
أهل نفقة وهو يحبسها كانت له صدقة(3).

قوله تعالى (الذين يأكلون الربا لا ي يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه
الشيطان من المس)

493. ثنا أبو معاوية، ثنا الأعشى، عن مسلم عن مسروق عن عائشة
قالت: لما نزلت الآيات من آخر البترة في الربا خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى المسجد وحرم التجارة في الخمر (4).

(1) المهدي 7 / 259 وأخرج أيضا بنحوه من حديث خالد بن عدي الجهني مرفوعا (المستند 4 / 220).
(2) و أخرج أيضا من حديث عائشة بن عمر بعينه (المستند 5 / 65) وذكره
السيوطي من أحاديث الصحابة التقدمين ومن حديث أبي هريرة أيضا برواية أحمد (الدر
98 / 2).

(3) قال ابن كثير: عند هذه الآية: هذا مدح منه تعالى للمتفقين في سبيله، وابتقاء مضات في
جميع الأوقات من ليل ونهار، والأحوال من سر وجهر، حتى إن الناقة على الأهل تدخل في
ذلك أيضا، كما تثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي
رقات: فإنما عصمت رضي الله عنه، وفي رواية: عام حجة الوجدة، وإن لم تلق ناقة تبتغى
بها وجه الله إلا أخذت بها درجة ورثاء، حتى ما يجعل في شيء أثقل. ثم ذكر حديث الباب
(التنسخ) 481.

(4) المستند 4 / 122 وأخرج الشيخ من طريق شعبة به. (صحيح البخاري). الإيجاب باب
إذا الأعمال بالنباتات رقم 55، وصحيح مسلم. الزكاة باب فضل الناقة والصدقة على الأثريين
رقم 100.

(5) المستند 6 / 418 وأخرج أيضا من طريق منصور عن مسلم به، ومن طريق أبي الضحى عن
مسروق به (المستند 6 / 186) (أخرج الشيخ من طريق الأعشى به). (صحيح
البخاري). التنسخ. سورة البقرة. باب (وأهل الله البص يحرم الربا) رقم 454، وصحيح
مسلم. المساواة. باب تحريم بيع الخمر رقم 158.
سورة البقرة ٢٧٥

٤٩٤. ثنا عبد الوهاب، ثنا عوف، عن أبي رجاء، عن سمرة بن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسرى بني رجلا يسبح في نهر ويلقم الحجارة، فسألت ما هذا فقيل لي آكل الريبا (١).

٤٩٥. ثنا حسين بن محمَّد، ثنا جبير بن عني أبي حازم، عن أبو بكر بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنًّية (٢).

٤٩٦. ثنا حسين وعفان عن عماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن أبي الصَّلت، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبت ليلة أسرى بني عمرو نحن بطنهم كالبيوت فيها الهياط ترى من خارج بطنهم فقتل من هؤلاء ياجبر بن سفيان؛ قال: هؤلاء آكلة الريبا (٣).

٤٩٧. ثنا هشام بن راشد عن معبد بن عبيد بن أبي خيراء قال: ثنا الحسن منذ نحو من أربعين، أو خمسين سنة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الريبا قال: إني على الناس ممن يأكلون فيه الريبا.

(١) المسند (٥/١٠٠) وأخرجَه أيضا من طريق محمد بن جعفر وجعفر بن حازم عن أبي رجاء العطاري باء وأطْرُل (المسند ٥/٨٩٩) وأخرج البخاري من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن عوف به ومطولا جانا (الصحيح، التّعبيير، باب تَعْمِير الزُّوايا بِحُرَّة الصّحِيح، الحديث الأول، رقم ٤٧).

(٢) المسند (٥/٤٢٥) وأخرجه بنجرح من حديث كعب (الفرد ٢/٢٠٧٧) ذكره البخاري، ونسبه إلى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ووجاه أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٤/١١٧).

(٣) ذكره ابن كثير في التفسير (٤٨٣/٤٨) ثم قال وفي إسناده حنف وهو كما قال فعلى بن زيد هو ابن جدعان: ضعيف، وأخرجت ابن ماجة من طريق الحسن بن مرضي عن عماد بن سلمة باء (سند اتجارات) باب التَّرْنِيط في الريبا رقم (٢٣٣) وأخرج البخاري أيضا من طريق علي بن زيد به (الفرد ٢/١٩٧ ط دار الكتاب الإسلامي، وضف عليه بالأباني (الضعيف للجامع الصغير ١/٨٩).
قَالَ لِهِ النَّاسُ كُلُّهُمُ قَالُواً: مَنْ لَا يَأْكُلُ مِنَ النَّاسِ مِنْ غِيْرَهُمْ؟ (٢) هَذِهِ نَيْعُ هُمْ. فَهَذَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعْيَ بْنِ الْمُسَبِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَّرُ: إِنَّ أَخْرَجَ مَزَالِلُ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةَ الْرِّيَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُضِيْهَا ولمْ يُفْسَرْهَا، فَدْعَاهَا الْبُيُوتُ وَالْرِّيَّةَ. (٣)

قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ عِنْ ذَلِكَ عَنْ أُبُو قَلَابَةٍ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ قَالَ: كَانَ أَناَّسُ يَبْعُونَ الْفَضْتَةَ مِنَ الْمَغَانِمِ إِلَى الْعَطْفَةِ، فَقَالَ عَبْدُ الصَّلِيمَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذِيبِ بِالْذِّهَبِ، وَالْفَضْتَةَ بِالْفَضْتَةِ وَالْعُمُرُ بِالْعُمُرِ الْبَالْبِرِّ وَالْشَّعْرِ بِالْشَّعْرِ الْمَلْعُ بِالْمَلْعِ إِلَّاَّ سَوَاءً بِصَعَاهَا. فَمَلَكَ فِي نَزْدِ أَرَبِّي، وَسِلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضِلِ الْكَسْبِ قَالَ: بِعِبَاءٍ مِّيْرُورَ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيِّدَهُ. (٤)

٥٠٠- هَذَا يَحْيَى بنِ اسْحَاقِ وَعَفَانٍ قَالَ: ثُمَّ وَهِبَ ثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بِنَ طَابِوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبَاسِ، عَنْ أَسَامَةَ بْنَ زِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ يَا بُيْدَ قَالُ: يَعْنِي

(١) المَسْنُودُ (٣١ / ٤٩٤) أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَأَبِنِ الْمَاجِهـْةَ مِنْ طَرِيقٍ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْدَ عَنْ سَعْيَ بْنِ أَبِي خَيْرَةٍ بْنِ سَعْيَ. بَابُ اَلْجَبْرُ الْمَعْلُونَ فِي الْكِتَابِ (٢) وَسْنَانٍ بْنُ مَاجِهَةٍ (٣) الْبَصَرَةُ. بَابُ الْمَدَفُونَ فِي الْبَصَرَةِ (٤) فَرِيدُ بُسْطَاتٍ وَالْمَكْمُونُ (٥) وَسْنَانٍ بْنُ مَاجِهَةٍ (٦)

(٢) المَسْنُودُ (٤٦٧) أَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ إِسْمَاعِيلٍ عَنِ أَبِي عَبَاسِ بْنِ سَعْيَ. بَابُ الْمَاجِهَةَ مِنَ الْبَصَرَةِ (٢) وَسْنَانٍ بْنُ مَاجِهَةٍ (٣) الْبَصَرَةُ. بَابُ الْمَدَفُونَ فِي الْبَصَرَةِ (٤) فَرِيدُ بُسْطَاتٍ وَالْمَكْمُونُ (٥) وَسْنَانٍ بْنُ مَاجِهَةٍ (٦)

(٣) المَسْنُودُ (١٠٤/٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ مِنْ طَرِيقٍ عِبْرَةَ عَنْ أَبِي قَلَابَةٍ بْنِ السَّحَابِ (١) وَذَكَرَهُ الْبَصَرَةُ. بَابُ الْمَاجِهَةَ مِنَ الْبَصَرَةِ (٢) وَسْنَانٍ بْنُ مَاجِهَةٍ (٣) الْبَصَرَةُ. بَابُ الْمَدَفُونَ فِي الْبَصَرَةِ (٤) فَرِيدُ بُسْطَاتٍ وَالْمَكْمُونُ (٥) وَسْنَانٍ بْنُ مَاجِهَةٍ (٦)

(٤) أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ مِنْ طَرِيقٍ عِبْرَةَ عَنْ أَبِي قَلَابَةٍ بْنِ السَّحَابِ (١) وَذَكَرَهُ الْبَصَرَةُ. بَابُ الْمَاجِهَةَ مِنَ الْبَصَرَةِ (٢) وَسْنَانٍ بْنُ مَاجِهَةٍ (٣) الْبَصَرَةُ. بَابُ الْمَدَفُونَ فِي الْبَصَرَةِ (٤) فَرِيدُ بُسْطَاتٍ وَالْمَكْمُونُ (٥) وَسْنَانٍ بْنُ مَاجِهَةٍ (٦)

٢٣٩
سورة البقرة 279

إذا الريا في النساء(1) 5.1 هدئنا سفيان، عن الزهري، سمع مالك بن أوس بن الحدادان سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ريا إلا ها وها، والبر بالبر ريا إلا ها وها والشيع بالشيع ريا إلا ها وها والثمر بالثمر ريا إلا ها وها(2).

قوله تعالى (يحق الله الريا ويري الصدقات)
5.2 - فهما وكيع قال: فهما عباد بن منصور وإسماعيل قال: أنا عباد المعنى عن القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة وقال إسماعيل عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بعيمته فيريها لأحدهم كما يبري أحدهم مهروه أو فصوله حتى إن اللهم لتصير مثل أحد وقال، وكيع في حديثه وتصديق ذلك في كتاب الله (رُوِيَ الَّذِي يَقُولُ الْنِّورِيَّةَ عَنِ الْعِبَادِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَتَحَكَّمُ فِي هُذِهِ الْمَاشِيَّةِ)

(1) المندب (5/0). وأخرجه أيضا من طريق سعد بن المسبب عن أسامة بن باز ومن طريق
عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن ابن عباس به ومن طريق ذكران
عن ابن عباس به، (المندب 5/0، 204) وأخرجه مسلم من طريق وفهبه
بدون قول إلا إنا الريا في النساء، لكن أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن竺فان اثنا ريا في السنة
( صحيح البخاري - البيع. باب بيع الدينار بالدينار رقم 2178، واصحبح مسلم
المباقية، باب بيع الطعام مثل بيع رقم 0/0، 2178، واصحبح مسلم).
(2) المندب (5/0). أخرجه الشيخان من طريق ابن شهاب الزهري، باب ( صحيح البخاري،
البيع. باب بيع الشيمة بالدينار رقم 2178، واصحبح مسلم).
(3) المندب (5/0). أخرجه من طريق البخاري عن عبد الواحد بن صرة وعباد بن منصور
عن القاسم به، (المندب رقم 234، 204) وأخرجه من طريق عبد الزقان عن مصر عن أبوب عن
القاسم بن محمد عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه، واصحبح إسناده ابن كثير (التفسير 1/ نص). 389
وأخرجه الإمام أحمد أيضا في الزهد عن عقاب عبادة بن منصور به (انظر تفسير
الأفواه، 1/0). أخرجه الطبري وأبي حاتم وابن الرزقاني من طريق وكيع به (التفسير
الطبري رقم 2758، واصحبح ابن أبي حاتم المجلد الأول، وصحيح البخاري. الزكاة).

45.
سورة البقرة

۳٤ - حديثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حديثا الهيثم بن رافع الطاطري


۳۹۵ - ثنا حجاج، ثنا شريك، عن الزكية بن الربيع، عن أبيه، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل.


۲۴۱
سورة البقرة 279 ـ 280

500. ثنا عبد الصمد قال: ثنا حماد عن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بآدم لأحككم التمرة واللقمة كما يرى أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. قوله تعالى (بأيادي الذين آمنوا اتقوا الله وذرو ما بقي من الريابين كنتا مؤمنين)

506. حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن سامك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: لن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الريابين ومكبلين، وشاهديه، وكاتبه.

قوله تعالى (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)

507. حدثنا حجاج أنبأنا شريك عن سامك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله أكل الريابين ومكبلين، وشاهديه، وكاتبه. قال: وقال ماظه في قوم الريابين والزناماء، إلا أخلو هؤلاء عقب أبيه عز وجل.

508. ثنا موسى بن داود قال: ثنا أيوب، الا يبأ أن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن راشد المرادي عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قوم يظهر فيهم الريابين إلا أخلوه بالسنة وما من مخالف.

(11) المسند (761 / 489).
(21) المسند (277) 그것은 أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أخذ بعض من الله ورسوله.
(22) المسند (1598).}

الباحي: 1994 (1589).
قُوم يظهر فيه الرُّشا إلا أخذوا بالرعب (1). قوله تعالى (وَإِنْ تَتَيَّمُ فَلَكُمُ رَؤوسُ أَموَالِكُم).

5:9 قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن رجل كان بينه وبين سِنَّة رجل معاملات وبيرة وأشياء مما يتعامل الناس بينهم من صروف وغير ذلك، ففي نفسه من تلك المعاملات شيء يخف أن يكون قد دخلها فساد ما لا يقف عليه، فهذا يجوز أن أقول لصاحبي: إجعلني في حِل من جميع ما جرى بيني وبينك من معاملة وصروف، وفساد إن كان غير ذلك، فإن قال: فقد فعلت نرجه أن يخلص أو كيف السبيل في التحليل: فقال: إن كان ذلك من طريق الربا فعليه أن يسلم إليه رأس ماله وليقم ما سوى ذلك لقوله تعالى (وَإِنْ تَتَيَّمُ فَلَكُمُ رَؤوسُ أَموَالِكُم) فإن توبة الربا أن يأخذ رأس ماله وبرد الفضل الذي كان بينه وبين صاحبي (2).

قوله تعالى (وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَتَنَازَلِهِ إِلَى مِبَارَةٍ).

5:10 ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكيل يوم مثله صدقة قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكيل يوم مثله صدقة قال: ثم سمعت يارسول الله تعالى إلى أن أنظر معسرا فله بكيل يوم مثله صدقة ثم سمعت يقول: من أنظر معسرا فله بكيل يوم مثله صدقة قال: له بكيل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكيل يوم مثله صدقة (3).

---

(1) المسند (6/1205) وذكره الهيثمي ونصبه إلى أحمد ثم قال: ونبيه من لم أعرفه (مجمع الروايات 4/118) وافق الشيخ الألباني وقد ذكره أيضا (تمييز الجامع الصغير 1/124/5).

(2) مسؤول الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عن 292.

(3) المسند (6/1370) يذكره ثلاث رسائل، صحيح وربو الثادي ورافعه في إنشاء المسر والرق به وساق حديثه وسماه (السنن). كتاب البوعث (1370) وذكره ابن كثير وذكره في لقبه (السيد 491/5) وصححه الألباني (مجمع الجامع الصغير 4/118).
سورة البقرة 280
511 ـ ثنا عفان ثنا حماد يعني ابن سلمة أنا أبو مجفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة كان له على رجل دين وكان يتأتاه يتقاضاه في خمسيته، منه فإنه ذات يوم خرج صبي فسأل عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزية فنادة يأكلان إخراج فقد أخبرت أنك هنالك فخرج إليه فقال: ما يغيب عليك عني قال: إنك ميسر وليس عندى قال: الله إنه ميسر قال: نعم فيكي أبو قتادة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غزوة أو معا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة (1).
512 ـ حدثنا محمد بن عبد، عن يوسف بن صهيب، عن زيد العيحي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجابة ذعوه وأن تكشف كربته فليخرج عن ميسر (2).
513 ـ ثنا أسود بن عامر، ثنا أبو بكر، عن الأعشى، عن أبي داود عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له على رجل حق فنما أخره كان له بكل يوم صدقة (3).
514 ـ ثنا إسحاق ابن إبراهيم ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس الزرقي عن أبي البصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظلله الله عز وجل في ظل فلينظر الميسر أو ليضع عنه (4).

(1) المسند (238/5)، وأخرجه الدارمي من طريق عفان به (السنن الاستثناء). باب فين أنظر ميسرا 296/2 وزوجه فئات إلا أبا مجفر الخطمي وهو عمير بن يزيد بن عمیر صدوق، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 334/5.
(2) المسند رقم (4749) قال الحق: في إسناده، نظر وأرجح أن يكون منقطعًا، وضعه الألباني (دفيف الجامع الصغير 159/5) وذكره الهيثمي ونسخه إلى أحمد وأبي يعلى وروجاه أحمد ثقات( مجمع الزوائد 8/137).
(3) المسند (443/4) ذكره الهيثمي ونسخه إلى الطبراني في المعجم الكبير ثم قال: وفيه أبو داود الأعمي وهو كتاب (مجمع الزوائد 165/4).
(4) المسند (427/3) أخرجه مسلم من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي البصر مطولا جنا بلفظ: من أنظر ميسرا أو وضع عنه أظلله الله في ظله (الصحيح).
سورة البقرة

515 - حديثنا عبد الله بن يزيد، حديثنا نوح بن جعفنة السلمي، خراساني عن من قال عن عطاء عن ابن عباس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول: أهذا هكذا، فأما أبي عبد الرحمن، بهده إلى الأرض، من أنظر مغصراً أو وضع له وقاه الله من فقه جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثين، ألا إن عمل النار سهل بشهوة والسعد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى ممن جرعة غيظ يكشيفها

عبد، ما كلفها عبد الله إلا ملأ الله تواجده إباناً.

قوله تعالى: (يا أباها الذين أنتوا إذا تتجاوزتم بدين إلى أجل مصمي فاكتبوه).


الزهد والرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسار رقم 1069.

(1) المندب (176)، وضعه الحقن بسبيح بن جعفنة السلمي، وصفه ابن كثير في التفسير (4/769).

(2) المندب رقم (227) وصححه الحقن وفيه علي بن زيد وهو ابن جداني، ضعيف، وأخرجه الإمام أحمد أيضاً من طريق روح عن حمدم بن سلمة به (المندب 3519)، وأخرجه أبو داود الطيالسي وأبي حامد والنبراني كلهن من طريق علي بن زيد به (منحة النعيم رقم 1439)، وتفنن ابن أبي حامد الجيلاني الأوزان 82/6، قال ابن كثير بعد ذكر رواية أحمد وأبي حامد: هذا حدث غريب جداً.

140
سورة البقرة 282

517. حدثنا يونس بن محمد حدثنا ل بت يعني ابن سعد عن جعفر بن
ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه ذكر أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن
يسلقه ألف دينار قال: ائتني بشهداء أشهدهم قال: كني بالله شهداء قال:
أئتني بكفيلة قال: كنى بالله كفيلة قال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل
مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يخدم عليه للأجل
الذي كان أجمله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فاقتراها وأدخل فيها ألف
دينار وصحيفة معها إليه صاحبها ثم زوج موضعها ثم أتى بها البحر ثم
قال: الله إنك قد علمت إلى استلفت من فلان ألف دينار فسألني كفيلة
قلت كنى بالله كفيلة فرضي بيك وسألني شهداء فقلت: كنى بالله شهداء
فرضي بيك وإنك قد جهذ أن أجد مركباً أبعث إليه بالذالك فلم يجد
مركباً وإنى استودعتكها فرمي بها في البحر حتى رجت فيه ثم انصرف
ينظر وهو في ذلك يطلب مركباً يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان
أرسله ينظر لعل مركباً يجيء بالله فإذان بالغشبة التي فيها المال فأخذها
لأهل حضاها فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف
منه فأتاه بألوف دينار وقال: والله ما حازت جاهداً في طلب مركب لا تأتيك بالك
فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه قال: هل كنت بعثت إلي بشيء قال:
ألا أهذكر إنك لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه قال: فإن الله قد أدى
عنك الذي بعست به في الخشبة فانصرف بالذالك راماً(1).

قوله تعالى [فإن لم يكوننا بضعا رجلاً فرأوان من ترضون من الشهداء]
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)

518. حدثنا سليمان أيوبنا إسماعيل أخبرني عمرو يعني ابن أبي
عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) المنسد 2/ 348 . قال ابن كثير : هذا الإسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة
مواقع من طرق صحيحه مفروض بصفة الجزاء فقال : وقال الليث بن سعد فذكره، (التفسیر
497/697). وانظر عن رسل هذه المعلقات في آية 56 آل عمران.

246
سورة البقرة

انصرف من الصبح يومًا فأنتي النساة في المسجد فوقف عليهن فقال:

يامعشر النساء مارأيت من نواقض عقول ودين أذبه لتقلوب ذوي الألباب؟ مكن فنان قد رأيتك أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله ما استطعت وإن كان في النساء امرأة Variables إلى الله بن مسعود فأتت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حلياً لها فقال: انصرف فأتت بذلك إلى عبد الله بن مسعود فأثنى بهذا الخليل فقال: نحن نحن في الله عز وجل ورسوله لم يسمع الله إلا أن يعلم من أهل النار فقال: وبكل ضمد فتصدقي به على ولى ولي وعلي ولدي فاننا له موضع فقات لا والله حتى أذبه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت وتستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه زينب تستأذن برسول الله فقال أي الزينب هي فقالوا: امرأة عبد الله بن مسعود فقال اثنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت برسول الله إنني سمعت منك نقالة فرجعت إلى بن مسعود فقالت وآخذت حلياً أخرجت به إلى الله واللاب رجاءً ألا يجعلني الله من أهل النار فقال لي بن مسعود تصدقي به على ولى ولي وأنكل فأنت له موضع فقات حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقي به على عليه وعلى ابنه فأنهم له موضع ثم قالت برسول الله أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا ما رأيته من نواقض عقول ودان أذبه بقلب ذوي الألباب فذبحت فقالت: يا رسول الله فأنت من نقصان دينك بإثمانها التي تصبينك تمك إحداها ما شاء الله أنك تطلب لانصي ولا تنصم ذلك من نقصان ديتك وأما ما ذكرت من نقصان عقولك فشهدتك إنشاداقة المرأة نصف شهادة.

(1) المسند رقم (8849) بصحبة الحق والشاهد فيه آخر الحديث بالنسبة لشهادة المرأة، وأخرج لله من طرق إسكلنج بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بإسناده مقتضباً على الشاهد الآخر من الحديث (الصحيح، الإيام) ببيان نقصان الإيام بنقصان الطاعات رقم 8 في آخره.

247
سورة البقرة

قوله تعالى (من ترضون من الشهداء)

519 - قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء، لأنهم ليسوا من يرضي ولألا تقول الله جل ثناؤه (من ترضون من الشهداء) وأشهدوا ذوي عدل منكم، وليسوا من يرضي وليسوا بعدول، إنما بعضهم من وعدتهم في شيء إلّا في الوصية في السفر. إذا لم يوجد غيره، قال الله تعالى (أو آخرين من غيركم) من أهل الكتاب وقد أجاز أبو موسى الأشخري شهادتهما في السفر على الوصية، فلا تجوز شهادتهما إلا في هذا الموضع.

520 - قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا عن عامر أن رجلاً من خضم ترفّى بدكروا فلم يشهد وصيته إلا نصرين، فأحلنهما أبو موسى في مسجد الكوفة بعد العصر بالله ما حاذا ولا بدل ولا كتما، وإنها لوصيتة قأجذ شهادتهما.

قوله تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم)

521 - ثنا أبو اليمان ثنا شعبان عن الزهري حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمده حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إليه.

(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبيل رواية ابنه عن 435 وانظر الملل للخلال 568 أ، وحديث أبي موسى الأشخري روايته الله عنه أخرجه عبد الزغبي من طريق سفيان ابن عيينة، وأخرجه أبو زراعة، والطبري، الباجي، من طريق هشيم كلاهما عن زكريا بن (المصنف: 879، رقم: 3320)، والسن الأندلسية باب شهادة أهل الله رقم: 3780 (التفسير رقم: 1394)، والسن الكبرى 1165، وأخرجه الطبري أيضاً من طريق محور بن علي عن أبي داود من شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي عن أبي موسى مختصراً جداً (التفسير رقم: 113927).


248
الله عليه وسلم ليقضي بهم فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطلق رجال يعتضرون الأعرابي فسماومن بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على فرس الذي ابتلعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع نداء الأعرابي فقال: أو ليس قد ابتعته منك قال الأعرابي لا والله ما ابتعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك فطفق الناس يوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهم يتراجمان فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يهديتك بايعتك فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ولبق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقًا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يهديتك بايعتك قال: خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعتك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بم تشهد فقال بتصديقه يارسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين (1)

(1) المسندة 115/3، 316 - أخرج أبو داود من طريق الحكم بن نافع عن شبيب بن بالاس، الأخضري. باب إذا علم الحاكم شاهد الشهيد الواحد يجوز له أن يحكم به رم 36/7 والحكم ابن نافع هو نفسه أبو اليمان فيكون إسناد أبي داوود نفس إسناد الإمام أحمد، وآخربه النصائي من طريق يحيى بن حجر عن الزهري عن ربيعة بن صالح الباجي، باب الشهيلة في ترك الإشهاد على البيع 34.3.201/4/2013. وحسن إسناد الأزناوي بعد أن ذكر تخريج رواية أبي داود والنسائي (جامع الأصول 196/1) في الهامش وقد ذكر ابن كثير رواية الإمام أحمد وأبي داود والنسائي ثم قال: ولكن الاحترام هو الإشهاد بما رواه الإمام المافظ أبو مكى بن مردوخ الحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ النعيمي، عن شعبة عن قرآن عن الشيخ عن أبي بكر عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يذرون الله فلا يستجب لهم بريء له أمراً سيئة الخلق فإن يطلبها ورجل دفع المال يجبر قبل أن يبلغ ورجل أرض رجلًا مالًا لم يشهد ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، قال: ولم يخرجه، تؤثر أصحاب شبه هذا الحديث على أبي موسى، وإذا أجمعوا على سند حديث شبه بهذا الإسناد ثلاث أئمة أجمرو مرتين.
قوله تعالى (وريت على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) 522 - ثنا ابن غير، عن الأعشم عن إبراهيم، قال حدثني الأسود عن عائشة قالت: رضوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا درعا وأخذ منه طعاماً.


524 - وحدثن يونس قال: ثنا حماد، عن حميد، عن عكرمة قال:

هذه في الشهادة (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) يهوداً هذا قال الشعبي.

قوله تعالى (لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفروا أن تعصبكم به الله ...).

فضائل الآتيين الأخيرين.

525 - ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ثنا سلمة بن الفضل قال: هذين Condition: valid
سورة البقرة 286

محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله الزياني عن عقية بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ الآياتين من آخر سورة البقرة فإن إعطيتهما من تحت العرش.

526 - ثنا يحيى بن أدم ثنا شريك في عاصم عن المسبيب بن رافع عن علامة عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفته.

527 - ثنا جبريل عن منصور عن رفيعي بن حراش عن حدثه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني أؤتيتهما من كنز من يبيت تحت العرش ولم يؤمنهما النبي صلى الله عليه وسلم.

التفسير

528 - ثنا عمرو بن إبراهيم قال: ثنا العلاء بن عبد الرحمن بن إبراهيم قال: ثنا عمرو بن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم: { لله ما في السموم وما في الأرض وإن تبدوا ما في سورة البقرة.

---

(1) المسند (6/147) وأخرج أيضا من طريق أبي الخير عن عقية به. (المسند 158/4)
(2) أخرج أيضا من طريق أبي الخير عن عقية به. (أبو يزيد)
(3) أخرج أيضا من طريق أبي الخير عن عقية به. (المسند 158/4)
(4) أخرج أيضا من طريق أبي الخير عن عقية به. (المسند 158/4)
(5) أخرج أيضا من طريق أبي الخير عن عقية به. (المسند 158/4)
سورة البقرة \( 286 \) ـ

أنفسكم أو تخوفوا بحاسيبكم الله فيغفر لن يشاء، وعذب من يشاء والله على كل شيء قدير) فاشتد ذلك على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جنوا على الركب فقالوا: بإرسال الله كلفنا من الأعمال ما نطيعه فقلنا: فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربك وإليك المصير، فلم أقهر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في أثرا (أرسل الرسول بما أنزل إليه من ربه وآمان لكل آمن بالله وملائكته وكتب ورسله ولافرق بين أحد من رسوله) قال عفان قرأة السلام أبو المذر يفرق وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربك وإليك المصير، فلم فأعلوا ذلك نسخها الله تبارك وتعالى يقول إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلها ما اكتسبت فصار له ما كسبته من خير وعله ما اكتسبت من شر فسأر عاه هذا رتنا أن تأخذنا إن نسينا وأختارنا قال نعم رتنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم رتنا ولا تحملنا مطالقة لنا بعفوانا وافغنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرفنا على القوم الكافرين(1).

549 ـ ثنا عبد الزرقاء قال ثنا معمر عن حميد الأعرج، عن مjahad قال: دخلت على ابن عباس فقالت: يا ابن عباس كنت عند ابن عمر، فقرأ هذه الآية، فشكر قال: أي آية؟ قلت: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوفوا بحاسيبكم لله) قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا، وغاظتهم غيظا.

(1) المندد رقم (5432)، ـ أخرج مسلم من طريق روح بن القاسم عن العلاء به (الصحيح)، الإيان ـ باب بيان أنه سبحانه تعالى لن يكلف إلما بطلاق رقم (147) ـ وأخرجيه الطبري من طريق مصعب بن ثابت عن العلاء به مختصرا (التفسير رقم 2056). ـ
سورتة البقرة ٢٨٦ - ٢٨٦


٥٣٠ - ثنا عبد العزيز يعني ابن أبي نScreen. حذى ، قال ثنا إسرائيل عن السدي عمن سمع عليه رضي الله عنه ، قال : نزلت [إذا تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله] أحزننا وهمنا فقلنا نحدث أحدنا نفسه في حساب به فلم ندرك ما يغفر منه وما لم يغفر ، نزلت بعدها نسختها [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها](١).

٥٣١ - ثنا علي بن حفص ، قال ثنا ورقان عن عطاء بن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها] قال : نسخت هذه الآية [إذا تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله](٢).

(١) رواه ابن الجوزي عن ابن المحسن عن ابن المذهب عن أحمد بن جعفر بن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه به (توضيح القرآن ص ٢٩٩ ، ٣٠٠) وأخرجه البخاري من طريق مروان الأصفر عن ابن عمر بن سامة (الصحيح - التفسير آخر سورة البقرة في آخر بابين ) رقم ٤٤٤٧.
(٢) رواه ابن الجوزي عن إسحاق بن أحمد ، عن عمر بن عبد الله عن ابن بشران عن إسحاق الكاذبي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه به (تراس القرآن ص ٩٩ ، ١٠٠) وأخرجه الترمذي من طريق إسرائيل به (السخان - التفسير - سورة البقرة رقم ٢٩٨). وفي إسناده شيخ السدي ميم ومصرح باسمه ولكن رواية ابن عباس السائب رواية علي.
(٣) رواه ابن الجوزي بإسناده المتقدم عن الإمام أحمد (توضيح القرآن ص ٩٩) وفي إسناده عطاء ولكن الرواية الأولى تشهد لهذه الرواية بإسناد حسن.
سورة البقرة 286 - 532


533 - عن وكيل قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وعن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم، وعن جابر عن مجاهد، قال: ونسخت هذه الآية [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها] نسخت [وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله] (2).

544 - وحدثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا زايدة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، قال: [لها ما كسبت وهي ما أكتسبت] نسخت [وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه] (3).


546 - وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: نزلت هذه الآية فكبرت عليهم فأنزل الله تعالى بعدها آية فيها تيسير وعافية وتخفيف [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها] (5).

(1) رواه ابن الجوزي كمساقته وفي إسناده محمد بن حميد لكن ما تقدم فيه متنازعات له فإن الإسناد حسن لغيره، وقد رويا ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب، وابن عمر وسعيد ابن جبير ومحمد ابن كعب وقعدة أنها مسروقة (التفسير، المجلد الأول، 327).

(2) رواها ابن الجوزي بإسناده المتقدم عن الإمام أحمد (روايات القرن 200) وإسناده حسن إلى سعيد بن جبير ونصبه إلى ساهي وأخجه الطبري من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير (التفسير، رقم 147) وأخجه الطبري أيضا من طريق محمد بن كعب وسفيان عن جابر عن مجاهد، وعن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد به (التفسير، رقم 1674). وحفظ عنه حماد به (التفسير، رقم 1674).

(3) رواه ابن الجوزي كمساقته، وإسناد أحمد إلى الحسن البصري صحيح وأخجه الطبري من طريق حماد به (التفسير، رقم 1676).

(4) رواه ابن الجوزي كمساقته، وإسناد أحمد إلى الحسن البصري صحيح وأخجه الطبري من طريق حماد به (التفسير، رقم 1674).

(5) رواه ابن الجوزي كمساقته، وإسناد أحمد إلى الحسن البصري صحيح وأخجه الطبري بإسناد حسن من
سورة البقرة (284) ٢٨٩ - ١٩٧٥

ثالثه، قال أنا يريد بن أبي زيادٍ، عن مقيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) قال: نزلت في كتب الشهادة، وإثمتها(٤).

٢٨٨ - وقال الإمام أحمد في قوله تعالى (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم عليه) قال: إنه الشك واليقين(٥).

٢٨٧ - حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله د嚯ز لأمتي عما حدثته بها أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به(٦).

٢٨٦ - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد قال سمعت عبد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم عليه) قال: دخل قولهم

= طريق يزيد عن سعيد عن قتادة (التفسير رقم ٤٧٨).

(١) يزيد بن أبي زياد: في الأصل يزيد بن أبي زيدة والتصريف من رواية الطبري الثالثة ومن التقرب فقد وردت ترجيته ملكنا: يزيد بن زياد بن أبي زيد، وقد ينسب شغله ... مدني.

(٢) رواه ابن الجوزي بإسناده المتقدم إلى الإمام أحمد (روايته القرآن ص ٢١) ورجاء إسناد الإمام أحمد ثلاث روايات صحيحة، وأخرج الطبري من طريق ابن قضيب وأثري كلاما عن يزيد بن أبي زياد بل (التفسير رقم ٤٦٥، ٢٤٤٩).

(٣) رواه ابن الجوزي بإسناده المتقدم عن الإمام أحمد (روايته القرآن ص ١٢) ويحمل أنه سقط إسناد الإمام أحمد إلى المفسر الأصلي لهذا القول، لأن الطبري وابن أبي حاتم أخرجاه من طريق إسمايعيل بن علية، عن ابن أبي ثقيف، عن مجاهد بن نظام، وإسنادهما صحيحا وأخرجه الطبري أيضا بإسناد آخر صحيحا عن مجاهد بن نظام. (التفسير الطبري رقم ٢٤٨٩، ٢٤٩٠).

وتفسير ابن أبي حاتم المجلد الأول ل٢٢٦ ب. فيعتبر أنه قد سقط إسناد الإمام أحمد إلى مجاهد أو غير مجاهد لأن الإمام ابن الجوزي دائما يسوق إسناده إلى الإمام أحمد ثم يردقه بإسناد الإمام أحمد إلى الصحابي مرفوعا أو مرفوعا أو إلى التابعي أو إلى التابعي.

(٤) المسند ٣٩٧ وأخرج أيضا من طريق عن أبي هريرة (انظر المسند ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٤٨١) وأخرج الشيخان من طريق قتادة، يسياس: (صحيح البخاري، الأئمة والتمام، باب إذا حنث ناسا في الآيات رقم ٢٧٨) وفي موضع آخر، صحيح مسلم، الإيام، باب تجارب الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستمر رحم١٢.

٢٥٠
سورة البقرة ۲۸۶

منها شيء. لم يدخل قلوبهم من شيء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا صمتًا وأطعموا وسلموا، فألقيت الله الإيان في قلوبهم. فأنزل الله عز وجل (أين الرسول؟) بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل من بالله وملائكته كتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسوله وقاموا صمتًا وأطعمنا، غفرناك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ماكسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لاتؤخذنا إن نسبنا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولاحمتنا ما لا طاقة لنا به، وواعف لنا واغفر لنا، وأرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

۵۴۱ - حدثنا أبو المتنى إسماعيل بن عمر حدثنا البراء بن سليمان قال: سمعت نافعا وعلي بن زيد عن أبي عبد منذر عن أبي أأميس عن أمية البصري أن أيسارًا أخبره من أخبره. فأنزل الله البقرة إلى آخر الآية، ثم يقول إن هذا لإحصاء شديد.

۵۴۲ - ثنا به ثنا حماد عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية (إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله) وعن هذه الآية (من يعمل سوءًا يجزيه) فقالت ما سألت عنهما أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال ياعائشة هذه متابعة الله عز وجل العبد بما يصحب من الحمة والنكبة والشريعة حتى البضاعة يضمه في كم فنقدها ففزع لها في رفعها في ضيته حتى إن المؤمن ليخرج من ذمه وكم يخرج العين الأحمر من الكبر.

(1) (الم_ASM_قدم ۲۱۷) وأخرجت مسلم من طريق وكيف به (الصحيح - الإمام - ياب دين الله) صحيح ومذهبه ويعتذر على ما يكلف إلا ما يطاق رقم ۲۰۰) وهذا الطبري أخرجه من طريق وكيف به نحوه (التفسير رقم ۲۵۳۷).

(2) (العهد ص ۱۹۹) في إسناد البراء بن سليمان لم أقف على ترجمه له.

(3) (المسن_۱۸/۱۸) أخرج أب دارود الطيبي والترمذي والطبري وأبو حاتم كلهن من طريق حماد بن سلمة، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غير من حديث عائشة لانظره إلا من حديث حماد بن سلمة (منحة المعبود ۱۰ وسراج الترمذي، التفسير - سورة البقرة).

۵۰۶
قوله تعالى: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي).

433. فين إسماعيل، عن بونس، عن الحسن قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن.

434. قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

435. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بن عروة.أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها فذكرت من صلاتها قال: فيه عليك لما تطبيقون نوايله لأجل الله عز وجل حتى قلوا: إن أحب الدين إليه مادام عليه صاحبته.

436. ثنا وكيع ثنا إبراهيم بن طهان عن حسين المعلم عن ابن بريدة.

437. عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قاتما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلي جنب.

رقم 2991 وتمسيراً على رقم 1495 وتمسيراً على 2776 وتمسيراً على 1111 وتمسيراً على 999 وتمسيراً على 888 وتمسيراً على 777 وتمسيراً على 666 وتمسيراً على 555 وتمسيراً على 444 وتمسيراً على 333 وتمسيراً على 222 وتمسيراً على 111 وتمسيراً على 000.

هشام بن عروة: في الأصل هشام بن حسان والتصريح من رواية البخاري كما ذكر ابن حجر.

1) الزهري عن 18 أخرجه البخاري من طريق يحيى عن هشام به ( الصحيح - الإيضاح - ياب أصل الدين إلى الله أموه الحديث الأول).

2) السند 4 / 226 أخرجه البخاري من طريق إبراهيم بن طهان به ( الصحيح - كتاب تصوير الصلاة ياب إذا لم يطرق فاعدا صلى على جنب الحديث الأول رقم 1117) ذكره السبئي (الدار 133 / 2).
تفسير
سورة آل عمران
سورة آل عمران

6

فضائلها

تقدم ذكر فضائلها متنورة بفضائل سورة البقرة.
قوله تعالى [وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَنْ تَأَمَّنُ نَحْوًا
الكتاب وأَخْرَى مَشْابِهَاتٍ ...]

546 ـ ثنا عفان قال حماد يعني ابن سلمة قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية [وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَنْ تَأَمَّنُ نَحْوًا
هَذِهِ الْعَهْدَةُ] حتى فرغ منها قال قد سموا الله عز وجل فإذا رأيت مهما فلأحذروهم (1).

قوله تعالى [فَأَنَّمَا الْذِينَ فِي قُلُوبِهِم زِيْغٌ فِي بَيِّنَتِهِم ما تَشَابِه مَنْهَ اِبْتَغَاءَ الْفَتْنَة
وَإِبْتَغَاءَ تَأْوِيلَهَا]

547 ـ ثنا أبو كمال ثنا حماد عن أبي غالب قال سمعت أبا أئمة

(1) المندب 374/2 وأخرج أيضاً من طريق يزيد بن إبراهيم عن أبي مليكة به ومن طريق أئمة مسالمة ب (المندب 376/4) وأخرج الشيخان من طريق يزيد بن إبراهيم النسدي عن أبي مليكة به (صحيح البخاري - التفسير - سورة آل عمران باب منه آيات محكمات 41 رقم 586) ، وصحيح مسلم - العلم - باب النهي عن اتباع مشابهات القرآن رقم 3765 (ذكره السيوطي رضي الله عنهم (الدر 148/2). (2) المندب 262/5 وأخرج أيضاً من طريق أخرى عن أبي غالب عن أبي أئمة به (المندب 265/2) قال ابن كثير: وهذا الحديث أكثر أقسامه أن يكون موقفاً من كلام الصحابي ومنع صبح (التفسير 16/2) وهو كما قال فقد خرجته في تعلق قول أبي حامد في سورة آل عمران وكان مدار الحديث متعلقاً على أبي غالب حيث تبين أن أكثر من يضع وسعين راوي قد رواه عن أبي غالب وأبو غالب صدق يخطئ، ولم يتبع في هذه الرواية (راجع الافتر رقم 39 من المصدر المذكور).

١٥٩
سورة آل عمران 8

548 - حدثنا أنس بن عياض، حدثني أبو حازم، عن أبي سلمة،
لا أعلمه إلا عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القرآن كفر، ثلاث مرات، فما
عرفتم منه فافعلوا، وما جهلتم منه فعودوا إلى عالمه.]

549 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا م Cair عن الزهري عن عمر بن شعيب
عن أبيه عن جده، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتداركون،
فقال: إنا هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض،
إذا نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضًا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما
علامتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه.]

قوله تعالى {ربنا لاتزع قلوبنا} 55 - ثنا وكيع، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهير بن حرشب عن
أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلب ثبت
قلبى على دينك.}
سورة آل عمران

551: ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم الأحول عن أبي كيشة
قال سمعت أبو موسى يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثل الجليس الصالح كمثل العطار إن لا يذكى يعبث يبك من ريحه و مثل
الجليس السوء كمثل صاحب الكبر قال وقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إنما سمي القلب من تقلبه إذا مثل القلب كمثل ريشة معلقة في
أصل شجرة يقلبها الريح ظهراً لطن قال وقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إن بين أنيديكم فتى كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً
وسي كافراً وسي مؤمناً ويسى كافراً القاعد فيها خير من القائم والقائم
فيها خير من الماشي والمآشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال
كونوا أحلام بيوكم(1).

قوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء ...)
552: ثنا عفان ثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنبأ قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم حب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة
عيني في الصلاة(2).

(1) المسند (6/335 ) وأخرجه أيضاً من حديث عائشة بنت أبي بكر ( المسند رقم 461 ) و أخرجه
التمدن ت عن طريق أبي كعب صاحب الخير به ووقع زيداء ابن أبي قشير أبي بن كعب وهو
خاطر الصواب كأنثت في رواية أحمد المقتعدة و وصحه التمدن ( المسند 96 ) والدوية رقم
3372 و قد خرجه وتبين لي أنه حسن الإمام. انظر تقدير ابن أبي حاتم سورة آل عمران
رقم 145 ) وأخرج الإمام أحمد بن نحوه من حديث عائشة وأنس بن مالك وناويا بن سمعان .
( المسند 3/168/4 91/6 91/7 257 ) وذكره السيوطي وابن كثير ( الدار 155/2 107 )
( التفسير 9 )

(2) المسند (6/4 ) وأخرجه مختصراً بنحو الشاهد عن طريق الجريبي على غنيم بن قيس عن
أبو موسى الأشعري ( المسند/4199 ) و أخرجه المختصر أخرجه ابن ماجة من طريق يزيد الرقاشي
عن غنيم بن قيس به ( المسند - المقدمة ) باب في الفقر رقم 88 ) وذكره السيوطي بنحو
المختصر ونسبه إليه مما ( الدار 155/2 107 ) و صحة الألباني في صحيح ابن ماجة رقم
71 .
(3) المسند (3/272 ) ورواه سهيل إلا سالما أبا المنذر فهو صحيح به وقد تبين كما قيل
في التحري فاضيث ليس من أهلهه وإنما حسن ونقل الشهيد، إسناده قوي. ( ميزان
الاعتدال 77/77 ) و حسن الخلفاء أبن حجر ثم السيوطي ونقل العراقي: إسناده جيد =

261
سورة آل عمران 14 - 17

قوله تعالى (والقطار المنقرضة)

543 - حديثنا عن أبى صالح، عن أبي نصر بن خزيمة قال: "ابن عاصم بن عبد الملك بن عبد الوارث، حدثنا حماد بن سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال القطار: "اثنتا عشر ألف أوقية كل أوقية خير ما بين السماء والأرض"."

قوله تعالى {والستفرين بالأشرار}

544 - حديثنا سيرى أبى حنيفة عن ثعالب عن أبي مسعود بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبيد بن الأنصاري عن أسعد بن أبي وقاص عن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبى وأيوب ما أدرى إلا أن الأرجل يهتز من السحر".

قوله تعالى {فهد الله أنه لا إله إلا هو malformed، وأولوا العلم}

545 - حديثنا يزيد حدثنا يقيمة بن الوالي حدثني جبير بن عمرو عن أبي سعد الأنصاري عن أبي بكر بن عمرو بن أبي سعيد الصنعاني وأبي حامد عن الزبير بن العوام قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذه الآية [فهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولوا العلم] قاتماً بالقسط.

- {انظر فتح البحر 371/1 أخجه النسائي والحاكم من طريق جعفر عن ثابت به صحيح الحاكم ووافقه الذهبي، (السنن - كتاب عشرة النساء - باب حسب النساء 71 والمستدرك 172/2) وأخرجه ابن حبان وأحمد بن عمر بن أبي عاصم النسائي وأبي حامد الغزالي من طريق سلام - (الطبقات الكبرى 138/3 والهجر 110 والسنن 167/6) وتفسير ابن أبي حاتم - سورة آل عمران 18 وقوامه يراجع ماهر بن خالد وميزان الاعتalen 177/6 وذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي حاتم والحاكم فقط} (النزن 2/111).

(1) المفسد رقم (7843) وسكت عنه المحقق أخجه ابن ماجدة من طريق عبد الصمد به (السنن - الأدب - باب بن الوليد 90) قال البصيري: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. مصاحب الزجاجة 3/159. وضعه الآلهاني في صحيح سنان ابن ماجدة رقم 1953 وأخرجه الطبري من طريق عمرو بن زيد عن عاصم به متروك (التفسير رقم 1799). وذكره ابن كثير ونسبه إليه ثلاثهم ثم أشار إلى الموظف بأنه أصح (التفسير 2/15).

(2) الزهاد ص 35 ورواية الجريجي هنا بلاغاً فالإسناد منقطع وذكره السيوطي ونسبه إلى ابن أبي شيبة وأحمد في زهد عن أبي سعيد الخدري قال بلغنا ... (الدر 2 / 164).
لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا على ذلك من الشاهدين بارب (1).
قوله تعالى (وقل للذين أوتوا الكتب والآبيين أسلمتم فإن أسلموا فقد
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد).

556 - ثنا مؤمن ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس أن غلاما يهوديا كان
يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء ويناوله تعلية فمضر نتائج
النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأمره قاعد عند رأسه فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم يافلان قل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فسكت
أبوه فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال أبوه أفع
أبا القاسم فقال الكلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي
صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخبره بي من النار (2).
قله تعالى (قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب
الكافرين).

557 - ثنا على بن إسحاق أما عبد الله أنا ابن لبيعة حدثني أبو النضر
أن عبد الله بن أبي رافع حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لأعرق مايابلغ أخذم من حديث شيء وهو متكىء على أريكته فيقول ما
أجد هذا في كتاب الله تعالى (3).
سورة آل عمران 25

قوله تعالى (إذ قالت امرأة عمران)

558. قد حثنا حجاج عن ابن جريج قال: حدثت عن عكرمة أن اسم أم مريم حنة.

قوله تعالى (وإن أعيدها بك وذرتيها من الشيطان الرجيم)

559. قد حثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود بولد إلا نخسه الشيطان، فستهل صارخًا من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه ثم قال أبو هريرة: أقرؤهم إن شتتم (إني أعيدها بك وذرتيها من الشيطان الرجيم).

قوله تعالى (أن الله بيشترك بحني مصدقًا بكلمة من الله)

560. عن مجاهد قال: قالت امرأة زكريا لمريم: إن أجد الذي في بطن يتحرك للذي في بطلك فوضعتم امرأة زكريا بحني عليه السلام.

(1) لأعرفون. لأن معظم أصحاب السان أخرجوا من طريق صحاب بن عبيدة عن أبي النضر به بلغة لا ألفية. فرواية أبي داود تقدمت وهذه رواية الترمذي وأيمن ماجدة من نفس الطريق المتقدم. وينفس اللبض وقال الترمذي هنا حديث حسن صحيح روى بعضهم عن سفيان بن حنبل التيموري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا رسول أبي النضر عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبيه عبيدة إذا روى هذا الحديث حتى التفاوت بين اللبض محمد بن التيموري من حديث سام أبي النضر، وإذا جمعهما روي هكذا: أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أسمه أسامة بن عبد الرحمن بن التيموري. العلم بها مانعة عنه أنه يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم رقم 2663 775 179 وصحبه الآلباني في صحيح سناب ماجدة رقم 1761، وأخرج الإمام أحمد بن نحوه من حديث أبي هريرة بلغة لأعرفون (المسلم 2/ 37).

(2) العلل ص 198 واستادا، مقطع وأخرجه الطبري بإسناد ضعيف عن محمد بن إسحاق (التفسير رقم 856).

(3) المساند رقم 7182 Accord شيخان من طريق شهاب عن الزهري به ( صحيح البخاري) 199/ 404 وصححه مسلم.

كتاب الأمثال، حالي: قول تعالى وأذكر في الكتاب مريم رقم 34631 وصححه مسلم.

كتاب الفضائل باب فضائل عيسى رقم 774.)
سرة آل عمران 39
وهم عيسى عليه السلام وذلك قوله (مصدرًا بكلمة من الله) قال يحيى مصدق بعيسى (1)

قوله تعالى (وسيدا وحصروا)

561 - حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن

سعيد بن النبي قال سمعت ابن العاص يقول: ما أخذ لقي الله عز وجل

لا يذنب إلا يحيى بن زكريا ثم قرأ سعيد (وسيدا وحصروا) فرفع من

الأرض شيئا فقال الحصور ذكره مثل هذا وأشار يحيى بطرف أصابعه (2)

562 - عن وهب بن منبه قال: نادي مناد من السماء إن يحيى بن

زكريا سيد من ولدت النساء وإن جورجيس سيد الشهداء (3) وقال عتاب عن ابن المبارك: السيد: الذي يطيع ربه ولا يعصيه (4)

563 - حدثنا حجاج حدثنا شريك عن أبي روق عن الضحاك قال:

السيد الحسن الخلق، والحصور الذي حصر عن النساء (5)

1) ذكره السيوطي ونسبه إلى أحمد في الزهد (الدر 2 / 189). أخرجه الطبري عن عبد الرحمن

ابن الأسود الطافري قال حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا النبي عن منصور

بفلسط (التفسير رقم 1951). ورجاءه ثقات إلا النضر ومحمد بن أبي رقة: صدقون. قال الإسناو

حسن إلى مجاهر

2) الزهد ص 90 رجله ثقات وإسناه صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حامد من طريق

يحيى بن سعيد به موقوفًا (الصنف 11 / 591 رقم 1955) وفسره ابن أبي حامد سورة آل

عمران رقم 483. وقد رواه الطبري وابن المتنى وابن أبي حامد بإنساء ضعيف من حدث

عبد الله بن عمر بن العاص مرفوعًا. (التفسير الطبري رقم 1981) وفسره ابن أبي حامد رقم

482. وGui Yeh. وأخرج ابن كثير إلى الروايتين ثم قال: فهذا موقوف وهو أقوى إسنادًا من

المjumlah في صحة المرفع نظر. (التفسير 2 / 31، 42) وذكره السيوطي ونسبه إلى ابن

أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حامد وابن عساكر عن أبي هريرة من وجه آخر عن ابن

عمران، ثم قال موقوفًا وهو أقوى إسنادًا من المرفع. (الدر 2 / 190).

3) ذكره السيوطي ونسبه إلى أحمد في الزهد. (الدر 2 / 190).

4) الزهد ص 90 ولم يصرح الإمام أحمد بالسماح من عتاب.

5) الزهد ص 90 في إسناه شريك: وهو ابن عبد الله النخعي صدرقه بغطيه كثيرا ويتابع رجاءه

ثقات إلا يبا روق وهو عطبة بن الحارث الهضدي صدرقه صاحب تفسير وحجاج هو ابن محمد
سورة آل عمران 39-42

عن مjahad: المصور: الذي لا يأتي النساء. (1)

42. حدثنا ابن عيينة عن عمر عن يحيى بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يهم يحيى بن زكريا بخطيئة ولاحاك في صدره امرأة. (2)

قلت عليه تعالى (بما قالت الملائكة) يامرهم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.

565. حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: حدثني النضر بن شميل المازني قال: حدثني أبو نعمة قال: حدثني أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق قال: أص一股 رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصل عن الفداء ثم جلس، حتى كان من الضحي ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لاتبكي، حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أمه، فقال الناس لأبي بكر لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط، قال: نسأله، فقال: نعم، عرض على ماهو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون، بصيد واحد، ففطع الناس بذلك، حتى انطلقا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد بلجمهم فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر، وأنت اصطفاك

المصري ثقة للكثير اختلط آخره الخرافي السامر من طريق شريك به (مكارم الأخلاق

(1) ذكره السيوطي ونسبه إليه (الندر 2 / 190). وذكره السيوطي ونسبه إلى أحمد في الزهد (الندر 2 / 190). وأخرجه مسلم بن خالد الزجاج عن ابن أبي شيخ عن مjahad بن نوفل: الذي لا يقرب النساء. (التفسير ل 67 ب تحقيقي).

سورة آل عمران


576 - ثنا وكيع ابن جعفر قالا ثنا شعبة عن عمو برمة الهيمناني عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام.

(1) المصدر رقم (15) وصححه الحقق. وفي إسناده أبو نعامة وأحمد بن منصور كلاهما صنقو إلا أن أبي نعامة اختلط ولكن الأراي عنه النضر وهو قديم وثقة ثابت بعد أن تكون روايته عن أبي نعامة بعد الاختلاط يوافق روايتي ثابت فليسند حسن ، وأخرجه ابن أبي حاتم والأموهي من طريق التنصر بن شميل به مختصرا (التفسير سورة آل عمران رقم 390. والكتب 2 / 150 ، 151 ). ولله شاهد منتفق عليه من حديث أبي هريرة وهو حديث الشفاء الطويل ( الصحيح البخاري ، التفسير ، سورة الإسراء باب ذرية من حملة نوج ورقم 712 ، صحيح مسلم ، الإيضاح ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم 227 ).

(2) المصدر (4) (329) أخرج مسلم من طريق وكيع ومحمد بن جعفر عن شعبة. (الفتاوى الصحابة ، باب فتاوى خديجة أم المؤمنين رقم 469 وأخرجه البخاري من طريق آدم عن شعبة به تقدم وتأخير ، ( الصحيح ، أحاديث الناس ، باب قوله تعالى (إذ قالت الملائكة لابنهم ، فإننا يقول له كن فيكون) الحديث الأول رقم 4637 وذكره السيوطي ونسبه إليهم وإلى غيرهم ).

268
سورة آل عمران

577 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هاني، بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إنني قد كبرت، وأني عائلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخفين نساء ركب، وإنما أهئه على ولد في صغره، وأزوجه على زوج في ذات يده. قال أبو هريرة: لم تركب مريم بنت عمران بغيره.

قوله تعالى (ركمل الناس في المهد وكيلا ومن الصالحين)


(1) المندب رقم (727). (2) أخرجه الشيخان من طريق الزهري به. (3) صحيح البخاري. (4) صحيح مسلم. (5) نسخ الباب السابق رقم 7434 وصحح مسلم. (6) نسخ الصحابة باب من فضائل نساء قريش رقم 101. (7) وذكره ابن كثير في التفسير (727).
قره تعالى (وعلمه الكتاب والحكمة)

السورة آل عمران 49 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61


(1) المسند (74). أخرجه أيضا من طريق أبي رافع بن أبي هريرة بن بحر (المسند رقم 8982) وأخرج الشيخان من طريق جرب بن سهيم عن محمد بن سهيم (صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - باب رواих في الكتاب مريم رقم 529، صحيح مسلم - الب رواية والآداب - باب تفسيير سورة الأنبياء، رقم 532) رواه ابن كثير في التفسير (3): ساق الإمام أحمد عشرات الآثار تحت عنوان حكمة عيسى عليه السلام (ةورزه من ص 67-68).

سورة آل عمران 56 - 57

- ظنا أبيا نا حسن هو ابن موسى نا حماد بن سلمة عن بيرس عن الحسن قال جاء راهبا غجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلنا تسلمنا فقالا: قد أسلمنا قبلك فقلت النبي صلى الله عليه وسلم كذبتنا منعكما من الإسلام ثلاث ضجرودا للصليب وقولوكما أتبغ الله وليدا وشريكا الحمر فقالا: نما تقول في عيسى؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن لذلك نزله عليه من الآيات والذكر المكريم إلى قوله (أبناءة أنا وأبناءكم) قال: قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملاعبة قال: وجاء بالحسن والحسين وفاطمة أهل وولدنا قال فلما خرجا من عنده قال أحدهما لصاحبه: أقر بالجزية ولا تلاعنه قال: فأقر بالجزية.

قوله تعالى (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا ثم نبتلهم فنجعل لعتنة الله على الكاذبين).

571 - حديثا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكر بن مسبار عن عامر بن سعد عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: وخلفه في بعض مغازيه، فقال علي: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خير لأعطيه الراية رجلا يحب الله ورسله، وحبه الله ورسوله، فتطولنا لها، فقالنا لها، فقالنا للمهاجرين في عينه، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه، وما نزلت هذه الآية (ندع أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وفاطمة ونساءنا ونساءنا فقالا: اللهم هؤلاء أهلي.

(1) فضائل الصحابة (776/2) راجع تقات لكن مرسل وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن بن نحوه (تفسير سورة آل عمران رقم 158) وله شهادة كبيرة منها ما سبئي.
(2) المسند (12608) أخرجه مسلم من طريق قتيبة بن سعيد به (ال الصحيح - فضائل الصحابة - باب فضل علي بن أبي طالب بثنه رق 32).

"أنا أمين هذه الأمة." (1)

573 - حدثنا إسحاق بن يزيد الرقي أبي يزيد ثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لغن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عند الكعبة لأتيت به حتى أطأ على عنقه قال: فقال: لو فعل أخذته الملائكة عياناً ولو أن اليهود تمنوا الموت لما أوقعا مقاهم في النار ولز خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً. (2)

قله تعالى (قل يأهلك الكتاب تعالى إلا كنية سواء بيننا وبينكم إلا نعبيد إلا الله ولا نشرك به شيئاً)

(1) المسند (العدد ۳۹۸۵) وأخرجه الإمام أحمد أيضاً من حديث خليفة بن حرب مختصراً (المسند ۳۸۵/5) أخرجه البخاري من طريق حبي بن آدم عن إسرائيل به الصحيح - المغازي - باب فصة نبأ ثيران رقم ۴۳۸، وأخرجه الشبيخان من حدث خليفة أيضاً (الصحيح البخاري - نفس الموضوع السابق، صحيح مسلم - فئات الصحابة - باب فئات أبو عبيدة بن الجراح رقم ۴۲۴)

(2) المسند (رقم ۲۲۲۶) وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله عن عبد الكريم به (التمساح رقم ۲۲۲۶). ووجيهان ثناء وإستاده صحيح وأخرجه عبد الراضي من طريق مgger عن عبد الكريم به (التمساح ص ۹۹)، وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عبد الراضي به (التمساح رقم ۷۲۸)، وانصاري ابن أبي حاتم رقم ۹۸۴). وأخرجه الإمام البخاري وابن مرتبه من طريق عبد الكريم به (انظر فتح الباري ۳۲۴/۸) وذكره ابن كثير في التفسير (۴۳۲/۲)
سورة آل عمران ۹۴

سورة آل عمران


274
سورة آل عمران 68

هاتين والله لو أرجو أن أخلص إليه لتجسته فقيه، ولكني عندنها لغسلت عن قدميه قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به قريء، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله ، إلى هرقل عظمي الروم، سلام على من أتتبع النهي، أما بعد: فإنه أدعوك بدعابة الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعلبك إم الأسبرين، يعني الأكارة، و (بأحل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا شريك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أرمانا من دون الله، فإن تولوا قلنا اشهدوا بأننا مسلمون) قال أبو سفيان: فلما قضى مقالته على أصوات الذين حوله من عظما الروم وكثر لغتهم، فلا أدرى ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا قال أبو سفيان: فلما خرجت مع أصحابي وخلصتهم لهم، قلت لهم: أمر ابن أبي كشبة هذا ملك بني الأصر بخافه، قال أبو سفيان فوالله ما لم ينذلنا مسبقتنا أن أمره سيظهر، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره.1

قوله تعالى (إن أولئك الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين).

575 - حديثنا وكيف حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة، وإن ولبي منهم أبي وخيل ربي إبراهيم، قال ثم قرأ (إن أولئك الناس بإبراهيم) إلى آخر الآية.2

---

1 المسند رقم (270) وأخرجه البخاري من طريق شبيب عن الزهري به (الصحيح - كتاب بذكاء الريح رقم 7) وأخرج مسلم من طريق عمر عن الزهري به (الصحيح - الجهاد والسير - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل رقم 1772) وذكره ابن كثير في التفسير (467/2).
2 المسند رقم (372) وأخرج أيضا من طريق يحيى وعبد الرحمن عن سفيان به (المسلم رقم 4808) وضعه المحقق بسبب الانتقال بين أبي الضحى وابن مسعود، ولكن الأئمة النقاد نظروا في هذا الإسناد ولم يذكروا هذا الانتقال بل نظروا الروابي التي ذكرها المحقق أنها محصلة وهي طريق أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله فقد أخرج الطرمسي ابن أبي حاتم من طريق وكيه وآخره أيضا من طريق سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بلغه =
قره له تعالى [ومن أهل الكتاب من إن تأمة بقتنطار يعود إليك ومنهم من إن تأمة بديلة لا يعود إليك إلا مادمت عليه قاتما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبئ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بيّن من أقوى بهدده واتقى فإن الله يحب الحفاظ]

577 - حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن

- ثم قال: إشارة للطريق الأول هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق (السالم - التنفس - سورة آل عمران 68-69) وأخرج به سعد بن منصور والطبري والحاكم والوهابي كلهم من طريق أبي الضحى عن مسروق عن ابن سعد به وصحبه الحاكم رواية الد体系建设 (youtube النسخة 690/2) وتفسير الطبري رقم 7216، والمستدرك 297/2 وأسيا النروز ص 69. وأخرج وكعب في تفسيره عن سفيان عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعد بن بلقظة (انظر تفسير ابن كثير 48/2) وقد سأل ابن حاتم أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث فأجابه هذا خطأ رواة المتنين من أصحاب التوري عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا مسروق (الملحق 167/2) وعلى هذا فإن إسناج مصطلح مرجح للثواب.

(1) المسند (727)أخبر ابن حبان والحاكم من طريق عبد الرحمن بن ثياب ين به وصحبه ووافقه الله (مارك المتنان رقم 1877 والمستدرك 270) وحسبه الألباني وزاد نفسه إلى أبي محمد المخدي وابن عساكر من نفس الطريق (ملسلمة الأخذ الصحيح رقم 167) وصححة في صحيح التابعي الصغير وزيادة (155) وأخرجين ابن أبي شيبة والحاكم. وأبو نعيم والبيهقي كلهم من طريق سفيان عن عبد الرحمن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا بللنا: أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكثفهم إبراهيم وسارة حتى يرغمون إلى أبائهم يوم القيامة. وصححة الحاكم ووافقه الله ورواية ابن أبي شيبة متخصصة (المصنف 728/2، المستدرك 384/1) وذكر أخبار أصحاب 273 والعبرة والتوضير س 150 والبعث والنشير. والآخر ونسبه إلى أحمد وأبن أبي داود في البعث وغيرها (الدر 439/2).
يسلفه ألف دينار قال انتظري بشدة أشدهم قال كفى بالله شهيدا قال
انتظري بكفيلة كفى بالله كفيلة تأجزب صدحته فدفعته إليه إلى أجل مسمى
فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مرکبا يقدم عليه للأجل الذي كان
أجله فلم يجد مرکبا فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة
معها إلى صاحبها ثم زوج موسرها ثم أتي بها البحر ثم قال لهم إنك قد
علمت أنك أستلمت من فلان ألف دينار فسألت كفى بالله شهيدا فرضي بك وأتي قد
جعله أن أجد مرکبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد مرکبا وإنك استودعتها
فرضي بها في البحر حتى وقت نفتك ثم انصرف بئر وفقي في ذلك يطلب
مرکبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسله ينظر لعل مرکبا يجيء
ببه فإذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لأهلها حطبا فلما كسروها وجد المال
والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسأل منه فأتاه بالفد دينار وقال والله
مازلت جاهزا في طلب مرکب فاتيك بالملك فما وجدت مرکبا قبل الذي أتبت
فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أم أخرك أتي لم أجد مرکبا قبل
هذا الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة
فانصرف باللطف راشدا([1])

قل ل تعالى [إن الذين يشترون بعهد الله رأيهم ثمنا قليلا]
578 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأشع عن شقيق عن عبد الله قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتنع بها مال

---

[1] السند (249، 488/2) رواه البخاري وممناك عن طريق الليث بن الصحيح - الكفالة - ياب
الكافلة في الورق والدير بالأنباني وغيرهما. (الحديث الثاني رقم 2791) وقد رواه موسلا في
نسخة الصفاني: حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث به، ووصله أبو ذر هذا من روايته عن
شيخه علي بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني حثنا عبد الله
ابن صالح به. وأخريه الإسماعي من طريق عاصم بن علي وأدم بن أبي إيسا والنستاني كلهم
من طريق دارود بن منصور كله عن الليث به (النظر في النهاية 470) وذكره ابن كثير في
التكبير وزاد نسبه إلى البخاري من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بن بكر (2/70) ومن هذا
الطريق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حيان في صحيحه (النظر في النهاية 471/6).
سورة آل عمران

امرأة مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، فقال الأشعث في والله كان ذاك، كان يبني ويبن رجل من اليهود أرض فجحدي، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بيئةً؟ قلت لا، فقال للهودي احلف، فقالت يارسول الله إذن يحلف فيذهب مالي فأنت لله عز وج لإن الذين يشترون بعهد الله وأيامهم ثمنا قليلاً إلى آخر الآية.

579- ثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال ثنا عدي بن عدي قال: أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي قال خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن غاسب رجل من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض فقسية على الحضرمي باليينة فلم تكن له بيئة فقسية على أمري، القيس بالبعين فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يارسول الله ذهبت والله أو ورب الكعبة أرضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان قال رجاء وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن الذين يشترون بعهد الله وأيامهم ثمنا قليلاً] فقال امرؤ القيس ماذا من تركها يارسول الله قال الجنة قال فاشهد أنى قد تركتها له كلها.

580- ثنا عفان ثنا شعبة قال علي بن مدرك أخبرني قال سمعت أبا زرعة يحدث عن خرشة بن الخر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقولهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم

(1) المسند (10216، 10217) أخرجه الشيخان من طريق الأعمش به (صحيح البخاري - الأيان والنفور - باب قول الله تعالى [إن الذين يشترون بعهد الله....] رقم 1276، صحيح مسلم - الإيان - باب وعيد من اعقل حق مسلم بينهم فاجرة رقم 220).

(2) المسند (10216، 10217) رجاء ثنا ثنا وفثرة في حازم له أرماه إذا حدث من حنظله وقوله بحبي ابن سعيد عن جرير لم يظهر منه أنه حدث من حنظله أو من غير حنظله، وأخرجه الطبري من طريق وثب بن مازن عن جرير بن حازم به (التفسير رقم 478)، وذكره الهيثمي ونسبه إلى أحمد والطبراني في الكبرى وواللهما ثقات (مجاهد الزرحاوي 8/178)، وذكره ابن كثير ونسبه إلى أحمد بإسناده ومنه ونسبه إلى النسائي من طريق عدي بن عدي به (التفسير 1/1276).
سورة آل عمران 85 - 87

ولهم عذاب أليم قال قالت يارسول الله من هم خسروا وتخابوا قال فأعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال: المس ببل والمنفق سلطته بالحلف الكاذب أو الفاجر والمندان.

 قوله تعالى [ورأى أخذ الله ميثاق النبيين ...]

581 - ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنني مروت بأخ لي من قريته فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله يعني ابن ثابت فقلت له ألا ترى ما برهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله تعالى ربا وبالإسلام دينا ويعمد صلى الله عليه وسلم رسولًا قال فسني عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس محمد بيدله أو أصلح فيكم موسى ثم اتبعهمو وتركتوني لضللهم إنكم حظي من الأئم وأنا حظكم من النبيين.

 قوله تعالى [ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين]

582 - حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عباس بن راشد ، ثنا الحسن ، ثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الأعمال يوم القيامة فتتجيء الصلاة فتقول بارب أنا الصلاة فتقول إنك على خير فتجيء الصدقة فتقول بارب أنا الصدقة فتقول: إنك على خير ثم يجئي الصيام فيقول: أي بارب أنا الصيام.

(1) المسند (5/148) وأخرجه أيضا من طريق أبي الأحمص عن أبي ذر نحوى وأطول (المسنود 151/5) أخرجه مسلم من طريق معين بن جعفر عن شعبة ب(الصحيح - الإيام - باب بيان غلط حفظ إسلام الإزار والملابسة ... رقم 6).

(2) المسند (5/265) في إسناده جار وهو ابن يزيد الجعفي معروف بالرواية عن الشعبي وهو ضييف عديد الله بن ثابت مجهول فالمسنود ضيف رجارة السبطي ورسبه فقط إلى أحمد (الدر 7/253) وكذا ابن كثير في التفسير (156).
سورة آل عمران 86-91

أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل إنك على خير ثم بجيء الإسلام فيقول بارب، أنت السلام وأنّ الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم أخطأ ويك أعطي فقال الله عز وجل في كتابه (ومن يبغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) قال أبو عبد الرحمن عباد بن راشد ثقة ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة (1).

قوله تعالى [كيف يهدي الله قوماً بعد إياهم]

583 - حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من الأنصار أتى عن الإسلام وحق بالمشركين، فأنزل الله تعالى [كيف يهدي الله قوماً بعد إياهم] إلى آخر الآية، فبعث بها قومه، فرجع تابعاً، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلع عنه (2).

قوله تعالى [إذا الذين كفروا وماتوا وهم كفار فإن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو اقتدي به]

584 - ثان روح ثنا سعيد عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاه بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملا الأرض ذهباً أكثت مفتدياً به فيقول ثم نعم يارب قال فيقال لقد شملت أيسر من ذلك فذلك قوله عز وجل [إذا الذين كفروا وماتوا وهم كفار فإن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو اقتدي به (3)]

(1) المسند (8727) وقد حكم عليه عبد الله بن الإمام أحمد وهو أبو عبد الرحمن الذي بين انقطاع الإسناد في آخر الحديث. وذكره ابن كثير بنفس الإسناد، وقال تفرغ به أحمد (التفسير 6/2).

(2) المسند (2218) وصححه المحقق. أخرجه الطبري والنسائي من طريق يزيد بن زريع، وأخرجه الحاكم من طريق خلف بن غياث كلاهما عن داود بن أبي هند، وصححه الحاكم ووافقه النجبي (التفسير الطبري رقم 7360، وتفسير النسائي رقم 85، والمسلم ترك 142/2، وذكره ابن كثير حكم على مثل إسناد الطبري بأنه جيد (التفسير 68/59).

(3) المسند (218/3) راجح ثقات وإسناد صحيح، وأخرجه أيضاً من طريق أبي عمران =

28.
قوله تعالى (إن تناولوا البير حتى تنفقوا مما تحبون)
585 - ثنا روح بن عبيدة ثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارية بالمدينة مالاً وكان أحب أمواله إليه براحة، وكانت مستقبلة المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس قلما نزلت (إن تناولوا البير حتى تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة يارسول الله إن الله يقول (إن تناولوا البير حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أمواله إلى براحة وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وزخرفها عند الله فقضها يارسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذاك مال رابع ذاك مال رابع وقد سمعت وأننا أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة فعل قلنا أن يارسول الله قال نفسمها أبو طلحة في أقاربه ويبني عم (1).
586 - وقال الإمام أحمد في البحيرة (2).
587 - حدثنا محمد بن ساقط حدثنا مالك وعثمان بن عمر أنبأنا مالك المعنى عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال كان ابن عمر قاما يصلي فأتى على هذه الآية (إن تناولوا البير حتى تنفقوا مما تحبون) فأعطى جارية له

= الجريني عن أنس بن مالك مرفوعا بنحود (المند 3/127) وأخرج الشيخان من طريق روح به وأخرج الشيخان أيضا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس وأخرجه مسلم من طريق أبي عمران الجوزي به (صحيح البخاري - الرقاق - باب من رنح الحساب علبة 4538، صحيح مسلم - سنات المتقين - باب غلب الكافر الغناء، لالأرض ذهبها رقم 2805 وما بعد) وذكره ابن كثير ونسبه إليه (التفسير 2/80).
(2) جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد من كتاب بذائع الفوائد (3/110).
هو يصلي قد أراد أن يتزوجها.
قوله تعالى {كل الطعام كان خلا لبني إسرائيل إلا ما خرمت إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قالوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين} 588 - حدثنا حسين حديثا عبد الحميد بن بحرم عن شبر بن حوشب قال: قال عبد الله بن عباس: حضرت عصابة من اليهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا الناسم، حديثا عن خلال نسأل عنها، لا يعلمون إلا نبي؟ فكان فيما سألوه: أي الطعام خرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ قال: فأنشّدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنظر لله نذراً لتن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه فكان أحب الشراب إليه حمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟ فقالوا: اللهم نعم (3).
قوله تعالى {إن أول بيت وضع للناس ...} 589 - ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التميمي عن أبيه عن

(1) الزهدي ص 194 راجحه تقات إلا إبراهيم بن مهاجر صدروق لين الفضي أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عمر عن سالم بن مغفل عن إبراهيم بن مهاجر، وأخرجه ابن المذر من طريق إبراهيم بن مهاجر به (التحليل تفسير ابن أبي حاتم سيرة آل عمران رقم 948 مع الهاش) وذكره السبوري ونسبه إليهم (الذراع 297/2).
(2) المسند (2471)، وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن الوليد عن بكير بن شهاب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن هريرة (المصنف رقم 2483) وصححه المستحق إلا أنه حسن الإسناد لأنه من طريق حرشب وقد ترتفع حرشب، فقد أخرجه الطبري وأبي حاتم والطبراني كلهما من طريق عبد الحميد بن بحرم به (التحليل تفسير رقم 016.0740 وتفسير ابن أبي حاتم سيرة آل عمران رقم 951)، والمجتر الكبير 246/12، رقم 196.12، وذكره الهميسي ونسبه إلى أحمد والطبراني وقال: وجالاها ثقات (مجمع النوادر 842، وأخرجه البخاري في تاريخه، والبخاري وابن أبي حاتم وأبو نعيم كلهما من طريق عبد الله بن الوليد المعمد به قال البخاري: هذا حديث حسن غريب (التاريخ الكبير 114.0، وسانحرم: التفسير - ومن سورة الرعد رقم 317، وتفسير ابن أبي حاتم سيرة آل عمران رقم 953، وحلة الأوليا 94/4، 430، وذكره ابن كثير من كلا الطريقين (التعليم 719/2).
سورة آل عمران 96 - 97

أبي ذي قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مسجد وقع في الأرض أوقع قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة قلت ثم أي قال ثم حينما أدركت الصلاة فصل فكلاه مسجد.

قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا).

59 - ثنا أبو المؤمان أنا شعبان بن الزهري أنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالجزيرة في سوق المكة والله إنك لخبير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت.

قوله تعالى (وولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل).

591 - ثنا يزيد أنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبه، وقال مرة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج نحجوا فقال رجل: كل عام يرسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لو كنت ولما استطعتم ثم قال دُروني ما ترتكب فإنا هلك من كان يكلم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أتباعهم فإذا أمرتك بأمر

(1) المسند (5/150) وأخرجه أيضا من طريق وكيع به ومن طريق أبي معارة عن الأعمش به.
(2) المسند (1567) وأخرج الشيخان من طريق الأعمش به صحيح البخاري - الأنباء - باب قول الله تعالى (ووترهنا للدار سلمان عنعم العبدي إنه أواب) رقم 2474، صحيح مسلم - المساجد - الحديث الأول رقم 520 وذكره ابن كثير وهو إليه التفسير 2/16.
(3) المسند (6/230) وأخرج أيضا من طريق صالح وعمر كلاهما عن الزهري به.
(4) المسند (6/230) وأخرج الزهري والثنائي في الكربى وابن ماجة كلهما من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن محمد بن مسلم الزهري به قال الزهري: هذا حديث غريب صحيح. وقد رواه يونس عن الزهري نحوه. ورواه محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره ابن كثير في التفسير وهو إليه التفسير 2/16.
(5) المقدمة - باب فضل مكة رقم 3926 ومقدمة الأشرار 1611/5، وابن ماجة - المناسك - باب فضل مكة رقم 210/3، وذكره ابن كثير في التفسير ونسبه إليه م. 14/2، صحيحه الألباني في صحيح سنان ابن ماجة رقم 2526.

283
سابقة آل عمران 96

فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (1)

562 - حذرتا منصور بن وردان الأدبي حذرتا علي بن عبد الأعلى عن أبيه سنان بن شهاب فقال: يا أبا سنان لا تمر على الناس جح البيت من استطاع إليه سبيلًا قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت فقال: لا ولو قلت نعم لوجبت، فأذن الله تعالى (يا أباه الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) إلى آخر الآية (2)

563 - حذرتا عفان حدثنا سليمان بن كيسان أبو دوار الواسطي قال:

سمعت ابن شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس قال: خلقتني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أباه الناس كتب عليهم الحق قال: فقام الأزرق بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تططبوا أن تعملوا بها فمن زاد فهو تطوع (3)

(1) المسند (5/280) أخرجه صسلم من طريق يزيد بن حارون به (الصحيح - الحج - باب فرض الجح) مرة في العمر رقم 1377 (2) وذكره ابن كثير ونسبه إليه (التفسير 2/67).

(2) المسند رقم (905) وضعه الحق أخرجه الترمذي. ابن ماجة وابن أبي حاتم والحاكم كلهم من طريق منصور بن وردان به قال الترمذي: حدثني حسن بره من هذا الرجل. ومضى الذهبي بحسب أبي الأعلى (السنن - الحج - باب ماجة) كفرص الجح رقم 814 وسن ابن ماجة - المسند - باب فرض الجح رقم 1884 وتفسر ابن أبي حاتم سورة آل عمران رقم 1014، والمسند (2/29). وقد أشار ابن حجر إلى رواية الترمذي وقال: سنده منقطع لأن أبا البخترى لم يسمع من عه (التفسير الحضير 2/72) ولكن لشاهد يتبنا هذا الحديث من رواية ابن عباس.

(3) المسند (347) وصححه الحق أخرجه الحاكgetElement in the list with the label "수정 개요". بن كثير وصححه الحاكOREO (السنن الكبرى 3/268) وأخرجه أبو دوار والسناني كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري به (السنن الكبرى)}

1721 وسناء السناني - مسابة الحج - باب وجوب الجح 111 وذكره ابن كثير في التفسير (2/67).
سورة آل عمران

594 - حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية
[وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَصْطَبَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا] قال رجل يارسول الله
ما السبيل؟ قال: الزاد والراحة(1).

595 - حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن حديب عن التواب بن عمرو عن
ابن عباس رضي الله عنهما: قال من ملك ثلثمائة درهم وجب عليه الحج
وحرم لكاء الإمامة سمعته قال تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني أن
الأمصار في هذا تختلف لبعض الساقفة وقريها(2).

596 - ثنا عبد الرحمن بن محمد يعني المجارب ثنا الحسن بن عمرو
عن صفوان الجمالي سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله
علي وسلم من أراد الحج فليعمل(3).

597 - عن أبي أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
مات ولم يحج حجة الإسلام، لم ينعه مرض حايس، أو سلطان جائر

(1) مسألة الإمام أحمد رواية أبي داود المجدلسي ص 79 أخرجه الطبري من طريق ابن علية عن
برنس به مرسلا (التفسير رقم 7486) وإسناده مرسول وقد روى موصولا عن علي وابن عمر
وابن عباس وابن سيرين ورسول به عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والزنجبي بن أسس وقادة وقد
أخرج كثير من الأخبار هذه الأقوال وهي تقوي بعضها بعضًا وقد خرجت جميع الأقوال في تحقيقي
لتفسير ابن أبي حاتم في سورة آل عمران من رقم 1016 - 1025 مع هواشها، وتقل ابن
حجر عن أبي بكر بن المنذر قال: لبثت الحديث في ذلك مسندا والصحيح من الروايات رواية
الحسن مرسلا (التفسير الحكيم 2/271).

(2) نفس المصدر السابق ص 79، وذكره ابن كثير من طريق ابن جبير عن ابن عباس بلفظه
(التفسير 1992).

(3) المندب رقم (1973) وأخرج أيضا من طريق أبي معاوية عن الحسن بن عمر القيسي عن
مهران أبي صفوان عن ابن عباس وغيره باللغة (السند 1973) وصحبته الحقق من كلا
الطريقين. أخرج أبو داود من طريق أبي معاوية محمد بن حازم عن الأخمص عن الحسن بن
عمرو بن عامر (السن - النسائ - رقم 1747) وأخرج الحاكمة الليثي والدالاني، كله من أبي
معاوية عن الحسن بن عمر به وصحبته الحاكمة وقائمة النهي. قال الحاكمة: وأخرج صوان هنا ساء
غير مهار موالى لقريه ولا يعرف بالجمر (المستدرك 468/17 والسن الكبیرة 4/286 والكتاب
12) وذكره ابن كثير ونسبه إلى أحمد وأبي داود (التفسير 1992).
سوره آل عمران

أو حاجة ظاهرة فليعت على أي حال شاء هؤلاء أو نصرانيا(١)!

٥٩٨ - حدثنا وكيع حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن فيضه بن عمر عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعمل، فإنه قد يرض
المرض وفضل الضالة وتعرض الحاجة(٢).

٥٩٩ - ثنا محمد بن النورشجان وهو أبو جعفر السويدي ثنا الدراوري
حدثني زيد بن أسلم عن ابن أبي واقذ الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله
 عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهر الحصر(٣).

١) ذكره السيوطي ونسبه إلى سعيد بن منصور وأحمد في كتاب الإيام وأبي بكر والبهيقي عن
أبي إسحاق بن أبي ثابت.

٢) المسند رقم (١٨٣) وأخرج أحمد من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله عن أبي
إسرائيل به ومن طريق أبي إسرائيل عن فيضه بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
موقعا بنحوه، وأخرج من نفس هذا الطريق بالترد بين ابن عباس أو الفضل بن عباس أو عن
أحدهما عن صاحبه (المسند رقم ١٨٣٣، ١٨٧٦، ٢٧٥٩، ٢٧٦١). وضمنه المعقل في جميع طرقه
بسبب أبي إسرائيل وأخوته البهبيقي من طريق أبي الوليد الطالبي من أبي إسرائيل الملاذي به
كما هو أعلام السين الكبيرة (٤٠٤/٣) وله شاهد صحيح تقدم قبله وذكره ابن كثير في
التفسير (٢٧٦/٢).

٣) المسند (٢١٨٥/٥) وأخرج أبنا من طريق سعيد بن منصور بن عبد العزيز بن محمد
الدراوري به (المسند ١٨٨/٥). وأخرج من حديث أبي هريرة بن منظر أünde أدرك، إيضاحا
للمعنى فقال: الإمام أحمد: أنس حجاج وحدثنا زياد بن هاهون قال: أنا ابن أبي ذئب وإسحاق بن
سليمان قال: سمعت ابن أبي ذئب عن صالح مولى التورام عن أبي إسرائيل أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لناسهم عام حجة الوداع هذا ثم ظهر الحصر قال: فكأن كلهم يمجن إلا زبيدة
تبت جنش وسورة بنت زمعة كانتا تقولان: والله لا تعركتنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي
صلى الله عليه وسلم قال إسحاق بن سليمان في حديثه قالتا: والله لا تعركتنا دابة بعد قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هذه ثم ظهر الحصر وقال زياد بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى
الله عليه وسلم (المسند ١٨٨/٣) أخرجه أبو دارم من طريق التقي إلى الدراوري به وجاهزاد
ثقات إلا الدراوري صدق كان يحدث من كتب غيره فيخطى، وقد روي من طريق آخر كما تقدم
بالإسناد حسن. وذكره ابن كثير بين معاكية فقال: يعني ثم الزمن ظهر الحصر ولا تخرج من
البيوت (التفسير ٢٧٦/٢).
سورة آل عمران 102

قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقون الله حق تقاتلك ولا قومتك إلا وأنتم مسلمون)

١٠٢ - حديثنا أبو سعيد شعبة قال سمعت سليمان عن ماجه: أن الناس كانوا يطرفون ببابيت وأين عباس جالس معه محن فقله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الذين آمنوا اتقون الله حق تقاتلك ولا قومتك إلا وأنتم مسلمون) وقال أن قطراً من الزموه قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم، فكيف من ليس لهم طعام إلا الزموه. (١)

١٠١ - ثنا عبد الرزاق قال: ثنا عمر، عن قتادة في قوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاتلك) قال: أن يطاع فلا يعصى ثم نسخ قوله {فاتقوا الله ما استطعتم}. (٢)

١٠٠ - ثنا وكيع ثنا الأعشش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد ربه الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يخرج عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله.

---

(١) المسند (٣٧٣) وأخرج أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة (المسند رقم ٣١٣).

(٢) رواه ابن الجوزي عن إسحاق بن أحمد قال: ثنا عبد الله بن أحمد، قلت: ثنا أبو حنيفة.
سورة آل عمران 2:104

واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتي إليه 11، 3 - ثني أبو معاوية ثنا الأعمش ح وابن غير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث ألا لا يؤمن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن. 12

قوله تعالى {واعتصموا بحبل الله جمعيا ولا تفرقوا} 3

4 - حدثنا يونس عن محمد حدثنا لبيد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم أنه حدثه أن عبد الله بن عمر أتى ابن مطيع لياليphere فقال ضعوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إنما آت لأجلس، إنا جنت لأخرك كلمتين سمعهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع بدأ من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية.

5 - حدثنا زيد، حدثنا جرب بن حازم عن غياث بن جرير عن أبي قيس بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فمات بما يدتها جاهلية.

1) المسند رقم (16187) وصححه الحق وأخرجه أيضا من طريق وكعب بعده مطولا ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش به مطولا (المسند رقم 12693، 693، 693، 693). وانظر تخرجه عند قولته تعالى {فمن زحف من النار، ودخل الجنة} آية 185 من هذه السورة (المسند 324/2).

2) المسند رقم (13403) وأخرج أخباره أيضا من طريق أبي الزبير بن جارية به (المسند 13052) ورجاءا ثقات ورجاله صحيح. وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش به وتم من أخره عن آخر عن الأعمش به (الصحيح - الجنة صفة نجمها - ياب الأمر يحسن الظن بالله تعالى عند الموت رقم 2877، وما بعده، وذكره ابن كثير بروايهما (التفسير 27/2).

3) المسند رقم (167186) وأخرج أيضا من طريق حسن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد ابن أسلم به (المسند رقم 167186). وأخرج من طريق عفان عن خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان به مستحس عن طريق عبد الملك بن عبد الملك بن سعد عن زيد بن أسلم به (المسند رقم 57527، 57527، 57527). وصححه المحقق من كل طريق وأخرج مسلم من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به (الصحيح - الإمارا - ياب ورواح ملاءمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم 1851 وما بعده).
ورثت راية عمة، يغتسب لعطتها، ويقاتل لعصيته ويتصرف
عصيته، فقتل فطعة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برا وفناجرا لا
يتحاشى لمؤمنها ولا يغتسب الذي عدها، فليس مئي وليست منه.(1)

6.7 - حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسحاق الملامي عن عطية
عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ تبارك
فيكم القرآن كتب الله جبل عرف من السماء إلى الأرض هو أهل
السماء إلى الأرض وعترة أهل بني إسرائيل إنهم لينفرقا حتى يردا
علي الحوض.(2)

(1) المسند رقم (7931) وأخرجه من طريق أخرى من الكوفي في الحديث المذكور أخرجه مسلم من طريق
شيبان بن فروخ عن جبريل بن حازم (الصحيح - الإمارة - باب رجوب ملائمة جماعة المسلمين
عند ظهر الفجر رقم 1848).

(2) المسند (14) وأخرج من طريق الأسدوس ومن طريق عبيد الملك بن أبي سليمون كلاهما عن
عطية العريفي به، المسند (17/22، 23، 29، 59، 63) أخرجه الترمذي من طريق الأسدوس، وأخرجه
الطبري من طريق عبيد الملك بن أبي سليمان كلاهما عن عطية العريفي به، وأخرج الترمذي أيضا
من طريق الأسدوس عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما عندهما نقول الترمذي:
هنا موضوع غريب (الساني - المناقب - باب في مناقب أهل البيت صلى الله عليه وسلم
رقم 788) وتفسير الطبري رقم 782). وقد قال البهمني أن الترمذي قد أخرجه فذكره في
زوجته، ونقول هذه في البهمني في الأسرت ثم قال، وفي إسناده رجال متحففهم (مجمع
الزوائد 163/9) وله من حديث زيد بن ثابت وهو الحديث التالي وصحبه الألباني في
صحيح سنان الترمذي رقم 2980 copied من حديث زيد بن أرقم، وذكره ابن كثير من رواية
الطبري (التفسير 73/2).

(3) المسند (187/5) وذكره الهيوي ونسبه إلى أحمد ثم قال، إن سماحة جيد (مجمع الزوائد
162/9، 163؛ وصحبه الألباني في صحيح الجامع الصغير 317/2) وذكره الصوطي
ونسبه أيضا فقط إلى أحمد (المدر 285/2).

289
قوله تعالى (ولكن منكم أمم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)

6:8 فثنا سليمان الهاشمي أنا إسحاق بن عمرو يعني ابنة جعفر أخبرني عن حديث بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسي بيده لتؤمن بالمعروف وليتمنى أن يبعث عليكم عقابا من عندن ثم لتدعنه فلا يستجب لكم.

قوله تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد مائجأهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)

6:9 فثنا أبو المغيرة قال ثنا صوان حدثي أزهر بن عبد الله الهوني قال أبو المغيرة في موضع آخر الخزائي عن أبي عامر عبد الله بن أبي قال حاجبنا مع معاربة بن أبي سفيان فلما قدمت مكة قام حين صلى صلة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمه ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنما سيخجف في أمتي أقوىهم ثابت بين تلك الأهواء كما يتجاري الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لنتم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لتحريركم من الناس أخرى

(1) السنن (8/788). أخرج الترمذي وابن ماجة من طريق عبد العزيز بن محمد المدائودي عن عمرو به ولفظ ابن ماجة مختصرا. قال الترمذي هذا حديث خسن وأخرجه أيضا من طريق إسحاق بن جعفر. (سان الترمذي - الفقه -باب ماجا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 1199) وسان ابن ماجة في الفقه -باب أشراط الساعة (رقم 434). وأخرجه المزي من طريق نفسه وذكر تحصين الترمذي رست عن ابن التهذيب الكمال (22/4) وفي إبانه عبد الله بن عبد الرحمن الأشول بقرينا كما في التقييد. وذكره ابن حيان في الثقات 91/4 وقال لأنه له حديث منكر (ميزان الإعتدال 2/454). وذكره ابن كثير في التفسير ونسخه إلهام (75/7).
سورة آل عمران 106

110. أن لا يقوم به (1)

قوله تعالى: (يوم تيبض وجوه وتسود وجهه ...)

21. ثنا رواه منصوراً على ديني مسجد دمشق فقال أبو أمة كلاط النار كلاط النار ثلاثاً شرقت في تحت أدم السماء خبر قطلى من قلته ثم قرأ يوم تيبض وجه وتسود وجه الآتين قلت لابي أمة أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسمع إلا مرتين أو ثلاثة أو أربعاء أو خمساً أو ستين أو سبعة ما حدثتهم (2)

قوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمون بالمعروف وتنهون عن المنكر)

111. حدثنا حسين وأبي نعيم قالا هدثنا إسحاق عن سماك عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمون بالمعروف وتنهون عن المنكر) قال: هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال أبو نعيم: مع النبي صلى الله عليه وسلم (3)

(1) السنن (10/47) أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما عن صفوان

(2) السنن (10/497) وأخرجه الحاكم من طريق أبي الهمان الحكم بن نافع البهري عن صفوان

(3) السنن (10/432) وهو حسناً الترمذي والكاباني ولكن منها على أبي غالب وقد خرجه من مصارفه

(4) السنن (10/432) وأخرجه أيضاً عن طريق عبد الرحمن بن عمر بن الملاع وعمر بن عبد المطلب. وياء الاسماء تخرجهما

(5) السنن (10/497) وأخرجه أيضاً عن طريق يحيى بن آدم وهما ورواه عن إسحاق بن التي (المند) رقم 3321. وصححه المحقق هو كذلك كي يأتي. أخرجه عبد الرزاق رابعاً هو أبي شيبة والنسائي والطبري وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم جميعهم من طريق إسرائيل به
سورة آل عمران 110

الله عن زوج بناء أبي لهب عن غرة بناء أبي لهب قال أقسم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يارسل الله أين الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أقربهم وأتقهم وأمانهم بالعروف وأتهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحمة.

الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ماباب رجل يكون شق الشجرة التي تل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر فلم نر عن ذلك من القوم إلا ياكا يا رسول الله فإن الذي يستأذنين إلى أهلهم فيأذن لهم فقائم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ماباب رجل يكون

- سجح الحاكم ووافقه الذهبي. (تفسير عبدالرزاق ل 12399 و تفسير النسائي 35 و تفسير الطبري 7261 و المجمع الكبير 9/163 و تفسير ابن أبي حاتم سورة آل عمران رقم 1249 و المستدرك 296/2 و زيدر ابن حجر رواية عبد الرزاق وأحمد والخوك وقال: إسحاق جيد (فتح الباري 270 و وقال البغشري: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح ( المجمع الزواري 7/277 و ذكر ابن كثير ونسبه إلى بعضهم (التفسير 777).

(1) السند (76/1) في إسحاق شريك وهو ابن عبد الله التميمي الكوفي صدوق يخطب. كثيرا تقول منوده من رجل التميّز بالكوفة. وعبد الله بن عميرة مقبول كما في التدريب وقال النحوي في جهالة (ميزان الاعتدال 6997) وأخرجه ابن منده من طريق سماه بن حرب به (الإيضاح 7/277). ذكر ابن كثير في التفسير (767).
سورة آل عمران 111

إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثا الليل ينزل الله عزوجل إلى السماء الذين ينقول لأسألك عن عبادي أحد غيري من ذا يستغفرني فأخبر له من الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينجر الصبح.

114 - ثنا يزيد أن يهز عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تؤمن سبعين أمة أنت خيرها وأكرمها على الله عز وجل.

115 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي أنه سمع على بن أبي طالب يقول: قُال رسل الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنباء فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرف بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهراً، وجعلت أمتي خير الأمم.

(1) المنجد (16/4) أخرج أبو داود الطيبيسي من طريق هشام الدستاوي ب(المستند رقم 1981) وأخرج الحسناني وابن مجاهد وابن حبان كلهم من طريق الأزاعي عن يحيى بن أبي كثير به(عمل اليوم والليلة رقم 429 وسنان ابن مجاهد رقم 423 وصحح ابن حبان رقم 212) وذكره البخاري مختصرا وقال: رواه الطبراني والبيصري ورجال بعضهم عند الطبراني والبيضان رجال الصحيح(مجمع الزوارق 8/10) وزاد البصري نسية إلى أبي بكر بن أبي شيبة (مصباح الزجاجة 3/2) وصححه الألباني في صحيح سن ابن مجاهد رقم 428 وصححه شعبة الأزهاراوات أيضًا في تحقيقه ل الصحيح ابن حبان. ذكره كثير نقل عن الضايق المقدسي أنه على شرط مسلم (الفسائر 2/82).

(2) المنجد (16/5) وسنان حدثا حسن وأخرج أبوه أيضًا من طريق حكيم بن معاوية عن أبيه نحوي (المستند 5/3) أخرجه عبد الزئاز والترمذي، وابن مجاهد، والطبري، وبيضان بن حماد في زواجته على ما رواه المروزي عن ابن المبارك، وابن أبي حاتم والحاكم كلهم من طريق نجدي به. وصححه الحاكيم ووافقه الذهبية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، و(الفسائر) عبد الزئاز لـ 13 ب وسنان الترمذي. التفسير: باب سورة آل عمران رقم 301 وسنان ابن مجاهد الزهد. باب صفقة أمه محمد صلى الله عليه وسلم رقم 428 وفيسير الطبري رقم 762، والزهد لابن مبارك ص 114 وفيسير ابن أبي حاتم سورة آل عمران رقم 115 وسنان 48/4.

(3) المستند رقم (173) وصححه المستعدي وذكره ابن كثير ثم قال: تفرد به أحمد من هذا الوجه.
سورة آل عمران 116. ثنا أبى اليمان ثنا أسماعيل بن عياش عن ضمصم بن زرعة قال:
شريح بن عبيد مرض ثوبان بحمس وعليها عبد الله بن قرت الأزدي فلم
يعد له تفضل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائتا فقال له ثوبان أكتب فقال:
نعم فقال أكتب فكتب للأمين (1) عبد الله بن قرت من ثوبان مولى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنه لا كان له وقى وعيسي مولى بحضرته
لعدته ثم طوي الكتاب وقال له أبلغه فإنه نعم وانتقل الرجل بكتابه
فدفعه إلى ابن قرت فلم قرأه قام فلما قرأه قال فزعًا فقال الناس ما شأنه أحدث أمر
فأتي ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساهم قام فأخذ ثوبان
بردته وقال اجلس حتى أحدثك حديثًا بسمته من رسول الله صلى الله عليه
 وسلم سمعته يقول لدخل الجنة من أمتى سبعون ألفًا لا حساب عليهم ولا
عذاب مع كل ألف سبعون ألفًا (2).

117. حديثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن حماد، عن محمد بن زياد.
وعقاب حديثنا حماد أخرى محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يقول:
سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: عجب رينا من قوم يقدرون
إلى الجنة في السلال (3).

118. ثنا يزيد أتى هشام عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفًا غير
حساب لا يكتون ولا يسترون ولا يتطورون وعليهم يتوكلون قال فقال:

= وإسنادة حسن (التفسير 78/78) وذكره الهيثمي ونسبه إلى أحمد وحسنه. (مجمع الزوائد
(1) قوله: للأمين كذا في الأصل ولفظها للأميسر. كما في تفسير ابن كثير.
(2) المسند 5/288. ذكره ابن كثير ثم قال: تفرد به أحد من هذا الوجه وإسناد رجله كله.
(3) المسند رقم (800). أخرجه البخاري من طريق شعبة عن محمد بن زيد مرفوعًا وأخرجه أيضًا
مرونا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة. (ال الصحيح، الجهاد، باب الأشاري في السلال رقم
3510). والتفسير سورة آل عمران، باب كتبت خيرًا أمتى أخرجت للناس رقم (557) وذكره
السيوطي ونسبه إلى جماعة إلا أحمد (الدر 2/394).
سرة آل عمران 115 - 116

عكاشة فقال: "يارسول الله ادع الله تبارك وتعالى أن يجعلني منهم فقال: أنت منهم قال: قام رجل آخر فقال: يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال:
قد سبتك بها عكاشة (1)

دُعِيَتُهُ تَعَالِي (لِبِسْوَةِ سَوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . . . .)

وقل عليه تعالى (وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَرْبٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ . . . .)

119 - حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، قال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم قال: وأنزل هؤلاء الآيات (لِبِسْوَةِ سَوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) حتى بلغ (وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَرْبٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلَكُ)[12]


(1) السند (242/64) أخرجه مسلم من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين به
(البصري، الإيضاح - يثرب، الدليل على دخل طوائف من المسلمين الجثة بغير حساب -718)
ذكره ابن كثير IX، (التفسير 80881).
(2) السند (276/379) وصححه المحقق وابن العباس -13-. وأخرجه زهير بن حرب والنسائي
والبصري وأبو حاتم وأبو حيان والنسائي كلهم عن طريق حامد بن حمزة، وهو ابن أبي النجود،
(النظر تفسير القرطبي 6 / 175، وتفسير النسائي ص 7، وتفسير الطبري رقم 7772)
(وَتَفْسِيرُ 2 / 176). وذكره النجدي مما أنزل عليه، وقال: جربه الهشري ثم قال: وجلال أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي
النجدي وهو مخالف في الاحتجاج به (مجمع الزوائد 2 / 321).
(3) السند (142/1947) وصححه المحقق بالرغم من لين قابر - أخرجه ابن أبي حاتم من طريق
גישري (التفسير - سورة آل عمران رقم 128) وأخرج محمد بن نصر البوري عن ابن عباس

290
 поверوا، قال تعالى: [يا أياها الذين آمنوا لاتخذوا بطانة من دونكم لا يأتونكم خبرًا و لا ما معتمم.]

122 - حديثنا مؤلف بن إسحاق حديث حذافة حماد بن سلمة حديثنا بن سماك بن عبد بن سماك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي ولا خليفة أو قال: ما من نبي إلا وله طبانية بطانة تأمره بالمعرفة وتنهاه عن المنكر، وطبانية لا تأتيها خبرًا و لا ما من شر بطبانية السوء، فقد وقعت، يقولها ثلاثاً، وهو مع الغالبة عليها منهما.

123 - حديثنا أبو معاوية قال: حديثنا أبو حيان التيمي، عن أبي الزنبع، عن أبي الدهقان قال قبل لعمر رضي الله عنه إن هناءا رجلا من أهل الخيرة له علم بالدين، فنطختها كاتبًا، فقال عمر: لقد اتخذت إذا بطاقة من دون المؤمنين.

124 - ثنا هشيم، ثنا العوام، ثنا الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستطيعوا بناء المشركون ولا noticiasه خواتيمكم عربياً.

(1) جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد، من كتاب بديع النوادر، ج28.
(2) المسند (784) وأخرجه أيضاً من طريق الأوزاعي عن الزهري، في المسند رقم 7917.
(3) أخرجه البخاري معلقاً من طريق عبد الرازي به، وأخرجه موصولاً من حديث أبو سعيد الخدري.
(4) صحيح، الأحكام، باب بطانة الإمام، رقم 7198.
(5) ذكره ابن كثير في التفسير.
(6) رواه الخالد عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه الليل لـ 62 ب وسنده ضعيف.
(7) المسند (324/99) وقد نسخ معناه الخصوص فيما رواه أبو العلا بإسناده، إلى هشيم عن العوام عن الأزهر بن راشد عن الحسن قال: أما قوله: لا تقتروا في خواتيمكم عربياً: محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قوله: لا تستضروا بناء المشركين، يقولون للاستضروا المشركين في أمركم ثم قال: تصدق ذلك في كتاب الله (بأيها الذين آمنوا لا تقتروا ببطانة من دونكم).
(8) انظر تفسير ابن كثير 2/89 وأخرجه ابن أبي حاتم وأبو البدر من طريق هشيم.
(9) انظر تفسير ابن أبي حاتم سورة آل عمران رقم 1472 وهمشة).
сура аль-мурсан 118 - 126

725 - ثنا حسن بن محمد قال ثنا مسلم يعني ابن خالد عن عبد الرحمن
ابن أبي بكر قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئا
فأراد به خيرا جميل له ووزير صدق فإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه(1).
726 - ثنا يزيد قال أنا المسلم بن سعيد عن عباد ثنا خبيبي عن عبد
الرحمن عن أبيه عن جده قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم تسلم فقلنا إننا نستحب أن يشهد قومنا
مشهدًا لانشدهم معهم قال : أو أسلمتنا قلنا : لا ، قال : فلا نسمع
بالمشاريكتين على المشركين ، قال : فألستنا وشهدنا معه فقتليوا رجلا
وضيئي ضرية وتزوجت بابنته بعد ذلك فكانت تقول لأعدمت رجلا وشحذ
هذا الوشم فأقول لأعدمت رجلا عجل أباك النار(2).

قوله تعالى (وعلى الله فليتوكل المؤمنون)

727 - حدثنا حجاج أبي أنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبرة عن أبي
فلم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : سمتع النبي صلى الله عليه وسلم
يقول : لو أنكم تكلتم على الله حق توكلك لرزقكم كما يرزق الطبي ، تخذو

= فقال : وهنا التفسير فيه نظر ، ومنعنا ظاهر : لا لاتشترى في خواتيم الصبرية " أي بخط
عربي ، فلا يشتبه نقش خاتم السرول صلى الله عليه وسلم فإنه كان نفسه محمد رسول الله ،
ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه يرى أن يشترى أحد على نقشه ، وأما الاستضافة بئار
المشركين ، فسمعاء لاتشيرهم في المنازل حيث تكونن معيهم في بلادهم ، بل تباعوا منهم
وهاجروا من بلادهم ، ولذا روي أبو داود "لائشروا عنا ناراهما " وفي الحديث الآخر : من جامع
المشرق أو سكن معي فهو مثله " فجعل الحديث على ما قالت الحسن ، رحمه الله والاستشهاد
عليه بالآية فيه نظر ( التفسير 2 / 89).

(1) المسند (6) / 27 وذكره الهيثمي وقال : رواه أحمد والبزار ورجال البزار رجال الصحيح
(مجمع الزوائد 5 / 210).
(2) المسند (4) / 359 وذكره الهيثمي وقال : رواه أحمد والطبري ورجال أحمد ثقات ( مجمع
الزوائد 5 / 331 وينتهي أخرجه أحمد عن عائشة والشاهد فيه : " فلنا لاتسعين بشريء "
(المستند 1 / 377).

297
سورة آل عمران ١٦٣
خُمّانًا وَتَرُوحُ بِطَنًا١١.
قلوه تعالى (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة)

٦٢٨ ـ حديث محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت
عبايشا الأشعري قالت: شهدت البوموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة
ابن الجراح ويزيد بن أبي سفيان، وابن حسène، وخلد بن الوليد، وعياض،
وليس عياض هذا والده حديث سماكًا، قال: وفجأة قتلنا إذا كان قتال
فعليكم أبو عبيدة قال: فكنتنا إليه، إنه قد مات إلينا الموت
واستمددا، فكتبنا إليه أنه قد جاءنا كتابكم تتمدdni، وإن بالذن
علي من هو أعز نصر وأحظر جندا الله عز وجل فاستصرو، فإن محمدًا
صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدكم، فإذا آتاك
كتابي هذا فقاتلوه وأتراجوني، قال: نقاتلونه فهمتنا، وقتلناه أربع
فراغخ، قال: وأصحنا أموالًا، فتشاروا، فأشاور عليبا عياض أن
نعطيه من كل رأس عشرة، قال: رأيتي أبو عبيدة: من يراه نقله شاب:
أنا إنا لم نفتح، قال: فنقم، فرأيت عشيتي إلى عبيدة تنفران
وهو خليفة على فرس غربي٢

٦٢٩ ـ حديثا نصر بن باب عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن
ابن عباس أنه قال: إنه بدر كانوا ثلثمئة وثلاثة عشر رجلا وكان
المهاجون ستة وسبعين وكان هؤلاء أهل بدر لسبع عشرة مسيمن يوم

(1) المسند رقم (١٧١) وصحبه المحقق، أخرجه الترمذي من طريق حبيبة بن شريح عن بكر بن
عمرو عن عبد الله بن هيره بن بكر، ثم قال: هذا محدث حسن صحيح لعمره إلا من هذا الرجه
وأبو ثيم الجاشعي، عن عبد الله بن مالك. (السن: ٢٤٤، ال:w. رقم ٢٤٤) وأخرجه ابن ماجة
من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة بن لهيعة بن وهب، (السن: ١٦٤، ال:w. رقم ٢٤٤) وفي رواية الترمذي متاحة
بكر بن عمرو، لابن لهيعة، وعلى هذا الإسناد حسن وصحبه الألباني في صحيح سناب ابن ماجة
رقم ٣٣٥٩.

(2) المسند رقم (٣٤٤) وصحبه المحقق، وذكره ابن كثير ثم قال: هذا إسناد صحيح، ورد
أخره ابن عباس في صحيحه من حديث ينادى من غندر بن ينبر، وأختاره الحافظ القدسي
في كتابه (التفسير) رقم ١٧٨).
الجمعية في شهر رمضان

قوله تعالى (من فورهم):

٦٣٠ - ثني أبو نعيم ثنا مالك بن مغول وقال سمعت أبا صالح ياذام

[بأوكم من فورهم هذا] قال من غضبهم (١)

قوله تعالى [ليس لك من الأمر شيء] أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم

ظلمون]

٦٣١ - حديث أبو النضر حديثا أبو عقيل (قال عبد الله بن أحمد)

قال أبي: وهو عبد الله بن عقيل، صالح الحديث ثقة، حديثا عمر بن

حمزة عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

الله عن فنانا، لله عن الحارث بن هشام، لله عن سهيل بن

عمر، لله عن صفوان بن أمية قال: فنزلت هذه الآية [ليس لك من

المأمر شيء] أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون] قال: فتيب عليهم

كلهم (٢).

(١) المنسج رقم (٢٣٣٤) وصححه الحقّ لكون فيه الجِماج، وهو ابن أرطاة ذكره الهمشمي أنه منلس

(مجمع الزوائد ٦ / ٩٣) وتدليه عنه الفاحف ابن حجر من المرتبة الرابعة الذين لم تقبل

روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع، فإن الإسناد ضعيف. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الجماج به

(التفسير سورة آل عمران رقم ١٣٨) ولم ينص هنا الحديث شاهد منها ما أخرج البخاري أن

أعلم بعلي بعضاً عشر وثلاثة (ال الصحيح)، باب عدة أصحاب بدر رقم ٣٩٧ (٢).

(٢) الأساسي والكنى رقم ٣٨٤ في إسناده بالاذم ضعيف ولكن الإسناد إلى صحيح لأن رجالة ثقات

أخرجها الطبري من طريق سهل بن عامر عن مالك بن مغول به (التفسير رقم ٧٧٧) ، وأخرجها الطبري أيضاً بإسناد صحيح عن مجاهد بن نهرا، وكذا عن المفسرين وعكرمة (التفسير

٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧، ٧٧٧) (٣).

(٣) المنسج (٦٧٦) وصححه الحقّ. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة بن جعفر أخرجه

الطبري وعبد بن حميد في تفسيره من طريق عبد الحميد بن يهام به (التفسير الطبري رقم

١٦٩). وإن تفسير ابن كثير (٤٠٨) - وصححه أيضاً في تعلوه على تفسير الطبري

التفسير. سورة آل عمران رقم ٤٠٨، وأخرج البخاري أيضاً من طريق الزهري عن سالم به

بتحده. (ال الصحيح، المغازي، غزوة أحد رقم ٦٩).
سورة آل عمران 132
حدئنا عبد الرزاق حدئنا مبشر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر، حين رفع
رأسه من الركعة، قال ربا وكذاله، في الركعة الآخرة ثم قال: اللهم
عن فلاتا (وفلاتا) دعا على ناس من المنافقينatican الله تعالى (ليس لك
من الأمر شيء) أو يجور عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون) (1).

633 - ثنا هشيم أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى
الله عليه وسلم كسرت ربابته يوم أحد، وسج في جبهته حتى سأل الدم
على وجهه فقال كيف يرفع قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعهم إلى ربيهم
فنزلت هذه الآية (ليس لك من الأمر شيء) أو يجور عليهم أو يعذبهم فإنهم
ظالمون) (1).

قوله تعالى [وسارعوا إلى مغفرة من ريكم وجنّة عرضها السموات]
والأرض أعدت للمتّممن)

634 - ثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني يحيى بن سليمان عن عبد الله
ابن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال: قال ليقت التنوخي رسول هرقل
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص وكان جارا لي شيخا كبيرا، قد
بلغ الفنادق قرب فقدت ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبي صلى الله
عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقال: بل
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك فبعث دحية الكبلي إلى هرقل
فلم أن جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسي الروم
وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم بابا فقال قد نزل هذا الرجل حيث رأيت
وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث خصال يدعوني إلى أن أتبعه على دينه

(1) المسند (1349) وأخرجه عبد الرزاق عن معمر بن معمر (المسند لـ 697) القابض لله.
ولاحظه البخاري عن طريق معمر عن الزهري به (الصحيح المنيزلي). Bab ليس لك من الأسر.
(2) المسند (1349) أخرجه سلم بن طه مداح بن سلما عن ثابت عن أنس بن ماء. (الصحيح
الجهاد والسير - Bab غزوة أحمد رقم 1791).

٢٠٠
أو على أن تعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقى إليه الحرب واللّه لقد عرفتم فيما ترثؤن من الكتب لياخذن مائحتاً فهم يتبعه على دينه أو تعطيه مالنا على أرضنا فنقروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من بيوتهم وقالوا تدعونا إلى أن ننعّم النصرانية أو نكون عبداً لأغريبي جاء من المجاز فلما ظن أنهم إن خرجوا من عينه أفسدوا عليه الروم رفأهن ولم يكد وقال إنها قلت ذلك لكم لأعمَّ صلايتكم على أمركَم ثم دعا رجلاً من عرب كتب كان على نصارى العرب فقال إلاأعد لرجال حافظاً للحديث عربي اللسان أتمنى إلى هذا الرجل بجواب كتاببه فجاج بي فدفع إلى هرقَل كتاباً فقال اذهب بكتابي إلى هذا الرجل فما ضربت من حديثه فاقام عليه من ثلاث خصائص نظر هل يذكر صحبتي التي كتب إلي يشين وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل وأنظر في ظهره هل به شيء يريبك فاطلقته كتاببه حتى جئت تبوك فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتباً على الاما فقلت أبين صاحبكم قيل ها هو ذا أقبلت أميشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجره ثم قال: من أنت فقُلت: أنا أحد تنوخ قال هل لك في الإسلام المنيفية ملة أبيب إبراهيم قلت إني رسولُ قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم فضحك وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن اللّه بهدي من بشاء وهو أعلم بالله متدين يا أخا تنوخ إن كتب كتابك إلى كسرى فمضقه واللّه مزقه ومتح ملكه وكبت إلى النايس بصحيفة فخربها والله خربه ومتح ملكه وكبت إلى صاحب بصحيفة فأسكها فإن يزل الناس يجهدون منه بأساً ما دام في الجيش خبر قلت هذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي وأخذت سهماً من جمعتى فكتبتها في جلد سيفي ثم إنه نال السحيبة رجل عن يساره قلت من صاحب كتابك الذي يقرأ لكم قالوا: ماعرية فإذا في كتاب صاحبي تدبرني إلى جنة عرضها السمرات والأرض أعدت للمتقين فأين النار قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سيحان الله أين الليل إذا جاء النهار قال: فأخذت سهماً من جمعتى فكتبت في جلد سيفي فلما
سورة آل عمران 134

فرغ من قراءة كتبنا قال إن لك حقا وإنك رسول لله وجل وبركات عندنا جائزة
جوزناك بها إذا سفر مملون قال فناده رجل من طائفة الناس قال أنا أجوزه ففتح رجله فإذا هو يأتي بحجة صغيرة فوضعها في حرى قلت من صاحب الجائزة قيل لي عثمان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ينزل هذا الرجل فقامت فتى من الأنصار أنا فقام الأنصاري وقامت معدته حتى إذا خرجت من طائفة مجلس تداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعال يا أبا نور تأتي أهوي إليه حتى كنت قاما في مجلس الذي كنت بياضه فرح جوده عن ظهره وقال هذا أهوي إليه مشاهدة الضخمة.

قوله تعالى (الذين يتقون في السراء والضراء والقادمون الغيظ)...

675 ـ حدثنا شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تخرج عبد جريئة أفضل عند الله عز وجل من جريئة غيظ يكتمها ابتسامة رجل الله تعالى.

(1) المسند 441 و442، والشافعي فيه قوله: تدوعي إلى جنة عرضها السموات والأرض أعددت للمتقين فأبن النار 2 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعان الله ابن أبي الليل إذا جاء النهار أخرجته الطبري من طريق مسلم بن خالد عن عبد الله بن عثمان بن خيمه هو مقتصر على الشافعي (تفسير رقم 874) وذكره ابن كثير في التفسير مقتصر على الشافعي ونسبه إليهم 98/2 وذكره أيضا في التاريخ بنصر الإمام أحمد (البداية والنتهاء 158/16). وفي إسناده سعد بن أبي راشد مقتربا كما قال في التعقب. وله شهادة من حديث أبي هريرة مرفوعا أخرجه البزار مقتصرًا على الشافعي. (انظر تفسير ابن كثير 99/2).

(2) المسند 1111 و1112 وأخرج أيضا من طريق علي بن عاصم عن يرني بن عبد عيسى عن الحسن عن ابن عمر (المسند 34 الحنفية 189) أخرجبه ابن ماجه من طريق حاذد بن سلمة عن يرني بن عبد بدع وبابUNCHI.PDF 468.png
(عمر المسند 34 الحنفية 189) قال البصري: هذا إسناد صحيح رجاه ثقاته (مصباح الزجاجة 291) وصححنا الأثبات في صحيح سن بن ماجة رقم 337 وآثرناه أبى مروي (10/2)
واحد الكلية مرفوعا من طريق يحيى بن أبي طالب عن علي بن عاصم به: (انظر تفسير ابن كثير 10/2)
وذكر السيوطي ونسبه إلى أحمد والبيهقي في الشهب سنة 33 حسن عن ابن عباس بعثه (الدر 317/2).
سرة آل عمران

٣٦٧ - حديثنا مروان بن شجاع أبو عمر وحدثني إبراهيم بن أبي عبادة
المقلي من أهل بيت المقدس قال: غضب عمر بن عبد العزيز يوما على رجل
غضبا شديدا فبعث إليه فأتباه له فجرده ودعي في الجبل ثم دعا بالسباط
حتى إذا قلنا هو ضاربه قال: خلر سبيله أما إنما غضبان لسأته
قال تعالى هذه الآية (والتلكين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب
المحسنين).

٣٦٧ - ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة ولكن
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.

٣٦٨ - ثنا ابن غير ثنا هشام عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم يقال
له جارية بن قدماء السعدى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله قل لي تقولين وقلل علي لعلي أعيه فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لاتفض يأعد عليه حتى أعبد عليه مرارا كل ذلك
يقول لاتفض.

٣٦٩ - ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن حمید بن عبد الرحمن
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل يارسول الله

(١) الزهيد ص (١٠٠) رجاله ثقات إلا مروان بن شجاع صدوق له أرهاج.
(٢) المسند ٢٣٧٤ وأخرجه أيضا من حديث ابن مسعود مطولا. ومن حديث أبي حذيفة أو ابن
حصبة عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم نحره وأطيل ( المسند ٢٣٧٨، مسند)
أخرج مالك عن الزهري به وأخرج الشيخان عن مالك به. (الموطأ - حسن الخلق. باب ما جاء
في الغضب ٩٠٦/١. وصحيح البخاري. الأبذب. باب الخذر من الغضب رقم ١١١٤،
وصحيح مسلم. البر والصلة والاذاب. باب فضله من يملك نفسه عند الغضب رقم ٢١٧٠).
وذكره ابن كثير في التفسير (٢٠٠٠، مسند)
(٣) المسند ٢٤/٨. ذكره ابن كثير وقال: أنفرقه أحاد (التفسير ٢/١٠١) وذكره الذهبي.
وقال: رجاله أحمد رجل الصحابي وذلك بعد أن نسب إلى الطريقة في المعجم الأوسط والكبير
وعنهم الزرائد ٢٧/٧. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١٩١٣/٦).

٣٦٣
سورة آل عمران

أوصني فقال لanguضب قال قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فاذا الغضب يجمع الشر كله(1).

۱۴۶- ثم إبراهيم بن خالد قال ثنا أبو وأهل صنعاني رواه قيا كنا جلوسا عند عروة بن محمد قال إذا دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه قال فلما أن غضب قام ثم عاد علينا وقد ترضا فقال حدثني أبى عن جدي عطية وقد كان له ضحية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار باللقاء فإذا غضب أحكم لينبضاً(2).

۱۴۷- ثنا عبد الله بن يزيد ثنا نوح بن جمعة السلمي خراساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيهده هكذا فأيما أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر مستعينا أو وضع له وقاه الله من فيج جهنم ألا إن عمل الجنة جزء كربة تالتا ألا إن عمل النار سهل بسهولة والسعد من رقي الطافت وما من جريعة أحب إلي من جريعة غيظ يكظمهها عبد ما كظمها عبد الله إلا مالا الله جوفه إيانا(3).

۱۴۸- حدثنا عبد الله بن يزيد ثنا سعيد ثنا أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينذره دعاء الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلافات حتى يخبره من أي الخور شاء(4).

(1) المسند (۱۳۳۴) ذكرن ابن كثير وقال: انفرد به أحمد (التفسير ۱ / ۱۰۱) وذكره الهيثمي.

(2) المسند (۵۷۷/۵) ذكرن ابن كثير وقال: انفرد به أحمد (التفسير ۲ / ۴۹۹) وهو صحيح.

(3) المسند (۵۷۷/۱۱) ذكرن ابن كثير ثم قال: انفرد به أحمد، إسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنا.

(4) المسند (۴۴۰/۸) أخرجه الترمذي وابن ماجة عن طريق عبد الله بن يزيد المقمري بسن

۲۴۴
قوله تعالى [والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم]

143 - حديث عبد الرحمن بن مهدي حديثاً شعبة عن عثمان بن المغيرة
قال: سمعت علي بن ربيعة من بني أمية يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة، قال علي: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعته نفعني الله بما شاء أن يتفنني منه، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنب ثم يتوضأ فقى صلى ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له، وقرأ هاتين الآتيتين (ومن يعمل سوءاً أو بظم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيم) [والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم] الآية.

144 - حديثاً يزيد، أخبرنا همام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً أذنب ذنبًا، فقال: رب إني أذنبت ذنبًا أو قال: 

= قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. (سنن الترمذي، البك والصلة، باب في كتم الغيظ، رقم 1135، وسان ابن مناجة، الزهد، باب الجهم، رقم 486 486). وحسنه الألباني في صحيح سن بن مناجة رقم 777. وآخذه أبو داوود من طريق سعيد بن أبي أبوبكر عن أبي مروح، ثم قال اسم أبو مروح عبد الرحمن بن سفيان (السان لأبي داوود، الأدب، باب من كتم غيظاً رقم 1135). (1) المسند (37)؛ وأخذه أيضاً من طريق وكيع عن سامي رضوان عن عثمان بن المغيرة التلقائي، بديل ذكر الآتيتين،صححه المحقق من طريقين (المسند رقم 12). إلا أن أسماء وابن الحكم، حيث صرح في الطريق الثاني: صدوق وPlayback رجله ثاقب، قال إنه جدد الاستناد صدوق وحدثه الترمذي وقال ابن جبير: جد الإسناد (التهذيب، 1 2/217). وأخذه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجاه كلهما من طريق أبي عوانة عن عثمان بن المغيرة به: (أصول المحرر، 72) 72/264، أبي داوود، الصلاة، باب في الاستفخار، رقم 1561، وسان الترمذي، التفسير سورة آل عمران، رقم 603. وعمل اليوم والليلة للنسائي، ص 317، وترجمه ص 324، وسان ابن مناجة، الصلاة، باب ما جاء أن الصلاة كفارة، رقم 1399). وأخذه الزهري والأصري من طريق مسعود وسفيان، وأخذه الطبري أيضاً وأبي حاتم، والواحدي من طريق شعبة ثلاثاً عن عثمان بن المغيرة به: (مسند أبي بكر الصديق، ص 32، وترجم الطبري، رقم 783، وترجمه، ص 32، وترجمه، وفسر ابن أبي حاتم، رقم 1455) والترجم الوسيط ل 119 ب.

ص 5
عملت عملا ذنبا، فاغفره، فقال عز وجل عبدي عمل ذنبا، فعلم أن له ريا يغفر الذنب وياخذ به، قد غفرت لعبيدي ثم عمل ذنبا آخر أو أذناب ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى: علما عبدي أن له ريا يغفر الذنب وياخذ به، قد غفرت لعبيدي ثم عمل ذنبا آخر أو أذناب ذنبا آخر، فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال: علما عبدي أن له ريا يغفر الذنب وياخذ به. قد غفرت لعبيدي، قليعلما ما شاء(1).

(1) حدثنا أبو كلام وأبو النضر قالا: حدثنا زهير حدثنا سعد الطائي قال أبو النضر: سعد أبو مجاهد حدثنا أبو الوليد مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة يقول: قلت نارسول الله إنه إذا رأيت برك تقليننا وكنا من أهل الآخرة، وإذا تلاقتنا أحببنا الدنيا وشمنا النساء والأولاد، قال: لو تكونون، أو قال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أتمن عليها عدلي لصافحتكم الملائكة باكرفكم وازارتكم في بيكم، ولو تذنوا لجاء الله يقوم بذنبنكم كي يغفر لهم، قال: قلت نارسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، قال: لينة ذهبية وبلبة فضة، وملاءها السمك والحبر، وحصاؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولايأس، ويغلد ولايغث، لا تلبث ثيابه ولايفتني شبابه ثلاثة لاتدر دعواتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرك ولو بعد حين(2).

(1) المسند رقم (1727) (أخرجه مسلم من طريق حمد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالحة به [ال الصحيح، الترمذي، باب قيال النعمة من الفضائل رقم 2758) وذكره ابن كثير وسببه إلىهما (التفسير 2/ 104).
(2) المسند رقم (830) وأخرجه أيضا من طريق حسن بن موسى عن زهير به (المسند 831) وصححه الحنفية من طريقين لكن في إسناده أبو مدد: مقبول وذكره ابن كثير وسببه إلى أحمد والترمذي والبغدادي وابن ماجاهد وابن ماجاهد وأبي حاتم أخرجه، ويذكر أيضا أبو نعيم والناصري والطلياني في الأحراس (التفسير لأبي كثير 1/ 14) وانظر - 236
قوله تعالى (ولم يصروا على مانعتوا وهم يعلمون)

246 ـ حدثنا يزيد أخبرنا حريز حدثنا حبان الشرعي عن عبد الله بن عمر بن العاص. عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال وهو على المبر: ارحموا ترحموا، وافغروا يغفر الله لكم، ويل لأجماع القول، ويل للمصرتين الذين يصرون على مانعتوا وهم يعلمون.

(1) قوله تعالى (ستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب)

247 ـ ثنا إسحاق بن عيسى أنا ابن لهيعة عن عبد الرحمان الأعرج عن أبي هريرة قال: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت خواتيم الكلام، وبينما أنا نائم أتيت بفانتي خزائن الأرض فوضعته في يدي.

248 ـ ثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني النبي عن سيراب عن أبي أمامة أن رسل الله صلى الله عليه وسلم قال فضلنا أبي على أبيناء عليهم الصلاة والسلام أو قال على الأمام بأربع قال أرسلت إلى الناس كافة وجعلت الأرض كلها لي ولأمي مسجدا، وظهورا فأبتها أدركت رجلاء من أمني الصلاة فعندها مسجد، وعنده طهور، ونصرت...

(1) المندب رقم (648) وصححه المحقق وقال القيسي رواه أحمد ووجيهه رجل الصحيح غير حبان بن بوزيد الشرعي وروته ابن حبان ورواه الطبراني كذلك (مجمع الزوائد 161 / 160)

(2) المندب (916) في إسناده ابن لهيعة ولم يصرف بالمساح فالأسناد ضعيف وخصوصا النكرة الأخيرة من الحديث أما قوله "نصرت بالرعب" فله شاهد في الصحيحين "نصرت بالرعب" هو الشاهد في هذا الحديث وأخبر أيضاً من حديث أبي موسى نحوه، وفيه: نصرت بالرعب شهراً ونصفاً (المندب 179) ورواه الشاهد أخرجه الشافعي من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري بلغه: ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر (صحيح البخاري). النهي. الحديث الثاني رقم (373)

(3) صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة الحديث الثالث رقم (211)

٢٧
سورة آل عمران 157

بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي وأحل لنا الفتن ((1))

قله تعالى (ولقد صدقكم الله وعدكم إذ كسرتمهم بإذنها...

149 - حدثني سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطنا كما نصر يوم أحد، قال: فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى إن الله عز وجل يقول في يوم أحد (ولقد صدقكم الله وعدده إذ كسرتمهم بإذنها) يقول ابن عباس: والحس الفتيل (حتى إذا فشلتم) إلى قوله (ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين) وإذا عني بهذا الزمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثان: قال: أحمروا ظهرنا! فإن رأيتونا نقتل فلا نتقصونا وإن رأيتونا قد غتتنا فلا تشركونا، فلما غنتم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكدر الزمة جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون. وقد التفت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كيف،DBC وباء أصاب يديه والتبسوا، فلما أغلق الزمة تلك الغيمة التي كانوا فيها، دخلت الغيمة من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعا أو تسعة، وقال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، فإنما كانوا تحت الهراس، وصاح

(1) المسند 5 / 248 أخرجه الترمذي من طريق سليمان التيمي به مختصرا ثم قال: حديث أبيه أماة حديث حسن صحيح لم سأله من طريق آخر عن أبي هريرة نحنوه وقال أيضا: حديث حسن صحيح (السند، السير، ماما في الغناء ترم 153). وصحبه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 1258 وانظر إلى تخريج الحديث السابق. وذكره ابن كثير في التفسير (113 / 21).

(1) المقدمة (١٧٩-١٨١)، وصححة المحقق، وجمال الصدوق صدوق تغير. ولكن ابن المديني قال: مارائة سليمان الهامشي عنه فهي حسنًا، نظرت فيها فإذا هي مقارنة، ومتنبأ بن داود هو الهامشي نفسه (انظر شرح علم الترمذي ص ٩٦). فالإجابة حين على الرغم من أن ابن كثير قال: هذل حديث غريب وسياقي عجب وهو من مرسالات ابن عباس فإنه لم يشهد أحدًا ولا أبوه. (التفسير ٢/١١٤) لكن ابن عباس هنا يفسر لنا هذه الآية. وأما ما ورد في ذكر الوقائع فإنه لا شك قد أخذ من الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إلى ذلك أن نفس ابن كثير قال في المبادلة والنهجية: وله شواهد في جميع أشياء ثم سرد الشواهد. (٢/٥٩٤) هذا وقد أخرجنا الحكم من طريق سليمان ابن داود به وصححة رواته الذهبي، وقد شاهد في صحيح البخاري من حديث العراق بن عازب وقد خرجته في تفسير ابن أبي حاتم برقم ١٤٤٤ فلا داعي لإعادته.
سورة آل عمران

قوله تعالى (وعصيتم من بعد ما أراكم ما تعبون...)

15 - ثانيا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن اليراء بن عازب
قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الركما وكانوا خمسين رجلا
عبدالله بن جعفر يوم أحد وقال: إن رأيت العدو ورأيت الطير تخطفنا فلا
تبرحوا فلما رأوا الفائت قالوا: عليكم الفائت. فقال: عبد الله: ألم يقل رسول
الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا قال غيره: فنزلت (وعصيتم من بعد
ما أراكم ماتابون) يقول عصيتم الرسول من بعد ما أراكم الفائت وهزيمة
العدو.

قوله تعالى (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم
ليبليكم)

651 - حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن
ابن مسعود: أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزون على جرحى
المشركين، فلما حلفت يومئذ رجوت أن أبي: إنه ليس أحد منا يريد
dنيا، حتى أنزل الله عز وجل (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد
الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبليكم) فلما خالف أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم وعصوا ما أمروا به، أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم
في تسعة، سبعة من الأنصار ورجلين من فريش، وهو عاشرهم، فلما
رهقوه قال: رحم الله رجلًا ردهم لنا قال: فقام رجل من الأنصار، فقاتل
ساعة حتى قتله، فلما رهقوه أيضا قال: رحم الله رجلًا ردهم لنا. فلما
يزل يقول ذا حتى قتلت السبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه:
ما أنصنا أصحابنا، فجاء أبو سفيان، فقال: أعله! فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل، فقالوا الله

(1) المسند 4/ 794 أخرجت البخاري من طريق زهير بن أبي تميم. تأليف آل إسحاق بالسجاعة حيث قال
سعت اليراء... بينجع (الصحيح). المفاوض. أمرا أحد باب قوله تعالى (إذ تصعدون ولا تلعن
على أحد... [المزيد الأول]).

31.
سورة آل عمران

152

أعلى وأجل، فقال أبو سفيان: لن عزى ولا عزى لكم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا، والكافرون لا يعلمون لهم، ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يوم لن يوحي عليتنا ويوم نساء ويوم نسر، حنظلة بحنظلة، وفلان بفلان، وفلان بفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأساء مما قتالتم تأجيجا يزقونون، وقلتكم في النار يعنيون، قال أبو سفيان: قد كانت في القربع مثلة وإن كانت لعن غير ملا منا، ما أمرت ولائبيت، ولاحبت ولاكرهت، ولااستي ولاسرني، قال: فنظرنا، فإذا حمزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبده فكلتها، فلم تستطع أن تأكلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلت منه شيئا؟ قالوا: لا، قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة قصي عليه، وجيء برجل من الأنصار وضع إلى جنبي قصي عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جيء بآخر وضع إلى جنبي حمزة، فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة، حتى صلى عليه يومم سبعين صلاة.

قوله تعالى (إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم)

في أخراكم...)

652. ثنا حسن بن موسى ثنا زهير ثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعنا وقال: إن رأيتوا تخطفنا الطير فلا تثيروا حتى أرسل إليكم وإن رأيتوا ظهرنا على العدو وأوطائنا فلا تثيروا حتى أرسل إليكم قال فهزمهم قال، فأتنا والله رأيت النساء يشددن على الجبل وقد بدلت أسوخن وخلالهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير الفنيمة أى قوم الفنيمة ظهر

(1) المند (441-4) وصححه الحقن، وإسناده حسن لأن رجاله ثقات إلا عطاء بن السائب صدى احترام لنك رواية حماد عنه قبل الاختلاف (النظر التهذيب 7/207) وذكره ابن كثير ثم قال: تفرد به أحمد (التفسير 2/116).

311
сура ал-емран


56 - حدثنا وكيح حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقردو أحدا بأبيه إلا سعد بن مالك، فأنى سمعته يقول له يوم أحد أرم سعد فذاك أبي وأمه.

(۱) المنسد ۶/۹۹۳۷/۴ أخرج بهفراوي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البار بن نحون (الصحيح).
(۲) المنسد رقم (۱۰۱۷) وأخرج أيضا من طريق سعد بن مالك عن علي بنه الله عن علي به. ومن طريق＝

۲۱۲
سورة آل عمران

155

قوله تعالى [إن الذين تولوا منكم يوم التقوى للجومان ...]


655 - حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة الفرقان يوم التقوى للجومان.

= شمعة عن عبد بن إبراهيم بن (المسنود رقم 797, 797) وأخرجه البخاري من طريق سفيان
به (الصحيح، الجهاد، باج بن منير، برس مبارك الحدث الرابع) وذكره ابن كثير في
التفسير (2/123).

(1) المستند رقم (490) وصححه المحقق وأخرجه البخاري والطبراني من طريق عاصم به ثم قال البخاري:
وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي وائل من حديث عاصم ومن حديث ميمان حديث ذكراه
عن النبي عن عاصم إذا كان حسن الخرج واقتصرنا عليه (البحت الأذار 62/2 رقم 490) والمجم الكبير 50/4 رقم 133. وذكره البخاري ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى الطبراني
بخصائر البخاري بطهربه. ثم قال: وفد عاصم بن أبي الجعفر وهو حسن الحديث وفوق
رجاء ثقات (مجمع الزوارئ 7/27) وصححه حميدي السلفي المحقق المجم الكبير وذكره
ابن كثير في التفسير (2/126).

(2) العلل ومعرفة الرجال ص 316 ويقصد به يوم بدر وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق هشيم به
التفسير سورة آل عمران رقم (1711). وإسناده بحث هناك وتبين أن رجاء ثقات.

312
656 - حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال: جاء رجل من مصر يبيع البيت، قـال: فرأى قوما جلوسا، فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا: قريش، قال، فمن الشيخ فيهم قالوا: عبادة الله بن عمر، قال يا ابن عمر، إلى سائلك عن شيء أدرك أو نشبتك بحرمته هذا البيت أعلم أن عثمان فرم يوم أحد قال: نعم، قال: فتعلم أنه غاب يوم بدر فلم يشهد، قال: نعم قال: وتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم قال، فكفر المصري، فقال ابن عمر، تعال أبين لك ما سألتني عنه، أما فاراه يوم أحد فأشهد أن الله قد عفاه عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت محتشه ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها مرضت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلم أحد أعز يبتين مكة من عثمان لبيته، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان، فضرب بها يده عليه، وقال هذه للعثمان، قال: وقال ابن عمر اذهب بهذا الآن معك،(1)

قوله تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لأنفضوا من حوللك).

657 - ثنا حيره، ثنا بقية، ثنا محمد بن زياد، حدثني أبو راشد الخبشراني قال: أخذ بديى أبو أمامة الباهلي قال: أخذ بديى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لقلبه.(2)

(1) السنن رقم (7774) أخرج البخاري من طريق أبي حمزة عن عثمان بن موهب.
(2) السنن رقم (972) ذكره ابن كثير وقال: انفرد به أحمد (النشري 138/2) وذكره الذهبي.
قوله تعالى {وشاروهم في الأسر}.

658 - ثنا وكيّم، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب عن ابن غنم الأشري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتما.

قوله تعالى {ومن يغلب يأت بما غلى يوم القيامة}.

659 - ثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي (1) خالد قال حدثني قيس عن عدي بن عميرة الأكندي قال: "قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أباها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتما منه مخيطا. فما قرقم فهو غل يأتي به يوم القيامة قال: "فقم رجل من الأنصار أسوأ قال: "ما سمعت تقول هذا وكذا قال: وأنا أقول ذلك الآن من استعملناه على عمل فلوجي، بقليله وكثرة فما أتني منه أخذ ومانهي عنه.

انتهى (2).

660 - ثنا عبد الملك بن عمو قال ثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد عن عطاء بن سار بن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطع طرقة من سبع أرضين إلى يوم القيامة".

---

(1) المسند (676/4) ذكره الذهبي وثنا: رواه أحمد ووجيهه ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ( مجموع الروايات 87/9).

(2) مابين قوسين سقط واستدركته من تفسير ابن كثير وسليم مسلم لأنه رواه من نفس الطريق كما سألي.

(3) المسند (676/4) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنقبس بن اليماني بأن حرفت النص الم książي (1832) فيهم إسماعيل بن أبي خالد (1337).

(4) المسند (676/4) ضعفه الألباني ونسخه إلى أحمد والطراني ( ضعف الجامع الصغير 187).

(5) 2047
سورة آل عمران

١٦٦ - ثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يقول: أنا أبو حميد الساعدي
قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأردن يقال له ابن
اللنبي على صدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهديني لي فقام رسول الله
صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بالعام النعمة فيجيء، فيقول
هذا لكم وهذا أهديني لي أهله جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدهم إليه أم
لا والذي نفس محمد بنه لا يأتي أحد يتكافئ منها بشيء إلا جاء به يوم
القيامة على رقيته إن كان بيغيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أي شاة تباع
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه ثم قال الله هل بلغت ثلاثة وزاد هشام بن
عروة تقل أبو حميد سمع أذني وأبصر عيني وسلموا زيد بن ثابت (١).

١٦٦ - ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا إسحاق بن عيسى، عن يحيى بن
سعيد عن عروة بن الزبير، عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: هذابا العمال غولًا (٢).

١٦٣ - ثنا إسحاق بن حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن
أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فذكر الغول
فتعثر عليه. ثم قال: للإفام يجيء، أهديكم يوم القيامة على رقيته عير
له رغاء فيقول يارسول الله أغنيتي فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك
للإفام يجيء، أهديكم يوم القيامة على رقيته شاء لها ثمغاء فيقول: يارسول
الله أغنيتي فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك للإفام أهديكم يجيء، يوم
القيامة على رقيته فسأ له حمامة فيقول: يارسول الله أغنيتي فأقول
لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك للإفام يجيء، أهديكم يوم القيامة على رقيته
نفس لها صاحب فيقول يارسول الله أغنيتي فأقول لا أملك لك شيئاً قد

(١) المسند ٥ / ٤٥٤ وأخرجه الشيخان من طريق سفيان بن عبيد الله باissenschaft
البخاري، البهجة، باب من لم يقبل الهديا لعلة الحديث الثاني رقم ٢٥٩٧ وصحح مسلم، الإمرة، باب
تحريم هذا البيجين الأول رقم ١٨٣٧ وذكره ابن كثير في التفسير، (١٣٢/ ٢).
(٢) المسند ٥/ ٤٢٤ ذكره ابن كثير وقال: وله هذا الحديث من أقره أحمد وهو ضعيف الإسناد...
(التفسير ١/ ١٨٤) لكنه شهاد في الصحيحين تقريباً أنهر إلى الحديث السابق وتخريجه.
сура Ал-Амин

أبلغتك للفينين يحيي، أحكم يوم القيامة على رقبته رقع تخفق فيقول: يارسول الله أغني، فأقول: لأمتك لك شئا قد أبلغتك للفينين يحيي، أحكم يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يارسول الله أغني فأقول: لأمتك لك شئا قد أبلغتك

٦٦٤ - ثنا ابن ثيبي بن سعيد بن محمد بن يحيى وزيد قال: ثنا يحيى بن سعيد بن محمد بن يحيى عن ابن أبي عمرو عن أبي عمرو أنه سمع زيد بن خالد الجهني قال: زيد بن خالد الجهني أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث أن رجلاً من المسلمين توفي بخير بنغ وأعده نور لله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا علىصحابكم قال: نفتشت ووجه القوم لذلك فلما رأي ذلك الذي بهم قال إن صاحبكم غل فسبيله فقتينا متعاه فوجدنا فيه خرزاً من خز اليدود ما يساوي درهمين

٦٦٥ - ثنا أبو معاوية قال: ثنا أبو إسحاق الغزاري عن ابن جريم قال: حدثني مينود رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر رما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث حتى ينحدر للمغرب قال: أت رافع فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا إلى المغرب إذ مر بالبيقع فقال: أن لله أن يكون بهم نور في ذرعهم وتأخراً وظنت أنه يرديه فقال مالك أمش قال قلت أحدثت حديثاً يا رسول الله قال: وماذا قلت: أفنت بي قال: لا ولكن هذا قبر فلان يبعثه ساقباً على بني فلان فعليه فدرع

(١) المسند (٢/١٦٧) أخرجه البخاري من طريق يحيى وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن علي كلاهما عن أبي حيان يحيى بن سعيد النبي به ( صحيح البخاري - الجهاد - باب القول في الحديث الأول، رقم ٣٦٤، وصحيح مسلم - الإمارة - باب غزير تخريم القول - الحديث الأول، رقم ١٨٣١) دوبرا ابن كثير في التنسيق (١٣٢/٢)
(٢) المسند (١١٤/٥٤) وانظر ١٩٤٥ ضعف الشيخ الألباني وقد خرج من رواية أبي داود والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي وأحمد (انظر إرواء القليل (١٧٤/٣، وضعيف الجامع الصغير (٣٥٨/٣)
766 - حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة يعني ابن عمара حدثني سماك الخندقي أبو زميل قال: حدثني عبدالله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خير أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بركة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب أذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال: فخرجت فناديت ألا أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.


768 - حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد، يعني ابن سلمة، حدثنا محمد ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ختيم، واجتاء وقوعه فقالوا يامحمد، إننا

---

(1) المسند 392/6 أخرجه التساني من طريق أبي إسحاق، وابن وهب عن ابن جريح، (السن.)
(2) المنسق 370/1 أخرجه من طريق هاشم بن القاسم، (السن.)
(3) البخاري 274/2 وفي سنده الأليف إلى الصلاة من غير سن حديث أرجل عن عبدالملك.
(4) البخاري 116/1 وفي سنده الرمح، الحديث الأول، رقم 831.
(5) البخاري 144/1 ووضوع المحقق بسلاج بن محمد بن زائدة وهو كما قال. (انظر النذر 370/1) وقد أخرجه ابن كثير، وفيه الإمام أحمد بن حنبل قد احتج بهذا الحديث.

318
سورة آل عمران

أصل وعشرة، فمن علينا، من الله علیك، فإنّه قد نزل بنا من الليل، ما لا يخفی عليک، فقال: اختاروا بين نسائمكم وأموالكم وأيثانكم، قالوا خبرتانا في أحسنا وأموالنا نختار أبناءنا، فقال: أما ما كان لي وليبي العبد المطلب فهو لكم فإن صلی الظهر فقولوا: إذا نشتفغل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، والمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائمنا وأيثاننا، قال: ففعلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي وليبي العبد المطلب فهو لكم، وقال المهاجون:


(1) المسمى، رقم (1772) وصححه الحقق وهو حسن الانتساب وقد خرجه تخریجا واقفا والإمكان الآخر، رقم (1773) من طريق يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق به. قال البقمي: رواه أحمد ورجل أحمد أحمد سينيد ثقات (مجمع الزوائد) 188/2.

299
سورة آل عمران ١٦٢ - ١٦٦

١٦٦ - حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خيبر
ابن مالك قال: أمر بالمصاحف أن تغير، قال: قال ابن مسعود: من
استطاع منكم أن يقل مصحفه فليقله، فإن من غل شيئا جاء به يوم
القيامة، قال: ثم قال: قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم
سبعين سورة، أذكر ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه
و وسلم (١١). قوله تعالى (أو ما أصابكم مصيبه قد أصيبتم مثلهما)

١٦٥ - حدثنا أبو نوخ قرأت أنبيانا عكرمة بن عمرو حدثنا سماك الحنفي
أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن المغتاف قال: لما كان يوم بدر،
cال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم تلثمات ونبيف،
ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه
و وسلم القبلة. ثم بدأه وعليه رداؤه وأزاردته ثم قال: اللهم أبن ما وعدتني،
اللهم أيح ما وعدتني، اللهم إنك أن تهلك هذه المصابة من أهل الإسلام
فلا تعيد في الأرض أبدا، قال: فما زال يستغثه ربه غز وجل ويدعوه
حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداه وفرداه، ثم التزمه من ورائه،
ثم قال: ياباني الله، كناك مناشتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك،
وأنزل الله عليك جن (إذ تستغثون ربك فاستجاب لكم أي منكم بدك بألف من
الملاكية مردفين) فلما كان بالمنصه والتقوا، فهزم الله عز وجل المشركين
فقتل منهم سبعون رجل، وأسر منهم سبعون رجل، فاستشار رسول الله
 صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: ياباني الله،

---

(١) المند رقم (٢٦٧٩) صححه الحق لعله نقل سعد به تأويل الآية
على ما أريل - وأنا محق تقدير ابن كثير ناحية أن يجد أن مسعود عنا (التفسير
١٣٧٢ في الهمش). وأرى عدم ذلك لأنه لا يعنى من صحة الإسناد فهناك أبو إسحاق
 وهو السبب ثقة لكنه لم يصر بالسماح وهو من منطلق التأويل الثالث الذين لا يقبل روايتهم
إلا إذا صرحوا بالسماح. وقد أخرجه ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق ممنعنا به أيضا
(المصاحف ص ٢١ و ٢٢).
سورآ آل عمران ١٦٨

هؤلاء بنو العزم والعشيرة والأخوان، فإنه أمر أن أخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسي الله أن يهدفهم فيكونون لنا عضدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتري يا ابن الخطاب? قال: قلت: والله ما أرى رأي أبي بكر ولكن أرى أن تكتني من فلان، قربا لعمر، فأضرب عنقه وقتك عليه من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حزمة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا ودادة للمشركين، هؤلاء صناديقهم وأثنتهم، وقادتهم، فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال أبو بكر، ولم يهو ماقلت، فأخذ منهم الغداء، فلما كأن من الغد، قال عمر: غدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان، فقلت: يارسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكار بكبت: وإن لم أجد بكار تباينكنا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض على أصحابي من الغداء لقد عرض على عذابك أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة، وأنزل الله عز وجل [ما كان النبي أن يكون له أسري حتى يعذب في الأرض] إلى قوله [لولا كتاب من الله سبق لم يحكم بما أخذتم] من الغداء، ثم أهل لهم الغائتون، فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوضوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الغداء، فقتل منهم سبعون، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكرست رياضته وهمبس البيت على رأسه، ونال الدم على وجهه، وأنزل الله تعالى [أو لما أصابتم مصيبتم قد أصيبتم مثلها] الآية بأذخم القداء.

قوله تعالى [إب أطاعونا ما قلوا ...]

١٧٦. ثنا خلـف بن الوليد قال ثنا ابن

(١) المستند رقم (٢٨٩٢) وصحبه الحقق وإسناده حسن بحثه في تفسير ابن أبي حاتم في سورة آل عمران س٢٧٧.
سورة آل عمران 168-169

المبارك عن محمد بن عجلان عن ربيعة عن الأعرج عن أبيه هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون القوي خير وأفضل وأحب إلى الله عز وجل من المؤمنين الصوفي وفي كل خير أحصى على ما ينفعك ولا تعجز فان غلبت أحد أثر قدر الله وما شاء صنع وإياك واللهم فإن اللو يفتح من الشيطان.

قوله تعالى: (ولائحتين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربيهم برزوقين)


169-3 ثنا عبد الصادق، ثنا حماد، ثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مامن نفس قوت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى.

(1) المندب رقم (1877) وتكرر برقم (1881) أخرجه مسلم من طريق محمد بن حبي بن حيان عن الأعرج به (الصحابي، السعد، النبي، في الأمر بالفروة، وترك العجز والاستعانة بالله).
(2) المندب رقم (2388) وأخرجه أيضا من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق به. صحيح المحقق (المندب رقم 2389) وإسناده حسن أخرجه أبو داود والمهاك من طريق عثمان ابن أبي شيبة به. صحيح المحقق وسكت عنه الدهش. (سان أبي داود). الجهاد، باب فصل الشهادة رقم (1520) والمستدرك 2 (288) وآخره الطهري من طريق ابن إسحاق به (التفسير رقم 280).
سورة آل عمران

لا يرى من فضل الشهادة (١).

١٧٤ - ثُمَّ يَعُوقُونَنَا أَبِيَّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدْثَى الْحَارِثُ بِنَ فَضِيلِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ لِبْدَةِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ابْنِ عَيْبَاسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْشَّهَادَةُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فِي قَبْةِ خَضَرَاءٍ يُخْرِجُ عَلَيْهِ رُزَقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بَكْرَةً وَعُشْيَةٌ (٢).


١٧٦ - ثُمَّ حَوْيَةَ بْنِ شَرِيحٍ وَإِبْرَاهِيمِ بْنِ أَبِي الْعِبَاسِ قَالَا: ثَنَا بْقِيَةٌ قَالَ:

الحَدِيثُ بِحِيرٍ بْنِ سُعْدٍ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانٍ عَنْ سِيفٍ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِك، أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ رَجُلٍ فَقَالَ: الْمَلِكُ عَلَيْهِ مَا أَدْرِبُ: حُسَيْنُ اللَّهُ وَنَعْمَ الوَكِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَدُّوا عَلَى الْرَجُلِ فَقَالَ: مَا قَلْتُ قَالَ قَلْتُ: حُسَيْنُ اللَّهُ وَنَعْمَ الوَكِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَلَوِّنَ عَلَى الْمُجَزَّ فَرْحًا فَإِذا غَلَبَ أَمَّرَ فَقِيلُ حُسَيْنُ اللَّهُ وَنَعْمَ.

(١) المسند ١٦٢/٣، وأخرجه أيضاً من طريق حسن عن حماد بن عبيد. وأخرجه أيضاً من طريق قتادة.
(٢) السند رقم (١٣٩/٢)، وصححه المحقق وإسناده حسن. وذكره البيهقي وقال: رج踪 أحمد.
(٣) السند رقم (١٣٠/١)، ووضعه المحقق. وذكره ابن كثير ثم قال: وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيد (التفسير ١٢٨/٧).

٣٢٣
الروكن (1).

77. حدثنا سفيان، عن جامع، عن أبي وائل، عن عبدالله بن النبى صلى الله عليه وسلم: لا يمنع عند زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتعبد، يفر منه وهو يتعبد، فقوله: أنا كنت ثم قرأ عبد الله مصدقًا في كتاب الله (سيطرتي من مابخلا به يوم القيامة) قال سفيان: مرة بطولته في عنده.

قوله تعالى (فمن زحف عن النار وأدخل الجنة فقد فاز).

78. حدثنا وكيع حدثنا الأعشام عن زياد بن وهب عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكلمة عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت جالسا معه في ظل الكلمة وهو يحدث الناس، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزل، فمنا من يضرب خيا، ومنا من هو في جشره، ومنا من ينتمل، إذ نادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، قال: فانتهيت إليه وهو يخطب الناس ويقول: أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، ألا وإن عافية هذه الأمة.

(1) المسند 2/45، أخرج أبو داود من طريق بقية به. ( السنن - الأئمة - ابن الجريل) يحلف على حديث، رقم 397/7 وفي إسنادات بعجل: مجهول. (التقدير 197/1) وذكره ابن كثير في التفسير (148/2).

(2) المسند رقم 5777 وصححه الحكيم. وأخرج أيضًا به من حديث ابن عمر (السند رقم 279) وصححه الحكيم أيضًا. ونقل تصنيح النجاشي لرواية النسائي حيث ذكر أن النسائي رواه من حديث ابن عمر، وأخرج أحمد أيضًا به من حديث أبي عروبة من طريق سفيان بن أبي عروبة. وصححه الحكيم (السند رقم 4267) وأخرجه من حديث أبي ذر بن ثعلبة (السند رقم 159/5) وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري من طريق سفيان بن أبي عروبة. ثم قال: هذا حديث صحيح ومحتوى قوله: شجاعة أقرع، يعني: أقرع. وصححه البخاري. (السند، التفسير، سورة آل عمران رقم 4/37). ووجدت شجاعة أقرع من النسخة التي اعتدت لها الماركسي في علبة الأحاديث (368/8). وأخرج الحاكم من طريق أبي إسحاق عن أبي وائل به صحيح وسكت عنه اللزبي (المستدرك 2/299/5) وذكر ابن كثير حديث ابن مسعود وأخر حديث (التفسير 160/1/5).

324
سورة آل عمران

في أولها، وسيصيب آخراً في وقت، يرق بعضها بعضًا بنبي، فيقول المؤمن: هذه مهلكي، ثم تنكش، ثم نبي فيقول: هذه هذه، ثم نبي فيقول هذه هذه، ثم تنكش فن أحب أن يخرج عن النار ويدخل الجنة، فلتدرك مثليه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأتائتي الناس ما يحب أن يطول إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة فيده، ثم تقرأ قلبه، فليسمعه في استطاع، وقال ما استطاع، فليسمعها أدخلت، ثم تقرأ رأسي بين رجلي، قلت: فإن ابن عمك، معاوية يا أميراً، فوضع جمعه على جبهته، ثم نكس، ثم رفع رأسه فقال: أطلبه في طاعة الله، وأععسه في مقصية الله، قلت له: أنت سمعت هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم سمعته أذناً، ووعاه قلبي.

779 - ثنا يحيى يعني: ابن سعيد، عن محمد بن عمرو قال: ثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع سوط أخذكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وقرأ: (فأصلى زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور).

(1) المستند رقم ٦٩/٣ وأخرجته أيضاً من طرائق أبي معاوية من الأعجم ب (المستند رقم ٦٩/٣)
(2) رصحته المحقق من كل الطريقين. أخرجه مسلم من طريق الأمام. (ال الصحيح، الإحراز، ياب وجه الوفاء، بعده الحنابلة الأول، قال الأول، ومنه تحرر، ويدخل في مسند أحمد بن حنبل، ويدخل في مسند أحمد بن حنبل، والصحيح، والإحراز، ياب وجه الوفاء، بعده الحنابلة الأول، قال الأول، ومنه تحرر، ويدخل في مسند أحمد بن حنبل، ويدخل في مسند أحمد بن حنبل) (التفسير ٢/١٥٥).
(3) المستند رقم ٦٩٩/٣ وأخرجت متبعاً في صحيحه بإسناده من حديث سهيل بن سعد الساعدي بلفظه بدون ذكر الآية (بدة الخلق، ياب ماما، في صفة الجنة، فص ٢١٩).
قوله تعالى (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ... ] الآية التین

۲۸۰ - حدثنا حجاج عن ابن جرير قال: أن مروان قال: إذ بادر ليبابه إلى ابن عباس فقال: لئن كان كل أمر من فرح بما أورى وأحب أن يحب بما لم يفعل لتعذيب أجمعون! فقال ابن عباس: والكم وهذه! إذا نزلت هذه في أهل الكتاب ثم تلا ابن عباس (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَبِينَتَهُ لِلْنَّاسِ) هذه الآية، وتلال ابن عباس (لا تَحْسُنُ الَّذِينَ يَفْرَجُونَ مَا أَتَوْا وَيَحْبُونَ أَنْ يُحْمَدْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا] وقال ابن عباس: سألتهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكموه إياه وأخبروه بخبره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألته عنه واستخدموا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألتهم عنه(1).

قوله تعالى [إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ نَطَرُ أَيَاَّاتٍ ] الآية التین

۲۸۱ - حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال: حدثنا أبو المحترم قال: أن ابن عباس حدث: أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فخرج فنظر إلى السماء، ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران [إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ نَطَرُ أَيَاَّاتٍ] حتى بلغ [سِبَاحِنَكُمْ فَتَابَ التَّارِ]، ثم رفع إلى البيت فتسوక وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطع ثم رفع أيضا فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية، ثم رفع فتسوک وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطع ثم رفع أيضا فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رفع فتسوک وتوضأ، ثم قام

(1) المستند رقم (٢٧١٢) أخرجه الشيخان من طريق ابن جريج به ( صحيح البخاري، التفسير - سورة آل عمران رقم الحديث ۴۵۷٨). وصحح مسلم. كتاب صفات المنافقين رقم ٢٧٧٨. والتحري في التخرج يراجع تفسير ابن أبي حاتم سورة آل عمران رقم ٢٩٠ مع هامته حيث أخرجه عبد الزارق والنباقي والطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهم.
قوله تعالى (زينا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ...)
82 - ثنتي أبوبالامان قال ثنتي إسماعيل بن عيسى بن عمرو بن محمد
- عن أبي عطاء عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- عقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا لا حساب
- عليهم ويبعث منها خمسون ألفا شهداء وقودا إلى الله عز وجل وبها
- صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تنجي أرواحهم دما يقولون رنتا
- آتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخفى الميعاد. فيقول صدق عبدي
- اغسلوه بشر البضعة فيخرجون منها نقية ببيضا فسرحون في الجنة حيث
- شا موا(2)

قوله تعالى (وإنا من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ...)
83 - ثنتي روح قال: ثنتي سعيد بن أبي عروبة وعبدالوهاب بن سعيد
- عن قتادة، عن أبي الطفيل، عن حديث بن أبي الفقار أن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم أخبر بوت النجاشي قال: فقال: صلى على آخ لكم
- مات بغير بイラدكم(3)

(1) المسند رقم (2486) وتكرر برق (278) وأخرج أيضا من طريق حسن عن حبيب بن أبي
- ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه بنهروش (المسند رقم 2561) أخرج
- البخاري ومسلم من طريق كريب مويلي ابن عباس عن ابن عباس بن عروة (الصحيح، التنفس).
- سورة آل عمران باب رنتا إنك من تدخل النار فقد أخرجه الحدث الأول والثاني. رقم 6571
- وأخرج حسن أيضا من طريق حسن بن عبدالرحمان عن حبيب بن أبي ثابت به (الصحيح، الصلاة، ياب الدماء في صلاة الليل وقيامه الحدث الأول والثاني عشر رقم 763)
- وما بعدها (4) وأخرج من طريق آخر، وذكره ابن كثير في التنفس (7/167).

(2) المسند 220/128 وإسناده ضعيف وقد جعله ابن الجوزي في الموضوعات ورد ذلك الحافظ ابن
- حجر. (انظر الموضوعات 76/126 والقول المسند ص 78) وذكره أخرجه جمع من الأمة من
- طريق كثير ضعيف. (انظر تفسير ابن أبي حاتم، آل عمران رقم 423 وهمه) وذكره ابن
- كثير ثم قال: وهذا الحديث بعد من غرائب المسند ومنهم من يجعله موضعا والله أعلم
- (التنفس 76/1726)

(3) المسند 77/4 وأخرج أيضا من طريق المثنى عن قتادة به وسمى النجاشي: أصححه

277
سورة آل عمران

قوله تعالى: (إيا أيها الذين آمنوا أصابوا وصابروا ورابطوا ...)

684 - ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا ابن المبارك، عن حيّة بن شريخ قال: آخبرني أبو هاني، الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبين أخبره أنه سمع فضائل بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله فإنه يمني له عمله إلى يوم القيامة وبأمن فتنة القرن.

685 - حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثي زهرة بن معبد القرشي عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان يقول على النبي: أيها الناس، إنك تتملك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة تفرقكم عني، ثم بدأ لي أن أحدثكم به لينظر لنفسه ما بدأ له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله تعالى خير من ألف يوم فيما سواء من المنازل.

(11) مما به التفسير (178/2 - 179).

(12) فالأجتهاد ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أنس رفيعه زيادة قوله تعالى: (نفس الموضع السابق) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أنس رفيعه زيادة قوله تعالى: (نفس الموضع السابق) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أنس رفيعه زيادة قوله تعالى: (نفس الموضع السابق) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أنس رفيعه زيادة قوله تعالى: (نفس الموضع السابق) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أنس رفيعه زيادة قوله تعالى: (نفس الموضع السابق) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أنس رفيعه زيادة قوله تعالى: (نفس الموضع السابق) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أنس رفيعه زيادة قوله تعالى: (نفس الموضع السابق) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أنس رفيعه زيادة قوله تعالى: (نفس الموضع السابق) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أنس رفيعه زيادة قوله تعالى: (نفس الموضع السابق) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أنس رفيعه زيادة قوله تعالى: (نفس الموضع السابق) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف من حديث أئمته للتعاليم لبيد بن راشد كلاهما عن زهرة بن معبد بث هن Beverage (السند رقم 442 و 447) وصححه المحقق وحسن الترمذي فقد أخرجه من طريق هشام بن عبد الملك عن الليث بن سعد ب (السند. الجهاد رقم الحديث 1718) وذكره ابن كثير في التفسير (217/2 - 173).
سورة آل عمران

۶۸۶ - ثنا موسى بن داود قال ثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مرتبطة وقي
فجوة القبر وأومن من الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب
له أجر المرابط إلى يوم القيامة.(۱)

۶۸۷ - ثنا يحيى بن عيسى قال ثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن
عمرو بن حلقة الدؤلي عن إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء ترفع
الحديث قالت من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجازت
عنه رباط سنة.(۲)

۶۸۸ - قرأت على عبد الرحمن (ع) (۳) مالك قال عبد الله بن أحمد :
قال قال أبي: وحدثنا إسحاق، قال: حدثنا مالك عن العلاء بن عبد
الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ألا أخبركم بما يحور الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسحاق الوضوء
على الكاره. قال إسحاق في المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار
الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرابط، فذلكم الرياط، فذلكم الرياط.(۴)

---

(۱) المصدر ۲/ ۴ ذكره الهشمي ثم قال: رواه ابن ماجه، رواه البزار وفه عبد الله بن صالح
و ثنا عبد الملك بن شهيب فقاً للثامنة مأمون ومضمون غيرو، وثاني رجله ثلاث (مجمع الزوائد ۵
/۲۲۹) ذكره ابن كثير في التفسير (۲/ ۱۷۱-۱۷۲).
(۲) المصدر ۶/ ۳۷۲ ذكره الهمشمي وقال: رواه أحمد والطبراني من رواية إسماعيل بن عياش
عن المتنبي، وثاني رجله ثلاث (مجمع الزوائد ۲۲۹/۵) وإسحاق بن عياش حمصي صدوق
في رواية عن أهل بلد مخليج في غيرهم. كما في التمرير، فإن الناس ضعيف وذكره ابن كثير في
التفسير (۲/ ۱۷۲).
(۳) ساقطة من الأصل، والتصويب من رقم ۲۷ و۲۱۵ و۲۷۴ و۲۷۸ و۲۷۴.
(۴) المصدر رقم (۸۸) وأخرجه أيضا من طريق عبد الرزاق عن مالك به نحوه. (المستند رقم
۲۷۲۱۵) وأخرجه مسلم من طريق العلاء، به (الصحيح - الطهارة - ياب فضل إسحاق الوضوء رقم
۲۵۱).
تفسير
سورة النساء
سورة النساء
فسلها
تقدم مجمالاً في فضائل سورة البقرة في حديث من أخذ السبع الأول فهو غير...
قوله تعالى {بِيَامِ يَا نَاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ واحِدَةٍ ...}
689 - ثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جعفر عن
المتنز بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في
صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عرارة مبتاقي النمار أو العباء متقلدة
السيوف عامتهم من مضرب بل كلهم من مضرب فتغبر وجه رسول الله صلى
الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة قال: فدخل ثم خرج فأمر بلال فأذن
واقام فصلى ثم خلط فقال {بِيَامِ يَا نَاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ واحِدَةٍ} إلى آخر الآية {إِنَّ اللَّهَ كَاٰنَ عَلَى مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَثْرَى} وقرأ الآية التي في الحشر
{ولتنظر نفس ما قدمت لفد} . تصدق رجل من دنياره من درهمه من ثوبه
من صاع بره من صاع ترد حتى قال: ولو بشق تررد قال: فجاء رجل من
الانصار بشرة كادت كنه تعتزم عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى
رأيت كومين من طعام وثواب حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتهلل وجهه يعني كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
سِنِ فِي الْإِسْلَامِ سِنِّةَ حَسَنَة فَلَهُ أَجْرًا وَأَجْرُ مِن عَمْلٍ بِهَا بَعْدُ مِن غَيْرِ أَن يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمِن سِنِ فِي الْإِسْلَامِ سِنِّةَ حَسَنَة كَانَ عَلَيْهِ وَزْرِهَا
ورزر من عمل بها بعدم غير أن ينتقص من أوزارهم شيء {١٠}.
قوله تعالى {وَأَتَوَى الْيَتَامَى أَمَوَالَهُمْ وَلَا تَبِيدُوا الْمِلْحِبَ السَّيِّمَ البَلَائِبَ وَلَا تَأَكَّلُوا
أَمَوَالَهُمْ إِلَى أَمَوَالِهِمْ ...}
699 - حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن صالح عن عثمان الثقفي
{١٠} المندب (٤/ ٣٥٨) آخره مسلم من طريق محمد بن جعفر به الصحيح . الزكاة .
باب الختام الصادقة . الحديث رقم ٣١٧ وذكره ابن كثير في التنفس (٣٠ / ١٧٩).
١٨٠
سورى النفس

الأعشى: أبي المغيرة عن مالك بن جويري المحرمي عن علي قال: أكل مال
اليتها من الكبائر.(1)

قوله تعالى: (وإن خفتم أن تقتضوا في الينابيع فانحروا ماء لحكم من
النساء: منثى وثلاث ورابع وحده) ..... (2)

1891 - قالت: اشاعر أخبرنا ممعر عن الزهري عن سلمان عن أبيه أن
غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وتحتت عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه
 وسلم أخير منهن أربعم.(3)

قوله تعالى: (فإن طبلك من شيء منه نفسا فكلوه وعينها مرينا)

1892 - قال: البسراوي سألت أبا عبد الله عن: امرأة لها على زوجها
مهد، هل لها أن تتقصد على زوجها؟ قال: إذا كان عن طبيب نفس منها
فلا بأس، قال الله عز وجل: (فإن طبلك من شيء منه نفسا فكلوه
وعينها مرينا). (4)

قوله تعالى: (وايتنا الينابيع حتى إذا بلغوا النكاح)

1893 - ثم تكع ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: قلعت سمعت عطية

(1) العلما الحذاء 1869، وله شاهد مرتفع في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: اجتني في السبع الميقات قالوا: يارسول الله وامه! قال: شرك بالله والنحى، ولع النفس
التي خرج الله إلا باذخ وأكل الري، وأكل مال اليمين. ( الصحيح البخاري، الوصايا، باب قول الله
تعالى إن الذين يأكلون أموال الينابيع: الحديث رقم 1772).

(2) المستند رقم (1090)، وصححه الحق، وقد أفاض في تخرجه، ورد على من أصل هذا الحديث
وقال: إن كثيرًا في النصوص مطولا لأنه ورد أيضًا مطولا، وذكر أن رجاله ثقات على شرف
الشيخين: (التفسير 1874 والمستند رقم 13469)، وقد أخرجه أيضًا ابن كثير ورد على
محل أخرى.

(3) مسائل البسراوي 2/ 59.

(4) قال: ابن كثير في بيان البلاغ: قال الجمهور على العلماء البلاغ في الفقه كاتب بالجمل
وينظر إلى هيئة الختياء، وهي الشعرة، هل تجد في البلاغ أم
لا؟ على ثلاثة أقوال، فبقي في الثالث بين سفيان المسلمين، فلا بد من ذلك لاحتمال
المعالجة، وبين سفيان أهل الناسفة فيقولها في حقهم لأنه لا يتحمل بها إلا ضرب =
سورة النساء

القرطي يقول عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قرظة فكان من آمنت قتل ومن ليبن خلي سباع فكن تيم لم يبنت خلي سبيل

قوله تعالى (ومن كان قفيرا فليأكل بالمعروف).

١٦٤ - حدثنا عبد الوهاب الحمصي حدثنا حسن حدثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال. ولي يجيء؟ فقال: كل من مال يتيمه غير مسرف أو قال: ولا ينبي مالك بالله، شك حسن.

١٨٥ - نبات٣ حاجج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنه: (ومن كان غنيا فليس تعرفه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: نسخ من ذلك الظلم والاعتداء فنسخها فإن الذين يأكلون أموال اليدري ظلماً.

= الجزية عليه، فلا يعاملها. والصحيح أنها بلغ في حق الجميع لأن هذا أمر جليل يسري فيه الناس، واحتمال المعاجبة بعيد، ثم قد دخلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. قال: ابن كثير في (التفسير) ٢٩٧. ثم ذكر الحديث الثاني كما هو أعلاه. (١) المند ٤/٣٠ وأخرجه الترمذي من طريق وكيعه، وثام قال: هذا حسن صحيح، وعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن يكون الإثبات بلوغا إن لم يعرف احتماله، واسمه وهو قول أحمد وإسحاق (السنن السير، باب ماجاء في التنزول على الحكم، الحديث الأخر).

يصحيح الخبران في صحيح سن الترمذي رقم ١٦٨.

(٢) المند ٧٧٧ وتركر رقم (١٧٢٢. وصحيح الصحاب هو حسن الإنسان كما سيأتي. فقد أخرج أبو داود والنسائي والبخاري وأبو حامد من طريق حسين المعلم عن عمر بن شعيب، باب (السنن، الرسالة) باب ماجاه فيما لولي البين رقم ١٧٨ وتفسير البغواري ١٨١ و١٨٢ وابن أبي حاتم سورة النساء رقم ٢٢٩١ وذكره البغواري ١٨٩) أخرجه النسائي من طريق حسين عن عمر بن شعيب، باب (السنن، الرسالة) باب ما لم يسمي من مال الدين ٢٩ ورواية الهافظ ابن حجر (فتح الباري) ٢٤٨ وقائمة الآيات حسن صحيح

(صحيح سين السنائي رقم ١٥٩) وذكر ذهبي إسناد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال: هو من سبيل اليسير (بزيبر الانتداب) ٢٦٩ وذكره أبو كثير في التفسير ١٥٩. (٣) قوله بهذا كذا في الأصل وهو اصطلاح لابن الجوزي وانظر تفسير ذلك في تواريخ القرآن

(٤) رواه ابن الجوزي بإسناده المكرر إلى الإمام أحمد (تواريخ القرآن ص ١١٤ وإسناد أحمد)
سورة النساء

قوله تعالى (فإذا حضر القسمة أولوا القرى والبيتامي...)

القول الأول: أنها محكمة.

896 - يأبي يحيى بن آدم, قال: أئنا الأشعري عن سفيان, عن أبي
إسحاق الشيباني, عن عكرمة, عن ابن عباس رضي الله عنهما (فإذا
حضر القسمة أولوا القرى) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. قال: وكان
ابن عباس إذا ولي رضخ. وإذا كان المال فيه قلة اعتذر إليهم وذلك القول
المعروف (1).

897 - بناء عبد الصمد قال: بناء همام قال: إننا قتادة قال الأشعري:

ليست بمنسوخة (2).

898 - بناء عبد الوهاب, عن سعيد, عن مطر, عن الحسن قال: والله
ما هي منسوخة وإنها ثابتة ولكن الناس يخلو وسخوا, وكان الناس إذا
قسم المبرق حضر الجار والفقر والبيمار والمسكين فيعطقون من ذلك
(3).

899 - بناء هشيم قال: أئنا أبوبشر, عن سعيد بن جبير قال: وأنا
مغيرة عن إبراهيم قالا: هي محكمة وليست منسوخة (4).

900 - ثم يزيد, قال: أئنا سفيان بن حسين قال: أسمع الحسن
ومحمد يقولان في هذه الآية (فإذا حضر القسمة أولوا القرى) هي مسبحة
لم تنسخ وكررت القسمة إذا حضرت حضره فأذلر فرضخ لهم منها

(1) يأبي يحيى بن آدم, عن سفيان, عن ابن عباس, وآخريه ابن الجوزي بإسناده إلى علي بن أبي طالب ضعيف لأن عطاء الخراساني لم يسمع ابن عباس. وآخريه ابن الجوزي بإسناده إلى علي بن أبي طالب ضعيف لأن عطاء الخراساني لم يسمع ابن عباس.

(2) يأبي يحيى بن آدم, عن سفيان, عن ابن عباس, وآخريه ابن الجوزي بإسناده إلى علي بن أبي طالب ضعيف لأن عطاء الخراساني لم يسمع ابن عباس.

913 - رواه ابن الجوزي بإسناده إلى أحمد, وقال الأشعري أخرجه
ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن بونس بن جبير عن حسان عن ابن موسى نزوى (التفسير
رقم 234) وقول الحسن أخرجه الطبري (التفسير رقم 767 وترجمة ابن أبي حاتم رقم
2346) وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري من طريق هشيم به. (التفسير رقم 865).

924
سورة النساء

68

وأعطوا(1). ٧٠١ - يحيى بن آدم قال: بناء الأشجعي، عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي (وإذا حضر القسمة أولوا القرى) قال: هي محكمة
ولبست منسوخة(2).

٧٠٢ - بنك عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنها محكمة لم تنسخ(3).

القول الثاني: أنها منسوخة.

٧٠٣ - يحيى بن جاجج عن ابن جرير، عن عطاء الخراساني، عن ابن عبيس رضي الله عنهما (إذا حضر القسمة أولوا القرى والباحي والمساكين فازقوه منه) فنسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبا
ما ترك ما قل منه أو كثر(4).

٧٠٤ - يحيى بن آدم قال: بناء الأشجعي، عن سفيان، عن السدي عن أبي مالك (إذا حضر القسمة) قال: نسختها آية الميراث(5).

٧٠٥ - ثنا عبد الرحيم عن سعيد بن قتادة قال: قال: سعيد بن سيبئ: كانت هذه قبل الفرارض وقسمة الميراث، فلما جعل الله لأهل

(1) رواه ابن الجوزي بإسناده إلى أحمد (النساء ١١٦) وقول إبراهيم والشعبي أخرجه الطبري من طريق ابن بنا عن سفيان به. (التفسير رقم ٤٦٠) وقول الزهري أخرجه الطبري من طريق معمر به (التفسير رقم ٤٧١) وقد ذكر ابن أبي حاتم جميع الذين قالوا

(2) أنها محكمة وزاد غيرهم. (التفسير سورة النساء من رقم ٤٧٦ - ٤٧٦).

(3) رواه ابن الجوزي بإسناده إلى أحمد. (نساء القرآن ص١١٦) وإسناد أحمد ضعيف لأن عطاء الخراساني لم يسمع ابن عبيس. وأخرجه النحاس من طريق سلمة بن الفضل عن إسماعيل ابن مسلم عن حميد الأزرق عن ماجده عن ابن عبيس نحوه. (النساء والنسوخي ص٥٩)

(4) وفي إسناد إسماعيل بن مسلم وهو أبو إسحاق المكي موصوف برواية سلمة بن الفضل عنه. (انظر تهذيب الكمال ١٩٩) وإسناد ضعيف.

(5) رواه ابن الجوزي كسابقه (المصدر السابق) وأخرجه ابن أبي بكر والطبري من طريق يحيى

ابن بنا عن سفيان به (المصنف ١١٦ والتفسير رقم ٨٧٧)
الميراث ميراثهم صارت منسوخة

7/6 - ونها عبد الصمد، قال: نينا همام، قال: نينا قنادة عن سعيد
ابن المسبب أنها منسوخة، قال: كانت قبل الفراش وكان ماترى من مال
أعطي من الفقراء، والمساكين، والضياء وذي الرمي إذا حضروا
القسمة، ثم نسخ ذلك بعد، نسخها الموارث فأحق الله لكل ذي حق
حقه، فصارت وصية من مال يوصي بها لذي قرابتة وبيته يشاء.1

 قوله تعالى (يوبصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنبياء)

7/7 - ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسان، عن عمر بن
عثمان، عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرث
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.2

7/8 - قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الآية إذا كانت
عامة؟ فقال: تفسيرها بالسنة بالحديث إذا كانت الآية ظاهرة فنفلذ ما
جاءت به السنة هي دليل على ظاهر الآية مثل قوله (يوبصيكم الله في
الأولادكم) فلما كانت الآية على ظاهرها ورث كل من وقع عليه اسم ولد فلما
جاءت السنة، أن لا يبرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما وأنه لا يبرث قاتل ولا
عبد مكاتب هي دليل على ما أراد الله من ذلك.3

7/9 - حدثنا أبو المتنى أحمد بن عمر أراة عن حجاج عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده قال: قتلت رجل ابنه عمدا، فرفع إلى

1) (2) رواه ابن الجوزي كسابقهما (توضيح القرآن ص 117) واسناده صحيح وأخرجه
الطبراني من طريق ابن خالد عن قنادة عن سعيد بن السبأ مختصرًا (التفسير رقم 8176)
ورجاله ثقات وإسناده صحيح. وأخرجه البهذيقي عن هشام الدبئي عن قنادة به مختصرًا
(المسن الكبري 6/ 267).

2) (3) المندى 5/ 200 واستاده صحيح وأخرجه أيضا من طريق محمد بن أبي حفصة ومعمر عن
الزهري به (المندى 5/ 209) وأخرجه البخاري من طريق ابن جريج عن أبي شهاب
به (ال صحيح). وأخرج الفراش، باب لا يبرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. (رقم 7684).

3) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 345 والحديث الذي استدل به أخرج الإمام أحمد
كما تقدم في الحديث السابق.
سورة النساء 11

عمر بن الخطاب، فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حصة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لاحتر القاتل، ولولا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل والد بولد، كتبت.

11. حديثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نعيم وعن حمرو بن شعيب كلاهما من مographed بن جبر، فذكر الحديث وقال: أخذ عمر من الإبل ثلاثين حصة وأربعين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفه، قال، ثم دعا أخا المقتول فأعطاها إياه دون أبيه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء.

111. حدثنا زكريا بن عدي أنا عبد الله عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر قال جاءت أمرأة سعد بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بابنتها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان بنتان سعد ابن الريع، قال أبوها ماك في أحد شهيدا وإن عمها أخذ مالهما قيم بدلها مالا ولا ينكحان إلا ولما مال قال فقال يقضى الله في ذلك قال فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعز ابنتي سعد الثلاثين وأمها الثمن وما بقي فهو لك.

(1) المسند رقم (346) إسحاد حسن وضمنه المحقق بسجعاج بن أرطاب، لأنه يدل على
(2) السيد رقم (348) وتقدم الحكم عليه في سابقه.
(3) المسند رقم (349) وسناد حسن أخوه أبو داود والترمذي وابن ماجة والطحاوي والحاكم.
(4) السيد رقم (353) وسناد حسن أخوه أبو داود والترمذي وابن ماجة والطحاوي والحاكم.
(5) طالب جامع أبي حاتم والراجحي كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن بعث، وصححه الترمذي وواثقه避け النهي. (سان أبو داود الفراتي - باب ما جاء فه)
712. قال النبي: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يفضل بعض الولد على بعض ولكن يسارى بينهم كما فرض الله عز وجل
(لذكر مثل حظ الأنثيين).\\n\\n713. ثم خيوة بن شريح، ثم بقية ثنا يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن المقدّم بن معدى كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يوفيكم بالأخير الأنوار.
\\n714. حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلة.

(1) مسائل الإمام أحمد رواية النسائي (2).\\n(2) بحير بن مسعود: في الأصل: بحير بن سعيد وهو تحقيق (انظر الترتيب)\\n(3) المندلوك: 431. أخبرنا ابن ماجة والحاكم من طريق إسحاق بن عقبة عن بحير بن سعيد به. وقال الحاكم: إسحاق بن عقبة أحد أهله أسلمناه إنا نحن على سواء الحلفه فقط.
(4) السند: الأب: باب غير الولدين رقم 376 والمستدرك 4، وصححه الشيخ الألباني.\\n(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1667.

(6) سورة النساء. 11. وفرق الله عز وجل بعض الولد عن بعض ولكن يساري بينهم كما فرض الله عز وجل.

278
قوله تعالى {تلك حدود الله ومن يطبع الله ورسوله يدخله جنات}.

715 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن آخِبَش بن عبد الله، عن شهر بن خوشب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى فافتد في وصيته، فيعمل رجل في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، ففيده في صحته، فإن شئت {تلك حدود الله} إلى قوله {عذاب مهين}.  

فقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}.  

716 - بناء عبد الرزاق قال: بناء عبد الله، عن يزيد بن أبي بكر: {فأمَّسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت}. قال: نسختها الحدود.

717 - ونما عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة {واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم}. قال: كانت هذه الآية قبل الحدود ثم أنزلت:

= حدث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقد تكلم بعض أهل العلم في الحاصل والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وقال الحارث: هذا حدث رواه الناس من أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان وقد صحت هذه الفئة عن زيد. (التفسير 199) وذكره ابن كثير واحداً بحسب النسخة للحوارث فقال: كان حافظاً للقرآن علماً به وأخصاباً (التفسير 2/199) ولكن مع هذا لم يتطرق الإسناد.

(11) المسند رقم (7778) وصحيح المحقق وهو حسن الإسناد. فقد أخرج أبو داود والتمدنى وابن ماجة من طريق حرصب من أبي هريرة نحوه. قال التمذجي: هذا حديث حسن غيرب من هذا الوجه (سند: أبي داود، الوصايا، باب ماجة في كراهي الإضرار في الوصية رقم 2897 sp وسند: الترمذي، الوصايا، باب ماجة في الوصية بالثلث رقم 27 عن ابن الماجة، الوصايا، باب الخريف في الوصية رقم 2784) وذكره ابن كثير في التفسير (2/163).

(12) رواه ابن الجوزي بإسناده إلى أحمد (رواية القرآن 116) وابن أحمد صحيح. وآخره الطبري والنسائي من طريق عبد الرزاق به (التفسير رقم 8849) والنسائي والنسائي ص 199).
سورة النساء

719 ـ ثنا هشيم أنا منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكير جلد المائة ونفقي سنة والثيب بالثيب جلد المائة والرجم (3).

قوله تعالى [إنا النور على الله للذين يعملون الس أو بجهالة ثم يتوبون من قريب]


(1) رواه ابن الجوزي كمسامعه (نواصي القرآن ص 141 و).
(2) رواه ابن الجوزي كمسامعه (نواصي القرآن ص 142) وأخرجه الطبراني بإسناد صحيح من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح ب (التفسير رقم 1882).
(3) المندب 378/5 وأخرج من طرح أخرى إلى قنادة به وأخرج أيضا من حديث سلامة بني المحيق (المندب 376/3 و 375 و 374 و) وأخرج من طريق منصور به (الصحيح. البخاري. حددهم، باب حد الزنى رقم 1700) والتوسيع في تفسيره يراجع تفسير ابن أبي عامر لسورة النساء رقم 2517 مع هامشها، وذكره ابن كثير في التفسير (2/270).
(4) المندب رقم (192) وإسناده ضعيف لأن منذره على رجل منهج من بني الأحمر = 240.
سورة النساء ١٧

٧٢١. ثنا أسباط عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن ابن البيلاماني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: من تاب إلى الله عز وجل قبل أن يموت يوم قبل الله منه قال فحدثه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آخر بهذا الحديث فقال أنى سمعت هذا منه قال ثم تاب إلى الله قبل أن يموت يوم قبل الله منه قال فحدثه رجلا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنى سمعت هذا منه قال ثم تاب إلى الله قبل أن يموت اليوم قبل الله منه قال فحدثه رجلا آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنى سمعت هذا منه قال ثم تاب إلى الله قبل أن يموت يوم قبل الله منه قال فحدثه رجلا آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نعم قال تاب إلى الله قبل أن يموت يوم قبل الله منه قال.

٧٢٢. ثنا علي بن عباس وعثمان بن خالد قالا: حدثنا ابن ثريان عن أبيه، عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ماله يغفر.

٧٢٣. ثنا يونس ثنا ليث عن زيد يعني ابن الهاد، عن عمرو بن أبي سعيد الخدري قال: أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

= فقد أخرجت الطالبي والبغاري في تاريخ الطبري والسيبتي بسورة النساء، ثم أخرجت من طريق رجل الجهول، من متحف النجاح، وتفسير القرن ٢ / ٣٧٧، وتفسير الطبري رقم ٨٨٦٣.

(١) المسند ٨ / ٥٩ في إسناد عبد الرحمن ابن البيلاماني ضعيف وذكره ابن كثير في التفسير، وأشار إلى رواية سعيد بن منصور من نفس طريق البيلاماني، ولهذين الحدثين شاهد حسن كما سأني بعدهما.

(٢) السند رقم (٦٦٦) وصححه العلماوي وحسن الترمذي. فقد أخرج من طريق علي بن عباس به، والسند رقم ١٣٦٩، وأخرجه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم عن ابن ثريان به، والسند رقم (٤٧٣) وصححه الآباني في صحيح سنان ابن ماجه، ولهذه الحدثين سبعة أوجه من حديث أبي ذر (٤٣٢)، وذكره ابن كثير في التفسير، وهمان، أخرجوا أوجه أخذ من حديث أبي ذر (١٦٧).
سورة النساء


قوله تعالى (وعاشرونه بالمعروف)

724. حدثنا يزيد بن هارون أبيداة زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة رحمها الله كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه قال: كان أحسن الناس خلقاً لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخبباً بالأسرى ولا يجري بالسيدة السيدة ولكن يعفو ويصفع.

725. حدثنا وكيح حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة رضي الله عنها أي شيء كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى.

قوله تعالى (فإن كرهتموهن ففسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً)

726. ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر حدثني عمران بن أبي أنس عن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكر مؤمن مؤمن إكره منهما خلقاً رضي عنها إلا آخر.


(2) الزهدي ص 34 ووكذلك ذكره الإمام أحمد في مسند (174) وأخرجه الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق به: قال: هذا حديث حسن صحيح. (البخاري والصحيح باب ماجا في خلق النبي صلى الله عليه وسلم رقم 201 وانظر الشامائل ص 476). وضعه الألباني في صحيح سن الترمذي رقم 164.

(3) الزهدي ص 6.

(4) المسند 2/326 وأخرجه مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر به: الصحيح. الرضع = 342
сураны 20

قوله تعالى: (ولأردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إِحَدَاهُنَّ قَنْطُورًا فَلا
تأخذوا منه شيئاً) (1)

727 - حدثنا إسحاق بن عبد الله، ومنه سلمة بن علقمة عن محمد بن سهيل قَد
نبذت عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر يقول: أنا لا أغلق
صدق النساء، أنا لا أغلق صدقة النساء، فانها لم تكن مكرمة في
الدنيا أو تقري عند الله كان أولها بله الذي صلى الله عليه وسلم ما
أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائنا ولا أصدق امرأة
من بناته أكثر من ثلثي عشرة أوقية، وإن الرجل ليبتلى بصدقة امرأته
وقال مرة: وإن الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى تكون لها عدالة في
نفسه، وعند بلادنا من عربا مولدا لم أدر ما علق القرية قال: كنت غلاما
عريبا، وبالقرية قال: كنت على رجلين عريبا، يقولن: من قالت في مغازيكم
ومات: قتل في شهداء، ومتات فلان شهيدا، وعله أن يكون قد
أثمر جزاءك دابته وأذ راحله ذهبا أو ورقا يلمس التجارة، لا يتقولوا
ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي. أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم
من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة.) (2)

(2) باب الوجبة بالنساء (رسوم رقم 2472). وذكره ابن كثير في التفسير (2472).
(1) قال ابن كثير: وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصقاق بمال الجريء وغدا كان عمر بن الخطاب
نفي عن كثرة الإصقاق ثم رفع عن ذلك كما قال الإمام أحمد. فذكر الحديث كما يلي (التفسير
2472).

(2) السند رقم 246 ونحوه أيضا من طريق هشام بن عبد عون عن محمد بن أبي الحجفة عن
عمر السند رقم 2487 وصححته البخtri وقال: إن كان ظاهر الإقلاع. وأخرجه البخاري من
طريق أبوب عن ابن سهيل به ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. (السنن النكاح). باب ماجأ
في مهر النساء رقم 1112). وأخرجه الحاكمة من طريق ابن عون عن ابن سهيل به وصححه
وسكت عنه الذهبي (السندر 2175).
قلت تعالى [ولا تنكروا من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلًا]

728 ثنا هشيم أنا أَشْعَثُ عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مَرْ بِي عَمٌّ الحرش بن عمر ومَرْ إِلَى لَوَّة قد عَقَدَ له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أَي عَمٌّ أَبَن بِعثاك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى إلى رجل تزوج امرأة أبى فأمرني أن أضرب عنقه (11).


قلت تعالى [حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ..] (13).

730 ثنا حسن قال ثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني محمد بن عبدالرحمن بن ثوبيان أن عائشة أم المؤمنين قالت قلسل رسول الله صلى الله عليه وسلم What is the translation of the verse? What does it mean in modern Arabic? How does it relate to the hadith tradition? Answer any relevant questions based on the content of the verse.

731 حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال تعالى : قلت : يرسول الله ، أَلَى أَدَّلَ على أَجمال فتاة في

---

(1) المسند : 382 في إسناده أَشْعَثُ وهو ابن سوار الكندي ضيف ومعرف بالرواية عن أبي ثابت ورواية هشيم عنه من أنظر تهذيب الكتاب 3 : 275 والتقريب 1 : 27.
(2) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 339.
(3) المسند 6 : 31 وأخرجه من طرق أخرى عن عائشة (السندة 6 : 31 و 44 و 51 و 46 و 72 و 216 ) أَخْرَجَهُ مسلم من طريق عروة عن عائشة بلغته بدون قوله : من خال أو عم أو أب.
(4) الصحيح : الرد على تحرير الوضعية من ما نقل الحديث قبل الأخير ص 107.
(5) وذكره ابن كثير في التفسير 2 : 219.
سورة النساء ۲۲ -۲۳
قد قال: ومن هي? قالت: ابنت حمزة، قال: أما علمت أنها ابنة
أختي من الرضاعة? إن الله حرم من الرضاعة محرم من النسب.(1)
۲۲ يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عبد الله بن
الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة المصة
والصتان.(2)
۲۳ حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي
عن أبيه: أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتسب لبنتها فجعل
يصبه ويجهز، فدخل حلقة، فأتى أنا موسى؟ فقال: حرمت عليك، قال:
فأتي ابن مسعود فسأله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحرم من الرضاعة إلا ما أثبت اللحم وأنثر العظم.(3)
۲۴ قراءت على عبد الرحمن عن(4) مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن
عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يسألنذن في بيت حفصة قالت:
عائشة فقلت: يا رسول الله هُنارِجَل يسألنذن في بيتك قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: أرأى فلا مثقال من الرضاعة فقالت عائشة: يا رسول
الله لو كان فلان حيا لم يعمها من الرضاعة أدخل علي فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يكون ولادة.(4)

(1) السنده رقم (۱۹۶) وأخرج أيضا من طريق أخرى إلى علي رضي الله عنه (المصنف). النسب.
۲۲ و۲۳ (۷۸ و۲۴۴) وأخرج مسلم على حدث أم سلمة بنحوه (المصنف). الرضاعة.
(2) الباب تحريم ابنت الأخ من الرضاعة. الحديث الآخر). رقم (۱۴۴۸).
(3) السنده4: ۲ أخرج مسلم عن حديث أم الفضل بلغه وأطول ۷۹ (المصنف). الرضاعة. الباب في
(۷۷۴) ص ۷۴، وذكره ابن كثير في التفسیر (۲۲۷) (۲ ت).
(4) السنده رقم (۴۱۱۴) وضعته المحقق.
(5) قُرِّه عن سلفه من الأصل والتصريف من رقم (۷۷۷ و۲۴۴ و۲۷۶). ۷۷۷.
(6) السنده ۶: ۱۶۸ (المصنف). سامعه صحيح على شرط مسلم كما تقدم في تغريج الحديث الماضي.
(7) الباب تحريم ابنت الأخ من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر (المصنف). النكاح. الباب وأمهاتكم.
(8) اللاتي أرضعوكم الحديث الأول رقم (۹۹).
سورة النساء ٤٣

١٩٨ - ثنا محمد بن جعفر ويذر قال: ثنا شعبة قال به ثنا شعبة قال:
ثنا أشعث بن سليم أنه سمع أباه يحدث وقال: محمد بن جعفر عن الأشعث بن سليم
عن أبيه عن صريح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها
عندها رجل قال فتغيرة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه شق عليه
فقالت بارسل الله أنني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما إنك إنك
فإنما الرضاعة من المجاعة١.

١٩٩ - ثنا يقول قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بن بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم قالت: لقد أنزلت آية الرجاء ورضمات الكبر عشر
فكانت في ورقة تحت سرير في بيتها فلما اشتكى رسول الله صلى الله
عليه وسلم تشاغلتنا بأمده ودخلت دوابي لنا فأكلتها٢.

٢٠٠ - ثنا حسنين بن محمد، قال: ثنا شريكة عن جابر عن أبي جعفر
قال أقسم علي بن أبي طالب كعب بن عجارة بين السماتين، أو قال: بين
الصفين قال: حدث بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتحن ابنته
الأخ ولا ابنت الأخ من الرضاعة أن تنكح٣.

٢٠١ - قوله تعالى (وأمئات نساءكم وربائكم اللائي في حجركم ...).
قال عبد الله سألت أبي عن رجل اشتري جارية وأمها
فوطى، الايام ثم أعطتها، هل يجوز له أن يطأ أمها؟ فكره وقال: قال

٢٠٢ - (المسلم ٢٦٥ / ٦٦٨ أخرجه البخاري من طريق شعبة به الصحيح، رواجه باب من قبال الارضاع
بمحلين رقم ١٠٦٢) وأخرجه مسلم من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه به
(الصحيح: الرضاع)، باب إذا الرضاعة من المجاعة رقم (١٤٥٨).

٢٠٣ - (المسلم ٢٧٩/٢ وكذا رواية ما تفرد به الإمام أحمد أخره مسلم لفظ أيضى من طريق مالك عن
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضمات
معلومات تمر بمثابه من معلومات) (الصحيح، البخاري، رواجه بالتحريف بخمسة:
الحديث الأول رقم ١٤٥٨) ورواية الصحيح أحمد وأرجع وذكره ابن كثير رواية الصحيح في
التفسير (٢٠٧/٢٠٧).

٢٠٤ - (مسائل الإمام أحمد رواية ابن حنفية ٣٣٩).
الله عز وجل [وفيات نساءكم] (1).

739 - سألت أبي عن رجل أشتري من بيعها، فرتي، الابنها ثم أعطته يجوز لهذا الرجل أن يبنا الأم إذا أعطت البنت. فقال: لا وكره ولم يرضص فيها، وتعل هذه الآية [حرمت عليكم أمهاتكم الآية [وأمهات نساءكم (2)].

740 - قال عبد الله: سألت أبي عن رجل وقع على أم أمراه يعنى وطئها قال: ينارق أمراتها، وسألت أبي عن رجل فرج بمرأة، هل يحل له أن يتزوج ابنتها. فقال: لا، يتزوج قال عمران بن الحسين، إذا فجر بأمراته حمتعا عليه، أو حرمت عليه امرأتيه. هذا، وتم تلك عندى سواء بفصلة واحدة، لأن الله جل ثناؤه قال [وأمهات نساءكم وربابكم اللائي في حجوركم من نساءكم اللائي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا صنح عليهم (3).


(1) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 343 وانظر مسائل أحمد رواية النيسابوري 81.

(2) نفس المصدر السابق ص 350 برواية ابنه وانظر مسائل أحمد رواية النيسابوري 81.

(3) أحكام النساء، ص 370، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه ص 377 وحديث عمران بن حصين أخرجه عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن أنتوانة عن عمران بن حصين في الذي يبني بأمراته قد حرمت عليه جميعًا (الصنف رقم 1777).

(4) مسائل النيسابوري 1 / 205.
سورة النساء 33

744 - ثنا ابن مهير عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن حبيبة قالت بارسول الله هل لك في أختي بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا؟ قالت تنكحها قال وذاك أحب إلى بني أم سلمة وتسم لست لك بمخلة وأحب من شريكنا في المخ آخين قالت إنها لتحت لي قلت فإنه بلغني أنك تختبب درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال فو الله لو لم تكن ربيتني في حجري لما حلت لي إنها بنت أخية من الرضاعة أرضعتني وأباها ثوبية فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن (1).

فوله تعالى (vé أن تجمعوا بين الأخذين إلا ما قد سلف).

743 - ثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز أن أبا فيروز أدركه الإسلام وتحته أخانه قاتل له النبي صلى الله عليه وسلم: طلق أيها شنت (2).

744 - ثنا موسى بن داود قال ثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندى أمراتان أخانا أخان مأرباني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما (3).

(1) المسند 16 / 209 أخرج البخاري ومسلم من طريق هشام به (صحيح البخاري - التكاح - باب و bâtتكم اللائي في حجركم الحديث الأول رقم 512 ، صحيح مسلم - الرضاع - باب تحقيق الرحبة الحديث الأول رقم 1449).

(2) و (3) المسند 4 / 237 و 232 وفي إسناده ابن لهيعة إلا أنه توع بأسناد حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق ابن لهيعة به وصهده الترمذي (232). التكاح باب ماجاء في الرجل يسلم وعنده أخانه وسناب ابن ماجة ، التكاح - باب الرجل يسلم وعنده أخانه رقم 1951 وصحنه الآلفاني في صحيح سناب ابن ماجة رقم 1587 وأخرج ابن ماجة من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني به (190) وذكره ابن كثير في التفسير (229/2).
455 - قال النبي ﷺ: سألت أبي عبد الله عن رجل عند جاريتيان ملوك كأنه أختان فوطأن، إحداهما وأراد أن يطأ الأخرى؟ قال: لا يطأها حتى تخرج إلى وطئ من ملكه قال الله عز وجل {وأن تجمعوا بين الأخرين}.(1)

قوله تعالى {والمحصنتان من النساء إلا ما ملكت أياكم} 467 - ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن عثمان البصري عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصيبنا نساء من سبي أوطاش وهن أزواجهن فكرهنا أن ننزع عليهن ولحن أزواج فسئِنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية {والمحصنتان من النساء إلا ممالك أياكم} قال: فاستحللنا بها فروعهن.(2)

قوله تعالى {فما استعمتم به منهن ...} (3)

قوله تعالى {من فتياتك المؤمنات} 472 - قال النبي ﷺ: سألته: أيزوج بإماء اليهود والنصارى؟ قال: لا يزوج بهن قال الله {من فتياتك المؤمنات}.(4)

(1) مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري 211/1.
(2) المسند 3273 وأخرجه من طريق أبي الخليل عن أبي عليمة الهاشم بـ (المسند 84/3). أخرجه مسلم من طريق قتادة عن أبي الخليل به ومن طريق أبي الخليل عن أبي عليمة بـ (الصحيح، الزاحي، ياب غواص، وط، السنة بعد الاستهلاك ص 769) وذكره ابن كثير في (التفسير) 2272 و 2274.
(3) قال ابن كثير: عند هذه الآية: وقد استدل بعضهم بهذه الآية على نكاح النعمة ولا شك أنه كان مشروعاً في بداية الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ... ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب (التفسير 2267 و2269). أخرج الشيخان من طريق الزهري به. (صحيح البخاري، النكاح - ياب نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح النعمة أخيراً رقم 516) وصحيح مسلم، النكاح - ياب نكاح النعمة ص 229.
(4) مسائل أحمد بن حنبيل رواية النيسابوري 219/1 وانظر الملل ل 87 ب.
قوله تعالى: 
(1) أي إذا أحسن فإن أتين فباحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ...

(2) 748. ثنا حجاج ثنا لى ثنا حذئي سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدهكم فتتين زنتها فليجلدها الحد ولا يشرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يشرب عليها ثم إن زنت فتتين زنتها فليبعها ولو بحليل من شعر.

(3) 749. قال النيسابوري: وسئل عن الأمية تزني؟ قال إذا تبين ذلك منها، جلدت خمسين، قال الله عز وجل (فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب) والمرة تحتد مائة.

(4) قوله تعالى: (يا أهلها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).

(5) 750. نابو أسود بن عامر، قال: أبنا سفيان، عن ربيعة عن الحسن، (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: ما نسخها شيء.

(6) 751. حذئي ثنا حسن بن محمد، قال: بنا عبدالله بن عبد بن أبي أنيسة عن عمر بن آدم، أن مسروقا قال في هذه الآية: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: إنها لمحاكمة ما نسخت.

(7) قوله تعالى: (ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان يكم رجيم).

(8) 752. ثنا حسن بن موسى، ثنا بن تأله، ثنا ابن لهيعة، ثنا زيد بن أبي حبيب عن عمر بن الخطاب عن أبي أسى عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، أنه قال لا يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل.

---

(1) المسند (2/494) أخرج الشيخان من طريق ليث به (صحيح البخاري - الحدود - باب لا يجبر على الأمية إذا زنت ولا ينفية 3830) وصحيح مسلم - الحدود - باب رجيم البدعة أهل النيمة في الزن (رق 117 - 118) وذكره ابن كثير في التفسير (229/10).

(2) مسائل الإمام أحمد رواية اللبس (2/97).

(3) وأخذها ابن الجوزي بإسناده إلى الإمام أحمد (توضيح القرآن ص 127) وأخرجه ابن أبي حاتم بسن حسن إلى ابن مسعود (التفسير - سورة النساء رقم 2899) وأخرجه الطبراني.

بصفة مسعود (النظر البارد 2/146).
سورة النساء

اجتماعت في ليلة باردة شديدة البرد فأشققت إن اغتستت أن أهلك فتيممت ثم صلبت بأصحابي صلاة الصبح قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال ياعمر صلبت بأصحابك وأنت جنب قال: قلت نعم يارسول الله إنني اجتمعت في ليلة باردة شديدة البرد فأشققت إن اغتستت أن أهلك وذكرت قول الله عز وجل [ولا تقبلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحمة] فتيممت ثم صلبت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً.

753 - ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلية عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بصلة سرى الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال وقال من قتل نفسه بشيء عليه الله به في نار جهنم.

754 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحدثته بينه، يبدأ بالله في نار جهنم خالداً مخلذاً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم الله فهمه بيد له، يتحساه في نار جهنم خالداً مخلذاً فيها أبداً، ومن تزدي من جيل قتل نفسه فهو ينزدي في نار جهنم خالداً مخلذاً فيها أبداً.

(1) المسند 230/4 و374 وفي إسحاق ابن لهيعة لكنه تبع فتا الإسناد حسن أخرجه أبو داود من طريق ابن لهيعة وعمر بن الخطاب عن يزيد بن أبي حبيب (السنان). الطهارة. باب إذا خاف الجيب البود أ นาย رقم 235 وذكره ابن كثير في التفسير (42).
(2) المسند 233/6 وأخرجه مسلم من حديث جندب بن عبد الله البيهقي بعنوان (ال الصحيح). الإمام.
(3) المسند رقم (4241) وذكره ابن كثير في التفسير (4241) وذكره أيضاً من طريق وكيع عن أبي مشك النعمان. بالله (ال الصحيح). الطهارة. باب كبير (السنان). الطهارة. باب إذا خاف الجيب البود (السنان).
(4) المسند رقم (425/2) وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن جعفر عن دهشبة (السنان). الطهارة. باب كبير (السنان).
(5) المسند رقم (428/2) وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن جعفر عن شعبة (السنان). الطهارة. باب كبير (السنان).
(6) المسند رقم (438/2) وأخرجه أيضاً من طريق مكي بن جعفر عن شعبة (السنان). الطهارة. باب كبير.
(7) المسند رقم (439/2) وأخرجه أيضاً من طريق مكي بن جعفر عن شعبة (السنان). الطهارة. باب كبير.
(8) المسند رقم (439/2) وأخرجه أيضاً من طريق مكي بن جعفر عن شعبة (السنان). الطهارة. باب كبير.

251
قوله تعالى (إن تجتذبوا كبابر ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم ...)

145 - ثنا المقرئ ثنا حبرة بن شريح ثنا بقية حدثني بحير بن سعد (1)
عن خالد بن معدان ثنا أبوهم السممي أن أبي أيوب حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويتجنب الكباير فإن له الجنة وسألوه ما الكباير قال إلا الإشراف بإبله وقتل النفس المسلمة وفرار يوم الزحف (2).

146 - ثنا محمد بن حفوف تنا شعبة حدثني عبد الله بن أبي بكر قال:
سمعه أنس بن المالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكباير أو سئل عن الكباير فقال: الشرك بالله عز وجل وقتل النفس وعقوب الوالدين وقال: ألا أتبتكم بأكبر الكباير قال قول الزور قال: شعبة أكبر ظني أنه قال شهادة الزور (3).

قوله تعالى (ولا تتمموا ما فضل الله به بعضكم على بعض ...)

147 - ثنا سفيان ثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال أمر سلمة
يارسول الله يغير الرجال ولا تغزو ولن تنص الميراث فأنزل الله ولا تتمموا ما فضل الله به بعضكم على بعض (4).  

(1) كذا بالأصل وهو تصحيح وسبوه سعيد كما سبق التنبيبه عليه من قبل في ص 328.
(2) المسند 413/5 وأخرج أيضا من طريق زكريا بن عدي عن بقية به (المسند 413/8، والسنن . كتاب تحمين الدم) ذكر الكباير (88/7) وصححه الألباني في صحيح سن السني رقم 37/7 وفسره الأزرائلو (جامع الأصول 26/8).
(3) المسند 163/2 أخرج الشيخان من طريق شعبه به ( صحيح البخاري، الشهادات . ياب ما قبل في شهادة الزور رقم 2653 وصحيح مسلم، الإيضاح) ياب ميان الكباير وأكبرها رقم 88) وذكره ابن كثير في التفسير (2329/2) وقد وردت أحاديث كثيرة في ذكر الكباير بطول سردها.
(4) المسند 242/7 أخرج عباد الرحمن الطبري رابع أبي حاتم والطبري والحاكم والنسائي.
كلهم من طريق سنان بن عبيدة به. (التفسير عباد الرحمن ل 183 وتفسير الطبري رقم 9341 وفسره ابن أبي حاتم رقم 296 وجمع الأحكام 280 وفسره الأثر والسنن 276 و275 وخراج البخاري ص 455) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان من مجاهد من أم سلمة هذا رستك إن يديه وقد عاصر مجاهد أم سلمة ولكن لم يتبعه.

332
سورة النساء

قوله تعالى {ولكل جعلنا مراويا مما ترك الوالدان والأقران والذين عقدت
أيانكم فأنتم منهم نصيبهم}.

759. حدثني حجاج عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن
عباس رضي الله عنهما (والذين عقدت أبانكم) قال: كان الرجل قبل
الإسلام يعاقد الرجل فيقول: ترتذي وأرثك، فنسحتها هذه الآية (وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض) الآية (1).

760. بنا عبد الرزاق، قال: بنا معمرة عن قتادة في قوله (والذين
عقدت أبانكم) قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقب الرجل فيقول: دمي
dمك وهمدي هدمك وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، فلما جاء
الإسلام بقي منهم ناس فأمرنا أن يؤوتم نصيبهم من الميراث وهو السدس
ثم نسخ ذلك بالميراث، فقال (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله) (2).

761. نبنا وكيع، قال: بنا سفيان عن منصور عن مجاهد (والذين عقدت
أبانكم) قال: هم الخلفاء فانتوه نصيبهم من العقتل والمشورة والنصرة,
ولا ميراث (3).

762. حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري

(1) رواه ابن الجوزي بإسناده إلى الإمام أحمد (روايات القرآن ص 177)، وفي إسناد الإمام أحمد
عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس ولكن له شواهد تشبهه كما سبعتي في الآثار التالية.
(2) أخرج أبو حاتم من طريق حجاج به (التفسير، سورة النساء، رقم 2583).
(3) رواه ابن الجوزي سنة (روايات القرآن ص 179)، ورجهلا ثقات، وعند إسحاق إسناده صحيح إلى مجاهد
أخرج مسلم بن خالد عن ابن أبي ماجه عن مجاهد (التفسير، التفسير ل آ، 8)، وأخرجه الطبري من
طريق سفيان به (التفسير، رقم 9278)، وقد ورد مثل هذا عن سعيد بن جبير وجامع
والحسن، وعطاء، وأبي صالح، والعفيفي، وبيهاء بن أصيب سلمان بن يسار وعمرو أوالسدي
والضحاك، ومقاتل بن حبان (انظر تفسير ابن أبي حاتم من 2986 - 2997).

253
سورة النساء 33

عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف الطبيبين مع عمومي وأننا غلام نما أحب أن لي حرم التعم وأتى أنك به. قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصب الإسلام حلفا إلا زادة شدة ولا حلف في الإسلام، وقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار.

762 - حدثنا عفان حدثنا شريك عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس ورفعه. قال: ما كان من حلف يلبس الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة.

قوله تعالى: [الرجال قوامن على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض] 
وهما أنفقو من أموالهم.

763 - ثنا إسماعيل ثنا أبوب عن القاسم البشري عن عبد الله بن أبي أرفي. قال قد معاذا اليمين أو قال الشام فرأى النصارى تسجد لبطرسها وأساقيها في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم فلما قام قال يارسول الله رأيت النصارى تسجد لبطرسها وأساقيها في نفسه أنك أحق أن تعظم فقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأمروت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى لو سألتها نفسها.

وهي على ظهر قتيبة لأعطته إبان.

(1) المسند رقم (1655) (أخرجه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم مختصرا على الشاهد. الصحيح، الفضائل. باب مؤاخذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رقم (253/2). زكره ابن كثير في التفسير.

(2) المسند رقم (491) (أخرجه أيضا من طريق حجاج عن شريك به صحبه الحقيق. المسند رقم (2911) وقال الهيثمي رواه أبو علي وأحمد وجالسهما رجل الصحيح (مجمع الزوائدة 173/8) ونحوه أخرجه من حدث في عن عاصم. المسند رقم (61/5) زكره ابن كثير في التفسير.

(3) قوله: فروا: اذكرنا في الأصل وعلينا فرأي.

(4) قوله: فروا: اذكرنا في الأصل وعلينا فأنت.

(5) المسند رقم (381/4) وأخرجه مختصرا من حدث معاذ بن جبل من حدث عائشة أيضًا.
السيرة النسائية

قوله تعالى {فالصاغات يأتنى حافظات للفريق محاكث الله}.

794. حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارض أخبره عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى المرأة خمساً، وصلى شهرها وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنّة من أي أبواب الجنّة شئت.

قوله تعالى {واللاتي تخفون نشورهنّ عظوزهنّ واهجورهنّ}

في المضاجع والاريخون.

795. ثنا يزيد أنا شعبة عن أبي قرعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألته رجل ما حق المرأة على الزوج قال تطمعها إذا طعته وتكسوا إذا اكتسيت ولا تضرب الرجل ولا تقيق ولا تهجر إلا في البيت.

(1) المندب ردّه (يوجد في المندب ردّه) ووضعه المحقق، وذكر شهبه وикаً: رواه أحمد والطبري في الأوسط.

(2) المندب ردّه (يوجد في المندب ردّه) ووضعه المحقق، يأتنى أبو هريرة مختصراً وحذره. (الرضاع - باب ما جاء في حق الزوج على المرأة وذكره ابن كثير في التنسيق (2/207)).
قوله تعالى (وإن خفمت شقاق بينهما فابتعثا حكما من أهله وحكموا من أهلها ....)


767. ثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينما أنا رضي رضي الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرى، الرجل فقال يامعاز قلت لبيك رسول الله وسعدكي قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعدكي قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله رسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعدكي قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله رسوله أعلم قال فإن حق العباد على الله أن لا يعبدهم.

768. ثنا أبو البمأن أنا اسماعيل بن عياش عن شفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير المضرمي عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض كلمات قال لا تشرك بالله شيئا، وإن قلت وحرقت ولا تعقق والديك وإن أمرك أن تخمر من أهلك ومالك ولا تترك.

(1) المعلص ص 178 ورجاله ثقات وأساتذة صحيح إن كان أبو هاشم الملكي.
صرة النساء

صلاة مكتوبة متعمدة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله ولا تشرش عمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياب والعصبية فإن بالعصبية حل سخط الله عز وجل وإياب والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتا وأنتم فيهم فائيت وأفتقت على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفك في الله(1).

799. حدثني ابن آش أخبرنا منذر عن وهب بن منبه أن موسى سأل ربه عز وجل فقال يارب يا تأمرني قال بأن لا تشرك بي شيئا قال ويه قال: وبر والدتك قال ويه قال وبر والدتك قال ويه قال وبر والدتك قال وهب إن الاب بالوالد يزيد في العمر والاب بالوالدة يثبت الأجل.(2)

77. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول: رأي موسى عليه السلام رجلا عند العرش فغضب به وعند ذلك قال عمنا تخبرك بعملة لا يحسد الناس على ما آتاه الله من فضله ولا يشي بالنسيمة ولا يدق ودعوه قال: أي رب ومن يدق والديه قال يستصب لهما حتى يسبان(3).

771. ثنا إبراهيم بن أبي العباس قال ثنا بقية قال ثنا بحير بن سعد(4) عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدى كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعت نفسك فهو لك صدقة وما أطعت أنك فهو لك صدقة وما أطعت زوجك فهو لك صدقة وما أطعت خادمك فهو لك صدقة(5).

المستند 1087 في إسناد إسحاق بن عياش حصصي صدر في روايته عن أهل بلده مخلطا
في غيرهم (التصريح 1 737) وشيخه هذا صفر بن عمرو حمصي رباح رجاءين فالإسناد و_guide ابن أبي حاتم من حديث عبادة بن الصامت والبراز من حديث أبي السراء بن تمر مختصرا (التصريح 1 737) وله من موارد نصائح 1 737 1087 ورقم 1087 وخليفة النسائي 1 737.

(1) الزهد ص 68 وهو مرسيل.
(2) الزهد ص 77 وهو مرسيل.
(3) كذا بالأصل ورواية سعيد، وقد سبق التنبيه على ذلك في ص 737.
(4) المستند 137/4 أخرجه النساء في النسائي الكبير من طريق بقية بن الوليد به.
سورة النساء 36

2772 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمد يحدث عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مازال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيرته، أو قال: خشيته أن يورثه."

2773 - ثنا يزيد أنا شريك بن عبدالله بن عبد الله بن عمر بن حصين ابن عقبة من المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفاح بن سهل الكثيري، فقال: يا سفيان لا تسأل إيزار فإن الله لا يحب السبابين.

قوله تعالى (الذين ببخلون ويأمرون الناس بالبخول...)

2774 - حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحرش عن أبي كثير عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الظلمات يرمي القيماء وياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا انفخروا، وإنكم والشع فإن الشع أهلك من كان قبلكم، أمرحم بالقطيعة أفقطوا، وأملهم بالخيل فبخلوا، وأملهم بال نحو فنجروا، فقام رجل فقال: يا رسول الله أفرض الإسلام أفضل؟ فقال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فقام ذلك أو آخر فقال:

(النظر في قواعد الأعراف 8/570). ذكره ابن كثير ثم قال: ورواه النسائي من حديث بقية وإستاذه صحيح وله الحمد. (التفسير 2/238).

يارسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك، والهجرة.
هجرتان: هجرة الحاضر والبادي فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي.
ويطعن إذا أمر والخاضر أعظمهما بلياً وأفضلهما أجرًا.
قوله تعالى [ريكمون ما آتاه الله من فضله]
775. حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن ابن موهب، عن أبيه
عن أبي هريرة رفعه قال: إن الله عز وجل يحب أن يرى أكثر نعمته على
عبيده.
قوله تعالى [والذين يتقون أموالهم رئة الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم
الآخر.
776. ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا سليمان الأعمش عن
أبي سفيان عن عبيد بن عمر عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن عبد الله
ابن جدعان كان في الجاهلية يقدر الضيف ويفك العادي ويصلى الرحم
ويحسن الجوار فأثنت عليه، فهنا ينفعه ذلك قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا إنه لم يقل يوماً قط اللهم أفعلي يوم الدين وقال عفان مرة
أثنت عليه.
قوله تعالى [إن الله لا يظلم منتقلاً ذرة]
777. حدثنا عبد الزرار، حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج

(1) المسند رقم (8687) وأخرجه أيضاً من حديث جابر بن ثور (المسند 3/427) وصححه
الحقوق أخرجه أبو داود والحاكم من طريق شعبة به مقتضباً على الشاهد وصححه الحاكم
وسكت عنه الذهب (السند 1410/1) وهو ذكره ابن كثير في التفسير على ذكر الشاهد (265/2).
(2) المسند رقم (8687) وضعه الحقوق وصححه الآباني (صحيح إجماع الصحيح) (146/2)
وذكره الحاكم وقال: رواه أحمد وفيه يحيى بن عبيد الله بن مرهب وهو ضميف. (مجمع
الأزياء 75/1) وذكره ابن كثير في التفسير (267/4).
(3) المسند رقم (820/6) وفي أنسابه إبن lãiافر بن زياد ثقة لكن حديثه عن الأعمش فيه مقال. (انظر
التقريب 2/427) ذكره ابن كثير في التفسير (267/4).

309
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الأيمان قال أبو سعيد فمن شكل فيلقراً {إن الله لا يظلم مثالاً ذرة}.

في سنة 487 نقلها الصماد ابن سليمان يعني ابن المخبرة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال بلغني عن أبي هريرة أنه قال: إن الله عز وجل يعطي عبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة قال فقضي أني انطلقت جاجاً أو معتمراً فقلت فقلت بلغني عنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يعطي عبد المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة قال أبو هريرة لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يعطيه ألف حسنة ثم تلا [يضافها ويؤتمن عليه أجزاها عظيماً} فقال إذا قال أجزاها عظيماً فمن يقدر قدره.

قلته تعالى [فكيف إذا جتنا من كل أمة يشهد وذجنا بك على هؤلاء شهداء]

في سنة 479 نقلها هشيم أنبانا مخبرة عن أبي رزين عن ابن مسعود قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة النساء فلما بلغت هذه الآية [فكيف إذا جتنا من كل أمة يشهد وذجنا بك على هؤلاء شهداء] قال: فقامت عيناه صلى الله عليه وسلم.

---

(1) السنة (1057/11) وأخرج من في المسند أيضاً (864/11). أخرجه البخاري في من حدث أبي سعيد الخدري بن محمد (ال الصحيح - الإمام - باب تقاضي أهل الإيمان في الأعمال رقم 22) وذكره ابن كثير في التفسير (972/3).

(2) المسند رقم 522 و524 وأخرجه من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن حدية (المسند رقم 2469/2) وفي إسناده علي بن زيد وهو ابن باعثة الدولة. وأخرجه أبوبكر بن عمرو عن أبي هريرة بلاغ. وذكره ابن كثير في التفسير (2176/3).

(3) المسند رقم 5351 وأخرجه أيضاً من طريق وكيع وحبي كلاهما عن سفيان عن سليمان الأعوش عن إبراهيم عن عبدة عن ابن مسعود ب (المسند رقم 1378 و158) وأخرجه البخاري وسُمِّم من طريق الأعوش به وأخرجه من طريق أخرى (ال صحيح البخاري، فضائل القرآن). باب قول المرجى لللقاري حسب رقم 500. وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل اعتماد القرآن رقم 80. وذكره ابن كثير في التفسير (799/2).

36
سورة النساء

قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون}。（1）

780. ثنا عبدالصمد ثنا أبي ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فلا صلى وليصلي حتى يعلم ما يقول。（2）


150. أخرجه مسلم من طريق عبيد الفضيل بن صبيح عن أبي نعيسة، وأخرجه أيضًا من حديث عائشة بن أبي بكر الصديق، صلى الله عليه وسلم، باب أمر من نعس في صلاته .. رقم 784 وذكره ابن كثير في التفسير رقم 773。（4）
قوله (فنهل أنتمن منتهون).
قوله تعالى (أو لم تسمى النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيبا طيبا).
782 . قال عبيد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبي يقول : الميس.
واللمس باليد وقوله (أو لم تسمى النساء) ؛ فالملاسة الجماع.
783 وذهب ابن جرير ، ثنا شعبة وعبد الصمد ثنا هشام عن قتادة.
يعني عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الفصل قال:
عبد الصمد : ثم جهدها.
784 قال ثنا حبي بن آدم قال ثنا زهير وابن إدريس عن محمد بن.
إسحاق عن يزيد بن أبي جعفر عن معمر بن أبي حبيب عن عبيد بن رقعة.
ابن رافع عن أبيه قال زهير في حدثه رقعة بن رافع وكان عقبا بذرية قال.
كتبت عند عمر فقيل له إن زيد بن ثابت يفتحي الناس في المسجد قال زهير.
في حدثه النس نراه في الذي يجامع ولا ينزل فقال اجعل به فأتا له.
فقال ياعدو نفسه أو قد بلغت أن تفتحي الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم يرايك قال ما فعلت ولكن حديثي عمومي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي عمومتك قال أبي بن كعب قال زهير وأبو.
أيوب ورقعة بن رافع . فالنفث إلى ما يقول هذا الفقه ، وقال زهير : ما.
يقول هذا الفقه ؟ نقلت : كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه ب.

(1) المندب رقم (1577) وأخرج أيضا من طريق موسى عن مصعب بن سعد به . (المندب رقم
1611) أخرج مسلم من طريق سنة به . ( الصحيح ، فضائل الصحابة باب فضل سعد.
ابن أبيرام . ص 1672) وذكره ابن كثير في التفسير (2271/2).
(2) مسائل الإمام أحمد رواية ابن عباس (ص 20) وأخرج ابن أبي حاتم بسندة صحيح إلى اب.
مسعود ثم ذكر عن جمع من الصحابة والتابعين (التفسير ، سورة النساء ، رقم 7442).
(3) المندب 202 وأخرج أيضا من طريق أخرى إلى تقدة به وأخرج أيضا من طريق الحسن.
عن أبي هريرة (المندب 202 رقم 60) أخرج الشيخان من طريق تقدة به . (صحيح.
البخاري ، الفصل ، باب إذا التقى الختانان رقم 1311) ، صحيح مسلم ، الميض ، باب نسخ الماء.
من الماء ، رقم (1348).

372
سلم قال فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نفعله على
وجهه فلم نفتسر قال فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا
من الماء إلا رجلي علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قال إذا جاور الحتان
الختان فقد وجف الفسق قال فقال علي يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس
بهذا أزواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى حفصة فقالت لا
علم لي فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاور الحتان الختان وجف الفسق قال
فتحطم عمر يعني تفيظ ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يفسد إلا
أنهكته عقوبة(1).

786 - حديثا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي
عن المكي عن المكي ، كنا قال غندر ، قال أبي: يعني بقوله المكي عن
المكي: أبي أصيب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قال: في الرجل الذي يأتي أهل ثم لا ينزل بفسل ذكره ويتوضأ؛ قال:
يعني المكي عن المكي ثقة عن ثقة(2).

787 - قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول في حديث حجاج
ابن أرطاة عن عمرو بن شعبان عن أبيه عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، الرجل يقضي فلا يقدر على الماء
أ يجعل أهله؟ قال: نعم، قال أبي: هذا حديث مثني بن الصباح، كأنه
أنكره من حديث حجاج(3).

(1) المسند 5 / 115 وأخرج أيضا من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق
به (المسند 5 / 115) وأخرج مالك بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب بنحوه: (الوطاع
الطاهرة) - باب وجوب الفسق إذا التقي الختان - وأخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري
بنتاه (الصحيح، الحبض) - باب نسخ الماء من الماء رقم 249.
(2) الفضل ص 277. ويخالفه ماثر في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا في هامش الحديث رقم
787 وحديث عائشة الصحيح في هامش رقم 535 كما تقدم ونقل الخطاب ابن حجر عن النافع
ابن العربي وغيره أنه انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الفسق (انظر التلمذ البصيري 12/81).
(3) الفضل ص 254 في إسناد حجاج بن أرطاة صدره كثير الخطأ والتدليس ولم يصح بالسماح
 وإذا عنهم.
سورة النساء

787 سألت أبي عن التيمم: قال: ضرية للوجه والكفنين أعجب إلي على حديث عروة وظاهر الآية في التيمم (عمسوا بوجهكم وأيديكم) وفي الوضوء [إذا قامتم إلى الصلاة فاغسلوا ووجهكم وأيديكم إلى المراق] وما يقوي قول من قال الرجاء والكفنين قوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال في التيمم (فتعمسوا صعيدة طبيبا فامسحوا بوجهكم وأيديكم) ولم يقل: إلى المراق(1).

788 قرأة على عبده الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا حتى إذا كنا بالبيدة أو بذات الجيش اشتعلت قعد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا على ما ليس معهم ماء فأتي الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم ونال الناس ونال الناس وليسوا على ما وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونال الناس وليسوا على ما وليس معهم ماء فقال فعاتبنا أبو بكر وقال مسأله الله أن يقول وجعل يطعن بيه في خاصته ولا يتعني من التحرر إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خذه عنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيح الناس على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتعمسوا فقال أسيد بن الحضير ماهي بأول بركتكم بالله أبا بكر قال فعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته(2).

1) مسائل الإمام أحمد رواية ابن عبد الله ص 39 وأخرجه النरمي من حديث عمر بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمأجورة للوجه والكفنين. ثم قال حديث حسن صحيح (المسلم - الطهارة - باب ماجأ في التيمم رقم 144 وصححه الألباني في صحيح سن الترمذي رقم 135).

2) قوله: فستfcntl من الأصل والتصويب تقدم بترم 746.

(3) إذا بالأنص والرميات مسلم بالرفع (واضع) مما سباه.

(4) المسند 179/6 وأخرجه أيضا من طريق أخرى إلى عائشة (المسند 773/6 و773/6 = 774/6).
سورة النساء ٤٢

٧٨٩ ـ ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير قال كنت أعزب عن الماء فقصبتني الجنبة فلا أجد الماء فأقيمت فوق في نفسي من ذلك فأتيت أبي ذر في منزله فقلت أهلي يزعمون ذلك عليك حتى انصرف ثم رد علي فقال أنت أب ذر قال إن أهلي يزعمون ذلك ما كان أحد من الناس أحب إلى رؤيته منه فقال قد رأيتني فقالت إن كنت أعزب عن الماء فقصبتني الجنبة فلبيت أبي ذر يزعمون ذلك في نفسي من ذلك أو أشكل على نفاس أنفر أب ذر كنت بالمدينة فأجوبتها فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثني فخرجت فيها فأصابتي جنبة فقيمت بالصعيد فصلت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها ثم ركبت فأقبلت حتى وضعت المدينة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة لي أو قعد فشذ عليها وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه فسلت عليه فرجع وأنا رسول الله أبو ذر فقلت نعم يا رسول الله إن أبي أصابتي جنبة فقيمت أما فأقيمت فوق في نفسي من ذلك حتى ظننت أن هالق فأجوبت بناقة ل
سورة النساء 43: 48

79. فهنا ينسى ثنا شعبة ثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن النبي قلم يردي ما يقول فقال عمار بن ياسر أبا تذكر حيث كنا في سرينا فأخبرت فتمت علينا في التراب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا يكفيك هكذا وضرب شعبة يديه على ركبته ونفح في يديه ثم مسح بهما وجهه ورقبته مرة واحدة.)

قوله تعالى: (إن الله لا يخفى أن يشرك به ويفغر مادون ذلك)

791. فهنا عطفان ثنا همام قال ثنا ثنا عاصم بن بدلة عن أبي صالح عن معاذ بن جبل أنه إذ حضر قال: أدخلوا علي الناس فأدخلوا عليه فقال: إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة وما كنت أحدكم إلا عند الموت والشهيد على ذلك عوفر أبو الدرداء فأتوا أبا الدرداء فقال صدق أبت وما كان يحدثكم به إلا عند موتهم.

792. ثنا صوفان بن عيسى قال: أنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبيه إدريس قال: سمعت معاوية وكان قليل الحديث عن رسول الله

== السند لأبي داود - الطهارة - باب التهم في الحضر رقم 377 (سورة الرمذان). الطهارة - باب التهم للجهن - رسال اللداني (سورة الرمذان) فيها وصفه في وصفه (التفسير 47/2).

(1) السند من 270/397 وآخذه أيضا من طريق أبي موسى الأشعري عن عمرو بن عامر (التميم ) من سورة الرمذان. النسائي . (التميم) - باب التهم للجهن . التجارية، وصفه في وصفه (التفسير 47/2).

(2) السند من 270/397 وآخذه أيضا من طريق أبي موسى الأشعري عن عمرو بن عامر (التميم ) من سورة الرمذان. النسائي . (التميم) - باب التهم للجهن . التجارية، وصفه في وصفه (التفسير 47/2).
سورة النساء 49
صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل ذنب على الله أنه يغفر إلا الرجل يموت كاترا أو الرجل يقتل مؤمناً مصليداً.

قوله تعالى (ألم تر إلى الذين يذكرون أنفسهم ...)
793- ناسفيان بن عديمة عن أبو الطائي قال أبو عبد الرحمن: وهو أربعة بن عبيد بن عبد الرحمن بن عضد بن خزيمة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله يأتى الرجل الرجل لا يملك له ولا نفسه ضر ولا نفعاً في محفلف له إنك كيت ولله لا يتحلى منه بشيء فهو جمع وما فيه من دينه شيء ثم قرأ عبد الله (ألم تر إلى الذين يذكرون أنفسهم) بل الله يذكر من يشاء ولا يظلمون فتيلة انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إنسا مبيناً.

794- ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال أنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن عبد الجهني قال: كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاللهم كلاماً يكاد أن يدفع بكم الجماعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإن هذا المال حلماً خصراً فمن يأخذه بحبله يبارك له فيه وإياكم والمتسامح فإنه الذبح.

(1) قوله: قال سمعت، كنا في المسند وفي رواية النساء بنطلون: قال: سمعته يخطب، يقول:

(2) المسند 4/ 99 أخرجه البخاري من طريق صفوان بن عيسى بن عيسى. (السان - باب تطهير النم)

(3) المسند 6/ 83/ 7 صححه الألباني في صحيح سنن النساء رقم 7219. وتابعه الأرنازوته (جامع الأصول 10/ 8 في الباحث) وذكره ابن كثير في التفسير (2/ 286).

(4) السنة 13/ 71 راجل ثانواد. صحيح. أخرجه الطبري واياك من طريق قيس بن مسلم عن طارق بإسناده الحاكم ورسالة الله في الله. (التفسير رقم 4749 والمستدرك 4/ 376) وذكره ابن كثير في رواية الطبري بتحورة (التفسير 2/ 794).

(5) المسند 93/ 8 أخرجه ابن ماجه من طريق شعبة بن متصور على الشاهد في قوله: إياكم والتمادح. (السان - الآداب - باب المدح رقم 737) قال البيصيري: =

376
قوله تعالى (أين تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمرون بالجليت والطاغوت) 795 وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت تريش: ألا ترى هذا الصبيور المبطر من قومه! يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجاز، وأهل السدانة، وأهل السفاحية، قال: أنتم خير، قال: فنزلت (إن شئتم) هو الأبرار) ونزل (أين تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) إلى (نصيرا) [11].

796 ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن حيان حدثني قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبادة والطرق والطيرة من الجليت [12].

قوله تعالى (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غلورها) 797 قال أحمد في قوله عز وجل (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غلورها) قالت الزندقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت، وأبدلهم جلودا غلورها فلما نرى إلا أن الله يعلم جلودا لم تذبح حين يقول (بدلناهم جلودا غلورها) فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض.

= هذا إسناد حسن معيد مختلف فيه ويأتي رجال الإسناد ثقات، (مصباح الزجاجة 4/3 181) وحسن الآلباني أيضا في صحيح سناب ابن ماجة رقم 1023. وذكره ابن كثير في التفسير (294/3).

(1) ذكره ابن كثير في التفسير (294/3) ورجاء ثقات والإسناد صحيح. ولم أجد في المند ولم ينسبه البهذضي إلى أحمد حيث ذكره ونسبه إلى الطبري فقط. (مجمع الزوائد 6/71 وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم وابن حيان كلهم من طريق محمد بن أبي عدي به. (تفسير الطبري رقم 978 وتفسير ابن أبي حاتم رقم 3251 ومورد الظلمان ص 428)

(2) المسند 10 وأخرجه أيضا من طريق يحيى بن سعيد عن عوف به المند 277 وبي إسحاق جلود وهو ابن الدار، من قول (الطيبية 1/86) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم والبيهقي كلهم من طريق جلود به (المانع الطبري، 397 وتفسير السبزواري ص 67 وتفسير ابن أبي حاتم رقم 3334 وتفسير البغري 546/1 وحسن الأذنوات، جامع الأصول 639/7 وذكره ابن كثير في التفسير 194/2).

368
قالت: إن قول الله (بدنياه جلودا غريهما) ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غريهما، تبديلها تجديدها لأن جلودهم إذا نضجت، جددت الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام، ووجود كثيرة، وخواطر
يعملها العلماء (1).)

798 حدثنا وكيع حدثني أبي حبان الطويل عن أبي يحيى القطان عن
مjahad عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم أهل النار
في النار، حتى إن بين شحمة آذن أحدهم إلى عائته مسيرة سبعمائة عام,
وإن غلظ جلده سبعون ذراعاً، وإن ضرسه مثل أحد (2).

قوله تعالى: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات... وتدخلهم ظللاء...
799) ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن أبي الضحاك قال سمعت أبي
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير
الراكون في ظلها مائة عام لا يقطعها شجيرة الحبل (3).

قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها...)
800 ثنا محمد بن أبي عدي عن حميد بن عين رجل من أهل مكة

(1) أرد على الزادة والجهبان من 54 من عقائد السلف.
(2) المسند رقم 488 وحصن المحترق وذكره البهبيشي ونسبه إلى أحمد والطياري في الكبير
والوساط، وقال: في أسابيعهم أبحر يحيى القطان وهو ضعيف وفيه خلاف رقية رجله أرايق
منه (مجمع الزوائد 391/9) وأخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس موقيفاً بلغة إن بين
شحمة آذن أحدهم إلى عائته مسيرة سبعين حرفًا... وصحبه ورفائه الدجي (المستدرك
277/2) وذكره ابن كثير في التفسير (277/2).
(3) المسند 467 وأخرج أيضاً من طريق محمد بن جعفر وجراح عن زيعية به. (المسند
465/2) في إسناده أبو الضحاك: مقبل (التقرير) 469/2 أخرج ابن ماجة في
tفسير الطبري أيضاً من طريق أبي الضحاك به (الناظر تنبيه الكمال لل116 وتفسير
الطبري رقم 783) وأخرج الشيخان وأحمد من طريق الأخرين عن أبي هريرة يلفظ بدون
شجيرة الحبل. (الناظر المسند رقم 7689 مع الهامش) وذكره ابن كثير من رواية الطبري.
(التفسير 277/2).
يقال له يوسف قال كنت أنا ورجل من قريش تل أمال ألم قال وكان رجل قد ذهب مه بألوف درهم قال فوقعته له في يدي ألف درهم قال فقلت
للقرشي إنه قد ذهب لي بألوف درهم وقد الصحة له ألف درهم قال فقال
القرشي حدثني أبي أنني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد
الأمانة إلى من انتمنك ولا تخن من خانك.

قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوئلي الأمر
منكم ....]

8ـ1 حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس أنه قال : نزلت [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأوئلي الأمر منكم] في عباد الله بن حذافة بن قيس بن
عدي السهمي. إذ بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة.

8ـ2 حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال أنابا يعلى بن عطاء عن
أبي علفقة ( وقال أبو عوانة ) الأنثارية عن أبي هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصائي فقد
عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصي الأمير فقد عصاني
والامير مجن إذا كبر فكبروا وإذا ركع فأجاعوا وإذا قال: سمع الله في
حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه إذا وافق ذلك قول الملكة غفر لكم
وإن صلى قاعدة فصولا قعدا.

(1) المسند 3 414 والشافعي فيه: أدم الأمانت
(2) المسند رقم (1745) أخرجه البخاري من طريق حجاج به ( الصحيح، التفسير، سورة النساء،
باب قوله تعالى [وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول] رقم 458) ( ذكره ابن كثير في التفسير
3/1376.
(3) المسند رقم (303) وأخرجه من طريق آخر عن أبي هريرة مقتضرا على الشهيد ( السند
411/2 ورقم 748 و 871 و 752 و 871 و 872) وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة مقتضرا
على الشهيد ( صحيح البخاري، الأحكام، باب قوله تعالى [وأطيعوا الله ..] الآية

37.
سورة النساء

803. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبادة السلمي عن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، قال: فلما خرجوا قال: وجد 
عليهم في شيء، فقال: قال لهم: أليست قد أمركم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: قالوا: بل قال: فقال: اجمعوا حطباً 
ثم دعا بئار تأضمرها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلها، قال: فهم 
القوم أن يدخلوها، قال: فقال لهم شباب منهم: إننا فرتم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تجعلوا حتى تلقوا النبي صلى الله 
عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوا فادخلوها، قال: فرجعوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها 
أبداً، وإنما الطاعة في المعروف (1).

804. ثنا عبد الرحمان بن مهدي ثنا معاوية يعني ابن صالح عن ضمرة 
ابن حبيب عن عبد الرحمان بن عمر السلمي أنه سمع العرباب بن سارية 
قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرت منهما العبون 
وجدل منها القلوب قلت يا رسول الله إن هذه موعظة مرود، فإذا تعهد 
إلينا قال قد تركتم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يعزى عنها بعيداً إلا 
هالك ومن يشع منكم فسيري اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي 
وستة الخلفاء الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة وإن عبداً حشيماً عضواً 
عليها بالنواجة فإنما المؤمن كأنه الألف حينما انفقت اتفاقاً (2).

---

(1) المندب رقم (224) أخرج الشيخان من طريق الأعمش به ( صحيح البخاري - الأحكام - باب 
السبع والطاعة رقم 7165، صحيح مسلم - الإمارة - باب وجوب طاعة الأموات من غير مقصبة 
رقم 1840).

(2) المندب رقم (1276/4) وأخرج أيضاً يتحور من حديث أم يحيى بن الحسين (المفسر (20/7/1879). 
أخرج البخاري من حديث أمين ومن حديث أبي هريرة وجدGED
洲{NUSSOUE}D_C(2/3/2013).
سورة النساء 59

70 - ثنا سفيان عن يحيى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت

سمعه من جده وقال سفيان مرة عن جده عبادة قال سفيان وعبادة نقيب وهو من السبعة بايعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة

في العصر والبصيرة ومجرى ولا أنازع الأمر أنه نقول بالحق حيماً

كنا لاتخفى في الله لى لاثم قال سفيان زاد بعض الناس ما لم تروا كيفاً

براحاً(1).

71 - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنا ماراة

العمجي قال سمعت عمر من حضن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قال: لاطاعة في مخصوصة لله عز وجل(2).

72 - أخبرنا محمد أنا وكيع عن الأعشمت عن أبي صالح عن أبي

هريرة: [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم] قال: الأمواء(3).

73 - حدثنا وكيع حدثنا الأعشمت عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن

عبد ربي الكعبة عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت جالسا معد في ظل

الكعبة وهو يحدث الناس، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

في سفر فنزلنا متزلا فنما من يضرب خباء وما مثنا من هو في جهره

ومثنا من ينتفخ، إذ نادى منادياً رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) المسند 5/ 318 وأخرج في طرق أخرى عن عبادة. (المسند 5/ 318 و 371 و 325)

(2) المسند 4/ 347 وفي إسناده أبوبها العجمي البصري لم يذكر بجرح ولا تعديل سوى أن دمغه أبا حسان في الجئزة. (أنظر تعميل المنظمة 519) ولكن له شاهد صحيح من حدث

ابن عمر أخرجه مسلم (الصحيح). الإمرة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير مخصوصة لا (1470) وذكره ابن كثير في التنغر.

(3) مسائي الخالد 7/ 1. وأخرجه مسلم من طريق عن أبي حريرة بحبره أو بعثه (الصحيح). الإمرة

- باب وجوب طاعة الأمراء رقم: 1839 وما بعده.)

372
الصلاة جامعة، قال: فاجتهاد النبي ﷺ وهو يخطب الناس ويقول: أيها الناس، إنه لم يكن النبي ﷺ قبلي إلا كان حقة عليه أن يدل أمه على ما يعلمه خيراً لهم، وينذرهم ما يعلمه شراً لهم، آلا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسياصبه آخرها بلا، وفناً يرقه بعضها بعضًا، تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذا مهلكتي، ثم تكشف، ثم تجيء، فيقول: هذه هذه ثم تجيء، فيقول: هذه هذه، ثم تكشف، نحن أحب أن يحزح عن النار ويدخل الجنة، فل🎤درك منه، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتأ إلى ربه، ومن باب إماماً فآثاءه صفقته تفده وثمرة قلة، فليطعه إن استطاع، وقال مرة، ما استطاع فلا سمعتها أدخلت رأسي بين رجلي، قلت: فإن ابن عمك معاوية بأمرنا، فوضع جمعه على جبهته، ثم نكس، ثم رفع رأسه، فقال: أطعه في طاعة الله، واصعد في مصاصة الله، قلت له: أنتم سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم: سمعته أذنابي، ووعاه قلبي.(2)

قوله تعالى (إلا وريق لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) 8:9 حديثنا أبو اليمام أخبرنا شعبة عن الزهري قال: أخبرني عروة ابن الزبير أن الزبير كان يحدث: أنه خاصم رجلا من الأنصار قدي شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرمى الخمر، كنتا يستعين بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزبير، اسق، رسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمك فأكلن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لزبير: اسق، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فاستوعي النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه.

(1) المسند رقم (1643) أخرجه مسلم من طريق الأمام به (الصحيح، الإمام). وراجع، بعثة الخلفاء الأول رافعات، رقم (1844) وذكره ابن كثير في التناسر (3:572).
سورة النساء ٥٩٩

سورة له والأنصار، فلما أخفظ الأنصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم، قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت وسلموا تسليماً].


قوله تعالى [ومن يطبع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبِّئين...]

811. ثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء

1) المسند رقم (١٢١٩) أخرج الشيخان من طريق الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعبر. (صحيح البخاري). تفسير سورة النساء. ياب فلا وربك رقم ٤٨٥ . صحيح مسلم. الفضائل. ياب وجب اتباعه صلى الله عليه وسلم رقم ٢٣٦٧) . وذكره ابن كثير من رواية أحمد وقال: هو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه والذي يقطع به أنه سمع من أبيه عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره . فذكر رواية ابن أبي حاتم (انظر تفسير ابن كثير ٢ / ٧٣ وتفسير ابن أبي حاتم رقم ١٩١٣).

2) رواه ابن بطة عن أبي حفص عمر بن محمد بن ريا، قال حدثنا أبو نصر عصفور بن أبي عصفورة ابن الحكيم. حدثنا أبي العباس الفضل بن زيد به (الإباضة عن سهيلة الفرقج الناجية ١٠٧٢ رقم ٨٧.)
سورة النساء

أعرابي. فقال بارسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقم الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرع من صلاته قال أين السائل عن الساعة قال أنا بارسول الله قال وما أعددت لها قال ما أعدت لها من كثير عمل لأصالة ولاصيام إلا أنني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال أنا فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به".

812. حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة، عن عمو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بارسول الله شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصلبي الخمس وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصيبه ما لم يعقل والديه".

813. ثنا حسن بن سعد بن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ألف آية في سبيل الله تبارك وتعالى كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيعا إن شاء الله تعالى".

(1) المسند 3 / 104 وأخرجه بنحوه من حديث أبي موسى ومن حديث صبار بن عثمان بن عثمان بن صالح (المت管理人员 4 / 298 و 398) أخرجه الشيخان من طريق ابن مسعود، وابن حبان (صحيح البخاري). الأدب. باب علامة حب الله عز وجل رقم 1188، فما بعده، وصححه مسلم، وابن المروي، من أOMIC رقم 312.)

(2) انظر تفسير ابن كثير (2 / 391) وفي إسحاق ابن لهيعة لم يصح بالسمع، فالإسحاد ضعيف. وقال ابن كثير: تفرد به أحمد.

(3) المسند 3 / 437 وفي إسحاق بن زبان بن قائد: ضعيف، وابن لهيعة لم يصح بالسمع. وذكره ابن كثير في التفسير (2 / 391).

٣٧٥
سورة النساء 80

814. تنا فوزارة قال أخبرني فلحي، عن هلال يعني ابن عني عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتركون في الجنة كما تراكون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق والطاعون في تفاضل الدرجات قالوا بارسول الله أولئك النبيون قال بلي، والذين نفسي ببده أو أقوم أمنوا بالله وصدقوا المرسلين.

قوله تعالى: (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك...)

815. حدثنا وكيع وأبي بشر قالا حدثنا: إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح: (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك)... وأنا قدرتها عليك.

816. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله إن قوم يتحجون بهذه الآية [ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك] فقال أبو عبد الله: (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك) والله قضاها.

قوله تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله...)

817. ثنا وكيع قال ثنا الأعشش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:

(1) المسند 2/339 في إسناده فوزارة وهو ابن عمرو أبو الفضل قال الحافظ ابن حجر فيه نظر: ( المجمل المنفعة 324) ولكن فوزارة ليس من رجال الكتب الحجة. ذكر ابن كثير وتقل عن الضاياء المجعلى قال: هذا الحديث على شرط البخاري (الفقه 2/192) إلا أن البخاري وصلم أخبره من حديث أبي سعيد الخدري بنوحه. ( الصحيح البخاري، بند الخلق، باب ماجة في صفقة الجنة وأنها مخلوقة رقم 3256. الحديث الأخبار وصحيح مسلم. الجنة وصفة تعبدها... باب تراثي أهل الجنة... رقم 1561).

(2) السنة 2/126 وإسناد صحيح. أخرجه الطبراني وأبي حاتم من طريق سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد به. (تفسير الطبري رقم 9776 و9777 وكيف) أBet 1480) وذكره الطبوسي ونسبه إلى سعيد بن مصيرة وعبد بن عبد بن مصيرة وعبد بن جبر وابن المتنز وأبي حاتم عن أبي صالح به (الدر 2/597).

(3) مسائل الحلال ل916. أخبر رواها عن عصمة بن عصام عن حنبل به.
سورة النساء ٨٠ - ٨١

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعتي فقد أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الإمام فقد عصى الله عز وجل (١).

٨١٨ - حديثنا أبو النضر حديثنا عقبة، يعني ابن أبي الصهباء، حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حدثه: أنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أهلًا، أستم تعلمون أنى رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله قال: أستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه من أطاعني فقد أطاع الله قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله وأن من طاعة الله طاعتكم، قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني وإن من طاعة الله أن تطيعوا أنتمكم، فإن صلى قعدوا فصلوا قعودا (٢).

 قوله تعالى [أفلا يتدبرون القرآن ولنروا من عند غير الله لوجدوا فيه] (اختلافا كثيرا)

٨١٩ - حديثنا أنس بن عياض، حديثنا أبو حازم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أبح أن لي به مراعم، أقبلت أنا وأخي، وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا، حجرة، إذ ذكرنا آية من القرآن، فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد أحمر وجهه،

(١) المسند رقم (٩١١) وأخرج أيضا من طريق أبي علامة عن أبي هريرة (المستند رقم ٣٨) وأخرج الشيخان من طريق أبي هريرة، صحيح البخاري، الأحاديث باب قول الله تعالى [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول] رقم ٦٧٧ - وصحيح مسلم، الإمام - باب وجب طاعة الأموار في غير معصية من ١٤٦٦، وذكره ابن كثير في التفسير (٢ / ٣٠٩).

(٢) المسند رقم (٨٧٩) إسناده صحيح وتقدم تعريجه عند قوله تعالى (بَا أَيْبَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْعِمُوا الله وَأَطْعِمُوا الرَّسُولَ [ل..] أنظر ص. ٣٧.)
يرميهم بالتراب. ويقول: مهلا يا أموم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم، وضعفهم الكتاب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه ببعض، بل يصدق بعضه ببعض، فما عرفتم منه فاعبوا به، وما جهلكم منهم فدروها إلى عالمٍ.(1)

820. ثانياً وكيج قال ثنا سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين(2).

قوله تعالى (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه ...)
821. ثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أنا أبو بكر عن أبي إسحاق قالت للإجراء الرجل يحمل على المشركين أحمر من أنثى بيد إلى البتهكة قال لا لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال (قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) إنا ذاك في النفقه(3).

قوله تعالى (وإذا حببتم بتحية فحبوا بأحسن أحسن أو ردوها ...)
822. حدثنا هشام بن ذاق، عن عاصم الأحول، عن أبي عمارة النهدي، عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه


(3) المسند ٢٤٨/ ٤ ورجاله ثقات وإسناده صحيح. وأبو بكر هو ابن عباس الفقيه ثقة إلا أنه ساء حفظه لما كتبه صحيح وحديث ليس من سوء حفظه لأنه ثبت في الصحيح من حديث خليفة وغيره (انظر صحيح البخاري. التفسير. سورة البقرة). باب (أثتقوا في سبيل الله). رقم ٤٥٦. أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردوخه من طريق أبي بكر بن عباس به (التفسير ابن أبي حاتم رقم ٢٧٤) وانظر تفسير ابن كثير فقد ذكر رواية أحمد رابع أبي حاتم وابن مردوخه(١ / ٣٣٢ و٣٣٣).

٣٧٨
 وسلم فقال: السلام عليكم يا رسول الله، فقال: وعليك السلام ورحمة الله، ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم (يا رسول الله) ورحمة الله وبركاته فقال له: وعليك فقال له الرجل: يانبي الله بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسليما، عليك فرددت عليهما أكثر مما ردت على، فقال: إنك لم تدع لنا شيئاً، قال تعالى {وإذا حبتم بهجة نفحة بأحسن منها أو ردوها} فرددناها عليك (۱).

۸۴۳ - ثنا محمد بن كثير آخر سليمان بن كثير حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال عشر ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم جلس فقال عشران ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون۲.

۸۴۴ - حدثنا عبدالرازق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود إذا سلموا عليهم قالوا

۱ (1) رواه ابن مردويه عن عبد الباقري عن نايف عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه به. كذا ذكره ابن كثير ثم قال: ولم أره في المسند، والله أعلم (التفسير ۳۷۲/۲) بل لم أره في كتابه الآخر الذي ألقى منها المرجع والعله من تفسير الإمام أحمد لأي الرواية صريحة في التفسير وحسبه السبطي ونسبه إلى أحمد في الزهد (الجزء ۶۰۵/۲) ومgrowت هذه الرواية في الزهد. بل ما وجدت طريقة لتحمله لأن هما نقلتهما وقد سرتت الأقوال في تخرج الرواية.

۲ (2) المسند (۴۳۹/۶) أخره أبو دارد والترمذي من طريق محمد بن كثير به ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (ستان أبي دارد) الأدب. باب كيف السلام رقم ۵۱۹۵، البخاري. الاستثناء. باب ما ذكر في فضل السلام رقم ۲۲۸۹ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ۳۷۲۶. وذكره ابن كثير في التفسير (۷۳۵/۲).
السما علیكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقت وعليك(1). ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الكتاب لا تبدؤهم بالسلام وإذا تقيموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها(2).

قوله تعالى (فنا لكم في المنافقين فنتنين والله أكرسهم ..)

826. ثنا بهز ثنا شعبة قال علي بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد أفرع أساس خرجوا منه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقتين تقول بفتيلتهم وفرقة تقول لا فأنزل الله عز وجل (فنا لكم في المنافقين فنتنين) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنتفي الحديث كما تنتفي النار خبث الفضالة(3).

827. حدثنا أسد الله بن عامر حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن زيد بن عبد الله بن سفيان عن أبي سلمة بن عبيد الرحمن بن عوف عن عبيد الرحمن بن عوف: أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأسلموا، وأصابهم وباء المدينة حماما، فأخرجوا، فخرجوا من المدينة، فاستقبلهم نفر من أصحابه، يعني

(1) المنسق رقم (5638) وأخرجه من طرق أخرى إلى عائشة، وأبي بشرة وأبي عبد الرحمن الحميبي.
(2) المنسق رقم (3737، 3738، 3739، 3740) وأخرجه البخاري من طرق مالك، وأخرجه مسلم من طريق سفيان كلاما عن عبد الله بن دينار به وأخرجه من حديث عائشة، وأثنى بعثة خالة (صحيح البخاري). الاستئناح: ياب كيف يرد على أهل السنة والجماعة. رقم 7457. صحيح مسلم. السما (ب) النهي عن إبتداء أجل الكتاب بالسلام ص 170. ذكره ابن كثير في التفسير.
(3) المنسق رقم (5631) وأخرجه مسلم من طرق إلى سهيل بن أبي صالح به، صحيح. نفسه، الموضع الماضي، رقم 2197. ذكره ابن كثير في التفسير. رقم 3745.
(4) المنسق رقم 1875 وأخرجه من طرق أخرى إلى زيد بن ثابت (المنسق رقم 1878). أخرجه الشيخان من طريق شعبة. صحيح البخاري. التفسير. سورة النساء. ياب فما لكم في=

38.
سورة النساء 88-92

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهما: ماكم رجعتم؟ قالوا: أصحابنا وبناء المدينة فاجتؤنا المدينة، فقالوا: أما لكم في رسول الله أسوة؟ فقال بعضهم: ناقنوا، وقال بعضهم: لم نناقنوا، هو مسلمون، فأنزل الله عز وجل (فما لكم في المنافقين فتنين، والله أركسهم بما كسبوا) الآية (111).

قوله تعالى (إلا الذين يصلون إلى قوم بنيكم وبينهم ميثاق)

828 - بني عبد الله، عن سعيد بن ع公开赛ة (إلا الذين يصلون إلى قوم بنيكم وبينهم ميثاق) الآية قال: نست نسل ذلك في براءة وندفع إلى كل ذي عهد عهد، وأمر الله نبيه أن يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقال [اقتحموا المشركين حيث وجدتموه] الآية (112).

قوله تعالى (وأما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً ومن قبل مؤمنًا خطأً فتحرر رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها.) الآية (113).

829 - ثنا عبد الرزاق، ثنا ماهر من الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بсерديرة وقال يارسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تريد هذه مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدين أن لا إله إلا الله قال: نعم، قال: أشهدين أن لا إله إلا الله قال: نعم، رسل الله صلى الله تعالى، قال: أتهمت بالهجرة، بعد الموت تمت نعم.

= المنافقين رقم 4589 ، وجميع مسلم صفحات المنافقين رقم 779 ، وذكره ابن كثير في التفسير (270). (1) المندب رقم 1677 ، وصحيح الحديث وفي إسناده ابن إسحاق مرضع ولم يصر بالسمع، وأبو سفيان لم يسمع من أبيه ، قال الهيثمي (مجمع الزرقاء) 7/7. ورواه ابن أبي حاتم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي سفيان عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن بحر (التفسير رقم 1799) ، وذكره السيوطي من رواية ابن أبي حاتم (الدر 2/91 وذكره أيضاً). (2) رواه ابن الجوزي بإسناد إلى الإمام أحمد (النساك القرآن ص 146) وإسناد أحمد بن تعدد حسن. وأخرجه التحاسين من طريق عبد الرحمن بن مسلم عن تعدد حسن. (النساك والنصيح ص 1019) والأخرجه ابن أبي حاتم وابن الجوزي بإسناد حسن عن ابن عباس. (النساك والنصيح ص 143) من رواية الزهري ومحمد بن الحسن وتعداه (التفسير من 3813 وروايات القرآن ص 143).

281
سورة النساء

قال أعلقه(1).

830. حديث أن عبد بن زكريا قال حدثنا حاج عن زيد بن جبير عن
خشيف بن مالك عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم في دية الخطا ensuite بنت مخض، وعشرين بنت مخض، وعشرين
ابنة لبون، وعشرين حصة، وعشرين جذعة(2).

831. حديثا حسنا حدثنا محمد بن راشد عن سليمان عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل
خطا فدية مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخض، وثلاثون بنت لبون،
وثلاثون حصة، وعشرة بنو لبون ذكور(3).

832. حديثا عبد الرزاق حدثنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن
القاسم بن سهيلة عن ابن عمر، قال عبد الرزاق كان مرة يقول: ابن محمد
ومرة يقول ابن سهيلة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وهو على درج الكعبة: الحمد الله الذي أخرج وعده، ونصر عبده، وهز
الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية فإنها تحت قدمي
اليوم، إلا ما كان من قداسة البيت وسقاية الحاج ألا (وإن ما بين العبد
(1) السنن 3/451 و452 وأخرجه بنحوه من حديث معاوية بن الحكم (المسنن 447/3) وذكره
ابن كثير ثم قال: وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحيب لا تضر (التفسير 2/337).
(2) السنن رقم (432) صحيحه الصحيب، وأخرجه أيضا من حديث ابن مسعود بلفظ: جعل
الدية في الخطا أشهر. وصححه الصحيب (المسنن رقم 3135) أخرجه الترمذي والنسائي من
طريق سهيلة بن زكريا ثم قال الترمذي حدث ابن مسعود لا تعرفه طرفا إلا من هذاوجه
(3) الدير، والدابات. باب ماجه في الدنيا كم من الإبل؟ رقم 1386 وسن النسائي القاسمه
- باب ذكر أنسان دبة الخطا 43/8 وضعه الألباني في صحيح سن الترمذي رقم 1618
- وذكره ابن كثير في التفسير (2/337).
(4) السنن رقم (6976) وصححه الصحيب وأخرجه حسن. وصححه الألباني في صحيح سن الترمذي
رقم 1112. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو داود في كله من طريق محمد بن راشد به
(سن أبو داود - الدابات. باب الدنيا. كم هي رقم 441 وسن الترمذي. الدابات. باب في الدنيا
كم هي من الإبل رقم 1387 وسن النسائي. القاسما - باب كم دبة شب العبد 43/7 وسن ابن
ماجه الدابات - باب دبة الخطا رقم 276).
سورة النساء - 93

والخطأ والقتل بالسوط والمحر فيها مانة بعير، منها أربعون في بطولتها أولادها.

قوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحري رقبة مؤمنة) 834. قال يحيى بن سعيد: ما كنت من سفيان شيئا إلا ما قال: حدثني أو حدثنا إلا حديثين، ثم قال أبي: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سماك عن عكورة ومغيرة عن إبراهيم (فإن كان من قوم عدو لكم) قال:

الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل فليس فيه دين، فيه كفرة.

قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعبدا فجزاؤهم جهنم خالدة فيها) 834. ثنا إبراهيم بن إسحاق قال: ثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبادة عن الغريف الدلمي قال: أتينا وائلة بن الأسعف الليثي فقلنا حدثنا

بعدد صمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه بعثت الله عز وجل بكل عضر عضا منه من النار.

835. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت يحيى بن المجر.

التيمي يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس: أن رجلا أتاه فقال:

أرأيت رجلًا قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم خالدة فيها وغضب الله عليه وعند أنه عذابا عظيما قال: لقد أنزلت في آخر ما نزل.

(1) المصل ص (462), (2) المصل ص (452). وصححه الحق وفقي إسحاق، على بن زيد بن جده، ضعيف وأخرجه أحمد أيضًا من طرق إلى زيد بن جده، (المصل ص (452), (462) وأخرجه أبو نعيم ماجة والدارقطني، البيهقي كله من طريق علي بن زيد بن جده، (المصل ص (452). وصححه في إرائه القليل (77-77) وحصنه في صحيح سنابين ماجة رقم (1432). وصحح في إرائه القليل (77-77) وحصنه في صحيح سنابين ماجة رقم (1432).
سورة النساء

ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت إن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال:رأيت له بالوثيقة؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلكبه أمه رجل قتل رجل متعبدا يجيء يوم القيامة آخذا قاله بسيمه أو بيساره، وأخاه رأسه بسيمه أو شاملا.

تشخب أودادنا دما في قبيل العرش، يقول: يارب سل عبدك فقوم تنفلت؟ 836

ثم صفوان بن عيسى قال: أنا ثور بن يزيد من أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل ذنب عسي الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمناً متعبداً.


= 838. ذكره ابن كثير قال: وقد احتج من ذهب إلى وجوه الكتار في كتال العين بما رواه أحمد. فقد كره (التفسير 2/329).

(1) المسند رقم (21422) وصحيح الحديث، أخرجه الطيبي من طريق يحيى ورسمي أخوه فورده باسم يحيى بن الحارث التيمي عن سالم بن أبي الجعد به. (التفسير رقم 189-1) وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سالم بن أبي الجعد به. (التفسير رقم 394) وأخرجه الترمذي وأبو يكرش الشافعي من طريق عمر بن دينار عن ابن عباس نحوه. (السن). التفسير، سورة النساء، رقم 2465. والفيلاليات 766 وصحيح الألباني في صحيح سنان الترمذي رقم 2465.

وذكره ابن كثير في التفسير. (323/2) ونحوه: أخرجه أحمد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. ومن طريق ابن عمر والضحاك. (انظر مسائل الخطاء، 119 ب و 140 أ).

(2) المسند 996 وذكره ابن كثير ثم قال: وكذا رواه النسائي عن محمد بن المنفي عن صفوان بن عيسى. ثم ذكر رواية ابن مروي من حديث أبي الدرداء بن تيمه، ثم قال: وهذا غريب جدا من هذا الرأي والمحرر، حدث معاوية المتقدم (التفسير 2/329).

284
سورة النساء ٩٣ - ٩٤
سيرة قال فأغتاره على قوم قال فشذ من القوم رجل قال فاتبعه رجل من السيرة شاهرا، سيفه قال فقال الشاذ من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال فضره فقلت قلن فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال فيه قولنا شديدًا، قيل الناس قال فيهم رسل الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال الناس: يا رسول الله والله ما قال الذي قال إلا تعودًا من القتل قال فأذى عنده وعمن قبله من الناس وأخذ في خطيته ثم قال أيضًا يارسول الله ما قال الذي قال إلا تعودًا من القتل فأذى عنده وعمن قبله من الناس وأخذ في خطيته ثم لم يصبر فقال الثالثة يارسول الله والله ما قال إلا تعودًا من القتل فأذى عنده رسل الله صلى الله عليه وسلم تعرف النساء في وجهه قال له إن الله عز وجل أبي على من قتل مؤمنًا ثلاث مرات. ١١
قوله تعالى (بأي يد يذنب إلا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا ....)
6838. حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من بني سليم ومعه غنم له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا تعودًا منكم، فعمدوا إليه فقاتلوه وأخذوا غنمه فأتراها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى ([ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا، تبتنون عرض الحياه الدنيا ....) إلى آخر الآية]. ١١

١١ المنسد ٦ / ٢٨٨ و ٢٨٩ ذكره ابن كثير ثم قال: والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفه: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربة عز وجل، فإن ناب واتاب وخشع وخشى، وعمل عملا صالحًا بالله سيئنته حسنت، وعرض المقتول من ظلمته عن طالته، قال الله تعالى [الذين لا يدعون لله إلا آخره] إلى قوله [إلا من ناب واتاب ومن عمل عملا صالحا]. الآية وهذا خير لا يجوز نسهما، وجعله على المشركين، وجعل هذه الآية على المؤمنين غالب الظاهر، يجب إلى دليل، والله أعلم (التفسير ٢ / ٣٤٤).
(٢) المنسد رقم (٢٩٨٨) وأخرجه من طريق حسن بن محمد، وخلف بن الوالي، وحيى = ٢٨٥
سورة النساء ١٤

٨٣٩ - ثَنَا يُقَرِّبُ ثُنَٰثُ أُبُو عَبْدِ اللَّهِ (١) إِسْحَاقِ الْمَهْدِيِّ يَزِيدُ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ بِنْ قَصْبَتِنَّ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي حَدِيدٍ ذِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْن
أَبِي حَدِيدٍ قَالَ بِعَدَّةٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَخْسَمُ فَخْرِجَت
فِي نَفْرَمِ النَّاسِمِينَ فِيهمَّ أَبُو قَتَادَةَ المَحَارِثَ بِنْ رَجِي وَمَحْرَمُ بْنَ جَهَّامَةَ بِنُ قَدِير
قِيسَ فَخْرِجَتْ حَتَّى اذَا كَانَ بِأَمْضِرْ بَيْنَا عَامِرَ الْأَشْجَمِيَ عَلَى قَوْرَاب
لَهُ مَتِيعٌ وَرَوْطُبُ مِنْ لَنَفْلَمَا مِرَ بَيْنَا سَبِعُ الْأَشْجَمِيَ عَنْهُ وَحَمَّلَهُ عَلَى
مَحْرَمٍ بِجَهَّامَةَ فَقَطَّلَهُ بِنُ قَدِيرَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَأَخَذَ بِعَيْنَهُ مَتَجَهَّعُهُ مَلَا قَدَمَنَا
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهَا الْحَمْرُ حَنُزْ فِي نَفْرَمٍ (٢) بِأَمْهَمَّ
الذِّيْنَ أَمَثَلَتْ إِذَا صَرَّحَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَطَّيْنَا وَلَوْ قَلَّلْنَا مِنْ أَنْتُلَى إِلَيْكُم
السُّلَامِ لَسْتُمْ مُؤْمِنِينَ تَتَغْفَرُ عَرْضُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغْفُوَاتُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ
كَنَّمُنَ فِي قَبْلِ فَمِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَفْتَيْنَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَيْنَا مَا تَعْمَلُونَ خِيَارًا(٣)
٨٤٠٤ - ثَنَا يُوسُفُ ثُنَٰثُ حَمَادُ يَعْنِي بْنُ سَلُمَةَ عَنْ بُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَالِكَ اضْلَٰلَ قَالَ جَمعُ بِنِينٍ بِنَعُمٍ رَجِلٌ فَخْدِثَٰنِي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
مَالِكَ أَنْ أَسْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مَّأَلَهُ مَعْبُوُّهُ فِي
رَجُلٍ مِنْ أَحْلَلِ النَّاسِمِينَ فَحُمَّلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ النَّاسِمِينَ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي
اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّلَهُ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَهُ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِمِينَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي
اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّلَهُ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَهُ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِمِينَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي

(١) حَدِيثُ الْمَهْدِيِّ ثُنَٰثُ أُبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ قَصْبَتِنَّ وَكَانَ بَيْنَهُ بِنْ قَدِيرَ
(٢) ضَرِبَ بِنْ قَدِيرَ عَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَأَخَذَ بِعَيْنَهُ مَتَجَهَّعُهُ مَلَا قَدَمَنَا
(٣) حَدِيثُ الْمَهْدِيِّ ثُنَٰثُ أُبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ قَصْبَتِنَّ وَكَانَ بَيْنَهُ بِنْ قَدِيرَ
سورة النساء 96 - 97

يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم فقال الرجل إذا قالها متعاردا قصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ومد يده اليمنى فقال أبي الله على من قتل مسلمًا ثلاث مرات ١.

قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرب

846 - ثنا عبد الرزاق أنا معمٍ نزع الجهاد في بني ذياب عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب [لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين] في سبيل الله فجاء عبد الله ابن أم مكتوم فقال يارسول الله إنني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بني من الزمانة وقد تري وذهب بصري قال زيد فثقلت بأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن ترضها فقال اكتب [لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرب والمجاهدين في سبيل الله] ٢.

847 - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذا الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فجاء بكتف نكتهها قال فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارة فنزلت [لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرب] ٣.

١) السند ١١٠ وفي إسناده يشر بن عاصم صدوق يخطيء (التقريب ص ١٧٣) أخرجه الباهلي في الصناع الكبير من طريق سليمان بن المغيرة من حيد بن هلال به ذكره ( antibiotic ٧٣ / ٤٣) ذكره السيوطي وشباه إلهمها وإلهمها (الدر ٢ / ٦٣).<br>٢) السند ١٨٥ ورجاله نتائج ورسائل صحابي. أخرجها عبد الرزاق عن عمر بن الجعفر بن الحكيم عن زيد بن ثابت ومن طريق خارجة بن زيد بن ثابت بناه (المستند ٥ / ١٨٦) وأخرجه البخاري من طريق سهل الساعدي عن مروان بن الحكم به. الصحيح. التفسير. سورة النساء. ياب [لا يستوي القاعدون من المؤمنين] رقم ٤٥٩٢ وذكره ابن كثير في التفسير (٣) ٣٤٨.

٣) السند ٢٨٤/٤ أخرج البخاري من طريق خالص بن عمر عن شعبة به. الصحيح. نفس الموضع السابق. رقم ٤٥٩٣ وذكره ابن كثير في التفسير (٣٣٩/٢).
843 - ثنا ابن أبي عدي ثنا حميد عن أنس قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تابع فداة من المدينة قال إن بالمدينة لقوما ما سرتهم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه قالوا يارسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حسنهم العذر(1).
قوله تعالى [درجات منه ومغفرة] (2).
844 - حدثنا يزيد، أخبرنا شريك بن عبدالله، عن محمد بن جهاد، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة مائة درجة، مبين كل درجتين مائة عام.(3) قوله تعالى [ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة] (4).
845 - ثنا يزيد بن هرون قال أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ابن الحروث عن محمد بن عبد الله بن عتيك أحد بنى سلمة عن أبيه عبد الله بن عتيك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله عز وجل ثم قال وأصابه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإيهام فلم يحمهم وقال وأين المجاهدين؛ فخرج عن دابته ومات فقد وقع أجره على الله تعالى أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على اللهQui. Mات حتف أنه فقت وقع أجره على الله عز وجل والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم (فمات فقد وقع أجره على الله تعالى).

(1) السند 13/2 1 أخرجه البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد به 1 الصحيح - الجهاد.
(2) السند 14/2 1 أبي بن عيسى المذر - رقم 2838 وذكره ابن كثير في التفسير.
(3) السند 15/2 1 أخرجه الترمذي من طريق يزيد بن هارون عن إسحاق بن محمد بن جهاد عن الله ثم قال: هذا حديث حسن غريب (السند صفة الجهة. باب ما جاء في صف درجات الجنة رقم 2593) وذكره السيوطي ونسبه إلى البخاري والباقحي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة (الند 2/2444) ولم أجد في صحيح البخاري، وصححه الألباني في صحيح سنان الترمذي.

النهاية 288
سورة الناس 1 - 10

(1) الله تعالى: (ومن مات عصاء فقد استوجب الآب). قوله تعالى (وإذا ضررت في الأرض فليس علينا يكون جناح أن تقصروا من الصلاة فإن ختماً أن يفتنتم الذين كفرنا).

446 - حدثنا ابن إدريس أن يحيى ابن جريج عن ابن أبي عمرو عن عبد الله ابن بابه عن يعلى بن أبيه قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: [إليسب عليك جناح أن تقصروا من الصلاة فإن ختماً أن يفتنتم الذين كفرنا] وقد أمن الله الناس؟ فقلت لي عمر: عجبت ما عجبت منه فسأت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: صدق تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته.

447 - ثانى وكيج، ثانى سفيان، عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بيني أكثر ما كان الناس وأمرته ركعتين.


(1) كثنا في الأصل تكرار هذه الجملة وهي مأخوذة من نسخة ابن كثير.

(2) المسند 47 في إسناده محمد بن إسحاق لم يصح بالسخان وهو مدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسخان فليس هذا ضيعان. وذكره ابن حجر ونسبه إلى أحمد والبغاري في التاريخ، ابن أبي خليفة، ابن كاهن، والبغاري من طريق محمد ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم به مختصر: (الإيضاح 4 / 187 تحقيق البغاري) وذكر ابن كثير رواية أحمد (التفسير 2/ 345).

(3) المسند 94 أخرجه أيضا من طريق يحيى عن ابن جريج به المسند رقم (244) أخرجه مسلم من طريق ابن إدريس به (ال الصحيح) باب صلاة المسافرين وقرضا. رقم (989) وذكره ابن كثير في التفسير (2/ 347).

(4) المسند 44 أخرجه الشيخان من طريق أبي إسحاق السبيعي به ( الصحيح البغاري) باب تقصير الصلاة رقم (1084) صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقرضا. رقم (1979) وذكره ابن كثير في التفسير (2/ 348).
سورة النساء ١٠٠ - ١٠١

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال النيسابوري: وسلسل عن القوم ينادي فيهم النفيز فيتبعون العدو أكثر من عشرين فرسخاً قال: هؤلاء حين نفروا لم يدرروا كم يتبعونهم فإذا بلغوا عشرين فرسخاً إذا رجعوا قصروا الصلاة ولا يقترون في الذهاب.

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن أبي بكر الصديق عن عطاء، أنه سئل عن الملاح يكون في السفينة فيها أهله ونحوره. قال: يصلي أربعًا سمعته أبي يقول: لم يسمعه هشيم من أبي العلاء. هذا حديث أبي شهاب يعني المحناط كان يرويه أبو شهاب.

فوله تعالى (إن الذين آمنوا لهم الصلاة فلتموح طائفة منهم معك ولأذخروا أسلحتهم)...

١٠١ - ثنا عبد الززاق ثنا الثوري عن متصرف عن مجاهر عن أبي عبيش الزرقي قال: ثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيسان، فاستقبلنا المشركين عليهم خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة فصلى نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا قد كنا على حال لو أصنا غرتهم ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال نقول جبريل عليه السلام في الآيات بين الظهر والعصر (إن الذين آمنوا لهم الصلاة). قال: فحضّرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذخروا الصلاة قال، فعصوا صفين قال ثم ركع فركنا جميعًا ثم

(1) المسند رقم (١١٩٤) وضعه المحقق. وقال: إذاعة أبي حنظلة إلى ( فإن ختم) يريد بها الآية (١٣٦٩) من سورة البقرة (إن ختم فجلاها أو ركبتاها) ولكن رواية ابن أبي شيبة عن أبي تيميش بهذا الإسناد فيها الآية (إن ختم أن ينتمك الذين كفرنا) الآية ١٠١ من سورة النساء وهو أطهر وأصح وعلما ما هنا صوابه (إن ختم)بعد الفاء. أهله بجيزمه ذكره ابن كثير وأشار إلى رواية ابن أبي شيبة من طرق أبي تيميش عن مالك به. وأكبر تعيين هو الفضل بن دكين (التفسير ٢ / ٣٤٨).

(2) مسائل الإمام أحمد بن حنبل (واعلم) (١١/٥٨).

(3) الملل ص (٧٣٨) وأي ذكر علته في علم مصاحف عن أبي العلاء.

٣٩٩
سورة النساء ٢٠

رفع فروعا جمعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والأخرون قيام يحرسونهم فلمسا سجدوا وقاموا جلس الأخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فروعا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والأخرون قيام يحرسونهم فلمسا جلس جلس الأخرون فسجدوا فصلما عليهم ثم انصرف قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسقيان ومرة بأرض بني سليم.{1}

٨٥٢ - ثنا عبد الله بن يزيد المتقري، ثنا حيوة راين لهيئة ثنا أبو الأسود يحيى عروة أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخرف فقال أبو هريرة: نعم فقال: متى؟ قال: عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامته معه طائفته وطائفته أخرى مقابلة العدو ظهرهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعت واحدة، ثم ركبت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه والأخرون قيام مقابلة العدو فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامته وقامته التي معه فذهبوا إلى العدو فقاتلواهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قامتم كما هو، ثم قاموا فركعوا وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن تبعه ثم كان التسليم فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا

(1) المسند ۶/٥۹ أخرج أنه أبو داود والحاكم وصححه من طريق جربير بن عبد الحميد من منصور به.) المختصر، صلاة الخرف، رقم ۱۳۳۶، والمستدرك ۱/۳۷۳، قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ولله شواهد كثيرة. ۱۰ هـ، ثم ساق شاهدا برواية البحتري. كتب: (التفسير ۲/۳۰۵).
فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكن رجل من الطائفتين
ركعتان ركعتان(1).

853 - ثنا عبد الصمد ثنا سعيد بن عبيد الهنائي ثنا عبد الله بن شقيق
ثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضنان وعسفان
فقالوا المشروكون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأيامهم وهي
العصر فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة وإن جبريل عليه السلام
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فامرنا أن يقسم أصحابه شطران فيصلي
بعضهم وتقوم الطائفتان الأخرى وراءهم وليأخذوا جزءهم وأسالحتهما ثم تأتي
الأخرى فيصلن معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسالحتهما لتكون لهم ركعة
ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم
ركعتان(1).

854 - ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير عن
عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال صلى رسول الله عليه وسلم
صلاة الظهر فذكر أرض من أرض بني سليم فقسم الناس خلفه صفين
صغى يرازي العدو وصفا خلفه فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم نكش
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهو إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة
آخرة(2).

---
(1) المسند رقم (824) وصححه المحقق. أخرجه أبو داود والحاكم وصحبته البهتري من طريق
أبي عبد الرحمن عبد الله الخفري، عن حديثبه، عن أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) المسند 824 أخرجه البخاري من طريق عبد الصمد به، قال: هذا حدث حسن غريب
(3) المسند 827/2 وأخرجه من حدث حسن عبد الله بن ثابت بمثل: (المسلم 5/342) رجاء سباق واسساه
صحح. أخرجه الحاكم والبهتري من طريق سفيان به، وصححه البهتري والبهتري.

394
سورة النساء 102

855 - ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبيد الله قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محدب بن خصبة فجاج رجل ممن يقال له غورث بن الحرث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من ينفع مني قال: الله عز وجل فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ينفع مني قال كن كخير أخ نأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكن أعاذك على أن لا أقاتل ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلع سبيله فأأتي قومه فقال جتتكم من عند خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صالة الخوف فكان الناس طائفتين طائفة بإضاء العدو وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا فكانوا يمك أن ينكذب الذين بإضاء عدوهم وانصرف الذين بإضاء عدوهم فصلى وأتي رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وله يوم ركعتين ركعتين.

856 - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الغفيرة عن جابر بن عبد الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صالة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذي خلقه ركعته وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعته وسجدتين ثم سلم

(1) المستدرك 335/3 والسن الكبرى 297/3.
(2) أخرج البخاري بتحري من طريق الزهري عن عبد الله بن عبيد الله عن عائشة عن ابن عباس (الصحيح - صلاة الخوف - باب يحرص بعضهم بعضًا في صلاة الخوف رقم 944) وذكره السيوطي (الضرورة 1961/2).
(3) المؤذن 2/39 ذكره ابن كثير وقال: تفرد به من هذا الوجه. انظر التفسير 750 و756.
(4) وفي الصحيحين أجزاء من هذا الحديث من رواية جابر (صحيح البخاري). الجهاد - باب من علق سبأ بالشجر في السفر عند القالة - رقم 919 - صحيح مسلم - صلاة المسافرين - صلاة الخوف - رقم 483.)
فكان فتح النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهما ركعتي.

857. فكان ثما ثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكر أنه قال صلى الله عليه وسلم: "فل להתوارى فأما في مكانه فنصب بهم ركعتين ثم سلم فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وله ترم ركعتين ركعتان.

858. ثنا عباس بن عبد الرحمن أنا ابن جعفر حدثني ابن شهاب عن سائر المحفون.

وكيف السنة عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث أنه صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهما ركعتي ولهما ركعتي، فأنصروا فأتقوا الطائرات الفجاءات الطائفة الأخرى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي وصلنها، وفقط ذلك ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقام كل رجل من الطائفة فصل في نفسه ركعتين وسجدت.

859. ثنا محمد بن حارثة قال: ثنا ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد.

والابن كرمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن القاسم عن صالح.

ابن خزيمة عن سهل بن أبي حشمة أما عبد الرحمن فرغمه إلى النبي.

(1) المسند 198/3 رواه عن جابر جماعة كثيرة في صحيح والساني، والمسند (التفسير 256/2).

(2) المسند 491 أخرج فيه أبو داود والنسيب والبيهقي من طريق الأشعث به كما في المصدر.

(3) القول: ففصل كما في الأصل ولمعلمو مقحمة.

(4) المسند 2/165 رواه ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا ثنا عن الزهري عن أبي بكر منها: (الصحيح - صلاة الخوف - الحديث الأول رقم 362) وأخرج مسلم عن طريق عمر عن الزهري به نحرة (الصحيح - كتاب صلاة المسلمين - باب صلاة الخوف - رقم 479).
سورة النساء

صل التحية وسلم وأما يحيى فذكر عن سهل قال يقوم الإمام وصف خلفه وقتين يدبه في صلى يدخل به ركعته وسجديتهما ثم يقوم قائماً حتى يصلوا ركعتاً أخرى ثم يتقدمون إلى مكان أصحابهم ثم يجيء أولئك فيقومون مقام هؤلاء في صلى بهم ركعته وسجديتهما ثم يقعد حتى يقضوا ركعتاً أخرى ثم يسلم عليهم.

(11)المسلم 448/3 وأخرج عن طريقة أخرى بنفس الموضع السابق. وأخرج الشيخان من طريق القاضي به: (صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، رقم 4121، صحيح مسلم). نفس الموضع السابق، رقم 841.
قوله تعالى [ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ……]

861 - ثنا سريج بن الثعمان ثنا عمر بن ميمون بن الرومح عن أبي سهل كbir بن زياد البصري عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحله والسماء من فوقهم والبلدة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحله فصلى به يومي، إما يجعل السجود أخفض من الركوع أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه .

قوله تعالى [إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنبيكم]


(1) المسند 475/6 وسناده حسن . أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي كلهم من طريق ابن إسحاق به . صحيح الحاكم ووافقه اللغفي ( السان الصلاة . باب من قال إذا صلى ركعت ثبت قاما أمر أنفسهم ركعت ثم سلوا … رقم 1424 والمتندرك 739 و377 والسان الكبرى 295/3 وذكره السيرطاني ( الدار 261/3)
(2) المسند 173/4 و174 أخرجه الترمذي وابن أبي حاتم من طريق عمر بن الرومح به ثم قال الترمذي : هذا غريب تفرد به عمر بن الرومح البخلي لا يعرف إلا من حدبه . ( السان الصلاة باب الصلاة على الدابة في الطين والمطر رقم 414 وتفسير ابن أبي حاتم . النساء رقم 316 ، 4) ولكن عمر بن الرومح ثقة ( التقرب ص 417 ) . وقد ضغف الألباني هذا الحديث في صحيح سنن الترمذي رقم 417 .
(3) المسند ص 8 .
123 - حديثاً عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحرث حدثني حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشرك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى ثلاث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم اتفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء، من قبلك الوقت فيما بين هذين الوقتين.

قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)

384 - حديث محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لصلاة أولاً وأخراً وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصغر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطعل الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس.

(1) المسند رقم (341) وصححه المحقق، أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن الحارث به.
(2) المسند رقم (7182) وصححه المحقق، أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكر بن العربي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، رقم 149، مع نسخة صحيحة (صحيح سنان الترمذي رقم 147).
(3) المسند رقم (7183) وصححه المحقق، أخرجه الترمذي من طريق أبو يحيى بن بهبه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، رقم 149، مع نسخة صحيحة (صحيح سنان الترمذي رقم 147).
سورة النساء 5:110 - 111

قوله تعالى [إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أولا الله ولا أركان اللعائن خصيصا]

865. ثانيا وقال ثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافق عن أم سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمان إلي وإنما أنا يشر وحيل بعضكم أخن بحجة أو قد قال لحجه من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطافا في عقه يوم القيامة فيكي الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي فقال رسول الله صلى عليه وسلم اما إذ قلت يا فاذهب فيما فاقتسموا ثم ترخصا الحق ثم استهما ثم ليس لكل واحد منكما صاحه.

قوله تعالى [ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما] (2)

= فضيل به ثم قال الرمثي: وسمعت محمد يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في الرواية: أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أنا فيه محمد بن فضيل 1. أه. ثم رواه من طريق الأعمش عن مجاهد بن بروحا. (السان: أبواب الصلاة، رقم 151 ورجال القوبي 375 و 376) وقد رد هذا التعليل ابن حزم وكذلك ابن الجوزي حيث قال: ابن فضيل تلقى يجازن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مسلا من أبي صالح مسندا. (انظر هاشم السعدي وهمة مستند أحمد في الموضوع البديع) وصحبه الألباني في صحيح سانترمي رقم 129 وذكره السيرطي ونسبة إلها وأي أي شهيدة (الدر 267/2).

(1) المند 270 أخرج الشيخ بن حرب إلى قوله: فقعة من النار. (صحيح البخاري).

(2) أخرج الحديث الذي ورد عند تفسير آية (135) من سورة آل عمران.
출현 동안[لا خير في كثير من تجاهله إلّا من أمر بصدقة أو معروف أو
إصلاح بين الناس]
866. ثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال ثنا محمد
اين مسلم بن عبيد الله بن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبر أن
أمه أم كثوم بنت عقبة أخبرته أن فضحت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصح بين الناس فيني خيراً أو يقول خيراً
 وقالت لم أمسه يرخص في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث في الحرب
 والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وكانت
أم كثوم بنت عقبة من المهاجات اللاتي بابعين رسول الله صلى الله عليه
 وسلم (1).
867. ثنا أبو معاوية عن الأعشم عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي
المجد بن أم الدرباء عن أبي الدرباء قال: قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ألا أخبرك بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال
إصلاح ذات البين ونفاد ذات البين هي الحالية (2).
868. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي
الصبهاء عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عباس أخذت إسحاق بابنه وهو يقول :
باللسان قال خيراً تغنم أو أصمت تسلم قبل أن تندم (3).
869. ثنا زيد بن الحباب قال أخبرني علي بن مسعدة الباهلي قال ثنا

(1) المسند (4/371) وأخرج أيضاً من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري به مختصراً.
(2) المسند (4/372) أخرجه الشيخان من طريق الزهري به صحيح البخاري. صحيح البخاري.
(3) المسند (4/375) وذكره ابن كثير في التفسير (2/368).
(4) رواه 27 وذكره ابن كثير في التفسير (1/376).
(5) الزهدي ص (188) في إسناده الحسن بن أبي جعفر الجعفي ضعيف وذكره السيوطي (1 الد)
سورة النساء : 114 - 119

قاًدة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إياً، إذن عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاهز بواطعه.

870 . حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن سلمان رحمه الله قال: أكثر الناس ذنيا أكثرهم قولاً في معصية الله عز وجل.

871 . عن عبَّاد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تنطلق فيما لا يعتنوك.

وتذكر لسانك كما تذكر درهمك.

872 . عن ابن مسعود قال: أكثر الناس خطاء أكثرهم خروباً في الباطل.

873 . عن ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء.

أخرج إلى طول سجن من لسان أولاً وإليهم فيليخين خلق الله.


875 . ثنا حسن ثنا شبيبان عن عبَّاد الله بن العريان عن الهشيم عن قبيصة بن جابر الأصدي قال: انطلقنا مع عجوز إلى ابن مسعود فذكر قصة فقال: عبَّاد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلمع المنصصات

1) السند 3 / 198 ذكره الهشيم وقال: في إسناده علي بن مسعود وثقة جمعة وضمخه.

2) آخرون ( مجمع الزواري 51837 / والدته السيوطي ونسبه إلى أحمد فقط ( الدار 2/683 امزجصص ( الدار 2/684 ).

3) الزهر ( 1500 ذكره السيوطي ( الدار 2/683 / والدته السيوطي ( الدار 2/684 )

4) ذكره السيوطي هذه الآثار، نصبها إلى أحمد ( الدار 2/683 / والدته السيوطي ( الدار 2/684 )


6) عن ذلك .... الحديث ( الصحيح - الترميم - 728 من الترميم - رقي 70 )

وذكره ابن كثير في التفسير ( 368/2 ).

400
المتفجعات والموشحات اللاتي يغبنن خلق الله عز وجل

876 - ثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام ثنا قتادة عن مطرع عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبه إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهالتكم بما علمتني في يومي هذا كل مال نحن له عبادي حلال وإنما خلقته عبادي حنفاء كلهم وإنما أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحل لتهم وأمرتهم أن يشركون بي مال أنزل به سلطانن ثم إن الله عز وجل نذر إلى أهل الأرض في نقلهم عجمهم وغريبهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنا إبطالة لأبيه لي وأبيه لي وكنت عليه كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما ويقتنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذته ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفسله الظلمة تقرره نائما وقيلنا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فنقلت يارب إذا أبلغت رأسي فيدعو خيزة فقال استخرجها فأخذتهم ثم نظرت علىهم وسألت عليهم وستنجهم على بك وأرسلت عليكم كتابا لا يفكBinding:

قوله تعالى (ومن أصدق من الله قبلا) ثنا مصعب بن سلام ثنا حضر بن أبي بكر ثنا جابر قال: خطبتنا

(1) المستند 417/1 وأخرج أيضا من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن نحوه (المسند 417/1)
(2) المستند 132/4 وأخرج من طريق مسلم من طريق علي سعد بن معيتي الأنصاري (الصحاح 132/4)
(3) المستند 738/2 وأخرج من طريق مسلم عن أبي سعيد بن محمد بن عبيد (الصحاح 738/2)
سورة النساء ۲۲۳ - رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأتنى عليه ما هو له أهل ثم
قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدى هدي محمد
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضالة ثم يرفع صوته ومخمر وتجتاه
ويشدد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش قال ثم يقول أتكم الساعة
بعثت أنا والساعة هذا وأشار بأصبعه السبابة والوسطى صبحكم
الساعة مستكم من ترك مالا فلأيهم ومن ترك دينها أو ضيا فلأتي وعلي
الضايع يعني ولده الساكين.)

قوله تعالى (ليس بأمانينكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل
سوا يجزيه) ۸۷۸ . حدثنا عبد الله بن فير قال أخبرنا إسحاق
عن أبي بكر بن أبي زهير قال: أخبرت أن أبي بكر قال: يا رسول الله كيف
الصلاح بعد هذه
الأيّة (ليس بأمانينكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سواء يجزيه)
فكل سواء عملنا جزينا به ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر
الله لك يا أبا بكر أمست قضر ، أمست منصب ، أمست خززان ، أمست
تسبع اللؤاء ؟ قال: بلى ، قال: فهو ماجزى به.)

(1) المسند ۳۱۰ وأخرجه من طريق يحيى عن جعفر بن بلال بن رقاة
عن انحنين الحديث كتاب الله ورجل ، ومن طريق سفيان عن جعفر بن بلال
عن انحنين الحديث كتاب الله ( المسند ۳۱۹ و
۵۳۱ ) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود بن رقاة عن انحنين الحديث كتاب الله
المختصرا
(الصحح ، الاجتهاد ، باب الاجتهاد بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ۷۷۷ )
وأخبر عمرو بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جعفر ببلغه : فإن خبر الحديث كتاب
الله ( صحح ، الجمع ، باب تغنيمة الصلاة رقم ۸۷۸ ) وذكره ابن كثير ونسبه إليه
( التفسير ۷۹۹ )

(2) المسند رقم (۴۸) وأخرجه من طريق أرْبَح عن أبي بكر بن أبي زهير ( رقم ۹۹ و
۷۱ ) ووضعه المحقق لاقتطاع فهان أبا بكر بن أبي زهير التقليدي من صحابة التأبين ثم غزع مستور لم
ذكرو يجزي ولا يتعدي وهو كما قال ، فنحوه على أبي بكر بن أبي زهير فقد أخرجه الثوري
أبو بكر وأبي بلال والطبري وأبي حاتم وأبي حاتم وابن حبان والبيهقي والحاكم والواعدي وسعيد بن
منصور كلهم من طريق أبي بكر بن أبي زهير التقليدي ( التفسير الثوري ص ۷۹ ومسند أبو بكر
الصديق المرزوق ص ۱۴۷ ) وهما في ۷۵ وتفسير الطبري رقم ۵۴۸. ۱۰۵۲۸.

۴۸۴
879. حدثنا سفيان، حدثني ابن محيصن، شيخ من قريش، سمعه
سمعه من محمد بن قيس بن مخرمة، عن أبيه هريرة، قال: لما نزلت
[من يعمل سوء يجز به] شفت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن
تبلغ، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم
كفرة، حتى النكبة ينكحها.

880. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زiad الجصاص عن علي بن زيد
عن مjahid عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: من يعمل سوء يجز به في الدنيا.

881 - ثنا هارون بن معروف قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن
بكرا بن عفاة حدثه أن يزيد بن أبي زيدي حدثه عن عبيد بن عمر عن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تل تلك الآية (من يعمل
سوء يجز به) قال: إنما يجزى بكل عملنا هلكنا إذا فبلغ ذلك رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال: نعم يجزى به المؤمنون في الدنيا في مصيبة في
جسد فيما يؤذيه.

---

(1) المندى رقم (4380) وصحاح المحقق وهو كما قال فقد أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم في
هامش الحديث السابق. وذكره ابن كثير في التنضير (777/1 1277/3). (2) المندى رقم (33)
وضعه المحقق بسبب زيادة عميقة وما ضعفه وأخرجه أبو بكر الوردي
وأبي عبد الأزرق في معجمه والطبري وابن أيهات وابن مردوخ عن طريق زياد. (3) مسند
أبي بكر الصديق من 36 مع الهمام وتفسير الطبري رقم 5721 وتنضير ابن أبي حاتم
1174 وانظر تنضير ابن كثير (507/1). (4) المندى (66/9) وأخرجه أيضا من طريق علي بن زياد عن أمية عن عائشة نحوه.
سورة النساء 123 - 125 - 126

882. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذكر العيد ولم يكن لهما يكتفياً من العمل ابتلاه الله عز وجل بالحزن ليكتفيا عندها.  

883. ثنا يحيى عن سعد بن يسحاق قال: حدثني زيدهابنة كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخنجر قال: قال: رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماننا بها؟ قال: كفارات قال: أبي وإن قلت قال: وإن شروكا فما نوقها قال: فنعدا أبي على نفسه أن لا يفارقه الوجه حتى يموت في أن لا يشغله عن جه أو عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مساه إنسان إلا وجد حره حتى مات.  

قوله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلا).

884. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر في قوله (واتخذ الله إبراهيم خليلا) قال: أخبرني عبد الملك بن عمر عن خاليد بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال: إن الله اتخذ صاحبكم خليلا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم.  

قوله تعالى (وإن امرأة خانت من بعلها نشوزا ...).

885. ثنا إبراهيم بن يسحاق قال: ثنا ابن المبارك عن هشام بن عروة وعن علي ابن إسحاق قال: أنا عبد الله قال: أنا هشام عن أبيه عن عائشة أن سودة  

(المقدمة 126/18 و129/9) وفي إسناده يزيد بن أبي زيد ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه.  

11. (المقدمة 127/6 و127/9) وفي إسناده مجاهد لم يسمع عن عائشة. (انظر تفسير ابن كثير في التفسير 277/2).  

44. (المقدمة 127/3 ذكره ابن كثير ثم قال: تفرد به أحمد (التفسير 277/2).  

45. (المقدمة 127/6 وصححة المحقق وهو كما قال. ذكره ابن كثير في التفسير 277/2).
قالت يارسول الله قد وسعت يومي لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومها(1).

قلت عليه (وإن تطابقا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ...). 826 ـ ثنا يزيد قال أنا حماد وعفان قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي بكر.
قال عفان وثنا أبيع عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيما فيه من كلا لأخيه، ويدخله هذين قسمتي ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك(2).

827 ـ ثنا يزيد وعفان قالا حدثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت له أمراً أن يجل إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحدهما واحدهما.

(1) المسند 2/479/2 وذكره البخاري. التفسير. سورة النساء. نفس الآية رقم 46/1 وصحيح مسلم. التفسير رقم 2019 وذكره ابن كثير في التفسير.

(2) المسند 144/9 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجاه كلهم من طريق حماد بن سلمة به قال الترمذي: ورواه حماد بن زياد وغير واحد عن أبي بكر عن أبي قلابة مسلا ... وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة (سان أبي داود. النكاح. باب القسم بين النساء. رقم 1142 وسان الترمذي. معاقة الأذن. النكاح. باب ماجاه في النسوية بين الضرائر حيث رقم 1149 وسان النسائي. عشرة النساء. باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. 126 و 16 و 14 ابن ماجاه. النكاح. باب القسم بين النساء. رقم 1971) وذكره ابن كثير وصحيح إسناده.

(3) المسند 2/478/2 وأخرجه أيضا من طريق وكيج عن حماد بن (المسند 2/477/2). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجاه كلهم من طريق حماد بن (سان أبي داود. النكاح. باب القسم بين النساء. رقم 1132 وسان الترمذي. النكاح. باب ماجاه في النسوية بين الضرائر رقم 1115 وسان النسائي. عشرة النساء. باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. 17 و 16 و 12 و 14 ابن ماجاه. النكاح. باب القسم بين النساء. رقم 1779). وصحيح البخاري في صحيح سنن ابن ماجاه رقم 30 وصحيح الأثرآت وهو كما قال (هامش جامع الأصول) 513/11.

405
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالنفسكم ...) 888. ثنا إسحاق قال ثنا عبيد الرحمن بن أسحق عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عبيد الرحمن بن عمرو بن عثمان عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الشهادة من شهد بها صاحبها قبل أن يسألها (1)

قوله تعالى: (الذين يتخذون الكافرين أولياء) من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا) 889. ثنا حسين بن محمد ثنا أبو بكير بن عباس عن حميد الكتادي عن عبادة بن نسي عن أبي ريحانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاء وكما فلهم عاشوا في النار (2).

قوله تعالى: (وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكرر بها ويستهزأ بها فلا تتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلمون (3)

890. حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن عمر ابن السائب حدث أن القاسم بن أبي القاسم السبئي حدثه عن قاص الأجناد بالقطسنطنية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها بالخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان تؤمن (4)

(1) المسند 117/4 و 197/5 أخرجه مسلم من طريق ابن أبي عاصم الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني بنجرود. (ال الصحيح. الأقضية. باب بيان غير الشهود. رقم 1719). وذكره ابن كثير في التفسير (285/82).
(2) المسند (134/4) قال الجهني رواه أحمد والطبري في الكبير والأمرsty وأبو يعلى رجال أحمد ثقات. (الرواه 885/8) وذكره ابن كثير وقال تفرد به أحمد. (التفسير 387/2) وهو كما قال.

406
سورة النساء 144 - 163

واليوم الآخر فلا تدخل الحمام.

قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامَوا إِلَى الصَّلَاةَ قَامَوا كَسَالَةً بِرَايَةِ النَّاسِ وَلا يَذُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَبِيلًا"

931 - حديثا أبو سعيد حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد همتي أن أمر فتاني فيجمعوا حطبا ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم خالف إلى رجلا يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيدهم وأيهم الله لعلهم أهدهم ناهيا به شهودها عرفاً، سبنا أو مرماتين لشهدها ولو علموا ما فيها لأنها ولي حبوا.

932 - حديثا ابن مهدي عن أبي الأشعث عن الحسن قال: لا يذرون الله إلا قبيلًا. قال إذا قال إنه لغير الله عز وجل.

قوله تعالى "مذنيبين في ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء"

934 - حديثا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن يزديه عن يعفر ابن رضي: سمعت عبيد بن عمر وهو يقص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة الرضبة بين الغنم، فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنم.

(1) المسند رقم 1259 وضعه المحقق لجامعة قاص المقدسي، وهو كما قال. وقال الباهجي فيه يجل لم يسم ( مجمع الزوائد 177/1).
(2) المسند 4176/2 وأخرجه أيضًا من طريق أبي صالح عن أبي هريرة نحوه ( المسند 4176/2 و4179) وأخرج مسلم من طريق الأعرج وأبي صالح عن أبي هريرة نحوه ( الصحيح). المسadge ومرضوح الصلاة - ياب فضل الجماعة رقم 251 و252) وذكره ابن كثير بنحوه ( التفسير 39/2).
(3) الزهدي ص 471. أخرجه الطبري من طريق أبي أسامة عن أبي الأشهب بن فضلة ( التفسير رقم 177/1). وذكره السيوطي ونسبه إليه مما إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر والبصقي في شعب الإيثان ( الدارية 2719).
(4) المسند رقم 5510) وأخرجه أيضًا من طريق تائف عن ابن عمر بنحوه ( المسند رقم 5510) وصححه المحقق وهل كما قال فقد أخرجه مسلم من طريق تائف عن ابن عمر بنحوه ( الصحيح). صفات المنافقين وأحكامهم رقم 1784) وذكره ابن كثير بعدة طرق.
قوله تعالى (إن المنافقين في النار الأسفل من النار)...}

894- قال الإمام أحمد عن هذه الآية: لأن جهنم لها سبعة أبواب: جهنم وظلما والخطوة وسفر وسريع والجحيم والهاوية وهم أسفال درك فيها (1). واستدل بهذه الآية بقوله: ووجدنا كل شيء أسفال منه مذموما يقول الله عز وجل ثناؤه (إن المنافقين في النار الأسفل من النار ...) (2).

قوله تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكن الله سميعا علينا)

895- ثنا يحيى بن سعيد قلنا ثنا شعبة حدثني منصور عن الشعبي عن المقدم بن معبد يكرب أبي كرمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح بفتيانه محرم كان دينا له عليه فإن شاء اقتصاء وإن شاء تركه.

قوله تعالى (وقلنا لهم لا تعدوا في البيت ...)

896- حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحدثنا، يزيد أنا شعبة عن عمرو ابن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عساف قال يزيد المرادي قال: قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يزيد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عن هذه الآية (ولقد آتينا موسى تسع آيات) فقال لا انتقل له النبي فإنه إن سمعك لصارت له أربعة أعين فسألاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزروا ولا تفتقروا فلا تقولوا النفس التي حرمت الله إلا بالحق.

= ألفاظ من روایات الإمام أحمد (التفسير 2 / 391).

(1) الرد على الزنادقة / عقائد السلف ص / 61.

(2) المصدر السابق ص / 93.

(3) المستند 4/ 470 وأخرجه نحوه من طريق سعيد بن الهاجر عن المقدم (المستند 2/ 136/4).

(4) وأخرجه أبو داود من طريق منصور به. (السان - الأئمة - باب ما جاء في الضيافة رقم 375/5) وصحبته الشيخ الألباني ( صحيح الجامع الصغير 5 / 81) وذكره ابن كثير في التفسير (2/ 395).

48
ولا تسحروا ولا تأكلوا الزيت ولا تمشوا بيري إلى ذي سلطان ليقتله ولاتذذبن محصنات أو قالا تفروا من الزحف شعبة الشاك وأنتم ياهمود عليهكم خاصة أن لا تعتقدوا قال يزيد تعدوا في البيت فقيل بده ورجله قال يزيد فقيلا بديه ورجله وقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعاني قالا إن داره عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي وأنا نخشى قال يزيد إن أسلمنا أن تقتلن يهود.

قوله تعالى (بِل رفعه اللَّهُ إلَيْهِ ...)

897 - حدثنا أسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسبب قال: رفع عيسى بن مريم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. ومات معاه بن جبل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.

قوله تعالى (وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مُوْتِهِ...)

898 - حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن حنظلة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نزل عيسى بن مريم فيقتل المنزير، ويحر الصليب، ويجمع له الصلاة، ويحطب المال حتى لا يقبل، ويضع الخراج، وينزل الروجا، وفيها منها أو ينكره، أو يجمعهما».

(1) المسند 239/4 وأخرجه مختصراً من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة به أخرجه الطيالسي والترمذي والنساي وابن ماجه والطبري وابن أبي حاتم وابن إسحاق ومسلم. قال الجمالي: هذا صحيح لا نعرف له علة ويد وجه أن أقره الشهاب في مسند البخاري 654 وسماه الترمذي. التفسير سورة بني إسرائيل رقم 3148 وسماه النسائي. تفسير النسائي 1117 وأدب. الرجع بيد الرجل رقم 377 وتفصيل الطبري 115/15 وتفصيل سورة النساء لابن أبي حاتم رقم 4448 واللام滞后 87 وعملهم الكبير 278 ومسند 113 وودود (576) وذكره ابن كثير والسيوطي في سورة الإسراء عند آية النساء كما تقدم.

(2) الملكل ومعنوف الرجال ص 176 وفي إسناط علي بن جدعان ضعيف.
سرة النسا (١٥٩)
قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا] فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال:
يؤمن به قبل موته : عمسي فلا أدرى : هذا كله حديث النبي صلى الله
عليه وسلم ، أو شيء قاله أبا هريرة ؟(١)
٨٩٩ - حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ماهر ، عن الزهري ، عن حنظلة
الأسلمة أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي نسبي بيده ، ليهله ابن مريم من نج الروحا بخجل أو العورة ، أو
لقيتهما(٢).
١٩٠ - حدثنا هشام أنا العوام عن جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن
ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقيت ليلة أسرى بي
إبراهيم وموسى وعيسى ، قال : فتذاكرنا أمر الساعة فرودا أميرهم إلى
إبراهيم ، فقال : لا علم لي بها ، فرودا الأمير إلى موسى ، فقال : لا علم لي
بها ، فرودا الأمير إلى عيسى فقال : أما وجيتنها فلا يعلمها أحد إلا الله
ذلك وفيها عهد إلي ربي عز وجل أن الدماء خارج ، قال : ومعي قضبان
فإذا رأيت مذاب كما يذاب الرصاص ، قال : فيهله الله ، حتى إن الحجر
والشجر ليقول : يا مسلم ، إن كنتي كافرا ، فتعال فاقتله ، قال : فيهلكهم
الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم قال : فنعوذ ذلك بخرج يأجوج

(١) المندب رقم (٧٨٩) : صاحب الحق وهو كما قال لأنه من المنفق عليه وأخرجه أحمد من
طريق عبد الرحمن بن آدم وعطا بن مينا ، والوليد بن رباح وابن السيب وزيدان بن سعد كل واحد
بلفظ وكرههم عن أبي هريرة بنحرا ، المندب رقم (٦٩٠) و (٤٩٤ و ٩٠١ و ١٧٧ و ١٩٦ و ٣٧٩ و ٧٧٧ و ١٧٦ و ١٧٥)
وأخيره الشيخان من طريق الليث عن الزهري به ويدين قوله ونزل
الروحا فقبح منها أو يعصر أو يجمعهما (صحيح البخاري - البصيرة - باب قتل الخضر - رقم
٢٢٢) صحيح مسلم - الإعلان - باب نزول عيسى بن مريم - رقم (٤٢) وأخرجه ابن أبي حاتم
من طريق يزيد بن هارون به . (التفسير - سورة الناس - رقم (٤٤٩) وذكره ابن كثير مع بعض
روايات أحمد المقدمة (التفسير ٢ / ٤.٧.٩) .
(٢) المندب رقم (٧٧٧) : صاحب الحق وهو كما قال فقد أخرج مسلم من طريق ابن عبيبه عن
الزهري به . (صحيح المدون - باب إجلال النبي صلى الله عليه وسلم ونهب نحوه رقم (١٥٢)
وذكره ابن كثير في التفسير (٢ / ٤.٧) .
Series: النساء

وأمّ أجروح وهم من كل حدب يسلون، فيطرون بلادهم لا يأتون على شىء إلا أهلكوه، ولا يرون على ما، إلا شروبه، ثم يرجع الناس إلى فشيكونهم، فأدعوا الله عليهم، فيهللكهم الله وبيتهم، حتى تجري الأرض من ناف ريحهم، قال: فينزل الله عز وجل المطر فنجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ( قال عباد الله بن أحمد) قال أبي: ذهب علي هينا شيء لم أفهمه، كأسيم، وقال زيد، يعني ابن هارون، ثم تنسف الجبال، وقد الأرض من الأدوم، ثم رجع إلى حديث هشيم، قال: فيما عهد إلى ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلا متنا تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا.) (11)

191. فذئب بن هرون فتى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال أثينة عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لعرض عليه مصتحا لنا على مصخته فلم حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا ثم أتينا بطاب فظلتنا، ثم جتنا المسجد فجلسنا إلى رجل نهثنا عن الدجال ثم جاء عثمان ابن أبي العاص فقمنا إليه نجلسنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون للمسلمين مثل ثلاثة أمصص مصر بلتقت البحران ومصر بالحيرة ومصر بالشام فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشرق فأول أمصص يرهد المصر الذي بلتقت البحران فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقول: نشامه نظر ما هو وفرقة تلتحق بالأعراب وفرقة تلتحق بالمصر الذي يليهم ومع الدجال سبعون ألفا عليهم السجان وأكثر تبعه اليهود والنساء ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقول: نشامه ونظر ماهو وفرقة تلتحق بالأعراب وفرقة تلتحق بالمصر الذي يليهم يغري الشام وينحاز المسلمون إلى عقبة

(11) المسند رقم (3551) وصححه المحقق وأخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق يزيد بن هارون عن العروى به نحو، وصححه الحاكم ووافقه النحاس (السانٍ، الفتح - باب فتنة الدجال، رقم 814، والمستدرك / 888 و 889) وزكره ابن كثير في التفسير (14، 410).
أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم وتصيبهم مجاعة شديدة ورهد شديد حتى إن أحدهم ليعش وترقبه فيأكله فينبغيهم هم كذلك إذ نادى من السحر يأتيها الناس أتاككم الغروف ثلاثًا فيقول بعضهم لبعض إن هذا لصوت رجل شيخان ونبز عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أمهم روح الله تقدم صل فيقول هذه الأماء أمراء بعضهم على بعض فينتهدم أميرهم فصلى فإذًا قضى صلاته أخذ عيسى حريته فذهبه نحو الدجال فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حرية بين ثدويه فيقتله وينتهز أصحابه فليس يومئذ شيء بواري منهم أحدًا حتى إن الشجرة لتقولهام من هذا كافرون ويل قول الحجر يا مؤمن هذا كافرون.

2- 91 - ثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي بنيك إملاء قال حدثني عبيد الرحمن بن زيدي بن جابر قال حدثني يعني بن جابر الطائي قاضي حمص قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الخضري عن أبيه أنه سمع الناس العباس الكلاقي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فضعف فيه ورفع حتى ظننا في طائفة النحل فلما راحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فسألنا فقالنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا في طائفة النحل قال غير الدجال أخوف مني عليهك فإن يخرج وأنا فيك فأنا حجي بصونك وإن يخرج ولست فيك قرر حصنيه والله خليفي على كل مسلم إنه شاب جد قطط عيينه طائفية وإنما يخرج خلة بين الشام والعراق فعند يبينا وشمال ياعبد الله اثثناء قالنا يا رسول الله ما لبده في الأرض قال أربعين يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأياكم قالنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أليكنا فيه صلاته يوم وليلة قال لا أقدرنا له قدره قالنا يا رسول الله فما إسراوع في الأرض قال كالفتيث استدركه الريح قال

(11) المسند 216/8 و 217 وفي إسناده على ابن زيد حذف وذكره ابن كثير ثم قال: نفرد به أحمد من هذا الرجه (التفسير 411/7/8).
فيسر بالله أولاً فيدعوهم نستجيبون له فيأمر السما، فقطرة والأرض فتبت وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذري وأمهد خواص وأسبغه ضروعاً وبر بالله فيدعوهم يريدوا عليه قوله فتتبعه أمرالله فيصبحون محليين ليس لهم من أموالهم شيء، وبر بالله فيقول لهما أخرج كنوزك فتتبعه كنوزها كي يحاسب النحل قال وأمر برجل فيقتل نضري به السيف فيقطعه جزيلين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه قال فبيتنا هو على ذلك إذ يبعث اللح عز وجل المسيح بن مريم فينزل عند المثارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضحاً يده على أجنحة ملكين فيتبعه نضري فيه فتتبعه عند باب لد الشرقي قال فبيتنا هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام أنى قد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لله ونضل عليهم فهو عصبي إلى الضر فيبعث الله عز وجل بأوجو وعوج وهما كما قال الله عز وجل (من كل حدب ينسلون) فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نفغاً في رقاصهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة نبهيط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض يثبت إلا قد ملاء زعمهم وترتهم يرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم طيرا كأعوان البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عزوجل قال ابن جابر حدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال فتطرحهم بالمهله قال ابن جابر قلت يا أبا يزيد وأيها المهل قال مطلع الشمس قال ويرسل الله عز وجل مطر لا يكن منه بيت وير ولا مدر أربعين يوماً فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة وينقل للأرض أنبياء ثم يترك وردي يركنك قال فيومنى يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحهما ويبارك في الرسل حتى إن اللحمة من الإبل لتكفي النظام من الناس ودلمة من البقر تكفي الفخذ والشاة من الغنم تكفي أهل البيت قال فيبناهم على ذلك إذ يبعث الله عز وجل رعاها طيبة تحت أباظهم فتقبض روح كل مسلم أو قال كل مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الخير وعلىهم أو قال

412
وعليه تقوم الساعة(1).

196 - ثان سفيان بن عبيدة ثنا الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة عن عبد الله بن يزيد قال سمعت مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال يقتله ابن مريم يباب لد(2).

197 - قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي هذه الآية (ورإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنوا قبل موته) فقال ابن عباس وغيره قالوا عيسى، ثم تلا (فما قتله وما صلبه ولكن شبه لهم وإن الذين اختفوا فيلي شنك منه) ، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتله يقيا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنوا) . قال: فهذا يدل على أنه عيسى، ليس هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو

(1) المسند 181/442 وأخرجه مسلم من طريق الزهري. (2) بالدلائل، رقم 2473. (3) وذكره ابن كثير في التفسير (2/444). (4) المسند 2/453 وأخرجه أيضًا من طريق الأوزاعي. (5) بالدلائل، رقم 2470. (6) وقال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الروايات وغيرها تحت هذه الآية: (فهذا أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، وابن مسعود، وعثمان بن أبي العاص، وأبي أمامة، والنдрес بن سععمان، وعبد الله ابن عمر بن العاص، ومجمع بن جارية، وأبي سريحة حذيفة بن أسيد، رضي الله عنهم. وفيها دلالة على صفة زوية ومكانه، من أن السلم، بل يمشط عند المارة الشرفية. وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصحيح وقد بنيت في هذه الأعصار، في سنة إحدى وأربعين وسبعين سنة للجامعة، بعدها، من حجرة متحرك عوضا عن المارة التي هدمت بسبب الحريق المسبق إلى صنع الصارى. عليهم لائتمان اللعب المتابعة إلى يوم القيامة. وكان أكثر عمارها من أموالهم، ورقي الظلمة أنها هي التي ينزل عليها عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتل المفترين، ويكسر الصليب، ويدفع الجزع، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين ومساء إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتنزيل وتقيطر والنص في ذلك في ذلك الزمان حيث تنزج علهم وترفع شهبهم من أنفسهم، ولذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه، وإذا قال تعالى (ورإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنوا) قبل موته الآية (التفسير 2/418).
قوله تعالى: (ورسلان قد قضيناهم عليك من قبلك ورسلان لم نقصصهم عليك)

509 - ثنا أبو المغيرة ثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبو عبدالرحمن عن أبيه أماة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جالسا وكانوا يظنون أنه ينزل عليه فأقصروا عنه حتى جاء أبو ذر فاقتحم فأتيت إلى فجلس إليه فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر هل صلى اليوم قال لا قال فصل فلما صلى أربع ركعات الضحي أقبل عليه فقال يا أبا ذر تعود من شر شياطين الجن والإنس قال يا نبي الله وحل للإنس شياطين قال نعم شياطين الإنس والجن يوجي بعضهم إلى بعض زحف القول غورًا ثم قال يا أبا ذر ألا أعلمك كلمة من كنز الجنة قال على جعلني الله فإذا قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله قال فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله قال ثم سكت عني فاستبطأت كلمته قال قلت يا نبي الله إذا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان فبعثك الله رحمة للعالمين أرأيت الصلاة ماذا هي قال خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكر قال قلت نباني الله أرأيت الصلاة ماذا هو قال فرض مجزيء قال قلت نباني الله أرأيت الصدقان ماذا قال أضمنا مضاعفة وعند الله المزد قال قلت نباني الله فأي الصدقة أفضل قال سر إلى نفير وجهد من مثل قال قلت يا نبي الله أرأي عليك أعظم قال الله لا إلي إلا هو الحي القيوم آية الكرسي قال قلت نباني الله أي الشهداء أفضل قال من سفك دمه وعقر جواده قال قلت يا نبي الله فأي الرقاب أفضل قال أغرلا مشنا وأنت سوا عند أهلها قال قلت يا نبي الله فأي أبيات كان أول قال آدم عليه السلام قال قلت يا نبي الله أو نبي كان آدم قال نمم نبي مكلم خلقه الله بهذه ثم نفخ فيه روحه ثم قال له يا آدم قبلا قال

(1) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤٤١.
قلت يارسول الله كم وفي عدة الأنباء قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الرسول من ذلك ثمتمت وخمسة عشر جنا غفيراً.

196 - ثنا عبد المتنب بن عبد الله ثنا يحيى بن سعيد الأموي ثنا ماجد بن أبي الودال قال قلت له يأقرأ هل يقر الخوارج بالدجال فقال لا قلت له يأقرأ هل صلى الله عليه وسلم إنما خاتم ألف نبي وأكثر ما يبعث النبي يتبع إلا قد حذر أمه الدجال وإن كان لئن لم يأت من أمره لما بين لأحد وإن أدرك فقال له ليس بأحر وعينه اليمنى عورة جاهزة ولا تخفي كأنها نخامة في حانط مجصة وعينه اليمنى كأنها كوكب دري معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تداخن.

قوله تعالى (إيأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق).

97 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروري كما أطرت التصاري عيسى ابن مريم، فإنا أنا عبد، فقالوا: عبد ورسوله.

______________
(1) المسند 5/365 و 226 في إسناده علي بن زياد وهو ابن أبي هلال الأفرازي ضعيف وخاصة عن أبي أحمد (أنظر تهذيب التهذيب 267/3 و 367/2 ذكره ابن كثير في التفسير).
(2) المسند 79/3 في إسناده مجد بن عبد بن عمرو الهذاني ليس بالقوي كما في التقرب. ذكره ابن كثير وأعده برواية أبي يعلى الموصل من طريق مروان بن معاوية عن ماجد، به بنظف: ألف ألف ثم قال ود تمكن متاحه أي زيادة: ألف ثم قال وسبق برواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالأصح (التفسير 2/479).
(3) المسند رقم 196 وأخرج في طريق هشيم عن الزهري به المسند (رقم 154) وصحبه المحقق وهو ما قال فقد أخرجه البخاري من طريق سفيان بن عبيد عن الزهري به. الصحيح:
الأنباء - ياب قولوا اللهم (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) رقم 6445 وذكره ابن كثير في التفسير 77/460.

416
سورة النساء ١٧١ - ١٧٦

١٧١ - ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن
أنس بن مالك أن رجلاً قال باحمد ياسيدننا وابن سيدنا وخيرنا وابن
خيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدها الناس عليكم بقتاكم
ولا يستهينكم الشيطان أنا محمد بن عبدالله عبد الله ورسوله والله ما
أحب أن ترفعتي فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل (١).

قوله تعالى [إذا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمه ألقاها إلى
مريم]

١٧٢ - قال الإمام أحمد: فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له:
كن، فكان عيسى يكن، وليس عيسى هو الكفن ولكن بالكن كان فالكن
من الله قول وليس الكن مخلوقاً (٢).

قوله تعالى [وروح منه]

١٧٣ - قال الإمام أحمد: وأما قول الله {وروح منه} يقول من أمره كان
الروح فيه كقوله {سخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه}
يقول من أمره وتفسير روح الله إذا معتناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله
كما يقال: عبد الله وسما الله وأرض الله (٣).

قوله تعالى [يست폰ك لله يفيظك في الكلالة …]

١٧٤ - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج أنا شعبة قال سمعت محمد
ابن المتنكير قال سمعت جابر بن عبدالله قال دخل على رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأنا وجد لا أعقل قال فتوضاً ثم صب علي أور قال صبا على
فعلت نقلت إنها لابن مثنى إلا كلاة فكيف الميراث قال فنزلت أيه
القرآن (٤).

(١) المسنود ١٥٣/٣ وذكره ابن كثير وقال: تفرد به من هذا الوجه (التفسير ٢/٤٣٠).
(٢) ادراك على الزنادقة / من عقائد السنة ص ١٣٤.
(٣) المسنود ١٤٩/٣ أخرجه البخاري من طريق ابن جريج عن ابن المتنكير به ( الصحيح - التفسير).
(٤) سورة النساء، أباب يوصيك الله في أولادك، رقم ٤٧٧، وذكره ابن كثير في التفسير ٤٧٠/٣. (٤)
سورة النساء

176

912 - حديثنا عفان حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليمري: أن عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وآتى عليه، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبو بكر ثم قال: رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أبي، رأيت كأن ديكا قرنين قرنين. قال: وذكر لي أنه ديك أحمر، فقصصته على أسماء بنت عيسى امرأة أبي بكر، فقالت: يقتلك رجل من العجم، قال: وإن الناس يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضع ديته وخلافته التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن ي-Jul 1

وعلقي سبطنون في هذا الأمر، أنا قائلتهم بديء هذه على الإسلام، أولئك أعداؤه الله الكفار والضلاد وأيام الله ما أترك فيما عهد إلي ربي فاستخلفني شيئاً أهداً إلى من الكلانة، وأيام الله ما أظلم لي نبيه صلى الله عليه وسلم في شيء منه صلى الله عليه وسلم، حتى طعن بأصحابي في صديقي، وقال: تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء، وإني إن أعش فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، وإني أشهد الله على أمراء الأمصادر، وإنما إذا بعثتهم لعلمت الناس دينهم وبينوا لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبرعوا إلى ما عمى عليهم، ثم إنكم أيها الناس تأكن من شجرتين لا أراها إلا خيمتين، هذا القوم والنصب، وأيام الله لقد كن أني نبيه صلى الله عليه وسلم يجد ريحها من الرجل فيأمر به فتفرد به، فبده فيخرج به من المسجد حتى يؤتيه السجدة: فهنكلها لا ي-productsهم طبخًا، قال: فختب الناس يوم الجمعة وأصبص يوم الأربعاء.

(1) قوله: يعلمهم في الإصل بأنهمهم وهو تصريح
(2) المسند رقم 89 (واسححة الحقيقة، وأخرجهم من طريق إبراهيم النخعي عن عمر مختصرًا بنحوه)
(3) المسند رقم 272 (واخرجهم أيضاً من طريق هشام بن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به)
سورة النساء ١٧٦

١٩٣ - ثنا الحكم بن نافع ثنا أبو بكر بن عبد الله بن مكحول وعثبة وضمرة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سأل عن زوج وأخت لأم وأب فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك (١).

١٩٤ - قال سفيان: أبو بكر أول من جمع القرآن وورث الكلالة (٢).

(١) المصدر (٦٨/٥) في إسناده أبو بكر بن عبد الله وهو ابن أبي مريم موروف برواية الحكم بن نافع عنه (انظر تهذيب الكمال ١٤٧/٧) وأبو بكر هذا ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط كما في التقرير وذكره ابن كثير وقال: تفرد به أحد من هذا الوجه (التفسير ٢ / ٤٣٦).

(٢) العمل ص / ٢٣٣.
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>المسعود بن العباس</td>
<td>77</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الملك السحاب</td>
<td>56</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>252</td>
<td>528</td>
</tr>
<tr>
<td>سهل بن معاذ</td>
<td>166</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td>سهل بن الحنظلة</td>
<td>234</td>
<td>487</td>
</tr>
<tr>
<td>أميس بن مالك</td>
<td>229</td>
<td>473</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>238</td>
<td>496</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>52</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>332</td>
<td>422</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- أتدرون ما هذا؟ قال: نلنا رسول الله وسلم، نلنا الله. أتدرون ما هذا؟ قال: نلنا الله، أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاً.
- أثيدون أن تقولوا كما قال: أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا. 
- أستطيعين أن تغمر ولا تغمر، ولا تغمر وغير ولا تفتيء. 
- أشهدين أن لا إله إلا الله، أنوا الله في هذه اللأمة ثم اركبوها صحراً واركبوها سماناً كاليسخت. 
- اقنوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونها حجاب.
- أثبت ليلة أمري بي على تقوم بطرونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطرنهم.
- أجعلني والله عدلًا بل ما شاء اللادلحد. 
- اجتباوا السبع المرفات...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>114</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>37</td>
<td>691</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>337</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>643</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن</td>
<td>161</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>132</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>366</td>
<td>782</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو غلالة الأنصاري</td>
<td>96</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>129</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>435</td>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أربب</td>
<td>360</td>
<td>748</td>
</tr>
</tbody>
</table>

المحلل

- أحلت لنا ميتان ودامان...
- أخبر منهن أربعاء...
- أفنع اسم عبد الله برم القيامة رجل تمسى بلك الأملاك ...
- أدر الأذى إلى من أنتميك ولا تحن من خانك.
- إذا أراد الله بعيد خيرا كف عليه ضيعبته وجعل غناه في قلبه ...
- إذا أمن القاري فأمروا فإنه من واقع تأمينه تأمين الملاك ...
- إذا بقي تلك الليل، نزل الله عر وجل إلى سماء الدنيا فيقول ...
- إذا جلس بين شعيبه الأبيض، ثم اجتهد فقد رحب الغسل ...
- إذا حذمهم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكلبوهم ...
- إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة وأغلقت أبواب جهنم ...
- إذا رأيتها قلق: بسم الله، أجيبي رسول الله ...
- إذا زنت أمة أحكام لم يعينها زناها ...

422
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن عوف</td>
<td>355</td>
<td>764</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>176</td>
<td>333</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>404</td>
<td>882</td>
</tr>
<tr>
<td>رقاعة الجهني</td>
<td>292</td>
<td>613</td>
</tr>
<tr>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>361</td>
<td>780</td>
</tr>
<tr>
<td>أسامة بن زيد</td>
<td>208</td>
<td>416</td>
</tr>
<tr>
<td>أبوذر</td>
<td>231</td>
<td>679</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td>162</td>
<td>499</td>
</tr>
<tr>
<td>عمرو بن العاص</td>
<td>307</td>
<td>646</td>
</tr>
<tr>
<td>علي</td>
<td>312</td>
<td>753</td>
</tr>
<tr>
<td>حبيبة بنت أبي تميم</td>
<td>109</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>الزبير بن العوام</td>
<td>373</td>
<td>829</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس</td>
<td>219</td>
<td>444</td>
</tr>
<tr>
<td>فيروز الديلمي</td>
<td>288</td>
<td>484</td>
</tr>
</tbody>
</table>

423
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أختان فامرني النبي صلى الله عليه وسلم...</td>
<td>271</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>أسلمت صلما فقالوا: قد أسلمتacle</td>
<td>05</td>
<td>02</td>
</tr>
<tr>
<td>أشتكى النار إلى ربي فقالت: أكل بعضي بعصا...</td>
<td>75</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>أشهد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي...</td>
<td>352</td>
<td>705</td>
</tr>
<tr>
<td>الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة...</td>
<td>179</td>
<td>381</td>
</tr>
<tr>
<td>أصموا كل شيء إلا التكاج...</td>
<td>150</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>أعظم ستة مساكن ثلاثة أصع من تمر...</td>
<td>337</td>
<td>711</td>
</tr>
<tr>
<td>أعطت ابني سعد الثلاثين وأهله الثمن...</td>
<td>129</td>
<td>616</td>
</tr>
<tr>
<td>أعطيت أمي خمس خصال في رمضان...</td>
<td>293</td>
<td>615</td>
</tr>
<tr>
<td>أعطيت ما لم يعط أحد من الأنباء...</td>
<td>01</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>أعظم الولول عند الله أبو مالك الأشجعى ذراع من الأرض...</td>
<td>18</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله...</td>
<td>145</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>أقبل وأدبر واتقوا الديب والحيضة. أقرأ الآيات في آخر سورة عقبة بن عامر الجهني</td>
<td>183</td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td>اقرأ الآيات في آخر سورة عقبة بن عامر الجهني</td>
<td>25</td>
<td>526</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الحديث

البقرة فإنى أعطيتهم...
- أقرروا القرآن فإنه شائع لأصحابه يوم القيامة.
- كتاب لا يستوي القاعدين من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله.
- ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن.
- ألا أخبرك بأنفسل من درجة الصلاة والصيام.
- ألا أخبرك بما يحمك الله به
- الخطياب...

أنس بن مالك
- ألا إنهكم بأكبر الكبار.

معاوية بن حيدة القشيري
- ألا إنكم تروفن بين أمة أنتم خيرها...

جابر
- ألا لا يمتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظن.

عبد الله بن عمر
- الذي يأتي أمرته في دربه هي اللوطية الصغرى.

أنس بن مالك
- اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة...

عبد الله بن عمر
- اللهم عن ثلاثا، اللهم المن الحارث بن هشام...

عمر بن الخطاب
- اللهم أجز ما وعدتي، اللهم أجز ما وعدتي...

أنس
- اللهم زينا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتنا

425
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>عبادة</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>عائشة</td>
<td>405 886</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم</td>
<td></td>
<td>94 135</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أسعد بن سريع</td>
<td></td>
<td>37 17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مسعود</td>
<td></td>
<td>295 919</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td></td>
<td>402 877</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عقبة بن مالك</td>
<td></td>
<td>386 840</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مصعب بن عبادة</td>
<td></td>
<td>219 440</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>علي</td>
<td></td>
<td>365 731</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبى سفيان</td>
<td></td>
<td>248 518</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td></td>
<td>319 628</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تملني فيما تملك...
- ألم ترى أن قومك حين بلوا الكلمة أقتحموا عن قواعد إبراهيم...
- أما إن زيك عز وجل يحب الحمد.
- أما إنه ليس في أهل هذه الأدابان أحد يذكر الله هذه الساعة.....
- أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد...
- أما بعد فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول إني مسلم...
- أما الرضى فرضة الإسلام وأما العصر فعمر الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثيقى...
- أما علما أنها أبنة أخي من الرضاعة...
- أما ما ذكرت في تقصان دينك فلا يرضيك...
- أما ما كان لى لبني عبد
الحديث

المطلب هو لكم...
- أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي أمره...
- وهي حاتم أن يصدق...
- أمرت أن أقاتل الناس...
- حتى يقولوا لا إله إلا الله...
- امكتن في مسكن زوجك...
- الذي جاءك فيه نعمة حتى...
- يبلغ الكتاب أجله...
- أمني جبريل عند البيت...
- فصلى بي الظهر حين زالت...
- الشمس...
- أن يجعل لله نداً وهو...
- خلقه...
- أن تصدق وأن يصدق...
- شحيح...
- أن رجلاً أذهب ذنباً، فقال:
- رب إني أذنبت...
- أن رجلاً من بني إسرائيل...
- سأل بعض بني إسرائيل أن...
- يسلله ألف دينار...
- أن رجلاً من بني إسرائيل...
- سأل بعض بني إسرائيل أن...
- يسلله ألف دينار...
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو...
- بيت المقدس فنزلت [قد نرى...

427
الحديث

تقلب وجهك...

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر في أول ركعة...
- أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي قاستبعه...

- إن آدم على السلام كان رجلا طولا لأنه نغيلة...
- إن آدم صلى الله عليه وسلم لما أبعده الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة...
- إن إبراهيم حرم مكة راية أحرم ما بين لا بيتها.
- إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرم المدينة...
- إن أبغض الرجال الألد الخصم.
- إن إبليس قال له إعز وجل، وعزتك وجلالك لا أبرح...
- إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له سبع درجات...
- إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له سبعة ألف خادم...
- إن أطيب ما أكل الرجل من كسيبه وإن ولده من
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اليراء بن عازب</td>
<td>650 310</td>
<td>652 311</td>
<td>- إن رأيت العدو ورأيت الطير تخفنت فلا تترحوا...&lt;br&gt;اليراء بن عازب</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الحديث

أبى سهيان الله، وابن الله، ولا إله إلا الله وله أكبر.

- إن الله يجاز لأمتي عما وقعت بها أنفسها.

- إن الله قسم بينكم أنفسكم أخلاقوكم، كما قسم بينكم أرزاقكم...

- إن الله لا يستحي من الحق، أما أنا فأنا فعلت كذا وكذا...

- إن الله ليس يستحي من بسط الفيد إليه.

- إن الله لا يستحي من خزيمة بن ثابت الأنصاري.

- إن الله لا يقتنون النساء في أدمارهن.

- إن الله لا ينام.

- إن الله ليس يحكم الله.

- إن الله ليس يحكم الله.

- إن الله ليس يحكم الله.

- إن الله ليس يحكم الله.

- إن الله يعلم على العجز.

- إن الله يعلم على العجز.

- إن الله يعلم على العجز.

- إن الله يعلم على العجز.

- إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه.

- إن الله عز وجل أبى على...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>وهب بن منبه</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>عمرو بن خارجة</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>الحرف الأشعري</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>عياض بن حمار المجاشعي</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>طلق بن علي الحنفي</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو موسى</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن العاص</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>36</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

- إن الله عز وجل إذا أحبه قوما ابتلاهم.
- إن الله عز وجل أعطا لكل ذي حق حقه ولا وصية لوارث.
- إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن...
- إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهتم وما علمتني...
- إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس، صوموا لرؤيتهم...
- إن الله عز وجل جعل حرم مكة فلم تحمل لأحد كان قبله ولا تحمل لأحد بعدي...
- إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضة من جميع الأرض...
- إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة فيقول...
- إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
- إن الله عز وجل يعطي
 الحديث

عبد المؤمن بالخسة ألف
أبو هريرة 240 922
- إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بعينه فيري بها...
- إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه.
المقداح بن معلدي كرب 713 338
- إن الله عز وجل يوصيكم بالأقرب والأقرب.
- إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر.
- إن أهل الجنة ليترمون في الجنة كما ترون الكرب من الذعر.
- إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثلاثين وسبعين ملة...
- إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يزرون فيها ولا ينوبون...
- إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة القدر...
- إن أول من جهد آدم عليه السلام...
- إن بالمدينة لقوما ما سرتم...

032
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td>129</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو قتادة</td>
<td>220</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>فاطمة بنت أبي حبيش</td>
<td>372</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>عدي بن حاتم</td>
<td>339</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>575</td>
<td>275</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>74</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>بهذالبدري</td>
<td>492</td>
<td>437</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو شريح العدوي</td>
<td>130</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بزة</td>
<td>49</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>62</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>301</td>
<td>162</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مسبرا ولا قطعتم راديا ...
- إن الحجر والقام بفتوتان من ياقوطة الجنة ...
- إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ...
- إن ذلك عرق فانظري فإذا أتاك ترök ...
- إن كان وسادك إذا لمريض ...
- إن لك أن تألل ولاء، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم ...
- إن لله ملاءكة يتعاقبون ملاءكة الليل وملاءكة النهار ...
- إن المسلم إذا أتفق على أهلن ثقة وهو يحسسها كانت له صدقة.
- إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لأمر ...
- إن من أمتي لم يشفع لأكثر من ربيعة ومضر ...
- إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ...
- إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ...

432
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>76</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد</td>
<td>75</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>حكيم بن حزام</td>
<td>899</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بصرة الغفاري</td>
<td>204</td>
<td>40.7</td>
</tr>
<tr>
<td>معاوية بن الحكم السلمي</td>
<td>207</td>
<td>415</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>379</td>
<td>826</td>
</tr>
<tr>
<td>عقبة بن عامر</td>
<td>109</td>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td>معاوية بن حيدة القشيري</td>
<td>293</td>
<td>616</td>
</tr>
<tr>
<td>سعد بن أبي رقاص</td>
<td>105</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أمامة النجمي</td>
<td>154</td>
<td>281</td>
</tr>
<tr>
<td>واثلة بن الأسقع</td>
<td>128</td>
<td>214</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث
- إن النبي الله نوه صلى الله عليه وسلم لما حضرته الرقاة قال لابنه...
- إن هذه الطاعون رجز بريمة من عذاب عذب به قوم قبلكم...
- إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذ به بحقه بورك له فيه...
- إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعها...
- إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا...
- إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوا: السام عليكم...
- إن يوم النهر وبيوم عرفة وأيام التشريق في عيدنا أهل الإسلام...
- الأنبية إخروة لعمال دينهم واحد وأمهاتهم شتى...
- الأنبية ثم الصاحبون ثم الأمثل فأمثال...
- إنهم هاجج...
- أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من...
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الصحابي</th>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>الرقم الصفحة رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>76</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>346</td>
<td>عائشة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>عائشة</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>384</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>عائشة</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>386</td>
<td>عائشة</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>عفان</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>379</td>
<td>سلمان الفارسي</td>
<td>822</td>
</tr>
<tr>
<td>398</td>
<td>أم سلمة</td>
<td>865</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>أم سلمة</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>246</td>
<td>أم سلمة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>عائشة</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

 Ramadan ...
 - انطلقا إلى بهود فخرنا معه حتى جننا بيت المدراس ...
 - انظروا ما إخوانك فقينا الرضاعة من المجاعة.
 - انظروا من إخوانك فقينا الرضاعة من المجاعة.
 - انظروا إلى من هو أسلف منكم ولا تنظروا إلى من هو فوتك ...
 - انظروا من ترضعون فإنا الرضاعة من المجاعة.
 - إنك لن تدع شيئا انتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيرا منه.
 - إنك لم تدع لنا شيئا ...
 - إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أغلن بحجه ...
 - إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أغلن بحجه من بعض ...
 - إذا الإمام ليؤتم به فقذا كبر فكريوا وإذا رفع فارنموا ...
 - إذا جعل الطرق بالبيت وبالصفا والمروة ورمي
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصدابي</th>
<th>رقم الصفحة رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو بُن العاص</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>عمار بن ياسر</td>
<td>336</td>
</tr>
<tr>
<td>عاصم بن عبيد الله</td>
<td>90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>إنما هلك من كان قبلكم بهذا...</td>
</tr>
<tr>
<td>إنما يكون هكذا وضرب شعبة يده على ركبتيه...</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| إنها ستكون من بعدي أمراء يصلون الصلاة لوقتها و يؤخرونها...

| زيد بن ثابت | 387 |
| أبو ذر | 256 |
| أبو سعيد | 289 |
| أبو سعيد | 289 |
| أبو سعيد | 416 |

<p>| حفص السيند | 169 |
| رأسها فلا أحل حتى أحل من المج | 27 |
| إنه لأعلم كلمة له بقولها هذا الغضب لذهب عنه الغضب | 436 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصحابة</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو أمامة</td>
<td>313</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو ذر</td>
<td>479</td>
<td>331</td>
</tr>
<tr>
<td>أبي بن مالك</td>
<td>453</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>100</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>389</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>ثريان</td>
<td>375</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الأسود</td>
<td>143</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>118</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو ذر</td>
<td>307</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن حشي الخثعمي</td>
<td>311</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>229</td>
<td>133</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث
- إنني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكنني بعنت بالخليفة السمح...
- أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقن أنه بكل تسبيحة صدقة ويكل تكبيرة صدقة.
- أي آية في كتاب الله أعظم.
- أي فلان هل تزوجت؟
- إباك ومحقرات الذنوب فإنه يجتمعن على الرجل حتى يهلكته...
- إبتها على كل حال إذا كان في الفرج.
- أيا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير يأس نحرم عليها رائحة الجنة.
- أيا مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة...
- الإيمان أن تؤمن بالله وملاذكه وكتابه.
- إبان بالله وجهاد في سبيل الله...
- إبان لا شك فيه وجهاد لا غول فيه وحجة مبورة...
- أبها الناس ارعبوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون

437
الحديث

- أمه الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
- أبو هريرة
113
179

- أمه الناس إن الله عز وجل قد فرض عليهم الحج فحجوا
- أبو هريرة
283
591

- أمه الناس إنه لم يكن نبي قبله إلا كان حقا عليه إن يدل أمه على ما يعلمه خيرا
- عبد الله بن عمرو
324
678

- أمه الناس إنه لم يكن نبي قبله إلا كان حقا عليه
- عبد الله بن عمرو
373
808

- أنيذك هبوم رأسك؟ قال: قلت: نعم، قال: فاحله وصم ثلاثة أيام
- كعب بن عجرة
151
270

- أنيذك هبوم رأسك؟ قلت: نعم، قامه أن يحلق
- كعب بن عجرة
150
272

- يخ ذاك مال راجع
- أنس بن مالك
281
580

- يسم الله الرحمن الرحيم
- عبد الله بن عباس
273
546

- من محمد عبد الله ورسول...
- إياكم الحظوة...
- عم...
- ابني عم
85
116

- يبت بالضيف حتى يعيد الله لا شريك له...
- البقرة سنام القرآن وذروته
- معقل بن يسار
45
60

- بل يجر إلى النار في...
- عبد الله بن شقيق
39
42

438
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النسخة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>380</td>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>433</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>293</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو رزين الأسدي</td>
<td>376</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>478</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>حارثة بن وهب</td>
<td>634</td>
<td>302</td>
</tr>
<tr>
<td>المراوي</td>
<td>765</td>
<td>355</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>582</td>
<td>279</td>
</tr>
<tr>
<td>أبيثة</td>
<td>499</td>
<td>821</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- بيع ميرور وعمل الرجل بيدته.
- بيعي الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلوات ف تنقول بارب أنا الصلاة...
- تحاججت الجنة والنار فقالت النار أورثت بالتكريم والتجارب وقالت الجنة فلم يدخلني إلا ضفاف الناس...
- تريد أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق عسلته ويدرك عسيتك.
- تزوج تزوج (ثلاث مرات).
- تسأل ربك العفر والعافية في الدنيا والآخرة...
- التسريح بإحسان.
- تصدقوا...
- تصدقوا فيربك الرجل يشي بصدقته فيقول الذي أعطبه...
- تعالى يا أبا تتنز فأنبئت أهري إليه...
- تطمها إذا طمعت وتكسوها إذا اكتسبت...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>384</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو كرشة الأغازي</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو ذر</td>
<td>278</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو موسى</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>سعد بن أبي وقاص</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>388</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- تعرض النكت على القلوب عرض الحمص، فأي قلب أثكها…
- تبتسم النساء لأربع مالها رجيمها وحبها وديثها فأظفر بذات الدين…
- تكلمه أمه رجل قتل رجلاً متعمداً يجيء يوم القيامة آنذاً…
- ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن…
- ثلاثة أقسام عليهم وأحدكم حديثاً فاحفظوه…
- ثلاثة لا يكلمون الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة…
- ثلاثة لا يكلمون الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم…
- ثلاثة لا يكلمون الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم…
- ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها…
- الثلث والثلث كبير، إنك باسعد أن تدع وترثك أغنياء! خبر لك…
- الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين مائة عام. 440
الحديث

اسم الصحابي رتبة الصفحة رقم النص

- حبيب إلي من الدنيا النساء...
- أبي الدرداء...
- عبد الرحمن بن يعمير...
- المجز عرفة أو عرفات ومن أدرك ليلة جمع قبل الصبح...
- فقد تم حجه...
- حجي واشترطي أن محل...
- حيث حبستني...
- حركك أنت حركك أتي شئت...
- هارب أن لا تضرب الوجه...
- حضرت عصابة من اليهود...
- رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم...
- حدثنا عن خلال تأكل...
-...
- حضرت عصابة من اليهود...
- نبي الله صلى الله عليه وسلم...
- بروا فقالوا:...
- الحمد لله الذي أجز وعده...
- ونصر عبدوه وهزمه الأحزاب...
- خضها لمصري من أكل...
- برقية باطل لقد أكلت برقية...
- حق...
- خذوا عنني خذوا عنني قد...
- جعل الله ليهن سبيل...
- خلق الله التربة يوم السبت...
- خلق الجبال فيها يوم...

441
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصدabı</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>888</td>
<td>406</td>
</tr>
<tr>
<td>زيد بن خالد الجهني</td>
<td>332</td>
<td>صاحبها</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>68</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>تار...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خبر الشهادة من شهد بها</td>
<td>612</td>
<td>292</td>
</tr>
<tr>
<td>أبى لهب</td>
<td>175</td>
<td>617</td>
</tr>
<tr>
<td>خبر الصدقة ما كان عن</td>
<td>569</td>
<td>أبى هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td>ظهر غنى وبدأ بن تؤول</td>
<td>91</td>
<td>قريش، أختاه علنة ولد في</td>
</tr>
<tr>
<td>واليد العليا</td>
<td>74</td>
<td>صفره...</td>
</tr>
<tr>
<td>خبر الناس أطولهم وألقاهم</td>
<td>490</td>
<td>دخلوا زحفاً في قوله</td>
</tr>
<tr>
<td>وآمرهم بالمعروف</td>
<td>238</td>
<td>تعالي (دخلوا الباب سجداً)</td>
</tr>
<tr>
<td>أبى هريرة</td>
<td>473</td>
<td>أنس بن مالك</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن حنظلة</td>
<td>229</td>
<td>لا بيربك.</td>
</tr>
<tr>
<td>وكان ناجرا....</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة مستجابة</td>
<td>472</td>
<td>الدنيا دار من لا دار له,</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>164</td>
<td>ولها بجمع من لا عقل له.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

447
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصدابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>118</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>221</td>
<td>450</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>277</td>
<td>576</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن المنكدر</td>
<td>126</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>127</td>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>240</td>
<td>501</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>84</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>سمرة بن جندب</td>
<td>238</td>
<td>494</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>73</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>241</td>
<td>504</td>
</tr>
<tr>
<td>عثمان بن عفان</td>
<td>328</td>
<td>685</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

- الدعاوى عند الله ثلاثة، ديراين لا يعبأ الله به شيتاً...
- دشران أفترقت في سبيل الله ودشران أفترقت في رقبة ودشران تصدقت به...
- ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم...
- ذلك إلّا بك أرآيت إن كان على أحدكم دين...
- ذهب المفترن اليوم بالأجر zalcohol بالورق ريا إلا هاء وهاء والشعر بالشعر ريا إلا هاء وهاء...
- رآيت جبريل عليه السلام يقبض في نهر يليق الحجارة...
- رآيت ليلة أسرى بي موسى بن عمران عليه السلام رجلاً آدم طولا جعد الرأس...
- الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى نف.
- رباط يوم في سبيل الله تعالى خير من ألف يوم فيما
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصدابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النسخة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عبد الله بن السائب</td>
<td>292</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>322</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن مسعود</td>
<td>622</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>622</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن</td>
<td>594</td>
<td>285</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو ذر</td>
<td>589</td>
<td>283</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله</td>
<td>279</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>رجل من بني سليم</td>
<td>85</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>55</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>صفوان</td>
<td>251</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>أسن بن مالك</td>
<td>756</td>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>274</td>
<td>233</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

سوا من المنازل:
- رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتنا عذاب النار.
- رينا ولكل حمد.
- رحم الله رجلاً رضه عنا...
- رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودياً درعاً وأخذ منه طعاماً.
- الزار والراحلة (السبيل إلى الحج).
- سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول...
- سباب المسلم فسوق...
- في حديث...
- سيحان الله نصف الميزان والحمد لله تلألآ الميزان...
- سيحان وجيحان والفرات والخيل كل من أنهار الجنة.
- سيرواً باسم الله في سبيل الله تقاتلون أعداء الله، لا تغلوا...
- الشرك بالله وقتل النفس وعوقب الوالدين...
- الشهداء على بارق نهر...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن عوف</td>
<td>354</td>
<td>761</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر ابن العاص</td>
<td>318</td>
<td>668</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>189</td>
<td>366</td>
</tr>
<tr>
<td>علي</td>
<td>204</td>
<td>406</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أبو ب</td>
<td>216</td>
<td>435</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>389</td>
<td>846</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان بن عامر</td>
<td>116</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو ذر</td>
<td>203</td>
<td>401</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن حصين</td>
<td>257</td>
<td>545</td>
</tr>
<tr>
<td>أم فروة</td>
<td>205</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله</td>
<td>78</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>حديث</td>
<td>327</td>
<td>373</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

باب الجنة...
- شهدت حلف المطيعين مع عمومتي وآنا غلام قما أحب أن لي حنم...
- شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وجاءته وقود هوازنة.
- الشهر تسع وعشرون، وصفق بديه مرتين ثم صفق الثالثة وتقبض إبهامه...
- شغلنا عن صلاته الرستي صلاته العمر، ملأ الله قبرهم ويبوتهم ناراً...
- صدقت وهي كنوب.
- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبروا صدقته.
- الصدقة على السكن صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان...
- صل الصلاة لوقتها.
- صل قامنا فإن لم تستطع فقاعدا...
- الصلاة لأول وقتها.
- الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله...
- صلى على آخ لكم مات حديثة بن أسيد الغفاري بغير بلاذكم.
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>زيد بن حذافة الجهلي</td>
<td>317</td>
<td>264</td>
</tr>
<tr>
<td>كعب بن عبارة</td>
<td>150</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>400</td>
<td>874</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>140</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>ابوب صالح بن سمعان</td>
<td>358</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو موسى</td>
<td>166</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>الضحاك بن فروز</td>
<td>388</td>
<td>743</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو مالك الأشعري</td>
<td>37</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر بن العاص</td>
<td>258</td>
<td>774</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>298</td>
<td>617</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>377</td>
<td>682</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>131</td>
<td>271</td>
</tr>
<tr>
<td>لقیط بن عامر</td>
<td>59</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>57</td>
<td>56</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

- صلوا على صاحبكم ...
- صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكيين مدين لكل إنسان ...
- صم وسل الله من فضله 
- صوموا لرؤيتكم وأنتموا لرؤيتهم فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا ...
- ضرب الله مثل صراط العرب مستقيماً وعلى جنبيي الصراط سرانا ...
- طلب بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل ...
- طلق أيهما شئت ...
- الطهور خطر الإيمان والاحمد لله تعالى الميزان ...
- الظلم ظلمات يوم القيامة ...
- عجب ربيتا من قوم يقدون إلى الجنة في السلاسل ...
- عقاب خلق أعد العروسين ...
- علموا ورسوا ولا تصرعوا وإذا غضب أحكم ليسكت ...
- على أنهار من عسل مصبح وأنهار من كأس بما ...
- علي بالمرآة نقص على هنا رؤياك.
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سريج بن ربيعة</td>
<td>١٤٨</td>
<td>٢٦٧</td>
</tr>
<tr>
<td>البيدة الأسلمي</td>
<td>٢٠٧</td>
<td>٤١٣</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر</td>
<td>٤٠٦</td>
<td>٨٧٨</td>
</tr>
<tr>
<td>التواس بن سمعان</td>
<td>٤١٢</td>
<td>٩٠٢</td>
</tr>
<tr>
<td>معاذ بن جبل</td>
<td>٣٥٦</td>
<td>٧٦٧</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>١٣٨</td>
<td>٢٤٢</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>٢٤٩</td>
<td>٥١١</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أمامة</td>
<td>٣٠٧</td>
<td>٦٤٨</td>
</tr>
<tr>
<td>أم حبيبة</td>
<td>٣٤٨</td>
<td>٧٤٢</td>
</tr>
<tr>
<td>أبي بن كعب</td>
<td>٣٦٣</td>
<td>٧٨٥</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>٤٠٣</td>
<td>٨٧٩</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث
- العمرة إلى العمرة كفارة لا بنيهما من الذنوب والخطأ...
- العهد الذي بنيتا وبيتين
- الصلاة فمن تركها فقد كفر.
- غفر الله لك يا أبا بكر، ألسنت ترضى، ألسنت تنصب...
- غير الدجال أخوك مني عليكم فإن يخرج وآتنا فيكم فأنا حليفه...
- فإن حتي الله على العباد أن يعمل، ولا يشركوا...
- فإني لست ملككم، إني أبنت يطمنني ورسقني
- فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزية شهادة رجلين.
- فضلني ربي على الأنباء، (أو على الأم) بأربع...
- فلا تستعين بالشركين على الشركين.
- فلا ولله لو لم تكون ربيتي في حجازي لا حلتي لي إنها ابنتي أخي من الرضاعة.
- في الرجل الذي يأتي أهله ثم لا ينزل يفسل ذكره ويتوضأ.
- قاربا وسددوا، فكل ما
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>167</td>
<td>1.7</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>156</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>157</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>أسس</td>
<td>155</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>883</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>موسى عليه السلام</td>
<td>263</td>
<td>1.32</td>
</tr>
<tr>
<td>العريض بن سارية</td>
<td>371</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>سبيعة بن الحرش</td>
<td>389</td>
<td>1.98</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>546</td>
<td>2.59</td>
</tr>
<tr>
<td>أم سلمة</td>
<td>392</td>
<td>3.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

يصاب به السلام كفارة...
-
قال الله تعالى: يمالك المرت قبضت ولد عدي قبضت قرة عينه وثورة فؤاده...
-
قال الله عز وجل: أنا عند عدي وأنا معه حين بذكري...
-
قال الله عز وجل: أنا مع عدي إذا هو ذكترني وتحرك بي شفته.
-
قال الله: يابين آدم إن ذكرتي في نفسك ذكرتك في نفسي...
-
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم آرأت هذه الأمراض التي تصيبنا...
-
قال موسى عليه السلام: يارب أقرب أنت أناجيك أو بعيد ف أناديك؟
-
قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزئغ عنها.
-
قد حللت حين وضعت حملك.
-
قد سماء الله عز وجل فإذا رأيتهم فاحترموهم.
-
قد كانت إحداكن تكون...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو سعيد</td>
<td>14</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>عمرو بن وائلة</td>
<td>412</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>453</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>579</td>
<td>254</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>540</td>
<td>256</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>92</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>ميمونة</td>
<td>357</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>زيد بن ثابت</td>
<td>404</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>119</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>الزهري</td>
<td>19</td>
<td>37</td>
</tr>
</tbody>
</table>

في بيتها في أحلامها أو في شر أحلامها ...
- القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مرير ...
- قم إن أدرى لعله خير منك القنطار: اثنان عشر ألف أوقية ...
- قولوا سمعنا وأطعنا وقتلو سمعنا وأطعنا وسلمنا ...
- قيل ليبني إسرائيل: ادخلو الباب سجنا وقولوا حطة ...
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نساءه وهي حائض أمرها فأنثرت ...
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الظهر بالهجرة ...
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل على راحله مقبلًا من مكة إلى المدينة ...
- كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأبو عثمان يقرؤن [مالك يوم الدين] ...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو أمامة</td>
<td>28</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر</td>
<td>66</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>عقبة بن عامر</td>
<td>230</td>
<td>476</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد</td>
<td>89</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>معاوية بن أبي سفيان</td>
<td>384</td>
<td>836</td>
</tr>
<tr>
<td>جبير بن مطعم</td>
<td>156</td>
<td>286</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>128</td>
<td>413</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>221</td>
<td>451</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سلمة</td>
<td>31</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث مرات.
- الكبير سفه الحق ومضى الناس.
- كل أمري في ظل صدقي حتى يفصل بين الناس...
- كل حرف من القرآن يذكر فيه القرب في طاعة.
- كل ذنب على الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا...
- كل ذنب على الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا...
- كل شراب مسكر فهو حرام.
- كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدفنة موقف...
- كل عمل ابن آدم يضافف الحمنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف...
- كل عمل ابن آدم يضافف الحمنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف...
- كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو موسى الأشعري (الحريم)</td>
<td>173</td>
<td>272</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>173</td>
<td>275</td>
</tr>
<tr>
<td>المسير (الحريم)</td>
<td>173</td>
<td>327</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>174</td>
<td>327</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر (الحريم)</td>
<td>174</td>
<td>323</td>
</tr>
<tr>
<td>مکرم</td>
<td>174</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>نضالة بن عبد مناف</td>
<td>174</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>كامل</td>
<td>174</td>
<td>318</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>174</td>
<td>610</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أمامة</td>
<td>174</td>
<td>491</td>
</tr>
<tr>
<td>ثلاثة</td>
<td>174</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>سعيد بن زيد</td>
<td>174</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو موسى</td>
<td>175</td>
<td>268</td>
</tr>
<tr>
<td>جريج بن عبد الله (الحليم)</td>
<td>175</td>
<td>331</td>
</tr>
<tr>
<td>الله عليه وسلم في صدر النهاء، فجاءه قوم حفاة</td>
<td>175</td>
<td>689</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>175</td>
<td>323</td>
</tr>
<tr>
<td>كيف أنتم وصاحب القرن قد التقى القرن وحتى جهته</td>
<td>175</td>
<td>675</td>
</tr>
<tr>
<td>كيف بالله قلما فعلوا هذا بنيتهم وهو يدعوهم إلى</td>
<td>175</td>
<td>675</td>
</tr>
</tbody>
</table>

451
اسم الصحابي | رقم الصفحة | رقم التح
--- | --- | ---
ابن مسعود | 272 | 572
عمر بن سعد عن أبيه | 271 | 571
أبو رافع | 263 | 507
أبو هريرة | 316 | 663
أبو مسعود | 222 | 453
عبد الله بن مسعود | 242 | 507
عبد الله بن مسعود | 242 | 506
عبد الله | 196 | 383
أنس | 168 | 314
خباب | 165 | 306

لا يمكنني قراءة النص بشكل طبيعي ولا يمكنني تطوير النص بشكل طبيعي.
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>407</td>
<td>891</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن مسعود</td>
<td>410</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>318</td>
<td>656</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الزبير</td>
<td>270</td>
<td>599</td>
</tr>
<tr>
<td>حسين بن علي</td>
<td>117</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>299</td>
<td>588</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن جعدة</td>
<td>296</td>
<td>584</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>322</td>
<td>772</td>
</tr>
<tr>
<td>عمرو بن العاص</td>
<td>350</td>
<td>752</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>249</td>
<td>476</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>63</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن غنم الأشعري</td>
<td>315</td>
<td>658</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الحديث

ما خالفتكما.
- لو أن أحدهم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة ...

أبو سعيد الخدري

97 75

645 306

لو (أنكم) تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي ...
- لو (أنكم) تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصفحتكم الملاحكة ...

أبو هريرة

56 56

لو أنكم تركتم على الله حق تركلك لزقكم ...
- لو حرت عليهم لتركوها كما تركتم.

عمر بن الخطاب

627 297

لو أنكم تركتم على الله حق تركلك لزقكم ...
- لو حرت عليهم لتركوها كما تركتم.

أبو هريرة

228 168

لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا ...

علي

803 371

لو كنت آمرا أبدا أن يسجد لأحد لأميت المرأة ...
- ليتق أحادكم وجهه من النار ولو بشق قرة.

معاوية بن جبل

763 364

ليدخل الخادمة من أمتى بسمن ألما لا حساب
علىهم ...

عبد الله

477 231

أبو هريرة

616 294

ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يلك نفسه عند الفضب.

846
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>طلق بن علي الخنفي</td>
<td>٢٤١</td>
<td>١٣٨</td>
</tr>
<tr>
<td>أم كاشوم بنت عقبة</td>
<td>٨٦٦</td>
<td>٣٩٩</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>٧٠٠</td>
<td>٣٣٧</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>٨٨٠</td>
<td>٣٣٢</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>٨٨٤</td>
<td>٣٣٣</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>٨٨٩</td>
<td>١١٧</td>
</tr>
<tr>
<td>المقدم بن معدي كرب</td>
<td>٨٩٥</td>
<td>٤٠٨</td>
</tr>
<tr>
<td>ليلة الاضيف واجبة على كل مسلم</td>
<td>٤٣١</td>
<td>٢١٤</td>
</tr>
<tr>
<td>أبي</td>
<td>٤٠٥</td>
<td>٢٠٤</td>
</tr>
<tr>
<td>زيد بن ثابت</td>
<td>٧٠</td>
<td>٦٤</td>
</tr>
<tr>
<td>أبي ذر</td>
<td>٤٦٠</td>
<td>٢٤٥</td>
</tr>
<tr>
<td>المقدم بن معدي كرب</td>
<td>٧٧٦</td>
<td>٣٥٧</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المترض الأحم.
- ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو
  يقول خيرا...
- ليس قاتل شيء.
- ليس المسكن الذين تره
  العمرة أو التمرتان...
- ليس المسكن الذي تره
  التجارة والتمرات، والأكلاة
  والأكلاة...
- ليس المسكن هذا الطرف
  الذي يطرف على الناس تره
  اللقمة والقلمتان...
- المقدم بن معدي كرب
  كل مسلم...
- ليهتى العلم أبا المذر...
- ليهتى رجال أو لأحرقت
  ببورتهم.
- لما اصطفأ، لماتكنه سيحان
  الله يرحمه...
- لما أطميت نفسك فهو لك
  صدقة وما أطميت ولدك فهو
  لك صدقة...
- لما أطميت نفسك فهو لك
  صدقة. وما أطميت ولدك
  فهو لك صدقة...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو حميد الساعدي</td>
<td>316</td>
<td>661</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>163</td>
<td>613</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن زيد</td>
<td>358</td>
<td>772</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>242</td>
<td>507</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن سعد الأنصاري</td>
<td>181</td>
<td>346</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو واقع الليثي</td>
<td>114</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>عبادة بن الصامت</td>
<td>166</td>
<td>288</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>354</td>
<td>762</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

- ما قال رجل يكون عليهم شق الشجرة التي تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم...
- مابال العامل نعيه فيجئ، يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلى...
- ما تجبر عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ بكظمها...
- ما حق أمري، له شيء يوصي فيه ببيت ليبلتين إلا وصيته عند مكتوبة...
- ما زال جبريل عليه السلام يوصني بالجار...
- ما ظهر في قوم الرا والزينا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل.
- ما فوق الإزار.
- ما يقطع من البجهمة وهي حية في ميتيه.
- ما على الأرض من نفس قوت ولاها عند الله تبارك وتعالى خير تعب أن ترجع إليكم إلا المتنول...
- ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>84</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>95</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>عروج بن العاص</td>
<td>242</td>
<td>50.8</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسين بن علي</td>
<td>106</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد</td>
<td>135</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر</td>
<td>205</td>
<td>642</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بزة</td>
<td>54</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>274</td>
<td>559</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>296</td>
<td>622</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>227</td>
<td>673</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس</td>
<td>322</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>147</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الصحابي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النص</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>87</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>أيمن بن زيد</td>
<td>32</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو موسى</td>
<td>551</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>النعمان بن بشير</td>
<td>315</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر</td>
<td>893</td>
<td>407</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو غريبة</td>
<td>376</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>811</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو غريبة</td>
<td>793</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>عقبة بن عامر</td>
<td>471</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>عمران بن حسين</td>
<td>483</td>
<td>233</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

- ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صلح هذا يوم فيها الله بنى إسرائيل.
- مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتورضاً بالقبيح وقدم المنزير.
- مثل الجليس الصالح كمثل العطار.
- مثل المجاهدين في سبيل الله كمثل الصائم نهاره والقائم ليته.
- مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغضب.
- مثل المنتزعتين في المناقات.
- المرء مع من أحب.
- المرأة في القرآن كفر.
- مرتل ليلة أتمنى بي على قوم تقضي شفاهم محارض من نار.
- مرها فلتركب فإن الله عز وجل عن تعذيب أختك نفسها لنفي.
- مسألة الغني شين في وجهه.
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصحيفة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبي هريرة</td>
<td>183</td>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>287</td>
<td>60.2</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو التيسر</td>
<td>244</td>
<td>516</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>241</td>
<td>50.3</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>46</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>مكحول</td>
<td>228</td>
<td>469</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>244</td>
<td>512</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>285</td>
<td>596</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>286</td>
<td>598</td>
</tr>
<tr>
<td>رجل من مزينة</td>
<td>232</td>
<td>481</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>234</td>
<td>486</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو شريخ الحزاعي</td>
<td>119</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>377</td>
<td>817</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الحديث

أطاعتي...
- من أطاعتي فقد أطاع الله
- ومن عصائي فقد عصى الله...

270 8.2

أبو هريرة

222

سهل بن حنيف

654

من أبان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته...
- من أخبرت قدماء في سبيل الله عز وجل حرمهم الله عز وجل على النار.

4.6 889

أبو ريحانة

243

بريد بن الحصيب

510

من أنظر مقصرا فله بكل يوم مثليه صدقة....
- من أنظر مقصرا أور وضع له وقاء الله من فجج جهنم...

4.8 641

ابن عباس

245

515

- من أنظر مقصرا أور وضع له وقاء الله من فجج جهنم...

10.4 158

عمران بن حصين

464

أم سلمة

222

- من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قدابة
- يحسب أنفقة عليهما...

452

أبو عبيدة

222

- من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فيسعمانة ومن أنفق على نفسه وأهله...

460
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصدابي</th>
<th>اسم الصدابي</th>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>721</td>
<td>-</td>
<td>من تاب إلى الله عز وجل قبل أن يموت يوم قبل الله منه...</td>
</tr>
<tr>
<td>721</td>
<td>-</td>
<td>من تاب قبل أن يفرغ نفسه قبل الله منه.</td>
</tr>
<tr>
<td>720</td>
<td>عبد الله بن عمرو ابن العاص بريدة</td>
<td>من تاب قبل موتاه عامة يحب عليه...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>260</td>
<td>من ترك صلاته العصر فقد حيط عمله.</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>المقدام أبي كريمة</td>
<td>من ترك كلاً فإلى الله ورسوله ومن ترك مالاً فلؤره...</td>
</tr>
<tr>
<td>755</td>
<td>أبو بوب</td>
<td>من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئاً ويقيم الصلاة...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>157</td>
<td>معاذ بن جبل</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>403</td>
<td>حنظلة الكاتب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>167</td>
<td>من جاء في سبيل الله.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>403</td>
<td>من حافظ على الصلاوات</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>157</td>
<td>الخمس ركعهن وسجدوهن ووضوتهن...</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>من حج فلم يرث ولم يفسق بوجهه يوم ولدته أمه.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>378</td>
<td>ECSA بصحة بن شعبة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>378</td>
<td>من حدث بحديث وهو برى أنه كتب في أحد الكتابين.</td>
</tr>
<tr>
<td>753</td>
<td>ثابت بن الضحاك</td>
<td>من حلف بملة سوف الإسلام كاذباً...</td>
</tr>
<tr>
<td>357</td>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td>من حلف على يمين فرأى...</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الصحابي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النص</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن العاص</td>
<td>278</td>
<td>579</td>
</tr>
<tr>
<td>عدي بن عميرة</td>
<td>488</td>
<td>578</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله</td>
<td>388</td>
<td>845</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عتيك</td>
<td>288</td>
<td>605</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>213</td>
<td>687</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>329</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>272</td>
<td>858</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله</td>
<td>234</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>111</td>
<td>689</td>
</tr>
<tr>
<td>جرير بن عبد الله البرجلي</td>
<td>321</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>41</td>
<td>467</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الحديث

فيها بآية القرآن فهي خناد.
- من صلى صلاة لا يقرأ فيها بآية القرآن فهي خناد.
- من صلى صلاة فما صلى صلاة الفذة ووقف متنا حتى نفيض

أبو موسى
282
144
- من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا فهو في سبيل الله فهو في الجنة.
- من قتل أن تمت في سبيل الله فهو في الجنة.
- من قرأ الآيتين في آخر البقرة في ليلة كفاه.
- من قرأ ألف آية في سبيل الله تبارك وتعالى كتب يوم القيامة.
- من كان له ثلاث بنات يودين من وبرحمهن وركنلن وجبت له الجنة.
- من كان له على رجل حق فمن أخر كان له بكل يوم صدقة.
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يเศن على مائدة بدار عليها الخمر.

عمر بن الخطاب
406
890
- من صلى صلاة رفعية 32
- عائشة 9
- عروة بن مضر 156
- أبو هريرة 351
- أبو مسعود 251
- معاذ بن جبل 375
- جابر بن عبد الله 227
- عمر بن حصين 244
الحديث

- من كنت له أمتان يمل
  لإحداها على الآخر
- من كسر أو عرج فقد خل
  عليه حجة أخرى...
- من كظم غيظا وهو قادر
  على أن ينفرد...
- من لعب بالترد فقد عصى
  الله ورسوله.
- من مات على ذلك كان مع
  النبيين والصديقين
  والشهداء...
- من مات مرابطا وقي فتحة
  القبر...
- من مات ولم يحج حجة
  الإسلام...
- من مات ولم يفز ولم
  يحدث نفسه بفزور مات على
  شعبت نفاق.
- من مات وهو يجعل لله
  ندا أدخله الله النار.
- من مات لا يشرك بالله
  شيئا جمله الله في الجنة...
- من نذر أن يطيع الله عز
  وجل فليطنه...
- من نزعت بدأ من طاعة لم
  تكن له حجة يوم القيامة...
- من نفس عن غزيه أو محا

اسم الصحابي - رقم الصفحة - رقم النص
أبو هريرة 687 885
الحجاج بن عمرو 688 168
معاذ بن أنس الجهني 689 304
أبو موسى 690 174
عمرو بن مرة الجهني 691 375
أبو هريرة 692 329
أبو أدارة 693 285
أبو هريرة 694 317
عبد الله 695 112
معاذ بن جبل 696 366
عائشة 697 228
عبد الله بن عمر 698 288
أبو قتادة 699 511

464
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>318</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>297</td>
<td>625</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>13</td>
<td>319</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>111</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>ثiban</td>
<td>235</td>
<td>488</td>
</tr>
<tr>
<td>معاوية بن أبي سفيان</td>
<td>397</td>
<td>794</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر</td>
<td>43</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>393</td>
<td>855</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>24</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>257</td>
<td>544</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>322</td>
<td>761</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>378</td>
<td>819</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**الحديث**

"عن كأن في ظل العرش يوم القيامة.
- من وجدتم في متاعة غلولا فاحرقوه...
- من ولاء الله عز وجل من أمر المسلمين شيئا...
- من لا يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل عرفة.
- من بسط ثوبه حتى أقرغ من حديثي ثم يقبله إليه؟
- من يتكلل لي بواحدة وتلكلل لها الجنة....
- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدنيا...
- من يعمل سواء يجز به في الدنيا.
- من ينفكك مني...
- هم إن الله لا يحب الفحش ولا التحش...
- هم عليكم ما تطبقون فوالله لا يجل الله عز وجل حتى قلوا...
- المؤمن الذي خير وأفضل وأحب إلى الله عز وجل.
- مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأم من قل لكم..."
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>نار بن يديم الذي يرقدون</td>
<td>48</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>جزء من سميث جزء من نار جهنم...</td>
<td>450</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>الناس أربعة والأعمال ستة</td>
<td>خريف بن فاتك الأسدي</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>فالناس موسع عليهم في الدنيا والآخرة موسع له في الدنيا...</td>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>449</td>
</tr>
<tr>
<td>تبدأ بما بدأ الله عز وجل به</td>
<td>505</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>نحن أحش بالشكون من إبراهيم عليه السلام إذ قال رب أزني كيف تحي الموتي...</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>588</td>
</tr>
<tr>
<td>نحن الأخرون والأولون يوم القيامة...</td>
<td>487</td>
<td>307</td>
</tr>
<tr>
<td>نزل القرآن على سبعة أحرف...</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>786</td>
</tr>
<tr>
<td>نصرت بالرعب وأوريت خواتين الكلام...</td>
<td>734</td>
<td>485</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو بن العاص</td>
<td>565</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.</td>
<td>أبى بكر الصديق</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>نعم، عرض على ماهر كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة...</td>
<td>أبو جعفر</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يردني...</td>
<td>49</td>
<td>449</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الصحابي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النص</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>403</td>
<td>881</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>178</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>عبادة بن الصامت</td>
<td>239</td>
<td>499</td>
</tr>
<tr>
<td>علي</td>
<td>202</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حميده الساعدي</td>
<td>316</td>
<td>674</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>132</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو واقد الليثي</td>
<td>286</td>
<td>599</td>
</tr>
<tr>
<td>حبيبة بنت سهل</td>
<td>194</td>
<td>378</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>162</td>
<td>303</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس</td>
<td>158</td>
<td>791</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>160</td>
<td>795</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أمامة</td>
<td>209</td>
<td>587</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>115</td>
<td>183</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- تعم يجري به المؤمنون في الدنيا...
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجات...
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة...
- نهى عن بيع المضطرين، وعن بيع الغير، وعن الثمرة قبل أن تدرك...
- هنداء العماد غنول...
- هذا جبل يحيينا ونبيه اللهم إن إبراهيم حرم مكة...
- هذه خيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله...
- هل تضرور في الشمس ليس دونها سحاب؟...
- هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه...
- هلم إلقت لي، فالقت له حصيات من حصى المغش...
- هم الجراح...
- هم الطور مازه الخال...
- ميعته.
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جندب</td>
<td>205</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>90</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الصامت</td>
<td>279</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>899</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حذيفة بن اليمان</td>
<td>290</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>410</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الزهري</td>
<td>283</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>287</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**الحديث**

- هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم.
- هي العصر... (ستل عن الصلاة الوصفي قال)... 
- والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة... 
- والذي نفس محمد بيده لصاحب فيكم موسى... 
- والذي نفسي ببيه لبيه ابن مريم من فج الروحاء بالحج أو العمرة... 
- والذي نفسي بيذه ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور... 
- والله إنك تخبر أرض وأحب أرض الله إلى الله... 
- والله لأن يبلغ أخذكم بيمينه في أهل آئم له... 
- وجبت أنتم شهداء الله في الأرض. 
- ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم...
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم السُّمائي</th>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>الرقم الصحابي</th>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>29</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>55</td>
<td>وما يدرّيك أنها رقية ...</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>79</td>
<td>ووضع سوط أحدكم في</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>أبو سعيد</td>
<td>27</td>
<td>الجنة خير من الدنيا ...</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>عائشة</td>
<td>276</td>
<td>وبِلَّ وَادٍ فِي جَهَنَّمْ يِهْوَى</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>777</td>
<td>فيه الكافر أربعين خريفاً ...</td>
</tr>
<tr>
<td>825</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>59</td>
<td>لا إنه لم يقل يوماً قد</td>
</tr>
<tr>
<td>611</td>
<td>عائشة</td>
<td>78</td>
<td>اللهم اغفر لي يوم الدين ...</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>102</td>
<td>لا إياك لن لا أمانة له ...</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>60</td>
<td>لا تبدؤوه بالسلام وإذا</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>78</td>
<td>لقيموهم في طريق</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>40</td>
<td>فاضرهم ...</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>أبو ذر</td>
<td>102</td>
<td>لا تجعلوا بيوتكم مقباراً،</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>كعب بن عجرة</td>
<td>66</td>
<td>فإن الشيطان يغمر من البيت</td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>أبو ذر</td>
<td>247</td>
<td>الذي يقرأ فيه سورة البقرة.</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>أبو ذر</td>
<td>45</td>
<td>لا تدأرن من المعروف شيئاً</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>ثوبان</td>
<td>240</td>
<td>فإن لم تجد فائق أخاك بوجه</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td>أنس بن مالك</td>
<td></td>
<td>طلق.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>لا تجعل ابنة الأخ ولا ابنة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>الأخت من الرضاءة ...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>لا تزال أمتي بخير ما</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>بجلوا الإفطار وأخروا</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>السحور.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>لا تزال طائفة من أمتي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>على الحق ظاهرين لا يضرهم</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>من ذلّهم ...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>لا تستضيئوا بنار</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>المشركين ولا تتقشوا</td>
</tr>
</tbody>
</table>

429
الحديث
خراتيمكم عربى
لا تشرك بالله شيئا وإن قتلته وحركته ولا تعقل
والديك...
لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنا ولا
تتغالوا...
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تنظروا حتى تروا
الهلال...
لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترخ...
عند مصيره...
لا تطورني كما أطرت
النصاري عيسى بن مريم...
جاربة بن قدامة السمدي...
لا تغضب...
لا تغضب...
لا تطعمهم (يعني
المساكين) ما لا تأكلون.
لا تقل تمس الشيطان
فإنك إذا قلت تمس الشيطان
تعامض الشيطان في نفسه...
لا تقولوا ما شاء الله وما
شا مهدي...
طفيل بن سخبرة...
لا تلحقوا في المسيلة
فولله لا يسألني أحد شيئا...
لا حتى يذوق العصيلة.
ابن عمر...
769
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصحابي</th>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>227</td>
<td>عبد الله</td>
<td>لا حسد إلا في اثنين رجل أتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق....</td>
</tr>
<tr>
<td>239</td>
<td>أسامة بن زيد</td>
<td>لا رأي فيما كان بدأ.</td>
</tr>
<tr>
<td>323</td>
<td>عبادة بن الصامت</td>
<td>لا صلاة لم يقرأها بفاعة الكتاب.</td>
</tr>
<tr>
<td>372</td>
<td>عمران بن حصين</td>
<td>لا طاعة في مقصبة الله عز وجل.</td>
</tr>
<tr>
<td>406</td>
<td>عمران بن حصين</td>
<td>لا نذر لابن آدم فيما لا يلقه ولا في مقصبة الله...</td>
</tr>
<tr>
<td>458</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>لا نكاح إلا بولي.</td>
</tr>
<tr>
<td>517</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية...</td>
</tr>
<tr>
<td>589</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>لا والله ما أحكم وما عنيما ما أحكم عليه...</td>
</tr>
<tr>
<td>665</td>
<td>أبو رافع</td>
<td>لا ولكن هذا قبل فلان بعثته ساعيا...</td>
</tr>
<tr>
<td>592</td>
<td>علي</td>
<td>لا ولد قلت نعم لوجبت.</td>
</tr>
<tr>
<td>619</td>
<td>حنظلة بن حذيم</td>
<td>لا لا الصدقة خمس ولا فعض...</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>عطية السعدى</td>
<td>لا يبلغ العبد أن يكون من المتقن حتى يدع ما لا أبض به...</td>
</tr>
<tr>
<td>630</td>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>لا يحرم من الرضاع إلا ما أبت اللحم وأنشر العظم.</td>
</tr>
<tr>
<td>645</td>
<td>عبد الله بن الزبير</td>
<td>لا يحرم من الرضاع المحلة والمصان.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

471
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو حميد الساعدي</td>
<td>265</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>242</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>أسامة بن زيد</td>
<td>366</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>332</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>400</td>
<td>869</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>353</td>
<td>776</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>337</td>
<td>709</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله</td>
<td>264</td>
<td>677</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>184</td>
<td>355</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أمامة</td>
<td>314</td>
<td>657</td>
</tr>
<tr>
<td>أبوذر</td>
<td>27</td>
<td>327</td>
</tr>
<tr>
<td>أبوذر</td>
<td>365</td>
<td>789</td>
</tr>
<tr>
<td>أبوذر</td>
<td>207</td>
<td>114, 32, 218, 475, 732, 232</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الصفحة رقم النص</td>
<td>الحديث</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>331 175</td>
<td>يا ابن آدم إنك إن تبذل الخير خير لك وأن تسهك شر لك…</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>457 240</td>
<td>يا أبا الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>668 319</td>
<td>يا أبا الناس ردوا علي رداني فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة…</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>598 417</td>
<td>يا أبا الناس عليكم بتفواكم ولا يستروكم السيطان…</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>593 284</td>
<td>يا أبا الناس كتب عليكم الهج…</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>659 315</td>
<td>يا أبا الناس من عمل منكم لنا على عمل…</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>497 238</td>
<td>يأتي علي الناس زمان يأكلون فيه الربا…</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>773 308</td>
<td>يأ ستيفين لا تسبب إزراك فإن الله لا يحب السبلى…</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>691 236</td>
<td>عائشة بعائشة من أعطال عطاء بغير مسألة فاقبليه فإما هو رزة…</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>583 257</td>
<td>عائشة بعائشة هذه متابعة الله عز وجل العيد بما يصيبه من الحمة والتكية…</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>571 271</td>
<td>سعد بن أبي واقاص ياعلي، أما ترضى أن تكون مي بنزالة هارون من موسى…</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

473
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>71</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس</td>
<td>273</td>
<td>556</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>246</td>
<td>518</td>
</tr>
<tr>
<td>أم سلمة</td>
<td>269</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>377</td>
<td>818</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>280</td>
<td>584</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>66</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>96</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>444</td>
<td>730</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>359</td>
<td>777</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن حصين</td>
<td>294</td>
<td>618</td>
</tr>
</tbody>
</table>
فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين

اسم الراوي  رقم الصفحة  رقم النص

أبو سعيد الخضري  96  141

يحيى بن حصن  149

يرحم الله الملحقين يرحم عن جدته

الله الملحقين ...

770

727

- يسرا ولا تعصرا وبشرا ولا تنفر وتطارعا.

- يسرا ولا تعصرا وبشرا ولا تنفر...

- يعزم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أهدهم ...

- يعني صمموا الهلال لرؤيته وأقطوا لرؤيته...

- يقتلله ابن مريم بباب لدٍ.

- يقول الله عز وجل: عيدي عند ظهر بي وأنا معه...

- يقول الله عز وجل: يشتمني ابن أم ماينتفي له أن يشتمني...

- يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر بلتقى البحرين ومصر بالبحيرة...

- ينزل عيسى بن مريم، فيقتل الخنزير ...

898  409
الاثر

- غضب عمر بن عبد العزيز يوما على رجل غضبا شديدا...
- كانت الرصية للأقيرين الذين لا يتركون...
- هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل فليس فيه دين...
- هي محكمة ليست منسوبة.
- هي محكمة ليست منسوبة.
- كان سيبه العنق فإذا وجد فجوة نص...
- ليست منسوبة.
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جالسا وكانوا يطلبون أنه ينزل عليه...
- كان رجل يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ اليدرة وآلى عمران...
- قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو من ألقى بيد إلى المهلكة قال: لا...
- صلاتهم نحر بيت المقدس

اسم الراوي     رقم الصفحة     رقم النص
- إبراهيم بن أبي عبيدة العقيلي    203
- إبراهيم التخمي    196
- إبراهيم التخمي    383
- إبراهيم التخمي    701
- إبراهيم التخمي    799
- إبراهيم التخمي    284
- أسامة    165
- الأنصاري    336
- أبي أمامة    616
- أنس    61
- الولاء بن عازب    845, 860, 268, 266, 271, 841, 848
- الولاء بن عازب    99

476
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>البراء بن عازب</td>
<td>387</td>
<td>840</td>
</tr>
<tr>
<td>البراء بن عازب</td>
<td>535</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>البراء بن عازب</td>
<td>402</td>
<td>642</td>
</tr>
<tr>
<td>بشير بن الخصاصية</td>
<td>139</td>
<td>463</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر الصديق</td>
<td>266</td>
<td>565</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكركة</td>
<td>395</td>
<td>857</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>296</td>
<td>856</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>617</td>
<td>911</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>393</td>
<td>855</td>
</tr>
<tr>
<td>قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم</td>
<td>477</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
المؤرخ
عليه وسلم محارب بن خصفة...
- لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزر في الشهر الحرام...
- بلغنا أن دارد صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الليل أفضل...
- كان عند بعض الأمراء رجل يلعب نجاً جندب مشتملاً على سيفه...
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى.
- بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه...
- إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفروه ... قال نسختها إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
- قوله (لا تأخذ سنة) قال:
- كانت الوصية للوالدين...
- والأقرئين فنسخ ذلك...
- لبث آدم عليه السلام في الجنة ساعة من نهار...
- ليست بمسوحة لها نصف...
- الحسن وأبو العالية
الصداق، ولها المتاع.
- واللهم ما هي نسخة وإنها لثابتة، ولكن الناس يخلوا وشحا...

- هي مثبتة لم تنسخ وكانت القسمة إذا حضرت...
- [لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل] قال: ما نسخها شيء.
- لا يذكرون الله إلا قلبا.
- سألت ابن عمر عن صلاة السفر...

- إن أول ما أوصي أن ليجيء هذا الذي في حجري...
- إن رأس الحكمة خشبة للرب عز وجل.
- قام التقوى أن يبقي الله العبد حتى يطقيه من مثقال ذرة...
- الربيع من الكفر.
- سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيان فقرأ عليه...

- تزويذ وأنت صحيح شحيح تأمل النفي وتخشى الغفر.
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة
اقرأ...
- كان الرجل يكلم صاحبه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة...

- حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك...
- أن عبد الله بن عمر كان يحدث أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة الخرن).

- ألا تخبرني عن رساله هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل...
- جاء رجل إلى عيسى بن مريم فقال: يا معلم الخير علمني شيئاً تعلمه...
- خرج إليتنا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا بحديث يعجبنا...
- قالت بنى إسرائيل لموسى: أينما ريك؟....
- إنها ما كنت وعليها ما اكتسبت نسخت (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه).
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
<th>اسم الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>67</td>
<td>76</td>
<td>سعيد بن جبير</td>
</tr>
<tr>
<td>349</td>
<td>766</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>6</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>640</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
</tr>
<tr>
<td>883</td>
<td>466</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
</tr>
<tr>
<td>897</td>
<td>469</td>
<td>سعيد بن المسبب</td>
</tr>
<tr>
<td>561</td>
<td>624</td>
<td>سعيد بن المسبب</td>
</tr>
<tr>
<td>336</td>
<td>706</td>
<td>سعيد بن المسبب</td>
</tr>
<tr>
<td>335</td>
<td>705</td>
<td>سعيد بن المسبب</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>397</td>
<td>سعيد بن المسبب</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- ما كان آدم عليه السلام في الجنة إلا مقدار ما بين الظهر والعصر.
- أصبر نساء من سبي أوطاس ولحن آزواجه فكرهنا أن نقع عليهن...
- أنة جريل عليه السلام أتن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكك يا محمد...
- حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهري من الليل...
- قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا مالنا بها...
- رفع عيسى بن مريم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة...
- سمعت ابن العاص يقول: ما أحد لقي الله عز وجل إلا بذنب...
- كانت قبل الفرافض وما كان ما ترك من مال...
- كانت هذه قبل الفرافض وقسمة الميراث...
- هي منسوبة نسختها الآبة
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سفيان</td>
<td>914</td>
<td>419</td>
</tr>
<tr>
<td>سفيان</td>
<td>47</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>أم سلمة</td>
<td>387</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان</td>
<td>707</td>
<td>357</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان</td>
<td>105</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان الغارسي</td>
<td>136</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان الغارسي</td>
<td>87</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان الغارسي</td>
<td>431</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان الغارسي</td>
<td>859</td>
<td>395</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان الغارسي</td>
<td>482</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الراوي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النص</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>شعبٌ الجبائي</td>
<td>77</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>أبي صالح باذام</td>
<td>299</td>
<td>630</td>
</tr>
<tr>
<td>أبي صالح باذام</td>
<td>376</td>
<td>815</td>
</tr>
<tr>
<td>الضحاك بن مزاحم</td>
<td>265</td>
<td>563</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>200</td>
<td>410</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>363</td>
<td>786</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>404</td>
<td>885</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>124</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>396</td>
<td>888</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>395</td>
<td>896</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- كانت الشجرة التي نهى الله عز وجل عنها آدم وروجته عليه السلام عليه البر تسمي الدمعة...

- [يأتوكم من فورهم هذا] قال: من غضبهم...

- [ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سبحة فمن نفسك] وأنا قدرتها عليك...

- السيد الحسن الخلق، والخصر الذي حصر عن النساء...

- إذا بلغت إلى هذه الآية [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى]...

- إذا جاور الختان الختان وجوب الفسق...

- أن سورة قالت يا رسول الله قد رهبت يومي لعائشة...

- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيام عاشوراء...

- خرجنا مع رسول الله في بعض أسفارنا حتى إذا كنا بالبيداء...

- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة
بدأ قلما فلما شهد وصيته إذا
نصرانيين...

447
عامر الشعبي
220

446
عامر الشعبي
220

- كانت تكن المرأة مقاتلا
في الجاهلية لا يعيش لها
...لقد...

- كانت المرأة من الأنصار إذا
كانت لا يعيش لها ولد
تدعى الفتاة...

800
عبارة بن الصامت
272

- بعثنا رسول الله صلى الله
على وسلم إلى أرض فخرت
في نفر السنامين...

839
عبد الله بن أبي حدر
386

- آخر شدة بلغاها الزمن
المرت...

420
عبد الله بن عباس
295

- [إذا حضر القصة أول
القربى] قال: هي محكمة
ولست بنسخة...

696
عبد الله بن عباس
334

- أن رجلا من الأنصار ازداد
عن الإسلام وقين
بالشمر...

583
عبد الله بن عباس
280

- أن العباسي استأذن رسول
الله صلى الله عليه وسلم في
أن بيته بمحاكه أيام منه...

297
عبد الله بن عباس
161

- أنه بات عند نبي الله
 صلى الله عليه وسلم ذات

681
عبد الله بن عباس
246

484
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الرأوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس 629</td>
<td>298</td>
<td>298</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس 173</td>
<td>109</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس 529</td>
<td>252</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس 120</td>
<td>88</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس 868</td>
<td>399</td>
<td>399</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس 854</td>
<td>392</td>
<td>392</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس 117</td>
<td>86</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس 127</td>
<td>81</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس 573</td>
<td>272</td>
<td>272</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس 195</td>
<td>120</td>
<td>120</td>
</tr>
</tbody>
</table>
اللسان.
- {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم}
- يعني بذلك: أهل الكتاب...
- الكافي موضوع القدين،
- والعرش لا يقدر أحد قدره.
- لين كان كل أمر، مما فرح بما أرتي وأحب أن يحمد
- بما لم يفعل لعذبة
- أجمعون...
- لما حرمت الخمر قال أناس:
- بارسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشرونها؟
- لما حولت القبلة قبل بارسول الله آرأيت الذين
- ماتوا وهم يصلون إلى بيت
- المقدس...
- لما نزلت (أين تبدر ما في أنفسكم) شق ذلك على
- المسلمين.
- لما نزلت (ولا تقرروا مال
- البتيم إلا باليتي هي أحسن)
- عزلوا أمراء البتامي...
- ما خلت الأرض من بعد نوح من سمعة يدفع الله بهم
- عن أهل الأرض.
- ما نصر الله تبارك وتعالى
في موطئ كما نصر يوم
أحد...

- مر نفر من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم على
رجل من بني سليم...

- من ترك بسم الله الرحمن
الرحيم فقد ترك آية من
كتاب الله...

- من ملك ثلاثمائة درهم
وجب عليه الحج...

- زالت [يا أبا الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول]
في عبد الله بن حذافة.

- هم الذين هاجروا مع محمد
صلى الله عليه وسلم إلى
المدينة...

- [وانتفوا ما كتب الله لكم]
قال: ابعقوا ليلة القدر.

- [وأذا حضر القسمة أول
القري] فنسختها آية
الميراث نجمل لكل إنسان...

- [إن تبدو ما في أنفسكم
أو تخفوه ...] نزلت في
كتاب الشهادة...

- [والذين عقدت أياتكم]
قال: كان الرجل قبل الإسلام
يعاقد الرجل...

838 285
- 30
835
595 285
806 370
611 291
737 177
784 335
537 255
758 252
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الرواي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>211</td>
<td>421</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>146</td>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>177</td>
<td>212</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>127</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>680</td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>333</td>
<td>695</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>116</td>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>531</td>
<td>253</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>51</td>
<td>44</td>
</tr>
</tbody>
</table>

والذين يترفون منكم ويترون أزواجها...} فكان للترف زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة... (وأنفقوا في سبيل الله...} أنفقوا وار متنقص. (وعلى الذين يطيقون فينديه قال: ليست بنسوحة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة... (وعلى الذين يطيبون قال: نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. (رمالكم وهذه؟ إنما تولت هذه في أهل الكتاب ثم تلا [فإذ آخذ الله ميثاق الذين أورتا الكتاب...} (فإن كان غنيا فليستعفف قال: نسخ من ذلك الظلم والاعتداء... (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} قال: نسخت هذه الآية [إن تيدوا ما في أنفسكم...} يرسل الله الريح فتحمل
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الرأوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النحى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>154</td>
<td>281</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>142</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>99</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>151</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>394</td>
<td>858</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>171</td>
<td>327</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>154</td>
<td>364</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو بن العاص</td>
<td>382</td>
<td>821</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو بن العاص</td>
<td>372</td>
<td>880</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الماء من السحاب قيمر به السحاب...
- أليس تطوفون بالبيت وتتأثر النروف...
- أن امرأة رجعت في بعض مغازى النبي صلى الله عليه وسلم مغولة...
- بينا الناس في مسجد قباء في صلاة الصبح، إذ أتاه آت....
- تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالمرة إلى الجح وآهدين...
- فكر رسل الله صلى الله عليه وسلم فوصف وراء طائفة منا....
- يستناب المرتد ثلاثا.
- يصلي فيما توجهت به راحلته وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن ذلك...
- أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض أن من قتل خطأ فدنته من الإبل...
- كنا مع رسول الله في سفر، ننزلنا منزل، فنما من يضرب خياء....
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الرواية</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو بن العاص</td>
<td>376</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>السيد: الذي يطيع ربه ولا بعصبه</td>
<td>562</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>- من ترك بسم الله الرحمن الرحيم في فواتحي السور</td>
<td>872</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>- أكثر الناس خطايا أكثرهم خوضا في الباطل</td>
<td>115</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>- إن استطعت أن تكون أنت الحديث</td>
<td>884</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>- إن الله اتخذ صاحبكم خليلا يعني محمد صلى الله عليه وسلم</td>
<td>112</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>- رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة جناح</td>
<td>393</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>- سأقول فيها بجهد رأيي فإن أصط فالله عز وجل يوفتني اللهم وإن أخطأت فهو مني</td>
<td>875</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن التخصيصات والتفاوات</td>
<td>779</td>
<td>361</td>
</tr>
<tr>
<td>- قرأت على رسول الله من سورة النساء</td>
<td>380</td>
<td>382</td>
</tr>
<tr>
<td>- قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم</td>
<td>490</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الراوي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النص</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>370</td>
<td>669</td>
</tr>
<tr>
<td>الذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أخرج إلى طول سجن من لسان</td>
<td>400</td>
<td>873</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>367</td>
<td>793</td>
</tr>
<tr>
<td>يأتى الرجل الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا</td>
<td>47</td>
<td>827</td>
</tr>
<tr>
<td>أن هو كان بعد هم آية و [الم] آية</td>
<td>380</td>
<td>827</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن عوف</td>
<td>183</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>إنني سائلك عن أمر وأنا أستحيي أن أسألك عنه</td>
<td>137</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>عدي بن حاطم</td>
<td>371</td>
<td>8.8</td>
</tr>
<tr>
<td>المرابض بن سارة</td>
<td>212</td>
<td>434</td>
</tr>
<tr>
<td>رعوتا رسول الله مرغطة ذرفت منها العيون</td>
<td>89</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>كانت المرأة في الجاهلية تعطي سكنى سنة من يوم توفي زوجها</td>
<td>214</td>
<td>424</td>
</tr>
<tr>
<td>لقيت عبد الله بن عمر ابن العاص ق_FLT: أخبرني عن صفة رسول الله صلى عليه وسلم في دية الخطا عشرين بنت مخاض...</td>
<td>491</td>
<td>891</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الروائي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النص</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>الله عليه وسلم في التوراة...</td>
<td>عطية القرظي</td>
<td>333 692</td>
</tr>
<tr>
<td>- عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قرظة...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- هذه في الشهادة [زمن يكتمها فإنه أم قلبه].</td>
<td>عكرمة</td>
<td>251 524</td>
</tr>
<tr>
<td>- أن اسم أم مرير حنة.</td>
<td>عكرمة</td>
<td>267 558</td>
</tr>
<tr>
<td>- هو الرجل بسلم في دار الحرب فيقتل فيه دية...</td>
<td>عكرمة</td>
<td>383 833</td>
</tr>
<tr>
<td>- [والذين يتوفر منكم وذرون أرحاجا ...] قال: نستحيها [والذين يتوفر منكم وذرون أرحاجا يتربصون ...].</td>
<td>عكرمة</td>
<td>212 423</td>
</tr>
<tr>
<td>- أكل مال اليتم من الكبائر.</td>
<td>علي</td>
<td>322 690</td>
</tr>
<tr>
<td>- تعمد حيضتتين، فإن لم تكن حيضتتين نشهر ونصف.</td>
<td>علي</td>
<td>191 639</td>
</tr>
<tr>
<td>- قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية...</td>
<td>علي</td>
<td>238 714</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر.</td>
<td>علي</td>
<td>139 444</td>
</tr>
<tr>
<td>- نزلت [إن تبدوا ما في أنفسكم ...] أحزننا وهمتنا...</td>
<td>علي</td>
<td>264 530</td>
</tr>
<tr>
<td>- لا والذي فلق الخيبة وبرأ</td>
<td>علي</td>
<td>118 192</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>492</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الاثور

السمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن...

- يأتي على الناس زمان عضوض، بعض الموسر على ما في يديه...

- اللهم بين لنا في الخريبيان شافين.

- إن آخر منزل من القرآن آية الرياء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها...

- إن لم تكن قبض نشرين.

- إن المشركون كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس.

- ألا حستمو ثلاثا وترفقون إليه رغيفا كل يوم لعله أن يقرب...

- ألا لا تفلوا صدق النساء...

- رأيت رؤيا لا أراه إلا لحضور أجي، رأيت كأن ديك نقرن تقرتين...

- غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في شهر رمضان...

اسم الراوي - رقم الصفحة - رقم النص

علي 680 203
أبو عمر بن الخطاب 172
أبو عمر بن الخطاب 498 260
أبو عمر بن الخطاب 368 190
أبو عمر بن الخطاب 285 155
أبو عمر بن الخطاب 225 171
أبو عمر بن الخطاب 727 343
أبو عمر بن الخطاب 912 418
أبو عمر بن الخطاب 207 165
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>266</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>263</td>
<td>297</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>368</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>128</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>351</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>823</td>
<td>379</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>394</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن المهاجر</td>
<td>77</td>
<td>357</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو عباس الزرقي</td>
<td>851</td>
<td>390</td>
</tr>
<tr>
<td>عياس الأشعري</td>
<td>278</td>
<td>299</td>
</tr>
<tr>
<td>قنادة</td>
<td>766</td>
<td>339</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- كذب أولئك، بل هو من أشترى الآخرة بالدنيا...
- لقد اتخذت إذا بئنته من دون المؤمنين.
- لا استطعت أن أجعل عدة الأمة حسنة، ونصفاً لعلها...
- وافقت ربي عز وجل في ثلاث...
- وما فينا خير إن لم يقل لنا، وما فيهم خير إن لم يقولوها لنا...
- يارسول الله هلكت...
- أن رحلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، وفرژ عليه...
- لا تلمسوا علينا سنة نبها عدة أم الوالد إذا توفى عنها سيدها أربع أو عشر.
- رأى موسى عليه السلام رجلا عند العرش فتبكيه...
- كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمساف فاستقبلنا المشركين...
- شهدت اليرموك وعلىنا خسارة أُماء...
- (نأسكوهن في البيب)
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النسخ</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
</table>
|          | 191         | 371       | قال: نسختها الخدر. 
|          | 288         | 610       | فجعل عدة المطلقة ثلاث.
|          | 203         | 398       | حيض ثم نسخ منها التي لم يدخل بها ...
|          | 217         | 436       | في قوله تعالى {إِنَّكُمْ لَللهُ يَتَّقُونَ} قال: أن يطاع فلا يعسي ثم تسخها ...
|          | 353         | 709       | قال سعد بن السيب: ثم نسخ هذا الخرف المتعة.
|          | 213         | 425       | قوله {لا تأخذه سنة} قال: نصها.
|          | 88          | 121       | كان الرجل في الجاهلية.
|          | 120         | 198       | يعاقب الرجل فيقول...
|          | 108         | 160       | كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها كان لها السكن والغفران حولا ...
|          | 48          | 39        | كانوا يصلون نحو بيت المقدس ونبي الله محمد وبعد ما هاجر ...
|          | 12          |          | {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} قال: أمر الله أن يوصي لوالديه وأقربائه ثم نسخ ...
|          |             |           | لقد ذكر لنا أن الرجل كان يصعب على بطنه الخجر ليقيمه بصلة ...
|          |             |           | ما كان بعد الموت عن
العنوان

الحساب والجنة والنار.
ما يحل للناس الآن أن يغزو في الحرم ولا في الشهر الحرم إلا أن يقاتلو فيه...
نزلت هذه الآية فكبرت عليهم...
نسخ ذلك في براءة وتبذ إلى كل ذي عهد عهد...
وكنوا يصلون نحو بيت المقدس ثم وجهه الله نحو الكعبة...  
(واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) قال: كانت هذه الآية قبل الحدود...
(ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ...) قام أن لا يبدأوا بقتال...
(ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) قال: كانوا لا يقاتلون به حتى يقاتلوهم...
- يأتيهم الله في ظل من الغمام وتأتيهم الملائكة عند الموت.
- ذكروا عند عمر رجلا شري نفسه...
- قُيلت حتى ظننت أن كل شعرة في رأسها فيها القتيل

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
<th>اسم الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>170</td>
<td>368</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>255</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>381</td>
<td>828</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>142</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>339</td>
<td>717</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>545</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>555</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>304</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>261</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>273</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

496
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>كعب بن مالك</td>
<td>164</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>كعب بن مالك</td>
<td>136</td>
<td>437</td>
</tr>
<tr>
<td>كعب بن مالك</td>
<td>214</td>
<td>429</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو مالك</td>
<td>218</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو مالك</td>
<td>325</td>
<td>704</td>
</tr>
<tr>
<td>مجاهد بن جبير</td>
<td>337</td>
<td>710</td>
</tr>
<tr>
<td>مجاهد بن جبير</td>
<td>245</td>
<td>658</td>
</tr>
<tr>
<td>مجاهد بن جبير</td>
<td>65</td>
<td>720,711</td>
</tr>
<tr>
<td>مجاهد بن جبير</td>
<td>248</td>
<td>696</td>
</tr>
<tr>
<td>مجاهد بن جبير</td>
<td>295</td>
<td>690</td>
</tr>
</tbody>
</table>

من أصلها إلى فرعها...
قال موسى صلى الله عليه وسلم: يارب أقربني ناتاجيك أَوْ يَأَيُّدُكِ؟
كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنانم حرم عليه الطعام والشراب ونساء...
لم يزل بعد نوح في الأرض أربعة عشر يدقع الله بهم الغلاب.
إن الصغرى التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجلها أربعة من الملائكة...
[إذا حضر القسمة] قال: نسختها آية المرااث
أخذ عمر من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة...
[ألفقنا من طببات ما كسبتم] قال: من التجارة.
علم من إبليس المعصية وخلق له (لها).
الفقه والعلم في قوله [ومن يؤتى الحكمة فقد أرتي خيرا كثيرا].
قالت امرأة زكريا لريم:
إني أجد الذي في بطني...
- كان ابن عمر قائمًا بصلي نأتي على هذه الآية (إن تنالوا البر حتى تنفقوا ما يكوبين)...

- كان ناس مسترضون في بني قريظة فأرادوا أن يكرههم على الإسلام...

- كانوا يبعبون ولا يتزودون فرخص لهم في الزاد.

- ما السموات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاد.

- [واللذين عقدت أيانكم] قال: هم الحناء فأتورهم نصيبهم...

- [واللغان يأتيها منكم] قال: نسخت الآية التي في الثور...

- ونسخت هذه الآية (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) نسخت [إذن تبدوا ما في أنفسكم أو تخففه ...]

- [لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل] إنها لمحكمة ما نسخت.

- أنزلت في أبي أربع مصعب بن سعد بن...
لا يُمكن قراءة النص بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>محمد الزهري</td>
<td>177</td>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن سيرين</td>
<td>119</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>مروان بن الحكم</td>
<td>257</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>نافع مولى ابن عمر</td>
<td>396</td>
<td>542</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>173</td>
<td>807</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>77</td>
<td>278</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>77</td>
<td>99</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مشتقة لم تنسخ وكانت النسمة... [لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا] ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب... يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين... جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتيت هذه الآية [إن ترك خيرا وصية] أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخرف... ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين فقط من آخر سورة البقرة إلا بكي... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجتان وعسفان... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول... قال: الأمراء. حرت المخر ثلاث مرات... لما فتحت خبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>209</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الوليد بن عقبة</td>
<td>313</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مالك أرك قد جنوه أمير المؤمنين عثمان</td>
<td>389</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رهب الخزاعي</td>
<td>389</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وهب بن منبه</td>
<td>357</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وهب بن منبه</td>
<td>396</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وهب بن منبه</td>
<td>562</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وهب بن منبه</td>
<td>266</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يزيد بن مسلم</td>
<td>396</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يعلى بن مرة</td>
<td>396</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- لا بأس بقضاء رمضان متفقاً.
- مالك أرك قد جنوه أمير المؤمنين عثمان...
- صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر.
- بمنى أكثر ما كان الناس...
- أن موسى سأل ربه عز وجل فقال يارب بما تأمرك...
- ليس للذكر ناهية.
- إذكروني قيامًا وقعودًا وعلى جنوك ...
- نادي مند من السماء إن يحيى بن زكريا سيد من ولدت النساء ...
- سألت وهب بن منبه كيف أصلي؟
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هر وأصحابه، وهو على راحله والسماء من فوقهم...
بيانات
الأطفال الجودة المطلق
في التفسير

 водо الأصل
وفقًا ل重重ة المادية إلى سلاسة إبراهيم

جمع وتشريحة
ابتكر الفاظي محمد بن سعد بن طليطلة

 conseguta
استمالاتي في تقليد القراءة البديعة
الباحة الإسلامية - المنطقية

واعد أوفر الح-player البرمي
أسس معارف في مدرسة
السنة والقراءة النورية - المباشرية

المملكة العربية السعودية
تفسير
سورة المائدة
فضائحها وما يتعلق بها

1- ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا معاوية عن أبي الزاهرة عن جبير بن نفير قال دخلت على عائشة فالتكلت: هل تنقرأ سورة المائدة؟ قال:
قلت: نعم قالت: فإنها آخر سورة نزلت فما وجدت فيها من خلاف فاستحلوها وما وجدت فيها من حرام فحرمها وسأنتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن.

2- ثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثني حبي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحكيم حدثه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها.

3- ثنا أبو النبي ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن لبث عن شهر بن حرشب عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لأخذة بنام العضة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنزلت عليه المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق بعثود الناقة.

(1) المسند (188/6). وأخرجت أبو عبيد والنسائي في التفسير في الس안 الكبرى والحاكم في المستدرك من طرق عن معاوية بن صالح بن نحوي وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجه وسكت الذهبي (فضائل القرآن رقم 1360، انظر تحفة الأشراف 388/11، المستدرك 3032). ذكره ابن كثير (التفسير 3/3).

(2) المسند (176/2). وقال ابن كثير: تفرد به أحمد، ولم يعره في الدار إلى غيره وأورده الهيبي وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وأكبر على ضمته وقد حسن حديثه ويعتبره رجلا ثقات (تفسير ابن كثير 3/7 والدر المنثر 3/9 ومجمع الزوائد 13/17) ويشهد له الحديث الآمن.

(3) المسند (456/1). وأخرج أبا أيضا من طريق سفيان عن ليث بن نحوي (المستدرك 658/6).

وأخرج الطبري وإسحاق بن راهب، والطبراني من طريق عن ليث بن نحوي (التفسير رقم 111). ومسند إسحاق (245/4) والمجم الكبير (178/24) قال الهيبي، ورواه أحمد والطبراني وفيله شهر بن حرشب وهو ضعيف وقد تثق (مجمع الزوائد 13/17) وفي الإسناد أيضا ليث بن أبي سليم قال الخالق: صدوق اختلط أخبارا ولم يميز حديثه فترك (التقريب 287).
قوله تعالى (أحلت لكم بهيمنة الأنعام) 4- قال 1) كان ابن عباس يأخذ بذنب الجنين ويقول: هذا من بهيمنة الأنعام) 2) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه 3)، وأما أبو حنيفة فقال: لا يكمل تذبح نفس وتؤكل نفس. 5- ثنا أبوبعيدة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداد جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه 4).


(1) الفوائد (127/2).
(2) أخرجه الطبري عن طرق عن قابر عن أبيه عن ابن عباس (التفسير 5/70)، وفي إسناده قابر بن أبي طيبان رفيع بن لي، وأخرج سعيد بن منصور رفيع بن حميد وابن المنذر وابن مودويه (الانضر الدر 1/254).
(3) يأبى تخرجه في الحديث القادم.
(5) رواه ابن الجوزي بإسناده إلى الإمام أحمد (توضيح القرآن 160) وإسناد الإمام أحمد إلى =
سورة المائدة

7- ثنا عبد الززاق ، قال: معمر عن قطادة (لاخلوشا شعائر الله ولا الشهر الخرام ولا الهدى ولا القلاند) ، قال: هي منسخة ، كان الرجل ذي الجاهلية إذا خرج من بيته يريد المجد تقلد السمور لم يعرض له أحد ، فإذا رجع تقلد قادة شعر لم يعرض له أحد وكان المشرك يمتنع لابصده عن البيت فأرادوا أن كالقائثين في الشهر الحرام ، ولا عن اللمت الحرام ، فنسخها (اقتتلوا المشركين حيث وجدتموه). 

8- ثنا يزيد قال: أني سفيان بن حسین عن الحكم عن مجاهد قال: نسخت هذه الآية (لاخلوشا شعائر الله) نسختها (اقتتلوا المشركين حيث وجدتموه). 

قوله تعالى (ولا الهدى ولا القلاند) (1)

قوله تعالى (وتعاونوا على البه والتقوى ولاتتعاونوا على الإثم والعدوان)

9- ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبر عن أبيه أن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق والإثم ماحك في صدره وكره أن يطلع الناس عليه. 

(1) = قطرة حسن وآخرك الطبري من طريق سعید بن أبي غريب عن قطادة (الинтерبر رقم 477).

(2) = قطرة حسن وآخرك الطبري من طريق همام بن بحبى عنه وآخرك الطبري من طريق همام عن قطادة ب unheard (اللغة والمسخر ص 61. التفسير رقم 973.1).

(3) = قطرة صحح وآخرك الطبري من طريق ابن الجزري بسنادة إلى الإمام أحمد (تواضف القرآن ص 141) وإسناد الإمام أحمد إلى (اللغة والمسخر ص 61. التفسير رقم 973.1).

(4) = قطرة صحح وآخرك الطبري من طريق سفيان بن حسین به نحوه (اللغة والمسخر رقم 972.1.1. المراقب 1006.1.1.1).
سورة المائدة

10- ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن معمر بن أبي كثير عن
زيد بن سلام عن جده قال: سمعت أبا أسماء يقول: سأل رجل النبي صلى
الله عليه وسلم فقال: ما الإثم فقال: إذا حك في نفسك شيء فدفعه قال:
فما الإيحان قال: إذا ساءك سبتك وسرتك حستتك فأنت مؤمن(1).

11- ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي
عبد الرحمن السلمي قال: سمعت وابستة بن معبد صاحب النبي صلى الله
عليه وسلم قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله عن البر
والإثم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم فقلت: والذي بعثك بالحق ماجتت
أسألك عن غيره فقال: الب(2) انشرح له صدرك والإثم ماحاك في صدرك
وإن أفتك أنت الناس(3).

12- ثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال: ثنا عبد(4) العلاء قال: سمعت
مسلم بن مشكيم قال: سمعت الخشني يقول: قلت يارسول الله أخبرني بما
يحل لي ويحرم علي قال: فصنع النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في

(1) المسند (518/5) وأخرجه أيضا من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن (المسجد
4/257/5). أخرجه عمرو الأزاق عن معمر بن ربيعة بن حبان عن طريق هشام عن يحيى
والطياري من طريق معمر به. ومن طريق أبي يحيى سعيد الشامسي عن يحيى بن ربيعة
بأنه لم يذكر عن جدته الحكم من طريق عن يحيى به وقال: هذه الأحاديث كلها صحية متميزة على شرط
الشافعية وسكوت الشافعية (المصنف 129/11، موردة الطاقة 5/15 المعجم
137/8، المصدري 137/147، وقال الهمشري: رجاله رجال الصحيح وصحبته الأثبات.)

(2) حكنا في الأصل وعلما (ما) ساقطة دليل ما يلده.

(3) المسند (6/277/4) ورواه أيضا قال حديثا يزيد بن هارون حديثا حيما بن سلمة عن الزبير أبي
عبد الله بن أبي عبد الله بن معكر عن أبي جعفر المهدي بن سلمة أن الزبير أبو عبد الله بن معكر
لم يسمعه منه قال: حديثي جلساء وقد رأيته من واحدة الأديرة قال: حديثي غير مرة ولم
قل حديثي جلساء هكذا. فذكر بعده حديث بلده بن هارون (المصنف 228/4). أخرجه الدارمي من
طريق أبى عبد الله بن مكرز عن أبي جعفر المهدي (المصنف 225/2). قال الباقعي: حسن
السفياني والتوي. (انظر الفتح البصري 24/19 ذكر في القدر 405/5، المعروفة).

(4) حكنا في المسند والعهد عبد الله بن العلاء وهو ابن زهير مرفقة لكتب التراجم.
المائدة

النظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ماسكتن إليه النفس واطمأن إليه القلب وإيمان مالم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفسدون وقال: لا أقرب لهم الحمار الأحلي ولا إذا ناب من السباق.

13- ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله قال أنا عبيد الله بن موهب عن مالك بن محمد بن حارثة الأنصاري أن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يبعت لله حقا يعمل به بعده إلا أجري الله عليه أجره إلى يوم القيامة ثم وفاء الله عز وجل ثوابه يوم القيامة.


سورة المائدة

15- ثنا هشيم قال عبيد الله بن أبي بكر أنا عن أنس وبرنس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك طالما أو مظلوما قبل يارسول الله: هذا أنصره مظلوما فكيف أنصره إذا كان طالما قال: تمحجز تمنعه فإن ذلك نصره.

16- ثنا إسماعيل عن ليث عن شهر بن حرشب عن أم الدرباء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله عز وجل أن يرد عليه نار جهنم يوم القيامة.

قوله تعالى (وما لكل السبع إلا ماذكريم)


18- ثنا وكيت قال: ثنا سفيان عن أبيه عن عبادة بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الخليفة من تهامة فأصابنا غمنا وإبل وقنا: نجعل القوم فأغلعوا بها التدور فجاء النبي

(1) المسند (6/187) وأخرج أيضا من طريق حميد بن عن أنس بن حوره (المسند 4/131، إثبات الأنوار 389، إثبات.)
(3) المسند (6/375) وأخرجه الطالب الجاهلي عن طريق شعبة بن نوره (المسند ص 139، رقم 1034). قال الساعطي: سند حسن (الفتح الرباني 77/17).

قوله تعالى (اليوم يقس الذين كفروا من دينكم).

20- ثنا روح ثنا ابن جربيغ أخري بأبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قد يفس الشيطان أن يعده المسلمين ولكن في التحيش بينهم.

8
سورة المائدة

قوله تعالى (الله أعلم لكم دينكم ...)  

21- حدثنا جعفر بن عون أن أبا عميس عن قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين
إنا نكرؤون أية في كتابكم لو علنتا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك
اليوم عيدا، فقال: واي أية هي? قال: قوله: عز وجل (الله أعلم لكم
دينكم وأقمت عليكم نعمني) قال: فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم
الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت
فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرة عرفة في يوم الجمعة.)

قوله تعالى (....والوقنعة ...)  

22- ثنا يحيى بن سعيد ووكي بن زكرياء قال: وكيف عن عامر وقال
يحيى في حديثه قال: حدثني عمر قال: ثنا عدي بن حامد قال: سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: فأصبت بحده
فكله وامأنت بعرضه وهو وقته وسألته عن صيد الكلب قال: وكم.
إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقلت: ما أسماك عليك ولم يأكل فكله
فإن أخذ ذكائه وإن رجدى مع كلبك كوكب آخر فخشيت أن يكون أخذته معه
وقد قتله فلا تأكل فإنا ذكرنا لما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على
غيره (22).

(التفسير/224)

(1) المسند (رقم 188). وأخرج أيضا من طريق سفيان عن قيس به نحوه (المستند رقم 272).
(2) المسند (رقم 759). وأخرج أيضا من طريق الشعبي عن علي به نحوه وفي بعضها
الجاح (المستند 6756/45). وأخرج أيضا من طريق عن عبد حسن عن علي به نحوه
والربط بينها اختصار (المستند 658/457). وهو في بعضه في الرمزم لم يستدع
الروى (64). وأخرج البخاري ومسلم من طريق عمار عن عدي به نحوه (الصحيح - الطبائع
والصحيح - باب صيد المعراض 111/6، الصحيح - الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب
المملوء 65/68). وذلك ابن كثير (15/31).
قوله تعالى (وماعلمتم من الجوارح مكلبين تعلمنهن ما علمكم الله...)

٣٣ - ثنا يزيد بن عبد الله قال ثنا محمد بن حرب قال ثنا الزبيدي عن يونس بن سيف الكلاعي (ثم مريم) عن أبي إدريس عائض الله بن عبد الله الخولاني عن أبي ثعلبة الخنشي قال: أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد في النور ثم صوبه فقال: نوبيته (١) قلت: يارسول الله نوبيته خبر أو نوبيته شيء؟ قال: بلى نوبيته خبر. قلت: يارسول الله أنا في أرض صيد فأرسل كلي المعلم فمنه ما أدرك ذكائه ومنه ما لا أدرك ذكائه وأرمي بهمسي فمنه ما أدرك ذكائه ومنه ما لا أدرك ذكائه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ماردت عليك يدي وقوسك وكلبك المعلم ذكياً، وغير ذكياً (٢).

٣٤ - ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسرد والبهم ذي النقطتين فإنه شيطان (٣).

٣٥ - ثنا عفان ثنا شعبة أخبرني حميد بن هلال سمع عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه أكحرة الرجل المرآة والحمار والكلب (٤).

(١) ما بين الفرسين زيادة في السندي وغير موجودة في تهذيب الكمال وقد أخرجه الزبيدي كما سبقني من نفس الطريق. ثم من نساه غير واضح ويوونس بروي عن أبي إدريس الخولاني (٥).
(٢) راجع راجع لسان النار (٦٦٩/٤) مادة (ثنية).
الأسود قلت: مايالا الأسود من الأحمر؟ قال ابن أخي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان (1).

وتقدم حديث عدي بن حاتم في تفسير المروضة فليقرأه هناك (2).

27- ثنا يزيد بن عبد ره قال: ثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نأكل ونستعين قال: فجعلهم تأكلون مفترقين اجتمعوا على طعامكم وذكرنا اسم الله تعالى عليه ببارك لكم فيه (3).

37- ثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمر أن أمرأة منهم قالت لها أم كلثوم حدثته أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أبو زائدين فأخبره: أما أنه لو ذكر اسم الله عز وجل لكم فكان إذا أكل أحدكم فلذكروا اسم الله فإن نسي بسم الله في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره (4).

(1) المسند (149/5). أخرجه أيضا من طريق عمر بن عبد المطلب رضي الله عنه (151/5). وحديث أبي ذر أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن الصامت به نحوه (التفسير 34/297). ذكره ابن كثير (التفسير 34/297).

(2) انظر تفسيره هناك أيضا.


(4) المسند (265/6). وآخره من طريق هشام به نحو ذلك (السناء 348/6، 268). 

سورة المائدة

28- ثنا علي بن عبد الله ثنا يحيى بن سعيد ثنا جابر بن صبيح قال
حديثي المشتهي بن عبد الرحمن الحزاعي وصحابته إلى واسط وكان يسمي
في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله في أوله وأخره فقالت له: إنك
تسمي في أول ما تأكل أرأيت قوله في آخر ما تأكل بسم الله أوله وأخره
قال: أخبرك عن ذلك أن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: أن رجلا كان يأكل النبي صلى الله
عليه وسلم ينظر قلم يضم حتى كان في آخر طعامه لقمة فقال: بسم الله
أوله وأخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مازال الشيطان يأكل معه
حتى سمي قلم يبق في بطنه شيء إلا قاء.

29- ثنا أبو مكارمة ثنا الأعشم عن خيرية عن أبي حذيفة - قال
أبو عبد الرحمن بن الإمام أحمد: اسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب من
أصحاب ابن مسعود - عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم على طعام لم تضع أيدنا حتى يبدأ رسول الله صلى
الله عليه وسلم قيضه يده، ونا حضرنا معه طعام فأجت جارية كأنها
تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيدها وجاء أعرابي كأنها تدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله
صلى الله عليه وسلم يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن
الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وأنه جاء بهذه
الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به
فأخذت بيدها والذي نفسى يده إن يده في يدي مع يدهما يعني

أحمد (المسند 68/90)، وروى صحيح البخاري للشافعي (انظر إرجاء الغليل
1973). وإن الحديث ذكره ابن كثير وقال أن طريق يزيد هذا منقطع (التفسير 374/1).
(1) المتنبأ (373). أخرجه أبو داوود والنسائي في الكبير من طريق جابر بن نحوه (السنن
الأũمة - باب التسمية على الطعام 347/3، تفسير الأسرار 1/108). قال الساعتي
سكت عنه أبو داوود والنسائي فهو صالح (الفتح الرباني 47/197). والحديث إسناده فيه المشتى بن
عبد الرحمن وهو مستقر وهو شاهد للحديث السابق. ذكر، ابن كثير (التفسير 25/1).
الشيطان.

30- ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلم الله وكل بيمينك وكل
مايليك.

قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} آلهة
31- ثنا حجاج بن محمد قال: أنا لبث قال: حدثني سعيد بن أبي
سعيد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لما فتحت خير أهديت رسول الله صلى
الله عليه وسلم شاة فيها سلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اجمعوا لي من كان له من اليهود فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم: إنني سألتكم عن شيء فهل أنتن صادقون عنه؟ قالوا: نعم
يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أ Юрكم قالوا:
أبُوتي فلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنيتم أ يركم فلان قالوا:
صدقت وبررت قال لهم: هل أنتم صادقون عن شيء سألتمكم عنه؟
قالوا: نعم يا أبا القاسم وإن كذبتا عرفت كذبتا كما عرفته في أبنتا فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار قالوا: نكون فيها يسيرأ
ثم تخلفت لنا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانخلوكم
 فيها أبدا ثم قال: لهم هل أنتم صادقون عن شيء سألتمكم عنه؟ قالوا:
نعم يا أبا القاسم فقال: هل جعلتم في هذه الشأة سما؟ قالوا: نعم:
فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا تستريح منك وإن كنت نبيا
لم تصرح.

(1) السنن (328/5). وأخرجه مسلم من طريق الأمش به نحوه (الصحيح - الأشريه -
باب آداب الطعام والشراب 7/1.1.8.1). وذكره ابن كثير (التفسير 25/1).
(2) السنن (327/4.27). وأخرج من طريق من عمر بن أبي سلمة به نحوه (السنن -
77). وأخرجه البخاري ومسلم من طريق رجع بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة (صحيح البخاري -
الأ преимة - باب التسهيلة على الطعام والآكل بالدين 4/78. صحيح مسلم - الأشريه - باب
آداب الطعام والشراب 6/1.1). وذكره ابن كثير (التفسير 34/3).
(3) السنن (544/2). وأخرج أيضا من حديث ابن عباس مختصر بن نحوه (السنن -
130/1).
سورة المائدة

32- حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان ثنا قتادة عن أنس أن يهوديا دعا
النبي صلى الله عليه وسلم إلى خز شعير وإهالة سنجة فاجابه (1)

33- ثنا يحيى بن سعيد ربيع قال: ثنا سليمان بن المغيرة قال: ثنا
حميد بن هلال قال: ثنا عبد الله بن مغفل قال: قال دلي جراب من شحم
يوم خيبر قال: قال: انتزمنعه قالت: لا أعطي أحدا منه شيئا قال: فانتففت فإذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسم قال بهز: إلى (2)

34- ثنا أبو كامل مطرف بن مدرك ثنا زهير حدثني سماك بن حرب
حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: - وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أخرج منه؟ - فقال:
لا يخليجني في نفسك شيء ضاحكت فيه الصغرانية (3)

35- ثنا أسعد ثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتى
النبي صلى الله عليه وسلم بجينة في غزوة فقال: أين صنعت هذه فقالوا

(1) ومن حديث أنس مختصرا بنحور أبدا (المستند/4218/3). ومن حديث ابن مسعود بما يشير إلى
معنى (المستند/4297/3). وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة مطولا نحوه (الصحيح
الجريء-باب إذا غفر للمشركين بالمسلمين هل يعف عنهم/1167/4). وأخرج مسلم من حديث
أنس مختصرا (الصحيح-البخاري-باب السمع/1211/7). ذكر ابن كثير (التفسير/391)

(2) المستند/1277/21. والشبه (ص). وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة مطولا نحوه (الصحيح
الجريء-باب إذا غفر للمشركين بالمسلمين هل يعف عنهم/1167/4). وأخرج
البخاري من طريق هشام عن قتادة به نحوه ذكر اليهودي (الصحيح-البيهمان-باب في
الله في الخضر/188/3). ذكر ابن كثير (التفسير/373)

(3) المستند/1277/4. وأخرج أيضا من طريق شعبة عن حميد به نحوه (المستند/55/6). و
أخرج البخاري ومسلم كلاهما من طريق شعبة عن حميد به نحوه (الصحيح-البخاري-
باب غزوة خيبر/477/4). الشريف - باب جزى الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
(277/5). ذكر ابن كثير (3/376)

(4) المستند/1277/5. وأخرج نحوه من حديث حانان (سيف تقريج عند قوله إلا ما ذكر). وأخرج أبو دار والترمذي
وحسنا وأبي ماجد من طريق سماك به نحوه (المستند/477/4). الشريف - باب كراهية التقزير للطعام
السماك-الนม-باب ما جاء في طعام المشركين/132/4). الشريف - باب الأكل في قدر
المشركين/1944/2).
سورة المائدة

بفأرس ونحن نرى أنه يجعل فيها ميعلة فقال: اطمنوا فيها بالسكيك، وأذكروا اسم الله وكلوا، ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه فجعلوا يضربونها بالعصي (1).

قوله تعالى {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}


38- ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي ثنا حبيب يعني المعلم ثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن أبي سعيد المقرب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النازئ المجولد لا ينكح إلا مثنى (3).


(2) كتاب الملل (37/7) أخرج نحوه الطبري من طريق يزيد عن سعيد به (التفسير 109/9).

سورة المائدة 5

29- عن أبي طالب أنه قال: لأبي عبد الله يحصن الرجل اليهودية قال:
نعم قلت: قوم لuğuحص اليهودية قال (والمحصنتين من الذين أورثوا الكتاب
من قبلكم) فهذه ليست منهم؟ استفهام من أبي عبد الله أي أنها منهم (1).
40- عن عبد الملك أن أبا عبد الله قال: النصرانية واليهودية أحكامها
في جميع أمورها أحكام المسلمين إلا في موضع واحد لا يبرئه لقول النبي
صلى الله عليه وسلم لا يبرئ المسلم كافراً (2) في هذا الموضع فقط (3).
قوله تعالى (محصنتين غير مسافحين ولا متخذي أخداً)
مر الكلام على تفسير هذه الآية في سورة النساء (4).
وسبت الكلام عليها بالتفصيل في سورة النور (5).
قوله تعالى (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله)

41- حدثنا أبو النضر حدثنا عبد المجيد حديثي شهر عن ابن عباس
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء ما كان
من المؤمنات المهاجرات، قال: لا يباح لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن
من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ماملكت يبنكت وأحل الله عز وجل
فتبثكم المؤمنات، (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) ، وحرم كل
ذات دين غير دين الإسلام، قال (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهو
في الآخرة من الخاسرين) وقال: (يا أباها النبي إننا أهلنا لك أزواجهك
اللاتي آتيت أجرهن وماملكت يبنكت) إلى قوله (بالخالصة لك من دون
المؤمنين) ، وحرم سوى ذلك من أصناف النساء (6).

(1) الملل (1/100/100).
(2) سبق تخرجت.
(3) الملل (21/20).
(4) عند قوله تعالى (محصنتين غير مسافحات ولا متخذي أخداً).
(5) عند قوله تعالى (الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركه).
(6) المسند (رقمن 100124/1) وصحبه الحق.
(7) وأخرجه الترمذي من طريق شهيد به تخبره، وقال: هذا
حديث حسن وقال سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحد بن حبل: لا يأمر به الحديث
ابن بيرام عن شهيد بن حرش (الساح - التفسير - تفسير سورة الأحزاب (33/100/100) وحدثة

16
42 - ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة أخبرنا سالم بن بلال أن الواليد بن قيس الطجيبي أخبر أنه سمع أبا سعيد الخدري أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي.

قوله تعالى (يأباه الذي أنمًا إذا قام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم).

43 - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة، وحجاج حذيفة شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا المليح يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت يقول: إن الله عز وجل لا يقبل صلاة غير طهور ولاصدقة من غول).

44 - حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علامة ابن وقاص قال: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا الأعمال بالنية، ولكن أمري، فليس من كانه هجرته إلى الله عز وجل فهجرته إلى ماهاجر إليه، ومن كانت لدينها يصيبها أو امرأة ينتميها فهجرته إلى ماهاجر إليه.

= في إسناده شهر بن حرب وهم صدوق كثير الإرسال والأوهام.


سورة المائدة 6

45 - ثنا قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن موسى يعني المخزومي عن
يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي حريرة قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: لا صلاة على من لا وضوء له ولا وضوء لم يذكر اسم الله
عليه.

46 - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد
عن مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلمي قال شعبة قال قد حدثني به
منصور وذكر ثلاثة بيته وينه مرة بن كعب ثم قال بعد عن منصور عن سالم
عن مرة أو عن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل
أسمع قال: جوف الليل الآخر ثم قال: الصلاة مقبولة حتى تصلي الصبح
ثم لصلاة حتى تطلع الشمس وتكون قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة
حتى يقوم النذر قيام الريح ثم لصلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة
حتى تصلي العصر ثم لصلاة حتى تغرب الشمس وإذا توضأ العيد
فغسل يديه خرت خطاباً من بين يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاباً من
وجهه وإذا غسل ذراعيه خرت خطاباً من ذراعيه وإذا غسل رجليه خرت
خطاباً من رجليه قال شعبة ولم يذكر مسح الرأس وأيّا رجل أعطى رجلاً
ما كان فكاكه من النار تجزى بكل عضو من أعضائه عضراً من
أعضائه وأيّا رجل مسلم أعطى امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار
بكل عضو من أعضائها عضاً من أعضائه وأيّا امرأة مسلمة
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزى بكل عضو من أعضائها

(1) المندثرة (418/23). وأخبر أبو داره وابن ماجة (السنان - الطهارة - باب التسمية على
الوضوء 1/25، السنان - الطهارة - باب ماجا، في التسمية في الوضوء 1/140). وفيه
يعقوب بن سلمة وأبو مجهولان. وقد حسن الألباني إشراه، وقال: قرأ الحافظ المذكي
والسفاحيني وابن الصلاح وأبو كثير ونقل عن الدلفي أن قال: قال البخاري: إنه أحسن
شيء في هذا الباب واتهم أيضاً من العراقي قوله هذا حديث حسن (إرواء الفليل 272/1).
وقال البخاري: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حدثنا له إبنان جريد وقلت محمد بن
إسحاق: أحسن شيء في هذا الباب حدثنا عبد الرحمن (أي عن جدته عن أبيها)
(السنان - الطهارة - باب في التسمية عند الوضوء 1/39).
عضاوا من أعضائها(!).

47 - حديثنا عبد العزيز حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة (عن أبي وائل) قال: رأيت عثمان توضأ - فذكر الحديث - قال: وخلل اللحجية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيته ففعلت(1).

48 - ثنا أبو عامر ثنا فليج بن سليمان عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه رتى إلى أبي هريرة على ظهر المسجد وهو يوضع فرفع في عضديه ثم أقبل عليه فقال: إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة هم القر المجموعة من آثار الوضع، فمن استطاع منهم أن يطيل غنته فليفعل فقال نعيم: لأدري قوله من استطاع أن يطيل غنته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة(2).

49 - حديثنا حسين بن محمد قال ثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كان خلف أبي هريرة وهو يتوأم وهو ير الواضوء إلى إبطه فقال: يا أبا هريرة ما هذا الوضع؟ قال: يابني فروخ أنتم.

(1) المسند (4/745، 746/2). وأخرج أيضا من طريق سفيان عن منصور به مختصرا (المسلم).

(2) وأخرج الطبري من طريق سفيان به مختصرا على الوضع (التفسير 115/6).

(3) وسام بن أبي الجعد قال ابن حجر: روى عن كعب بن مرة وقيل: لم يسمع منه (التهذيب 437/3).

(4) واستاذ صحيح (التفسير 68/3).

(5) عبد كثير في التفسير (54/2) ولم يجد في المسند. وأخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق عبد الزوان به نحو وقال الترمذي: حسن صحيح ونقل من البيخاري قوله عنه أنه أصم شيء في هذا الباب (الليث - الظهيرة - ياب ما جاء في تحليل اللحية 148/4، السنن - الظهيرة - ياب ما جاء في تحليل اللحية 148/1). ونقل ابن كثير في التفسير عن البخاري (148/4).

(6) وحدثه شهيد كتيرة (البخاري: 1/148، 1/149، 1/148/1). وإ자의تز في الجيل 1.

(7) المسند (27/1). أخرج من طريق نعيم وغيره عن أبي هريرة بن عائشة (المسلم 398/2، 397/2، 396/8).

سورة المائدة

هنا لن علمت أنكما هنما ماتوضأت هذا الرضوء إني سمعت خليلي يقول: تبلغ الخلية من المؤمنين إلى حيث يبلغ الوضوء.

50- حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ترضا أهدر كفيه يجعل في أنفه،
ثم ليستنثر وقال مرة: ليثبئ.

51- ثنا أبو النضر ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهير بن حوشب حديثي
أبو أمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبا رجل قام إلى
وضوئه يزيد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئة من كفيه مع أول قطرة
فإذا مضمض واستنثيق واستثنا نزلت خطيئة من لسانه وشفت بي مع أول
قطرة فإذا غسل وجهه نزلت خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة فإذا
غسل يده إلى المرفقين ورجله إلى الكهفين سلم من كل ذنب هو له ومن
كل خطيئة كلهن يوم ولدت أمه قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها
درجته وإن فقد قعد سالمًا.

(11) المندب (١٨٧٣/٢). وأخرج أبنا من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة مختصرا ومعه قصة
(المندب ٣٦٠/٢). أخرج مسلم من طريق أبي مالك الأشعمي به (الصحيح - الطهارة - باب
أخرج أبنا من طريق أخرى عن أبي هريرة (المندب ٣٦٠/٢). أخرج البخاري وعند
مسلم من طريق أبي الزناد به مطولا (الصحيح - الوضوء - باب الاستجارا
١٧٦/١، الصحيح - الطهارة - باب صفة الوضوء ١٤٦/١). ذكر ابن
كثير في التفسير (٢٥/٤). (١٣) المندب (٣٦٧٣/٥). وأخرج أبنا من طريق شر من شهير نحوي مختصرا (نظر الفتح
الرياني ١٠٠/١). قال البهذبي: روا أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفي إسناد أحمد عبد
الحليم بن بهرام عن شر وأختلف في الاجتهاد بهما والصحيح أنهما ثقتان ولا يقدح الكلام
فيهما، ذكر الفقه الثاني وأعره لهما نحوي وقال: إسناد حسن (مجموع الروايات ٢٢٢/١،
٢٢٣). وصححه الأقباني من الطريق الأول وصححه من الطريق الثاني ونقل عن المتنبي قوله:
إسناد حسن في التابيعات لا يناسب (السلسلة الصحيحه ١٧٥٦، صحيح الجامع ٤٨١، صحيح
التربيع والترهيب ٩١٨، ذكره الطبيسي وصححه (الدر ٦/٣٧).
52 - حديث أبو سلمة الخزاعي وقال أخرينا ابن يلال عن زيد بن أسمل عن
عطاء بن يسار عن ابن عباس: أنه توضأ فمسح وجهه، ثم أخذ غرفة
من ماء فتمضى بها واستنثر بعد ذلك، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني
أضافها إلى يده الأخرى، فمسح بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمسح
بما يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رفع على رجله اليمنى حتى غسلها ثم
أخذ غرفة أخرى فمسح بها رجله اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم(1).

53 - ثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال: ثنا ليث عن معاوية عن أبي
عثمان عن جبير بن نفير، وريعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني
وعبيد الله بن بخت عن الليث بن سليم الجهني، كلهم يحدث عن عمبة
ابن عامر قال: قال عمبة: كنا نخدم أنفسنا وكنا نتناول رعية الإبل بيننا
فأصابني رعية الإبل فروحتها بعضي فأدركني رسول الله صلى الله عليه
 وسلم وهو قائم يحدث الناس فأدرك من حديثه وهو يقول: مامنكم من
أحد يتوسط فيسغوضوه ثم يقوم ويرفع كعتبين يقبل عليهما بقلبه
وجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له قال: فقلت له: ما أوجد هذا قال: فقال
قاتل يب يدي: التي كان قبلها باعتبة أجرود منها فنظرت فإذا عمر بن
الخطاب قال: ففلت: وماهي يا يا حفص؟ قال: إنه قال قبل أن يأتي
مامنكم من أحد يتوسط فيسغوضوه ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة
الثمانية يدخلها من أيها شاء(2).

(1) المستند (رقم ٢٤٦٧). أخرجه البخاري من طريق أبي سلمة به (الصحيح - الوضعه - باب
غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) ٤٧٨. ذكره ابن كثير في التفسير (٤٥/٤). (٢) المستند (٤٥/١٦٤). أخرجه مسلم من طريق جبير بن نفير به نحو (الصحيح - الطهارة
باب ذكر المستحب عقب الوضوء). ذكره ابن كثير (التفسير ٥٦/٣).
سورة المائدة

54- ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن علامة بن مرقد عن سليمان بن
بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة
فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد
فقال له عمر: يارسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال: إني عمد
فعلت يا عمر.

55- حدثنا عبد الزرقاء أبانا معمر عن الزهري عن عطاء بن بن
البيتي عن حمزة بن أبي أSUMER: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على
يده ثلاثا ففسلهما ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ثم
غسل يده اليمنى إلى الرفرف ثلاثا ثم السيرى مثل ذلك ثم مسح برأسه
ثم غسل قدميه اليمنى ثلاثا ثم السيرى مثل ذلك ثم قال: رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحوا من وضوئي هذا ثم قال: من
توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من
ذنبه.

56- ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال:
سمعته أناس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل
صلاة قال: تجت، وأنت كيف كنتم تصنعون؟ قال: ننا نصلي الصلوات
بوضوء واحد ما لم تحدث.

57- ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن
حبان الأنصاري ثم المازني مازن بن النجار عن عبد الله بن عبد الله بن

(1) المسند (4/586) و أخرج مسلم من طريق سفيان به نجره (الصحيح - الطهارة - باب المس
على الخفيف 1/167، ذكر ابن كثير (التفسير 3/40). 
(2) المسند (رقم 421) وأخرجه من طريق مسلم بن يسار عن حمزة بن نجرة (المسند 415).
وظهاري وقد من طريق الزهري به نجره (الصحيح - الوضوء - باب الوضوء ثلاثا
ثلاثا ثلاثا في 1/141، الصحيح - الوضوء - باب صفة الوضوء وكثيره 1/141، وذكره ابن كثير
(التفسير 3/467). 
(3) المسند (3/42) أخرج ابن البخاري من طريق عمر بن عامة به (الصحيح - الوضوء - باب
الوضوء من غير حدث 67/68، وذكره ابن كثير (التفسير 3/47).
سورة المائدة

عمر قال: قلت له: أرَأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طهراً كان أو غير طاهر عم هو فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله ابن حنظلة بن أبي عامر بن الفرسان حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طهراً كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسوأك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات (1).


قال هشيم: هو غيلان بن عبد الله مولى قريش (2).

59- حدثنا أسباط قال: حدثنا مطرف عن عامر قال: سأنتي معاوية ابن قرة عن الأذنين، قلت أدر ما أقول له غير أنني قلت: أنتي ما أقبل فمن الوجه وما أدير فمن الرأس (3).

60- حدثنا عبد الواحد الحداد أبو عبيدة قال حدثنا عمر - يعني ابن أبي زائدة - عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: سأنتي قتادة عن الأذنين أمر الرأس، أم من الوجه؟ قال: قلت ماتم منهما فمن الوجه (4) من الرأس.

61- حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن

(1) المندب (225/5). ورواه أبو داود من طريق ابن إسحاق بن نحوه (السنن - الطهارة - باب السراة 1/12). قال ابن كثير وأيما ما كان فهو إسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والمساء من محمد بن يحيى بن حبان قال محدود التدليس (التفسير 3/14).

(2) المجلل (276/5) وإسناده لا يأس به، غيلان قال فيه أحمد هو أحب إلى من سهيل بن ذكوان (الجرب والتحمل 2/7). وسهل صدوقي ذكر حفظه في الآخر، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق علاء بن أسامة ووافق عن ابن عمر نحوه (الصنف 1/15).

(3) المجلل (114/4) وقال ابن أبي شيبة وكيع عن إسحاق بن أبي خالد عن الشعبي قال: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدير فمن الرأس (الصنف 1/7).

(4) المجلل (114/4). أنظر ما قاله ويبدو أن السفط في المطوية قوله: وما أدير، والله أعلم.

43
سورة المائدة

هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتعرضون وأعقابهم تلوه، فقال : ويل للأعقاب من النار أسيروا الوضع.

22 - ثنا إبراهيم بن أبي العباس ثنا بقية ثنا بحير بن سعد عن خالد ابن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضيا في ظهر قدمه لحة قدر الدروهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضع.

23 - ثنا موسى بن دارث ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أخبره أنه رأى رجلا توضأ للأصلاة فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك فرجع قبضا ثم صلى.


سورة المائدة 8

- 64 - ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صيرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استنشقت فقلت:
"إلا أن تكون صائماً".11

- 65 - ثنا وكيع ثنا زكريا عن أبي القاسم الجدلي وحدثنا يزيد بن هارون أن زكريا عن ح سن بن الحارث أبي القاسم أنه سمع النعمام بن بشير قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس فقال: أقيموا صفوكم ثلاثاً والله لتقين صفوكم أو ليخيل فين الله بين قلبيكم قال:
قراء الرجل يلقؤ كعبه بكم صفاحه وركبته وملكه وملكه.12

- 67 - ثنا يحيى عن شعبة قال ثنا يحيى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة.13

- 67 - ثنا أبو معاوية ثنا الأعشم عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ابن عبدالله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا وقد بلت قال:


ملحوظة: تصحح في المسند قوله: يعلى عن أبيه يعلى بن أمانة والتحصيح من أبي داوود وكتب الرجال.
سورة المائدة

نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامرأة وسمعت بالامرأة.

69- قال عبد الله سألت أبي عن: جرل أراد الوضوء، فاغتمس بالامرأة، يجزيه؟ قال: أما من الوضوء فلا يجزيه حتى يكون على مخرج الكتاب كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أول ما بدأ به أن يفسل كفه، ويضمض وينسجح ويفسج وجهه ثم يذهب إلى المرفقين ثم يسح برأسه ويفسج رجليه فإذا اغتمس ثم خرج من الماء فقد غسل يديه أن يسح برأسه ثم يفسج رجليه إذا كان جنباً فلا أبالي بأي بدأ، لأنه قال: [أو أن كنتم تحت فاطروا] ولم يحدثوا تجديد الوضوء لأن الوضوء بدأ بشيء قبل شيء(3).


(2) الفضل (38). وأخرج البيهقي به من زياد مولى بني مخزوم قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال الله tribunal أين بالبيتين أو بالشام فاضطر علي رضي الله عنه ثم دعا إلى هذا بالبيتين قال: ورواه خفظ بن غياث من إسماعيل بن زياد قال: قال علي رضي الله عنه: ما أبالي إذا أتمت وضوئي بأي أعضائي بدأ، وحمل أن يكون مراده ما أطلق في هذا ما نص في رواية خفظ بن غياث والله أعلم على أنه منقطع (السن الكبي 1/87).

(3) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص 77 وفي الكلام حلف والله أعلم.

26
سورة المائدة 6

77. قال عبد الله سمعت أبي يقول: إذا نسي الرجل مسح الرأس إن كان وضوئهقد جف يعيد الوضوء والصلاة، وإن كان صلى، لأن الله يقول (ومسحوا برضوكم) وإن كان لم يجه وضوئه يسح برأسه، ويعيد غسل رجليه حتى يكون على مخرج الكتاب. 1)

77. قال عبد الله قرأت على أبي: رجل ترك المضمضة والاستنشاق ناسيا حتى صلى، ثم ذكر بعد ما قد صلى، أو ذكر وهو في الصلاة، قال: يعيد الصلاة، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة، وقضاء، واستنشاق. 2)

ولو أن رجلا أراد الوضوء فاغتمس في الماء ثم أطلع رأسه وخرج من الماء فعليه أن يسح برأسه ويغسل رجليه إذا خرج فقد غسل وجهه باغتماسه في الماء. ويعني رأسه ورجليه فلما خرج من الماء كان عليه أن يسح برأسه ويغسل رجليه لقول الله تعالى (ومسحوا برضوكم وأرجلكم) 3)

وإذا النبي روى عن علي 4) وابن مسعود 5) أنهما قالا: لاتبالي بأي أعضائنا بدأنا، إذا ذلك في اليدين والرجلين، لاتبالي أباليهم بدأ أدم باليسر. 6)

قوله تعالى (ولكن يريد ليظهركم وليتم تعنتهم عليك) 7)

77. ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الجريري عن أبي النوار عن اللجلاج

---

1) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص 242.
2) رواه الطبري عن حماد و圪ادة نحرا من ذلك (التميغذ 11261، 112471، 11242).
3) تقد تخرجه والكلام عليه.
4) أخرجه البخاري نسج، إلى الإمام أحمد ثنا ركيع ثنا المسعودي عن أبي بكر قال أخبرنا أشياطنا الهلابليون Said lamin من رسول الله  يبخر مما إذا أخرج الجمجمة قبل يده فرحخ في ذلك قال أبو عبد الله: سمعنا، وكيف يقول: أبى ح爺 اسمه أخيل. قال البخاري: ورواه جردة بن أشها بن عاب سمع أبا سمع عبد الله هلالani سمع أبى محدود إن شاء بدأ في الوضوء بيسار، وروى أبو المفيد عن عبد الله بن مسعود أن سلم بن نجرا نادى نجرا بدأ في الوضوء، فلا يأتي، وروى سليمان بن موسى من مجاهد قال: قال عبد الله، لا يأتى أن تبدأ بجنيك قبل يدرك قال النافز: هذا مرسل ولا يثبت وهذا لأن مجاهد لم يدرك عبد الله من مسعود (السمان الكبیر 77/8).
5) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص 37.
سيرة المائة


فسل (١)

قوله تعالى [وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا]

٧٣ - حدثنا حسن بن موسى حدثنا حداد بن زيد عن المجلد عن الشعبي عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألتي عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك، ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اثني عشر، كعدة نضاء بني إسرائيل (٢)

(١) المسند (٤٤٣/٥). وأخرج أيضا عن عبد الرزاق عن الجربيرى بتحريه نحوه (المسته ٧٣/٤).

(٢) المسند (٣٧٨١). وصححه الحق وكان ذلك بأن ضعف مجانى بسبب اختلاط طرفا عليه وأن حمادا سمع منه، وأخرج أيضا من مسند جابر بن سمرة بدون الشاهد (المسته ٩٩/٥). وقال البخاري، لا تعلم له إسنادا عن عبد الله أحسن من هذا أن مجالنا تكلم فيه أهل العلم، وقال الحاكم: لا يسقط

التصاميم في هذا الكتاب عن الرواية عن مجالنا وأقرانه رحمهم الله وسكت الله بهم (النظر كشف الأجهزة ٢٣١/٤). قال الهميمى: رواه أحمد وأبى عبي وسيد وبيد وعينه مجال

ابن سعد وله النسائي وعهدته الجمهور وثبتة مجال ثلاث (مجمع الروايات ٧٠/١). هذا وأصل الحديث في الصحيحين بدون الشاهد من حديث جابر بن سمرة (النشر تفسير ابن كثير ١٦٥/٣)

٢٨
سورة المائدة 19

قوله تعالى (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباً له) قال: مرض من الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأى أمه القوم خشيته على ولدها أن ينادوا فأقبلت تسعى وترجح: ابنه إبني وصفت فأخذته فقال القوم: يارسول الله ما كنتم هذا لترجح ابنيه في النار قال: فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا الله عز وجل لايقلقي حبيبه في النار.

قوله تعالى (قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الزمن)

55- ثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام ثنا قادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أجلكم ماجهتم وما علمتم في يومي هذا كل مال نحلته عبادي خلال وإن خلت عبادي عنقاء كله وإنهم أتهم الشياطين فأضلاهم عن دينهم وحرم عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركون بي ما لم أنزل به سلطانًا ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجيمهم وعربتهم إلا يقاتل من أهل الكتاب وقال: إذا بعثتك لأجلك وأتقنلي بك وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ونقطان ثم إن الله عز وجل أمرني أن أخرج قريشاً فقلت: يا بار إذا يبلغوا رأسي فيدعوه خليفة فقال: استخرجهم كما استخرجوك فاغزو أنفق عليهم فستنتفق عليك وابع جدًا نبعث خمسة مثلك وقاتل بن أطاعك من عصابك

(1) المستند (32/2). وأخرجه من محمد بن عبد الله الأنصاري حديثاً حديث صديق به نحوه (المسلم 325/2). وأخرجه البزار. وأخرجه كلاهما من طريق حميد به نحوه (انظر كشف الأسئار 387/3). وقال الهيبي: راجل رجل الصحيح (ممدد الزائدة 347/3). وقد ضغط عليه سليم بن عبد منصور أبي بكر بن بلال حميدة ولكن على رخص أن حميدة دلسه فاندفاع تابع البतحي وهو ثقة وقد قال يمني ذلك حماد وشعبة وابن عدي وابن حبان وقال الحافظ أبو سعيد العتالى فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميدة مسلمة فقد تكون الواسطة فيها وهو ثقة صحيح (انظر التهذيب 39/3، 40)، وأخريذ ذكره ابن كثير (التفسير 347/3).
وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مفسط منتصف متصدف موقف ورجل رقيق القلب
لكل ذي قربى ومسلم ورجل فقير عفيف متصدف وأهل النار خمسة
الضعف الذي لا يميز له الذين هم فيكم تباع أور بيعاء - شك يحيى
لا يبتغون أهل ولا إملا ولاقين الذي لا يخفى عليه طمع فإن ذق إلاأخنه
ورجل لا يصبح ولا يسي إلا وهو يخادع عن أهلهم ومالك وذكر البخل
والمكذب والمعتاز الفاحش (١).

٧٦ - ثنا عبد الزرقاء بن همام ثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مرím
في الأولى والآخرة قالوا: كيف يارسول الله قال: الأثنياء إلخ ذرن علات
واهمها سترودمعهم واحد فيس بينا نبي (٢).

٧٧- ثنا علاء بن عبد الزرقاء قال: إلخ فدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولاترتدوا
على أبادركم فتنقلوا خاسرين قالوا يامومسي إن فيها قوما جبارين...
٧٧- ثنا حسين في تفسير شبيان عن قلادة قوله عز وجل [ياقوم ادخلوا
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم] قال أمر القوم بها كما أمرنا بالصلاة
والفتح والجهاد والفكر وقرأ قالوا يامومسي إن فيها قوما جبارين]]، قال وذكر
لنا قوما جبارين كانوا بالأرض المقدسة لهم أجسام وخلق منكر (٣).

٧٨- ثنا عبد الزرقاء ثنا معمر عن قلادة في قوله عز وجل [الأرض

(١) المسند (١٦٧/٤). وأخرج من غير وجه عن قلادة به نحوه (المسند ١٦٧/٤، ١٦٧).
(٢) المسند (٢٤٢/٤). وأخرج أيضًا من طريق المحسن عن معرف به نحوه (المسند ٢٤٢/٤، ١٦٧).
(٣) المسند (٣٧١/٤). وأخرج من طريق من أبي هريرة به نحوه (المسند ٣٧٢/٤، ١٦٧، ١٦٧، ١٦٧، ١٦٧).
(٤) المسند (٤٤٢). وأخرج من طريق من أبي هريرة به نحوه (المسند ٤٤٢، ١٦٧، ١٦٧، ١٦٧).
(٥) المسند (٥٦٧). وأخرج ابن كثير (التفسير ٥٦٧).
سورة المائدة 2:24-77

المقدسة، قال: هي الشام.

قوله تعالى (وعلل الله تعالى لنا نحن مسلمين) 79 أخبرنا محمد بن فضيل أخبرنا ضرار وهو أبو سنان عن سعيد بن
جبير قال: التوكل على الله عز وجل جمع الإيمان.

قوله تعالى (فأذهب أنت وربك قاتِلنا إذا هاجنا قاعدون) 80-81 حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارج الأخمسي عن حارث بن شهاب قال: سمعت ابن سعد يقول: لقد شهدت من المقداد بن الأسود قال غيره: مشهد أنا أن أكون أنا صاحبه أحبل إليه ما عمل به، أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: لاتقول لك كما قال قوم موسى (إذهب أنت وربك قاتِلنا إذا هاجنا قاعدون) ولكن تقاتل عن يمينك (و) عن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره ذلك.

قوله تعالى (قال: إنا نتقبل الله من المتقين) 81-82- قال عبد الله وسأله عن قوله (إنا نتقبل الله من المتقين) فقال:

تُقى الأشياء لا يقع فيما لا يحل له.

(1) فضائل الصحابة (٢/٥٠٠). وأخرجه عبد الرزاق عن معمري به ومن طريقه الطبري (تفسير
عبد الرزاق) ١٦٧، تفسير الطبري ١١٦٤٧. وإسناده صحيح.
(2) الزهد، ص ١٩، وإسناده حسن.
(٣) السند (رقم ٩٠/٤). وأخرجه أيضاً من طريق عن إسرائيل ببهم عبره (المستند رقم ٣٩٩٨).
(٤) السند (رقم ٩٠/٤). وأخرجه أيضاً من طريق عن إسرائيل ببهم عبره (المستند رقم ٣٩٩٨).
(5) السند (رقم ٩٠/٤). وأخرجه من حديث عتبة بن عبيد بن بكر (المستند رقم ٣٩٩٨).
(6) أخرج حديث ابن سعد البخاري بن أبي سنان أحمد أعلاه ومن طريق سبنان عن مخارج به نحوه
(التفسير سورة المائدة ٦/٦٢، ٦٥).
(7) العال ص ٢٠٠.
خطة تعالى [أنت بسطت إلى يدك لتقفلي ماناً بايضاً يدي إليك لأقتلك]

82- خليفة تقدبة بن سعيد حدثنا لابن سعد بن سعد بن أبي وقاص، قال: عند عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

إنه ستكون فتحة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من المشي، والمشي خير من الساعي، قال: فأتيت إن دخل علي بني ف즉 بيه إلى ليفتقد؟ قال: كن كائب أدم.

83- ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان على خالد بن عوف، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد فإنها ستكون بعدا أحداث وقتنا، وإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فاتفع.

84- ثنا مؤمن بن إسماعيل ثنا حماد بن زيد ثنا المعلئي بن زياد ويوس بن أورب، وهما عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيهم، فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول قال: قد أراد قتل صاحبه.

(1) المسند (رق: 1174)، وصحب المحقق، وأخرجه مختصراً من طريق عبد الرحمن بن حنين عن سعد بن أبي وقاص (رق: 1446)، وأخرجه الترمذي عن تقدبة به نحوه، وقال: هذا حديث حسن.

(2) المسند (رق: 2942)، وأخرجه الحاكم وقال: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجا بمثله فيده (المستدرك 51/17). وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف (الأنظر الترقيم 7). ويرجى للحديث ما تقدم.

قوله تعالى (إني أريد أن نبوا بأثنين وإثمنك...)


قوله تعالى (فطعت له نفسه قال: أخى فقتله...)

86- خدعته أبو معاوية خدعته الأعشى عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقتل نفس قلما

1- وأشياط الساعة، 169/8، (170)، ذكره ابن كثير (التفسير 79/3).

(1) المسند (163/5). ورواه أيضاً عن مروج عن أبي عمران به نحوه (المسند 149/5).

(2) المسند (162/5) وأخرجه مختصراً من طرق عن أبي عمران به (المسند 163/5، 159، 160، 161، 168، 169، 171). وأخرجه مسلم مختصراً من طريق عن أبي عمران الجرنئي (ال الصحيح - المسجد - البخاري - تأيير ابنتي في السنة في الفتنة 149/4، السين - الفاتح - يحده في السنة 149/2، 149/3). قال أبو داود: ولم يذكر الشافع في هذا الحديث غير حماد بن زيد ونقل ذلك عنه ابن كثير ولم يعقب عليه (التفسير 81/3).

33
سورة المائدة 32-37

إلا كان على ابن آدم الأول كفّل من دمها، لأنه كان أول من سن القتيل.
قوله تعالى: قال ياويلتكم آؤرون مثل هذا الغراب فأواثي سوءًا أخي فأصاب من النادمين

87- ثنا إسماعيل أنا عبيدة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن ذنب أحر أن يجعل الله
تبارك وتعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع مايدخر له في الآخرة من
البغي وتطعية الرحم.

قل عليه تعالى: من قتل نفسه بغفر نفس أو فساد في الأرض فكانا قتل
الناس جميعاً ومن أحياءها فكأنها أحياء الناس جميعاً.

88- حدثنا حسن بن حضن بن عبد الله عن أبيه
عبد الرحمن الحيلبي عن عبد الله بن عمر، قال: جاء حمزة بن عبد المطلب
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إعطني على
شيء أعشي به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمزة نفس
تحبيها أحب إليك أم نفس قبيتها؟ قال: بل نفس أحبيها، قال:
عليك بنت نفسك.

(1) المسند (رقم 1630). وأخرجه من طريق آخرين عن أحمد بن نحوه (612، 613).
وأخرج البخاري و Müslم كلاهما من طريق الأخ بن نحوه (الصحيح - الأنباء - باب قوله: "ماره
قال ربك للملائكة ") 164/4، الصحيح - القصامة - باب بيان إثم من سباق 17/4.
ذُكر ابن كثير (التفسير) 37/8، وذكر ابن كثير (التمام) 58/2.
(2) المسند (65/8). وأخرج أيضاً من طريق آخر عن أبي بكر بن نحوه: ثنا وعثثا محمد بن عبد
العزيز الرأسي عن مولى أبي بكر بن نحوه: ثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذينان معجلان
لا يؤخران البغي وتطعية الرحم (المسلم 376/5). وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة من
طريق عبيدة بن حمص: حسن صحيح وقال الحكيم: صحيح سنداً ونحضاً وخرجاه: (البخاري -
الأدب - باب النبي في البغي 4/276، البخاري - القصامة - باب رقم (157/2)، البغاء -
الزهد - باب البغي 2/14، المنسري - 57/452). وصححه الأثري: وقال: جدته قطات كلههم
(السلسلة الصحيحة) 918، وذكره ابن كثير في التفسير (86/2).
(3) المسند (رقم 1634). وقال الحكيم: إسناد صحيح. قال: الهيثمي: رواه أحمد ورفيه ابن لهيعة
ودحيته حسن رفيعه ضعف وقبيحة رجالة ثقات (مجمع الزوائدة 199/5). وذكره المقدري وقال:
قوله تعالى (إذا جزئ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض)

89- ثنا عبد الرزاق ثنا معاصر عن تعدادة عن أنس أن نفرًا من عكل وعبرعة تكلموا بالإسلام فأثروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه إنهم أهل ضرع ولم يكونوا أهل ريف وشكروا حم المدنيه فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذرد وأمرهم أن يخرجوا من المدينة نشروا من أبنائها وأبنائها فانطلقوا فكانوا في ناحية الخرة فكانوا بعدهم قلعت في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أثارهم فأثنى بهم فصل أعيينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركتوا بناحية الخرة يقضمون حجارتها حتى ماتوا قال تعدادة: فلما أن هذه الآية نزلت فيهم (إذا جزئ الذين يحاربون الله ورسوله ...).

90- حدثنا حجاج قال: يونس بن أبي إسحاق أخبرني عن أبي إسحاق عن أبي جعفرين عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب في الدنيا ذنبا فهي نفاوت به فآله أعدم من أن يهتى عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفا عنه فأله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه.

---

(1) رواه أحمد ورواه ثقات إلا ابن لهيعة (الترغيب والترهيب 132/3). ذكره ابن كثير (88/2).

(2) المندى (1163/2) وأخرج من طريق هشام عن تعدادة بن نحوه (177). وأخرج من طريق أبي قلابة عن أنس به نحوه (198/3). وأخرج البخاري ومسلم من طرق عن أنس به نحوه (الصحيح - البصه - باب القضاة - باب حكم المواربين - 10/2). وأما قول تعدادة في نزل الآية فقد جاء موصولًا من طرق عن أنس عند الطبري ومن طريق غيره عن أنس أيضًا عند الطبري وابن أبي حاتم وابن أبيكمار أيضًا من الحديث عند الله بعمر ووجير وأبي هريرة (الفرعقد 1/2). 93/91.


92- ثنا عفان ثنا شعبان قال: أبو أسحاق أبو أسحاق أخبرني عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قلنا للذلية أخبرنا برجل قرب السمت والهدى برسل الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه قال: مأعلم أحداً أقرب سامتاً ودلاء برسل الله صلى الله عليه وسلم حتى يراه بغيره بمهته من ابن أم عبد ولم نسمع هذا من عبد الرحمن بن يزيد - لقد علم المحتفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله عز وجل وسلم.

93- حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عمر بن حزيمة العبادي حدثنا سالم ابن عبد الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأزر فليكن منه، قالوا: يارسل الله وماصاحب فرق الأزر قال: خرج ثلاثة فقمتهم عليهم السماء

= مثل المهاجر الدارقطني من هذا الحديث فقال روي مروعا وموقعا ورفعه صحيح (التفصيل 95/3). والرواية المرفوعة عند ابن أبي حاتم تقول عنه ابن كثير (التفصيل 195/7). وأما الرواية المزروعة المذكورة أعلاه من طريق أيبي إسحاق السبيعي وهو مدقق ولم يصرح بالمسمى هذا.

مع اختلافه الآخر، والطريق الآخر عند أحمد شاهد له.

(1) الزيدي (357). وأخرجه الطهري من طريق زيد بن الحباب عن سفيان به مثة (التفصيل 11889). وإسناد الإمام أحمد صحيح. قال ابن كثير - بعد أن ذكر نحو ذلك التفسير عن ابن عباس - وكذا قال مجدح وابن رأفت الحسن ونحاتة وعبد الله بن كثير والていきます وابن زيد ثم قال: وهذا الذي قال له ملاة الأمة لا يخلو بين المسلمين فيه (التفصيل 96/78).

سورةcadena

فدخلوا غارا، فجاءت صخرة من أعلاها الجبل حتى طبعت الباب عليهم فما خرجوا، فلم يستطيعوا فقال بعضهم لبعض، لقد وقعت في أمر عظيم، فلديك كل رجل بأحسن ما عمل، أعل الهم تعالى أن ينجينا من هذا، فقال أخوهما: الهم إنك تعلم أنه كان لي أيوب شيخان كبيران، وَكُنت أحبَّلاهما فاجتيمهما وقد تاما فكنت أبيت قاما وحلاهما على يدي أكره أن أبدا بأحد قبلهما، أور أن أوقظهما من نومهما وصبيتي يُتضايقون حولي، فإن كنت تعلم أنني إذا فعلته من خشيتك فأخرج عنا، قال: فتحركت الصخرة، وقال: وقال الثاني: الهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنته عم لم يكن شيء مما خلقته أحده من منها فسنتها نفسها، فقالت: لا والله دون مائة دينار، فجعلتها ودفعتها إليها، حتى إذا جلست منها مجلس الرجل، فقلت: أتى الله، وانتفض الخاتم إلا بعنه، فقامت عنها فإن كنت تعلم أنني فعلته من خشيتك فأخرج عنا، قال: فزلت الصخرة حتى بدت السماء، وقال الثالث: الهم إنك تعلم أنني كنت استأجرت أجرا بفرق من أزر فلما أمسى عرضت عليه حقه، فأبي أن ياخدى وذهب وتركني فتحركت منه، وشربت لله، وأصلحته حتى اشترته منه بقرا وراعيها، فلقيني بعد حين، فقال: أتى الله وأعطني أجري، ولاتظمني، فقلت: انطلق إلى ذلك البقر وراعيها فدفعته فأتى الله، ولاتسخر بي، فقلت: إنني لست أسكر بك، فانطلق فاستغفر ذلك، فإن كنت تعلم أنني إذا فعلته ابتعادى مضاتك خشية منك فأخرج عنا فتحجرت الصخرة، فخرجوا يرون

94 - حدثنا عبد الزرقاء أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلوا على فاسألوا الله لي

(1) المسند (5972)، وأخرج أيضا بنحية مع اختلف في الألفاظ من حدث التعمان بن يثير مرفوعا (المسند/4274)، وأخرج أيضا من حدث أسه بنحية، (المسند/623، 1443).

الوسيلة، قيل: يارسول الله والوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة، لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو(1).

95- حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حبيرة أخربن كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع عبد الله بن عمر بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مذننا فقولوا: مثل ما يقول، ثم صلوا علي فأن من صلى صلاة صلى الله عليه بها عشاء ثم صلى في الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لاتبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة(2).

قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعتا أيديهما ...) 96- ثنا عبد الرزاق ثنا معم عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً(3).

97- ثنا هاشم قال ثنا محمد يعني ابن راشد عن يحيى بن يحيى الفغسيق قال: قدمت المدينة فلقيت أبو بكر بن محمد بن حزم وهو عامل على المدينة قال: أتبت بسارق فأرسلت إليه خالتي عمرة بنت عبدالله أن لا تعتجل في أمر هذا الرجل حتى أتيك فأخبرك ما سمعت من

(1) المسند 7588 وصححه العقلي، وأخرج أيضاً من طريق شريك عن لبيب به نحوه (المسند 2395/2). وأخرج من مسند أبي سعيد الخدري من طريق ابن لهيعة عن موسى بن ورداً عنه مختصراً (83/3). وأخرج أخربن من طريق أبي عاصم عن سفيان به نحوه، وقال: غريب إسناده ليس بالقوي، وكتم ليس معرف ولا نعم أبدا روى عنه غير لبيد بن أبي سليم (الصحيح - الناقب - فضل النبي صلى الله عليه وسلم 6/583). وليت اختلاف كما تقدم غير مره، ويشهد له ما يأتي، ذكره ابن كثير في التفسير (97/3).

(2) المسند (رقم 768). وأخرجه مسلم من طريق عن كعب بن علقمة به نحوه (الصحيح - الصلاة 2/3). الباب القول مثل قول الزهري 2/3. وذكره ابن كثير في التفسير (167/3).


38
سورة المائدة


98- حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قطع في مجن شتمه ثلاثة دراهم.

99- حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي بكر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت مخزومية تستمجر المتاع وتتجدد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.

100- حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن يحيى بن عبد الله الجابري النعيسي عن أبي الماجد قال: جاء رجل إلى عبد الله، نذك القرص، وانشأ يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول رجل ققطع في الإسلام، أو من المسلمين، رجل أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا سرق فكأنا أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدا، فقال بعضهم: يا رسول الله، أي يقول: مالك؟ فقال: وما يعنئي وأنتم أعيان الشيطان على صاحبكم، والله عز وجل.


(4) المسند (6/104). وأصل الحديث في الصحيحين كما سيأتي.
عرفه يحب العفو ، ولا ينبغي لوالى أمر أن يؤدي بعد إلا إقامة ، ثم قرأ [وليغفوا] ، وليضيفوا ، ألا تجرون أن يغفر الله لكم ، والله غفور رحيم، قال يحيى: أما على علينا سفيان إماك. {11}

قوله تعالى (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ...)

1-17 - حدثنا حسن حدثنا ابن لهيبة حدثنا حيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحلي حديث عن عبد الله بن عمرو، أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم، فقالوا: يارسول الله، إن هذه المرأة سرقتنا، قال: قوموا، فتحن نفسيها، يعني أهلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها، فقالوا: تحن نفسيها بخمسين دينار، قال: اقطعوا يدها، قال: فقتطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة: هل لي من توبة يارسول الله؟ قال: نعم، أنت اليوم من خطئتك كيوم ولدتك أمك، فأنازل الله عز وجل في سورة المائدة (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح) إلى آخر الآية.{12}

المستند (7927). وأخرجه أيمنا من طريق شعبة عن يحيى بن نعيم، وأخرجه أيضا من طريق المسعودي عن يحيى بن نعيم، وقال بعثي عن حسن بن عبيد بن عبد الرحمن عن أبي ماجد الحلي في سيرته، عن ابن عبيدة بن عبد الله بن الحذافة. وحدث أيضًا عن حديث مرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جريج عن عمر بن عبد المطلب قال: إن أول حد أقيم في الإسلام ... فذكر نحوه (النظر في الاضطراب 73).

المستند (8257). وصحب أنساءه المحقق. وأخرجه الطبري مختصرا من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به (التفسير 11917)، وحدث حديثه الساعاتي (النظر في الفتح البياني 694/16). وقال الذهبي: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة حسن وفيه ضعف رقية رجالة ثقات (المجمع 376/7). وابن لهيعة اختلف بعد احترام كتبه وليس الراوي عنه من الذين تميل روايته من طريقهم. وقال ابن كثير بعد أن ذكره يعني للطبري وأحمد بإسنادهم: هذه المرأة هي المقطورة التي سرق وجدتها ثابت في الصحيحين من حدث عرفه عن عاشقة ... وذكر الحديث (التفسير 11917). وحديث المقطورة أيضا في الصحيحين كما قال (البخاري - البلاذري - الخردو - باب كرامة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان مسلم - الخردو - باب قطع السارق الشريف وغيرها، والنهي عن الشفاعة في الحدود).
سورة المائدة 42

قوله تعالى (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعذر عنهم فإن يضروا
شينًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقطتين)

2- ثنا هشيم قال أنباً مغيرة عن إبراهيم، والشعبي في قوله
(فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) قال: إذا أرتفع أهل الكتاب إلى حاكم
المسلمين فإن شاء أن يحكم بينهم، وإن شاء أن يعرض عنهم، وإن حكم
حكم بما في كتاب الله (1).

3- وثنا وكيج عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء، قال: إن شاء
حكم، وإن شاء لم يحكم (2).

4- ثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس
رضي الله عنهما في قوله (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) قال:
نسختها (فاحكم بينهم بما أنزل الله) (3).

5- ثنا هشيم قال: ثنا أصحابنا منهم منصور وغيره عن الحكم عن
مجاهم في قوله (فاحكم بينهم بما أنزل الله) قال: نسخت ما قبلها، قوله

(1) رواه ابن الجوزي بإسناده إلى الإمام أحمد (تواسق القرآن صلى 148). أخرجه الطبري من طريق
هشيم عن مغيرة به نحوه (التفسير 1983). ومن طريق عمر بن أبي قيس وجربة وسفيان
عن مغيرة به نحوه (التفسير 1977، 1978). والآخر في إسناده مغيرة بن
مقيم الضبي قال الحافظ تﺓ متقن إلا أنه كان يدنس ولا سبحة عن إبراهيم (التقريب
270).

(2) رواه ابن الجوزي بإسناده إلى الإمام أحمد (تواسق القرآن 147، 148). أخرجه الطبري عن ابن
وكيج عن أبيه به منه (التفسير 1980). وأخرجه من طريق عبد الززان عن ابن جريج قال:
قال لع太空 ذكره بتحر مشولا (التفسير 1982). وألثر إسناده صحيح.

(3) رواه ابن الجوزي بإسناده إلى الإمام أحمد (تواسق القرآن 147، 148). أخرجه أبو داوود من
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه (السان - الأقضية - باب الحكم بين أهل
اللملكة 30). وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهم عنه به
تحره (انظر تفسير ابن كثير 121). والأثر في إسناد عطاء الخراساني وقد تابعه عكرمة
ومجاهم.

41
(فاحكم بينهم أو أعرض عنهم).  
3- 107- ثانى وليمة قال ثانى سبيلان عن السدي عن عكرمة قال: نسخ قولته (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم).  
2- 106- ثانى حسين عن شيبان عن قتادة (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) قال: أمر الله نبيه أن يحكم بينهم بعد ما كان رخص له أن يعرض عنهم إن شاء، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها.  
1- 108- قال أحمد يقول أعدولوا فيما بينكم وبين الناس إن الله يحب الذين يعدلون.

1- 109- قال حنيف سمحت أبا عبد الله قال: إذا تجاهم اليهود والنصارى فإننا ألقاهم على الحدود على ما يعجب فإن لم يحكموا فليس للحاكم أن يبتغي شيئا من أمرهم ولا يدعون إلى حكمنا حتى يحكم عليهم قال تعالى: فإنما جرى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن لم يحكم فلا يأس وله صلى الله عليه وسلم قد حكم لما ابتغوا إليه ولو أعرض عنهم لكان له ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم عليهم الحد لأن لا يلبسوا قال: فإن حكم علينا ولفهم يرض أحدهما قال: يعبر الحاجم قال تعالى (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) وإن حكمت فاحكم بينهم.

(1) رواه ابن الجوزي بإسناد إلى الإمام أحمد (تدوين القرآن 148، 147، 146، 145). وأخرج الطبري في طريقة منسوب سفيان بن حسان عن الحكم به نحوه (التفسير 11998، 11999، 11960). والآخر إسناد صحيح إلى مجهود.
(2) رواه ابن الجوزي بإسناد إلى الإمام أحمد (تدوين القرآن 148، 147) وأخرج الطبري عن ابن ركيع به ملة (التفسير 11998، 11997). وأخرج عبد الرزاق عن الثوري بإملاء (التفسير 11993). وأخرج الطبري من طريق ابن مهدي وعبد الزائتي عن سفيان به ملة ومن طريق يزيد البحري عن عكرمة والحسن بن نحوه (التفسير 11996، 11997). والآخر في إسناده السدي وقدتابع يزيد البحري.
(3) رواه ابن الجوزي بإسناد إلى الإمام أحمد (تدوين القرآن 158). وأخرج الطبري عن طريق همام عن قنادسة مطولا (التفسير 11991)، والآخر إسناد صحيح.
(4) عقائد السلف 62.
سورة المائدة 42-43

(بالقسط) وهو العدل قال تعالى (وتنعى الموازين القسط ليوم القيامة) قال أبو عبد الله: إذا كانوا من أهل الذمة فارتفاععوا إلينا أفقلنا عليهم الحد ولا يثبت عن أمرهم ولا يسأل عن أمرهم إلا أن يأتيهم هم على مافعل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا أبا عبد الله فعله الموازين كيف يرثون؟ قال: من جهة الخلافة فسقط من نكاح أم أو أخت أو ابنة فلا يتعرض له وبحكم لهم بحكم الخلاف حكم الإسلام ويرثون موازين الإسلام.

قوله تعالى (وكيف تحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله)


(1) الملل (ق 54/أ، ب) (2) السنن (879/6). أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية به نحوه (الصحيح - الحدود - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزينه 124). ذكره ابن كثير في التفسير (3/107).
111 - حدثنا إسماعيل حدثنا أبو بكر بن نافع عن ابن عمر: أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ببرجه وأمرهم منهم قذف زينب، فقال:
ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا: نسمح ووجهنا ويخزيان، فقال: كنتم مستغداً، إن فيها الرجم فأتوا بالشوراة فاتهموها إن كنتن صادقين، فجاءوا بالشوراة وعملوا بختيارهم أعور، فقال له ابن صورياً فقرأ، حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه فقال له: ارفع يدك فرفع يده، فإذا هي تلوح، فقال أر بلالاً: يا محمد إن فيها الرجم، ولكننا ننكث بختاره بينا، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحاً، قال: نلتم رأيته يتجأ، عليها يتبثو الحجارة بنفسه.
112 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة بنحن عن ابن المسبب: أن النبي صلى الله عليه وسلم رتج يهودياً.
113 - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعيد المكي عن طاروس قال:
ليس بكفر يتقلع عن الله يريد قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون).

(1) المندل (4498)، وأخرجه من مسند ابن عباس مختصراً (المسند 2368). والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق عن نافع بمخترص وطولاً (ال الصحيح - الحدود - باب أحكام أهل الدمة إذا قذفوا، ورفعوا إلى الإمام 167/12، الصحيح - الحدود - باب رجل اليهود أهل الدمة في الزنن 314/7).

(2) المندل (7747). وقال الحنفي: إبادة ضعيف متعلق لإبادة الرجل من مزينة الذي روي عنه الزهري ثم هو محاله التي هو عليها في هذا الموضوع مسل لا صلة له في ظاهر الأمر بسند أبي هريرة ومؤكد هذا فهو مختصراً جداً بل هو إشارة رمزية إلى حدث طويل بهذا الإسناد من أبي هريرة. ولا أدرى كيف وقع هذا الإسناد وهذا الإيجاز في المسند فإنه ثابت هناك في الأصول الثلاثة وكنى على هذه الحال في جامع المسند 37/45 أه. ثم أطول الحق على النمس في بحث الأمر فالمراجع. أخرج عبد الرزاق ومحمد أبى دار بن هذا الإسناد مسندنا عن أبي هريرة مطولاً جداً (التفسير - الآية المذكورة: السان - الحدود - باب رجل اليهودين 150/6).

ذكراً ابن كثير مطولاً وعزاً لأحمد وأبى دار بالإسناد المفصل (التفسير 37/2).
هم الكافرون

14- قال إسماعيل بن سعيد سأبت أحمد (ومن لم يحكم بما أنزل الله فولاه ئك فوم الكافرون) قلت: فأنا لا أرى من الكافرون. قال: كفر لايخرج من الملة. فنهر درجات بعضه فوق بعض. حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف الناس فيه: فقلت له: أرأيت إن كان خائفاً من إصراره، ينتهي الثورة، وسأله ذلك ولا يدع ركونا؟ قال: الذي يخف أفحسن حالاً.(1)

15- حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل أنزل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فولاهو الكافرون) و (أولئك هم الظلمون) و (أولئك هم الفاسقون) قال: قال ابن عباس: أنزل الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداها قد قهرت الأخرى في الجاهلية. حتى ارتدوا أو أصلحوا على أن كل قليل قلته العزيزة من الذيلية فديته خمسون وسقاً، وكب قليل قلته الذيلية من العزيزة فديته مائة وستي، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتلف الطائفتان كلاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرميت لم يظهر ولم يوطنهما عليه، وهو في الصلح. فأتلف الذيلية من العزيزة قليلاً فأرسلت العزيزة إلى الذيلية أن أبعثوا إليها جمع وسقاً، فأتلفت الذيلية. وهل كان هذا في حين قط دينهما واحد ونسبهما واحد والدهما واحد، دبة بعضهم نصف دة بعض؟ فإنما أعطينا كلما هذا ضمياً منكم لنا وفرقاً، منكم، فأما إذ قدم محمد فلنا تعطينكم ذلك، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتدوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم.

(1) مسائل السنناني بسنده إلى الإمام أحمد (209/2). وذكره النسابوري في مسائله (197/2). وأخرجه الطيبي عن هند بن يزن وكيع كلاهما عن وكيع به (التفسير رقم 57). (2) أحكام النساء بسنده إلى إسماعيل به (ص 446).
ذكرت العريزة، فقالت: والله مأمون بمعطيك منهم ضعف مايعطيهم منكم، ولقد صدمتنا ما أعلتنا هذا إلا ضيما منا، فهروا لهم، فذسهوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكما متأثرين حكتموج، وإن لم يعطكم حذرهم فلم تحكموه فذسهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليحرووا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله عرجل [يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسراعون في الكثير من الذين قالوا آمنا] إلى قوله [ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون] ثم قال: فيهما، والله تزلت وإياهما عن الله عرجل].

قوله تعالى [وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين]

والألف بالاثنف ...

116 - حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثا وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طمع رجلا بينه، فقال: يارسول الله أقدني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل حتى يسرا جرحك قال: فأبي الرجل إلا أن يستيقظ، فتأقده رسول الله

سورة المائدة

صلى الله عليه وسلم منه، قال: فخرج المستقيد ورأى المستقلم منه، فأتي المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله عرجة ويا صاحب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم آمرك أن لا تستقيدي حتى يبرأ جرحك؟ فعجبت الله، وبطل جرحك، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرجه من كان به جرح، أن لا يستقيدي حتى تبرأ جراحته، فإذا بردت جراحته استقائنا.


118- حدثنا بهز حدثنا همام أنبيانا قتادة عن أبي حسان: أن عليا كان يأمر بالأمر فيؤتيه، فقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله ورسوله، قال: فقال له الأشر: إن هذا الذي تقول قد تفنج في الناس، أنت، ماهو يدعوك إلى رسل الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: علي: ماهو إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصا دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو صحفية في قارب صيقم، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، قال: فإذا فيها من أحدث حديثا أو أوى نحدث فعليه عن الله

(1) المسند (رقم 1247)، وصحبه المحقق. وأخرجه الدارقطني والبهيقي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شبيب به نحوه (السان - الخضر والديات 38/24 رقم 24، السان الكبرى - البخاري - باب الاستثناء بالصيام من الحرج والتقطع 67/8، 67/8، 67/8، 67/8). قال البخاري: وجاله ثقات (المجمع 1295/9)، وصحبه الألباني وذكر له شواهد (إيزاء الغليل 298/7).

(2) المسند (1287/3). أخرجه البخاري وصلب من طريق حميم وثابت عن أنس بن قدحه (الصحيح - البخاري - باب الصلح في الدابة 34/3، الصحيح - البخاري - القدامة - باب إثبات الفضائل في الأساند 4/3).
الملائكة والناس أجمعين، لابقتم منه صرف ولا عدل، قال: وإذا فيها: إن إبراهيم حرم مكة، وإن أحرم المدينة، حرم مابين حرتها وحماية كله لابختي خلاها، ولا ينفر صيدوا، ولا تمتنعت لقطتها إلا من أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعفف رجل ببره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، قال: وإذا فيها: المؤمنون تكتاك دماؤهم، ويسعى بذمهم أدناءهم، وهم يدعون من سواهم، ألا لابق茶叶 مؤمن بكفار، ولا ذو عهد في عهده.

(1) السند (9599). وصححة المحقق وأخرجته من طرق عن علي مختصرا ومطولا (9599، 966، 972، 977، 982، 984، 987). وأصل الحديث في الصحيحين من طرق عن علي بنتحور مختصرا (البخاري - العلم - باب كتابة العلم 1، مسلم - الج - باب فضل المدينة 2). ذكره ابن كثير في التفسير (1112/3).

(2) السند (9551). رواه أبو داود والترمذي والحاكم من طرق ابن المبارك به نحوه. وقال الترمذي: حسن غريب ونقل عن البخاري قوله فرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يوين بن يزيد، وصححه الحاكم وسكت الذهبية (التروية - الخروج والقراءات 2/34، السنن - القراءات - باب في فائدة الكتاب 186/5، المستدرك - التفسير - باب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 2/236). وأبو علي بن يزيد مجهول (انظر التقويم 2). ذكره ابن كثير في التفسير (1112/3).

(3) أخرجه ابن حيان في صحيحه (27/6). ويشهد له حدث علي في الصحيحين المقدم ذكره.

(4) كتاب الملل (ق 113/أ).
سورة المائدة 45

121 - وقال أبو الحارث سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل كافراً قال:
لا يقتل مؤمن بكافر قلت: أليس قال الله تعالى (النفس بالنفس) قال:
ليس هذا موضعه على رضي الله عنه يحكي مافي الصحيفة لا يقتل
Muslim بكافر(1) وروا عن عثمان ومماريا لم يقتلوا مسما بكافر(2).

122 - وقال الميمون: قال أبو عبد الله: كانهما كانت في بني
إسرائيل (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)(3).

123 - حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن
عمرو بن حصين أن قالما لأناس قرأوا قطروا أن غلام لأناس أغنياء
فأتي أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله إن أنا أسير قراء
فلما يجعل عليه شيئاً(4).

124 - ثنا وكيع ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: كسر
رجل من قريش من رجل من الأنصار فاستدعى عليه مماريا فقال
القرشي: إن هذا دق سني قال مماريا: كلا أنا ستربيه قال: فلما ألح
عليه الأنصاري قال مماريا: شنك بصاحبك وأبو الدرداء جانس فقال أبو

----------------------------------------
(1) تقدم تخريجه وأته في الصححين.
(2) كتاب الملل (ق 1113/ أ) وأثر عن عثمان وماريا ذكره ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلاً مسلمًا قتله رجل من أهل السنة وعما فقد من
عثمان بن عفان قال يقتله رجل مراهقه كتب النبي محمد ﷺ قتلهم رجلاً. وقال عثمان بن
مجاهد رجلاً ذمته في زمن مماريا فلم يقتله به وفعل عليه الدنيا ألف دينار قال ابن
مزم مهاجر. قال: هو من في غابة الصحيفة عن عثمان ورواية البهتفي من طريق عبد
الرزاق (المحلي 14/12، المتنى الكبرى).

(3) كتاب الملل (ق 1113/ ب).

(4) أخرج أبو داود حدثنا أحمد بن حبيب بن ولد النافع - السين - الجنابات - باب في جنابة العيد يقرر
للقراءة 1964/4. وأخرج الشافعي عن إسحاق بن راهيه عن معاذ بن سالم - القسام -
باب سقوط القرويين الماليك فيما دون النفس (52). قال ابن كثير: وهذا إسناد قري رجاء
كلهم ثلاث فأنه حديث مشكل للهم إلا أن يرى أن الجاني كان قبل البالغ فلا قصاص عليه، وله
نتهم أرمنا ما نقص من غلام الأغنياء عن النفراء أو استعفاه عن (التفسير 114/37)
والحديث فيه عنغة قنادة وهو مدلس.
سورة المائدة 51
الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مانع مسلم يصاب بشيء في جسده فأنتى به إلا رفعه الله به درجة وحظ عنه خطيئة قال، فقال الأنصاري: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم سمعته أذني وأذني وراء قلبي يعني فعاً عنه 1).
125- ثنا سهيل بن النعمان ثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مانع رجل يجرح في جسده فأنتى به إلا كثر في عنه مثل من أنصى به. 2)
قله تعالى (بأبيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليوه والنصارى أولاء). 3)
126- ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد اين إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي في مرضه نعومة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنتهاك عن حب يهود فقال عبد الله: فقد أغثهم أسد بن زرارة فمات 4)

---
(3) المسند (280/3). أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق بن مطلاو (النسائى - الجinz). باب العبادة (184). قال الساعاتي: سكت عنه أبو داود والординي ورواه ابن إسحاق فقال:
سورة المائدة 54

127 - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى قال: قلت لمصر رضي الله عنه: إن معنا كاتبا نصرانيا قال مالك: قاتل الله أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) إلا أتخذت حنيفة قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتبته وله دينه قال: لا أكرمهم إذا أهانهم الله ولا أكرهم إذا أذلها والله أقسم لعبتي (1) قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله يقوم يحبهم ويحبونه ...


قلوه تعالى (يابغدون في سبيل الله ولايخافون لومة لاتم) 129 - ثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لسلم أن يذل نفسه قبل: وكيف يذل نفسه قال: يتعصر من البقاء لا يطبق (2).

= جدتي الزهري عن عروة عن أسماء بن زيد... إلخ، فأخذت صحح لأن رجاله كلههم ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث (الفتح الرباني 21/211). والحديث ذكر ابن كثير (2/376).

(1) الملأ بإسحاق إلى أحمد (ق 54/55) وهذا الإسناد صحيح ويعارض قول ابن كثير بإنه خر shm (التحديث)، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم من طريق عمر بن أبي قيس عن إسرائيل به والبيهقي في شعب الإvanced من طريق عباس بن رواية ابن أبي حاتم (التحديث).


نحو ذلك عن الضحاك ورعدة وأبي جريج وعلي بن أبي طالب (رقم 437/131786).

(3) المسند (8/600). وأخرج التهذبي وأبي ماجة كلاهما عن محمد بن يحيى عن عمرو بن...
سورة المائدة

١٣٠- ثمانًا عفان ثمانًا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن
عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: أميرتي خليلي صلى الله عليه وسلم
يبيع أميرتي بحب المساكين والدتو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو
donي ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدرفت
وأمرني أن لأسأل أحدًا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا
وأمرني أن لا تخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لاحول
ولاقوة إلا بالله فإنهم من كنذ تحت العرش

قوله تعالى (إذا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ...)

١٣١- ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا الوهاب بن مسلم قال: ثنا الأزاعي
عن عبد الله بن فيروز الدبلمي عن أبيه أنهم أسلموا وكان فيهم أحد
فهموا وقده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعتهم وإسلامهم فقال
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فقالوا: يارسول الله نحن من
قد عرفتم وثنا من حيث قد علمتم وأسلمنا فمن ولينا قال: الله ورسوله
قالوا: حسناً رضينًا.

---

١١) عاصم به وقال الشيرازي; هذا حدث حسن غريب (السنن - أبواب الفتن - باب ٦٦، السنن -
الفت.) - باب قوله تعالى (إن آيًا الذين آمنوا عليكم أنفسكم) (١٣٣١/٢). ذكره ابن كثير نقله:
وثبت في الصحيح ذكره (الفتح ٦/١٧٩ والاظهر ٦/١٥٠). وفي بعض نسخ الترمذي
حسن صحيح غريب في بعضها حسن صحيح، (انظر تفسير ابن كثير ٦/١٥٥، تحفة الأشراف
٢٣/٢). والحديث في إسناده على زيد بن جعفر وهو ضعيف، وله أيضاً عن النبي
الصبرى، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر (المتطلة ٣٢). وقد صححه الألبي بنشأة له
حديث ابن عمر (السلسلة الصحيحة رقم ١١١٣).

١٢) (المسلم ٥٨٨/٥) وأخرج أيضاً من طرق عن أبي ذر مع اختلاف في بعض الألفاظ (المسلم
قال الباهلي: رواه أحمد والطبراني في الأبو حنيفة، وأحمد إسناوي أحمد
ثقات. يدي الإسناوي المذكور أعلاه (المتطلة ٣٨/١). ذكره ابن كثير (الفتح
٦/١٥٥).

٢٢) (المسلم ٤/٢٣٢، وأخرج في نفس الصفحة من طرق يحيى بن أبي عمر الشهابي عن
عبد الله بن فيروز. قال الباهلي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح
غير عبد الله بن فيروز وهو ثقة (المتطلة ٤٦/١).

٥٥
قوله تعالى (وإذا ناديتم إلى الصلاة.....)

132- ثم روح بن عبادة ثنا ابن جريج ومحمد بن بكر أنا ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله ابن محيريز أخبره وكان ينما في حجر أبي محذورة - قال روح: ابن محيريز(1) ولم يقله ابن بكر - حين جهزه إلى الشام قال: فقلت لأبي محذورة ياعمي إنني خرج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأخينك فأخبرني أن أبي محذورة قال له: نعم خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حتى قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكرون فصرختنا نحكيه ونستهزيء به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إليتنا إلى أن وقفتنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع نأشار القوم كلكم إلي وصدروا فأرسل كلكم وحيسني فقال: ثم فأذن بالصلاة فقمت ولاشيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاأما بأمرني به فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين وهو نفسه فقال: قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال لي أربع فامدة من صوتك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاي حين قضيت التأذين فأعطائي صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أماها على وجه مرتين ثم مرتين على يديه ثم على كيدي ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله

(1) في الأصل (معين) وهو خطأ.
فيك قالت: يارسول الله مرتين بالتأذين بعكة فقال: قد أمرت ضربة ومذهب كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على عتبة بن أسعد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني ذلك من أدرك من أهل مكة آراءه أبا محترمة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز.

132- ثنا عبد الزوان بن همام ثنا معمرو عن همام بن منبه قال: هذا محدثتي هذه خبرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدر أبهر النايف وله ضرر حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل حتى إذا ثوب بها أدر حتى إذا قضى التنويح أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له إذا ركز إذا ما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل إن يديرك كيف صلى.

 قوله تعالى {وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت} ...

134- حدثنا عبد الله بن يزيد ووافق قال حدثنا داوود عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدى عن أبي الأحوص الجاشمي عن أبن مسعود وقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أبي من نسل اليهود؟ فقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يعله قولا فقط فمسخهم ذكاء لهم نسل حين يهلكهم، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم.

(1) المسند (73/398/6). (2) أخرج مسلم من حديث عبد الله بن محيريز به نحوه مختصرا
(3) الصحيح - الصلاة - باب صفة الأذان (2). (4) صحيح - باب أبهر (398/6).
(5) الصحيح - الصلاة - باب نفل الأذان (3). (6) صحيح - باب أبهر (398/6).
قله تعالى: [وتريد كثيرا منهم يسرون في الإثم والعدوان]

١٣٥ - ثنا الأسود بن عامر ثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثيбан قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأسي والمكتبي والراش.opensmile

وقلته تعالى (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أبدهم ولعنوا بما قالوا)

١٣٦ - ثنا عبد الزراغ بن همام ثنا ممسر عن همام بن منبه قال: هذا محدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يبن الله ملأى لا يغيبها نفحة سوء ليلته تحار أرأيت ما أتفرق منذ خلق السموم والأرض فإنه لم يغب مائي يبينه قال: وعرشه على الماء وبيده الآخرى القبض يرفع ويخفض

وقلته تعالى (وجئينا بينهم العدارة والبغضاء ..)

١٣٧ - حدثنا عبد الزراغ قال: حدثنا زمعة عن زياد بن سعد عن الزهري قال: لا يجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض لأن الله قال (وجئينا بينهم العدارة والبغضاء إلى يوم القيامة).

الآية الأخرى (١٣٥/٣) = الأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص مما سبق القدر ٨٦/٥٥، (١٣٥/٣) ذكره ابن كثير.

(١) المنسد ١٧٩٨/٥٥، (١٣٥/٣) أخرج من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: لعن الله الرأسي والمكتبي. وصححه المحقق (المنسد ١٦٣، (١٣٥/٣) حديث ثيبان فيه ليث بن أبي سلم بن رجل جديد وشيخته أبو الخطاب مجهول ومهما ضعفه الأثباتي (الإرواء رقم ١٩٧، (١٣٥/٣) وأنا حديث ابن عمر فقد أخرج فيثره أيضاً الترمذي وثيبانListNode

(٢) المنسد ١٦٣، (١٣٥/٣) أخرج البخاري وسلم كلاهما من طريق عبد الزراغ به (ال الصحيح - التوحيد - باب [وكان عروضه على الماء] ١٦٢، (١٣٥/٣) الصحيح - الزكاة - باب الحث على التفقة ١٦٢، (١٣٥/٣) ذكره ابن كثير (التفسير ١٣٨، (١٣٥/٣).

(٣) المنسد إلى الإمام أحمد (١٣٥، (١٣٥/٣).
سورة المائدة 26-77

قوله تعالى [ولو أنهم أقاموا النور والإنجيل وما أنزل إليهم من رحم
لاقبروا من فوقهم ومن تحت أرجلهم]

128 - ثنا وكيع ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن
لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند أوان
ذهب العلم قال: قلنا: يا رسول الله وكيف تذهب العلم ونحن نقرأ القرآن
وتنزه أبناءنا ويزعجنا أن نأتيهم إلى يوم القيامة قال: فنكرتكم أمك يا
ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أو ليس هذة اليهود
والنصاريون يقرمون النور والإنجيل لا يتفهمون ما فيهما بشيء.

قوله تعالى [يا أباها الرسول بلغ مآثره إلى ربك وإن لم تفعل فما
بلغت رسالته ...]

129 - حدثنا ابن غير حدثنا فضيل، يعني ابن غزوان عن عكرمة عن
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع:
يا أباها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام، قال: أي بلد هذا؟
cالوا: بلد حرام، قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام، قال: إن
أمركم وما لكم وأعضاكم عليكم حرام كحرمكم يومكم هذا في بلدكم
هذا في شهركم هذا، ثم أعادها مرارا، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال:
اللهم هل بلغت مرارا، قال: يقول ابن عباس: والله إنها لوصية إلى ربه
على وجل، ثم قال: إلا فليليل الشاهد الغائب، لاترجعوا بعدي كفرا
يضرب بعضكم رقاب بعض.

140 - ثنا يحيى عن إسحاق بن ثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة
فقال: يا أم المؤمنين هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ريه قال:

(1) المسند (4/210). وأخرج أيضا من طريق الأعمش وعمرو بن مرة عن سالم بن نجر (المند
(2) المسند (4/219). أخرج ابن عباس من طريق وكيع بن نحر (السنج - القلق - باب ذهاب القرآن
(3) المسند (4/142). ذكره ابن كثير وقال: وهذا إسناد صحيح (التفسير 3/2). (4) المسند (2). أخرج البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن فضيل بن نحر (الصحيح -
سورة المائدة

سبحان الله لقد قف شعري لما قلت أين أنت من ثلاث من حديثك فقد كذب من حديثك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأي ربه فقد كتب ثم قرأت [لا تذكر الكبار وهو يدرك الأبصار] و [ما كان لبشير أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب] ومن أخبرك بما في غد فقد كتب ثم قرأت [إني الله عز وجل الساعه وينزل الغيت ويعمل مافي الأرحام] هذه الآية ومن أخبرك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كتب فقد كتب ثم قرأت [يأيها الرسول بلغ مأنزل إليك من ربك ولكنه رأى جبريل في صورته [مرتين]]

قلوه تعالى [والله يعصمناك من الناس ...]

141- ثنا زيد بن المباب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح قال: سميت محمد بن سمير العريني يقول: سمعت أبا عامر التجربى، وقال غيره الجنبي يعني غير زيد أبو علي الجنبي يقول: سمعت أبا رباحانة يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة رأيتها ذات ليلة إلى شرف فتنتا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يعنف في الأرض حفرة يدخل فيها وبلقي عليه الجماعة يعني الترس فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى من يحرستنا في هذه الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل فقال رجل من الأنصار: أنا يارسول الله فقال: إدنا فذلما فقال: من أنت؟ فلزم له الأنصاري فلتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه قال أبو رباحانة: فلما سميت مادعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقت أنا رجل آخر فقال: إذن فذلما فقال: من أنت؟ فلزم: أنا أبو رباحانة فدعا بدعاء وهو دون مادعا للأنصار ثم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكى من خشية الله وحرم النار على عين سهرت في سبيل الله أو قال: حرمت النار على

(2) المصدر 49/26 (50). وأخرجها أيضا من طريق داود عن عامر عن عائشة مختصرا (المصدر 26/241). أخرج البخاري وسلم من طريق عمر بن أحمد (الصحيح). التفسير - باب (باب أيها الرسول بلغ) 6/67، الصحيح - الإمام - باب قول الله عز وجل (ولقد رأى نزلة أخرى) =
عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد بن سمير (1)

142- ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت أبا إسرائيل قال: سمعت جدته قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرميه إلى قبره بيده ويقول له كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك قال: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقالوا: هذا أراد أن يقتل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ترع ولم أرد ذلك لم يسلطلك الله علي (2)


= 1/1. ذكره ابن كثير (التفسير 141/142) (3)


(2) المند (471/62). أخرجه النسائي في اليوم والليلة من طريق خالد عن شعبة في مختصرا (انظر حديث الأشراف 2/43). قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح (التهذيب 81/2).

(3) المند (54/66). أخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن مهدي (الصحيح = 58
سورة المائدة 72-78

قوله تعالى: [ إنى من نشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ونماوات النار ]

144- ثنا عبد الززاق ثنا مصير عن الزهري عن ابن المطلب عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خير فقال: يعني لرجل يدعى الإسلام - هذا من أهل النار فلما حضرتنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يارسول الله الرجل الذي قتل له إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل فانه لم يتكل ولكن به جراح شديدة فكان من الليل لم يصر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر أشهد أنني عبد الله ورسوله ثم أمر باللا فندى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

(1)


---


---

59
قوله تعالى (كأنوا لا ينتاهون عن منكر فعلوه ...)

146- ثمانية بني ثمانية سيف قال: سمعت عدي بن عدي الكلبي يحدث عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سمع عبدا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله غز وجل لايعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكروا فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة.

147- حدثننا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: كنت نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: يارسول الله، ألا نستخصصي؟ فنهاناه عنه، ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالقرب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (بأيها الذين آمنوا لا تحمروا طيابات مأحل الله لكم ولعهدوا إن الله لأحب المعتدين).


1) المندب (228/3). وأخرج من طريق ابن البارك عن سيف قال: سمعت عبد بن عدي يقول: حدثني مولى لنا (المندب 228/3). قال البخاري: رواه أحمد من طريق إدمامه هذا والأخرين عن عدي بن عبد الله حذف مولى لنا وهو الصراط وكذلك رواه الطبراني وسماه، رجاء موسى بن ربيع بن عبد الله (المندب 228/3). ورواه أحمد بن كثير (التفسير 3/164).

2) المندب (228/2). وأخرج من طريق أخرى عن إسحاق بن أبي عبد الله بن نحوه (المندب 228/2). والحديث شرائده كثير من حديث جبريل الماضي وغيره (التفسير 3/164) ثم أخرج أحمد بن كثير (المندب 228/2).
سورة المائدة


وبناء وأزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.

149- ثنا حداد بن مسعدة ثنا أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلي.

150- ثنا حسان عن عفان ثنا حسان عن خليفة حدثي حفص بن عمر عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالنيابة وينهي عن التنبيل نهأ شديدًا وقوله: تزوجوا الرودود الولد إنى مكاثر الأنباء يوم القيامة.


(3) المسند (2/458). وأخرج أنس بن عثمان باللهجة من طريق خلف به (انظر موارد الفطمان 1378، السنة 7/81). قال الباهلي: رواه أحمد = 61
سيرة المائة

151 - ثمانية عبد الزواج ثمانية محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبيه.


قوله تعالى {من أوسط ماتعممون أهليكم أو كسوتهم ... الآية}.

152 - والواجب مد من بض أو مدان من غيره.

ولابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة مايصح أن يصلي

= والطبرائي في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس وهو ذكره ابن أبي حاتم رواه عنه جماعة.


 حدث عن عطينة بن بشر المازي قال الهشمي: رواه أبو يعلى الطبري وقينه أبو معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضنيف (مجمع الزواندن 4/251/2).

(3) ذكره في القدر (131/4).

(4) ذكره في القدر (3787/7).
فميه إنه كان رجلاً أو امرأة كل بحسين(1).

153 - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرنا الحاجج عن حسنين بن عبد الرحمن يعني الحارثي الكوفي عن عامر عن الحارث عن علي في كفارة اليمن قال: يغدي ويعشي خيراً ولحماً وسمناً خيراً وثمرة(2).

 قوله تعالى [أو تخير رقبة]

154 - ثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني الحاجج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا نحن نصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله فرمانى القوم بأبصارهم فقتلوا مأموناً ماتوا رأيتهم بصورتي، لكنى سكت فلا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبابه هو وأمي مارأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه والله ما كاهني ولاشتمني ولاضني قال: إن هذه الصلاة لايصح فيها شيء من كلام الناس هذا إذا هو التسبيح والتکبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول الله إننا قوم حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا قوماً يأتون الكهان قال: فلا تأتونهم قلت: إننا قوماً يتطوريون قال: ذاك شيء يجلوه في صدورهم فلا يصدهم قلت: إنمنا قوماً يخطفون قالت: كان نبي يخطف من واقع خذه فقالر: كانت لي جارية ترعى غنمياً في قبل أحد والجانانة فاعتقلتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم أسف كما يأسفون لكي صككتها صكة

(1) ذكرهما ابن كثير في التفسير عن أحمد (1/63)

(2) المعلّم (57). أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الحارث به نحوه (التفسير 71/21). انظر تفسير ابن كثير 1/63/164. وفي منها إبراهيم وهو الأموي كتبه الشماع في رأبه ورمي بالرفيق وفي حديثه ضعف (انظر الترقب 79/29).
سورة المائدة


قله تعالى [إنا الحكيم والمحيط]


سورة المائدة

156 - حدثنا سريج يعني ابن النعمان حدثنا أبو معشر عن أبي وهب
مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال: حرتت الحمر ثلاث مرات قدم رسول
الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الحمر وياكلون الميسر
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فأنزل الله على نبيه صلى
الله عليه وسلم (يا سألونك عن الحمر والملس قل فيهما إثم كبير ومنفع
للناس وأنتما أكبر من نفعهما ...) إلى آخر الآية فقال الناس ماحرم
علينا إذا قال فيها إثم كبير وكانوا يشربون الحمر حتى إذا كان يوم من
الأيام صلى رجل من الهاجر أم أصحبه في الغرب خلط في قراءته
فأنزل الله فيها آية أغظظ منها (يا أياها الذين أمنوا لاتجريوا الصلاة وأتمن
سكرى حتى تعلموا ماتقولون) وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم
الصلاة وهو مفقي ثم ألزت آية أغظظ من ذلك (يا أياها الذين أمنوا إنما
الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون) فقالوا: انتهينا رينا فقال الناس: يارسول الله ناس قطعوا في
سبي الالله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الحمر وياكلون الميسر وقد
جعله الله رجسا ومن عمل الشيطان فأنزل الله (ليس على الذين آمنوا
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) إلى آخر الآية
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرمت عليهم لتركوا كما تركتم (1)

157 - حدثنا الحكم بن تائف حدثنا أبو بكير يعني ابن أبي مريم، عن
ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن آتيه بيدية، وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها، فأرهفت ثم
أعطتها، وقال: أغلي بها، ففعلت، فخرجت ب_arm_ه إلى أصحابه إلى أسواق

(1) الباق: 377/1, 477/3, 478/18, الفتح الرباني 87/18. رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة شاهدا له وفي
الباب حدث ابن عمر عند الطلب عليه بحثه (النظر في نسخات ابن كثير 3/171/1).
(2) المند: 251/352. قال اله시스템ي: رواه أحمد وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد
ولم يبرقه وأبو نعيم (عندما قال والسניגور وأبو معشر نعيم) ضعيف ليس، حفظه وقد وثقه غير
واحد وسريع ثقة (المجمع 51/5). قال ابن كثير: أفرد به أحمد (التفسير 3/170).
وللحديث شواهد منها حدث عمر المتقدم وما يأتي في الآية القادمة.
سورة المائدة

المدينة، وفيها زقاق خمر قد جلب من الشام، فأخذ المدينة مني، فشق مراك من تلك الزرقاب بعضه، ثم أعطانيهما، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يحضوا معي، وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها، فلا أجده فيها زق خمر إلا شقتاه ففعلت، فلم أترك في أسواقها زق إلا شقتاه.

158 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو حبان قال: حدثني الشعبي عن

أبي عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة فقال:

يا أبا حبان الناس. ألا إنه نزل جحيم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والخنطة والشمر، والخمر ما خاشر العقل، وثلاث منها الناس. ووددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد

إلينا فيه عهدا نتهي إليه: الجد والكلاقلة وأيوب من أبيوب الريا.

159 - ثنا عبيد الزراق ثنا ميعمر عن يحيى بن أبي كثير أخرئي أبي كثير أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الخمر عن هاتين الشجرتين النخلة والعنبية."

160 - حدثنا إبراهيم بن أبي عباس قال: حدثنا شريك عن عيسى يعني العامري عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخمر حرام، بعينها قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب.

(1) المند (379). قال المحقق: إسحاق حسن أو صحيح على ما فيه من ضعف أبي بكر بن

عبد الله بن أبي مريم... ذكر شاهده الذي أخبره أحد من طريق أبي طمعه عن أبي عمر

(المند: 539). أخرج الطحاوي والبهبهاني من طريق أبي طمعه عن أبي عمر به نحوه (مشكل

الأثار 3/206، السائن 8/287). وله الحديث صحيح الحاكمة وسكت الذهبلي ولذا


(2) الآسرة (ص 17). أخرج البخاري ومسلم من طريق أبي حبان به (ال الصحيح، التنفس -


(3) المسند (279). والآخرة نفسي المسند ص 78 وأخرج أيضا من طريق أبي كثير به

(المسند 2/4، 6، 9، 474، 475، 518، 526). أخرج مسلم من طريق أبي كثير

به الصحيح - الآسرة - باب باب أن جميع ما يلد ما ينخل والعنب يسمى خمرا).

ذكره في الدر (377/167).

(4) الآسرة (ص 19). أخرج ابن مرديسي (النظر الأري ا 3/246). والحديث فيه شريك بن
سورة الحج: 
172- حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طهمة مولاه وعن عبد الرحمن بن عبد الله الحافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الخمر على عشرة وجه: لعن الخمر بعينها وصار بها، وساقيتها، وثالثها، وبائعها، ومبتعها، وعاصرها، ومعتصرة، وحاملا، والمحمولة إليه، وأكل شنها.
173- حدثنا علي حدثنا محمد بن إسحاق عن الثقاعة بن حكيم عن عبد الرحمن بن عطاء قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بركة عام الفتح براويه خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا خالان، أنت علمني أن الله حرمها فتأتي الرجل على غلامه فقال: 

عبد الله النخجي وهو صدوق يخطي، كثيراً تأثير حفظ منذ ولد القضاء بالكوفة (انظر التذكير 277). رياضي رجال ثقات ومحترم شاهد كثيراً منها ما هو في المند، وراجع إن شئت.
(1) إرشاد الغليل 8/44-45.
ذكره ابن كثير 173/4 (1745).
سورة المائدة 10
اذهب فبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان بماذا أمرته؟ قال أمرته أن ببيعها، قال: إن الذي حرم شريها حرم بيعها. فأمر بها فأمرت في البطءاء.(1)

164- ثنا روح ثنا عبد النعم بن بحرا بن، سمعت شهير بن حرشب:
قال: حدثي عبد الرحمن بن عثمان بن عميان كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خبر. فلما كان عام حرمت نجاة براوية فلما نذر إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحك قال: هل شعرت أنها قد حرمت بعدك قال: يارسول الله أبداً أبيعها فاتبعها بشمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود انطلقوا إلى ماحروميهم من شحم البقر والغنام فذبوا، فجعلوه ثمما له فبوا به ما بؤكلون وإن الحمر حرموه وشمنا حرموه وإن الحمر حرام وشمنا حرموه وإن الحمر حرموه وشمنا حرموه وإن الحمر حرموه.

166- ثنا مبني بن بثمة ثنا أسعد بن عبد الرحمن عن نافع.
ابن كيسان أن أبا أخبر أنه كان يتجب بالحمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأيأ امرأ من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التاجرة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله فإني جئت بشرب جيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيسان إنه قد حرمته بعدك قال: فأبب عه ارسياراً رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت وشمنا فانطلق كيسان إلى زقاق فأخذ بأرجله ثم أهرائها.(2)

(1) المسند (الصدف 41)، وأخرج من طريق عبد بن نسيب عن عبد الرحمن بن نسيب (الصحيح).
(2) المسند (217/4)، وأخرج من طريق عبد بن نسيب عن عبد الرحمن بن نسيب (الصحيح).
(3) المسند (477/4)، وأخرج من طريق عبد بن نسيب عن عبد الرحمن بن نسيب (الصحيح).
(4) المسند (336/4), وأخرج من طريق عبد بن نسيب عن عبد الرحمن بن نسيب (الصحيح).

68
سورة المائدة 96
166 - ثنا وكيع ثنا سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس بن
مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتمام رؤيتهم خمراً
فقال: أفرقتها قال: أفضلا تجعلها خلاً قال: لا.
167 - ثنا أسعد بن عامر ثنا إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن عاصر
عن النعمان بن بشير رفعت قال: إن من الزربم خمراً ومن التمر خمراً ومن
الخطة خمراً ومن الشعير خمراً ومن العسل خمراً.
168 - ثنا سيبان بن حاتم ثنا جعفر قال أتيت فرقة يوماً فوجدته خالياً
فقلت يا ابن أم فرقد أحد أSELK الد يوم عن هذا الحديث فقلت: أخبرني عن
قولك في الخسف والقذف أشي، تقول أنه أو تأثره عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: لا بل أثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت:
ومن حدثك قال: حدثني (عاصم بن عمرو البحيري عن أبي أمامة عن النبي
صلى الله عليه وسلم و حدثني) قتادة عن سعيد بن المسيب و حدثني به
إبراهيم التخيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تثبت طائفة من

= نافع بن كيسان وهو مستور (المجمع 38/4). والحديث فيه ابن لهجة و فيه ضمع وأنا تأليف بن
كيسان مختلف في صحته فذكره طائفة في الصحابة (أنظر تعمير المنعة 419) (1). والحديث
له سماحة تقدمت منها حديث ابن عباس الذي في الصحيح وأحاديث أخرى (انظر المجمع
(1) المسند 119/221. وأخرجه مسلم عن طريق عبد الرحمن بن سفيان به مختصراً (الصحيح
(2) المسند 276/2. والأزهر (818). وأخرج أيضاً من طريق السري بن إسماعيل عن عامر
الشعبي به نحوه (المسنود 27/2). وأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث غير نسائي في
الكبري من طريق إبراهيم بن مهاجر به نحوه (السأل - الأشرية - 3/39). وذكره ابن
الرياض - 39. وأخرجه ابن ماجدة والخازن وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه وثقته النبي به قوله السري تزكيه وهذا السنن تأثيم
السأل - الأشرية - 4/111. المندكر - الأشرية - 4/188. وذكره ابن ما في من الخمر
وأخرجه أبو داود من طريق أبي حنيفة عن الشعبي بن عمار وأبو الطفيل بن عمار
(السأل - الأشرية - 4/24). له سنن الألفاني من الطريق الأول والثاني ولا يبقى للطرقان على محسن. وقال المزي:
روااه فور واحد عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر وهو المحفوظ (مجلة الأشرية 24/9). وقال
الترمذي عن هذا الطريق: وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر (السأل - 397/2).

79
سورة المائدة

أمتى على أكل وشرب ولعب ولعب ثم يصبحون قردة وختاين يبعث عل
أحبا من أحيانهم ريح تتنفسهم كما نسفت من كان قبلهم باستحلالهم
الجبور وشربهم بالدفوف واتخاذهم القيانات.

169 - ثنا يزيد أبا ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي
صلحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سكر
فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن عاد الرابعة
فاوضينا عنه.

170 - ثنا الضحاك بن مخلد ثنا عبد الحميد يعني أبا جعفر قال: ثنا
يزيد بن أبي حبيب ثنا مرعد بن عبد الله البزني قال: ثنا الدليمي أنه
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بأرض باردة وإننا لنتسعيين

---

(1) المسند (559/5). قال الهيثمي: رواه أحمد ورفقغ ضعيف (المجمع 75). رواه الهاكم من
 طريق رفقغ به وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم جمعرة فألفرفقه إلنا لم يخرجه
 وسكت نهجي (المستدرك - الأنبياء والملاحم 510/4). قال الحافظ ابن حجر في فرقغ:
 صدره. محقق للمحدثات كثير الغضا. قال الأنقباني تقول: إن الله لا يتحمل من تفرده
 هذه الطرق المدة دون النثاقات الأثبات لكن للحديث مشاهد يتقرب بها إن شاء الله تعالى.
 وقد طالع ذكر يسبرها برجم 91، فهو بها حسن قيمة (ال الصحيح 194). الشاهد له هو
 الملاحي الشهر الذي علقه البخاري (انظر الصحابة رقم 91).

(2) المسند (884/5). رواه من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه به نحوه، ونمن طريق
 أبي حلط عن أبي هريرة به نحوه (المسند 774/8، 174/6، 775/4). وأخرج نحوه من حديث عبد الله
 ابن عمر (رقم 1917)، ومن حديث عبد الله بن عمر (رقم 1918)، ومن حديث عبد الله (رقم 1919).
 ومن حديث جريج بن محراج (رقم 1920)، ومن حديث عمير بن أسس (رقم 1921)، ومن حديث رجل من الصحابة
 (رقم 1922)، ومن حديث مصعب بن سعيد الثقة (رقم 1923)، ومن حديث أم حبيبة
 (رقم 1924). وحديث أبي الرائدة رواه أبو داوود والنسائي وأبناء عمه من طريق ابن أبي ذئب به
 (السنجش - المحدث - يذا تتابع في شرب المر في 1819، السنجش - الإثارة - يذب الروايات
 المنظفات في شرب الماء - 210/4، السنجش - المحدث - يذب من شرب الماء - 1819).
 والحديث غاذ في الصحابة وقد صححه جمع من الأمة من رواية عدة من هذه الصحابة المذكورين.
 وراجع إنما كتب الشيخ أحمد شاكر على الحديث وطريقه عند حديث عبد الله بن عمر فقد
 أجاد وأفاد وانظر أيضا السلسلة الصحيحة (رقم 1239). ذكره في الفرق (181/3).

٧٠
سورة المائدة


171- فنجا يعين عمالك تنازل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ولم يترب منها حومها في الآخرة لم يصفها(2).

172- فنجا عبد الصمد نجا عبد العزيز يعني ابن مسلم ثنا يزيد عن مجاهر عن أبي سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايدخل الجنة منان ولااعاق ولادمم خمر(3).

173- حدثنا عبد الزبير أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

---

(1) المسند (277/4) والأثرية (صف 69). وقد صححه أحمد شاكر (انظر ماهية حديث رقم 1697 من المسند). والحديث رواه أبو داود من طريق يزيد به نحوه (حسن – الآثرة) - باب النبي عن المسكر. ذكره في الدر (235/2). ريشده للحديث الحديث السابق وما في ياهية.

(2) المسند (277/2). وأخرج من طرق عن نافع به نحوه (المسند 242, 288, 296, 116). أخرجه البخاري ومسلم عن طريق نافع به نحوه (الصحيح – الآثرة) - باب عقوبة شرب الخمر. 52/6. الصحيح - الآثرة - باب عنقود من شرب الخمر ولم يجب منها.

ذكره ابن كثير (التفسير 179/3).

(3) المسند (277/3). وقد رواه من مسنن أسى بن مالك بن نجاح (المسند 3219). ورواه أيضاً من مسنن أيوب مطرلا ومختصرا (المسند 2778, 128). ومن مسنن أيوب الدروة وقال: ولا مكذب بالقدر بدل من الناحية (المسند 9441). ورواه النسائي في الكبرى من طريق زائدة عن يزيد بن أبي زيد عن سالم ومجاهر كلاهما عن أبي سعيد به نحوه (انظر ماهية الأشراف 552/2). وفي إسحاق يزيد بن أبي زيد الهاشمي مولاه الكوفي شعيب كبر قصير رضوان ابناً وكان شهاباً (انظر التحقيق 77917). وتضمن الحديث من غير هذا الطريق كما سيأتي ذكر ذلك وانظر السلسلة الصحيحة (حديث رقم 277/2, 277/5, 175). ذكره ابن كثير (التفسير 179/3).
لا يدخل الجنة عاق ولا ممن خمر ولامن ولوزة زنية (1) 174- ثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن ابن عم أبي ذر عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فان عاد كان مثل ذلك قما أدرى أفي الثالثة أم في الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عاد كان حتما على الله عز وجل.
(2) 175- حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثي عمرو يعني ابن الحوارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة، فكأنما

سيرة المائدة

كانت له الدنيا ومالها فسليها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على اللهuze وجل أن يسقيه من طين الخبال، قبل: وعاطفة الخبال

yawas لله؟ قال: عصارة أهل جهنم. {1}

176- ثنا داوود بن مهران الدباغ ثنا داوود يعني العطار عن ابن خثيم

عن شهر بن حوشب عن أسماء بن تزيد أنها سمعت النبي صلى الله

عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة فإن مات

مات كافرا وإن تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه

من طينة الخبال قالت: قلت: يارسول الله وعاطفة الخبال؟ قال: صديق

أهل النار. {2}

177- ثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة قال: حدثنيه ابن هبيرة قال:

سمعت شيخا من حمير يحدث أبا تيميم الجنشاني أنه سمع قيس بن سعد

ابن عبادة الأنصاري وهو على مصر يقول: سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول: من كذب على كذبة متعددا فليثبتوا مضجعًا من النار أو

بيتا في جهنم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب

الخمر أتى عطشانًا يوم القيامة إلا فكل مسكر خمر رايمك والغيبراء,

قال هذا الشيخ: ثم سمعت عبد الله بن عمر بعد ذلك يقول مثله فلم يختلف

إلا في بيت أو مضجع. {3}

---

{1} المند (رق: 1659). وقال المحقق: إسناده صحيح. أخرجه الحاكوم من طريق ابن وهب يقال:

صحح الإسناد ولم يخرجه. قال الذهبي: سمعه ابن وهب عنه وهو غير جدا (المستدرك

(543/4)ر. ذكره الباهتي مختصرا وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات (المجمع

69/3). والحديث ليس فيه شاهد تقدم رأيث المصدر السابق وتخرج الحديث المذكور أعلاه. ذكره ابن كثير

(178/3).

{2} المند (رق: 1674). قال الباهتي: رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حرب وهو ضعيف وقد

حسن حديثه وثقة رواة. أحمد وهناك ثقات (المجمع 196/3). ذكره ابن كثير والسديسي (التنسق

381/3, 17/2). ولبعض الحديث شاهد تقدم بعضهم.

{3} المند (رق: 1675). قال الباهتي: رواه أحمد وأبي بكر علي محمد ورجالهم لم يسما (المجمع

67/3). ووضعه البابي (ضعيف الجامع 564). وأما الحديث الأول فهو عن عدة من الصحابة في=

73
187 - ثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الله
ابن زرارة عن بكر بن سؤادة عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكربة والقنين
وإياكم والطيباء فإنها ثلات خمر العالم.\\n188 - ثنا يزيد أبي آبان فرج بن فضالة المخمي عن علي بن يزيد عن
القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل
يعتنى رحمته وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق الزمامير والكفارات يعني
البرابط والمعارض والأوائتين التي كانت تعيد في الجاهلية وأقسم ربي عز
وجل بعزته لايشبر عبد من عبدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من
حليم جهني معذبة أو مغرورا له ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها
من حليم جهني معذبة أو مغرورا له ولايدفعه عبد من عبدي من مخافتي
إلا سقيته إياها من حظيرة القدس ولايحل بعهده لاشرؤه ولاتعليمه
ولاتجارة فيهن وأثمانهن حرام للمغتربين قال يزيد: الكفارات الرابطة.
189 - ثنا يحيى بن إسحاق أخري بن لهيعة عن يزيد بن أبي
حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار

= الصحيحين وغيرهما بما يبلغ حد التراث (انظر صحيح الجامع) 1395). ذكره في الدرك
(1) المعجم (442/5). قال الهيثمي: رواه أحمد والطارقي وفيه عبد الله بن زرارة
والنسائي وضعه الجمهور (المعجم 54/4). قال المحقق: عبد الله بن زرارة بفتح الزاي وسكون
المهلة المحرري الإفريقي صدوق يخطبه. (التقريب رقم 429). هذا وباقي رجال إسادة رجال
ال الصحيح. فلاخليصي لا يأخذ به وللحديث شراؤت منها حديث عبد الله بن عمر الآتي، وانظر
تخرجه. وللحديث طرق أخرى تقول راه ابن عبد الحكم عن رسول الله عن أبي لهيعة
عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن سعد بن عبادة عن قيس بن
مخرج من حضرة السيد بتحقيق أحمد شاكر (196/3). ذكره ابن كثير (التفسير 174).
(2) المعجم (56/5). وأخرج أيضا من طريق هذا بن القاسم عن الفرج (56/5). وأخرج
الطرازي من طريق فرج بن فضالة بن عبد الله بن زرارة عن علي بن
يزيد (المعجم الكبير 98/4). قال الهيثمي: فيه علي بن يزيد وهو ضعيف (المعجم
199/5). ذكره في الدرك 233/2.)

74
سورة المائدة 90

وأنى عن الخمر والملس والكؤية والغيباء، قال: وكل مسكر حرام(1).

181- حدثنا هاشم حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف قال:
قال أبو الدرجاء: الرب من الكفر والنوح عمل الجاهلية والشعر مزامي.
ابليس والقول جمر من جهنم. وخم خجوم جماع كل إن و الشباب شعبة من
ال-Origin والنساء حيلة الشيطان والكبر شر من الشر وشر المأكل مال اليتيم.
وشر الكاسب الري والسعيد من وعظ بغيره والقفي من شقي في بطن أمه(2).

182- حدثنا عبد الزقاق بن همام، حدثنا مهار بن منبه قال:
هذا محدثنا باب هبرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: لايسعد الساق حين يسرق وهو مؤمن ولايتبث
زمان حين يفتى وهو مؤمن ولايضرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن يعني
الخمر والذي نفس محمد سبده ولايتهب أحدكم نهية ذات شرف يرفع إليه
المؤمنون أعنيهم فيها وهو حين يتهبه مؤمن ولايغفل أحدكم حين يغل

183- حدثنا علي بن عاصم حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم
وهاتان الكعبتان المسومتان اللتان تلزمان زجرا، فإنهما ميسر العجم(4).

(1) المستند (1427/3). وقال المعطق، إسناده صحيح، وأخرجه أحمد من عدة طرق عن عبد الله بن
عمر (السنن 2/165، 167، 169، 172، 173، 174، الأشربة 42). أخرج أبو
داريد من طريق محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن
عمر بن نحوه (السنن - الأشربة - باب النبي عن المسكن 277). ذكره ابن كثير (التفسير
175/3). وصححه الألباني وذكر شواهده، (السفيحة الصحيحة 173/8).

(2) الزهري (141). إسناده صحيح وعبد الرحمن ثقة قبل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم
وقت تصحيف في المطبعة فقال: حدثنا جبريل والصحيح حريز وهو ابن عثمان ثقة ثبت. ذكره
في الدر (2/729).

(3) المستند (8187/2). أخرج البخاري و Müslم من طريق أبي هريرة بن وقاص (الصحيح - الأشربة
- باب قوله تعالى [إنا الخمر والميسر 130، الصحيح - الإيام - باب نقضان الإيام
بالمعاني). ذكره ابن كثير.

سورة المائدة 96

184- ثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالتردشير فكَبَّنَ، يشهد في له خنزير ودمه.

185- ثنا وكيع حدثنا أسماء بن زياد ثنا سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالترد فدَخَل عصي الله ورسوله (2).

186- ثنا مكى بن إبراهيم ثنا الجعدي عن موسى بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ماسمة أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عبد الرحمن سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يلعب بالترد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقضيات ودُم الخنزير ثم يقوم فيصلي (3).


(3) أخرجه من طريق موسى بن عبد الرحمن الأنصاري ولم أخرجه رفيعيه راجح أحمد بن جابر (المتن 4/13). وموسى مجهول (انظر تعميل المتنفة 4/165). ويشهد للحديث ما سبق عن بريدة فيما عدا الصلاة.
سورة المائدة


قوله تعالى (ليست على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) 188- حدثنا أسد بن عامر أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما حرمت الحمر، قلنا: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزل الله عز وجل (ليست على الذين آمنوا وعملوا...)
الصلوات جناب فيما طعموا(1).


قوله تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تتقالوا الصيد وأنتم حر) 190 - ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خس فواسق يقتلون في الحلم والحرم الكلب العقار والتأذة والخديا والgrab والعقب(2).


2) أحمد بن الحسن (1792). والأثر أخرجه ابن أبي شيبة وابن المذر من طريق عطاء به نحوه (انظر الدر 3/7). وابن عبد الله لا يتأس به إلا أن محارب بن داود أراه لم يدرك عمر والله أعلم.

3) المسند (24/279). وأخرجه من طرق عن عائشة به نحوه (187/164، 164).
سورة المائدة

191 - قرأت على عبد الرحمن بن مهدي (1) مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طرق مكة تخلفك مع أصحاب له محارم وهو غير محروم فأردوا حمارا وحشيا فاستوى على فرسه وسأل أصحابه أن يتناولوه سربتو فأقرأ فسألونهم رمده فقلوا وأخذها ثم قل على الحمار فقلت فأكل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألبسي بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني عن ذلك فقال: إنا هي طمعة أطمغكمها الله عز وجل.

192 - قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الخمار الوحشي مثل ذلك إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معدكم من لحمه شيء؟ (2)

193 - قال عبد الله: سألت أبي عن الحرم يذبح الشاة، أو يذبح الصيد، يؤكل أم لا؟ قال: لا يأكل أن يذبح الحرم كل شيء ليس أصله من الصيد، لأن الله تعالى يقول: (لا اقتلوا الصيد وأنتم حرم) مما فتحت، فإذا ذبح الحرم الصيد لم يأكله لأن الله سماه قتلا، فلا يعجبا

(1) مسائل عبد الله (2007).

(2) مسائل عبد الله (2007).

(3) مسائل عبد الله (2007).

(4) مسائل عبد الله (2007).

(5) مسائل عبد الله (2007).

ال問い合わせ: (إذا ذبح الحرم الصيد لم يأكله لأن الله سماه قتلا، فلا يعجبا

السؤال: (إذا ذبح الحرم الصيد لم يأكله لأن الله سماه قتلا، فلا يعجبا

النتيجة: (إذا ذبح الحرم الصيد لم يأكله لأن الله سماه قتلا، فلا يعجبا

الإجابة: (إذا ذبح الحرم الصيد لم يأكله لأن الله سماه قتلا، فلا يعجبا

النظر: (إذا ذبح الحرم الصيد لم يأكله لأن الله سماه قتلا، فلا يعجبا

الاستنتاج: (إذا ذبح الحرم الصيد لم يأكله لأن الله سماه قتلا، فلا يعجبا

ال↤ (إذا ذبح الحرم الصيد لم يأكله لأن الله سماه قتلا، فلا يعجبا
قوله تعالى (فجزاء مثل مقاتل من النعم ...)

194- ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلاً أطأ بغيره أدى نعمة وهو محروم فكسر بيضها فانطلق إلى علي رضي الله تعالى عنه فسأل عن ذلك فقال له علي: عليك بكل بيضة جدة ناقة أو ضرابة ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال علي بما سمعت ولكن هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين''.

195- قال عبد الله: سألت أبي عن الصيد، يصيد المحروم عامداً وليس عندما مايكلف، فقال: قال الله (فجزاء مثل مقاتل من النعم) يحكم به ذوا عدل منك! إذا لم يوجد جزاؤه يوم الذكرى، ثم يوم الدراجة طعاماؤ، فصم عن كل مدة يوماً.

قلت لأبي: فإن صام بعض الأيام ثم وجد مايكلف؟ فقال: قد مضى في صومه وبجزئه، وكذلك الذي يكون عليه صيام شهرين منتظبين من ظهيرة أو قبل خطاً فصم وهو غير واجد للكفارة بعض الصوم ثم وجد فإنه يغذي في صومه، وكذلك كفارة اليدين إذا صام يوماً أو يومين إذا أيسر مضى صومه.

قوله تعالى (أحل لكم صيد البحر)

196- ثنا عبد الرحمن بن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن...


(2) مسائل عبد الله (108).
سورة المائدة

عبد الله أخبر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرباً ثمانية وأمر عليهم أبا بعبله بن الجراح فتفتيت زادته فجمع أبو عبيدة زادهم فجعله في مزود فكان يقتتنا حتى كان يصيبنا كل يوم قرأنا له رجل: يا أبا عبد الله وماكان تغلب عنكم قرنا قال: قد وجدنا قد قصدنا حين ذهبنا حتى انتهينا إلى الساحل فإذا حول مثل الورث العظيم قال: فأقبل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة ثم أخذ أبو عبيدة ضعفين من أضلاعه فنصبهموا

ثم أمر برحالة فرحلت فمرت تحتها قلم يصبه شيء.'(1)

197 - حديث أبى كامل وعفان قال: حدثنا حمدون بن أبي المهمز - وقال عفان: أخبرنا أبو المهمز - عن أبي هريرة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا - وقال عفان: فاستقبلنا - رجل من جراد، فجعلنا نضربين بعضنا وسياطنا ونشقين، وأسقط في أدينا، فقلنا: مانصنع ونحن محرومون؟ فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال: لا يسببح البحر.'(2)

198 - ثنا هاشم عن ابن أبى ذئب رضي الله قال: أنا ابن أبى ذئب عن سعيد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الضعيف تكون في الدواء فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قنلا.'(3)

(1) المند (3: 109/2). أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن جابر بن نحوه وأطراف منه، الصحيح.
(2) المند (4: 41). أخرج أيضا من طريق خادم بن نحوه (77/23). أخرجته الترمذي.
(3) المند (5: 74). أخرج أيضا من طريق خادم بن نحوه (77/4). أخرجته الترمذي.
(5) المند (6: 49/2). وأخرجه أيضا من طريق يؤيده إلا أن قال سعيد بن خالد بدلا من سعيد بن جبير وهو الصحيح فإن ابن جبير غير معروف بالرواية عن ابن المسيب وابن خالد هو.
قوله تعالى: (وحرم عليكم صيد الماء والمأتم حرام)


200 - حدثني عبد الله بن عمر التواري قال: ثنا حماد بن زيد قال:

سمعت صالح بن كيسان يحدث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يودان إذ أتاه الصعب بن جثامة أو رجل ببعض حمار وحش فرد عليه فقال: أنا حرم لا تأكل الصيد! (2)
سورة الأنفال

1- قال عبد الله: سمعت أبي يقول: المحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يأكله المحرم لأنه من أجله وياكله غيره، ولا يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصد من أجله إذا صاده حالاً.

قال أبي: علي وعائشة وأبي عمر كانوا يكرون للمحرم أن يأكل

حم الصيد كأنهم ذهبوا إلى ظاهر الآية [جرب عليكم صيد البر والمادتم

حرماً].

قله تعالى: (يا أباها الذين أمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)


83
يتعلقون بحرف ما جاءتهم به أنباؤهم إلا وأن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ثلاث مرات (1).


206- حدثنا عبد الرزاق أنا أنسا ممود عن الزهرى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر المسلمين من المسلمين جما رجلا سأل عن شيء ونكر عنه حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم من أجل مسألته (3).


سورة المائدة

209- حدثنا سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي زائدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فتى، فقال: فمرت بجلي، وأيهما يقول لصاحبه، والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة، فتيثب حتى سمعت مقالاً ثم أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: بارسل الله إنك قلت لنا لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً، وإني مرت بفلان وفلان وهم يقولان كذا وكذا، قال: فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه، ثم قال: دعنا منه، فقد أذى موسي بأكثر من ذلك ثم صبر.

قوله تعالى (ماعجل الله من بحيرة ولاسنانية...) 

210- ثم ذكر جعل غير معنى خلق قوله (ماعجل الله من بحيرة ولاسنانية) لا يعني مالظن الله من بحيرة ولاسنانية.

(1) المندب (2/247). وأخرجه مسلم من طرق كثيرة عن أبي هريرة. (الصحيح)
(2) الفضل - ياب توفيده صلى الله عليه وسلم (2/291). ذكر ابن كثير.
(3) المندب (2759). وقال المحقق: إنداه حق على الأعلى على بث فيه. وأخرجه أبو داود.
(6) قائد السلف (2/176).
سورة المائدة 10.4

28- ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت
أبا الأحوص يحدث عن أبيه قال: أتية رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونا قل Lodge الهيمنة فقال: هل لك مال قال: قلت: نعم قال: من أبيك
قلت: من كل المال من البقرة والرفق والخيل والغنم فقال: إذا أتاك
الله مال فأ-selling عليك ثم قال: هل تنتج إبل قومك صحاحاً آذانها تنبعد
إلى مريسي فتنقطع آذانها فتقول: هذى بحر ويشتقاتها أو تشق جلودها وتقول:
هذه صرم وتخرجها عليك وعلى أهلك قال: نعم قال: فإن ما أتاك الله عز
وجل لوك وساعد الله أشد وموسى الله أشد وريبا قال: ساعد الله أشد من
ساعدك وموسى الله أشد من موسى قال: أتى رسول الله أرائت رجلا
نزلت به فلم يسرعني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه ما صنع كأقره قال:
أقره(1).

29- ثنا المزاعي قال: أنا ليث بن سعد بن يزيد بن الهاد بن ابن
شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار وكان أول
من سيد السانية وبحر البهيرة(2).

30- ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن صفونا خلف رسول
(1) المندى (857/3). وأخرج أيضا من طريق أبي إسحاق وعبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص
مطولا ومختصرا (المندى 857 و 858). قال البيهقي: رواه الطياري في
الصغير وزوجه رجل الصحيح. ولم يعر له أحمد (المجمع 137). وحدثت أخريه النسائي
أبي داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد وسكت الفهي من طرق عن أبي الأحوص به معتنقا
ومطولا (السان - الزيت - ياب ذكر ما يستحب من اللياس 198/187، السان - اللياس - ياب
في غض النظر وفي المتنان، المتنان - اللياس 181/4). وقد صححه الألباني (انظر غاية
(2) المندى (275/4). أخرج البيهقي وسند كلاهما من طريق الزيت به نحوه (الصحيح
التفسير - ياب ما جمل الله من بحره... الآية 6، 49، 158، الصحيح - الجنة - ياب النار
الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر إذ رأى أنه يتداول شيئاً بين يديه وهو في الصلاة ليأخذه ثم تناوله ليأخذه ثم حيل بينه وبينه ثم تأخر وتأخرنا ثم تأخر الثانية وتأخرنا فلما سلم قال أبي بن كعب رضي الله عنه: "يا رسول الله رأيناك اليوم تصنع في صلاته شيئاً لم تكن تصنعه قال: إنه عرضت على الجنة بما فيها من الزهرة فتناولت قطعاً من عنبها لاتيكم به ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض ولا ينفصا ومعه يحيى وابنته وعرضت على النار فلم يوجد حر شعاعها تأخرت وأكثر من رأيته فيها النساء اللاتي إن اشتهى أشكن وإن سألن أشكن - قال زكريا بن عمرو يعني أشكن وإن أشكن لم يشكن ورأيت فيها غني بن عمرو يجر قصبه وأشبه من رأيته معه بن أكثر قال ميعبد: "يا رسول الله يخشى عليَّ من شبه فإنه والد قال: لا أنت مؤمن وهو كافر وهو أول من جمع العرب على الأصنام (1).

211 - قال (عبد الله بن أحمد): قرأت على أبي حذافة عمرو بن ماجم حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوابق وعبد الأصنام أبو خزاعة، عمرو بن عامر، وإن رأيته يجر أعماه في النار (2).

قوله تعالى (بأيابها الذين آمتما عليك أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدتم)

212 - حدثنا عبد الله بن غير قال: أخبرنا إسحاق بن أبي خالد عن

(1) المسند (517/8)، أخرجه الحاكم عن أبي بن كعب بن بكر، وقال: صحيح الإسناد ولم بخزاج، وسكت الشهاب (المسند) 4/165، والحديث شهد عن أبي سعيد الخدري بن بكر، أخرجه ابن المنذر (النظر إلى الشوهر) 2/328.
(2) المسند (528/8). وضعه إسحاق الحاكم وأخرجه أحمد أيضاً من طريق آخر عن الهجري به نحو (المسند 8279). قال ابن كثير: تفرد به أحد من هذا الوجه (التفسير) 4/32. وقد صححه الأبياني لشواهد ومنها حديث أبي هريرة الذكر آنفاً وهو في الصحيحين (النظر إلى الشوهر) 1677.
سورة المائدة

قَيْسَ قَالَ: قَامَ أَبِي بَكْرٍ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَيَا النَّاسِ إِنَّكم تَقْرَؤُونُ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَبَا الذِّينَ أَمْنَوْا عَلَيْكُمُ أَنْفَسَكُمْ لَا يَضْرَبُكُمْ مِنَ الْخَذَالِيِّنَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)، وَإِنَّا سَمِعْتُونَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمَنْكَرَ قُلُوهُمُ الْجِرْحُ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ بِهِمُ الْغُثَايَا (1). ۲۱۴٣ - ثُمَّ أَبَى الصَّحَابَةِ بِنِعْمَةِ الْوَارِثِ قَالُوا: ثُمَّ مَالُكُ بِمَغْرَبٍ ثُمَّ عَلَى أَبِي مَدْرَكْهَنَّ أَبِي عَامِرَ الأَشْعَرَيْرِ قَالُوا: كَانَ رَجُلٌ قَتَلَ مِنْهُمْ بِأُوْطَابٍ فَقَالَ لَهُ الْبَنِيَّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا عَامِرَ أَلَا غَيْرَتْ قَنْتَا هَذِهِ الْآيَةُ (يَا أَبَا الذِّينَ أَمْنَوْا عَلَيْكُمُ أَنْفَسَكُمْ لَا يَضْرَبُكُمْ مِنَ الْخَذَالِيِّنَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)، فَغَضَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَبَيْنَ ذَهَبُوا، إِنَّا هُنَا (يَا أَبَا الذِّينَ أَمْنَوْا عَلَيْكُمُ أَنْفَسَكُمْ لَا يَضْرَبُكُمْ مِنَ الْخَذَالِيِّنَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ). (2)


(2) المسند، ١٣٩٤/٢. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات إلا أنه لم أجد له مدرك سبعة من أحد من الصحابة (المجمع ١٧٩/٧). وعلي بن مدرك عدة ابن حجر من الطريقة الرابعة وهي طريقة التابعين الذين جل رواياتهم عن كبار التابعين وليما طبقة أخرى من التابعين الذين أروا الواحد والآثرين، وهذا يقتضي أنه سبع سنة من الصحابة وقد نص ابن حيان على أنه سمع لأبا موسى الأشعري (أنظر التحبيب والدجاهي)، وأبي عامر الأشعري الذي يقرب أن يكون عم أبي موسى الأشعري فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على أثرب حين إلى أرطاس وأصيب هناك وماه من إصابة تلك (انظر الإيضاح ١٢/١٧). فلم يتحدث فيه أقطابه والملف تعليله. ذكر في الدر عرضاً لأحمد وابن أبي خزيمة والطبراني وابن موديه ولفظه مخالف لما هنا (١٣٩٣/٢).
سورة المائدة

214 - ثنا يزيد أخريني شعبية عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب
قال: خطب مروان قبل الصلاة في يوم العيد فقال مروان: إذا كانت
الصلاة قبل الخطبة فقال: ترك ذلك يا أبا فلان فقام أبا سعيد الخدري
فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: من أرى منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فليس له فإن لم يستطع
فيلبسه وذلك أضعف الإيمان (1).

215 - ثنا سليمان الهاشمي أنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخريني
عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عبد الله بن أبي النعيم الأشجع عن حذيفة
ابن eliman أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمر
بالمعروف وتنزه عن المنكر أو ليوشك الله أن يبعث عليكم عقاباً من
عندئم لم تدع منه فلا يستجب لهم (2).

216 - ثنا يزيد بن هارون أنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن
المذر بن جبر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مان
قوم يكون من أظهرهم من يعمل بالمعاصي أعز منه وأمعن لم يغريوا عليه
إلا أصابهم الله عز وجل منه بعاقب (3).

(1)المسندة (1/3.20)، وأخرج أيضاً من طريق طارق ورواه عن أبي سعيد بنجره (المسندة 3/10).
(2)المسندة (6/26)، وأخرج أيضاً من طريق طارق ورواه عن أبي سعيد بنجره (الصحيح - الإيمان -
باب كون النهي عن المنكر من الإيمان 7/500. ذكره ابن كثير (التفسير 3/153).)
(3)المسندة (6/4)، ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بن حنفية وقال:
حديث حسن (السنن - الطبق - باب ما جاء في الأمر بالمعروف 4/288/4). ذكره ابن كثير
(4)المسندة (6/26)، وأخرج أيضاً من طريق المذر وعبيد الله بن جبر عن جبر بن نحوي
المسندة (6/267)، وأخرجه أبي داءد من طريق المذر وابن ماجه من طريق عبيد
الله كلاهما عن جبر بن نحوي (السنن - الملاحم - باب الأمر والنهي 127، السون -
الفقر - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 271/2). وقد صحبه الألباني وعزالله ابن حبان
في صحيحه (صحيح الجامع 5/275). ذكره ابن كثير وقال: قال الحافظ المزكي: وهكذا رواه شعيب
من أبي إسحاق بن أحمد بن بتور (التفسير 3/137/3).
سورة المائدة 5

217 - ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن زيد بن عمر بن مرة عن أبي البخترى من أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحقن أحدكم نفسه أن يرى أبداً الله فيه مقاتلاً فلا يقول فيه فيقول له يوم القيامة: ماملك أن تكون قلت في كذا وكذا فيقول: مخافة الناس فيقول: إياي أحق أن أتخاف؟

218 - ثنا عفان ثنا وهيب ثنا يحيى بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن نهار الجعدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس آدم العبد يوم القيامة حتى ليس آله يقل: أي عبدي رأيت منكراً فلم تكتوه فإذا لفت الله عبداً ح경ته قال:
باب وثقت بك وثقة الناس.

219 - ثنا محمد بن الحسن ثنا جعفر عن المعلل الفرذوسي عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يلعن أحدكم لهبته الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهد فإنه لا يقرب من أجل ولا يبابد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بهم.

---

(1) المنسد (72/3). وأخرجه ابن ماجة من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة بع (السند - الفقه - باب الأمر بالمغروض والنهي عن المنكر) (1328/2). قال البهوجي: هذا إسناد صحيح وأبو البخترى اسمه سعيد بن فيروز (الصحيح 1138/2). وأبو البخترى قال: أدرار لم يسمع من أبي سعيد وقال أبو حاتم: لم يدرك أبا سعيد، قال ابن سعد: فيما كان من حديثه سماعاً فهو حسن وما كان من غيره فهو ضعيف (العقد 1138/2). وأبو البخترى توقيعه 1138/2 وأبو سعيد توقيعه 1138/4 على قول الأكثر وقيل 1138/6 وهو أهل ما قبل وعلى كل فلناً من إدراك أبي البخترى له ورسامته منه. وقد ضعف الحديث الألباني (الصحيح 1138/7).

(2) المسند (32/2). وأخرجه ابن ماجة من طريق عبد الله بن (السند - الفقه - ياب ياباً الذين آمنوا علىكم أنفسكم) (1322/2). قال البهوجي: هذا إسناد صحيح رواه الحاكم في المستدرك من طريق سفيان بن عبيد بن محمد (الصحيح 1138/2). وصححه الألباني وقال: هذا إسناد جيد (الصحيح 1138/3).

(3) المسند (32/2). وأخرج أيضاً من طريق أبي نصرة والحسن بن أبي سعيد مختصراً مطولاً (السند 1138/2). قال البهوجي: روى الترمذي وابن ماجة طرقاً منه رواه =
سورة المائدة

22 - ثنا زيد بن يحيى الديلمي: ثنا أبو سعيد ثنا مكحول عن
أنس بن مالك: ثنا أبو عبد الله حتى تدع الامتناع بالمعروف والنهي
عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ماظه في بني إسرائيل إذا كانت الفاحشة
في كباركم والملك في صفكم والعلم في رذالكم.

قوله تعالى (أو آخرون من غيركم إن أتموا ضرهم في الأرض)

221 - قال المروزي: قال لابي عبد الله: فإن قوما يحجون يقول الله
(أو آخرون من غيركم) قال أبو عبد الله: قد خلتفوا في هذا قولهم: هم
غير أهل العشائر ثم قال: الآية (فيقسمان بالله) ثم قال: أقبل شهادتهم
إذا كلاوات في سفر ليس فيه غيرهم هذا ضرورة).

222 - حدثنا شجاع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا مغيرة عن إبراهيم
والسي편 السليمي عن سعيد بن المسيب أنهما قالا في قول الله تعالى (أو
آخرون من غيركم) قالا: من غير دينكم.

الطبري في الأوفي: رجال الصحيح غير شيخ الطبري 1.0. ولم يعزع لأحمد (المجمع
726/7). الذي أخرجه الزمخشري رابين ماجة مطرل وفيه ثغرة من هذا الحديث وهي ما أخرجه
أحمد مختصرا جميعهم من طريق أبي نصرة بلغهم إلا لا يخون رجله هبة الناس أن يقرأ بحق إذا
علمه وقال الزمخشري: حسن صحيح (السنن - الفقيه - باب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
أصحابه ... ح_part 4/4, السنن - الفقيه - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1/428782).

والمحدث بهذا اللفظ فيه عنده الحسن البصري وآما باللفظ المختص فهو حديث صحيح. ذكره ابن
كثير وقال: تفرد به أحمد (التفسير 1/128).

(1) السند (18/178). في الإسناد صحيح وسقى بظهر بالفاقترا ب ما يأتي عند ابن ماجة
وبيجوته كتب الرجال. أخرج ابن ماجة من طريق زيد بن يحيى ثنا أبي هريرة بن حميد ثنا أبو
معيد حفص بن غيلان الربيع عن مكحول عن أيس بن النجار غلاب عن مكحول عن أيس بن النجار
(أيها الذين آمنوا عليك أنس) 1/137617. قال البصري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات
(مصحح الزجاجة 2/300). ذكره في الدر 2/361.

(2) كتاب اللمل (ق19/1).

(3) كتاب اللمل (ق9/1). وأخرج الطبري عن يعقوب عن هشام به مهله (رقم 17899).

(4) وأخرجه أيضًا من طريق قتادة عن سعيد أنه قال: من أهل الكتاب (رقم 12898-17899).

ومغيرة ثقة إلا أنه يدل على شيء مع إبراهيم ولكن يشهد له طريق قتادة فهو حسن.
سورة المائدة

223- حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة [أو
أثنين من غيركم]: قال: من غير (أهل ملتكم).

224- حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسبب
[أو أثنين من غيركم]: قال: من أهل الكتاب.

225- حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل عن الشعبي قال:
قضى بها أبو موسى في شهادة أهل الكتاب في الوصية.

226- حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا سعيد عن مغيرة الأزرق عن
الشعبي قال: قضى بها أبو موسى قبل لأبي عبد الله تراه قال: نعم.

227- قال عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الكتاب
فقال: ليسوا يعدون قلت قد أمر الله بشهادتهم قال: في ذلك الموضوع
يعني في الضرورة فتأول أبو عبد الله الكتاب قال أبو عبد الله: وأنا
أذهب إلى أن أجريها في ذلك الموضوع يعني في الضرورة حيث استثناها
في الوصية قال أبو عبد الله: من التابعين من تأول [أو أثنين من غيركم]
قال: من غير العشيرة يعني غير عشيرة الرجل قال أبو عبد الله: أهل
المدينة ليس عندهم حدث أبي موسى الأشعري من أين يعرفونه ؟ أراد
أبو عبد الله أن أبا موسى أجازها في الوصية وأراد ظاهر الكتاب وأن
حدثت أبي موسى مع ظاهر الكتاب أعلى شيء في البلد.

(1) اللمل يسنده إلى أحمد (ق 16/أ)، وما بين القرています استدركته من الطبري وآخره
الطبري من طرق ابن سيرين به نحوه (التفسير 12914 - 12912). وإسناده صحيح.
(2) اللمل يسنده إلى أحمد (ق 19/أ)، وأخرجه الطبري من طرق ابن سيرين به نحوه (التفسير
12895 - 12894). وإسناده صحيح.
(3) اللمل يسنده إلى أحمد (ق 16/ب)، وأخرجه الطبري من طرق زكريا ومغيرة عن الشعبي
مطولا وختصرا (التفسير 12977). وأثر أبي موسى بتأتي تقريره.
(4) اللمل بإسناده إلى عبد الملك (ق 59/ب)، وحديث أبي موسى أخرجه أبو عبد عبد الرزاق
والطبري والخاكم ومغيرة من طرق عن الشعبي عن أبي موسى به وقال ابن كثير: وهذان
إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى (انظر الدرر 224/3، تفسير ابن كثير).

97
سورة الحج

228 - قال أحمد: لا يجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضوع في السفر الذي قال تعالى: "أو آخراً من غيركم إن أنتِ ضييم في الأرض" فأجابها أبو موسى الأشعري وقد روى عن ابن عباس (أو آخران من غيركم) من أهله الكتاب، وهذا موضوع ضرورة لأنه في سفر ولا يجد من يشهد من المسلمين، وأنا جاءت من هذا المعنى.


230 - قال أحمد: يجوز شهادة اليهودي والنصارى في الميراث على ما أجاز أبو موسى في السفر.

231 - وعن أحمد بن حنبل قال: لا يجوز شهادة اليهودي والنصارى في شيء إلا في الضرورة في السفر إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: "أو آخرين من غيركم" الآية فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضوع وروي عن ابن عباس (أو آخران من غيركم) قال: من أهل الكتاب لا يجوز إلا في الموضوع الضرورة في السفر، موضوع ضرورة إذا لم يوجد غيرهم.

232 - قال بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسُئل عن شهادة اليهودي والنصارى قال: لا يجوز شهادة اليهودي والنصارى على مسلم إلا في هذا الموضوع الذي قال الله أن يكون في السفر فلا يوجد من يشهد.

---

(1) الملل بإسناد إلى أحمد (ق59/ب). وآثار ابن عباس آخربه الطبري (انظر التفسير 12924).
(2) وآثار ابن عباس غريب التفسير (تفسير الطبري رقم 12926).
(3) الملل بإسناد إلى إسماعيل (ق59/ب). وأثر إبراهيم رواه الطبري عنه ولكن قوله: من غير ملتقى. ولم يذكر (انظر التفسير 12926).
(4) الملل بإسناد إلى أحمد بن نحوه (ق59/أ).
على وصيته إلا يهودي أو نصراني فأما في الحضر فلا يجز شهادتهم للمسلمين ولا يجوز شهادة بعضهم على بعض ولا يجوز شهادة اليهودي على اليهودي ولا النصراني على النصراني إلا هي مسألة يذكرها الناس ولا يجازونها。

وقال بكر بن محمد عن أبيه أنه سمع أبا عبد الله يقول في شهادة أهل الكتاب: لا يجوز بعضهم على بعض ولا على المسلمين إلا في الموضوع الورشي كما قال الله تبارك وتعالى (أو آخرين من غيرهم) قال: لا يجوز أن نجز شهادة النصراني على نصراني وليهودي على يهودي لأنهم ليسوا عدني بعدوونا لأجوز في حكمنا إلا عدوونا إلا في الموضوع الذي قال الله.

قوله تعالى (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجتم ... الآية

4- أما قوله (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجتم) فإنه يسألهم عند زمرة جهنم فيقول: ماذا أجتم في التوحيد؟ فذهب عقولهم عند زمرة جهنم فيقولون: لاعلم لنا ثم ترجع إليهم عقولهم من بعد فيقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم.

فهذا تفسير ماشكت فيه الزناقة.

قوله تعالى (فاني أعذب عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين)

5- وأما قوله (فاني أعذب عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين) وذلك أن الله مسحم خنازير فعندهم بالسخ مالم يعذب سواهم من الناس.

4- حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران ابن الحكم عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصف زيا ونعمون بك قال: وتفعلون قالوا: نعم قال: فذعنا فأنا جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام

(1) الملخ (ق 1/10). بإسناده إلى بكر وما بين القوسين أظهره هكذا لأنه غير واضح.
(2) الملخ (ق 1/9). بإسناده إلى بكر.
(3) عقائد السلف (58، 59، 61).
سورة المائدة 117

ويقول: إن شئت أصيب لهم الصفا ذهباً، فسُم كفر بعد ذلك منهم عذاباً لأعدهه أحداً من العالمين، وإن شئت فتحتهم لهم باب التوبة والرحمة، قال: باب التوبة والرحمة (1).

قوله تعالى (وقنت عليهم شهيداً مادمت فيهم)

237- حدثنا وكيع وابن جعفر المنعى، قال: حدثنا شعبة عن المغيرة ابن النعيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعًا، فقال: إنكم مهشرون إلى الله تعالى حفظاً عراة غولاً (كما بدأنا أول خلق نعده، وعدنا علينا، إن كنا فاعلين).

فأول الخلافات يكسى إبراهيم خليل الرحمن عز وجل، قال: ثم يؤخذ يقوم منكم ذات الشمال، قال ابن جعفر: إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يارب أصحابي قال: فيقال لي: إنك لاتجري ما أحدثوا بعد ذلك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح: (وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم) الآية إلى (إنك أنت العزيز الحكيم) (2).

قوله تعالى (إن تذيعهم فإنهم عبادك ....)

238- ثنا محمد بن فضيل حدثنا فليت العامري من ميسرة العامية عن أبي ذر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية أصبح يركع بها ويسجد بها (إن تذيعهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك (1).


(2) المندى (166). وقد أخرج مختصرا ومطولا من طريق المغيرة به 1950، 274273.

(3) المندى (166). وذكره البخاري وسلم كلاما من طريق شعبة به (المستدرك، التنزير، باب وكتة عليهم شهيداً ... الآية 19/76، 70، الصحيح - الجنة - باب فتنة الدنيا وبيان الحشر 157/8). ذكره ابن كثير (التنزير 3/248/6).
سورة المائدة

أن أنت العزيز الحكيم! فلما أصبحت قلت: يا رسول الله مازلت تقرأ هذه الآية
حتى أصبحت ترجع بها وتسجد بها قال: إنني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأني فأعتني بها وهي نائة فإن شاء الله لن لاشترك بالله إلا وجل شيتا (1). 239- ثنا حسان ثنا ابن لهيعة ثنا ابن هيرب أنه سمع أبا قيم الجيباني يقول أخبرني سعيد أنه سمع حديثاً بين اليهود يقلون: غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً قام يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج فلما خرج سجدة فظتنا أن نفسه قد قبضت منها فلما رفع رأسه قال: إن ربي تبارك وتعالى استشراعي في أنتي ماذا فعل بهم فقال: ماشت أي رب حلم وقصره وعهدك فاستشراعي الثانية فقال له: كذلك فقال: لا أحزنك في أنتي يا محمد وشرني أن أول من يدخل الجنة من أنتي سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً ليس عليهم حساب ثم أرسل إلي Cách: ادع تجب ورسول تجت نقلت لرسول أو معطي ربي سؤلي فقال: مأرسلي إليك إلا ليعطيك ولقد أعطني ربي عز وجل ولافسخ وغرر في ماتقدم من ذنبي وماتأخر وأنتي حمدي صحيحاً وأعتني أن لا تجوع أمرتي ولاتغلب وأعتني الكثر فقد نهر من الجنة يسيل في حوضي وأعتني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أنتي شهراً وأعتني أنى أول الأبواء أدخل الجنة وطيب لي ولأنتي الفنًيمة وأحل لنا كثيراً مما شدد علي من قبلنا ولم يجعل علينا من حرج (2).

(1) السند (169/5). وأخرج من طريق جسرة بع مطروداً ومختصراً (السند 169/5، 170).

(2) السند (392/6). قال نهيم: رأى أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. ثم قال في ما جاء في فضل الأمه وإسناده حسن (الجمع 288/10، 287/10). وعظم أجزاء الحديث شهد في الصحيحين وغيرهما. ذكره ابن كثير (التفسير 2/430).
سورة الأنعام
سورة الأعام ۱ - ۱۲
قوله تعالى: { الحمد لله الذي خلق السموات والأرض
وجعل الظلامات والنور }.
۲۴ - قال أحمد: فمما قال الله { جعل } علىمعنى خلق
قوله { الحمد لله الذي خلق السموات والأرض. جعل الظلامات والنور }
يعني وخلق الظلامات والنور.(۱)
قوله تعالى: { قل لمن مافي السموات والأرض
قل لله كتب على نفسه الرحمة }
۲۴۱ - ثنتا وكبعت عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لما فرغ الله من الخلق
كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي.(۲)
۲۴۲ - حدثنا عبد الزقاق بن همام حدثنا معاصر عن همام بن متى قال:
هذا ماحدثنا به أبو هريرة عن رسول الله ﷺ لما قضى الله الخلق كتب

(۱) عقائد السلف ص. ۷۶.
(۲) المسند (۱۰۷) وكنا في (۳۹۷/۲۳) من طريق شريك عن الأعمش به نحوه.
وإسناده صحيح والأعمش عن تحميل البصة تدل عليه وأخرجناه في الصحيح وهو من
المؤذية الثلاثة من أهل التدليس الذين لا ينكر تدليسهم كما في تعرف أهل التدليس.
لابن عجرم/۱۷. أخرجه البخاري من طريق أبي حمزة عن الأعمش به نحوه (الصحح
۱۳۸۴/۱۶۳) مع الفتح. (التوحيد - باب قول الله تعالى { ويعذركم الله نفسه } وقوله جل
ذكره (تعلم ماني نفى ولا أعلم مافي نفسك). وسلم من طريق الأعرج ومن طريق عطاء
ابن ميقات كلاهما عن أبي هريرة يصحيح مسلم/۲۷۱-۸۱۱ - الآدرية -
باب في سماحة الله تعالى وأنها سبيقت غلبه. وأبان أبي حاتم في تفسيره سورة
الأعام تحت الآية المذكورة ب رقم ۲۴ من طريق الغريربى عن سفيان به. وكنا ذكرنا بن كثير
في تفسيره (۱۳۸۳/۳)، والسيوطي في الدر (۱۵۳/۳).
سورة الأأنام 17 - 22

كتابا فهو عندك فوق العرش. أن رحمتي غلت غضبي.

قوله تعالى [ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ]

إلا يمسك بخير فهو على كل شيء قدير

قال معاوية على المنبر: اللهم لامانع لم أعطين ولا معطي لم ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد من يرد الله به خيرا يفقي في الدين سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله ﷺ على هذا المنبر.

قوله تعالى [ إلا أن قالوا والله رينا ما كنا مشركين ]


المستند (1) الحديث متفق عليه من غير الطريق الذي تكون عن أبي هريرة وقد تقدم تخريجه آننا وأخريه عبد الزباق في تفسير، حديث رقم ۷۶۱ من طريقه ابن جرير في تفسيره (۷۶۱۶۷۷) طبع مجمع الفي القلبي بيد والحديث عند مسلم بلفظه من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.

المستند (2) وأخريه من طريق القرظي وزيد بن أبي عتاب عن معاوية بن نحوه وحديثا في زيدت حديثا (المستند ۹۷۸، ۹۸۷). أخريه البخاري من طريق عن معاوية وأحاد على حديث المغيرة بن شعبة قيله بن نحوه (الصحيح - القدير - باب لا منع لما أعطى الله (۷۶۸۲۷۷). ذكره ابن كثير (۳۴۱۸۴۷). (ط)
 سورة الأنعام 38

على أفواههم وتكلمنا أيديهم وشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت فهذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة. (1)

قله تعالى [ ومأمن دابية في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم مافرطنا في الكتاب من شيء].

245 - ثنا علي بن بحر قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا عبد الرحمن بن يزيد يعني ابن جابر عن عبد الله بن زياد عن أبي يسأر السلمي: قال دخلت علىهما فقلت برحمكما الله الرجل منا يركب دابته فيضربها بالسوط ويكشفها باللجام هل سمعتما من رسول الله ﷺ في ذلك شيئا قالا: لا مسمعنا منه في ذلك شيئا فإذا أمرت قد نادت من جوف البيت أهذا السائل إن الله عز وجل يقول [ ومأمن دابية في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم مافرطنا في الكتاب من شيء] فقالا هو ذاك أخبرنا وهي أكبر منا وقد أدرك رسل الله ﷺ. (2)

246 - ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة أخبرني بكسر ين عمو أنه

(1) عقائد السلف 58. وقد فسر الآية ابن عباس رضي الله عنهما بناو مفسرين الإمام أحمد

(2) المسند (189/4) إسناد صحيح رجاله ثقات كلهما. وكذا أخرجه البيهقي في شعب الإيان

100
سورة الأنعام

سمع عبد الله بن هبيرة يقول: أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول أنه سمع عمر بن الخطاب يقول أنه سمع نبي الله ﷺ يقول: ل أنكم تتوكلون على الله حق توكه لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمسا وتروح بطانة.

قوله تعالى { ثم إلى رهم يحضرون }

247 - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن منذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ، وأبو معاوية ثنا الأعمش عن منذر بن يعلى أبي يعلى عن أشياخ له عن أبي ذر فذكر معناه أن رسول الله ﷺ رأى شائين تنتحان فقالا يا أبا ذر هل تدرى فيم تنتحان، قالا: لا. قال: فلكن الله يدري وسيقضي بينهما.

(1) المسند (3/140 والزهد 18 باب إسناد المسند مثله واسناده صحيح رجاه ثقات. وأبو تميم اسمه عبد الله بن مالك. وأخرجه الشرمذي في سنده (703/4) الزهد. باب في الشروك على الله من طريق ابن المبارك عن حيزة به وقال حسن صحيح لانصرفه إلا من هنا الوجه. والحافظ في المستدرك (818/4) من طريق عبد الله بن يزيد عن حيزة به وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وكذا أخرجه أحمد في مسنده (4/71) من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة به. وكذا منه أخرجه ابن ماجة في سنده (1394/2) الزهد - باب الشروك والبقيع، وقد تبع ابن لهيعة كما تقدم هذا الإسناد صحيح لغيره أيضا. وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة (2/64) وفي السلسلة الصحيحة حديث رقم 319. 390

وذكره السيوطي في الدر (8/300) في تفسير سورة الطلاق وعزاء إلى سعيد بن منصور والレビفي في الشعب عن عمر رضي الله عنه.

(2) المسند (1672) وأخرج من طريق الهازيل بن نصير عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ كان جالسًا وشاتان تقرنان فنحتت إحداهما الأخرى فأجهضتها قال: فلله سحاب الله ﷺ.
248 - حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: يقتضى اختفق بعضهم من بعض حتى الجماعة من القرناء وحتى الثرة من الذرة. (1)

قوله تعالى { فلما نسوا ماذاكروا به ...} 249 - قلن يحيى بن غيلان قال ثنا رشدين يعني ابن سعد أبو الماجار المهرى عن حملة بن عمران الترجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة ابن عامر عن النبي ﷺ قال: إذا رأيت الله بيطلع العبد من الدنيا على...


فروا واحدا. ذكر ابن كثير (2/149). (ط)

سورة الأنعام 44-51

معاصيه مأجوب فإذًا هو استدراج ثم تلا رسول الله ﷺ. فلما نسوا ماذكروا به ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بفتيه فإذا هم مبلسون.

قوله تعالى: "وأنذر به الذين يخفون أن يحشروا إلى ربهم" إلى قوله: "والله أعلم بالظالمين".

250. - حدثنا أسباط حدثنا أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال: مر الملاى من ترقيش على رسول الله ﷺ عندن خباب وصهيب ويلال وعمران فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن وأنذر به الذين يخفون أن يحشروا إلى ربهم" إلى قوله: "والله أعلم بالظالمين".

(1) المسند (4/265) والزهد/12 واستادحة حسن وقد تابع رشدي بن سعد عن حملة عبد الله بن وهب عن ابن أبي حاتم وأبو الصلات عن ابن جرير وعبد الله بن صالح عند الطبراني كما سأبأ في التخريج. أخرج رجل الطبري في تفسيره (331) برقم 242. وابن أبي حاتم في تفسيره سورة الأنعام تحت الآية المذكورة (البقرة 248 من المحقق) وحسن المحقق إسناوة الطبري في المجمع الكبير (17/423) جميعهم من طريق حملة به ممثل مع فريق يسرير وقد قرن عبد الله بن وهب ابن لهجة مع حملة في روايته وكذا أخرج رجل في تفسيره (البقرة 241) من طريق محمد بن حرب عن ابن لهجة به نحوه. وساق ابن كثير في تفسيره (351/3) بإسناد الإمام أحمد المذكور وعزرا إلى ابن جرير وأبي حاتم داود السبزواري أيضاً في القدر (27/270) وعزرا لهم والابن(27).

(2) المسند (4/367-377) برقم 2985 وقد صحح إسناوة الطبري في جميع الزوائد. وفقاً ورواه أحمد رجل الصحيح غير كردوس وهو ثقة معتن. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناوة صحيح وفيه تصحيفهما نظر لأن مدار الحديث على أشتته بن سوار وهو ضعيف وأخرج له مسلم في المتابعات دون الأصول وكذلك كردوس لم يروته إلا ابن...
سورة الأنعام 

قوله تعالى ( أهلاء من الله عليهم من بنينا )

انظر حديث أبي هريرة الآتي في سورة التوبة آية 94.

= حيام ولذلك قال ابن حجر مقبول يعني حيث يتابع ولم أقبل له على متابعة. أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (748/11) رقم 1336-1370 من طرق عن أشعت به نحوه وراد هؤلاء الذين من الله عليهم من بنيتنا، وتبعون تكون تحتا لهؤلاء أطردهم لعله إن طردتهم أن تتباهوا نزلت هذه الآية ( ولا آيتها الذين يدعون بهم الغلالة والعشي بينوب رجوه) (وكل ذلك فتاهم بعضهم ببعض) الآية. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (270/2) المحقق من طرق ابن المبارك عن أحمد به نحوه، وإخصاً في الموضع الثاني رواه في الموضع الأول فأنزل الله ( وأنذر به الذين ...) الآية ( إلى قوله ( واتسجتون سبيل المجرمين) رواه عن ابن عباس. بدلاً ابن مسعود خطاً. وأخرج الطبري في الكبير كما في مجمع الزواري (748/21) وراد مازادة الطبري إلا أنه قال في آخر أنزل الله ( ولا تطرد الذين ...) إلى قوله ( أنيس الله بأعلم بالشاكرين). وأخرج أبو نعيم في الجليل (64/180) وكذا الوافدي في أسفاب النزول (146 من طرق أشعت به مثل رواية الطبري). وله شاهد صحيح من حديث سعد بن أبي رقاص رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه (1878/4) كتاب فضائل الصحابة - باب - فضل سعد بن أبي رقاص رضي الله عنه. والنسائي في تفسيره (76/1) بتحقيق محمد الصليفخ. وابن ماجة في سنن (1383/22) كتاب الجهاد - باب - مجالسة الفقراء. وابن جرير في تفسيره (77/20 و آخر رقم 13358 و تحقاي أحمد شاكر). وابن أبي حاتم في تفسيره (آخر رقم 272 المحقق). والحاكم في المستدرك (1392/3) كتاب معرفة الصحابة.

وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقوأ النه热门، والوجوه في أسفاب النزول ص (145). وللفظ نساء عبد قاد. و جاءت هذه الآية فيما ست سن في وفي ابن مسعود وصحيح وعمام والمقداد وبلاء الحديث. ورأى أكثرهم من طريق الوربي عن المقدم بن شريح عن أبيه عن سعد. وذكره ابن كثير في تفسيره (240/6) ونها لملاحاك وابن حبان، وذكره السويطي في الأثر (278/6) ونها للنواحي وأحمد وعبد بن حبيب ومسائلة النسائي، وابن ماجة وابن جرير وابن المتنز وابن أبي حبان، وأبي الشيخ وابن مردوخ، وأبي نعيم في الجليل والبيهقي في الدلائل.
سورة الأعرام 64-57

قوله تعالى (ككتب ريمكم على نفس الرحمة)

251 - حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبي اسحاق عن كميل بن زياد عن أبي هريرة قال: كنت أمشي مع رسول الله ﷺ في نخل لبعض أهل المدينة فذكر الحديث إلى قوله قال: يا أبا هريرة هل تدري ماحق الناس على الله ومحق الله على الناس؟ قالت الله أعلم ورسوله قال: فإن حق الله على الناس. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.

فإذا فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يتبعهم(1)

وانظر حديث أبي هريرة المتقدم في آية 12.

قوله تعالى (يقص الحق وهو خير الناس)

252- حدثنا معتمر عن أبي مسهر أيوب الصريفي قال: سمعت

(1) المنسد (302/24) وفي (510/24) عن يحيى بن آدم ثنا عمرو بن رزيق عن أبي اسحاق به. وفي (523/24) عن شيخه أبي أحمد قال: حدثنا جابر بن الحر الخصمي عن عبد الله بن عباس عن كميل به. وقد تاب عبيد الرحمن بن عباس أبي اسحاق فيه فإن سماه صحيح بجمع طره. وله شاهد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده (376/27-27) قال حدثنا حسين في تفسير شببان عن قطاعة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله ﷺ كان في بعض أسفاره وردته معاذ بن جبل رضي الله عنه رضي الله. فذكر الحديث بقتل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في صحيحه (447/13) عن الفتح كتاب التوحيد باب ماجأ في دعاء النبي ﷺ. أمثأ إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وصلح في صحيحه (444/44). كتاب الإيضاح - باب - من نبى الله ﷺ. فلما غادر ذلك دخل الجنة ورحم على النار، كلاما من حديث معاذ رضي الله عنه.

وقد ذكر الحديثين ابن كثير في تفسيره (288/47) وعزز الحديث أبي هريرة إلى الإمام أحمد ولم يعهد معاذ إلى أحد.
سورة الأنعام 77 - 9 - 59 - 22

المسح يقرأ ( يقضي 1 الاخلاق )

قوله تعالى { وعندنا مفاتيح الغيب لا يعلمنا إلا هو }

انظر حديث ابن عمر الآتي في سورة الرعد آية 8.

وانظر الأحاديث الآتية في سورة لقمان آية 24

قوله تعالى { توفته رسولنا وهم لا يفطنون }

ثم ردو إلى الله مولاهم الحق }

252 - حدثنا حسن بن محمد حدثنا ابن أبي ذيكين عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرج من الأنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجها حميدة وأبشر

روح وريحان ورب غير غضبان قال فلما يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يرقي بها إلى السماء فستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلا يقلون مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أدخلها حميدة وأبشر.

روح وريحان ورب غير غضبان قال فلما يزال يقال لها حتى ينهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل فإذا كان الرجل السوء قالوا

أخرج من الأنفس الخبيثة كانت في الجسد الحبيث أخرجها ذمية

1) رواه في الطيboroة بالصأدة المهمة على القراءة المشهورة قراءة حفص ومن معه والصواب أنها بالمجهود من الفضاء بأسمه البصري وبسكون الفاء وقد أقرضت المجمعة وفقًا لقراءة عمه. (ط)

2) المعلل (2/110) والأهداوة (2/110). وقد أخرج هذه القراءة ابن جرير عن ابن مسعود وكذلك أخرجها غيره وأخرجها ابن أبي حامد عن أبي عمر وأخرجها ابن أبي ذيكين عن النبي ﷺ عن الشابي (انظر تفسير ابن جرير 398/11 ، سورة الأنعام 14/2).
سورة الأنعام ٢٢ - ٥٥

وأبشرني بحميم وغساسق وأخر من شكله أزواج فلاؤ يزال (يقال ذلك) حتى يعمر ثم يخرج بها إلى السماء. فستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلأن فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فانه لا يفتح للك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ماقل له في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ماقل في الحديث الأول (١)

وتأتي الأحاديث الآتية في سورة إبراهيم آية ٢٧. قعله تعالى { ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق }

٢٤٥ - قال أحمد: لأن في الدنيا أرباب باطل فهذا ما شكت فيه البناقة (٢)

قوله تعالى { قل هو القادر على أن يبعث علينا عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيا ويدقيق بعضكم بأمسى بعض }

٢٥٥ - حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص، قال: سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية (٣) وهو القادر على أن يبعث علينا عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فقال رسول الله ﷺ: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد (٤)

١ المفسر (٧٩٤) وما بين التفسير استدركنا من غيره ليتم المعنى. أخرجاه ابن ماجة والنسابي في التفسير من طريق ابن أبي ذبيث به نحوه وقال البراحيري هذا إسناد صحيح رجاه ثقات وقال الألباني صحيح (انظر مريبات ابن ماجة في التفسير سورة الأعراف) ٧٤، ذكره ابن كثير وقال حديث غريب (١٢٦/٣). (ط)

٢ الرد على الزنايدة والجميمة/١٦-٢٦

٣ المفسر (١٤٢٦) وهم ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله ولكونه مرسلا

٤٤٦
سورة الأنعام ٨٥

٨٥ - ثنا وكيع ثنا أبو جعفر بن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى: (كُلُّ خَبَرٍ إِلَيْكَ تَبَارَكَ تَعَالَى) (٨٥) القادر على أن يبعث عذاباً من فوتكم الآية قال: هنّ أربع وكلهم عذاب وكلهم واقع لا محالة فمضت اثنتان بعد وفاة النبي ﷺ بخمس وعشرين سنة فألبسو شيئًا وذاق بعضهم بأواس واثنتان واقعتان لمحالة الخسفة والرجم.(١)

أبو راشد بن سعد رواه عن سعد مرسلة (النظر المراسلي ابن أبي حاتم) ٥٩، وأبو حذافة الفراهيدي في سنده (٧٧٨/٥) كتاب التفسير باب ومن سورة الأنعام عن الحسن بن عفان عن عقبة بن عبيد بن عثمان عن أبي بكر بن أبي مريم به وقال حسن غريب هكذا في نسخة الترمذي بتحقيق أحمد شاكر وعهد ابن كثير في تفسيره (٢٣٦٥/٣) إليه ونقل عنه أنه قال: غريب هذا هو الذي يبطع بحال الإسناد لأن أبا بكر ضعيف كما تقدم أثنا بجانب إرساله. وكذا ساقد ابن كثير في المفسدين السابق نفسه بإسناد الإمام أحمد مثلاً. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (١٣٢٩) من طريق الحسن بن عفان عن أبي طالب أن أباه الحسن بن عفان (١٣٧٥/٧) وردت القدير (١١٩٧) وذهب لأحمد الترمذي وذهب بين حماد في الفضل وإبن أبي حاتم وابن مرديسي. ونقل نسيج الترمذي للحديث، ولكن كما ذكرت أنفنا الحديث بإسناد المذكور ضعيف لا يلائم تقسيمه إلا إذا وجد له متابعه أو شاهد والله أعلم.

(١) المسند (١٣٥٦/١-١٣٥٩) بالإسناد المذكور وكذا عن يوح بن عبد المؤمن عن عمر بن شقيق عن أبي بكر جعفر الرازي به نحوه. وأخرج ابن جربير في تفسيره (١١١/٤) برضم (١٣٤٣) من طريق وكيع والشوري عن أبي جعفر الرازي به. وكذا برضم (١٣٣٨٠) من طريق ابن المبارك عن الرازي به نحوه. فتابع ابن المبارك أبا جعفر الرازي فيه خشية حديثه به. وإبن أبي حاتم في تفسيره (١٣٥٥) إذا خرج عن طريق عبد الله بن موسى عن أبي جعفر به. وكذا ذكره الجهمي في مجمع الزواديد (١٢٨/٧) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقال أيضاً: وبه يرى أن قوله فمضت اثنتان... إلى آخره من رفيع أبي العالية فإن أبي بن كعب لم يتأخّر إلى زمن الأخفنة والله أعلم. أذهق في قولها جهل ثقات نظر كما تقدم قريب. وكذا أعلم به ابن حجر في الفتح (٥٩٩/٧) مع ذكر عمل آخره راجعة إلى شاهد.

وكذا أوردته ابن كثير في تفسيره (٢٧/٦)}
سورة الأعلام

257- ثنا سفيان عن عمرو بن عامر بن عبد الله لما نزلت { هو القادر على أن بيهم عليكم عذابا من فرقكم } قال رسول الله ﷺ أوعز بوجهك فلما نزلت { أو من تحت أرجلكم } قال رسول الله ﷺ أوعز بوجهك فلما نزلت { أو يليسكم شيعا ويذيق بغضكم بأس بعض } قال هذه أهون وأيسر. (١)

258- ثنا علي بن عياش الخصمي ثنا شعيب بن أبي حمزة ح وأبو اليمان أنبأنا شعيب قال وقال الزهري حدثني عبد الله بن عبد الله ابن الحارث بن نواف بن عبد الله بن خباب عن أبيه خباب بن الأرت مولى بني زهيرة وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ في ليلة صلاة رسول الله ﷺ كُلها حتى كان مع الفجر سلم رسول الله ﷺ من صلاته جاء خباب فقال يارسول الله ﷺ أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة مارأيتني صليت نحوها فقال رسول الله ﷺ أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال فأعطاني إثنين ومنعني واحدة سألت ربي تبارك وتعالى أن لا يهلكنا بما أملك به الأمام قيلنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدرا غيرنا فأعطانيها وسألت ربي تبارك وتعالى أن لا يلبسنا شيء فنعتنيها. (٢)

---

(١) المسند (٥٤/٧٢) أخرجه البيخاري من طريق عمرو بن عامر (ال الصحيح - التفسير).
(٢) المسند (٥/١٠٨٠-١٠٩) به وأسناده صحيح رجالة ثقات لمهم. وأخرجه النسائي في سننه (٢٠١٦/٣٢) كتاب قيام الليل بباب إحياء الليل من طريق شعيب بن أبي حمزة به والترمذي في سننه (٥٤٧/٦) الفتاوى - باب - سؤال النبي ﷺ ثلاثاً في أمه من طريق -
سورة الأعاصم

259 - ثنا عبيد بن حميس حدثني سليمان الأعاصم عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد عن معاذ بن جبل قال: أتبت رسول الله ﷺ أطلبه، فقال لي: خرج قبل، قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مقبل حتى مررت فوجدته قائمًا يصلي، قال: فجئت حتى قمت خلفه فقلت: الله عز وجل ثلاثنا فأعطاني أثرتين ومنعتي وحده سألته أن لا يهلك أني غرقًا فأعطانيها، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأبهم بينهم فردها علي.

(1) النجم بن راشد عن الزهري به نحوه، إلا أنه جاء عن أحد الثلاثة أن لا يهلك أني سنة أي يجدب وقعت. وقال حسن غريب صحيح ونقل ابن كثير عنه أنه قال حسن صحيح، وعبد الرزاق في تفسيره (بقرة 279) عن ممزر عن الزهري به مثله. ومن طريق عبد الرزاق أخرج ابن جبير في تفسيره (224/77). وكذا عن طريق محمد بن ثور عن ممزر به في (227/77). وقال ابن كثير في تفسيره (227/77) بإسناد أحمد وأورده عن غيره أيضاً وذكره السيوطي في الدار (287/42) وزعزع لعبد الرزاق وعبد بن حميد والرشذادي وصحبه النسائي وأبي جعفر وأبي السعد وأبي مردوخ عن خباز بن الأزله به. ولد شؤد عدة بالختالان الثلاث حيث جاء في حديث سعد بن أبي وقاص، وصحبه عنه مرفوعا أنه تناجزه طويلا قال: سألت ربي ثلاثنا سألته أن لا يهلك أني بالفرق فأعطانيها وسأله أن لا يجعل بأبهم بينهم فسعتهما. أخرجه أحمد في مسند، (176/5). وكذا هو عند مسلم في صحيحه (246/4). كتاب الفقه، باب - هلال هذه الأمة بعضهم بعض، وانظر لثوب الشواهد تفسير ابن كثير (227/460) والادر (289-1285) حيث أورد معظم الشواهد في هذا اللحن.

(1) المند (240). وأخرج نحوه عن جابر بن عبيك وعن أنس بن مالك وعن سعد بن =
سورة الأنعام

260 - ثنا عبد الرزاق قال معمر أخبرني أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسامة الرحمي عن شداد بن أرس أن النبي ﷺ قال: إن الله عز وجل زوى لي الأرض حتى رآيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ مازو لي منها وإنى أعطيت الكلين الأبيض والأحمر وإنى سألت ربي عز وجل ناليهلك أمتي بسنته بعامة وأن لايسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة وأن لايلبسهم شيئا ولا يذيق بعضهم باس وبعض وقال يامحمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لايرد وإنى قد أعطيتكم لأنتم أن لاهلكم بسنته بعامة ولا أسلط عليهم عدوا عن سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعض يقتل بعضا وبعض يسبى بعضا قال وقال النبي ﷺ وإنى لأخفى على أمتي إلا الأمة المضلين فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنههم إلى يوم القيامة. (1)


قال: سألت ربي عزوجل أربعا فاعظاني ثلاثًا ومنعني واحدة سألت الله عزوجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، سألت الله عزوجل أن لا يقبله بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها، سألت الله عزوجل وجل أن لا يلبسهم شعراً وذئق بعضهم بأسب بعض فعنانيها.

وـ: ٢٦٦ - ثنا أبى هريرة الأثنى في سورة يونس آية ٣. (١)

قوله تعالى: (يؤمن ينفخ في الصور ...)

٢٦٣ - حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا البصمي عن أسلم عن بشر بن...

(١) المسند (١٣٧٩/٣) ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب النحوية كما قال ابن كثير في تفسيره (٢١٩/٣) بعد سبوعة الحديث بإسناة أحمد.
(٢) المسند (١٣٧٩/٣) أخرج نحوي من حدث عبد الله بن عمر (المستند ١٣٧/٢-١٣٧/٠). أخرج ابن ماجة من طريق الحسن بن عمرو به وقال البصري أنه إسناد رجالة ثقات غير أنه منقطع أمر الزهير ... لم يسمع من عبد الله ... له شاهد من حديث عبد الله بن عمر رواه أبو داوود وأبي ماجة والترمذي قال حديث حسن قرب (المستند - الفقه - باب الخمس ٢٩٠) مصاب الزجاجة٣٢٠ - ٣١). وقال الآبلاني صحيح (صحيح ابن ماجة ٢٠٤ ٦٠٨). وللمحدثين شهادة كثير ومنهذ المصادر الآثمة الذكر (٢٧١/٣). ذكره ابن كثير (١٣/٣) ذكره ابن كثير (٢٧١/٣). (٤)
سورة الأنعام

شغاف عن عبد الله بن عمر أن أعراضا سأل النبي ﷺ عن الصور؟

فقال قرن ينفع فيه (1)

273 - حدثنا يحيى بن سعيد عن النبي ﷺ عن أسلم عن أبي مريبة

عن النبي ﷺ أو عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال: النفاخان

في السماء الثانية رأس أحدهما بالشرق ورجله بالغرب أو قال

رأس أحدهما بالمغرب ورجلا من الشرق ينتظران متي يؤمران ينفعان في

الصور فينفعان (2)

(1) المسند الحكيم (بقرم 7780) وغيره الحكيم (21/192, 194/126) وإسناده صحيح

قاله الحكيم للمسنود وقال رجاه ثقته. وأخرجه أبو داود في سنن (4/1179) كتاب السنة

باب - في ذكر البحث والصور. والترمذي في سنن (6/267) كتاب صفة القيامة

باب ماجاه في شأن الصور. وكذا في (3/773) كتاب التفسير - باب - ومن سورة

الزمر. كلاهما عن طريق سليمان النبي ﷺ. وقال الترمذي حدث حسن إذا تعرفه من حدث

سليمان النبي ﷺ والحكام في المسند (27/186) كتاب التفسير - باب - ومن سورة

الزمر وتبارك وفي (6/70) كتاب الأبود بطرق عن سليمان النبي ﷺ. وقال صحيح الإسناد

روائيه به. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/1388) كتاب الوقائع - باب - نفع

الصور. وأخرجه أبو داود والترمذي وحسناء وحسن وحسناء ابن حبان وحكام من

حديث عبد الله بن عمر ... وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأنعام (بقرم 448)

من طريق النبي ﷺ أيضا. وقال الحكيم إسناد صحيح رجاه ثقته. وسائط ابن كثير في

تفسير (27/776) بإسناد الإمام أحمد. وذكره السيوطي في الدر (277/3) وعزا له ابن

المبارك في الزهد وعبد بن حامد رابن المتنر وابن حبان وابن مردويه والبيهقي في البحث

مع الوزر ما تقدم ذكره في التفريع.

(2) المسند (بقرم 7284) وأبو مريض يمضن الميم وفتح الراء وتشديد الباء. كما ضبطه الحكيم

تأبيه مستور ترجح له في تعميل المنهفة ولم يذكر فيه جرحى ولا تعمدها إلا أنه قال أبو

مرابه. وإسناده ضعيف لجهالة أبي مريض وتشكيكه في وصله وإرساله. وذكره الباهلي في -
سورة الأعماص

245 - حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن الأعماش عن العوني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمن الصور وحتى جبهته وأصغي سمعه ينظر متي يؤمر.

قوله تعالى { وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموم والأرض }

= مجمع الزوائد (1/302) وقال رواه أحمد على الشوك نان كان عن أبي مريدة فهو مفصل.

رجاء ثقات وإن كان عبد الله ابن عمرو فهو منص مسنود ورجاء ثقات. قلت مستر أبي مريدة فإنه مجهول. وذكره الترمذي في الطبقات (191/4) وقال رواه أحمد بإسناد جيد هكذا على الشوك في إرساله أو إцепاله وجاء عنده النافخان بظل النافخان وكتاب في مجمع الزوائد.

1) المسند (237/4) وآخر تحت من حديث ابن عباس رضي الله عن وزيد بن أرقم (المسنود 1274/4) والفرع هو عطية صدوق ب名牌 لا يذكرها مdüğüما.

وبهين الحديث بشواجه وكذلك حسن الترمذي وأخرجه في سنته (272/5-373). كتاب التفاسير - باب - من سورة الزمر - عن ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية بعده بطاعون في آخر المسلمين فكيف تقول يارسول الله؟ قال قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل توركتنا على الله رينا. وقال الترمذي حديث حسن. والماكروفي المستدرك (589/4) كتاب الأصول من طريق أبي يحيى التيمي عن الأعماش به نحوه مع الزبادة الذكرورة وأبو رولأ أن أبي يحيى التيمي صلى الله عليه وسلم من حديث زيده بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ثم ساقه به. وتمتفيه النبي ﷺ في الإسنادين قال في الأول أبي يحيى ووافق في الثاني خارجة ضعيف. وذكره السيوطي في الدر (248/3) وعراة لعبد الله بن ميسور وأحمد عبد بن حبيب الترمذي وسائق ابن المنذر والحاكم البهبهاني عن أبي سعيد به. وكذا ذكر السيوطي له شاهدا في المصدر نفسه (247/3) عن ابن عباس. وعراة لأحمد الطيبراني في الأوسط والحاكم البهبهاني في البهجة.

114
۷۶۶-۷۸ آب عامر ثنا زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد يعني ابن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ خرج عليهم ذات غداة وهو طيب النفس، مسفر وجه، أو شرق الوجه، فقالنا يارسول الله ﷺ: إننا نرى طيب النفس، مسفر وجه أو شرق الوجه، فقال: ما يتعني وأتانيربى عز وجل الليلة في أو خصص الملا الأعلى، قال: يا محمد، قلت لبي، ربي وسعديك، قال: نعترف كنه بين كنيف نوجدت بردها بين ثديي حتي تجعل لي ما في السموات وما في الأرض، ثم تلا هذه الآية: (وكذكذ البر إبراهيم ملكوت السموات والأرض) الآية ثم قال: يا محمد، فهم يختص الملا الأعلى، قال: قلت في الكفارات، قال: ما الكفارات، قلت: المشي على الأقدام إلى الجمعاء، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإبلاغ الوضوء، في المكاره، قال: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئة كيوم ولدته أمه، ومن الدراجات طيب الكلام، وذل السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والغليان نيام، قال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أرسلت الطيبات، وترك المكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي، وإذا أردت فتنة في الناس، فتوطني غير مفتون.

(۱) المند (۶/۱۸۶) وكتب السن (۲/۴۸۹-۴۹۳) به مثل ووجاه بين ثقة رصد وزهير بن محمد المشراني المرزوي روابه أهل الشام عنه غير مستفيدة ولكن =
سورة الأنعام 267

ثم عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: كل مولود يولد على العظمة فأبوه يهودي وينصرائه أو يمجسه كما تنجب البهيمة بهيمة هل تحسون فيها من جدوعة.١١

وانتظر حديث عياض بن حمار المتقدم في سورة النساء آية ١١٩

قله تعالى: ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إياينهم بظلم).

٢٧٨ - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علامة
عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إياينهم)

رواية أبي عامر عنه مستقيمة كما صرح به الإمام أحمد في التهذيب (٢/٣٤٩) لأنه
يصر ليس من أهل الشام إلا أنه مرسى كما سيأتي. أخرجه ابن جبير الطبري في
تفسيره (٧٢٧/٤) من طريق ابن جابر والأوزاعي عن خالد بن الارجج به بعض
اختصار وابن منده في الرد على الجهمية / ٩٠ من طريق أبي عامر به ولم يسن كام
المحدث وكان من طريق ابن جابر والأوزاعي عن خالد مثل رواية الطبري. ونال ووري هذا
المحدث عن عشرة من أصحاب النبي ﷺ ونقلها منهم أمامة البلد من أهل الشرق والغرب.
وقال ذكره السيوطي في المدر (٣/١٢) وزاد لأحمد روابي جبر وابن مردوخا وبهامي
في الأسماء والصفات عن عبد الرحمن.

١١ المسند (٢) وأخرج أيضا من طريق عن أبي هريرة ينحوه (المستند)
٢/٢٧٥، (٧٨٣، ٢٤٦، ٣٢٩) وأخرج نحوه عن جابر (المستند ٣٥٨/٣).
١٢ السيوطي، رسل عن أبي هريرة ينحوه (ال الصحيح - الجنائي - باب إذا أسلم الصحيب فنبات هل
١١٨/٢، الصحيح - الفناء - باب يعني كل مولود يولد على الفطرة
٦/٨) ذكره ابن كثير (٢١٨/٦).
بظلم { شك ذلك على الناس وقالوا يارسول الله فأننا لا نظلم نفسه } قال: إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا مقال عبد الصالح { بابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم } فإنها هو الشرك.

269 - ثنا أسحاق بن يوسف ثنا أبو جناب عن زاذان عن جبرين عن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله { ولم يرنا من المدينة إذا راكب بوضع نحوا فقال رسول الله } قال: كان هذا الراكب إياكم يريد قال: فانتهى الرجل إلينا وسلم فردنا عليه فقال له النبي { من أين أقبلت } قال: من أهلي ولدي وعشيرتي قال: فأين تريد قال: أريد رسول الله { قال: فقد أصبتت قال: يارسول الله }

(1) المندس برقم (د 38589 / 644.1778 / 61 / 478 / 78 / 312) في الموضع الثاني من شيخه ابن تيمية بإسناده، صحيح رجاله ثقات. أخرجه البخاري في صحيحه (775/48) بorch in بسrebbo { كتب أحاديث الأنباء } - باب - قول الله { زالته آتئنا لفسما الحكمة } من طريق شببة عن الأعشش به وذكر منه من طريق عيسى بن يونس عن ابن حجر، وفي كتاب التفسير سورة الأنعام (8/499) وكتاب الفقه في نسخة (8/876) من طريق جبر عن الأعشش به. وذكره في مواضع أخرى من صحيحه. وسمع في صحيحه (111/14) كتاب الإبان - باب - ردانيا الإبان وأخلاصة بطرق عن الأعشش به مثله. وذكر في غير فت لت هو في بعض الطرق. وأخرجه ابن جبر في تفسيره (494/11) بطرق عن الأعشش به مثله وبنحوه في بعض الطرق. وذكره ابن تيمية في تفسيره (42/80) بإسناد أحمد والبخاري وأبي حاتم وغيرهم. وذكره السفري في الدار (3/204) وعزا أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبي جبرين وابن المنذر وأبي جبرين حانين ودنا قطني في الأشراف وأبي الشيخ وأبي طهريه عن ابن مسعود بيه.
السورة الأنعام ٨٧


(1) المسند (٤/٣٥٩) بإسناد آخر عن أسود بن عامر عن عبد الحميد بن جعفر الفراء عن ثابت بن زاذان، به نحوه وقال: فيه وهذا من عمل قليل ولا أجر كثيرًا. إسنادة حسن إن لم يكن صحيحًا لأن أبا جناب، واسمه يحيى بن أبي حبيب، وقضاءه لكثير تحلى به. وصلى أبو كبير في تفسير (٢/٢٨٨-٢٨٩) بإسناد أحمد مثله، وذكره السيوطي في البر (٣/٣٨٩) وعزاز أحمد والطريفي وأبي الشيخ، وابن موردك، والبيهقي في شعب الآيات عن جرير له رده شاهد من حديث ابن عباس. رضي الله عنه عند ابن أبي جاتيك في تفسيره سورة الأنعام (ب رقم ٥١٦) من المحقق.

١١٨
قولة تعالى (ومن ذريته داوذ وسليمان)...

270 - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال: أخبرنا العوام بن هوشن قال: سألت مjahدا عن السجدة التي في ص طب السلسلة فقال: نعم سألت عنها ابن عباس فقال: أقرأها هذة الآية (ومن ذريته داوذ وسليمان) وفي آخرها (فبهداهم اقتده) قال: أمر نبيكم ﷺ أن يقتدي بِدواد (1).

271 - ثنا سفيان عن أبي موسى ويقال له إسرائيل قال سمعت الحسن قال سمعت أبي بكرة وقال سفيان مره عن أبي بكرة رأيت رسول الله ﷺ على المنبر وحسن عليه السلام معه وهو يقبل على الناس مره وعليه مره ويرجع يأمل إني هذا سيد وعله الله تبارك وتعالى أن يصلى

(1) المسند الصحيح برقم (3388) وغير الصحيح (310/7) إسناده صحيح ورجاءه

إثبات سي يحيى صدق، وقد تبع في يرث إلى الصحيح لغيره وإخريج صحيح للمعاني بإسناد البخاري، أخبره البخاري في صحيه (569/7) مع الفتح كتاب أحاديث الألمانيه - باب - وذكره عينان داوذ ذا الأيد إنه أبا حاتم من طريق زهير بن يوسف قال سمعت العوام فذكره بك، وذكرنا في كتاب التفسير سورة الأنعام وص (296/4/8) مع الفتح من طريق شعبة ومحمد الطنائي كلاهما عن العوام به، وكلا من طريق سليمان الأخول عن مjahاد به نحوه، وأخبره السنسانيي في تفسيره سورة الأنعام (رقم 189) من طريق حسين بن عبد الرحمن عن مjahاد به نحوه، وأخبره ابن أبي حاتم في تفسيره سورة الأنعام (رقم 552) المحقق عن أبي سعيد الأشج حدثنا ابن أبي غنية فذكره به نحوه، وساقه ابن كثير في تفسيره (193/5) بإسناد البخاري، وذكره السيوطي في الود (316/3/7) والشوكاني في تفسير الفشدة (138/2) وعزبة لسعيد بن منصور البخاري والسنسانيي ابن النذر وابن أبي حاتم وابن الشيخ الطبراني وابن مرويه عن ابن عباس.
سورة الأعام 88 - 89 - 92

به بين فئتين من المسلمين.(1)

قوله تعالى: [ ولو أشركوا خبط عنهم ما كازوا يعملون]

272 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء، يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ يقول عن ربه عز وجل أنه قال: أنا خائر الشركاء فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأن أبريء منه وهو للذي أشرك.(2)

 قوله تعالى: [ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما لبسو بها بكافرين]

273 - قال أحمد: [ فقد وكلنا بها قوما لبسو بها بكافرين]

قال: أهل المدينة.(3)

 قوله تعالى: [ ولتندذر أم القرى ومن حولها]


(2) المسند (7/42) وكتاب الزهد 45 بالإسناد المذكور وذكر في المسند ساقه عن روح عن شعبه به نحوه، وإسناد صحيح على شرط مسلم. أخرجه مسلم في الصحيح (2279/6). كتب الزهد والوقائع - باب - من أشرك في عمله غير الله عن إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء به نحوه.

(3) وعقب ابن قيم الجلالية فقال: أهل المدينة أول من وكيل بها ولم يعدهم من الركاة بحسب قيامها بها علما وعمرا وعودة إلى الله أهله وقد ذكر هذا في جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد (بالمغفوائد 11/111).
سورة الأنعام 92 - 94 - 96 - 99 - 103

11/ انظر حديث جابر الأتفي في سورة الأنفال آية 1. قول تعالى { ولو ترى إذ الظالمون في غمارات الموت } انظر الأحاديث الآتية في آية 27 من سورة إبراهيم.

24/ قول تعالى { وتركتم مأخوناكم وراء ظهوركم } 274 - ثنا هيثم أبان حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبيه

32/ هريرة أن النبي ﷺ قال: يقول العبد مالى ومالي وإنما له من ماله ثلاثة مأكل فأغني أو لبس فأبلى أو أعطي فأطعى ما سوى ذلك فهو ذاهب وتركه للناس.

40/ قول تعالى { قنوان } 275 - قال أحمد { قنوان } نضيج.

48/ قول تعالى { لاندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار...} 276 - حدثنا يحيى بن إسماعيل ثنا عامر قال أتي مسروق عائشة رضي الله عنها فقال بأم المؤمنين هل رأي محمد ﷺ ربه؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت أين أنت من ثلاث من حدثك فقلت كذب. من حدثك أن محمد ﷺ رأي ربه فقد كذب ثم قرأت { لاندركه

ذكرب آل كثير (3194/2). (ط)

(2) انظر تفسير ابن كثير (196/2). (ط)

(3) المنسد (384/2). وأخرج نحوه من حديث متطرف عن أبيه (المنسد 34/2). أخرجه مسلم من طريق حفص بن ميسرة به نحوه (الصحيح - الزهد والرقائق 8/111).

ذكرب آل كثير (3196/3). (ط)

(4) جزء فيه تفسير آيات عن الإمام أحمد في كتاب بديع الفرائد (3/111).
البصر فهموه بدرك الأبصار { } وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب { } ومن أخربك بكا في قد فقد كذب ثم قرأت { إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيب وعلم مكان الأرحام } هذه الآية ومن أخبرك أن محمدًا كنت فقد كذب ثم قرأت { يا بني الرسول بلغ ما أنزل الله من بعيك } ولكنه رأى جرييل في صورته مرتين.

277 - قال أحمد { لاتدرك الأبصار } يعني في الدنيا دون الآخرة وذلك أن اليهود قلوا موسى { أرنا الله جهله فأخذتهم الصاعقة } فماتوا وعوقبوا لقولهم { أرنا الله جهله } وقد سألت مشركون قريش النبي { فقالوا } أو تأتي بالله والملائكة قبلنا { فلما سألوا النبي } هذه المسأله قال الله تعالى { أم تريد أن تسألون رسلك كما سأل موسى من قبل } حين قالوا { أرنا الله جهله فأخذتهم الصاعقة } الآية فنزل الله سبحانه بخير أنه { لاتدرك الأبصار } يعني في الدنيا أما في الآخرة فإنهم يرون天真 هذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة.

(1) المستند (69/6) إسناده صحيح رجاءه لقين كله. أخرج البخاري في صحيحه.

(2) عقد ثلاثة لكم في صحيح سورة البقرة (25/2) كتاب التفسير من طريق داود بن أبي هريرة.

(3) عقد ثلاثة لكم في صحيح سورة البقرة (25/2) كتاب التفسير من طريق داود بن أبي هريرة.

(4) عقد ثلاثة لكم في صحيح سورة البقرة (25/2) كتاب التفسير من طريق داود بن أبي هريرة.
وانظر الأحاديث الآتية في سورة يونس آية 26 وفي سورة القيامة آية 43 (1)

278 - ثنا أبو معاوية ثنا الأعشى عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينام له أن ينام ولكنه يخفف القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه. التور لى كشفه لأحترق سبعات وجهه مانتهى إليه بصره من خلقه. (2)

قوله تعالى [ وليقولوا درست ....]

279 - حدثنا سفيان بن عبيدة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن كيسان سمعت ابن عباس يقرأ: [دارست] تلوات خاصمت جادلها. (3)

قوله تعالى [وذلك جعلنا لكل نبي عدوا]

انظر حديث عائشة في بدء الوعي وقول ورقة للنبي ﷺ الآتي في

(1) أنظر تفسير ابن كثير (3/460). ( ط)
سورة العلق (1)

قوله تعالى { شياطين الإنسان والجinn يوحى بعضهم إلى بعض }

28 - ثنا أبو المغيرة ثنا معاو بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن
القاسم أبي عبد الرحمن عن أبيه أمامة قال كان رسول الله ﷺ في
المسجد جالسا وكانوا يظلون أنه ينزل عليه فأقصروا عليه حتى جاء أبو
ذر فاقتحم فأタイا فجلس إليه فأقبل عليه النبي ﷺ فقال: «يا أبا ذر هل
صليت اليوم؟» قال: لا. فلا صلى أربع ركعات
الضحى، أقبل عليه فقال: يا أبا ذر تعود من شر شياطين الجن والإنس
قال: يانيبي الله وهل للأنس شياطين قال نعم { شياطين الإنسان والجن
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف النزل غورا } ثم قال: يا أبا ذر ألا
أخذك كلمة من كنز الجنة. قال: بل جعلني الله نذاك، كنذر: قل
لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: نقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ثم
سكت عن فاستبطأت كلمته. قال: قلت يانيبي الله إذا كنا أهل
جاجيلية وعبادت أورثان فبعثك الله رحمة للعالمين، أرأيت الصلاة ماذا
هي؟ قال: خير موضع من شيء استقل، ومن شيء استكرى، قال:
قلت يانيبي الله، أرأيت الصيام ماذا هو؟ قال: فرض مجزيء، قال:
قلت يانيبي الله، أرأيت الصدقة ماذا (هي)؟ قال: أضعاف مضاعفة
وعند الله المزيد، قال: قلت يانيبي الله فأصدها أفضل، قال:
سر إلى نقيب، وجهد من مقت، قال: قلت يانيبي الله يا أبا ونليك
أعظم، قال: الله لا اله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. قال: قلت

(1) ذكره ابن كثير (374/1312هـ).
سورة الأنعام 170

١٧١

يا بني الله أي الشهداء أفضل قال من سفك دمك وعقر جواده قال قلت
يا بني الله فأي الرقاب أفضل قال أغلاها اسمها وأنفسها عند أجلها قال
قلت يا بني الله فأي الأنباء كان أول قال آدم عليه السلام قال قلت
يا بني الله أوراني كان آدم قال نعم نبي مكمل خلقه الله بيده ثم نفع
فيه من روحه ثم قال له يا آدم قبلا قلت قلت برسول الله كم وفي عدة
الأنبياء قال مائة ألف وأربعة عشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاثمائة
وخمسة عشر جماً غفيراً (١)

قوله تعالى [ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ]

انظر الأحاديث المتقدمة في سورة المائدة في آخر آية ٢

قوله تعالى [ ولا كأنكم مما لم يذكر اسم الله عليه ]

انظر الأحاديث المتقدمة في سورة المائدة آية ٤ عند قوله تعالى

[ واذكروا اسم الله عليه ] (٢)

(١) المسند (٨٨٩/٨٨) وأخرجه من طريق المسعودي عن أبي عمر الشامي عن عبيد
ابن الخشتاش عن أبي ذر (٦/٦٠). حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكبير
الأبوسي وحديث أبي ذكر أخرجه الطالبي وأحمد والحاكم والبيهقي في الشعب والبزار
وغيرهم من طريق المسعودي به وله الحديث طرق كثيرة ذكر في بعضها الشاهد وفي بعضها
بدونه وبجمعها يحسن الحديث وقد صححه الحاكم وسكت الجمهور (انظر مجموع فضائل
سورة رآيات القرآن ١٤٨-١٤٨). ذكره ابن كثير وساق طرفه وقال مجموعه يفيد
قرته وصححه (٣/٣٢٢). سقطت من الطبعة.

(٢) انظر تفسير ابن كثير (٣١٧/٨). من الطبعة.

(٣) انظر تفسير ابن كثير (٣١٧/٣) من الطبعة.
بأنه تعالى { الله أعلم حيث يجعل رسالته }

281 - ثنا محمد بن مصعب قال ثنا الأزاعي عن شداد أبي عمر
عن وائلة بن الأستقع أن النبي ﷺ قال: إن الله عز وجل أصطفى من
ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من
بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني
هاشم.(1)

282 - ثنا قتبة بن سعيد قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد
بن عبد القادر من قبيلة يقال لها قارة من الأنصار ونزل الإسكندرية
بلد باب مصر فقيل له الإسكندراني عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد
المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: بعثت في خير قرون
بني أدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي كنت فيه.(2)

283 - ثنا أبو تعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله
ابن الحارث بن نوافل بن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس بلغه
بضع ما يقول الناس، قال: فصعد المنبر فقال: من أنا، قالوا:
أنت رسول الله ﷺ فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله

(1) المسند (2/4)، وأخرجه جهيل عن أبي المقيرة عن الأزاعي به بدون ذكر أصل فاء
اسماعيل. أخرجه مسلم من طريق الوثيد عن الأزاعي به نحو رواية أبي المقيرة
(2) المسند (2/417-1742). وأخرجه من طريق إسماعيل عن عمرو به نحوه
(2/372). أخرجه البخاري عن قتبة عن النبي ﷺ (الصحيح - المناقب - باب صفة النبي ﷺ 229/4).
ذكره ابن كثير (2/433). (ط)
الخلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنزل خيركم بيتا وخيركم نفسا (1) 284 - حدثنا أبو بكرب حديثنا عاسم عن زر بن حبيش عن عبد الله ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وراء نبيه يقاتلون على دينه فيما رأى المسلمين حسنًا فهو عند الله حسن ومارأوا سيئا فهو عند الله الله سيء (2) قلله تعالى: { سصيب الذين أجرموا صغار عند الله } وعذاب شديد بما كانوا يكررون} 285 - حدثنا يحيى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن

(1) المسند (1/101) وأخرج نحوه من طريق يزيد أيضا عن عبد الله بن المارد بن توكل عن عبد الطالب بن ربيعة وقال فيه الهيثمي رجالة رجال الصحيح (المسند 4/216.165.166.8. المجمع 176-177) أخرجه الترمذي من طريق يزيد بن أبي يزيد به وقال حسن (السنن - المأثور - باب فتنه النبي 8/584). وفي إسناده يزيد قال الخالف ضعيف كتب في صار يتبين وكان شيعيا أه. ولكن لم تعرف شواهد من غير هذه الطريق. وقال الألباني صحيح (صحيح الجامع 1485). ذكره ابن كثير (2/245). (ط)

(2) المسند 390 وقال الحفيظ استفاد صحيح. قال الهيثمي رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورواهم مزمنون (المجمع 177/168-178/253). ذكره ابن كثير (2/235). سقطت من الطيروحة. (ط)
النبي ﷺ قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة
فلان بن فلان. (1)

قوله تعالى { خالدين فيها إلا ماشاء الله }
انظر حديث أبي هريرة الآتي في سورة هود آية 7-1 . (ط)

قوله تعالى { وآتاه حقه يوم حصاده }

٢٨٦ - ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن
اسحاق عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن جابر
ابن عبد الله قال أمر رسول الله ﷺ من كل جاد بعشرة أوسع من ثم
بقر يعلق في المسجد للمساكين. (٢)

قوله تعالى { ولا تصرفوا إنه لا يحب السرقيين }

٢٨٧ - حدثنا بهز حدثنا همام عن عائدة عن عمرو بن شبيب عن
أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: كلوا واشربوا وتصدقوا وابسوا

(١) المنسد ٦٤٨ وأخرجه من طريق نافع وأنس بن سهيب عن ابن عمر نحوه (المنسد
٨٩٨.٥٥.٥٥٥-كما في (٦٥٠-١). وأخرج نحوه عن ابن مسرور في مروجات مسمى (المنسد
٢٠٢.٤٢٠) . أخرج البخاري ومسلم من طريق عن ابن عمر نحوه (الصحيح
الجزء - باب الأم الغادر ٧-، الصحيح - الجهاد - باب تحريم الغدر ١٤٢) . ذكره
ابن كثير (٣٣٣٣) . (ط)

(٢) المنسد ٢٠٩٩-٢٠٨٩ . وأخرج قبله مباشرة عن يعترب عن أبيه عن ابن اسحاق
نصيح بالتحديث وذكره مختصراً . أخرجه أبو داود من طريق محمد بن سلمة به نحوه
(السنن - الزكاة - باب في حقوق المال ٢٠٧٥) . محمد بن يحيى تلقته رديقة وعمه
واسع صحابي ابن صحابي وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث كما ذكرنا . والحديث ذكره ابن
كثير وقال إسناد جيد قوري (٣٤١) . (ط)

١٣٢
سورة الأنعام 144 - 145

في غير مخلة ولا سرف إن الله يحب أن ترى نعمة على إحدى قولك تعالى: { فمن أظلم عن اخترى على الله كلبا لبضلال الناس بغير علم }

انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة المائدة آية 3.1 - 2

قل لا أجد فيما أويلي إلى محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون مبيتا

288 - حدثنا عفان حديثا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ماتت شاة سودة بنت زمعة فقالت: برسول الله ماتت فنانة يعني الشاة فقالت: فلولا أخذتم مسكتها ؟ فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول الله يعني إذا قال الله عز وجل { قل لا أجد فيما أويلي إلى محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون مبيتا أو دما مسفوحا أو شعور خنجر } فإنكم لانظمهون أن تديفونه فستنقعوا به

(1) المسند 77. 277. وقال المحقق إن سودة صححي وأخرجه عن يزيد عن هام به مختصرا

(2) إخبار النسائي باب ماجة من طريق هام به وذكره البخاري تعلقا مجرا

(3) السيرة - الديانة - الركن - باب الاحتياج في الصدقة 79/5

(4) أثر في البخاري: في البخاري: رواه عن عمر بن علي بن عبد الله. (ط) ذكره ابن كثير (467/3).
سورة الأنعام

فأرسلت إليها فسلخت مسركها فدعيته فاغتذت منه قرية حتى تخرقت عندها. (1)

289 - حدثنا سفيان بن عبيدة قال عمرو يعني ابن دينار قلت لأبي الشخشا. إنه يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن ن عموم البحر قال: واخبروا:Aي آبى ذلك البحر. وقرأ (قل لا أجد فيما هو أوثى إليَّ محرمًا على طعام يطعمه) وأخبروا:Aي آبى ذلك البحر. قد كان يقول ذلك الحكيم بن عمرو الففاري يعني يقول:Aي آبى ذلك علينا البحر ابن عباس. (2)
سورة الأعرام 345 - 146

290 - حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نحلة الفزاري عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسُئت عن أكل الفنجد فسأله هذه الآية (قل لا أجد فيما أوى الي محرما ) إلى آخر الآية فقال شيخ عنه سمعته أبا هريرة يقول ذكر عند النبي ﷺ فقال: خبيث من الخبائث فقال ابن عمر إن كان قائله رسول الله ﷺ فهو كما قاله.(1)

قوله تعالى ( أور دما مسقحا ...)

291 - قال أبو عبد الله: الدم الذي لاتختالط صفرة ولا شيء.(2)

قوله تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمونا كل ذي ظفر و من البقر والغنم حرمونا عليهم شحمهم ...)

292 - حدثني عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البناني قال كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الخيطان تكون فيها الأغباث فلا تستطيع أن

وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجوا بهذه السيانة والحديث أخرجه البخاري كما سبق أنفنا. وساهه ابن كثير في تفسيره (2/267) بإسناد الحميدي والبخاري مع الإشارة إلى طريق أبي داود والحاكم. وعزاز السيوطي في النذر (3/372) للمبخاري وأبي داود وأبو المنذر والحاس وأبي الشيخ عن عمرو بن.

(1) المسند رقم (8941) عيسى بن نحلة الفزاري لم يروه أحد غير أبي حيان وأبوير، فقيل النزاري مجهول، كما في التقرير 586. وأخرجه أبو داود في سنده (3/359) كتاب الأعلام باب في أكل حشرات الأرض عن أبي ثور عن سعيد بن منصور به مثلا. وساقه ابن كثير في تفسيره (3/248) بإسناد سعيد بن منصور به.

(2) مسائل النسائبي عنده (189/2).
سورة الألعاب 146

نبيعها كلها عنها حتى تعصره قال فقال: ثمن الخمر تسألني؟ سأحدئك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ كنا جنسا مع النبي ﷺ إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكل في الأرض وقال: الويل لبني إسرائيل فقال لهم بناتي الله لقد أفعتعا قولك بني إسرائيل فقال: ليس عليكم من ذلك بأس. إنهم لما حرمت عليهم الشحم فتواصوا فبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلكثم الخمر عليه حرام. (1)

293 - حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسبب أنه حدثه عن أبي هريرة لم يرفعه قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحم فباعوه وأكلو ثمنه. (2)

(1) المسند المحقق (برقم 6982) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. قلت صحيح إذا اعتبرنا توقيع ابن حبان ولكن أغلب النقاد والعلماء على خلاف ذلك. وأورده الهمشري في مجموع الزوائد (11:84-87) وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وراجح الاحترم في اختلاف عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان وجعله تزعم ثم الخمر شاهد من حدث ابن عباس. أيضاً عند أحمد في مسنده رقم (29964) وعند البخاري (7142) كتاب الأنبياء، وفي كتاب البيع (6/74) وعند مسلم كتاب البيع (باب تحرير بيع الخمر والبيضة) وعند أبي داود (برقم 73471) وعند الطبراني في الكبير (12/29-30، 201)

(2) المسند (62/3) وعند المسند (317/3) وعند البخاري وعند متتبعه وقد ترفع ابن جريج كما سبأني في التخريج ورفعه عند البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في صحيحه (418/4) كتاب البيع - باب - لا يلزام شحم البيضة ولا يباع وذكه. ومسلم في صحيحه (4/286) كتاب البيع - باب - تحرير بيع الخمر والبيضة. البخاري من طريق عبد بن المبارك ومسلم عن حرمة بيع بيعه قال أخبرنا ابن وهب كلاماً عن بيعه عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسبب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله اليهود المحترض. وكان هذا من سبأني أيضاً في
سورة الأنعام

قوله تعالى (قل تعالوا أكل ماحرم عليك ألا تشركوا به شيئا) إلى قوله (ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)

294 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن متصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: إذا هن أربع لا تشركوا بالله شيئا لاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقو ولا تزرتو. (1)

295 - حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن المعروض بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ الصادق المصدوق يقول: قال الله عز وجل الحسنة عشر أو أزيد والسبعة واحدة أو أخفها فمن لقيني لا يشرك بي شيئا يقراب الأرض خطيئة جعلت له

(1) المسند (339/4) بالإسناد المذكور وإسناد آخر قال حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية يعني سفيان ثنا متصور فذكره به نحوه هكذا جاء في المسند فعله يعني عن سفيان والله أعلم. إسناد صحيح وجاه له. وذكره البهمني في مجمع الزوائد (48/1). أخرج النسائي في التفسير كما في حفة الأشراف (49/1) عن قتيبة عن جرير عن متصور به وراءد في أوله فما أنا باش على من متى سمعته من رسول الله ﷺ قال فذكر الحديث مثله. والطبراني في الكبير (402/7) من طرق عن متصور به مع الزيدة المذكورة. وقال البهمني في مجمع الزوائد (403/1) رواه الطبراني في الكبير وراءدتنفيذ. وعزا السبعتي في الدر (384/3) أحمد والنسائي وابن قاتِع

والبغطري والطبراني وابن مردوه عن سلمة به

132
سورة الأعلام 159

نضرها مغفورة.

296 - ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة أخربن العمر بن حريث قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال ثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله ولم يسعه قال سألت رسول الله ﷺ أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال قلت ثم قال قلت ثم قال: فحدثني بيمن ولو استذدت لزادني. 

وأنظر آية 86 من سورة النساء.

297 - حدثنا حسن حدثنا شيبان عن منصور عن الشعبي عن ورائ

عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله ﷺ: إن الله كره لكم ثلاثا قبل

(1) المسند (155/5) بالإسناد المذكور، وفي ص 154 بإسناد آخر قال: حدثنا هاشم بن

القاسم ثنا عبد الحسيم ثنا شعبة حدثني ابن عثمان أن أبا ذر حثه عن رسول الله ﷺ فذكره

نحو: ود تابع واصلا الأحده عاصما فيه فيسمع به. وأصله في الصحيحين أخرجه

البغخاري في صحيحه (1282/1) كتاب البلاء - باب - الهجاء البضائع من طريق أبي

الأسود الديلي عن أبي ذر نحوه. وسمه في صحيحه (194/1) كتاب الاياض - باب -

من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة. من طريق واصلا الأحده عن العمور به نحوه.

وكذا من الطريق المذكور عند البخاري وذكره ابن كثير في تفسيره (2308/1) و

وعزء للصحابيين وبعض المسلمين والنسائ بأفاظ مختلفة. وانظر ماتقدم في آية 48

من سورة النساء.

(2) المسند (451-410-081) وأخرجه من طريق عن ابن مسعود بئنثنه (المسند

1408/1). أخرج البخاري ومسلم من طريق

الوليد بن عباس به (ال الصحيح - مراقي الصلاة - باب فضل الصلاة لوقتها 10/8

الصحيح - الاياض - باب - كون الاياض بالله أفضل الأعمال 163/1) ذكره ابن كثير

(135/3).
سورة الأنعام

ولكان، وكثرة السؤال، واضاعة المال، وحرم عليكم رسول الله ﷺ وان شاء الله ﷺ واتحاد الأمهات، ومنع وهب. (1)

انظر حديث ابن مسعود المتقدم في سورة البقرة آية 22. (2)

298 - حدثنا وكيع حدثنا اسرائيل عن أبي أسحاق عن مسروق قال:

قال رسول الله ﷺ: أفقق بلال ولاتخش من ذي العرش إقلاة. (3)

الأسود (147/4) بالأسناد المذكور وفي (4/40.254.255) بإسناد آخر عن حسنين بن علي عن ابن شبأة عن وراد مولى الفرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة أن اكتب إلى بني سعمته من رسول الله ﷺ فذكر مخوضوا. وإسناد آخر قال:

 حدثنا هشيم أن أبي غريب واحد منهم مغيرة بن شعيب بنه شعيب مع القصة المذكورة، وعن علي بن عاسم ثنا المغيرة بن شهيل عن عامر عن وراد به نجروه. إسناده صحيح وجله ثقات.

(2) ذكره ابن كثير (3/357). (ط)

(3) الزهاد لللامام أحمد بن يحيى البتار في سنن أبو محمد، الذي متناهيا عن حسن أبي عبيد الله ﷺ، قال: حدثنا إسماعيل هو ابن علية حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين أن النبي ﷺ دخل على بلال فرأى عنه صيراً عن آخر، كرسوا فقام له مالكاً، قال: إذا. فالاستناد مرسلاً، ينقرح أحدهما بالآخر، وقيل الحديث ينبر إلى جامعه في سنته كما في باب البلاط (116/2) والبلاط في سنته، كما في كشف الأسئلة (4/26) والطريقو في الغزير (119/1/4) وابن الأعرابي في مجمور (176/4) جميعهم من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود به نجروه وإسناده حسن. وكنا جاء مسندنا من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبره به البلاط في سنته، كما في زيناده، كشف الأسئلة (15/6) والطريقو في الغزير (182/2.246) وأبو نعيم في الفهرسة (786) وابن الأعرابي في مجمور، (176/4) وناقل الأحرار في صحيح البخاري (786) قال: عنده: إنه حسن، وحديث صحيح، يشهده قلت هو كما قال الحق. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (346/2) برقم (120/8) والὃناصر المقدسي (2/53).
سورة الأعرام 151

298 - ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن شقيق عن عبيد الله قال قال رسول الله ﷺ: لاأحد أكبر من الله عز وجل فقال ذلك حرّم الفواحش ماظهر منها ومابطن ولا أحد أحب إليه المدخ من الله عز وجل. (1)

300 - حدثنا سفيان بن سليمان قال سمعت مغيرة بن مسلم أنه سلمة يذكر عن مطر بن نافع عن ابن عمر أن عثمان رضي الله عنه أشرف على أصحابه وهو مخبر فقال: علام تقولن فتاني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحلل دم أمرئ، مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل، زنكي بعد إخضانه فعليه الرجم أو قتل عمداً فعليه القرود أو ارتد بعد اسلامه فعليه القتله من الله مازنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحداً فأفادني نفسي منه ولا ارتدت منذ أسلمت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً نبي الله ورسوله. (2)

(1) المسند (388/1). وأخرج من طريق عمر بن مرة عن أبي وائل به نحوه (المسند 439/1). وأخرج نحوه مطولاً من حديث المغيرة بن شعبة (المسند 248/4). أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمر بن مرة نحى الصحيح - التفسير - سورة الأعرام 6/72. الصحيح - النسيدة - باب غيره لله تعالى 8/27. ذكر ابن كثير (337/2). (2) المسند (427/1) وإسناده حسن وأخرج نحوه المزفز عن ابن مسعود وعائشة (المسند 247/1). أخرجه الترمذي في سننه 134/1. أخرجه ابن خزيمة في سننه 123/1. أخرجه النسائي في سننه 123/1. كتبه الجاحظ. ((347/7) كتاب الأخبار باب لا يحلل دم أمرئ، مسلم إلا بإحدى ثلاث كلاهما من طريق حماد بن زيد بن نعيم، وكتابه ذكر به نحوه (338/7) وعازه لهم. 137
201 - وعند وفاة عيسى قال النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. قال أبو عبد الرحمن كنهه حق.}

قوله تعالى: [ولا تقربوا مال البيت إلا بالتي هي أحسن...]

202 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت { ولا تقربوا مال البيت إلا بالتي هي أحسن } عزلوا أموال البيتة حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فذكر ذلك للنبي ﷺ. نزلت { وإن تخلطوا فصلاةكم والله يعلم المفسد من المصلح } قال: فالخلطاء.

(1) المسند (5/436). وأخرجه من طريق الأشعث وعبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر به
نحوه (المسند 13/482). وأخرج نحوه عن رجل عن النبي ﷺ: وردت وإن
ريحها ليست من مسيرات تسعي عما وقائ الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
(المسند 37/464). وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق
عيسى عن أبي عبد الرحمن بن حارثة بن الحارثة بن أبي سفيان ﷺ.
(المسند 93/4). وأخرج به عن حنبل.
(2) المسند المحقق برقم (120) رجالة ثقات إلا أن عطاء اختلف بأخرى وسائلي كوفي
فعل سماع منه قديم والله أعلم. وقال أحمد شاكر: إنها حسن لأني لم أجد ميدلا
على أن إسرائيل سمع من عطاء قد قال الظاهر أنه لم سمع منه أخرا بعد اختلف إلا
تابع جبريل إسرائيل عن عطاء وجرير من سمع منه أخر. أخرجه أبو داود في سننه
(2) كتاب الرضا - باب - وضعة النبي ﷺ في الطعام من طريق جبريل عن عطاء
به مطولا. وذلك ابن كثير في تفسيره (2597/2) رعاه لأبي داود فقط.

137
سورة الأندام

قله تعالى: [أو أن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه]
ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.

3-203 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي و حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن
زيد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رائيل عن عبد الله بن مسعود
قال: خط لنا رسول الله ﷺ خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط
خطوته عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذا سبيل قال يزيد: مفترقة على
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ: [أو أن هذا صراطي مستقيمًا]
فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.} (11)
سورة الأنعام 153 - 158

3-4 - حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء ثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله ﷺ قال: ضرب الله مثلا صراطًا مستقيماً وعليه جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة وعلى الأبواب ستور مروخة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تنفرجو ودعوا يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال وحلك لاختفت فإنه إن تفتحه تلجه والصراف الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتوحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عليه وجعل الداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.

قلوه تعالى (1) هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك

(1) المستدرك (182-183) بالأساند المذكور وباسناد آخر عن حيّرة بن شريح قال: حدثنا بقية بن الويلد قال: حدثني يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير به. إسناده حسن. أخرجه ابن جبير في تفسيره (رقم 187) ومحمد بن نصر المروزي في السنة 167 والجرب في السنة 182 وابن أبي حامد في تفسيره (رقم 183) والحاكم في المستدرك (731) من طريق معاوية بن صالح به. وقال الهاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال: لاعلة له. وكذا أخرجه الترمذي في سنن (722) كتاب الأحاديث وقال: حسن غريب. والنسائي في تفسيره (رقم 165) وابن أبي عاصم في السنة 141 والجرب في السنة 7 جميعهم من طريق بقية بن الويلد. حدثني يحيى بن سعد به مثل الطريق الثاني لأحمد فيكون الحديث صحيحًا بهذا الطريق.

ولما قال ابن كثير في تفسيره (43/41) وهو إسناد حسن صحيح.
لا ينفع نفسها إياهما ...)

۱۸۸ - حدثنا عبد الرزاق عن أبي عروة بن عمر عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه. (1)

۱۸۹ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني ابن علية أخونا أبو حبان عن أبي زرعة بن عمر بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث في الآيات: أن أولها خروج الدجال قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمر فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات فقال عبد الله: لم يقل مروان شيئاً قد حفظت من رسول الله ﷺ في مثل ذلك حديثاً لم أسته بعد سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الذابة ضحى فأينهما ما كانت قبل صاحبها فالأخرى على أثرها. ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب: وأظنه أولاها خروجاً...

(1) المسند (۲۷۷/۲) ومن المحقق بِرقم (۷۹۹۶) وإسناده صحيح رجلا له ثقات. وكذا بِرقم (۹۱۱۹) من طريق عوف عن أبي سفيان به وربقم (۵) ۴۷۹/۹۵۰ ۵۸۹/۱ (۱) من رواية هشام عنه. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۴۶) سورة الأنعام ومن طريق ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۲) ۴۷۹/۱۱۲ وسماه ابن كثير في تفسيره (۱۲۳) بإسناد ابن جرير منه. ولم يذكرها كنية معلم في الإسناد. وقال ابن كثير: لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السخنة. قلت: بل أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيام - باب - بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيام. من طريق هشام بن حسان عن ابن سفيان عن أبي عروة مرفوعاً بلفظ: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها.

۱۴۰
طلوع الشمس من مغربها وذلك أنها كلما غابت أنت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأتت لها في الرجوع حتى إذا بدأ الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل أنت تحت العرش. فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تسأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، ثم تسأذن فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ماشاء الله أن يذهب وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشترق فقال: ربي ما أبعد المشترق من لي بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طريق استأذنت في الرجوع فيقال لها: من مكانها فاطلعي فطعت على الناس من مغربها ثم تلقا عبد الله هذه الآية (يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسها آياتها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيتانها خيرا). (1)

(1) المستدرك (1/2) ومن الحقائق (رقم 981) واستاده صححه جمال ديناء، وقد صححه أحمد شاكر. أخرجه ابن جرير الطبيبي في تفسيره (24/24) (رقم 1244) عن يعقوب بن عبدEquality من مهبلغ شرفه. وكذا عن المثنى حدثنا أبو ربيعة فهد قالت: حدثنا حمادا بن يحيى بن سعيد بن أبي حيان عن الشعبي أن ثلاثين نفر دخلوا على مروان بن الحكم فذكره نحره عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ولكن في هذا الاستاذ أبو ربيعة قوله: متروك كما في الميزان (2/105). وذكره الهلال في مجمع الزوائد (88/8) وقال: في الصحيح طرف من أهل. ورواه أحمد والباز والطبري في الكبير. وجعله جمال الدين في الصحيح. وأخرجه الحكم في المستدرك (54/54) من طريق جعفر بن عون العمرى عن أبي حيان البصري. وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم نخرجواجه ووافقنا الذهبي. وكذا عن واخر عن عبد الزار عن مسرة عن سهيب بن وق من جابر البصري. فقال: كنت عند عبد الله بن عمرو قلدل عليه له رمان من الشام وقد بقيت لي بلغ من رمضان... الحديث وساق المخبر ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
سورة الأنعام 158

۷ - ثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن عطبة السلمي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ { يوم يأتي بعض آيات ربك لابنف نفسه إبانها } قال : طلوع الشمس من مغربها . (1)

8 - حدثنا مؤمن حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا برنس عن إبراهيم النطيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال : تغيب الشمس تحت العرش فؤذن لها فترجع فإذا كانت تلك الليلة التي تطلع صبيحتها من الغرب لم يؤذن لها فإذا أصبحت قبل لها أطلعي من مكانه ثم قرأ { هل ينظرون إلا أن يتأثثم الملائكة أو يأتي } (2)

(1) رواهذهب. وسportrait ابن كثير في تفسيره (769/73). بإسناد الإمام المذكور وقال : أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داوود وأبي ماجه في سننهم من حديث أبي حبان النطيمي واسمه محيي بن سعيد بن حبان عن أبي زرعة بن عمر بن جرير بعده . قال : أخرجه مسلم في صحيحه (745/64) كتاب الفتح وأشياء الساعة .

(2) في خروج النجوم وانكسار في الأرض مختصرا جدا. وكذا أبو داوود في سننه (745/64) كتاب اللعفن .باب - في اخراج النجوم وانكسار في الأرض مختصرا جدا. وكذا أبو داوود في سننه (745/64) كتاب اللعفن .باب - طلوع الشمس من مغربها وليس عنده قصة تحديد سرعان. وذكره السبويطي في الفطر (789/390) وزعم له ابن أبي شيبة وأحمد وعن محمد وأبي داوود وأبي ماجه وأبي المنذر وأبي مردوخ والبهجطي عن عبد الله بن عمر قال : فذكر به وليس عندهما جميعا بهذا التفصيل الذي ذكره وإنما بإختصار أوله عند البعض كما تقام آنفا في التفخج .

(1) المسند (31/76). أخرجه النمري من طريق وكيع به نحوه (السند - التفسير - سورة الأنعام 5/76). وفي إسناده ابن أبي ليلى وعطفة السلمي والأمير كان يزيون الكلما ويكتبونه أبي سعيد فيههم أنه أخذة ولكن قد صبح معنى ذلك من غير رواية أبي سعيد وقد تقدم وانظر مابيني أيضا. ذكره ابن كثير (769/73). ( ط )
سورة الأنعام

158

ريتك أو يأتي بعض آيات ربك). (1)

39: 6-7 - حدثنا محمد بن فضل حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس آمن من عليها فذلك حين لا يرفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت

في إيمانها خيرا. (2)

(1) المسند (145/6) به وفي (115/6) عن سفيان بن حسين عن الحكم ابن عتبة عن
ابراهيم بن نوح. وإن سبب إسناد صحيح وقد توبع مؤصل فيه. وأخرجه مسلم في صحيحه
(781) كتاب الإيمان - باب - الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان من طريق ابن
عائشة وخالفه عن يزنف بن أدم منه. والنسائي في تفسيره (برقم 169) من طريق ابن
عائشة عن يزنف بن عبيد بن نوح. والطبري في تفسيره (برقم 1248/169) من طريق
خالد الطبان وابن عائشة بن أدم منه. وابن أبي حاتم في تفسيره سورة الأنعام (قرو
114) من طريق سفيان بن حسين عن الحكم بن نوح. وعزاء السيوطي في الدر
(39/3) لعبد بن حميد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن المذار وأبي
خالد وابن مردوخة والبهتبي عن أبي ذر بن نوح.

(2) المسند الحكيم (برقم 3716) به وفي (137/5) عن علي أبي بكر ورواه عن أبي الزناد عن
الأعجاز عن أبي هريرة به وكذا (قرو 817) عن عبد الزرقاء عن مهرو عن همام بن
مهرو عن أبي هريرة به. صحيح. وأخرجه البخاري في صحيحه (976/129) كتاب
التفسير سورة الأنعام قال: حدثنا مسعود بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة فذكر
به. وكذا أخرجه عن إسحاق بن عبد الزرقاء يقتل إسحاق أحمد الآخر. و Müslم في صحيحه
(193/1) من طريق عبد الرحمن بن عبد الزرقاء يقول مقدمة وقال ابن كثير
(137/138-139) من طريق عن عمارة به وكذا من طريق عبد الرحمن بن عبد الزرقاء يقول مقدمة وقال ابن كثير
بعد أن سأله باستناد البخاري من طريق عمارة في تفسيره (137/3) أخرجه بلغة الجماعة
في كتبهم إلا الترمذي من طريق عن عمارة بن الفضل بن شرية به. وعزاء السيوطي في
الدر (378/5) لعبد بن حميد وعبد الزرقاء وأحمد البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي
وأبي ماجة وابن المتنبأ وأبي الشيخ وأبي مروديه والبهتبي في البيعة عن أبي هريرة به.

143
سورة الأنعام 158

31 - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حرير بن عنمان قال:
حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هذى البجلي قال لنا عند معاوية وهو على سريره وقد غمض عينيه فقال لنا الهجرة والقاتل منا يقول: قد انقطعت. إلى أن قال معاوية: تذاكرنا عند رسول الله ﷺ فقال: لانقطع الهجرة حتى تنقطع النوبة ولاتقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. (1)

311 - حدثنا الحكم بن نافع حدثنا اسماعيل بن عياش عن ضمضم ابن زرعة عن سفيان بن عبد يرثد إلى مالك بن يخمر عن ابن السعد أن النبي ﷺ قال: لانقطع الهجرة مادام العدو يقاتل فقال معاوية عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: إن الهجرة خصائص إنها ما تهجر السبئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ماتقبلت التوبة ولا زال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه

(1) المسند (96/4) به. ورجاءه ثقات سري أبي هذى البجلي مقبول حيث يتابع. أخرجه أبو دار في سنن (7/36-8) عن إبراهيم بن موسي الرازي أخبرنا عيسى عن حرير بن عنمان به عن معاوية قال: سميت رسول الله ﷺ يقول: لانقطاع الهجرة الحديث ولم يذكر قصة التذاكر. والدارمي في سنن (739/2) كتاب السير - باب الهجرة لانقطعت عن الحكم بن تأعुق عن حرير به مثله. وذكره السيوطي في الدر (1393/4) وعزاء أحمد عبد بن حمید وأبي داود والنسائي ولم أجد في تفسير النسائي ولا في المجتبي فيما يختص فلمنه في الكبري.
وكفى الناس العمل. (1)


لاينفع نفس إيمانها. (2)

السنن (12/1) يه واسناده حسن لأن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلد وخصم حمصي من أهل بلد وبيته روته بين ثقة وصدق. وذكر له بشيء في مجمع الزوار (6/93-251) وقال: روى أبو دار والنسائي بعض حدث معاوية قلت هو الحديث الذي قبله. روى أحمد الطبري في الأسرة والصغير من غير ذكر حديث ابن السعد والزهار من حديث عبد الرحمن بن عوف وابن المعد بن كثير محدث أحمد نافع. وقال أحمد شاكر: إسناد صحيح انتصر (1671) من المسند. ورواية السبوعي في الدر (2/397) لأحمد والبيهقي في الشعب وابن مردويه من طريق مالك بن يحى السكسي من عبد الرحمن بن عوف وعمارية ومعاوية وعبد الله بن عمر. وقال ابن كثير: هذا حديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السبعة.

التفسير (737/3) طهريني.

سورة الأنعام

158

313 - حدثنا وكيع حدثنا نسيب بن غزوان الضبي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدخان وبداية الأرض .

154 - حدثنا منصور بن سلمة أن سليمان يعني ابن يلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: بادروا

= ومن طريق حماد بن زيد عن عاصم به أم مهنة وقال: عقب كل طريق: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في تفسيره (بقرم 198) سورة الأنعام رابع ماجة في سننها (135/3/2) كتاب الألفاظ-باب طلوع الشمس من مغربها. والطbialان في مسنده 160 والطياري في الكبير (86/86-70) بطرق عن عاصم به أم مهنة والطياري في المصدر السابق نفسه (82/82) من طريق أسحاق بن عبد الله بن أبي قروة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد قُلُّه بالله في مجمع الزوايد (85) وفيه أسحاق بن عبد الرحمن عن زيد قال: بركة في مجمع النور وسعود ابن منصور وأحمد بن حبيب بالطياري وصححه والنسائي وأحمد ماجة والطياري وأبي النضر وأبي الشيخ والنافع يابن مردوخ عن صفران عن النبي ﷺ به. وذكره ابن كثير في تفسيره (319/3) من حيث عاصم به أمي النجدة وعزة للطياري وقال صححه والنسائي وأحمد ماجة.

(1) المسند (2)446 واسناده صحيح رجالة ثقات. أخرجه مسلم في صحيحه (138/1) كتاب الأداب-باب-بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. عن أمي بكر بـ

أمي شهبة وزهير بن حرب عن وكيع به. وكذا من غير وجه من فضل بن غزوان به. والطياري في سننها (135/3) كتاب التفسير سورة الأنعام عن طريق فضل بن غزوان به وقال: حسن صحيح. وكذا أخرجه ابن جرير في تفسيره (618/618) (بقرم 427) من طريق فضل بن إسحاق سنة ابن كثير في تفسيره (367/367) وعزة لما ذكر من المصادر. وجاء عندهم الدجال بدل الدخان.
سورة الأنعام

بالأعمال ستا: طولع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة
و خاصة أحكام - وفي رواية خواصة أحكام - وأمر العامة. قال قتادة:
خواصة أحكام: الموت، وأمر العامة: أمر الساعة.(1)

315 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن فرات عن
أبي الطفيل عن حنيفة بن أسيد الفارسي قال أشرف علينا رسول الله
مطهر من غرفة ونحن نذكير الساعة فقال: لاتقوم الساعة حتى ترون
عشر آيات: طولع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج بأوجج
ومأوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاث خسوف خسف بالغرب
و خسف بالملحش و خسف بجزيرة العرب وثار تخرج من قعر عدن تسوق
أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا و تقبل معهم حيث قالوا.(2)

(1) المسند (2/324/327/324) بالإسناد المذكور ورجاه ثقافات سوى العلاء وهو صدوق وقد
تتبع وقال أحمد شاكر إسناد صحيح (المسناد المحقق بتحقيقه رقم 847). وكذا في
(2) 72/3 من طريق إسحاق بن القاجار عن العلاء به. و في (4) عن عنان ثنا همام ثنا قنادة
عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة به وقال أحمد شاكر: إسناد صحيح وفي
(2/324/327/327) عن أبي داود عن عمران عن القطاعة عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة به,
وأخيره مسلم في صحيحه (4/226) كتاب الفقه وأسرار الساعة - باب - في بقية
من أحاديث الدجال. قال: حدثنا يحيى بن أيوب ونسن نبيع بن عبد حجر قالوا:
حدثنا أسد بن قيس بن عبد جعفر عن العلاء به مسل صدق. وكذا بإسناد آخر من طريق شعبة
عن قنادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة به وكذا عندنا من طريق همام عن
قنادة به. وعزام السيوطي في الدر (5394/342) لأحمد وعدبة بن مسلم ولحميا
وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة به. وله شاهدpling مهطل عن حديث أنس أخرجه ابن
ماجة في سنة (2/1388/1) كتاب الفقه - باب - الآيات.

(2) المسند (2/324/324) بالإسناد المذكور وفي إسناد رواه عن ابن عبيدة عن فرات مباشرة.
سورة الأنعام 159 - 16

قوله تعالى { إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعة...}

انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة المائدة آية 19. (1)

قوله تعالى { من جاء بالحسن فله عشر أمثالها...}

316 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن هلال بن طلحة أو طلحة بن هلال قال: سمعت عبد الله بن عروء يقول:
قال لي رسول الله ﷺ: ياعبد الله بن عمرو صم الدهر ثلاثة أيام من كل شهر قال: وقرأها هذه الآية { من جاء بالحسن فله عشر أمثالها }

وكذا بإسناد آخر قالت: حديثا محمد بن جعفر قال: لنا شعبة عن فرات به وأوله كان رسول الله ﷺ في غزوة رحنا وحنتحنا تتحدث قالت فأشرف علينا فذكر الحديث نحوه رواه في آخر أحمد الواثقة (ريع تلقتهم في البحر). إسناد صحيح رجاله ثقات. أخرجه مسلم في صحيحه (2226-2227) كتاب الفتن - باب - الآيات التي تكون قبل الساعة بطرق عن شعبة وابن عبيدة بحمض اختلاف يسير من بعض الرواة حيث جاء مرضع نزول عيسى ﷺ في نزول الناس في البحر. وكذا أخرجه أبو داود في سننه (491/4-492) كتاب الملامح - باب - أمارات الساعة من طريق أبي الآخور عن فرات به ومنه الترمذي أيضا في سنننه (677/4) كتاب الفتن - باب - في المسح حديث (2184) وكذا عن بن ينبر عن عبد الرحمن بن مهدي به ومن طريق المسعودي وشعبة عن فرات به وزاد الحكيم بن عبد الله العجلي في روايته عن شعبة: والماشية إما ريح تطربهم في البحر وإما نزول عيسى ﷺ في مريم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة في سنن (1378/2) كتاب الفتن - باب - أشارت الساعة من طريق سبتان عن فرات الفزوار به. وسافقة ابن كثير في تفسيره (3298/2) بإسناد الإمام أحمد بن سناب عن سناب عن فرات به وزعاء لسلم والسن الأربعة. وأخذ السيوطي في القدر (395/3) لأبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي والساتي وابن ماجة وابن مرديب والبيهقي في البهجة عند حديثه ابن أسد به.

(1) ذكره ابن كثير (273/397). (ط)
سورة الأنعام

قال: قلت إنني أطيب أكثر من ذلك قال: صم صيام داوئ كان يصوم يوما ويذب يوما. (1)

وانظر حديث أبي ذر المتقدم في آية 151 من نفس السورة.

317 - حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ فيما يروى عن ربه عز وجل قال: قال رسول الله ﷺ: إن ريبك تبارك وتتعالى رحم من هم بحسنات فلمن يعملها كتب له حسنات فإن عملها كتب له عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلمن يعملها كتب له حسنات فإن عملها كتب له واحدة أو يحبها الله ولا

(1) المسند (2/ 405) (المحقق برم و 1414) برقم 1455 وق предназ tố أن حديث ابن عمر إنه صحيح قلت في إسناده طلق بين هلال أو حلال بن طلقه لم يبوتله إلا ابن حبان ولكن تابع في أصل الحديث تعلق أقل الأحاديث يكون حسنًا وحديث صحح


149
يهلك على الله تعالى إلا هالك .

 camer 318 - ثنا وكيح ثنا الأعشان عن أبي صالح عن أبي هريرة وعبد الرحمن عن سفيان عن الأعشان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : كل عمل ابن آدم يضاف له من الآخرة ما عمله إلى سبعمائة ضعف إلى ميشاء الله يقول لله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وانا أجل به يدع طعامه وشرابه من أجله وله الصائم فرحان فرحان حيث يفطر وفرح عند لقاءه بيخروف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ربع الحمد الصوم جنة الصوم جنة .

(1) المسند (179/1) رواه البخاري في صحيحه (191/123) وصححه كتبه البخاري : حدثنا أبو معرض حديثا عبد الواحد عبد أبو عثمان فذكره به مسنده أبو أثير الله إلى آخره . ومن سمعت البخاري - باب - إذا حمد عبد الرحمن وписанه كتب إذا هم بمثابة لا تكبت عن شيخان بن يحيى بن جعفر بن سليمان بن ممثل . وما سبقه أن كتب في تفسيره (373/3) بإسناد أحمد مسلمة وقال : رواه البخاري وصحيح رواه البخاري وسنن البخاري من حديث الجعد أبي عثمان به . وصحيح البخاري في الدر (40/5) لأحمد والبخاري وسنن البخاري وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي عباس رضي الله عنهما . وله شاهد من حديث أبي هريرة بن بكره عند أحمد في المسند (179/1174) ، وعن أحمد مسلم في نفس المصدر السابق ونفس الصفحة وقيلوا وقيل أن رواه الدارمي وصححه .

(2) المسند (178/1) بإسناد آخر عن ابن ثابت عن الأعشان به نحوه : بإسناد (179/1473) صحيح البخاري وهو كما قال رجاله تقات رجال الصحيحين وذكره السيوطي

الدر 167/2014.
سورة الأنعام

319 - حدثنا عفان حدثنا حديثا حبيبا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: يحضر المجامع ثلاثة: فرجل حضرها يلعر فذاك حظه منها ورجل حضرها بدعا فهرب رجل دعا الله عز وجل فإن شاء أطعه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكت ولم يخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهني كفارة إلى الجمعه التي تليها وزيادة ثلاثة أيام فإن الله يقول { من جاء بالحسن فله عشرا 

320 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الركين بن الربيع عن أبيه عن عمته فلان بن عميلة عن خريم بن فاتك الأصدي أن النبي ﷺ قال: الناس أربعة والأعمال أربعان فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة وموضع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة مقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة وشقي في الدنيا والآخرة والأعمال موجبة وملع متجلل وعشرة أضعاف وسبع معينة ضعف فالموجبة من مات مسلمًا مؤمنا لا يشرك بالله شيا فوجب له الجنة ومن مات كافرا وجهت له النار ومن هم بحسن فلم يعملها فاعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبه له حسنة ومنهم بسيطة لم تكتب

(1) المستند (رقم 1201). إسناده صحيح لغيره لأن حبيبا وهو صدوقا تابعه أبو حانم عند أحمد (1781). أخرجته ابن أبي حاتم في تفسيره سورة الأنعام برقم أثر (1791) عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمر القراري عن يزيد بن زريع بع مثلا. وسماه ابن كثير في تفسيره (575/3) بإسناد ابن أبي حاتم المذكور وعزة السبطي في التر (406/3) له ولاين مرهون فقط.

151
سورة الأنعام

عليه ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه ومن عمل حسنة كانت له عشرة أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف. (1)

321 - حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أبي مخالد عن مالك عن مصعب بن عنيف عن النبي

(1) المسند (4/245) بالإسناد المعروف وبإسناد آخر عن معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا الركين ابن الربيع بن عمارة القراري عن أبيه عن يسأر بن عمارة عن خرم بن مختصرا جذا ولفظه: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب بسبعمائة ضعف وأخرج هذا الجزء. فقط الترمذي في سنن (4/167) كتاب الجهاد - باب - ماجأ في فضل النفاق في سبيل الله عن أبي كريب حدثنا الحسن بن علي الجمحي عن زائدة به وقال: وفي الياء على أبي هريرة وهذا حديث حسن إذا تعنوه من حديث الركين بن الربيع. وكذا النساي في سنن (49/1) كتاب الجهاد - باب - فضل النفاق في سبيل الله عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبي النضر حدثنا عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن الركين القراري به رواية الترمذي إلا أنه جاء عند يسأر بن عمرو وهو محرف والصواب صحيحنا كما تقدم أعلاه. وكره في السنن الكبرى كتاب التفسير عن محمد بن حامد بن تعيم عن حيان ابن مروى عن ابن البارك عن زائدة به كما في تهذيب الأشرار (2/136). وقال المزق في المصدر نفسه نفس الصفحة: رواه عمارة بن زريق آمن من هذا عن الركين بن الربيع عن عمرو بن معينة عن غالب بن عبيه ولعبه مسلمة بن جعفر عن الركين ورواية المصور يطوله على الركين بن الربيع عن أبيه عن خرم. قلت ورم طرقد أخرجه أحمد في مسند (4/221-222) بطوله مع تقديم وتأخير في بعض الجمل وساقه ابن كثير في تفسيره (376/4) بإسناد الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي فذكره به مثله وذكره السيوطي في الدر (407/4) عزاه لأحمد والحاكم وصحبه والبيهقي في الشعب عن خرم بن نايك به مطول.

152
ساروية الأنعام

يقول أحد الثلاثة فذكر الحديث قال ثم رفع لنا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه أخرى ماعليهم قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة فذكر الحديث قال فقلت لقد اختلفت إلى ربي عز وجل حتى استحببت لا ولكن أرضي وأسلم قال فلما جازته نوديت أي قد خففت على عبادي وأمضيت فرائضي وجعلت لكل حسنة عشر أمثالها.

قوله تعالى { قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم

دينا فيما ملة إبراهيم حنيفا ... }

376 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن
ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبى عبيدة عن أبيه عن النبي ﷺ أنه قال:
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا
محمد ﷺ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلاما وماكان من الشركين.

377 - حدثني يزيد قال أنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين

(1) المسند (6/421) به وكذا بإسناد آخر عن محمد بن بكر قال: أخبرنا سعيد فذكر به.
(2) المسند (6/427) به وفي (ص 47) عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن عبد الله
ابن عبد الرحمن بن أبى عن أبيه، وعن عبد الرحمن عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن
ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبى عن أبيه به مثلا وكذا عن بعبيدة بن سعيد عن
سفيان عن سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عبيدة عن أبيه به. إسناد صحيح بطرق.
(3) عزاء السيوطي في الدر (4/36) لأحمد وأبي الشيخ وأبي مرديبه عن ابن أبى عن
أبيه به.
سورة الأنعام ١٦٩ - ١٦٢

عن عكرمة عن ابن عباس قال: قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أُبي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الجنيفية السمعة. (١)

قوله تعالى { إن صلنتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين }

٣٤ - ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون ثنا عبد الله بن الفضل والماجشون عن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتتح ثم قال: وجهت وجهي للفتي فシリ السمرات والأرض خنفًا مسلماً ومآنا من المشركين إن صلنتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا إله إلا أنت أنت ربنا وإنك تعلم نفسي واعترفت بذنبي فافغث لي ذنوبين جمعاً لا يخفف الذنوب إلا أنت واهدني.

الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت وأصرف عنني سبئها لا يصرف عنني سبئها إلا أنت تبارك وتعمالتي استغفرك وأتوب إليك وكان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت ويك آمنت ولك أسلمت خشخ لك سمعي وصري ومحي وعظامي وعصبي، وإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لحن حبه رينا وللك الحمد من السماوات والأرض ومابينهما وملاء مائتشت من شيء، بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت ويك آمنت ولك أسلمت سجد وجي وفقي للذي خلقه فانصرف فاحسن صوره فانصرف فانصرف وصرا فتبارك الله أحسن الحاسقين فإذا أسلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ماقدمت وماأخرت وماأمرت وماأعلنت وماأسرفت وماأنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لآله إلا أنت.

قوله تعالى ( لااشريك له وياك أمرت وأنا أول المسلمين ) 335 - قال أحمد: أما قول النبي ﷺ ( وأنا أول المسلمين ) يعني من أهل مكة هذا تفسير ماشكت فيه الزنايقة.

(1) المسند (461/1) وقال: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عمته الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج به. إسناده صحيح، وجاء فيه: وآخره مسلم في صحيحه (46/1) كتاب صلاة المسافرين من باب الدعاء. في صلاة الليل وقيامه عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف الماجشون حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج فذكره به نحوه. وافقه ابن كثير في تفسيره (372/3) بإسناد أحمد وقال: وقد رواه مسلم في صحيحه.

(2) عقائد السلف/106. وكذا ورد تفسيره عن قناعة فقال: أول المسلمين من هذه الأمة أخرج عبد الروؤف في تفسيره (بقرم 874) عن معمر عن قناعة به. وأبين جبريل في تفسيره (12/286) من طريق محمد بن ثور عن معمر به.
قوله تعالى { ولاتذر وزارت ووزر أخرى ... }


327 - حدثنا يزيد أخرينا محمد بن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن

(1) المسند ( برقم 1097 ) وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وفي رقم (714) إسناده حسن و رقم (7116) إسناده صحيح وهو كما قال كما ذكرت أنفا. وأخبره أبو داود في سنة 435/636-637 كتاب الدعاء - باب - لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أخته عن أحمد بن يونس عن عبد الله بن إياض به. وأخبره ابن حبان في صحيحه كما في الموارد - وزامته - 3719 (حديث 1524) والبيهقي في سنة (8457/8) كلاهما من طريق أبي الزرقاء الطالسي عن عبد الله به.
ابن حاطب عن ابن عمر قال: مر رسول الله ﷺ يقبل فقال: إن هذا ليعذب الآن ببكاه أهله عليه فقالت عائشة رضي الله عنها غفر الله لأبي عبد الرحمان إنه واهل إن الله تعالى يقول { ولا تزر وزرة ورآئا أخرى} إنما قال رسول الله ﷺ إن هذا ليعذب الآن وأهله سيكون عليه.

حدثنا أبو عامر قال لنا زهير بن أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشمر الذي عند أبيه أن النبي ﷺ قال: الميت يعني ببكاها الهي عليه إذا قالت النائحة والاعضاء وانصارها وأكاسبها جزى الميت وقيل له أن عضدها أنت ناصرها أنت كاسبها فقتلت سباح الله يقول الله عز وجل { ولا تزر وزرة ورآئا أخرى} فقال: ويحك أحداثك عن أبي موسى عن رسول الله ﷺ وقعت هذا. فأتينا

(1) المسند (421) به وجاله ثقات وفيه (288/1) بإسناد آخر عن عائشة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر به وإسناد صحيح أيضاً. وكذا في مسند عائشة من مسنده (399/6) من طريق عروة عنها وفيه (55/74) عن طريق همام وأبي نافر كلاهما عن هشام به نحوه. أخرجه البخاري في صحيحه (2/407) ككتاب الجنائز - باب - قول النبي ﷺ يجيء يلبس ببكاها أهله عليه عن عيان بن ابي جريج بن أبي ملكيه عن ابن عمر به نحوه مطولا. ولسلم في صحيحه (2/246-247) ككتاب الجنائز - باب - الميت يجيء ببكاها أهله عليه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به نحوه واسحاقي بن راهويه في مسنده مسندة عائشة منه حدث (612) بالتحديب من طريق أبو بني أبي ملكيه به نحوه مطولا. وعزاء السبوعي في تفسيري (114/3) لأبي حجام فقط من حديث ابن أبي ملكيه وانظر الفتح (2/121-122) لمعنى تعذيب الميت والجماع بين الروايات.
سورة الأنعام 164 - 165

كذب فوالله ماكذبت على أبي موسى ولاذكذأ أبو موسى على رسول الله ﷺ. (1)

قوله تعالى { وهو الذي جعلكم خلفاً للأرض } انظر حديث أبي سعيد الخدري الآتي في سورة يونس 14. (2)

قوله تعالى { إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم } 249 - حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبيه هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: لو علم المؤمن ماعنده الله عز وجل من العقيدة ماتفع بالجنة أحد، ولو علم الكافر ماعنده الله من الهمة، ما قنعت من الجنة أحد، خلق الله مائة رحمة، فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها. وعند الله تسعة وثمانون رحمة. (3)

********

(1) المسند (3/414/4) في إسناده موسى بن أبي موسى وهو مقبول حيث يتابع.
(2) ذكره ابن كثير (3/389) (ط).
(3) المسند (4/484) به واسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم في صحيحه.
(4) كتاب التوبة - باب - في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه عن بني يهود.
(5) أبراهيم عليه السلام - باب - خلق الله مائة رحمة عن قلبيه حديثاً عند الطيار بن محمد بن الفراء مات نظره ، ولكن بدون الطرف الآخر (خلق الله مائة رحمة...الخ) عندهم.
(6) وذكر الطبري: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.

158
سورة الأعراف
سورة الأعراف

قوله تعالى { فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين }

33- حدثنا يحيى بن سعيد عن يهز قال: أخبرني أبي عن
جدي وقال: أتبت رسول الله ﷺ فذكر الحديث إلى قوله ﷺ إلا
إن ربي داعي وإنه سائل هل بلغت عبادي؟ وأنا قائل له: ربك
قد بلغتهم ألا فلا بلىبلغ الشاهد منكم الغائب ثم إنكم مدعوون
ومفيدة أفواهم بالفداح (1) فإن أول مأيوبين عن أحدكم لفخذ
وكفه. الحديث (2).

331- ثنا إسماعيل أنا أبوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ
قال: كلكم راع وكلكم مستول بالأخير الذي على الناس. راع وهو
مستول عن رعيته والرجل راع على أهل بيتاه وهو مستول والمرأة راعية
على بيت زوجها وهي مستولة والعبد راع على منزله وهو مستول

(1) قوله بالفداح: وهو مايضط على فم الإبريق والكرز من خروقة لتصنيف الشراب الذي فيه
أي أنهم يتعون الكلام بأفواهم حتى يتكلم جواًج وشهم نشبه بالفداح وقيل كان سقاة
الأعاجم إذا سقوا أفواهم أي غزوها. (النتيجة لابن الأثير 3/421).

(2) المسند (5/465) يه وق (6) بإسناد آخر عن إسماعيل عن يهز بن حكيم به. وإسناده
حسن رجاه بن ثقة وصدق. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (111/120) عن معمر
عن يهز به. وابن المبارك في الزهيد ص 350 حديث 887 من طريق يزيد بن
زريع راسماعيل بن إبراهيم بن يهز به مشهور. والبطريقي في الكبير (19/7) من
طرق يهز به. وكذا ابن عبد البر في الإستماع (243/11) بهامش الإصابة من
طريق عبد الوارث بن سعيد عن يهز به وصححه. وذكره السيوطي في الدر (416/3)
وعزه لأحمد فقط.
سورة الأعراف 6- 7- 8

(1) ألا فكلكم راع وكلكم مسئول.

قوله تعالى: (فنقضن عليهم بعلم).

۳۳۷ - ثنا وكيع وأبو معاوية المنطقة قالا: ثنا الأعمش عن خيشمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله ﷺ: مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عنم أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عنم أشام منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق ثقفة خليفه. (2)

قوله تعالى: (والوزن يومئذ الحق فصن ثقلت موازينه).

فأولئك هم المفلحون)


سورات الأعراف

332 - حدثنا عفان قال لنا القاسم بن الفضل قال: قال الحسن قالت عائشة: يارسول الله هل تذكرون أهلككم يوم القيامة؟ قال: أنا في مواطن ثلاثة فلا الكتاب والميزان والصراط.

334 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطلائعي حدثنا ابن المبارك عن ليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحلي قال: سمعت عبد الله بن عمر بن العاص يقول: قال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل يستخلص رجلاً من أمني على رأس الخلق يوم القيامة فينثر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مجد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتكم كتبتي الحافظون؟ قال: لا يارب فيقول.

(1) المسند (14/60) بحديث ثقات والحسن سمع من عائشة رضي الله عنها كما في المراسيل لأن أبي حاتم، ولكنه يؤدي عنها مما يحتمل السمعاء وعده وكمك الزاري عنه ولكن تابع بين فتى عن الحسن وربحي تخرجه بعد حاشية. وأخبر الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمرو عن الناسم بن مهدي به تحرير ومطولاً (المسند 7/111). إسناده صحيح لأجل ابن لهيعة رذخره الديشتي في جميع (36/9). وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو صحيح وقد رواه رضي الله رجلاً رجلاً الصحيح. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده مسنداً عائشة منه يرقم (80). يتحقيقي عن المخزومي نا ونبي قائل: نا يروى عن الحسن أن عائشة قالت: يارسول الله هل يذكر الرجل حكمه يوم القيامة؟ قال: أنا في ثلاث مواطن فلا عند الميزان حتى يعلمями أم يخف وقد رواه الصحابة حتى يدري، وأنا أخبر كتبته بسمهم ﷺ لأ، زمن الصراط الحديث. وإسناده صحيح. وأخبره أبو داود في سنن (369/5) كتاب السنة باب في ذكر الميزان من طريق إسحاق بن إبراهيم عن يروى كتبته بالمجزور. والضبطي في القدر (369/3) وعذراً لابن أبي شيبة وعد بن حمدي وأبي داود والآخرين في الشريعة والحاكم بصحة البهطبي في البهت.
سورة الأعراف 8

ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يارب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لاظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عتبه ورسله فيقول أحضره فيقول بارب ماهذ البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لانظام قال فتوقف السجلات في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يبلقي شيء بسم الله الرحمن الرحيم. (1)

336 - حدثنا عبد الصمد وحسين بن موسى قالا: حدثنا حماد عن

(1) المسند (71/27) والوفي (221/3) عن قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الخليلي - عبد الله بن يزيد المغافري - به إسناد حسن والحديث صحيح بطرق. أخرجه الترمذي في سنده (245-2) كتاب الإيام - ياب - ماجأ فيهما برث وهو يشهد أن لا إله إلا الله عن سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن لبث بن سعد حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن ثم الخليلي به وقال: حسن غريب وساقه أيضاً عن قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الإسناد نحوه. وأخرجه ابن ماجأ في سنده (1437/2) كتاب الزهد - ياب - ماباري عن رحمة الله يعج وجل يوم القيامة من طريق الليث عن عاصم يهبه. وأخرجه ابن جربير في تفسيره (1313/4)

سورة الأعراف عن موسى بن عبد الرحمن السروقي قال: حدثنا جعفر بن عن قال: حدثنا الع.leadingAnchor بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو فذكرنا تابيعنا. وقال الح奶茶 له: هذا خبر صحيح الإسناد. والحاكم في المستدرك (1393/1) عن طريقين عن الليث به وصححه رواهنه الدهلي. وذكره ابن كثير في تفسيره (380/3) وقال: رواه الترمذي ينكر من هذا وصحح. قال: حسن الترمذي كما في النسخة المختارة بتحقيق أحمد شاكر. وذكره السيوطي في الدرر (42/3) عن رمزي أحمد الترمذي وابن ماجأ وابن جرير والحاكم وصححه رابن مدوير واللاكاني والبهائي في البهاء عن عبد الله بن عمرو به.
سورة الأعراف 8

عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراكات وكان دقيق الساقين فجعلت النقيذ تكؤو فضحك القوم منه فقال رسول الله ﷺ: مم تضحكون؟ قالوا يابي الله من دقة ساقيه فقال:

والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. (1)

326 - حدثنا محمد بن فضيلة عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: كلمتان نفقتان على اللسان تقبلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وتعالده سبحان الله العظيم. (2)

(1) المصدر (6/246-247) وقضايا الصحابة له (642/2) وإسناده حسن وأخرجه الفسي في المرافق والتأريخ (5/240) وابن سعد في الطبقات (15/3) والطبري في الكبير (89/49) وأبو نعيم في الحلية (177/14) جميعهم من طريق حماد بن راشد. وقال الهيثمي في مجمع الزوايا (289/91) رواه أحمد وأبو يعلى والبيزار والطبري من طريق رواه ابن جرير من طريقه أبيه أحمد أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبي يعلى. وابن سعد (1/3/3) والطبرياني في الكبير (97/6/9) والحاكم في المستدرك (377/3) وصحح إسناده ورافقه الذهبي. وذكره ابن كثير في تفسيره (3879/3) فقال: وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: أنعمون من دقة ساقيه فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان أنقل من أحد.

(2) المصدر (6/246-247) به. أخرجه البخاري في صحيحه (377/13) مع الفتح كتاب التوحيد عن أحمد بن اشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل فذكره به مهله. وابن منصور في صحيحه (6/272-274) كتاب الذكر والدعاء - باب - نسيب النبي والتسليم والدعاء عن محمد بن عبد الله بن غير عبير بن حرب وأبي كريب ومحمد بن طريف البجي قالوا: حدثنا ابن فضيل فذكره به مهله. وذكره المسلمي في الجر (426/242) وعزة للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والفلافي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به.
قوله تعالى (قل أنت خير منه خلقتي) من نار وخلقته من طين‌)

(37) - ثنا عبد الرزاق أنا عمرو بن الزهري عن عروة عن عائشة
قالة: قال رسول الله ﷺ: خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم عليه السلام بما وصف لكم. (1)

قوله تعالى (فبما أجريت للأعد من هم صراط المستقيم‌)

(38) - حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا أبو عقيل يعني السقفي عبد الله بن عقيل ثنا موسى بن المثنى آخرني سالم بن أبي الجعد عن سبيرة ابن أبي نافع قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الشيطان تعد لابن آدم بأطرقه فتعد له طريق الإسلام فقال له أسلم وتذر دينك ودین آبائك وأبناء أبيك قال فكسوه فأسلم ثم فتعد له طريق الهجرة فقال
أنهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنا مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول (2) قال فكسوه فهاجر قال ثم فتعد له طريق الجهاد فقال له هو جهد النفس والمال فقتائل فقتائل فقتائل فقتائل المرأة وقسم المال قال فكسوه فجاهد فقال رسول الله ﷺ: فمن فعل ذلك منهم فمات كأس حقا على الله أن يدخله الجنة أو قتل كأس حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته (3) دابة كان

(1) المستند (2/156). أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به (الصحيح - الزهدي - باب
(2) الطول: يكسر المهلة وفتح الواو وهو الحبل.
(3) الرقص: كسر العنق.
سورة الأعراف 16-17

حقاً على الله أن يدخله الجنة. (11)

قوله تعالى (ثم آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن
أيامهم وعن شملائهم ولا تجد أكثرهم شاكرين).

339 - حدثنا وكيع حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري حدثني جبير بن
أبي سلمة بن جبير بن مطمح سمعت عبد الله بن عمر يقول لم يكن
رسول الله ﷺ يدع هؤلاء الدعوات حين يصيح وحين يسيء الله إني
أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في
دنيتي ودنيتي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقني
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تمحتي. قال يعني الخسف. (22)

(1) المسند (483/29) جابل بين ثقة وصدق. أخرجه النسائي في سنة (21-22) كتاب
الجهاد باب ما من أسلم وهاجر وجاء عن إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا أبي النضر هاشم
ابن القاسم فذكره به مثله. وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (57) عن أحمد
ابن علي بن الميمن حدثنا أبو خيشة عن هاشم بن القاسم يقول مثله. وسماه ابن كثير في
تفسيره (382/39) بإسناد أحمد وعزة السيوطي في الدر (229/7) لأحمد
والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي في شعب الإبان عن سير سبب الفاكهة به.

(2) جاء في المسند عمارة وهو خطأ وما أثبته من مصادر الترجمة.

(3) المسند (5/2) ووجده ثقات كلامه. أخرجه أبو دار في سنن (361/5) كتاب الأدب
باب ما يقول إذا أصبح من طريق وكيع رابين في كلامهما عن عبادة به. وكذا النسائي في
سنن ميدها في السنة جمعة من الخمسة حديث (546) وأين ماجة في سنن
(217/6) كتاب الدعاء باب ما يدعى برحيل إذا أصبح إذا أمسى وساقه
ابن كثير في تفسيره (391/7) بإسناد أحمد وعزة لأبي دار والنسائي وأين ماجة رابين
ضيفي والحاكم وقال الحاكم: صحيح الإسناد وعزة لهم جميعاً السيوطي في الدر (127/7).
سورة الأعراف ۲۲ - ۲۵

قوله تعالى { مانهاكما ركما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين... }

انظر أثر شعب الجبائي المتقدم في سورة البقرة آية ۳۵.

قوله تعالى { فلما ذاقت الشجرة بدت لهما سوآتهما... }

انظر أثر أبي بن كعب المتقدم في سورة البقرة آية ۳۶.

قوله تعالى { يا بني آدم قد أنزلنا عليك لباساً }

يوازي سروآتك وريشا

۲۴۰ - حدثنا يزيد أثينا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال: ليس أبو أمامة ثوما جديدا فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني مأواري به عورتي وأجمل به في حياتي ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته الحمد لله الذي كساني مأواري به عورتي وأجمل به في حياتي ثم عماد إلى الشوب الذي أخلق أو قال: ألقى فتصدق به كان في ذمة الله تعالى وفي جوار الله وفي كنف الله حياً وميتا حياً وميتا.

۲۴۱ - حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافق التمار عن أبي

(۱) ذكره ابن كثير (۱۳۹۳/۲) (ط).
(۲) المسند (۱۴۴۱) ضعيف في إسناده، مجهول. أخرجه الترمذي في سننه أبيه الدعوات حديث ۳۶۲ وابن ماجة في سننه (۱۱۸۸/۱) كتاب الباب - ياب - ما يقول الرجل إذا ليس ثوبا جديدا كلاهما من روابة يزيد بن هارون به وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وساقه ابن كثير في تفسيره (۱۳۹۳/۲) بإسناد أحمد وعزة للترمذي وابن ماجة.
سورة الأعراف 26-19

مطر أنه رأى عليا أتي غلاما حديثا فاشترى منه صميصا بثلاثة دراهم وليسه إلى مأبين الرسغين إلى الكعبين يقول وليسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أجملله به في الناس وأواري به عورتي فقيل هذا شيء تروده عن نفسك أو عن نبي الله ﷺ قال هذا شيء سمعته من رسول الله ﷺ يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أجملله به في الناس وأواري به عورتي.

قوله تعالى ( كم بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة )

342 حدثنا وكيع وأبي جعفر المعني قالا : حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله ﷺ ومضعب فقال : إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عرابة غيела كنا بدأنا أول خلق نعيده وعذنا علينا إذا كنا ناعلين فأول الخلقات يكسى إبراهيم خليل الرحمن عز وجل قال ثم يؤخذ بقوم

(1) المسند (57/611-628) به ضعيف في إنساده مختار بن نافع ضعيف وأبو مطر مجهول.

آخره ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأعراف آية 29 برقم (204) عن أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن عمر عن مختار النفيسي به. وأوردته البهنسي في مجمع الروايات (51/119-119) وقال : رواه أحمد وأبو عبيدة إلا أنه قال ثم ذكر الفرق وقال : فيه مختار بن نافع وهو ضعيف. وساهه ابن كثير في تفسيره (339/3) بإسناد أحمد المذكور. وعزال السيوطي في الدر (434/3) لأحمد وأبي حاتم وأبي

مردوبه عن علي رضي الله عنه.

(2) غيلا : أي غير مخترعون.

168
سورة الأعراف ٢٩

منكم ذات الشمال قال ابن جعفر وانه سيجا برحال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول بارب أصحابي قال فيقال لي إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح { وكتب عليهم شهيدا مادمت فيهم } الآية إلى { إنك أنت العزيز الحكيم } (١)

٣٤٣ - ثنا يزيد ثنا أبو غسان محمود بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار وإنها الأعمال بالخواتيم. (٢)

٣٤٤ - ثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعشى عن أبي سفيان عن

(١) السند (٢٣٥١) به fermi (٢٥٣١) عن عفان عن شعبة به رواية صحح. أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٠٠٣) بلفظ سورة المائدة وقد رواه أيضا في كتاب الأنبياء (٢٠٤٤) باب (ويذكر في الكتب المرية) عن محمد بن يوسف عن سفيان ومسلم في صحيحه (١٩٩٤) كتاب الجنة باب فتنة الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة من طرق عن شعبة كلاهما عن المفسر به. وأورد ابن كثير في تفسيره (٣٩٨٣) بإسناد الطالسي وفيه (٣٩٩٣) وقال : هذا الحديث صحح في الصحيحين من حديث شعبة وفي صحيح البخاري أيضا من حديث الثوري به.

(٢) المسند (٣٣٥٦) وأخرج من طريق عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي حازم به نحوه مطولا ( المسند ٣٣٣٤) وأخرج نحو قوله : إن الرجل...الغ من حديث أنس وأبي هريرة وعائشة ( المسند ٢٢٧٥) و(١) (١٨١٥) وأخرجه البخاري ومسلم من طريق مصعب بن عبد الرحمن عن أبي حازم به مطولا ( الصحيح - المغازي - باب غزوة خير /١٧٠٥). الصحيح - الآية - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه /١٠٧٠.平坦دار). ذكر ابن كثير (٣٢٠٤). (ط)
سورة الأعراف 29 - 31

جابر عن النبي ﷺ: يبعث كل عبد على مامات عليه.

قوله تعالى { لا يأتيا من أنتم بضر إلا بالضر } 45 - حدثنا وكيع حدثني فضيل يعني ابن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب ثوب فنهم من يبلغ ركبته ومنهم من هو أسفل من ذلك فذاك ركع أحدهم قبض عليه مخافة أن تبدو عورته.

46 - حدثنا علي قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خزيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ملأكم من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكتبت فيها موتاكم وإن من خير أخلاقكم الإثم يجلو البصر وينبت الشعر.

(1) المسند (376/ 2) وأخرجه عن أبي أحمد عن سفيان بن عبيد اللات (السنده 335/7) أخرجه مسلم من طريق الأعثر به نحوه (الصحيح - الجنة - باب إثبات الحساب 1/195). ذكره ابن كثير (340/ 4).

(2) الزهق 7 واستاده صحيح رجاله ثقات.

(3) المسند (376/1) وقال ابن كثير في تفسيره (270/4) يعد أن ساكنه بإسناد أحمد.

هذا جيد الإسناد رجاله على شرط مسلم. أخرجه أبو داود في سنطة (373/4) كتاب اللباس ياب في البياض عن أحمد بن برين عن زهير عن عبد الله به مثله وكنيا قبله في الطبق (20/4) بنفس الإسناد واللفظ والمسند في سننته (373/ 3-4). كتاب الجنائز ياب ما يستحب من الأكفان عن الله عن بشر بن المفضل عن عبد الله به دون ذكر الأكفاء وقال حديث حسن صحيح وكذا ابن ماجة في سننته (477/1) كتاب الجنائز ياب ماجاء فيما يستحب من الكنف من محمد بن الصباح عن عبد الله بن يحيى المكي وكذا في كتاب اللباس ياب البيضاء عن الشيبان (1182/2) من نفس الطريق عن عبد الله بن عثمان به دون ذكر الأكفاء. وعزاء السيوطي في الدر (442/3) لأبي داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس به.
سورة الأعراف

334 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: عليكم بهذه البياض فليلستها أحياؤكم وأنتم بها موتاكم فإنها من خير ثيابكم.


(1) المستند (12/85) بالأسناد المذكور وفي (13/12) عن يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة به نحوه. وكذا في (18/17/5) عن الفضل بن ذكى وزيد عن المعمدي عن الحكيم وعبد الرحمان بن المصور عن ميمون به نحوه. وكذا من طريق ركح باببة الماسة عن سفيان عن يحيى به نحوه في (19/5). أخرجه الترمذي في سنن (5/117) كتاب الأدب بباب ماجاه في لبس البياض عن محمد بن بشارة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان به نحوه وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في سنن (6/7) كتاب الجناة بباب أي الكفن خير عن عمر بن علي عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد من أبي عروبة يحدث عن أيوب بس. وابن ماجاه في سنن (7/181) كتاب الأدب بباب البياض عن يحيى بن عروبة عن محمد بن ركح به نحوه. وكذا ابن كثير في تفسيره (3/20). فقوله: واللهما أحمد أيضا وأهل السائر بإسناد جيد عن سمرة ثم ساق من الحديث.

وعزة السيبوبي في الدر (4/182) الترمذي والنسائي وابن ماجاه فقط.
سورة الأعراف 31

أهل الكتاب قال: فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقضون عثمانهم ويعفون سبابهم قال فقال النبي ﷺ: قصوا سبابكم ووفروا عثمانكم و-xlakhفوا أهل الكتاب. (1)

349 - حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا يصلح الرجل في الثوب الواحد ليسب على من تكبه منه شيء وقال مرة عانته. (2)

350 - حدثنا عمر حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي حدثنا سليمان الأعشم عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: لا يدخل النار من كان في قلبه مشقال حبّة من إبان ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مشقال حبة من كبر فقال رجل يارسول الله ﷺ: إن يعجبني أن يكون ثوبًا غسيلًا ورأسي دهنا وشراكة تعلي جيداً وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه أفمن الكبر ذاك يارسول الله؟ قال: لا ذاك الجمال إن الله جميل يحب

(1) المستند (266/5 و 265/6) ورسالة ثقات كلهم، وعزاء السبئي في الدار (441/2)

(2) المستند (243/6) ورسالة ثقات كلهم، أخرجه البخاري في صحيحه (471/1) كتاب الصلاة باب - إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه عن أبي عاصم عن مالك عن أبي الزناد به مشقة إلا أنه قال: شقاته بدأ مشكة، ولمسلم في صحيحه (328/1) كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وصفه ليس من طريق سفيان به مثله سوى الفرق المذكور، وعزاء السبئي في الدار (442/2) للشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

١٧٢
سورة الأعراف :31

الجمال ولكن الكبير من سفه الحق وزدري الناس. (1)

قلت تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان لا يحب المسئفين ]

351 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يونس عن الحسن قال :
دخل عمر رضي الله عنه على ابنه عبد الله بن عمر وإذا عندهم لهم
فقال : ما هذا اللحم ? فقال اشتهيته. قال : أو كلاما اشتتهيت شيئا
أكلته كفى بالمر سرفأ أن يأكل كلاما اشتهى. (2)

352 - حدثنا وكيع حدثنا الفضل عن الحسن قال : قال لقمان
لا يبتني لا تأكل شعما فوق شبع فإناك إن تلقه بن النذ للكلب خبر
لك من ذلك. (3)

353 - حدثنا أبو المغيرة قال : حدثنا سليمان بن سليم الكتانى
قال : حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال : سمعت المقدم بن مديكر
الكندي قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ما ملك ابن آدم وفاء شرا
من بطن حسب ابن آدم أكلات يقتن صلبه فإن كان لا محالة فتلمطم

(1) المنشد (399/11) البه ورجاله ثقات وأكثر نهروه عن أبي رباحآ (المسلم)
(2) أخرج مسلم في صحيحه (93/6) كتب الإمام ياب محترم الكهر
(3) عين من محمد بن المثني ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد
قال ابن مثني حدثني يحيى بن حماد آخرنا شعبة عن أيان بن تقلب عن فضل الفقت
(4) إبراهيم التحمي عن عائبة عن عبد الله بن مسعود به نحوه بعض إختصار وعزاء
(5) السبوع في الدر (344/37) لهما فقط.
(6) الزهر/123 يالم ثقات إلا أنه منقطع وذكره السبوع في الدر (344/37) وعزاء
(7) أحمد في الزهر فقط.
(8) الزهر/76-77 إسناده صعب حيث أنه منقطع.

172
سورة الأعراف 31

 boosted by itself (1)

141 - حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قطاعة عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ لم يجتمع له غداء ولا عشاء مرتين خير ولهما إلا على ضيف (2).

وانظر حديث عبد الله بن عمو المتقدم في سورة الأبوام آية.


(2) الضيف والمشة أي لم يشبع منهما إلا عن ضيق رقتة وقيل أن الضيف اجتماع الناس. وقيل الضيف: أن تكون الأكلة أكثر من مقدار الطعام والخفف أن تكون نفاذة (الانف النهاية لأبان الأثيري 95/3). وجاء في طباعة دار الشهبة تحقيق الدكتور محمد جلال شرف (على ضيف) بالدين المجمعة وفسرها الحق بأنها كتيرة الأيدي على الطعام (ط).)

(3) المسند (3/470) راجلله ثقات. وأخرجه في الزهد (9) بإسناد مرسل عن أبي عبد الصمد المعي حدثنا مالك بن دينار عن الحسن أن رسول الله ﷺ لم يشبع من الحب واللحم إلا على ضيف - قال مالك: لم أدر مالضيف - فسألت أعرابيا فقال عرية والإله، يجتمع في المقيم على الطعام فيستألهونا تناولا.

176
قوله تعالى { إما حرم ربى الفواحةش ماظهر منها وما بطن } انظر حديث ابن مسعود المتقدم في سورة الأعراف آية 71 .
قوله تعالى { والإثم } انظر ماتقدم في سورة المائدة آية 2 .
قوله تعالى { والبغي بغير الحق } انظر حديث أبي بكر الصديق المتقدم في سورة المائدة 31 .
قوله تعالى { وأنا تشركو بالله مالك نزلتنا } انظر ماتقدم في سورة البقرة آية 23 .
قوله تعالى { وكل أمة أهل فإذا جاء أجلهم لايتأخرون ساعة لايتقدمون } 355 - حدثنا محمد بن بكر أنا ميمون أبو محمد المزني التميمي حديثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن النبي ﷺ قال: من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه .
قوله تعالى { إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا } عندها لانتفع لهم أوراب السماء...
356 - ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعشى عن منهلان بن عمر عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر وما يلحد نجلس رسول الله ﷺ وجلسنا

(1) المسند (779/5) في إسناده ميمون ترجمه في تعجيل المفهمة ص 273 ولم يذكر فيه شيئا من الجرح والتعديل، وذكره السيوطي في الدر (449/3) وزعاز لأحمد فقط .

175
سورة الأعراف 40

حوله وكان على رأسنا الطير وقَدْ بَدَأ عُود بنكَت في الأرض فرفع
رأسه فقال: استعذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال:
إن العبد المؤمن إذا كان في إنقطاع من الدنيا وإقبالاً من الآخرة نزل
إلى ملاكمة من السماء بيض الوجه كان وجههم الشمس معهم كفن
من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه البصر ثم
يجيء ملك الموت على السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها
نفس الطيبة بخرج إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسبل
كما تسيل القطرة من في السقاء فياخذها فإذا أخذها لم يدوعها في
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك
الحنوط وينخرج منها كأطيب نفحة مسرك وجدت على وجه الأرض قال
فيصمدون بها فلا يرون يعني بها على ملا من الملكة إلا قالوا ماذا
روح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسماه التي كاتبوا يسمونه
بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفجع
لهما فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تلتها حتى ينتهي
به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في
علبين وأعيدوه إلى الأرض فإذن منها خلقتهم فيها أعيدهم ومنها
أخرجهم تارة أخرى قال: فتعاد روحه في جسد فتأتيه ملكان
فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له مادينك فيقول
دني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بدت فيكم فيقول هو
رسول الله ﷺ. فيقولان له وعاشقكم فيقولن فأتت كتاب الله فآمنت به

176
وسندت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الملاكية وفتحوا له بابا إلى الجنة قال فأتيته من روحنا وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال وأتيته رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت توجهك وجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وعاليا قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملاك سود ملوك وهم المسحور بفجلاسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيضة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتنفرق في جسدك فتنززعها كما ينفع السفن من الصوف المبلول فتأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسحور وخرج منها كأنها ريح جيدة وجدت على وجه الأرض فيصمدون بها فلا يرون بها على ملأ من الملاكية إلا قالوا ماهذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان وأعني أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي له إلى السماء الدنيا فيستفتح له ثم قرأ رسول الله ﷺ إن المندفع لهم أبوب السماء ولا يدخلون الجنة حتى بيج الجمل في سم الخبائط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتنظر روحة طرحا ثم قرأ { ومن يشرك بالله فكأنه خر من السماء فتخطبه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيب} فتعاد روحة في جسده ويتئمه
سورة الأعراف 40

ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه لا أدي فيقولان له مادينك فيقول هاه لا أدي فيقولان له ماهذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه لا أدي فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وبيضق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه وياتبه رجل قبيح الوجه قبيح الشيب منتن الريح فيقول أشر بالذي يسولاك هذا يرمك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الرجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لاتقم الساعة .(1)

(1) المسند (4/97-98) بع أبي (695-696) عن عبد الرزاق ثنا معمر عن يونس ابن خزيمة عن المهاذ بن عمر بنه نار ورجل الإسناكين بين ثقة وصددوق. أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (473/2) عن أبي عوانة عن الأعش بع نارو. وأخرجه في سنن أبي داود (476/2) في كتاب الجنائز باب الجاوير عند القرآن من طريق جبر بن أبي معاوية عن الأعش بع نارو. وابن جرب في تفسيره (114/47) عن طريق أبي بكر بن عباس عن الأعش به مختصرا وابن أبي حاتم في تفسيره (474/1) عن طريق أبي بكر بن عباس عن الأعش به مختصرا وابن أبي حاتم في تفسيره (476/1) بالمسند (377-1) عن طريق ابن غيفر عن الأعش به مختصرا وابن أبي حاتم في تفسيره (478-4) بالمسند (484) عن أحمد بن عبد الله النسبي في الدر (453/2) عن عزالله للطيفي ولاس أبي شيبة وأحمد والمعتاج بن السمياء ينح شكري بن حبيب وأبيه داود في سنن ابن جرب وابن أبي حاتم والحاكم وابن مرديدي والبيهقي في كتاب علل القرآن عن البراء بن عازب بع.
وترعى مافي صورهم من غل} قوله تعالى: {ونزعنا مافي صورهم من غل}

357 - ثنا إبراهيم ثنا رباح عن معمر عن قنادة في قوله: {ونزعنا مافي صورهم من غل} قال ثنا أبو المتركل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على

قنطرة بين الجنة والجحيم فيقصص لبعضهم من بعض.

قوله تعالى: {ونودوا أن تلوك الجنة أرثتموها بما كنت تعملون}

358 - حدثنا عبد الرزاق وقال قال بشري فحدثني أبو إسحاق أن

الأخر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه قال: يتلقي منا أن لكم أن تحيوا فلا تمتوا أبدا، وأن لكم أن تتصدوا فلا تتصدوا أبدا، وأن لكم أن تتأسوا فلا تتأسوا أبدا، فذلك قوله عز وجل: {ونودوا أن تلوك الجنة أرثتموها بما كنت تعملون}.

1 ذكر ابن كثير (410/4). 
3 ذكر ابن كثير (411/4). (ط).
4 المسند (3/272/1) صحيح على شرط مسلم حيث أخرج به كما رأى. وكذلك رواه في (2/219/3، 218/3) عن يحيى بن أحمد ثنا حمزة أبو إسحاق فذكره به دون ذكر الآية وأخرجه مسلم في صحيحه (3/218/24) كتاب صفة الجنة وتعيمها وأهلها: باب - دواويم أشهر أهل الجنة عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قال: أخبرنا...
سورة الأعراف 43- 58

359 - حدثتنا أم عمر بنت حسان بن زيد عجوز صدق عن أبيها قال:
(1) دخلت المسجد الأكبر فإذا علي بن أبي طالب على المنبر وهو يقول: إنا مثلي ومثل عثمان كما قال الله عز وجل [ ونزعنا مافي صدورهم من غل } إلى آخر الآية.

قوله تعالى { والبلد الطيب يخرج نباهه إذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكون }

= عبد الرزاق قال قال الثوري فذكره به مثلا. وكذا مختصرا بإسناد آخر عن أبي هريرة فقلاً مرقوما مختصرا نحن نprowad. وصحح عبد الرزاق بإخبار الثوري له عند الترمذي حيث أخرج في سنة 637/55 (كتاب التفسير سورة الزمر عن محمد بن غيلان وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق أخرينا الثوري فذكره به مثلاً. وقال: وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري وأم يرقة، والنسائي في تفسيره (آية 45 وبرقم 498) عن محمد ابن إدريس عن عبد بن يعيش عن يحيى بن تيماء عن حكما عن أبيها به بدون ذكر الآية.

وأبن أبي حاتم في تفسيره (برقم 288) عن أبيه ثنا عبيد بن يعيش ذكره بمثل إسناد الترمذي ولفظه وزاد في آخره (واخلدها فلا تمرثرا) وأخرجه ابن جيرج في تفسيره (برقم 14699) عن أبي سعيد مروفا وختصراً.

وعزاء السباعي في التثر (488/4) عن أبي سعيد ثنا أحمد وعبد بن حسين والدارمي وعثمان والترمذي والنسائي وأبن جبريل وأبن المنذر وأبن أبي حاتم وأبن الرومدي عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ

(1) في المطبوعة قالت (ط).


180
36 - حديثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن أبي بدرة عن أبي موسى رضي الله عنه فذكر حدثه عن
 prevala:  تأتيك ابنه ثم قال قال رسول الله ﷺ: إن مك مالعشة
 لله عز وجل به من الهدى والعلم مثلك غيث أصاب الأرض. فكانت
 منه طائفة قبليت فأثبتت الكلا والعشاب الكثير وكانت منها أجداب
 أنسقت الماء فنفع الله عز وجل بها ناسا فشربوا فرعوا وسقوا وزرعوا
 وأسقوا وأصابت طائفة منها أخرى إنا في قيامان لا تسكن ماء
 ولا نحن كائنت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه الله
 عز وجل يا عشياً به ونفع به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك
 رأسا ولم يقبل هدى الله عز وجل الذي أرسلت به (1)

 قوله تعالى { لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقالوا ياقوم أعبدا الله
 مالكم من إله غيره إنني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم}

 361 - حديثنا عبد الرحمن بن سفيان عن الأعمش عن مجاهد
 عن عبيد بن عمير قال: كان قوم نوح يضروبنه حتى يغشى عليه

(1) المسند (399/4) (إسناد صحيح). وشرح البخاري في صحيحه (97/4) كتاب
 العلم - باب - فضل من علم ومن محمد بن العلاء عن حماد بن أسامة به مثله
 ومسلم في صحيحه (187/4) كتاب الفضائل باب بيان مثل مائعث النبي ﷺ
 من الهدى والعلم من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة به مثله وأسانته ابن كثير في
 تفسيره (273/7) بإسناد البخاري وقال: رواه مسلم والنسائي من طريق عن
 أبي أسامة حماد بن أسامة به. وعازز السيوطي في الدرر (479/3) لأحمد وعما ذكره ابن
 كثير رحمه الله تعالى.

181
سورة الأعراف 59 - 72

فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. (١)

٣٦٦ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: كاتب أنظر إلى النبي ﷺ وهو يحكي نبيا قال: كان قومه يضربونه حتى يصرع قال: فيمسح جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. (٢)

قلوه تعالى { فأذعناه والذين معه برحمته منا وقطعنا دابر الذين كدنوا بآياتنا وما كنا مؤمنين}.

٣٦٣ - حدثنا زيد بن الحساب قال: حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال: ثنا عاصم بن أبي الجرد عن أبي وائل عن الحارث ابن يزيد البكرى قال: خرجت أشكر العلاء بن الحضري إلى رسول

(١) الزهد/٥٠ بعو بإسناد آخر عن أبي معاوية عن الأعشى به نحوه استناده ضعيف في انتظاعه. وعزاء السبوعي في الدبر/٤٨١/٣ (٢) ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وأبي

٢٠ (السنن/٤٤٢) إسناد صحيح رجاءه ثقات كله. أخرجه البخاري في صحيحه

(١٦/٥١٤) مع الفتح كتاب أحاديث الأنبياء ياباب (٥٤) عن عمر بن نخض حدثنا أبي

٨٧/٥١٤ حديث الأعشى فذكره به نحوه وكذا كتاب للمرزدين باب ٨٧/٥١٤/٦ سالم المذكور نفسه. وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٤/١٤١٧) كتاب الجهاد والسير - باب - غزوة أحد عن محمد بن عبد الله بن ثيمر حدثنا وكيح حدثنا الأشعري به مبلغ وإسناد آخر عن أبي بكر بن عبد الله بن ثيمر وكيح ومحمد بن يخير بن الأشعري به غير أنه قال: فهو يتضح الدم عن جبينه. أخرجه البخاري وابن ماجة في سنن (٢٤/١٣٣٥) كتاب القتال

٢٩ - الصهر على البلاء عن ابن غير عن وكيح به مبلغ. وعزاء السبوعي في الدبر

٢٦ (٤٨١/٣) لعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبي ماجه عن ابن ممسود به.

١٨٢
الله وَفَطَّرَتِ فَأَظُنَّ مَرَافِعَ الْجِبَالِ يَا سَيِّدَ الرَّسُولِ الَّذِي هَاجَرَ حَتَّىٰ أَنْ أَتْبَغِي إِلَيْهِ رَأْيًا سَوَاءً فَكَلَّمَهَا فَأَنْبِيَتُ الْمَدِينَةَ فَإِذَا السُّجَدُ غَاشٌ أَهْلُهُ إِذْ رَأَى سُوَاءً تَخْفَق وَبَلَأَّمُثْلُ السَّيْفِ بَيْنِ يَدٍ سَرَّابِلٍ وَهَـُـِّي سَوَاءً فَقَلَتُ مَا شَأَّنُ النَّاسُ قَالَوْا يَا رَبَّ يَا رَبَّ عِبَادُكَ رَجِلٌ فَأَنْبِئَهُ عَلَيْهِ فَأَنْبَأْنَ يَا رَبَّ نَا فَقَلَتُ فَقَلَتُ فَقَلَتُ فَقَلَتُ فَقَلَتُ فَقَلَتُ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ نَعَمْ

فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةً فَكَتَلَّتُ لَمْ تَطْبُقْ عَلَيْهِ عِرْضَةَ
سورة الأعراف ٧٧ - ٧٨

بعث عليهم من الريح إلا ندر مايجري في خاقي هذا حتى هلكوا قال ابن وائل وصدق قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تنكر كواكب عاد. (١)

قوله تعالى [ فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربه وقاويايصالح

أنتنا بما تعتنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة

فأصبحوا في دارهم جائمين ]

٣٦٤ - حدثنا عبد الزرقاء حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خطيب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما مر رسول الله ﷺ بالحجر قال: لاتسألوا الآيات وقد سألها قوم صالحة فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربه فعقرواها فكانت تشرب ما هم يوما ويشرون لينها يوما فعقرواها فأخذتهم صحيحة أحمد الله عز وجل من تحت أدم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل قيل من هو بارسول الله قال: هو أبو رغال فلما خرج من الحرم

(١) المسند (٤٨٢/٣) به بإسناد آخر عن عفان عن سلام به نحوه. وأخرجه الترمذي في سنن (٣٩١/٥) كتاب التفسير سورة الأعراف، ثم في الدياريات عن ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سلام به نحوه إلا أنه قال: عن أبي وائل عن رجل من ربيعة قال الترمذي وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سلام أبي المتنز عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن خسرو بن حسان ويقال له الحارث بن يزيد، ثم سماه عن عبد بن حمدي عن زيد بن حياء به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٥١٣/١٦) (حديث ١٤٨٠).
صورة الأعراف ۷۷ - ۷۸

نصوص متاحة: 
1. أصابه ما أصاب قومه (1).
2. ۳۹۵ - حدثنا عن حذيفة بن عبد الملك بن مسلم حذيفة بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم (2).

(1) المسند (۲۹۷/۳) رجال بن ثقة وصدوق إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنهم ولكن حسن حديثه هذا ابن كثير رأى حجر. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (حدث رقم ۵۸۱) تفسير سورة الأعراف ومن طريقه ابن جبير في تفسيره (۵۸۷/۱۲) رقم (۱۴۸۱۷) والحاكم في المستدرك (۲/۳۲) كتاب التفسير سورة الأعراف بره اثلا. وقال الحاكم: هذا حدث صحيح الإسناد ولم يخرجه وواقه ذي فه. وأخرجه ابن جبير في تفسيره (۴۱۸۲) وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره (رقم ۱۱۹) من طريق محمد بن ثور عن عمرة بن عثمان وهو ابن جبير فهم منقطع. وساهه ابن كثير في تفسيره (۴۲۷/۶) وقال: في تاريخه (۱۳۷/۱) بإسناد الإمام أحمد وقال: عقبه في الكتابين: وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب المنفردة وهو على شرط مسلم. وذكره الحافظ ابن حجر في المنهج (۲/۲۸۰) كتاب أحاديث الأنبياء، وقال: وروى أحمد والحاكم بإسناد حسن عن جابر قال: لما رسل رسول الله ﷺ الحجيج وعزز السلام في الدار (۴۹۲) لأحمد والبيزار وابن جبير وابن الفثا وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ والحاكم.

وصححه ابن مردوية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(2) المسند (۲۹۷/۳۴) بإسناد صحيح رجال ثقات كلهم. أخرجه البخاري في صحيحه (۱/۵۳۰) كتاب الصلاة باب الصلاة في مواضع الحس ن والغلو عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار نذكر به مثله سوى فراق يصر إذا. وسالم في صحيحه (۲/۲۸۰) كتاب الزهد باب لاندلاع مساكن الذين ظلوا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به مثله. وساهه ابن كثير في تفسيره (۴۲۶۵) بإسناد الإمام أحمد المذكر وقال: وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه.

۱۸۵
1366 - حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر يعني ابن جنابية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (هما) 11 نزل رسول الله ﷺ بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت شهد فاستفسق الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثم وفجأة منها ونصبوا القدر باللحم فأمرهم رسول الله ﷺ فأهراقوا القدر وملؤوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. (2)

1367 - حدثنا يزيد بن هارون أنا المسلمي عن اسماعيل بن أوسط عن محمد بن أبي كيشة الأنماري عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تصارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فنادي في الناس الصلاة جامعة قال فأتيت رسول الله ﷺ وهو ممسك بعينه وهو يقول: على 13 ماتدخل وقوع غضب الله عليهم فناداه رجل منهم تعبج منهم يارسول الله، قال: أفلا أتذرك بأعجة من ذلك رجل من أنفسكم لتشيك بما كان قبلكم وماهو كائن بعدكم.

186
فاستبقموا وسددوا فإن الله عز وجل لا يعبأ بكذبكم شيئا وسياطي قوم لا يذعنون عن أنفسهم بشيء.

قوله تعالى: { ولولا إذ قال لقومه أن تأتيوا الفاحشة ماسبكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتيون الرجال شهرة من دون النساء بل أنتم تقوم مسرفون }

398 - حدثنا يزيد بن هارون أنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن(1) عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن أخف ما أخف على أمي في عمل قوم لوط.


(2) باسناد الإمام أحمد مثله وقال: لم يخرج أحد من أصحاب الصن وأبو كيشة اسمه: عمر ابن سعد ويتزكى عامر بن سعد والله أعلم. وعزاء السيد في الدر (497/3) لأحمد

(3) من الصواب ما أثبتاه وانظر التأكيد.

(4) وقع في المسند. والصواب ما أثبتته وانظر التأكيد.

(5) في سنن (5/86) كتاب الحدود باب ماجأ في حد الله عن أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرًا فذكرنا مثله. وقال الترمذي: هذا حدث حسن غريب إذا تعرفه من هذا الوعد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. وأخرجه ابن ماجة في سنن (5/866) كتاب الحدود باب من عمل عمل قوم لوط عن أزهر بن مروان حدثنا عبد الرؤف بن سيده حدثنا القاسم بن عبد الواحد فذكره مثل إسناد الترمذي ولفظه.

(6) وعزاء السيد في الدر (497/3) لأحمد والترمذي وحسن وابن ماجة وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبهث عن جابر. 
سورة الأعراف 80 - 81

369 - حدثنا عبد الرحمن عن زهير عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير تخوم الأرض. وعن الله من كمه الأعمى عن السبيل. وعن الله من سسب والهد - وفي رواية: والدية - وعن الله من تولى غير مواليه. وعن الله من عمل عمل قوم لوط. وعن الله من عمل قوم لوط. (١)

370 - حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

(١) المسند (٣٨٩/١) به وكذا بطرق أخرى في (٣٦٧/٢) عن حجاج أبا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو به منه ورد فيه لعن الله من وقع على بهيمة. وكذا عن يعقوب حدثنا أبا عن ابن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو به نحوه من زيادة المذكورة. وكذا عن أبي سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو به منه عكرمة المذكورة. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣٥٩/٢) كتاب الحدد عن أبي بكر محمد بن أحمد بن بالبر. حدثنا أبو الله العتيبي. حدثنا عبد الله بن مسلمة. حدثنا زهير به وعن عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن محمد حدثنا عمرو به ورد فيه لعن الله من وقع على بهيمة. وقال: صحيح الإسناد ولام بخراجاً. وأخرج النهي في فيء. وأخرج له شاهداً من حدث أبا هريرة رضي الله عنه وصحيح وضعه الله. والبيهقي في سنة (٤٧٣/٢) كتاب الحدد - باب - ماجأ. في تحريم الخروج عن طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو به ورد فيه ماسبق ذكره. وعزال السيوطي في القدر (٤٩٧/٣) لا يعني أبي السيوطي في ذم الملاهي والخامص. وصحيح والله عنهما لفظ.

١٨٨
سورة الأعراف

قال: قال رسول الله ﷺ: من وجدتموه يعمل عمل قوم لو تُفتقن الفاعل والمفعول به. (1)

قوله تعالى: وَقَالَواْ قَدْ مَسَّاْنَا الْضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءَ...}.

انظر حدث صهيب الآتي في سورة يونس آية 12. (2)

قوله تعالى: فَأَخْذَنَّاهُم بِغَيْثَةٍ وَهُمْ لَا يِشْعُرُونَ

271 - حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة قال: حدثني منصور

(1) المسند (7/130) به ورجاله بين ثقة وصدق وأب سلمة هو منصور بن سلمة وذكر
رواه بإسناد آخر مع زيادة فيه عن أبي القاسم بن أبي الزناد قال: أخبرني أبو حبيب
عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فنهدوه، ولكن في
إسناده أبو حبيب ضعيف كما في التهذيب 18، وأخبره أبو داود في سننه
74/4. كتاب الخمر باب قيم عمل قوم لو تُفتقن عبد الله بن محمد بن
علي النفلي حدثنا عبد العزيز بن محمد فذكره به مثله. والترمذي في سننه
57/4. كتاب الخمر - باب - ما جاء في حد اللوطي عن محمد بن عمر السواق حدثنا عبد
العزيز بن محمد فسافته به مثله. وابن ماجه في سننه (856/2) كتاب الخمر - باب-
من عمل قوم لو تُفتقن عبد العزيز بن محمد فذكره به مثله. وكذا أخبره أبو جعفر
ابن الأشعري في محببه (840) وصحح
إسناده المحقق - والدار قطني في سننه (129/4) والحاكم في المستدرك
354/4 والبيهقي في سننه (972/8) والبغوي في شرح السنة (378/1 و378/8)
جميعهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة به. وقال الحاكم: صحيح على شرط
الشيخين لم يخرجاه ووافقه وجهي. وذكره ابن كثير في تفسيره (442/8) وعزاء
لأحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وعزاء للمسيحي في الدر (447/3) لعبد
الرزاق وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبي الدنية والحاكم وصححه البيهقي
عن ابن عباس مرفوعاً مثله.

(2) ذكره ابن كثير (446/3).
سورة الأعراف 2: 107

عن تيم بن سلمة: أو سعد بن عبيد بن عبيد بن خالد السلمي وكان من أصحاب النبي ﷺ قال: موت الفجأة أخذته (أسف) (1) وحدث به مرة

عن النبي ﷺ (2)

قولة تعالى { وما وجدنا لأكثرهم من عهد }

انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة الأعرام آية 75

وحديث عياض بن جحش المتقدم في سورة النساء آية 119(3)

قولة تعالى { فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين }

377 - حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه أخبرنا

عبد الصمد بن معقل قال: سمعت والد بن منبه يقول: فذكر القصة

بطولها وفيها فلما أتاه أي موسى قال له فرعون: أعرفك قال: نعم

قال: { ألم نريك فيها وليدا} (4) فرد عليه موسى الذي ذكر الله

(1) الأسف: الغضبان ومعناه أنهم فعلا ما أوجب الغضب عليهم والانتقام منهم قاله الخطابي.

(2) المسند (3/449) (4/419) به وبإسناد آخر عن محمد بن جعفر عن شعبة به مثله ورجاله ثمثاث والرقيق فيه لا يؤثر حيث أنه ما لاحجته للصأي فيه مع رفعه ثارة. وأخرجه

أبو داوود في سنن (2/489) كتاب الجنائز - ياب - مرت الفجأة عن معبد عن يحيى

به. والحديث له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها بعناء أخرجه أحمد في المسند

(6/1137) وإسحاق بن راهب في مسناد عائشة من مسندة (حديث 1/654) مع قصة

فيه الطبرياني في الأوسط كما في مجمع البخاري (1/101/1) بأسناد ضعيفة وقال

البيهقي في مجمع الزوائد (2/218/7) روا أحمد الطبرياني في الأوسط وفيه قصة وفيه

عبيد الله بن الربيع الأنصاري وهو متروك: قلت لا يروج في إسناد الطبرياني عبيد الله

الأنصاري ولكن فيه صالح الطليع وهو ضعيف. ذكر ابن كثير نحوه (3/449/7) (ط).

(4) الشعراء آية 18
суры аль-арака

عاصر عز وجل قال فرعون: خذوه فبادأهم (1) موسى فألقى عصاه

فإذا هي ثمنين مبين نحملت على الناس فانهموا منها فمات منهم

خمسة وعشرون ألفا قتل بعضهم بعضًا وقام فرعون منهم ما دخل

البيت القصة 2.

قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطراف والجراد

والقتل والضفادع والدم

373 - عن نون الشامي قال: مكث موسى في آل فرعون بعد

ما أغلب السحرة عشرين سنة يرثهم الآيات الجراد والقتل والضفادع والدم

فابون أن يسلموا 3.

قوله تعالى: والضفادع ....

انظر حديث عبد الرحمن بن عثمان المتقدم في سورة المائدة 96.

(1) عند ابن جبير وابن كثير قيادره بدل فبادأهم.

(2) الزهد/166/666 به ورجالة رجل المعين إلا أنه منقطع ومن الإسرائيليات. أخرجه ابن جبير

في تفسيره (17/166). عن المثنى قال: حدثنا أناس بن أبي هام في تفسيره

(3) عن محمد بن حمام الطهري كلاهما عن أسامة بن عبد الكرم فذكره به مثله.

وذكره ابن كثير في تفسيره (3/453) يقول: قال وهب بن منبه: لما دخل موسى على

فرعون إلى آخره ثم قال: رواه ابن جبير والإمام أحمد في كتاب الزهد وأبي حاتم وفه

غربة في سياقه والله أعلم.

(3) الدار المنشورة (2/44) وعزاء لأحمد في الزهد وأبي حام حام وأبي الشيخ به. وأخرجه

ابن أبي حام في تفسيره (2/470) قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء

النفاني أن الإسرائيلين عن سماء عن نون الشامي به من قوله وقال الحق: إسناده حسن

قلت: إسناده مقطع ولذلك فهو ضعيف وهو من الإسرائيليات.

191
سورة الأعراف ۱۳۸

قوله تعالى ( وقت كلمت ربك الحسنى على
بني إسرائيل بما صبروا )
374 -حدثنا محمد بن شه>Description truncated... لب فاتحه فسألوا الله عز وجل. (1)
375 - عن بني بن حكيم قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي
الله عنه فشكا إليه جارا له قال: أصبر فإن الله سيخبرك منه فما لبث
أن أتي معاوية فحباه وأعطاه فأتاى أبا الدرداء فذكر ذلك له قال: إن
ذلك لك منه جزاء. (2)

قوله تعالى ( وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتوا على قوم
يعكونون على أصنام لهم قالوا ياموسى اجعل لنا
الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون )
376 - حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سنان بن
أبي سنان الدبلاء عن أبي وأخذ الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ
قبل حنين فمرنا بسدرة فقلت بانيبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط
كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار يتوطون بسلاحم بسدرة
وبعكونون حولها فقال النبي ﷺ: الله أكبر هذا كما قالت بنو

(1) الزهد/139 به ووجاهه نقاط كلهم. وعزا السيوطي في القدر (32/3) لأحمد
في الزهد فقط.
(2) ذكره السيوطي في القدر (32/3) وعزا لأحمد فقط.

192
 الإسرائيل موسى { إجعل لنا إلها كما لهم آلهة } إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم .

قوله تعالى { ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأمائناها بعش ...} 

377 - حديث عبد الرزاق أنبيأنا المنذر أنه سمع وهما يقول؛ قال الرَب تبارك وتعالى موسى صلى الله عليه وعلى نبينا ورسل مَرَقَمك أن ينبغي إلي ويدعوني في العشر يعني عشر ذي الحجة فإذا كان اليوم العاشر فليخرجوا إلي اغفر لهم قال وهب وهو اليوم الذي طلبه اليهود فأخطؤوه وليس أصيب من عدد العرب .

(1) المسند (5/218) به ورجله ثقات وكدًا بإسناد آخر عن حجاج حديثنا لبي يعني ابن سعد حدثني عقيل بن خالد عن الزهري به نحوه . وكذا عن أبي إسحاق بن سليمان حدثنا مالك بن أنس عن الزهري به نحوه وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (رقم 1897) عن معمر به مثلاً. أخرج الطبري في مسندته/191 عن إبراهيم بن سعد الزهري وابن جبرير في تفسيره (رقم 15069) عن المحسن بن حبي عن عبد الرزاق عن معمر وكدًا من طريق محمد بن إسحاق ومن طريق عقيل (رقم 50580/1051) عن هارون بن إسحاق الهذلي وعمرو بن الوزير الواسطي قالاً: حدثنا سفيان عن الزهري به مثلاً. وساقه ابن كثير في تفسيره (2/465) بإسناد أحمد عن عبد الرزاق مثلاً وعزة لإبن أبي حاتم فقال: رواه ابن أبي حاتم من حديث كبر بن عبد الله بن عمرو ابن عوف عن أبيه بن عبد رفعه. قلت: ليست في النسخة المحققة في سورة الأعراف هذه الرواية فلعلها ذكرت في مكان آخر والله أعلم. وعزة السبويتي في الدر (532/3) لاي أن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جبرير وإبراهيم القشيري وأبي حاتم وأبي الشيخ وابن مروي به .

(2) الزهد/77 به منقطع ومن الإسرائيليات. وذكره السبويتي في الدر (535/2) وعزة لأحمد فقط .

194
سورة الأعراف 143
قوله تعالى ( وما جاء موسى لمبقاتنا وكلمه ربه ...)
728 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال موسى عليه السلام
حين كلم ربه : أي رب أي عبادك أحب البك ؟ قال : أكثرهم لي ذكرا
قال : أي عبادك أحكم ؟ قال : الذي يقضي على نفسه كما يقضي على
الناس. قال : رب أي عبادك أใหญ ؟ قال : الراضي بما أعطيته. (1)
قوله تعالى ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
وخر موسى صعقا ...
729 - قال أحمد : وقالنا للجمهيرة حين زعموا أن الله عز وجل في
كل مكان لا يخلو منه مكان فقلنا : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه
{ فلما تجلى ربه للجبل } لم يتجل للجبل إن كان فيه بزعمهم : فقلو
كان فيه كما تزعمون لم يكن يتجلى لشيء هو فيه ولكن الله جل
ثناؤه على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه ورأى الجبل شيئا لم يكن
راح قبل ذلك. (2)
730 - قال أحمد : وقد كان النبي ﷺ يلعني معنى قول الله
عز وجل [ لا تدركه الأبصار ] (3) وقال : ( إنكم سترون ركما) (4) وقال
(1) الدار المشتر (378/3) رعاه لأحمد في الزهد ولا يبين أبي سهبة وأبي خضمة في كتاب
العلم والبهقي به. ولم أحده في الزهد فيما بثبت.
(2) عقائد السلف (الرد على الجمبيرة) 1/2.
(3) الأحوال آية 3.
(4) حديث منتفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (145/1) 15 كتاب مواقف الصلاة
وفي كتاب التنفسر (173/6) ومسلم في صحيحه (439/6) كتاب المساجد
كلاهما من حديث جبريل ﷺ.

194
سورة الأعراف 142

لموسى { لن تراني } ولم يقل: لن أرى فأولئك أن نتبع النبي ﷺ.
حين قال: إنكم سترون ربك. أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربيكم.
والأخبار في أبيدي أهل العلم عن النبي ﷺ. أن أهل الجنة يرون رسوم
فهم لا يختلف فيها أهل العلم. (1)

381 - حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العتيري قال: حدثنا حماد
ابن سلمة حدثنا ثابت البتاني عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ في
قوله تعالى { فلما تجلى ربه للجبل } قال: قال هكذا يعني أنه أخرج
طرف المنصرق قال أبي: أرانا معاذ. قال: فقال له حميد الطويل:
ماتريد إلي هذا يأبا محمد قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال:
من أنت ياحميد؟ وما أنت ياحميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن
النبي ﷺ. فتوجه إلى ماتريد إليه. (2)

(1) عقائد السلف (ر) (المجلة) 58-86.
(2) المسند (3/2) به وإسناده صحيح رجاء ثقات وكذا في السنة (596/1) بنفس
الإسناد مشهور. أخرجه الترمذي في سنن (475) كتاب التفسير سورة الأعراف عن
عبد الله بن عبد الرحمن أخبره سليمان بن حرب حماد بن سلمة به نحوه بدون
قضية حديد. وقال الترمذي هذا حديث حسن غير صحيح لانعرفه إلا من حديث حماد
ابن سلمة. وكذا أخرجه بإسناد آخر عن عبد الوهاب الرواق حثثنا معاذ بن معاذ به. وقال
هذا حديث حسن. وأخرجه ابن جرير في تفسير (699/132) (رقم 143) عن الملك
عن هذة بن غ腋ن عن حماد بن سلمة به مثله والحاكم في المستدرك (372-373)
كتاب التفسير من طريق عن حماد به وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم
يخبره وأقره الذهبي وسماه ابن كثير في تفسيره (667/47) بإسناد ابن جرير وأحمد
والترمذي والحاكم وقال أيضا رواه أبو محمد المحسن بن محمد الخليل عن محمد بن
قوله تعالى: [وخر موسى صعفا...] 


383 - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر بن الخطاب عن أبيه عن

علي بن سويد عن أبي الفاسم البغراي عن هديبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لعليه فيه. وعزا السيروطي في الدار (255) لأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي في الكامل وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردوخ والبيهقي في كتاب الروية عن ابن أمكه مالك بن أحمد.

(1) المسند (2614) إسناد صحيح رجاله ثقات. أخرجه البخاري في صحيحه (82/3) باب ما ذكر في الأشخاص. والمصنفة بين المسلم واليهودي وكتاب الأبيا، باب رفاة موسى (197/4) وفي كتاب الرقائق باب نفح الصور (135/8) ومسلم في صحيحه (184/4) كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ﷺ كلاهما عن حديث الزهري به مسلمة. ومن طرق أخرى أيضا. وسائط ابن كثير في تفسيره (47/2) بإسناد أحمد ثم قال: أخرجاه في الصحيحين عن حديث الزهري به.

196
سورة الأعراف 144 - 144

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لاتخروا بين الأنبياء، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فألقي في رحب موسى متعلقاً بحادثة من قوائم العرش فلا أدري أجزي بصعقة الطرور أو أفاق قبلي. (1)

قله تعالى (وأنا أول المؤمنين...)

484 - قال أحمد أما قول موسى (وأنا أول المؤمنين) فإنه حين قال [رب أرني أنظر إليك قال لن تراني] ولايراني أحد في الدنيا إلا مرات [فلم تجعل رجلية للجبل جعله دما وخر موسى صعقة فلم فأفاق قال سبحانك تبت الرب وأنا أول المؤمنين]. يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مرات. (2)

قله تعالى [قال ياموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي]

وبكلامي فخذ ما أثبتك ركن من الشاكرين

385 - حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب نا ضمرة عن ابن شرذب قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: ياموسى هل تدري

(1) المسند (33/32) وإسناده صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (8/20). (2) مع الفتح كتاب التفسير تفسير سورة الأعراف وكتاب في كتاب الديانات - ياباب - إذا لعلم المسلم يهوديا وفي أماكن من صحيحه. ومسلم في صحيحه (1850/6) كتاب الفضلاني ياباب من فضلاني موسى عليه السلام كلاهما من طريق سيفان عن عمرو به مثنى سوى فرق يسير وكنى من طريق عن عمرو به نجاعيه به أمتن منه، وسماه ابن كثير في تفسيره.

197
سورة الأعراف

لم اصطفائك بكلامي ورسالتي قال لا يارب قال لأنه لم يتوافق لي تواضعك أحد قط (1)

329 - حدثنا سفيان عن عمرو سمع طاووسا سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله رضي الله عنه احتج آدم وموسى عليه السلام فقيل موسى يا آدم أنت أبينا خبيتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وقال مرة برسالته وخط ذلك بيده أتلمئتي على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال فحج آدم موسى ثلاثا (2)

قوله تعالى ( وكتبنا له في الألوه من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ) ...

327 - عن خالد الربيعي قال قرأت في الفقراء اتق الله يا ابن آدم وإذا سمعت تذكر الجائع (3)

(1) سنة (724) إسناد ضعيف فيه عبد المطلب لا يعرف انتظار تعجيل المنفعة (رقم ترجمة 472) وهذا بجانب الإخبطاع وكونه غير من الإسرائيليات. أخبره أبو الشيخ عن ابن شورذب به مئة كما ذكره السبوعي في الدر (428/3) وعزوه له فقط.

(2) سنة (722) برقم (6629) والمسند (2748/2) به ورجاء ثقات وكذا من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به برقم (6674-664) وكذا في المسند (2748/2) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه به نظره. وأخبره البخاري في صحيحه (711/5) كتاب القدر ياب تناج موسى وآدم عند الله حدث رمسي (766). وسمله في صحيحه (44/72) كتاب القدر وأي دارو في سننه (71/6/5) كتاب السنة حديث (201/4) رابين ماحة في المقدمة (23/11) من سنة حديث (48) من طرق به.

(3) ذكره السبوعي في الدر (609/3) وعزاة لأحمد في الزهد فقط

196
سورة الأعراف

388 - حدثنا يزيد حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن كعب
الأخيار أن موسى عليه السلام كان يقول في دعائه: اللهم لينقلب
التيوة ولا تجعل قلبي قاسياً كالحجر. (1) قوله تعالى: (ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسوأ قال بنسما
خلفتموني من بعيد، أجعلهم أمر ربك وألقى الألواح
وأخذ برأس أخيه يجزيه إليه ...)

389 - حدثنا سيرج بن النعمان حدثنا هشام عن أبي بكر عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ ليس
الخبر كالمعانة إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل
فلم يلق الألواح قلما عاين ماصنعاً ألقى الألواح فانكسرت. (2)

(1) الزهد/677 (2) السند (رقم 4457) وعازو لأحمد في الزهد فقط به مثله إلا أنه قال: اللهم لينقلب
بالتيوة ...

(2) السند (رقم 4457) به وقال الحقق إسناه صحيح وهو كما قال. وأخرجه عبد الله في
كتاب السنة (2/67) عن أبيه به مثله. أخرج ابن أبي حاتم في تفسير سورة
الأعراف رقم (1004) عن الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عفوان حدثنا أبو عوانة عن
أبي بكر نحن. وابن حيان في صحيحه كما في موراد الفتن/105 في علامات الله /104
حدث رقم (677) (488) بطرقين عن أبي بكر به. وأخرجه الحاكم في المستدرك
(2172) كتب التفسير تفسير سورة الأعراف عن علي بن عبد الله الحكيم ثنا
العباس بن محمد الدوسي حدثنا سيرج بن النعمان فذكره به مطلولا وقال هذا حدث
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي وسماه ابن كثير في تفسيره
(475/3) بإسناد ابن أبي حاتم فقط. وعازو السيوطي في الدر/326 (484) لأحمد وعبد
ابن حميد والبيزار وابن أبي حاتم وابن حيان والطباري، أبي الشيخ وابن مردوخ
قوله تعالى [ ورحمني وسعت كل شيء ]...

أنظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة الأعراف آية 12.


(1) المسند (312/4) به راستناد حسن رجالي بين ثقة رصدوق. أخرجه أبو داود في سنن
(2) كتاب الطهارة باب الأرض يصيبحا البول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه من قصة بوله في ناحية المسجد ندن آخر الحديث. وساهب ابن كثير في
(3) تفسيره (378/3) بإسناد أحمد مثله وعذراء لأبي داود. وعذراء السيرعي في الدر
(4) المسند (539/5) به وهو صحيح على شرط مسلم حيث أخرجه في صحيحه
(5) كتاب البغية باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سباقت =

220
سورة الأعراف ۱۵۹


غزاة عن الحكم بن مسري حدثنا معاذ بن يزيد حدثنا سليمان التيمي فذكره به وكذا عن محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتقر عن أبيه بهذا الإسناد، وكذا عن ابن غير حدثنا معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان به أنه منه وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينحوه عند مسلم وأحمد (٤٣٢/٢) وساقه ابن كثير في تفسيره (٤٨٠/٣) بإسناد أحمد وقال: تفرد بإخراجه مسلم. وعزاء السيوفي في الدبر (٥٧٢/٣) لأحمد ومسلم فقط من حديث سلمان رضي الله عنه.

١) المسند (١٣/٢) به وكذا في (٧٨/٣) عن عفان عن حماد بن سلمة به شبه ورجال الإسنادين بينهم ثقة وصدق إلا أن عفان بن السائب اختاره. وكذا في صحيح الحديث، كما في صحيح زيديك (٧/٢٠٧٠) أخرجه ابن حيان في صحيحه كما في الإحسان (٢٧٨/٣) عن محمد بن علي الصبري عن هذين بن خالد الفقيه عن حماد بن سلمة به مثله. وعزاء السيوفي في الدبر (٤٧٢/٣) لأحمد.

وعبد بن حبيب في مسند، وأبي يعلى بن خزيمة بن صبيح بن مردونه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفعاً به.
سورة الأعراف 157

قوله تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ...) 393 - حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبة عن عبد الله بن مريح الخولاني قال: سمعت أبي قيس مولى عمرو بن العاص يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله ﷺ يوماً كالموضع فقال: أنا محمد النبي الأمي قاله ثلاث مرات ولا نبي بعدي الحدث.\(^{(1)}\)

394 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد يحدث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي ﷺ أن قال: إذا أمّة أمنية لانتكب ولتحسب الشهر هكذا وهكذا وعهد الإباحة في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني قأم ثلاثين.\(^{(2)}\)

---

\(^{(1)}\) المسند (272/2) به في إسناده ابن لهيعة ضعف رواية السيوطي في الدر.

\(^{(2)}\) المسند (272/3) به في (64/5) بإسناد آخر عن عبد الرحمن عن سفيان وإسحاق يعني الأزرق قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس بن نحوه. وراجاه ثقات. وأخرجه البخاري في صحيحه (126/4) من الفتح كتاب الصوم باب قول النبي ﷺ: لانكتب ولتحسب عن آدم حدثنا شعبة به ولذلك: إنّما أمّة أمنية لانتكب ولتحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعين وعشرين ومرة ثلاثين. ومسلم في صحيحه (761/2) كتاب الصيام باب وجب صوم رمضان لرؤية الهلال ... عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة وعن محمد بن المغيرة وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة به. ويعتبر السيوطي في الدر (374/3) لا ابن أبي شيبة وبالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن مردوخ فقط عن ابن عمر رضي الله عنهما.
سورة الأعراف 157


1) المسند (174/22) به صحيح على شرف الطهاري وقد تابع عبد العزيز بن أبي سلمة فليبه فيه عن هلال. أخرجه البخاري في صحيحه (685) كتاب التفسير باب (إذا أرسلتكم شاهدا ومباشرا وذيرا ) عن عبد الله بن مسجد حديثا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال به نحوه. وكذا أخرجته في (424/4) كتاب البهيج باب كراعوة السبخ في الأسواق عن عبد الله بن سنان بن فليبه ذكره به. وأخرجه ابن جبر الطبري في تفسيره تفسير سورة الأعراف (136/118) عن ابن المثنى قال : حدثنا عثمان ابن عمر قال : حدثنا فليبه به مثله وردت فيه قال عطاء : ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفذا ... الحديث. وعزا السبتي في الدر (3/575) لايبن سعد البخاري وابن جبر وابن الباجي في الدلائل عن عطاء بن يسحاق قال : لقيت عبد الله كلما عمره علاقة بالله ورد على البخاري وسما ابن كثير في تفسيره (684/3) بإسنادة ابن جبر وثبوت ورد رواة البخاري في صحيحه عن محمد بن سنان عن فليبه عن هلال بن علي فذكر بإسناده نهرو .
سورة الأعراف 157

396 - حديثنا إسماعيل بن الجريري عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال لجلوة إلى المدينة في حياة رسول الله ﷺ فلما فرغت من بيته قلت لألفين هذا الرجل فلأسمع منه قال فلتلقاني بين أبي بكر وعمر يشهدون فتتبعهم في أقفهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها يعزن بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيبان وأجمله فقال رسول الله ﷺ أشهد بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابه ذا صفاتي ومخربج فقال برأسه هكذا أي لا فقال ابنه إني والذي أنزل التوراة أنا نجد في كتابنا صفاتك ومخربج وأشهد أن لا إنه إلا الله وأنك رسول الله فقال أقيموا اليهود عن أختكم ثم ولي كفنه وحنته وصلى عليه.

قوله تعالى { يأمرهم بالمعروف وينهائهم عن المنكر... }

397 - حديثنا أبو عامر قال: حديثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حمود وعن (1) المسند (5/411) له وراجله ثقات إلا أنه اختفى على الجريري في إسناده. ذكره ابن حجر في تعميل المتنفسة/225. معازيا لأحمد من ابن عديه بن الجريري وساق المطلب. ثم قال: رواه عبد الوهاب بن عطاء عن الجريري عن عبد الله بن قدامة عن رجل أعرابي ورواه سالم بن نوح عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي صخر رجل من بني عقيل وهو قال: عبد الله بن قدامة قال: قدمت المدينة على عبد الله بن شقيق بجارية أبيعها الحديث أخوجه الحسن بن سنبان في مسانده، وأيHEN خزيمة وأحمد بن أحمد في الكهن. وعذراء السيوفي في القدر (7/365) لا يقيم سعد وأحمد. وساقه ابن كثير في تفسيره (481) بإسناد الإمام أحمد ثم قال: هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أيHEN.
سورة الأعراف

أبي أسيد رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: إذا سمعتم الحديث عن تعرفه قلوبكم وتللين له أشعاركم وأ بشاركم وترون أنه منكم قريب فأننا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عنك تذكر قلوبكم وتنفر أشعاركم وأ بشاركم وترون أنه منكم بعيد فأننا أبعدكم منه. (1)

398 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله ﷺ حديثاً فظننا به الذي هو أهدي، والذي هو أهباً، الذي هو أتقى. (2)

399 - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: حدثني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله ﷺ حديثاً فظنوا برسول الله ﷺ أهباً وأهداً وأتقى. (3)

قلوه تعالى: { ويبعد عنهم إصرهم والأخلال التي كانت عليهم }

400 - حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن

(1) المسند (483/3)، بعده مالك وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو. وساطه ابن كثير في تفسيره (381/3) بإسناد الإمام أحمد وقال: هذا جيد الإسناد لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب.

(2) المسند (124/1) به بإسناد آخر عن يحيى بن سعيد عن مسعود ثنا عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وكذبه عن محمد بن جعفر ثنا شعبية عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي به.

(3) المسند (415/380) به ووجيه ثقات. وأخرجه ابن ماجة في سنن (9/1) عن أبي بكر بن الخالدي الباهلي عن يحيى بن سعيد به مثلاً.
سورة الأعراف

يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سرية من سرايا فذكر الحديث إلى أن قال: فقال النبي ﷺ: إنى لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحاة والذي نفس محمد ببده لغدًا أو رواحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.

ولقام أحدهم في الصف خبر من صلاته ستين سنة. (1)

- 401 - حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه (عن جده) أن النبي ﷺ بعث معذاً أو أبا موسى إلى اليمن فقال: بشرى (2) ولما تنفروا ورسرا ولا تعتزا وتطاوعا ولا تختلفا قال: فكان لكل واحد منهما فسطاط يكون فيه يزور أحدثها صاحيه (3).

(1) المسند (1366/5) بـ. إسناده ضعيف، فيه معاني رفاعة لين الحديث وعلي بن يزيد ضعيف كما في التكريت (464/2). ولله شاهد من حدث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد في مسند (3391/6) عن عبيد بن موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبيه قال: قال لي عائشة: أن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: بحمد لله إني أرسلت بحنيفية سمحاة. روى ابن كثير في تفسيره (487/3) بدون عثور بقوله كما ورد في الحديث من طرق عن رسول الله ﷺ. أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحاة.

(2) بين الحاجزين سافته هذين واستدركته من موضع آخر في المسند (417/6) عن محمد بن جعفر عن شعبة.

(3) جاء هذين في المسند كل الكلمات بصيغة الجمع إلا قوله تطاعننا وانخفاشنا والتصحيح من تفسير ابن كثير (347/3) والمسند نفسه (347/4) والمسند (517, 48/4) ورجاله ثلاثة كلمات. وأخرج البخاري في صحيحه (79/6) كتاب الجهاد باب مايكره من التنزه والإختلاط في الحرب وعموم من عصى إمامه. ومسلم في صحيحه (1359/1) كتاب الجهاد باب في الأمر بالتسليم وترك التنفير من طريق وكيع عن شعبة به مثله ومن طرق أخرى أيضا.

۱۰۶
سورة الأعراف

قوله تعالى { قل يا أباها الناس إني رسول الله ﷺ إياكم جميعا ...} 40 - حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: أعطيت خمسا لم يعثمن نبي قبلي ولا أقولهن فخرا بهن إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر واحتلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وظهرا وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتى فهي لمن لا يشرك بالله فتنة.

41 - حدثنا كتابة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجاء من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيتهم أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عاما وكان من قبلي إنا يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بئني وبينهم مسيرة شهر مليء كلها رعبا وأحتلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي.

(1) المسند (1/11) به وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح انظر حكمه على حديث 2742. قلت: إسناده حسن إذ يظهر الله. وساقه ابن كثير في تفسيره (489/3) بالإسناد المذكور لأحمد وقال إسناده جيد ولم يخرجوه وقال الهيثمي في مجمع الروايات (258/8) رواه أحمد والبيض والطبراني بتحويه... وأبو حامد رواه الصحيح غير يزيد بن أبي زياب وهو حسن الحديث. وكذا رواه أحمد في المسند (1/11) بإسناد آخر عن علي بن عاصم عن يزيد بن أبي زياب عن مقسم ومجاد عن ابن عباس ﷺ ولم يبسط قام الحديث وقال أحمد شاكر: تحت رقم حديث (1256) إسناده صحيح. قلت حكمه حكم الأول لعله يحسن لأن يزيدا ضعيف تقييم لما كبر والله أعلم.
سورة الأعراف

يعظمون أكلها كأنها يحرقونها وجعلت لي الأرض مساجد وظهوراً
أينما أدركتن الصلاة تسمعت وصليت وكان من قبله يعظمون ذلك إما كأنوا يصلون في كنائسهم وبيهم والخامسة هي ماهي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لك ولم شهد أن لا إله إلا الله.١)

٤ - حديثا حسین بن محمد حدثنا إبراهيل عن أبي إسحاق عن
أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أعطيت
خمساً: بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهراً ومجدداً,
وقبلت لي الغنائم ولم تحل لم كان قبل، ونصرت بالرعب شهراً
وأعتيقت الشفاعة وليس من نبين إلا وقد سأل الشفاعة وإن أخبرت
شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئاً.٢)

٥ - حديثا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد
ابن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: من
سمع بي من أمتى أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة.٣)

_____________________________
(١) المسند (٨٩/٢) به ورجاله بين ثقة وصدق. وساقه ابن كثير في تفسيره (٤٨٩/٣).

(٢) المسند (١٦٧/٤) به. وساقه ابن كثير في تفسيره (٤٩٠/٣). بإسناد الإمام أحمد
المذكور ثم قال: وهذا أيضاً إسناد صحيح ولم أقم خروجه وهذا الحديث ثابت في
الصحيحين أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ثم ساق الحديث بناءه مرفوعاً.

(٣) المسند (٦٩٦/٤) به ورجاله ثقات كلهم وأبو بشر اسمه جعفر بن إدريس، وساقه ابن
كثير في تفسيره (٤٨٩/٣) بإسناد الإمام أحمد المذكور ثم قال: وهذا الحديث في
صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: إنه الذي نفى

٣٨٨
سورة الأعراف 168 - 169

4 - حدثنا حسن حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو يونس سليم ابن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذّي نفس محمد بيدّه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كائنا من أصحاب النار. 

قوله تعالى: [أَلَمْ يَمْنُوحُ لَهُم مِّيثاقَ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُواَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ]

4 - قال أحمد: فرحهم الله من فكر ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة ولم يقل على الله إلا الحق فإن الله عز وجل قد أخذ ميثاق خلقه فقال: [أَلَمْ يَمْنُوحُ لَهُم مِّيثاقَ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُواَ]

{---}

= بينه لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. 
قلت: لم أجد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فيما يبحث رافعا أخرى من حديث أبي هريرة مثل هذا النفع سوى قرق يسير جدا. وسأني تخريجه بلفظه في الحديث التالي. قال البهبهاني في مجمع الزوائد (767) رواه الطبراني واللفظ له أحمد بنهايج في الروايتين ورجال أحمد رجل صحيح والبزار أيضاً بإعصار.

(1) السند (230) إسناده حسن وابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه ولكنه توبع عند مسلم حيث أخرج في صحيحه (1/42) كتاب الإمام - باب - رجوب الإمام برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملخص. عن يونس بن عبد الأعلى أخبره أبي وهب قال: أخبرتي عمر أن أبا يونس حثت على أبي هريرة فذكره به مطلب سرا. وزايمة ابن كثير في تفسيره (894) بإسناد الإمام أحمد المذكور ثم قال: تقود به أحمد. قلت: وهذا وهم منه رحمه الله تعالى كما سبق أن أخرجه مسلم وكم وهم البهبهاني في إيراده كما ليس بسيع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني حيث أنه لا فرق بين لفظ الصحيح ولفظ السند ولفظهما سواء ثم قال البهبهاني رواه أحمد ورجال رجل الصحيح.
سورة الأعراف 169 - 172

على الله إلا الحق (1)
قوله تعالى: [وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم ذريتهم]
وأشهدهم على أنفسهم ألسنت بريكم قالوا بلى شهدنا...

4.8 - حدثنا روح حدثنا مالك وحدثنا إسحاق أخبرني مالك عن
يزيد بن أبي أنسى أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب
أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية
[وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم ذريتهم] الآية فقال عمر:
سمعت رسول الله ﷺ سئل عنها فقال رسول الله ﷺ: إن الله خلق
آدم ثم مسح ظهره بدمه واستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة
وعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال:
خلق هؤلاء للجنة وعمل أهل النار بعمل أهل النار بعمل رجل: برسول الله
فقيمة العمل؟ فقال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل إذا خلق العبيد
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل
الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبيد للنار استعمله بعمل أهل النار
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. (2)

(1) عقات السلف، الرد على الجهمية/77.
(2) المستند حديث (1311) به وقال المحقق أحمد شاكر: أسانيده صحاح وإن كان ظاهرًا
الإقتطاع أخرجه مالك في المروأة (898/24) كتاب التقدر باب الله عن الرسول بالقدر
رأب داوود في سننه (4/277) كتاب السنة باب في القدر عن القدر والتسامي
في تفسير سورة الأعراف (حديث 210) عن تقية والترمذي في سننه
(5/276) كتاب التفسير تفسير سورة الأعراف عن إسحاق بن موسى عن سنن أبي بكر
حاتم في تفسيره تفسير سورة الأعراف (برقم 1379) عن يونس بن عبد الأعلى.

21.
سورة الأعراف

= عن ابن وهب وابن جرير في تفسيره (132/13) حديث (15357) عن إبراهيم بن سعيد
الجرهي عن روح بن عبد الهادي بن عبد الحكيم بن جعفر وكذا عبد الله بن أحمد وابن حبان
في صحيحه كلاهما من طريق مصعب بن عبد الله الزهري وكتاب الأجري في الشريعة (1)
وأبو منده في الورد على الجهمية واللالكاتي في السنة (68/2) والحاكم في المستدرك
(247/1) كتاب الإيحان عند تفسير هذه الآية وفي كتاب التفسير (244/2) تفسير سورة
الأعراف تحت هذه الآية المذكورة جميعهم من طريق مالك وهو مختصراً عن أبي حبان.
وقال الحاكم
في الموضع الأول: صحيح على شرطهما ولم يخرج عليهذهب بن قلقل عليه: فيه إرسال وإلى
هذا آثار الر买单 حيث قال بعد بيان درجة الحديث أنه حسن وسم بسال لم يسمع من
عمر وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن سباز بن عمر رجلاً مجهولاً.
وأبو في تفسيره (14) بعد قول الر买单 وكتاب تعالى أكبر حاتم وأبو زرعة وأبو حاتم
وينتهما تعيم بن ربيعة وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سننه.
وقد قدمت تعيم من مسجدي عن بقية حدثين عمر بن جميح الفرظي قال: حدثني زياد
ابن أبي أنسية عن عبد الحكيم بن عبد الرحمن بن زياد بن الخطاب عن مسلم بن سباز
الجهني عن تعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب وقد شملت هذه الآية (وأذ أخذ
زياد من بي أنم من ظهرهم ذريتهم) فذكره، وقال الحافظ الدارقطني: "وقد تابع عمر بن
جحشم زياد بن سنان أبو شرفة الزهاوي، وقولهم الأول بالصراب من قول مالك، والله أعلم.
قلت: ابن كثير -: الظلز أن الإمام مالك إذا سقط ذكر تعيم بن ربيعة عما لم جهل حالي ولم
يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، وكذلك سقط ذكر جماعة من لا يرضيه،
ولهذا يرسل كثير من الزمرودات وتقطع كثيراً من المراعيات. والله أعلم. قلت: إذا أخرج
ابن جرير في تفسيره (برقم 15458) من طريق إبراهيم عن مسلم بن مصعب بن إسحاق
أبي داود مثله، والبخاري في التاريخ (24/67) قال مسلم بن مصعب بن إسحاق
يزيد سمع أبا سمع زيداً عن عبد الحكيم بن عبد الرحمن بن مسلم بن ماسار الجهني عن تعيم
ابن ربيعة الأدوي قال مسلم سأله عن من هذه الآية (وأذ أخذ ربي من بي أنم من ظهرهم)
فقال تعيم: كنت عند عمر فذكر الحديث نحوره. وعزة السباعي في الفر (1/3) لما كان
في المرتان، وأحمد وعبد الحكيم والبخاري في تاريخه، وأبي داود والترمذي وحسن والنسائي
وأبو جرير وأبي إدريس أبا حاتم أبا حيان والبخاري في الشريعة، وأبي الشيخ والحاكم وأبي
مردوخ واللالكاتي والبهبهاني في الأسئلة والصفات عن مسلم بن ماسار الجهني أن عمر بن
الخطاب سلم فذكره به.

211
سورة الأعراف

4:9 - حدثنا حسين بن محمد حدثنا جبرين يعني ابن حازم عن كلفهم بن جبر عن سعيد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: أخذ الله الميقات من ظهر آدم بن نعيم يعني عرفته فأخرج من صبه كل ذريعة ذرآها فنجبرهم بين يديه كاذرب ثم كلفهم قبله قال: ألسنت بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إذا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إذا أشركنا أباً من قبل وكتنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلين.

(1) المستند (حدث رقم 2455) رجالة بين ثقة وصدق قال أحمد شاكر: إسناد صحيح قلت كلفهم صدوق يغطي، فحمله يحيى وائل أعلم. وأخرج النسائي في تفسيره تفسير سورة الأعراف عن محمد بن عبد الرحمن، وابن جبرير في تفسيره (137) تفسير الأعراف عن أحمد بن محمد الطبرسي وكذا في التاريخ (177) وابن أبي حاتم في تفسيره تفسير سورة الأعراف (بقرم 137) عن أبي عوف إسحاق بن إبراهيم البنوى والحاكم في المستدرك (22/446) كتاب التاريخ باب ذكر آدم عليه السلام من طريق جعفر بن محمد الصالح وابن منده في كتاب الرد على الجهمية/57 من طريق محمد بن إبراهيم جميعهم عن محمد بن حسين المروزي به مرفوعا سري ابن أبي حاتم جمله مرفوعا. وذكره الباجي في مجمع الزوائد (189188.188.257) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوا رواه ال ذهبي. وكان ساقه الحاكم في كتاب الإبان من المستدرك (177) من طريق إبراهيم ابن مرزوق البصري عن وهب بن جبرين عن حازم عن جبرين به مثله وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوا وقد اجتذب مسلم بكلفهم بن جبر ووافقهIdsah. وقال أبو عبد الله بن منده: هذا حديث تفرد به حسين المروزي عن جبرين بن حازم وهو أحد الثقات وروايه حماد بن زيد وعبد الواحد رابع عليه وربعة بن كلفهم كلفهم عن كلفهم عن سعيد ابن جبرين عن ابن عباس مرفوعا وذكرنا رواه حبيب بن أبي ثابت وعلي بن نفية وعليه بن الساطب كلفهم عن سعيد بن جبرين عن ابن عباس مثله أده. أخرجه أحمد في السنة (115/2) من رواية حبيب بن أبي ثابت به مرفوعا. وساقه ابن كثير في =

212
41 - حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا بكر قال: لما عرض على آدم عليه السلام ذريته فرأى فضل بعضهم على بعض قال: بارب فهلا سويت بينهم؟ قال: يا آدم! إنى أحببت أن أشكر.

41 - حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي عمران الجوتنى عن أنس ابن مالك عن النبي ﷺ: قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لا كان ما على الأرض من شيء، أكبت مفتتحاً به قال: فيقول: نعم قال: فيقول: قد أردت منك به من ذلك قد أخذت عليك في 

= تفسير(3/50) بإسناد الإمام أحمد ثم عزا ما سبق في التحريج. وقال: وقد رواه عبد الرازق عن كثيرون عن سعيد بن جبير عن أبي عباس فقهه وذكره أمضه بن علي عليهم وروك عمن سعيد بن جبير عن أبيه به وذكره رواه عطاء بن السائب وحبب بن أبي ثابت وعلي بن يزيد عن سعيد بن جبير عن أبيه به وذكره رواه العروقي وعلي بن أبي طالحة عن أبي عباس فهذا أكثر وأثنت والله أعلم. وانظر الروايات الموقعة في تفسير ابن جربير حيث ريت (1526-1481) وقال أحمد شاكر في تعلقته على المسند تحت (رقم 2555) وكان ابن كثير يريد تحليل المزروع بالموقف ويأخذ بتبديل دفعة والرفع زيادة من ثقة فهي مفيدة الصحيح. قال: في هذا اختلاف بين المحدثين منهم من يرجع زيادة الثقة كما ذكر أحمد شاكر ومنهم من يرجع الأكبر الأثقين كما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله. والله أعلم.

ظهر آدم أن لا أشرك بي شيئا فأبِت إلا أن تشرك بي. (1)

 فيما بين سوار حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا آبالي وهؤلاء في النار ولا آبالي قال: فقال قائل: يارسول الله فعلى ماذا تعمل قال: على مواقع القدر. (2)

(1) المسند (173/3) به رواية (179/3) عن محمد بن جعفر عن شعبة به نحوه. وفي (188/3) عن روح ثنا سعيد عن قتادة عن أسس به نحوه. وروجاه الأسانيد كليهم ثقات. أخرج البخاري في صحيحه (273/6) كتاب أحاديث الأنباء، باب خلق آدم وذرته عن عيسى بن حضرة حدثنا مالك بن المخزومي عن شعبة عن داود بن قنبر بن شعبة عن حسان بن ثابت عن عبد الله بن معاذ الأصبهاني: ثابت أن النبي ﷺ رفع العون عن محمد بن جعفر عن شعبة به نحوه. كذا من طريق قتادة عن أسس به نحوه. ذكرت السيوطي في الدر (10/6) رواية أحمد البخاري رضي الله عنه.

(2) المسند (187/4) به رواية بين ثقة وصدوق وأخرج معاون عن رجل من أصحاب النبي ﷺ 

علي بن أبي عبد الله (179/4). وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى (477/7) عن معين بن عمرو قال: حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد به مسأله. وكذا ذكره ابن حجر في معلول المتنفعة (176/7) وقال: رواه عنه راشد بن سعد وهي إيضطراب قلت: وسببه إلى وصفه بذلك أدرك عن السكن واختلف فيه على راشد بن سعد فقيل هكذا وقال: وقيل عن راشد عن عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم وقيل عن عبد الرحمن بن أبيه وشام وقيل عن أبيه عن هشام وأخرجه ابن شاهين من طريق معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة وكان من أصحاب النبي ﷺ. وذكر البخاري أن هذه الرواية خطا وأن السواب عن راشد عن عبد الرحمن عن هشام. وذكره السيوطي في الدر (10/6) ورواه لاين سعد وأحمد فقط. وذكره الهندي في مجمع الزوائد (198/7) وقال: رواه الطبراني واسنده جيد.
سورة الأعراف 172 - 178

413 - حدثنا هشيم قال حدثنا أبى الربيع عن يونس عن أبى إدريس عن أبى الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتبه اليمنى فأخير ذره ببضاء كأنهم الدرب وضرب كتبه البصرى فأخرج ذره سوداء كأنهم الحمم فقال للذين في بنيه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذين في كفه البصرى إلى النار ولا أبالي.

قله تعالى (من يهد الله فهو المهدي)

ومن يضلل نأولئك هم الخاسرون.

414 - حدثنا محمد ثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: علمنا خطبة الحاجة الحمد لله تستعينه ونسغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلادى له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات الحديث.

(1) المسند (76/6) به ورجاه ثقات. وعواء السبوي في الدر (6/7) لأحمد والبزار والطبراني.

(2) المسند (392/1) به ورجاه رجال الصحيح وكذا من وجة آخر (في 793) عن عفان عن شعبة أن أبى إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأصرام قال: وهذا حديث أبي عبيدة عن أبيه قال: علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم قد تبع أبى إسحاق. وذكره ابن كثير في تفسيره (512/3) وقال: رواه الإمام أحمد وأهل السنة وغيرهم. وأخرجه أبو داود في سننه (591/2) كتاب التكاح باب خطبة التكاح عن محمد بن كثر أخرينا سفيان وابن محمد بن سليمان الأنصاري المغني حدثنا وكيع عن إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق.

وربنا أخر عن محمد بن يسار حدثنا أبى عاصم حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن...
سورة الأعراف

45 - حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ يقوم في خطبته وحدثه الله ﷺ على يا هو أهله ويقول من يهده الله فلا ضلل له ومن يضلل فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعية الحديث.

46 - حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفوزاري حدثنا الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الدليمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو في حائط له بالطائف يقال له الواهظ وهو مخاصص فتنى من قريش ينحرب الخمر فقلت بلغني عنك حديث ... فذكر الحديث إلى أن قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره

أبي عياض عن ابن مسرود به نحوه مع زيادة ثابتة. والترمذي في كتاب النكاح من سنته باب في خطبة النكاح حديث (116) وقال: حديث حسن، والنسائي في سنننه (89/1) كتاب النكاح باب ما يستحب من الكلام عند النكاح وابن ماجة في النكاح بباب خطبة النكاح حديث (189) عن طريق أبي اسحاق به وهم من أخرجوه عن أبي الأحرم، وقد ورد منهم من أخرجوه عنه وعن أبي عبيدة جميعاً. وله شاهد من حديث جابر الصحيح وهو الحديث التالي. وعزاء السبويطي في الفهر (136/3) من حديث ابن مسرود لا ابن مدرية فقط ولكنه مختصراً إلى قوله وأشهد أن محمد عبد الله رسوله.

(1) المسند (326/7) به رواه بين ثقة وزد وقيل سمع والد جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي عن جابر كما في التهذيب (451/9) وهو صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه (397/11) كتاب الجماعة باب تكذيب الصلاة والخطبة عن أبي بكر ابن أبي شيبة حدثنا ركيع عن سفيان به مذكور. وعزاء السبويطي في الفهر (112/3) للسام والنسائي وابن ماجة وابن مدرية والبهطبي في الأسماء والصفات عن جابر به.
سورة الأعراف  179 -  180

يؤمنن فمن أصابه من نوره يؤمنن اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول:

جف القلم على علم الله عز وجل. (1)

قلت تعالى ( ولقد ذر أنت نجاتهم كثيرا من الجن والإنس )

417 - حدثنا وكيع قال: حدثني طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يارسول الله الطويل لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمله قال: أو غير ذلك

418 - حدثنا يزيد أنا محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي

(1) المسند (2/176) به ورجاله ثقات، ويعتبر آخر في (197/24) عن أبي المغيرة حدثنا محمد بن مهاجر أخبرني عروة بن ربيعة عن ابن الدبلسي نسبة. ورجاله ثقات أيضا، وذكره السيوطي في الفار (3/112) وزواه للبهائي في الأسماة والصفات فقط.

(2) المسند (8/68) به ورجاله ثقات، وصدور وهو صحيح على أغلب مسلم وقد تزعم طلحة بن يحيى فيه عن عمته. وقد أخرج مسلم في صحيحه (4/504) كتاب القراء بعنى كمل مولى يولد على الغترة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. عن زهير بن حرب عن جرب عن العلاء بن السهيب عن فضيل بن عمر عن عائشة بنت طلحة به بعض اختصار وكذا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به مثله وكذا عن طريق إسماعيل بن زكريا والخريجي عن طلحة به نحوه وذكره ابن كثير في تفسيره

417
سورة الأعراف

هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن لله تسععة وتسعين اسمًا مائة غير واحد من أصحاهما دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. (1)

419 - حدثنا يزيد أنيانًا فضيل بن مرزوق حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عدك ابن أمتك ناصبي بيبدك ماض في حكمك عدل في قضااؤك أسالك

(1) المعد (28/2) برجاله أثنتين رياضات آخر في (499/2) عن علي بن حاصم أنا خالد وهشام عن محمد بن سهيب عن أبيه هريرة به مثله دون قول مائة غير واحد ودون قوله أنه وتر يحب الوتر وكذا عنه (3/2/1/000) من حديث أبي سهيب ومحمد بن سهيب عن أبيه هريرة رضي الله عنه وكذا عن حديث همام عنه. أخرجه البخاري في صحيحه (24/111) كتاب الدعوات باب الله مائة اسم غير واحد عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد به ونظمه (لله تسععة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدة لا يخفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر) وكذا رواه في كتاب الشروط باب مايجوز من الإشتراع وفي كتاب التوحيد - باب - إن لله مائة اسم إلا واحدة عن أبي العباس عن شعبة عن أبي حفص عن أبي الزناد به. ومسلم في صحيحه (24/6) من طريق سفيان بن عبيد بن أبي الزناد عن الأعرج به وكذا من حديث ابن سهيب وهمان بن شميه عن أبي هريرة به مختصره. وذكره ابن كثير في تفسيره (24/63) وعزاز للصحيحين والرشدي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه

وسعد الشرمذي وابن حبان الأصم بزيادة وتفسيرهم بين روايتيهما. وعزاء السيوطي في الدور (31/3) الشافعي وأحمد والشرمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وأبي عوانة وابن خير وابن أبي حامد وابن حبان الطبرياني وأبي عبد الله بن منده في التركيب وابن مردوخا وابن نعيم والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن أبي هريرة به.

٢١٨
سورة الأعراف 180 - 181

بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا قال: فقيل يارسول الله ألا تعلمناها؟ فقال: بلني ينبغي لم سمعها أن يتعلمناها. (1)

قوله تعالى { ومن خلقنا أمة يهدون بالحق ويهديون } 42 - حدثنا أبو سلمة الخزاعي أنَّا لست يعني ابن سعد عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من يرد الله به خيرا يفتقه في الدين وان تزال هذه الأمة أمة قائمة على أمر الله لا يضهرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس . (2)

المستند (1) 396/128 (بالإسناد مشهور وفي إسناده أبو سلمة الجهني ذكر في تعجيل النفقه/1372 أنَّه يمجد في ميزان الإمام في ميزان الإمام ميدان)/1471/48. وردت عنه ابن حبان وأخرج حديثه في صحيحه كما في التعجيل. وسناء ابن كثير في تفسيره (516/3) بالإسناد المذكور للإمام أحمد وقال: وقد أخرجه الإمام أبو حاتم ابن حبان البصري في صحيحه مذهله، قال: هو في صحيحه (160/14) بترتيب علاء الدين أخرجه عن أحمد بن عيينة بن عبد ربه: حدثنا يزيد بن حارون بن مسافه بن مالك كما قال إبن كثير سوى طرق بسير. وذكره السيوطي في الدار (34/6) وعزاء لليهيجي في الأسماء والصفات فقط.

المستند (2) 16/48 (بالإسناد مشهور وفي إسناده صحيح. وكدأ بإسناد آخر عن إسحاق بن عيسى ثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن عبيد بن جابر أن عمر بن هانئ: حدثنا قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:}
سورة الأعراف 185

قوله تعالى { أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وماخلق الله من شيء وأن عصى أن يكون قد اقترب 
أجلمهم قبأي حديث بعده يؤمنون

421 - حدثنا حسان وعن منى قال: حدثنا حماد عن علي بن زيد وقال عفان حسن حماد أن أبلغه علي بن زيد عن أبي الصليت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ليلة أسرى بي لم أنتظر إلى السماء السابعة فنظرت فوق، قال عفان: فوفي. فإذا أنرصد وبرق وصواعق قال: فأتبت على قوم بطولهم كالبطور فيها الهبات ترى من خارج بطولهم قلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء كله الروا فلما نزلت

لا يزال طائفته من أمتي الحديث وزاد فيه زيادة، وكذا قيله في (46/96) من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن زرعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر البصبي بي. أخرجه البخاري في صحيحه (2447/13) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (إنا قلنا لشيء) إذا أردناه، مع الفتح عن الحنفي عن الوليد بن مسلم حديثنا ابن جابر حديثي عمر بن هانئ، أنه سمع معاوية ينهو ووزاد فيه فقال الوليد بن مسلم سمعت مما يقول: وهم بالشام فقال معاوية: هذا الوليد يزعم أنه سمع معاوية يقول: وهم بالشام، وأخرجه مسلم في صحيحه (2447/155) كتاب الأصرام - باب - قوله {لا يزال طائفته من أمتي} ظاهرين عن منصور بن أبي مازاح حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهدف الحديث يزيد بن الأصم عن معاوية به نحوه، وله شاهد من حديث زيد بن أرقم عن أحمد (429/4) ومن حديث أبي أماسة في (429/5) ومن حديث ثوبان في (428/5) وعده عبد مسلم أيضا ومن حديث جابر بن عبد الله في (378/4) وعده عند مسلم أيضا في نفس الموضوع السابق المذكور وكذا عده من حديث عبد الله بن عمرو وسعد بن أبي وقاص والمغيرة والأخير أخرج حديثي البخاري أيضا في الموضوع السابق المذكور نفسه. وذكره ابن كثير في تفسير (518/16) وعده للصحابين.
إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا (برهج 11) ودخان وأصوات فقلت: ماهذا ياجبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم أنت لا ينتظرونا في ملكوت السماوات والأرض ولا ذلك لرأوا العجز. 2

قلوه تعالى { يسألونك عن الساعة أيان مرسانا قل إنا}
علمها عند ربي لا يجلبها لوقتها إلا هو ... 3

423 - حدثنا أبى بكر حدثنا عبيد الله بن إباد بن لقيط قال: سمعت أبى يذكر عن حديثة قال: سئل رسول الله عن الساعة قال: علمنا عند ربي لا يجلبها لوقتها إلا وهو ولكن أخبرك بمشاركة وما يكون بين يديها. إن بين يديها فنعتها وهرجاً قالوا: يارسول الله الفتنة قد عرفناها فالهجر ماهو؟ قال: بلسان الحبشة القتل ويلقي بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدًا. 3

424 - حدثنا وكيع حدثنا نظر عن أبي جالد الوالبي عن جابر بن

(1) قرره: برهج  بتحقيق الغبار.
(2) المصدر (527/42) في رفي (336/2) عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا جماد عن علي بن زيد به شهله. وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما في التبريقي 401. وساقه ابن كثير في تفسيره (519/3) بإسناد الإمام أحمد مثله وقال: علي بن زيد بن جدعان له منكرات. وزعاء السيوطي في القدر (518/3) لأحمد وأبى أبي شيحة في الصنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.
(3) المصدر (589/5) وورجله بين ثقة وصدق. وساقه ابن كثير في تفسيره (525/4) بإسناد الإمام أحمد المذكور وقال: لم يرو أحد من أصحاب الكتب السنة من هذا الوجه. وزعاء السيوطي في القدر (420/3) لأحمد فقط عن حديثة.
سورة الأعراف

سورة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: بعثت أنا والساعة كهاتين. (1)

424 - حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك حدثنا الحسن بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سئل عن الساعة قبل أن يمرت بشهر فقال: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله عز وجل فو الذي نفسني بيده ما أعلم اليوم نفساً منفوساً يأتي عليها مائة سنة. (2)

(1) المسند (630/5) يذكر إسناده أبو خالد الوالي ومحمد بن سعد ال*/, حيث تتابع كما في التثقافة/139. ولهما شاهد صحيح من حدث سهل بن سعد آخره أحمد في مسند (5/628) من سفيان وفي (5/627) عن حسن عن محمد بن مطرف كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ﷺ. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين من هذه. وفي بعض إصبعه السبحة والتي عليها كما في الروايات الأخرى وأسانده صحيح وهذا اللطف من طريق سفيان وحديث سهل آخره البخاري في صحيحه (629/6) مع الفتح كتاب الطلاق باب اللعان عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان به مثله ورد أخاهان كهاتين وتقر بين السبحة والوساطة. ومسلم في صحيحه (2/629) كتاب الجمعة باب تخفيض الصلاة والخطبة من الحديث جابر وفي (6/718, 719) كتاب الفقه وأسرار الساعة من طرق عن أبي حازم بوكابأ عنده من حيث أنس مرفقاً مثله. وذكره ابن كثير في ثنائية (2/535) بقوله: فيما ثبت عن النبي ﷺ من حيث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما ثم ذكر من الحديث.

(2) المسند (636/3) يذكر إسناده حسن وقد تربع المبارك والحسن فيهم عند مسلم وغيره. أخرج مسلم في صحيحه (6/699) كتاب فصائل الصحابة باب قوله ﷺ: لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض. نفس منفوسية اليوم عن هارون بن عبد الله وحاج بن الشاعر قالا: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج آخر نفسي أبو الزبير أنه سمع جعبر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: فذكر الحديث نحواً. وكذا رواه عن محمد بن حاتم بن حذافة محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكر قبل مومته بشهر. وأsbin أبي حاتم. 444
سورة الأعراف

[(425) - حدثنا يونس وحسن بن موسى قلنا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن قيام الساعة وأقيمت الصلاة. فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل: ها أنا ذا يارسول الله ﷺ قال: وما أعدت لها فإنها قائمة. قال: ما أعدت لها من كثير عمل غير أنني أحب الله ورسوله فقال رسول الله ﷺ: أنت معي من أحببت قال: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام أشد ما فرحوا به. (1)]

(1) في تفسير سورة الأعراف (رقم 1421, 1417) عن أحمد بن يحيى بن مالك: السري حدثنا حجاج بن محمد قسامه مثل إسناد مسلم المذكور وأبلغنا عن أبيه عن الحسن بن صالح حدثنا إسحاق بن عبد الكريم أبى إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وابن منه قال: خبرتي جابر بن عبد الله فذكره مثل رواية الإمام أحمد وسماه ابن كثير في تفسيره (22450-524) يقول: قال ابن جرير ذكره به وعزاء لرسول وذكره السيوطي في الدر (382-380) وعزاء لرسول وابن أبي حاتم والحاكم وصححه رابين مرديحه عن جابر.

(2) المسند (2288) عن وارجاه تقات كلمه. وفي (212/3) بإسناد آخر عن عبد الصمد عن عمران القطان عن الحسن عن أنس أنه نُزه وجال هذا الإسناد بين ثقة وصدوق.

أخبره البخاري في صحيحه (48/8) كتاب الأدب باب ماجاه في قول الرجل ويلك عن عمر بن عاصم عن همام بن يحيى عن لجادة عن أنس: أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسول الله متي الساعة؟ فذكر الحديث. وأخبره مسلم في صحيحه (4/221-222) كتاب الطبع وأشراط الساعة باب قرب الساعة عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة به مشه وكتاب عن حجاج بن الشاعر عن سليمان بن جرب عن حماد به وكتاب عن طريق عفان عن حماد عن همام عن إسحاق البخاري.

وسبه ابن كثير في تفسيره (22450) بأن سباه لرسول وابن إسحاق للبخاري فقط.
سورة الأعراف 187

476 - حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن علي بن الأقرم عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: تقوم الساعة أو لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. (1)

قوله تعالى ( لا تأتيكم إلا بغثة }

477 - حدثنا علي بن حفص قال: أنا ورqa عن أبي الزناد عن الأحوص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لتقم الساعة وسأمهما بينهما لا يطويانه ولا يبتغيانه ولتقم الساعة وقد حلب لفحته لا يطمعه ولتقم الساعة وقد رفع لقعته إلى فيه ولا يطمعها ولتقم الساعة والرجل يلبيط حروضه لايسقي منه. (2)

478 - قرأنا على يحيى بن سعيد عن عثمان بن غزية حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فقالا: إذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء وأنتم

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

(1) المسند (1355/91) به ورجاله ثقات كلهم وكذا رواه بإسناد آخر عن عبد الرحمن عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن نمو. وأخرجه مسلم في صحيحه 276/4 كتاب الف髦 وأشراط الساعة عن زهير بن حرب حديثنا شعبة فذكره به ماتهو. (2) المسند (881) به ورجاله ثقات. أخرجه مسلم في صحيحه 277/4 كتاب الف髦 وأشراط الساعة باب قرب الساعة عن زهير بن حرب حديثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به نحوه. وعزاز السبوعي في الذكر (277) لاين أبي حاتم وابن مردوئه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرئعا تقريبا منه ببعض اختصار.

٢٢٤
سورة الأعراف

يعني كما قرأت علي. (1) وانظر حديث ابن مسعود المتقدم في آية 159 من سورة النساء. (2) قوله تعالى: { هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها } 429 - قال أحمد: { هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها } يقول: { منها زوجها يقول: وخلق من آدم حواء. (3) قوله تعالى: { فلما تفشاها حملت حملًا خفيًا... } 430 - حدثنا عبد الصدقة، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قطادة عن

(1) المسند برقم (184) عن وهب بن يحيى بن عمير سبعة، عن جعفر بن حذافة، عن ابن بريدة عن يحيى بن يحيى بن عمير، عن أبو غير إخبار عن أبي نعيم. (2) المحدثين، عن أحمد بن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكيم عن سليمان بن بريدة عن ابن عمير. (3) المسند بثوب أبي بكر، عن أحمد بن حنبل عن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل. (4) جريب بن النبهان عن جريب، عن الإمام، في كتاب التفسير، في سورة القاسم (71)، وحديث جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جريب، عن جري
سورة الأعراف

الخسست عن سمرة عن النبي ﷺ قال: لما علقت حواء طاف بها إبليس وكان لايعيش لها ولد فقال: سميها عبد الخالق فإنه يعيش فسموها عبد الخالق فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. (1)

(1) المستند (111/5) به وفي إسناده عمر بن إبراهيم ضعف في تفريعة ومع ذلك حسن الترمذي.

أخرجه الترمذي في سنن (377/5) كتاب التفسير تفسير سورة الأعراف وابن جرير في تفسير (372/9) رقم (15013) وابن أبي حاتم في تفسيره تفسير سورة الأعراف (رقم 1472) والحاكم في المستدرك (500) كتاب التاريخ ذكر أدم عليه السلام - جميعهم من طريق عبد الصمد به سوي ابن أبي حاتم من طريق هلال بن نبيث عن عمر بن نبيث. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا يعرفه منبوجا إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن عائشة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرونه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجوا، وآثره الذهبي هنا وهو في الميزان كما تقدم. وذكره ابن عدي في الكامل (170/6) في ترجمة عمر بن إبراهيم من طريق شاذ بن قياف عن عمر بن إبراهيم به نحوه وقال: لا أعلم يرويه عن قناعة غير عمر بن إبراهيم. فكله أحاديث عن قناعة مضطربة كما صرح العلماء بذلك كما في المصدر السابق لابن عرضة وأشربальнها، وذلك أخرج أبو بكر بن مروية في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (329/7) من حديث شاذ بن قياف به. ورواه ابن كثير جميع مقدمه سوى ابن عدي ثم عقبه يقوله: والفرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري قد رويه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحقق به ولكن رواه ابن مروية من حديث المعتصم عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا قالله أعلم. الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال قريحة ثم ساقه بإسناده عنه من قوله. الثالث: أن الحسن نفسه لم يقرر أن بقى كان هذا عنه عن سمرة مرفوعا لما ادعاه عنه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن ومعبد بن سهل بن بوسف عن عمر عن الحسن (جلاله لشركاء فيما آتاهما) قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. ثم ساق ابن جرير = 247
سورة الأعراف

قوله تعالى: [خذ العفر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين]

431 - حديثنا حسن حديثنا ابن لهيعة قال: حديثنا زيد بن سهل بن معاذ بن أبي أناس عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه قال: أفضلك الفضل أن تصل من قطعك وتعطي من منعك وتصفح عم شتمك (1) 432 - حديثنا أبو المغيرة حديثنا معاذ بن رفاعة حديثي علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله ﷺ فابتذلته فأخذت ببدا فحدث طويل فيه فقلت: يارسول الله أخبرني بما يفعل الأعمال؟ قال: باعقبة صلى من قطعك

هذا التفسير للأية يأساتيد عدة قلي (361/3616/116) ونقلها ابن كثير في تفسيره (361/350) عنه بإسناده، ثم قال: وهذه أساتيد صحيحة من الحسن، رحمه الله تعالى أنه قس الأية بذلك وهو من أحسن التفسير وأولى ماجملت عليه الأية ولرب كان هذا الحديث عندده محفوظاً عن رسول الله ﷺ لعله عنه هو ولا غيره لا سيماً مع تقاره ورورنه فهذا بذلك على أن وثيق على الصحابة ويثبت أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما... إنما يذكر من عهد المزروع والله أعلم، وعزاء السوسي في الدار (363/1832) لأحمد والشافعي وحسن وابن جبير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مدرية والحاكم ومصنون عن سيرة به. (1) المسند (361/3618/274) يدل فيه إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة إلا أنه ميراث ولكن لا يثبت زيد بن فداوين أيضاً ضعيف. وأخرجه الطبرائي في الكبير (188/274) عن المقدام بن داود حدثنا أسد بن مريس حديثاً ابن لهيعة فذكره، ب método وإسناد آخر عن عبد الله بن وهب الغزالي وحديثنا محمد بن أبي السري حديثنا رضوان بن سعد عن زبان بن فايد به نحوه، وذكره الهميم في مجمع الزرائد (189/8) وعزاء للطبرائي فقط. وعزاء السوسي في الدار (363/1832) لأحمد والطبرائي، ولله شهادته عدة انظر الدار (188/274-190/2769) ومن حديث عقبة بن عامر عند أحمد وهو الحديث التالي.
سورة الأعراف

وأعظم من حرملك وأعرض عن ظلمك. (1)

قوله تعالى: (وأما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعد بالله إنه سميع عليم).

433 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله أن النبي ﷺ كان يقول: اللهُ إني أعوذ بك من الشيطان من همزة ونفخة. ونفخه فهمه الموتى، ونفخه الشعر، ونفخه الكبير. (2)

(1) المسند (488/4) به. في إسناده علي بن يزيد ضعيف وكذا القاسم هو ابن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة الباهلي فيضعيف. وسنته ابن كثير في تفسيره (336/336).

(2) المسند (4/489) به رجالة بين ثقبة بصور، إلا أن عطاء اختلط بآخرين ولكنه له شواهد عدة يتقوى الأحدث بها. أخرجه ابن ماجة في سنده (266/1) كتاب إقامة الصلاة باب الإستعاذة في الصلاة عن علي بن المنتر، وابن أبي حامات في تفسير سورة الأعراف بعرمة (152/4) عن أبي سعيد الأشج كلاهما عن ابن فضيل. وفي الزوايد من التعليق على السنان: في إسناده مقال. فإن عطاء بن السائب اختلط بآخرين، وسماه محمد بن فضيل بعد الإخلطاق وفي صاحب أبي عبد الرحمن السلمى من ابن مسعود كلام قال شعبه: لم يسمع وقال أحد: أرى قول شعبة رحماً وقال أبو عمر الذاني: أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضًا عن عثمان وعلى رابين مسعود أه. والحديث قد رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن حبان في صحيحه من حدث جعفر بن مطعم أنهن من التعليق على سان ابن ماجة. وأخرجه ابن أبي شيبة في مسند كما في مصباح الزجاجة (10/3/2/2) وابن خزيمة في صحيحه (1/24) كتاب الصلاة باب الإستعاذة في الصلاة قبل القراءة من طريق يوسف بن عيسى. والحاكم.
سورة الأعراف

وانظر حدث معاذ المتقدم في الاستعاذة.
قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذًا مسهم طائف من
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون )

434 - حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ بحرا
(لم) فقالت: يارسول الله ادع الله أن يشفيني قال: إن شنت
دعوت الله أن يشفيك وإن شنت فاصبري ولا حساب عليك قالت: بل
أصبر ولا حساب علي.(2)

في السنن (27/2) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وکذا منه البهظي أيضًا في
سننه (57/2) جميعهم عن ابن قضيب به مثله. وقال الحاكم: هذا حدث صحيح الإسناد
وقد استشهد البخاري بعضاً من الصناع وأقره الذهب. وله شاهد من حدث أبو سعيد
الخاجدي عند السرخسي في سناته (59/2) مع زيادة في أوله. وقال: وفي الباب عن علي
وعائشة وعبد الله بن مسعود وفأبر وعبيد بن مطصم وأبي عمر وحديث أبي سعيد أشهر
حديث في الباب. ومما حدث جبير بن منصور عن الإمام أحمد في مساند
(85/853) وعند أبي داود في سناته (32/2) كتاب الصلاة باب ما يستفتح
به من الدهر وأبا ماجة في سناته (26/2) وعند البهظي في سناته (59/2) ومن
حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد أيضًا (69/2) وذكره السيوطي في
الدر (3/2) من حديث ابن مسعود وعفْواً على أبي حامد فقط.

(1) اللسم: طرف من الجنون بلمل الإنسان أي ما يقرب منه ويعتريه ( النهاية لابن
الأثير 4/272).

(2) وفه إسناد محمد بن عمر بن عقيلة الخلخالي صدوق له أوهام. وقال
ابن كثير في تفسيره (539/2) وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مرديبة ها هذا حدث
محمد بن عمر عن أبي سلمة فذكره به وعند عبد ( بها طيف ) بـ ( فيها لم )
ومعناها واحد. ثم قال: ورواية غير واحد من أهل السنان وعندهم قالت: يارسول الله =

230

قله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له } وأنصتوا لعلكم ترحمون.

سورة الأعراف 2:436 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه

الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط نبأ ولم يخرجاء وأقره الشافعية.

(1) جاء في الأصل عن عمران أبو بكر والتصوف من مقتضى القواعد ومن الحق بتحقيق

أحمد شاكر (رقم حديث 3240).

(2) المسند (346-347) - والrido أحمد شاكر: إسناده صحيح وهو كما قال رجاله رجال

الشيخين. أخرجه البخاري في صحيحه (114/1) مع الفتح - كتاب المرضي - باب

فضل من يصرف من الريح عن مسد حدثنا يحيى فذكره عليه مثلا. ومسلم في صحيحه

(4) حكاه البر والصلة - باب نواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن

أو نحى ذلك عن عبيد الله بن عمر الفراءيري حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل

قالا: حدثنا عمران أبو بكر فذكره به مثلا.
سورة الأعراف

قال: قال رسول الله ﷺ، إذا جعل الإمام ليوتيم به فإذا كبر فكيروا وإذا قرأ قأنصروا.(1)

۴۳۷ - قرأت على عبد الرحمن (عن) مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة البليشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ إنصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاً قال رجل: نعم بال رسول الله قال: إنني أقول مالي أئتاز القرآن قال: فانتهى الناس عن القراءة مسح ولما جهر فيه رسول الله ﷺ.

(1) المنسد (72) به ورجاله في ثقة وصدق إلا أن ابن سهلان وهو محمد بن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما في الترتيب، وكذا رواه بإسناد آخر عن سعد الصاغلي محمد بن ميسرة عن ابن سهلان به مع زيادة في آخره. وأخرجه النسائي في سننه (72) كتب الإفتتاح باب تأويل قول الله تعالى ( وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصروا لملكم ترحمون) عن الجارد بن معاذ الترمذي قال: حدثنا أبو خالد الأحمر به مثبت رواية الإمام أحمد الثانية، ومن طريق محمد بن سعد الأنصاري عن ابن سهلان ينقل الرواية الأولى لأحمد. وإنه ماجه في سننه (727) كتب إقامة الصلاة - باب - إذا قرأ الإمام فأنصروا. عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر به أتم منه وrive التمليق على الناس. قال المستند: هذا الحديث صححه مسلم ولاعبرة بتضعيف أن ضم فيه كل صحح مسلم في صحيحه (1) كتب الصلاة باب التشهد حيث سأل عن حدث أبي هريرة هذا فقال: هو صحيح عندي يعني إذا قرأ فأنصروا فقال: قارئ - أي السائل - لم تضعه هنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا إذا وضعت ها ما أجبرها عليه. ولقوله إذا قرأ فأنصروا شاهد من حديث أبي موسى عند مسلم وغيره، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره (141) من حدث أبي موسى الأشعري وعذاب لسلم ثم قال: وكذلك رواه أهل السنة من حديث أبي هريرة وصححه مسلم بن حجاج أيضاً ولم يخرجه في كتابه.
سورة الأعراف 2:6

من القراءة في الصلاة حين سمعوا بذلك من رسول الله ﷺ.

438 - حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتب له حسناء مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة.

قوله تعالى [ وأذكر ربك في نفسك تضرعا وخففة ودون الجهر من القول بالغدر والأصال ولا تنا من الغافلين

__________________________

ومع صحح أبو حامد الزركلي.

(2) المسند (2/41 1) به ورجاله بين ثقات رصدو سوي عباد بن ميسرة لين الحديث كما في التقرب/199. وساقه ابن كثير في تفسيره (54/2) بإسناد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثم قال تفرد به أحمد رحمه الله وذكره السبوي في المدر (638/3) فقال: وأخرج أحمد والبيهقي في شعب الإبان بسنده حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره به مفهلاً.

433
سوره الأعراف 2:6

439 - حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: خير الزوق مايكفي وخير الذكر الخفي. (1)

وأنظر حديث أبي موسى المتقدم في آية رقم 50 من نفس السورة. (2)

قوله تعالى { إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته
ويصبحونه وله يسجدون }

440 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مصعب بن رافق عن
قبره عن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا
رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: مالي أراكما رافعي أيديكم كأنها
أذناب خليل شمس، اسكونوا في الصلاة، ثم خرج علينا فرآنا حلقا
فقال: مالي أراكما عرين، ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما

(1) كتاب الزهد/100 به في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة بفتح اللام وكسر
الوحدة وسكن السخناتة وفتح الوحدة ضعيف كثير الإرسال. أخبره ابن حبان في
حيحه كما في ترتيبه (687/2) عن ابن تقيبة قال: حدثنا خزيمة قال: حدثنا ابن
هب قال أخبرنا أسامة بن زيد ذكرنا به مشهداً إلا أنه قدم آخره على أوله. وجاء عنده
محمد بن عبد الرحمن بن أبي كيشة وهو محرف والصحح ابن أبي لبيبة كما نقدم ضيده
من الترجيح. وعزاء في الجامع الصغير لأحمد رابع حبان والنبيسي في شعب الإبان.
انظر ضعيف الجامع الصغير (1/364/3). وضعه الشيخ الألباني وانظر تخرج الترغيب
(3/9).

(2) ذكره ابن كثير (6/544-5). (ط).
سورة الأعراف 2:16

الملاكية عند ربي قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف.

(1) قوله تعالى ( وله يسجدون )

441 - حدثنا وكيع وبعلي ومحمد أنبأنا عبيد قالوا: أخبرنا الأعشش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يعيا. يقرأ: يبارله أمر بالسجود فسجد فلله الجنة وأمرت بالسجود 

(2) فعصيت فلما النار.

(1) المسند (5/15) به صحيح رجله ثقات كلهم. أخرجه مسلم في صحيحه (222/1)

كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة... عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب

قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعشش به مثله. وكان من طرق وكيع وعيسى بن يونس

عن الأعشش به نحوه. وأبو داود في سننه (421/11) كتاب الصلاة باب تسوية

الصفوف عن عبد الله بن محمد التنفيلي عن زهير عن الأعشش به وذكره من قوله

(لا تصرف المحتفل). والنسائي في سننه (92/2) كتاب الإمامية باب حث الإمام على

رض الصوف وابن ماجة في سننه (317/1) كتاب الإقامة - باب - إقامة الصوف

النسائي عن قصة عن الفضيل بن عباض. وابن ماجة عن علي بن محمد عن ركيب

كلاهما عن الأعشش. مقتصرا على طرقه الأخير فقط. وذكره ابن كثير في تفسيره

(2) المسند (443/2) به صحيح رجله ثقات. أخرجه مسلم في صحيحه (87/1) كتاب

الإيمان - باب - بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة

وأبي كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعشش به مثله. وابن ماجة في سننه

(324/1) كتاب الإقامة الصلاة - باب - سجود القرآن أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة

به مثله. وذكره السيوطي في القدر (3/214) وزعم لهما وليبهتهما فقط.

٢٣٥

(1)

المستند (63/3-21) برواية ثقات. وفي (217/5) عن إسماعيل عن خالد.

قال: حدثني رجل عن أبي العالية به نحوه: أخرجه أبو داود في سنته (127/2) كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سجد بنمسد عن إمام الشافعي بمثل إسحاق الثاني لأحمد. والناساني في سنته (277/2) كتاب الإفتتاح باب الدعاء في السجود قال: أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي و محمد بن بشار من عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن أبي العالية به مثله وزاد بالليل أن كان يقول في سجود القرآن بالليل الحديث. والترمذي في سنته (274/2) أبواب الصلاة باب ما يقول في سجود القرآن.

قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحنبل متلف رواية النسائي وقال: الحديث صحيح. والمهاجر في المستدرك (11) عن طريق خالد أيضا وصححه على شرط الشيخين ورواقهذهب. وزاد بعضهم في آخره: {تيارك الله أحسن الخالدين} وعذار السبوفي في البدر (15/140) لا ابن أبي زيد. في المسند وأحمد وأبي داود والترمذي وصححه والناساني والديارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها. وللفظ الحديث شاهد من حديث علي رضي الله عنه عند مسلم (535/1) وعند أبي داود (217/5) وكلها عن جابر عنه عند غيره.

٢٣٦
تفسير
سورة الأنفال
ففضل كونها من المثاني وأنها من أوائل مانزل بالمدينة.

انظر حديث ابن عباس المتقدم في أول سورة براءة.

قوله تعالى (يسألونك عن الألفاظ...)


444- ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو أسحاق عن عبد الرحمن بن عباس ابن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا من النبي صلى الله عليه وسلم نشيدت معه بدرا فالتقي الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويتكلمون فأثبتت طائفة على العسكر يحرونها ويجممون وأحدثت طائفة يرسل الله صلى الله عليه وسلم لايصيب العدو منه غزوة حتى إذا كان الليل وفء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الفينان: نحن حونناها وجمعناها فليس أحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بآمن بها مما نحن نفنيها عنها العدو وهومناها وقال الذين أخذوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق.

(1) البخاري 1538 ورثة الحق: إلا من الله النافع من عبد الله النافع عن سعد (السند 1558). أخرج أبو داود وابن ماجة من طرق عنة أبي بكر بن عباس به ورثة الرحمي عن صحيح (المسلم - الجهاد - باب في الفتن 78،77،76/3، السين - التفسير - سورة الأنفال 268/5، وانظر تفسير ابن كثير 1557/2)
بها منن أن أحذتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتقنا به فنزلت (سألونك عن الأنفال) قتل الأنفال لله والرسول فاقتعوا الله وأصلحوا ذات بينكم فقسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على فواف بين المسلمين قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نقل الربع وإذا أقبل راجعا وكل الناس نقل thirds وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم.

445- ثنا هشيم أنا سيبان عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خسناً لم أعطهن أحد قبلي بعثت إلى الأحم الأشرود، وكان النبي إذا يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وأجلت لي الفتر ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالربب من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهوراً ومستكاً فأنا رجل أدركت

الصلاة فليصلح حيث أدركته.

وانظر حدديث سعد بن أبي وقاص المتقدم في سورة النساء آية 43.

(1) المسند (176/663) وأخبره مختصراً من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن مكحول عن أبي عثمان بلال بن الأشرود (المسند 7/767). أخرجه الترمذي وابن ماجة مختصراً جيداً. وأخبره لين حبان والخاكم مطولاً من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن مكحول عن أبي سلام عن أبي امامة عن عبادة وقال الترمذي: حسن وقال الخاكم: صحيح على شرط مسول ولم يخرجوا وسكت

الإمام (السنن - السب - باب في الفئات 1367. السنان - الجهاد - باب في الفئات 68. موارد الأشمن 241. المستدرك 2/1367). وأقر أن في الإسناد في المسند تخلطاً ووقع أيضاً في موارد الأشمن عن محمد بن الحارث بن عباس والصواب عبد الرحمن بن المحارث فقد أخرجه الخاكم من نفس الطريق على الصواب، وعبد الرحمن وسليمان فيما قال يسير لا ينزل بحديدهما عن رتبة الحسن، وأما مكحول فقد عثمان وقد وصفه ابن حيان بالتدليس وقال الخاكم: لم يجب أن كلام التقدم لغيره، وعد في الرقم الثالثة من الدلائل وقد قبلعتهم جماعة من الأئمة (الموارد الطبقات المدنية 346). وحدثني لم يذكر الأخياني في صحيح ابن ماجة. ذكره ابن كثير.

(2) المسند 27/480. أخرجه نحوه عن ابن عباس وأبي موسى وأبو ذر (المسند 27/480). أخرجه البخاري وسليم من طريق

هشيم به (الصحيح - التلخيص 226, الصحيح - المساجد 167). ذكره ابن كثير.

(3) 549/4.
سورة الأنفال 2-446-447

- أتينا وَكَبَيْعٌ قَالَ نَا إِسْرَائِيلُ وَأَخَوَانِي وَالنَّاسِ فَبِمَا أَنَا عِندَكُمْ وَأَنَا عِندَ رَبِّي وَأَنَا عِندَ رَبِّ الْيَهُودِانَهُمْ. (1)
- فَأَخْرَجْنَا عَلَيْهِمُ الْفَتْحَ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ.

- قَالَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ: (2) "لَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ.

- أَخْرَجَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ: "لَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ.

- قَالَ: "فَأُرِيدُ أَنْ أَخْرِجَهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرِجَهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرِجَهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرِجَهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرِجَهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرِجَهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرِجَهُمْ مِنْ دُونِهِمْ.

- أَخْرَجَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ: "لَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَيْهِمُ الْفَتْحَ وَأَخْرَجْنَا عَلَيْهِمُ الْفَتْحَ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ.

- أَخْرَجَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ: "لَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَيْهِمُ الْفَتْحَ وَأَخْرَجْنَا عَلَيْهِمُ الْفَتْحَ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ دُونِهِمْ.

- أَخْرَجَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ: "لَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ.

1. أَخْرَجَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ: "لَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ.

2. أَخْرَجَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ: "لَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ.

3. أَخْرَجَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ: "لَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ.

4. أَخْرَجَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ: "لَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ.

5. أَخْرَجَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ: "لَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ وَلَهُمْ مَدَارَةً عَلَى الْيَدِ.
قوله تعالى (إذ تستغيثون ريكم فاستجاب لكم....)
449 - حدثنا أبو نوح قراد أني أتلقى عرمة بن عمر حديثاً سماك المنفي
أبي زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر
قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونبي فنظر
إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم
القبة. ثم مد يده وعمله رداً وإزاره ثم قال: اللهم أين ماوعدتي
اللهم أجز ماوعدتي اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام
فلا تعيد في الأرض أبداً قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل وبدعه حتى
سقط رداً فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردته ثم التزمه من ورائه ثم قال:
يباني الله كفلك مناشدتك ربك فإنك سينجز لك ماوعدك وأنزل الله عز
وجل (إذ تستغيثون ريكم فاستجاب لكم أني عدمك بألف من الملائكة
مردين) فلما كان يومئذ وناقوا فيهم الله عز وجل المشركين فقتل منهم
سبعون رجل وأسر منهم سبعون رجل فاستشار رسول الله صلى الله عليه
 وسلم أبي بكر وعلياً وعمرو فقال أبو بكر: باني الله هؤلاء بنو العم
والمشييرة والأخرون قاتل أرأ أن تأخذ منهم المقدمة فيكون ما أخذنا منهم
قوة لتنا على الكفار وعسي الله أن يهدفهم فيكون لنا عضداً قال فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ماترى يا ابن الخطب: وقال: قلت: والله ما أرى
ما رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكنين من شن قريباً لآخر فأضرم عنته
وتنكن عليها من عقيل فيضرب عنته ومكن حزمة من فلان أخيف فيضرب
عنته حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هواية للمشركين هؤلاء

= حديث حسن صحيح وأجره الحاكم من طريق إسرائيل بن وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه
رسكت النهي (السنن - التفسير - سورة الأنفال 269/5، المستدرك 2277). وقال ابن
كثير: إسناد جيد (التفسير 655/5). وقد أخرج أيضاً ابن أبي حاتم وجماعة من طريق سماك
به (البخاري) من طريقه رقم 21 وتعتبر المرجعين. ورساك في روايته عن
عكرمة اضطراب ولكن قد نص أهل العلم على أن تزويج من سمع منه قدما كسفبان وشعبة
صحيح وقد لاحظت كما في هذا الموضع وغيره تصحيح الآلهة لرواية إسرائيل قلعة عن سمع
منه فإنها أو أن روايته عنه مستقيمة والله تعالى أعلم.

241

وانظر حدثي ابن مسعود المتقدم في سورة البقرة آية 144.

45- حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بكر بيه فقال: حسبك يا رسول الله فقد أظلمت على ربك وهو يسب في الدروع فخرج وهو يقول: [سيهزم الجموع ويولون الدرب].

سورة الأنفال 15-16


وانظر حديث علي بن أبي طالب الآتي في أول سورة المحتينة.

قوله تعالى (إذا لقيتم الذين كنروا زحفا فلا تولؤهم الأدبار ومن بولهم)

سورة الأنفال 147

464- ثنا زكريا بن عدي ثنا عبد الله بن عمرو يعني الرقي عن زيد
ابن أبي يعيسى ثنا جيلب بن سهيم عن أبي المثنى العبدي قال: سمعت
السديسي يعني ابن المخصصة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم
لأبيه قال: فاشترط على شهادة أنت لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام، وأن
أصوم شهر رمضان، لأن أجاهم في سبيل الله، فقلت: يا رسول الله أما
إثنتين فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة فإنهم زعموا أنه من ولين الدبر
فقلت: فما به من الله فأخاف أن حضرت تلك جشعنت نفسي وكربت
الموت، والصدقة فوالله ما أطنبها إلا غنيمة، وعشر يوم هن رسل أهلي
وحولتهم قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ثم حرك يده، ثم
قال: فلا جهاد ولا صدقة قلم تدخل الجنة إذا. قال: قلت: يا رسول الله
أنا أبي вкус قال: فباعته عليهم كلها.
سورة الأنفال ١٩-٢٤
قوله تعالي [إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح]

٤٥٥- ثنا محمد بن عبيد بن عبد الله بن عبد الرازق عن أبي سعيد حدثني الزهري عن عبد الله بن سفيان بن قيس عن أبي أن رأى عيسى بن عبد الله بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك من أهل الخير، فأول ما أحسن إليه قلوب أهل الجنة.

قوله تعالي [يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعواك لما يحبكم]


هي السبع المئاني والقرآن العظيم الذي أوتته.

قوله تعالي (واعملوا أن الله يحول بين المرء وقلبه)

٤٥٧- ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حبيبة أبى هاني، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبيب أنه سمع عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصباع

(١) جاء في الطريقة الطائفية والصوفية و אתה وأعلم بالله.}

(٢) المسند (٤٣٦/٥). أجره السماقي في التفسير من طريق صالح بن كيسان وأحلامي في المستدرك من طريق ابن إسحاق حسان عن الزهري به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.

(٣) المسند (٤٥٠/٤). وأجره أيضاً عن حبيبة بن عبد بن شعبة به نحوه (المسند ٤٣٦/٥). أجره البحتري ومسلم وغيرهما من طرق عن شعبة به (انظر موسوعة فضل آتت سور وآيات القرآن).
سرة الأنفال 25
الرحمن عز وجل كلب واحد يصرف كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب إصرف قلوبنا إلى طاعتك(1). 458- حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير يحول بين المرو وقلبه قال: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان(2).
قله تعالى (واتقوا فتنة لاتصبيح الذين ظلما منكم خاصة)
459- حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا شداد يعني ابن سعيد حدثنا غياث بن جبير عن مطرف قال: قلتا للزبير: يا أبا عبد الله ماجاء بكماً ضياعتم الخليفة حتى قتل ثم جثتم تطبلين بدمهما. قال الزبير: أنا قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وانطلقوا فتنة لاتصبيح الذين ظلما منكم خاصة لم نكن نحسب أن أهلها
حتى وقعت منا حيث وقعت(3).

(1) المندب (468/2). وأخرج نحوه من طريق بشرين عن أبي هاني، به (المندب 173/2).
(2) السجع (468/2). وأخرج نحوه عن النزار بن سمعان وعن عائشة وعن أم سلمة وعن أساف (المندب 182/4).
(3) السجع (468/2). وأخرج مسلم من طريق حمرة به نحوه (الصحيح الحدب - باب 91/6 ، 20/3). أخرجته مسلم من طريق حمرة به نحوه (الصحيح الحدب - باب 91/6 ، 20/3). ذكره ابن كثير (467/2).
(4) المندب (468/2). وإنسان حسن والأمام. لم يستمر بالسياح ولكنه كان احتضان الأمة تلبسه. أخرجه الطبري من طريق عن سفيان به ومن طريق المنهال عن سعيد بن زيد ومن طريق جمجر عن سعيد بن زيد (التفسير 13/497-498). وقد روي نحو ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس.
(5) الطهراوي (468/2) - 497. والبحار ومجماد وغيرهم (النظر في تفسير الطبري 13/497-498).

246
سورة الأنفال 25

346 - ثنا ابن ماهر ثنا سيف قال: سمعت علي بن عدي الكندى يحدث
عن مجاهد قال: حدثني مولى لى أنه سمع عليا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ليعذب العامة بعمل خاصة
حتى يروا المنكسر بين ظهرانيهم، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه.
فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. 

واظن الأحاديث المتقدمة في سورة المائدة آية 5. 

347 - ثنا حسین قال ثنا خلف يعني ابن خليفة عن لیث عن علقمة بن
مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت العاصي
في أمي عمهم الله عز وجل بعذاب من عند، فقلت: يا رسول الله أما
فيهم يومئذ أئاس صالحون، قال: لی، قالت: فكيف قصه أولئك، قال:
يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصبرون إلى مغفرة من الله ورضوان.

347 - ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله تعالى

(1) المسنود (4/46). وأخرج به بعد ب أحمد م من طريق ابن المبارك عن سيف عن علي بن عدي
يقول: حدثني مولى لى أنه سمع جدي يقول... فذكر أهله وأحل على الأول. قال الهيثمي: رواه
أحمد من طريقين إحداهما عند ( يعني المذكورة أعلاه). والآخرين عن علي بن عدي حدث
مولي لى وهو الصواب وكذلك رواه الطبراني وفيه رجل لم يسمع وقبيلة رجل أحدهم الإسنادين
ثقات (المجمع 7/226). ذكره ابن كثير وقال: فيه رجل مهمل ولم يخرجوه في الكتب السنية
ولا واحد منهم (التفسير 3/579). وللحديث شاهد عند الطبراني عن النعمان بن عميرة قال

(2) المسنود (5/6/104). وأخرج به من طريق الحسن بن محمد عن امرأة من الأنصار عنها ينحوه
نحو معناه عن ابن عمر (المسنود 2/1471، 1483). قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين رجال
أحدهم رجال الصحيح (المجمع 7/226). ويشهد له حديث عاشية وقد قال فيه الهيثمي:
رواه أحمد وفيه أمرة لم تسم. وحديث ابن عمر وقد قال فيه الهيثمي: رواه أحمد وفيه المجاب بن
أرطاة. وهو ضعيف. وللحديث شاهد أخرى (المجمع 7/279). وانظر الحديث
السابق. ذكره ابن كثير (578/483).
سورة الأنفال 27-28

والمنه فيها كمثل قوم استمروا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء نصرون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها: لندعكم تصعدون فذؤدونا فقال الذين في أسفلها: فإننا نتبعنا من أسفلها فنسقي قائد: فإن أخذوا علي أبدهم فمتعهم غيروا جميعا وإن تركوه غرقو جميعاً.

قوله تعالى (لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم) انظر حديث علي في قصة حاتب بن أبي بليعة الآتي في أول سورة المعتدية.

قوله تعالى (واعمموا أفما موالكم وأولادكم فثمن وأن الله عنده أجر عظيم).

48-49: ثنا عبد الوهاب ثنا أبو بعث أبا قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لايحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذ الله منه كما يكره أن يوقد له النار فيذف فيها.

---

(1) المسند (88/420). وأخرج من طريق عمار الشعبي به نحوه (المسندة 299/270).
(2) المسند (87/174). وأخرج أيضا من طريق عبد الروؤف بن عبد الله بن فضل (المسندة 283/17).
(3) المسند (87/172). وأخرج نحوه من أبي رزين في حديث طويل (المسندة 288/187).
(4) المسند (88/204). وأخرج من طريق عبد الوهاب بن عبد الله بن عثمان (المسندة 288/187).
(5) المسند (88/203). ذكره ابن كثير (582/1).

248
سورة الأنفال 2-20


قوله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)...

465- ثنا وكيع عن حمامة بن قيس عن محمد بن أبي أيوب عن أبي موسى قال: أمانات كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع أحداثها وبيقي الآخر (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مستغفرون).


249
سورة الأنفال ٣٤

معذبهم وهم يستغفرون١.

۴٦٨- ثانٍ أبو سلمة أتا لي بث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إيليس قال له: بمزاك وجلالك لا أرح أغوي بيتي آدم مادامت الأرواح فيهم فقال الله: فينزتي وجلالي لا أرح أغفر لهم ما استغفرون٢.

۴٦٩- ثانٍ معاوية بن عمرو ثان رشدين قال: حدثني معاوية بن سعيد التاجبي عن حديث عن فضالة بن عبيد بن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحبد آمن من عذاب الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل٣.

قوله تعالى [إن أولياؤه إلا الملفقون]

انظر الحديث عقبة السعدى المتقدم في سورة البقرة آية ١٧.

(۱) المندود (٣/٣٩٦/٥) ورحلة قال فيه ابن معين ثبت وقال أhib: ما أرى بهديه يا سما...
(۲) وذكره ابن حبان في الثقاف وعمرو بن أبي أيوب الأنصاري ذكره البخاري في التاريخ وقال: حديثه في الكوفيين وذكره ابن حبان في الثقاف (انظر تعميق المتن ск ۴٩٣). أخرج الحاكم من طريق وكيع إلا أنه وقع فيه عن عبيد بن أبي أيوب وعله صحيح وأخرج به نحوه عن أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم وسكت النبي ثم رواه عن أبي موسى شاهداً له (المندود ۴٢٤٩). وقد أخرج الترمذي مرفوعاً من طريق إسحاق بن إبراهيم بن مهاجر عن عبيد بن يوسف عن أبي بركة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله أمانات لأناش طبّاً وتزكّياً وذكره البخاري.

۲٥٠
قوله تعالى [وما كان صلاتهمش عند البيت إلا مكاء وتصفيق]
468- حدثنا وكيع عن موسي بن قيس الحضرمي عن حجر بن عنبر
469- حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسي بن قيس عن حجر بن
عنبر قال: المكاء: الصغير، التصديقة: وضع يده على فيه.
470- حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسي بن قيس عن حجر بن عنبر
وقد شهد مع علي الجمل قال: المكاء: الصغير قال أحمد: أخطأ فيه وكيع
أصاب يحيى بن آدم وأبو نعيم.
471- حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاق قال: المكاء: التصفيف
والتصديقة: الصغير.
472- حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن نبيط عن أبيه وقد رأى
النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاء: الصغير قال أحمد: أخطأ وكيع
وأصاب أبو نعيم.
قوله تعالى [قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف]
473- ثنا أبو معاوية ثنا الأشعش عن شقيق عن عبد الله قال أتي
النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يارسول الله إذا أحسنت في
الإسلام أؤخذ بما عملت في الجاهلية? فقال: إذا أحسنت في الإسلام لم
تؤخذ بما عملت في الجاهلية وإذا أستأ في الإسلام أخذت بالأول والآخر.

(1) المتن (1767/2/261). أما أثر حجر بن عنبر فقد أخرجه ابن جرير مس طريق وكيع به
على الصواب فقال المكاء الصغير والتصديقة التصفيف. أما أثر نبيط فقد أخرجه أبو الشيخ
عندما كانوا يطروقون بالبيت وهم يصفرون وعله ابن أبي حاتم حسن قال المكاء الصغير وكذا
ذكره ابن كثير. وقد ورد ذلك من جمهور السلف روى ذلك الطبري بأسانيده (التفسير 13/87
524 - 2/3, الدار التضور 138/3, التفسير لابن أبي حاتم - الأنفال رقم 34/3,
التفسير لابن كثير 13/44).

(2) المسند (1766/6/11) وأخرجه أيضا بتحويه من طريق مصاهر والأشعش عن أبي وأثل به
(المسند 187/1/1). أخرجه البخاري وسلم من طريق مصاهر والأشعش به
(الصحيح - استنبات المرتدين 188/17/8). الصحيح - الإيضاح - ياب هال يؤخذ بأعمال.

قوله تعالى [وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله].

انظر مرتقى في سورة البقرة 192، وانظر ما يأتي في سورة التوبة آية 6(1).

قوله تعالى [واعمروا أنت غنتم من شيء فإن لله خمسه...]

475- ثنا عبد الصمد عن همام عن عامة [ألفاء الله على رسوله من أهل القرى فللرسول ولذي القرى والبيتام] الآية. قال: كان الفيء بين هؤلاء فنسختها الآية التي في الأنفال [واعمروا أنت غنتم من شيء فأن لله خمسه والرسول].

وانظر أثر مجاهد وعكبة المتقدم في آية 1.

476- ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الجليل قال: انتهت إلى حلقة فيها أبو مجز وابن بريدة فقال عبد الله بن بريدة: حدثني أبي بريدة قال:

|= الباهلي 877/6. ذكره ابن كثير (1699).
(2) أخرجه تفسير ابن كثير (987/1497).
(3) أخرجه ابن الجوزي بإسناده إلى الإمام أحمد وهو صحيح إلى قتادة (نساؤ العين 237). والآخر في ناسح ومنسوخ قتادة رواية همام (سورة الحشر ص 84). وسياطي في سورة الحشر إن شاء الله تعالى.

252
سورة الأنفال 41


477- ثنا أبو اليمان إسحاق بن عيسى قالا: ثنا إسماعي بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة قال إسحاق الأعرج عن المقدام بن معدٍ كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرباء والخزرجي بن معاوية الكندي فذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبى الدرباء لعبادة: يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كالذ كثا دونا في شأن الأخصاء فقال عبادة: قال إسحاق


253
في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المقسم فلم يسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول ورقة بين أفقيته فقال: إن هذه من غذاكم وانه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والسهم مردود عليه فأذاذا الخيط والمغيط وأكثر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فان القول نار وعوار على أصحابه في الدنيا والآخرة واجهوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لاتم وأقموا حجد الله في الحضر والسفر واجهوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم.

وانظر ما تقدم عن عبد الله بن عمرو في سورة آل عمران آية 161.

478- حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد قال: أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنظمة عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: تقلل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منية ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد فقال: رأيت في سيفي ذا الفقار فلا أقوله فلا يكون فيكم ورأيت بيدي مرده كبس فأخذه كيس الكتبية ورأيت أني في يد حسان وفه ففه وفه ولله خير ففه وفه ففه ولله خير ففه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

479- ثنا إسحاق بن منصور ثنا الجريجي عن أبي العلاء بن الشخير قال: كنت مع مطرف في سوق الإبل فجاء أعرابي ومعه قطعة أديم أور جراب فقال:

(1) المسند 236/5. وأخرججه بحبيب بن عثمان أبي زكرى البصري عن إسحاق بن نعمان.

(2) المسند 244/5 وقال المحقق: إسناد صحيح. أخرجه الترمذي عن هانئ عن ابن أبي الزناد به مختصرا وقال: حسن غريب. (السند - السير - باب في النقل 161). ذكر ابن كثير.

264
سورة الأنفال 41
من قرأ أو فكمو من يقرأ، قلت: نعم، فأخذته فإذا فيه بسم الله الرحمن
الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أشي حي
من عقل أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا
المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وهم النبي صلى الله عليه وسلم
وصدقوا فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله فقال له بعض القوم: هل سمعت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً تحدثت؟ قال: تعم، قالوا: فحدثنا
رحمك الله قال: سمعته يقول: من سره أن يذهب كثير من وهر صدره
فليصم شهر الصبر أو ثلاثة أيام من كل شهر فقال له القوم أو بعضهم:
أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألا أراك
تنهموني أن أكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل
مرة: تخافون والله لا حدثتمكم حدثنا سائر اليوم ثم انطلق.

480- ثمان عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني عبد الله بن المبارك عن
 يونس بن يزيد عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن السبب قال: حدثني
جبي بن مطعم أنه جاء وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فيما قسم من خسم حنين بين بني هاشم وبني المطلب، فقالا:
بارسل الله قسمت إخواننا بني المطلب وبي عبد مناف ولم تعتنا شيئاً
وربناهم مثل قرايتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أرى
هاشم والمطلب شيئاً واحداً. قال جبي: ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه
 وسلم لبني عبيد شمس ولا بني نفيل من ذلك الخمس كما قسم بني هاشم
وبي المطلب.

(1) المسند (287،778). وأخرجه مختصراً من طريق هارون بن زكاب وقرة بن خالد عن ابن
الشخير به (المسندر 78). أخرجه أبو داوود من طريق مرة والنسائي من طريق الجريري عن
يزيد بن نهجة (السنن - الإمرة - باب ماجة في سهم الصفا 133/73، الناس - نسخ الفقه –
134/7). ذكره ابن كثير بعد بضعه أحاديث ثم قال وهذا أحاديث جيدة. إن (التفسير).
(2) المسند (687) وأخرج من طريق ابن إسحاق عن الزهري به نحوه (1481). أخرجه البخاري
من طريق عقيل عن الزهري به نحوه (الصحيح - النبأ - باب مناقب قريش 186/7). ذكره
ابن كثير (687).

260
سورة الأنفال 41

481- ثنا عفان أنا جرير بن حازم أنا قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز فقال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس. سأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه. وحين كتب جوابه، فقال ابن عباس: والله لولا أرده عن شر يقع فيه ما كتب إليه ولا تعلمه. عين قال: فكتب إليه إنك سأأتي على سهم ذوي القرى الذي ذكر الله عز وجل من هم وإننا كنا نرى قربة رسول الله ثم فأي ذلك علينا قومنا وسأله عن اليمين. عني يقضى يشبه وأنه إذا بلغ النكاح وأوسع منه رشدًا دفع إليه ماله وقد انقضى يشبه وسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدًا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدًا. وأن فلا تتقتل إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتلته وسأله عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الأBas وإنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يجزى من غنائم المسلمين. (1)

وانتظر حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل الآتي في سورة النور آية 10.

482- قال أحمد: العيدة من قاتل أربعة أخساق وخمس يقسم على خمسة على ماسم الله تعالى (واعملوا أنا غنتم من شيء فأن لله خمسة وللرجل) وخمسة الله والرسول واحد. (2)

قولة تعالى (إن كنت أمتن بالله ...)


(1) المسند (24842-24942). أخرجه عن عبد الرحمان بن عطاء عن جرير به نحوه (المسنداً)
(2) المسند (24942). أخرجه مسلم من طريق محمد بن يزيد بن هرمز به نحوه (الصحيح - باب النساء)
(4) مسائل عبد الله 247 وذكر نحوه أيضا في 460.
سورة الأنفال : 41-42

قالوا: بارسول الله أنتاناك من شقة بعيدة وبيننا وبيتك هذا الحي من كفار مضار ولستنا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فأخبرنا بأمر ندخل به الجنة ونجيب به من وراءها وسألوه عن أشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرين بالإيام بالله قال: أتدركون مالإيام بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإبادة الزكاة وصوم رمضان وأن تطعما الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدابة والخمر والنقير والمزفت قال: وربنا قال: احفظوه وأخبروا بعين من وراءكم.

قوله تعالى (وما أنزلنا على عبدين يوم القرآن)

484 - ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عمران أبو العرواح عن قنادة عن أبي المهلح عن واثلة بن الأسقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضن من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان.

قوله تعالى (ولو توالدت لاختفت في الميعاد)

انظر حديث ثوب كعب بن مالك الآتي في سورة براءة آية 117-119.

---

(1) المندس (228/1). وآخذه من طريق سعيد بن السبب وعكرمة عن ابن عباس. به نحوه (المندس 171). أخرج البخاري ومسلم من طريق شعبة به نحو (الصحيح - الإيام - باب أداء الخمس من الإيام / 110، الصحيح - الإيام - باب الأمر بالإيام بالله ورسوله...).

(2) المندس (207/1). أخرجه ابن عساكر وغيره من طريق عمران به وله طريق آخر عن واثلة أخرج أبو عبيد وله شاهد عن ابن مدرية من حديث جابر، وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس من صحبة عن أبي طلحة عنه وله شاهد آخر عن أبي الجهل عند الطبري مقتضى على نزل القرآن فقط فانهذت هذه الطرق صحيحة (تاريخ مسيح 2727، فضائل القرآن ص 244، البادئة والنهاية 67، تاريخ الأم والأمر / 286، وتذكر ماكتبه في صحيح البخاري الصفرة النبوية الآخر رقم 326).

(3) ذكره ابن كثير (10/3).

207
قوله تعالى (بأيها الذين آمنوا إذا لقتهم فئة فاثبتوا) 

485- ثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم ثنا أبو حيان قال: سمعت
شيخا بالمدينة يحدث أن عبد الله بن أبي أوفى كتب إلى عبيد الله إذ أراد
أن يغزو الخروجية فقلت لكتابه وكان لي صديقا اسمه لي ففعل أن رسول
صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله عز وجل
العافية فإذا قيتموه فأصابوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيروف
قال: فنظر إذا زالت الشمس نهد إلى عدوه ثم قال: الله منزل الكتاب
ومجري السحاب وهما الأحزاب اهزمهم وانصرفنا عليهم (1).

قوله تعالى (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضيرون وجههم
وأندبرهم) (2).

انظر حديث البخاري عن عزاب المتقدم في سورة الأعراف آية 200 (3).

قوله تعالى (وزن الله ليس بظلم للعبيد) 

انظر حديث أبي ذر الآتي في سورة يونس آية 44 (4).

قوله تعالى (إما تخائف من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فإن الله لا
يحب الخائنين) (5).

486- ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن
عامر قال كان معاوية يسير بأرض الروم وكان بينهم وبينه أمد فأنا
يضرب منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر
الله أكبر وفاء لا غدر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان
بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عندن ولا يشذى حتى ينتقضى أمداً أو ينتبز (6).

(1) المستدرك (2:534-535). أخرجه البخاري ومسلم من طريق سالم أبي النضر مولى عمر بن
عبد الله وكان كاتبه له فذكر أنه قرأ في كتاب ابن أبي أوفى لمسر بن عبيد الله حين سار إلى
الخروجية ذلك الحديث (الصحيح - الجهاد - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل
أول النهاير آخر القتال حتى نزول الشمس 2/4، الصحيح - الجهاد - باب كراهية مني قلابة
(2) ذكره ابن كثير (6:271).
(3) ذكره ابن كثير (6:271).

285
لا يهم على سواء فيبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا الشيخ عمرو بن عيسى
قوله تعالى: (فانذ إلىهم على سواء)
انظر حديث سلمان الفارسي في سورة النور آية 31.

قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل)
487- ثنا هارون بن مروان وسريع قالا: ثنا ابن وهب قال سريج عن
عمرو قال هارون: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمانية بن شفي
أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
وهو على المنبر: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا أن القوة الرملي ألا
أن القوة الرملي ألا أن القوة الرملي.

488- ثنا إسحاق بن عيسى قال: ثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن
ابن يزيد أن أبي سالم حديثه قال: حدثني خالد بن زيد قال: كان عقبة
يأتيني ف يقول: اخرج لنا نري فأبطأ عليه ذات يوم أو تناقلت فقال:
سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل
بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه المختصب فيه الخير والرافي به ومنبره
فارموا واركروا وذلك يكرب إلي من أن تركبوا وليس من الله إلا
ثلاث ملاعبة الرجل أمرأتها، وتأذبة فرسه، ورميه بقوسه ومن علمه الله
الرمي فتركه رغبة عنه فنعتها كفرها.

(1) السنن (1333/4) وأخرجه أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي وابن جعفر عن شعبة به.
(2) السنن (417/5) أخرجه أبو داود والترمذي من طريق شعبة به وقال الترمذ: هذا حديث
حسن صحيح (السند - الجهاد - باب في الإمام يستجنب في المهود 3/63، السند - السير -
باب ميأاة في الفتر 4/163). وقد أخرج أيضا الطيالسي والنسائي وابن حبان في صحيحه
من طريق شعبة كذلك (السنن تفسير ابن كثير 224).
(3) ذكره ابن كثير (232).
(4)豮 (1/671) أخرجه مسلم عن هارون بن مروان به نحوه (ال الصحيح - الإمارة -
(5) السنن (417/5) وأخرج من طريق إسحاق بن عباس عن عبد الرحمن به نحوه: ومن
طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: عن عبد الله الأزرق عن عقبة بن نافع (المصنف =
سورة الأنفال 90

489- حدثنا الحجاج أنبيأنا شريك عن الركين بن الربع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحبل ثلاثة فرس للرحمن ورس للإنسان ورس للشيطان فأما فرس الرحمن فلذي يربط في سبيل الله فعله ورواه وبره وذكر مضاها الله وأما فرس الشيطان فلذي يقام أو يراهن عليه وأما فرس الإنسان ففارس يرتبطها الإنسان ياملس بينها فهي تستر من فقر.

وانتظر حديث أبي هريرة الأزتي في سورة القلم آية 45.

490- ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤدى له مع كل فجر يدعو بدعوته يقول: اللهم خولني من خولتني من بني آدم فأجعلني من أحب أهله وماله إليه أو أحب أهله وماله إليه. قال أحمد: خالفه أبو عمرو بن الحارث فقال: عن يزيد عن عبد الرحمن بن شمساء وقال لبث: عن

= 144.184/4 (144.184/4) أخرجه أبو داود والساني من طريقين عن عبد الرحمن به نحوه وأخرجه الترمذي رابع ماجة من طريق يحيى بن أبي كثير به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(1) المندب: 370 والتحقي: طبضيف إنسان له. وأخرجه من طريق زائدة عن الركين.

سورة الأنفال

ابن شماس أيضاً:

491- ثنا هشيم أنا حصن عن الشعبي عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بناصبيه الغير، والأجر والمغنم إلى يوم القيامة (2).

قوله تعالى [وجانحا للسلم فاجنج لها] (2)

492- ثنا حاجج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما [وجانحا للسلم فاجنج لها وتورك على الله] فنسختها [قالا الذين لا يؤمنون بالله الآية] (3).

(1) المسند (196/5). وأخرجه من طريق ليست عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماس أن معاربة ابن خديج مر على أبي دار فذاك قصة فيها نحوه (المتفرد 196/5). أخرجهما النسائي والحاكم.

(2) المسند (279/6). وأخرجه من طريق عروة بن بنيه (379/6). وأخرجه أيضاً من حديث جرب وأسماء ولعب بن قيس الساعد وعطاء بن عبيد عبد النبي السعد، وعهد بن زيد، وعهد بن علي، وأبي ذر، وعذرة (المتفرد 78). أخرجه البخاري وعهد بن مطهر بن حيدر بن عيسى بن عبان (المتفرد 279/6).

(3) أخرجه ابن الجوزي بإسحابة إلى الإمام أحمد (تواسط القرآن 31). أخرج ابن أبي حاتم من طريق حاجج عن ابن جريج وعطاء بن عبان بن عطاء بيده وعهد به وأخرجه البهذي من طريق عثمان بن أبي سفيان (المتفرد 117). وفيه إسحابة انقطاع لأن عطاء لم يدرك ابن عباس. قال ابن كثير: وقول ابن عباس راجع وزيد بن أسامة الخراساني وعكرمة والحسن وعمرو بن الجموح وعمرو بن هند في هذا الآية مسخرة بآية السيوف. في نظر لأنه آية فرض فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فما إذا كان العدو كبيراً فإنه تجري به مهادئهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة ولما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسيخ ولا تخصيص والله أعلم (التفسير 277/28).
سورة الأنفال: ۹۸-۹۹
قوله تعالى (وألف بين قلوبهم ...)
لا ۹۸-۹۹ - ثنا عفان قال ثنا هبيب ثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تيمم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أتام الله على رسوله يوم حنين ما أفاد قالت في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يقسم ولم يخطب الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس خطبهم، فقال: يا عشير الأنصار ألم أجزكم ضلالا فهداكم الله بي وكتبت منفردين ومعموم الله لله ورسوله أمن، قال: ما يتعمك أن تجيبوني قالوا: والله ورسوله أمن، قال: لم شئت يلتمح جنتنا كذا وكذا أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبغير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم لولا الهجرة لكتش امرا من الأنصار لسلك الناس واديا وشعبا للسلكت وادي الأنصار وشعيبهم الأنصار شعار الناس دثار وإنكم ستلفتون بعيدي أثرة تاصروا حتى تلقونى على الحوض.
قوله تعالى (يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال)
لا ۹۹-۱۰۰ - ثنا هاشم ثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبة عباد بن أبي سفيان نجاء، وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدرى ما استثنى بعض نساءه فحدثه الحديث قال: فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لما طلبه فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل رجال يستأذنونه في ظهر لهم في عون المدينة قال: لا إلا من كان ظهره حاضرا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدن أحد منك إلى شيء حتى أكون أنا أرذوه فدنا الشركين.

سورة الأنفال 96-97


قوله تعالى [إن يكن منكم عشرون صابرين ...] إلى قوله [الآن خفف الله عنكم ...] الآية

495- ثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما [إن يكن منكم عشرون صابرين يغلبوا مائتين] فنصحتها [الآن خفف الله عنكم].

قوله تعالى [ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يخض في الأرض ...]


(2) أخرجه ابن جريج بإسناد إلى الإمام أحمد (نسخة القرآن 198). وتقدم أن هذا الإسناد فيه اقتطاع لأن عطا لم يدرك ابن عباس ولكن معنا ثابت عن ابن عباس من طرق ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه من طريق عمر بن دينار عن النبي تفسير ابن جريج 91/511-514، وينسخ ابن أبي حاتم - الأنفال رقم 727 وكمال المحقق - الصحيح - التفسير - سورة الأنفال (بأيدها النبي عرض الزمني على القتال) 79/9.
النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك فقال أبو بكر فقال رسول الله إن ترى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم قال: فسعى عليهم وقبل منهم الفداء قال: وأنزل الله عز وجل إبولا كتاب من الله سبق لمسمى فيما أخذت إلى آخر الآية).

وانتظر حديث عمر المتقدم في آية رقم 9 من نفس السورة.

سيرة الأنفال

ضربة عنق قال عبد الله: فقلت يارسول الله إلا سهيل بن ببضا، فإني قد سمعته يذكر الإسلام قال: فسكت قال: فما رأيتني في يوم أخرى أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم حتى قال: إلا سهيل بن ببضا قال: فأنزل الله عز وجل: إلوا كتاب من الله سبق لكم فيما أخذتم عذاب عظيم إلى قوله (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثبتن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يزيد الآخرة والله عزيز حكيم) (1).


499- حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر ثلاثة رهط من قريش صبر المطعوم

(1) المسند 3/327 وقال المحقق: إسناده ضعيف لالتقاطعه أبو عبيد لم يسمع من أبيه أ.ه.
ابن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط(1).

5- حدثنا أبو معاوية حدثنا الأحمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحمل الغنائم لقوم سرد
الرؤوس قبلكم، كانت تنزل النار من السماء، فتأكلها، كان يوم بدر أشع
الناس في الغنائم، فأنزل الله عز وجل (ولو كتاب من الله سبق لمسمك
فما أخذتم عذاب عظيم فكلا ما غنتتم حللا طيبا...)(2).

وانتظر حديث جابر المتقدم في آية رقم 1 من نفس السورة(3).

 قوله تعالى (قل ممن في أبديكم من الأسرى)

1- حدثنا هشيم قال أخبرنا ماجدان عن الشعبي قال كنت القتلى
يوم بدر تسعون واستري وأحدا وسبعين قال فأمر بعففته فقتله فيه(4).

قل على تعالى (إن الذين آمنوا وهاجروا) إلى قوله (والذين أروا ونصروا
أولئك بعضهم أولياء بعض).

2- ثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي واثل عن جرب قال: قال

(1) الملحق 3. أبو بشر هو جعفر بن إيسا أبي وحشية من أثبت الناس في سعيد بن جبير
فนาصر صحيح إلى سعيد لكنه ضعيف لإرساله مث في صحيح البخاري من
قره صلى الله عليه وسلم أو كان العلم بن عدي حيا ثم كتب في دول الناس لتركيهم له
(الصحيح). الجهاد - ثبت ما كتبه صلى الله عليه وسلم على الأسرى من غير أن يحسر
6/111). أخرج الطبري من طريق شهبة عن أبي بشر به مطولة نقل صحيحة بن عدي بدلا
من المطروح وهو الصريح وقد جزم ابن كثير بخلافهم في قوله المطروح ذكرنا نص ماله
(تفسير الطبري) 5/4/56/6/728، وانتظر تفسير ابن كثير 2/108/598، ذكر السيوطي في الدر
وعزان لابن أبي شيبة (2/27).

(2) السند 74/77 وقناة المحقق: إسادة صحيح. أخرج العلامة رابن جرب أنباء حاتم
والطبري والنسائي في التفسير والبيهقي وغيرهم من من طرق عن السحن به وقال العلامة
هناك حديث صحيح غريب من حدث الأحمش (السان - التفسير - سورة الأنفال
5/272-5664، التفسير - الأنفال - رقم 1649، وصححه المحقق

(3) ذكر ابن كثير (64/3).

(4) الملل 5 وانتظر، ضعيف مع إرساله لمجالد ليس بالقوي.)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض والطلقاء من قريش والتعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة قال شريك: فحدثنا الأعمش عن قيم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

قلوه تعالى [والذين آمنوا والذين يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا].

3- ثنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مركذ عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله فإذا قتلت عددوك من المشركين فادعوم إلى إحدى ثلاث خصائص أو خلاف فاينه ما أجابوك إليها فائقل منهم وكم عنهم ادعوم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقل منهم ثم ادعوم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلموه إنهم فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين و أن عليهم ما على المهاجرين فإن أبا واختاروا دارهم فأعلموه أنهم يكونون كأعوان المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفناء والغنمية نصيب إلا أن يجاجدوا مع المسلمين فإنهم أبا فادعوم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فائقل منهم وكم عنهم فإن أبا فاستعن الله ثم قاتلهم.

(1) المسند (204/3). أخرج به بعد في نفس الصفحة من طريق الأعمش عن موسى بن عبد الله ابن هلال العباسي عن جرير بن نهرو. أخرج بأبي على من طريق عكرمة بن إبراهيم الأدري عن عاصم عن شقيق حمله عن ابن مسعود وليس عن جرير (النظر فقسياً) ابن كثير 491/4.

قال البيهقي: رواه أحمد والأثري وأحمد أحمد أحمد الطبراني رجله رجال الصحيح وقد جرده رضي الله عنه وقال: فواكذب عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال العباسي عن جرير على الصواب وقد رواه في المسند عن موسى بن عبد الله ابن هلال العباسي عن جرير. وقال في حديث ابن مسعود: رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار ورفيه عاصم بن يهودة وفيه خلاف رفيق رجاء الباز رجال الصحيح (المجمع 1/31).

(2) المسند (252/5). أخرج مسلم من طريق وكيع وغيره عن سفيان به الصحيح - الجهاد -
قولة تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) 4. 5-7: "ثم سفيان عن الزهري عن علي بن حسنين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

5-7: "حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا عمار الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث أهل مدائن شتى."

قوله تعالى (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم) 5. 6-7: "أنظر حديث جرير المتبسم في آية 72 من نفس السورة.

قوله تعالى (ولذوا الأرحام بعضهم أولياء بعض) ...

سورة الأحقاف

عليه وسلم العارية مؤدبة والمتحدة مرودة والدين مقتضى والزعمم غارم.

قال أحمد: أما قوله {الذين آمنوا ولم يهاجروا} يعني من الميراث وذلک أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة أن لا يتواشوا إلا بالهرجة، فإن مات رجل بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وله أولياء بركة لم يهاجروا كانوا لا يتواشوا، وكذا إن مات رجل بركة وله مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر، فذلک قوله {والذين آمنوا ولم يهاجروا} لما لكم من ولايهم من شيء} من الميراث (حتى يهاجروا) فلم كثر المهاجرون رد ذلك الميراث إلى الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا وذلك قوله {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} (1)

(2) عقائد السلف 66-67. وقذ ذكر نحو ما قاله الإمام أحمد وغير واحد من السلف (أنظر الدردشير 7/3). (3) الزهد (217/318-219) وإسناد حسن.

تفسير
سورة التوبة
سورۃ النبویة

51- حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد حدثنا عوف حدثنا يزيد يعني
الفارسی وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن يزيد قال: قال لنا ابن
عباس: قلت لعثمان بن عفان ماحملکم على أن عمدد إلى الألف وری
من الثقبی ویلی براءة ویی من الثقبی فقتلم بینهما ولم تكتبوا قال ابن
جعفر بينهما سطرا: بسم الله الرحمن الرحیم، ووضعتیما في السبع
الطوال؟ ماحملکم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه
 وسلم كان ما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد وكان إذا
أنزل عليه الشیء، يدعر بعض من يكتب عند يقول: ضعوا هذا في
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ونزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذ
الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ونزل عليه الآية فيقول:
ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الألفان من
أوائل مانزل بالمدينة رواة من آخر القرن فکانت قصتها شبيهة بقصتها
فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها وظنت أنها
منها فمثل قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا: بسم الله الرحمن
الرحیم قال ابن جعفر: ووضعتیما في الطوال.

511- حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن نفیرة عن الشعبي عن
محرم بن أبي هريرة عن أبيه أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب
حيث عشته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة فقال:
ماكتم تنادون؟ قال: كنا ننادی: أنه لايدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف

(1) المندی 399 وأخرجه من طريق آخر عن عوف به نحوه 499. وقد أخرجه الطیب‌الترمذي
وقال: حسن صحيح وفي أكثر التسخ حسن والحاکم وصححه وسكت الفاهی وذكر الحافظ
في تخريج الكشاف متبناهما في يقول: هو يوسف بن مهران ولم يذكر من خرجة (أنظر موسوعة
التفسیر 180/7، وتعليقات الطیب‌الترمذي). وقد ضعفه الشيخ أحمد شاکر لفظ هم من
الحديث ولا إلزام لهذا الفهم فلبئس كلامه في تعليقه على المندی وقد أخرج التغیبة بیزيد
الفارسی وقد توجه كذا ذكرنا أعلاه في بعض روایاته في المندی أنه كان يكتب المصاحف
وقال فيه الحافظ: مقبول‌ه، واحتجا به خبره ابن جری. ذكر ابن كثير محتجا به وعزا، أيضاً لأبي
دآد والنسائي وابن جبان في صحيحه (التفسیر 44).
سورة النبت

بالبيت عن بطن، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فإن أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من الشريك ورسوله فإن هذا البيت بعد العام مشرك قال: فكنت أنا على صقل صوتي (11).

512 - حدثنا وكيب قال: قال أبو إسحاق عن زيد بن يحيى عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عن بطن، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فاجلته إلى مدة وهو بريء من المشريك ورسوله قال: فسأر بها ثلثا ثم قال لعلي: أحقه فرد علي أبي بكر، وبلغها أنت قال: فقال قال: فلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بكيل قال: يا رسول الله حديث في شيء قال: ماحدث فيه إلا خير ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل ممن (30).

وانظر ما يأتي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (48).

513 - ثنا عفان ثنا حماد قال أنا سماك بن حرب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة.

قال: ثم دعا الفثبت بها عليا قال: لا يبلغه إلا رجل من أهلي (50).

---

(1) المسند 7964 وقال المحقق: إسحاق صحيح. أخرجه النسائي والدارمي وابن جرير من طريق عن شبكة به وقد استنكرت فيه نظيفة تعداد أصحاب أجرة أشهر لأصحاب الأجرات الأخرى تدل عليه إلى أمره، وقد وجهها الحافظ ابن كثير في اللفظ، وافق على ما جمع على المسند، وأصل الحديث نقله في صحيح البخاري من غير هذه الطريق عن أبي هريرة (الصحيح، التفسير - سورة براءة 6/88)، والآخر قال الحافظ في: مقبول، ذكره ابن كثير (51).


---

272
سورة النبوة

514- حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن أشيب رجل من همدان:
سألنا عليا: أي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثته النبي صلى الله عليه وسلم
مع أبي بكر في الجحية قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا من الله تعالى
ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بيته وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد
فعهده إلى مدة ولا يجعل المشركين والمسلمون بعد عامهم هذا.

515- ثنا يحيى ثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت مرة قال:
حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول
الله صلى الله عليه وسلم على ناقية حمراء مخضرمة فقال: أتدرون أي
يومكم هذا قال: قلنا: يوم النحر قال: صدقتم يوم الحج الأكبر، أتدرون
أي شهر شهراكم هذا قال: قلنا: ذو الحجة قال: صدقتم شهر الله الأصم
أتدرون أي بلد بلدكم هذا قال: قلنا: المعراج، قال: صدقتم، قال:
فإن دتكم وأعمالكم علىكم حرام كحرامة يومكم هذا في شهركم هذا في
بلدكم هذا قال: كحرامة يومكم هذا شهركم هذا يقوله هذا، ألا وأتي
فوطكم على الخوض أنظركم، وألبكم كأكم الأصم، فلا تسودوا
وجهي، ألا وتأتيهم وستمعن مني، وستسألون عن، فمن كذب علي
فلطيرا مقعد من النار إلا وتأتي مستنكر جالا أو إناثا، ومستنكر مني
أخرون، فأتي: يا بني أصحابي فيقال: إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك.

(1) المسند 584 وقال المحقق: إنه إسحاق، وأخرجه الترمذي من طريق أبي إسحاق به وقال:
حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح 1.2، وقد اختلف على أبي إسحاق في إسحاق (السان
- التفسير - سورة براءة 5/4 وانظر تفسير ابن كثير 49/4)،
(2) المسند (46/4). أخرج ابن ماجة من طريق أبي سنان عن عيسى بن مرة عن عيسى بن
مسدود به نحوه، وليس فيه الشاهد. قال البصري: هذا إسحاق صحيح رواه سعد في مسند
هذين، ولكن يرى ابن معين عن شهمة عن عمرو عن مرة عن جهل من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره سياق أم ورواية النسائي في الكبرى
عن ابن مثي راين بشار كلاما عن يحيى بن سعيد، وله سعد من حيث ابن عباس، وأبي
بكر وغيرهما رواه البخاري وغيره (انظر مصباح الزيجات 2/144/26). ذكره ابن كثير (46/4).
سورة النبوية 5


قوله تعالى [فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخنولا سبيلهم] 517- ثنا محمد بن يزيد قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله اعتصموا مضيا دمهم وأموالهم إلا يحبقوا وحسبهم على الله تعالى قال: فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه: تقاتلي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولاقاتل من فرق بينهما قال: نقاتلينا معه فرأينا ذلك رشدًا.2

518- ثنا علي بن إسحاق والحسن بن يحيى قالا: ثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال: أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا دينيتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت

---
2) المسند (1/238). وأخرج من طريق عن أبي هريرة بن نحوه. (أخرج نحوه من حديث أبي بكر ومسلم وأنس وسجياً ومهاجر وأبي بن أبي حنيفة. (انظر منشد المختار 78) - أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بن نحوه وذكره السبطي في الأخلاص المشروعة (انظر مرويات ابن ماجة في التفسير- النبوية أية 52) - ذكره ابن كثير (54/2).
قوله تعالى [حتى يسمع كلم الله]
قوله تعالى [فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين]
قوله تعالى [فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين]
في الدنيا فالتوية من الشرك جعلها الله قولاً وعملًا وإقامة الصلاة وإيام الزكاة.
وحين تابوا وعملوا في دينهم فقاتلوا أثنا الكفر...


522- قال أحمد: كل من ذكر شيئاً يعرض به الرب تبارك وتعالى فعله الفتى، مسلماً كان أو كافراً وهذا مذهب أهل المدينة.
وحين كتب: يرتدي مجودن وهو يقول، فقال له: كذبت، فقال: يقتل لأنه

(1) المند: (3/324)  وأخرجه من طريق علي بن إسحاق به نحوه (المند: 196/3).
(2) أخرجه البخاري من طريق ابن المبارك به نحوه (الصحيح - الصلاة - ياب فضل استقبال القبلة 8/1/6).
(3) عقائد السلف.
(4) أخرجه ابن كثير.
(5) الملل (اق ب 96/36) وأخرجه عن إسماعيل عن إسرائيل عن عمرو بن موسى.
(6) السر - الخروج - ياب الحكم فين سب النبي صلى الله عليه وسلم 199/4، السر - المحاربة - ياب الحكم فين سب النبي صلى الله عليه وسلم 7/6 8/1.

275
قوله تعالى {إِنَّا نَعِمَ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنِ بِاللَّهِ} (1).

523- ثنا سريج ثنا ابن وهب عن عمرو بن المختار أن دارجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان. قال الله عز وجل {إِنَّا نَعِمَ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنِ بِاللَّهِ وَاللَّهُ يَوْمَ الْيَومِ}.

524- ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة ثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذهب الإنسان كذب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد.

525- ثنا قتيبة قال حدثني ابن لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمسجد أودادا، الملاكية جلساؤهم إن غابوا يقتدونهم وإن مرضوا عادونهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وقال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال، أغْنِ إلى العلم، ثُمَّ أَقْرَأَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ (2).


٣٧٦
مستفاد أو كلمة محكمة أو رحمة منتظرة.

526- ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زيد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجداً بني له بيت أوسع منه في الجنة.


528- ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجداً ولو كمنحص قطاعة لبيضها بنى الله له بيتاً في الجنة.

---


سورة التوبة

529- ثنا سيار ثنا جعفر قال سمعت مالكًا يقول: إن الله عز وجل يقول (إني أريد أن أعذب عبادي فإذا نظرت إلى جلساء القرآن وعمار المساجد وولدان الإسلام سكن غضبي) يقول: صرفة عذابي.


قوله تعالى (أجعلتم سقايتكم الحاج وعمرة المسجد الحرام كل من أمن بالله واليوم الآخر وجاهر في سبيل الله)

531- كتب إلى الربع بن نافع أبو ثيوب يعني الحلي فكان في كتابه ثني معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال: كنت إلى جانب منير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أيّالياً أن لا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر: ما أيّالياً أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلت، فزرهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستقبلي فيما اختلفت فيه فأنزل اللهم (أجعلتم سقايتكم الحاج وعمرة)

المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية كلها(1). قوله تعالى (قل إن كان آباؤكم ... أحب إليكم من الله ورسوله) 532- ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن زهيرة بن معبد عن جده
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: والله يارسول الله لأن أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيه لا يكون أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال: فأنبت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر(2).
533- ثنا الأسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا يعني ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذنابة البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم(3).

قوله تعالى (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ...)

534- ثنا عبد الرزاق ثنا متعمر عن الزهري أخبرني كثير بن عباس

(1) المسند (229/4). أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلام عن زيد بن سلام به نحوه.
(2) الصحيح - الإمام - باب فضل الشهادة (37). ذكره ابن كثير (3/67).
(4) المسند (451). وقال الصحيح: إندها صحيح والذهاب (انظر السلسلة الصحيحة).
(5) وقالdest مشرفة من طريق أبي جتاب عن شهير عن ابن عمر به نحوه (472/8). أخرجه أبو داود من طريق تابع عن ابن عمر به نحوه (المتن - البني - باب في النبي عن المدينة). ذكره ابن كثير من طريق نافع رضي الله عنه مخلصاً من طريق أبي جتاب وروجع عنه بدلاً من عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر. وقال:

وعند هذا شاهد للذي قبله (التفسير 377).

279

535 - ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال: أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان

(1) المسند (1271/1). أخريه مسلم في صحيحه وغيره من طريق الزهري به (انظر مرسومه فضائل سور وآيات القرآن - فضل سورة البقرة 1/98، 177/1/8). ذكره ابن كثير (6/198).
سورة النبوة 25


536 - حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحارث بن حصيرة حدثنا القاسم بن عبد الرحمان عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حين قال: فوالله عني الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار، فنكصنا على أقدامنا نحوًا من ثمانين قداً ولم نلهم اليد، وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة

(1) المندى (275/6). وأخرجه من طريق يبنه عن حماد به من طريق هشام بن زيد بن أسى عن أنس بن المقدesi (المسند 191/6). أخرجSMIL من طريق يزيد ويده عن حماد به مختصراً (الصحيح - المغازي - باب غزوة النساء مع الرجال 1442/6 487/9). ذكره السيوطي في الدر (224/6).

281
سورة التوبة

قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على يبلغه يمضي قدمًا فحادته به
بذلك فلا غالب على السرج فقال له ارتفع رفعك الله فقال: ناولني كفا من
تراث فرضيب به ووجههم فامتلاك أعينهم ترابا ثم قال: أين المهاجرون
والأنصار؟ قلت: هم أولاً قال: اهتف بهم فهم فنجروا وسقوفهم
بأياتهم كأنها الشهب وولي المشروكون أدبارهم.

قوله تعالى (إن أمعنيكم كثرتم)...)

537 - ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري
عن عبد الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خير الصحابة أربعها وخير السرايا أربع عشان، وخير الجيوش أربعة آلاف،
ولايغلب إثنا عشر ألفا من قلعة

538 - ثنا بهزث ثنا حماد بن سلمة أخبرني بعه بن عطاء عن أبي همام
قال أبو الأسود هو عبد الله بن يسار عن أبي عبد الرحمن الفهري قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حين نسنا في يوم
قائش شديد المطر فنزلنا تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس ليست لامتي
وكريت فرساني فانظفتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في
فسطاط فقالت: السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله خلي الراح، فقال:

(1) البخاري 4/369 وقال المحقق: إسناده صحيح. قال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(2) البخاري 4/369 وقال المحقق: إسناده صحيح. قال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(3) البخاري 2/269 و4/369، وأخرجه من طريق حبان بن علي عن عبد الزهري به نحوه
(4) البخاري 2/269 وأخرجه من طريق جرير بن عبد الله عن عبد الزهري.

(5) البخاري 4/369، وأخرجه من طريق حبان بن علي عن عبد الزهري.

(6) مسلم 1/277، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(7) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(8) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(9) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(10) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.


(12) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(13) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(14) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(15) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(16) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(17) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.

(18) البخاري 4/369، وقال البخاري: رواه أحمد والبوذر وغيره.
سورة النحل 29-28


ولعنى (وأنزل جنودا لم تروه وعذب الذين كفروا)

439 - حديث عبد الروزاق بن همام حدثنا معاجر عن همام بن متيه قال:

هذا محدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصرت بالرعب وأنتَ جومخ الكلم.

440 - ثنا حسین بن شريك عن الأشعث يعني ابن سوار أن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العقد وخدمه.


(3) المسند (2/392). قال الهيثمي: فيه أشيع بن سوار وفيه ضعيف وقد وثق (المجمع 283).
سورة النية 39

541 - قال أحمد: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم.

542 - حديث محمد بن أبي عدي عن حميد بن يكز عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فشيت عليه حتى تقدم فانفصلت فأتت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت؟ فقلت: لقيتي وأنا جنب فكرت أن أجلي إلى إبائ وأنا جنب فانطلقت فاغتسلت، قال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.

قوله تعالى (حتى يعترف الجزية)

543 - ثنا وثنا سفيان عن علقمة بن مروان عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سره أو جيش أرسله في خشية نفسه يبتقي الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال: اغزوا يسم الله في سبيل الله. قاتلوا من فكر بالله فإذا لقيت عدوك من المشركين فاعدهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلاف فأمتنعوا فأومئك منهم وتفك عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقيل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلموا إن هم فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وإن عليهم ما على المهاجرين، فإن أعبروا وابتوا إلى دارهم فاعدهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يليك لهم في الفي، والخيمة نصيبي إلا


(1) الملل (ق49/3).
(2) الوصف (الصفصص 182/2). وأخرجه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بن بنيه (المتفرقة 8/471).
(3) وخرج نحوه عن حديث رضي الله عنه (المتفرقة 8/484). أخرجه البخاري وسلف من طريق أبي رافع عن الصحابي - الظهير - ياب عز بن الجبول، الصحيح - الظهير - ياب.

الدليل على أن المسلم لا ينجس 4/76. ذكر ابن كثير (274).
أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أروا فأعدهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فقابل منهم وكف عنهم، فإن أروا فاستعن الله ثم قاتلهم.(1)

544- ثنا الزبيري محمد بن عبد الله ثنا إسرائيل عن عطا بن السائب عن أبي البخترى عن سلمان أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال أصحابه: دعونا أدعوه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فقال: إنا كنت رجلا منهم فهداني الله الإسلام فإن أسلمتم فلكم مالنا وعليكم ماعلمنا، وإن أتمت أبيتم قادوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائفين يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام فلاما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها(2).

قلوه تعالى (وهم صاغرون).

545- حدثنا عبد الزراك حدثنا معاصر عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هزيمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتبتدوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا قيمتموهم في طريق فاضروهم إلى أضيقها(3).

(1) المستند (337/5). أخرج مسلم من طريق سفيان به نحوه وأطول منه (الصحيح - الجهاد والمير - باب تأديم الأموار والبعثة 1357135813591360)

(2) المستند (337/5). وفي إسناد عطاء بن السائب وهو صدوق اختلاف ولم يذكر إسرائيل فيمن سمع منه قبل الاختلاف وقد قيل أن كل من روى عنه إذا روى في الاختلاف إلا شعبة في سنان (البما في الامام): أخرجه الترمذي من طريق أبي عروة عن عطاء، قال: وجدت سلمان حسن حسن لا تعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب، وسماه محمد بن بير الطيار، لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك علية وسلمان مات قبل علي (السنن - البخاري - باب ماجاء في الدعوة قبل القتال). أبو عروة سمع من عطاء قبل الاختلاف، وحدثه أبو الطيار (البما في الامام). وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن فضيل بن عطاء به نحوه. قال أبو حاتم فيما رواه ابن فضيل عنه: فيه غلط واضطراب (المصنف 331/12 وانظر الكراكي التهاتات 333/2). وشهد له حدث يرده المتقدم. ذكره السيوطي (228/3).

(3) المستند (337/5). أخرجه مسلم من طريق سهل به نحوه (الصحيح - الصحيح - ياب النبي عن ابتداء أجل الكتاب بالسّلام 5/7). ذكره ابن كثير (4/75).
سورة النبوة: 20-33

546 - قال أبو عبد الله: وكانوا يحذوا في أديهم ويحضاو في أفعالهم إذا لم يؤدوا قبل له فترى ذلك، قال: نعم وهو الصفار الذي قال الله عز وجل (وهم صاغرون) لا يوقف إلا بذل كما قال الله (عن يد وهم صاغرون) (1).

قلوهم تعالى (وقالت اليهود عزر بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله)

أنا خيث الطقبال من سخيرة المتقدم في سورة البقرة آية 82.

قلوهم تعالى (اتخذوا أبحارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)

547 - ثنا عبد الرحمن عن سعيد عن حبيب عن أبي البخري قال:

سأله حذيفة عن قوله (اتخذوا أبحارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) أكنا يعبدهم؟ قال: لا كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه (2).

قلوهم تعالى (ليظهره على الدين كله)

548 - ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن أبوب عن أبي ثابرة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لكي الأرض أو قال إن أبي زوي لي الأرض فرأيت مشارتنا ومغارتنا، وإن ملك أحلي سبيل ما زوي لي مني، وإنني أعطيت الكذين الأحمر والأبيض، وإنني سألت أبي لأنتي أن لايبلغوا سنة عامة ولايسلطن عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبقيهون بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإني لايرد، وقال يونس: لايرد، وإنني أعطيتك لأتملك أن لااهلهم بسنة عامة ولايسلط عليهم عدوا من

---

(1) الليل (44/ب).
(2) مسائلاً للحلاف (146/ب). أخرجه ابن أبي حاتم، الثوري، يحيى بن أبي من طرق عن حبيب به روایة أبي البخري عن حذيفة مسلمة فانسند ضعيف (تفسير ابن أبي حاتم - النبوة 9/ب وانظر كتاب المحلق). ذكره ابن كثير عن حذيفة وأبي عباس، وغيرهما وذكر قبل ذلك شاهدة مرفوعاً بتحية عن عدي بن حاتم أخرجه الترمذي وغيره وهو عند أحمد ولكن =
سورة التوبة

سوى أنفسهم يستبطح في ضيائها ولو اجتمع عليهم من بين أقعارها أوقال من بقاعها حتى يكون بعضهم يسببع بعضًا وإلا أخاف على أمتي الأئمة المضليين. وإذا وقع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القياس، ولا تأتي الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشاركين، حتى تعيد قبائل من أمتي الأوثان، وإنها سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهي يعذم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولانزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لياضه من خلفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل.

549- ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن جعفر قال: سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلى هذا الحي من محارب الصبح فلما صلى قال شاب منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من أتى الله وأدأ الأمانة.


287
سورة النخيلة

551 - ثنا يزيد أبا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي
عبيدة عن رجل قال: قلت لعدي بن حاتم حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه
منك، قال: نعم لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرت
خروجه كراهة شديدة خرجت حتى وقعت ناحية الروم وقال يعني يزيد
بكذب دعوته حتى قدمت على قبص قال: فكرت مكاني ذلك أشد من كراهيتي
لخروج قال: قالت والله لولا أتبت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني
إذا كان صادقا علمت قال: قدمت فأتيته فلما قدمت قال الناس: عدي
ابن حاتم عدي بن حاتم قال: ندخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لي: يا عدي بن حاتم أسلم إلسا مثا، قال: قلت: في علي دين، قال:
أنا أعلم دينك منك قلت: أنت أعلم بدني مني؟ قال: نعم ألمست من
الركوبية(1) وأنت تأكل مراع(2) قومك؟ قلت: بل. قال: فإن هذا لا يحل
لك في دينك، قال: فلم يعد أن قالها فتوارعت لها، فقال: أما إني أعلم
ما الذي يتعلق من الإسلام تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لقية له
وقد رمتهم العرب أنعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها قال:
فوالذي نفسي بيده ليتنم الله هذا الأمر حتى تخرج الطغينة من الخيرة
حتى تطرف بالبيت في غير جوار أحد وليفتحن كنز كسرى بن هرمز قال:
قلت: كسرى بن هرمز قال: نعم كسرى بن هرمز ولبذيذن المال حتى لا يقبله
أحد. قال عدي بن حاتم: هذه الطغينة تخرج من الخيرة فتطرف بالبيت
في غير جوار، ولقد كنت فيمن فتح كنز كسرى بن هرمز والذي نفسي
بيده لتكون الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها(3).

---

1. الركوبية: قوم بين النصارى والصابين.
2. المراع: مثلاً الشراء وكان أخذة الركوب من المغنم في الجاهلية.
البخاري به مطولاً ولم يذكر أوله من طريق مصل بن خليفة عن عبد الله بن (الصحيح - المناقب

288
قوله تعالى (والذين يكذبون الذهب والفضة ولا يبفكونها...)


553 - حدثنا محمد بن يونس قال: ثنا يحيى بن يعلى قال: أبيه نا غيلان


(2) فتايل الصحابة (37/6). ونظر ما كتب الحق. أخرج أبو داود والحاكم والباهقي وابن مرديع وأبي حاتم من طريق يحيى بن يعلى به نحوه وعند بعضهم زيادة عن أبي الباقر جامع عن مسلم في الزكاة من أصحابه، ولم يخرجاه وسكتذهدي وقاضى في الثاني: صحيح الأنساب ولم يخرجاه وقال الدارقطني عثمان بن عفان مهلاً، وآخر طيب (السنن - النكاح - 596). وطرق شعبة إلى الواسطة وهو عبد الله بن أبي الهذيل وهو ثقة فاخذ صحيح والله أعلم. وقال الألباني صحيح (صحيب ابن ماجاه 312/1) ذكره ابن كثير (86/281).
سورة التوبة

544- ثنا روح قال ثنا الأزراعي عن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلًا فقال لغلامه: اتنا بالشفرة نعثب بها فأنكرت عليه فقال: ماتكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمنها إلا كلمة هذه فلا تخظريها علي واحفظوها مني ما أقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنت الناس الذهب والفضة فاكزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عيادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير متعلم وأعود بك من شر متعلم واستغفرك لما تعلم إنك آتى عالم الغيب.

555- حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مأمون صاحب كثر لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمي عليها في نار جهنم نكرؤها بها جيهته وجمهه وظهره حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومانم صاحب غنم لا يؤدي حقه إلا جاء يوم القيامة أورى ماكانت فيه تهبط لها بقاع ترتق فتنبزتها وتتقوه بأظافرها لبس فيها عقصاء ولاجلاء كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله عز وجل بين عباده.

ال REFERENCES:
- التفسير - سورة التوبة رقم 17 (واحذروا ما كتبه الحق). وانظر تفسير ابن كثير (32/4).
- قال أبو عبد الله محمد بن عثمان بن عمير وهو ضعيف (المجمع 3/40). وغلان:
- لا يعترف بتدلية قلبه سنة من عشان - إن تبت ووجدك في السند - ثم سمعه من جعفر بن إيسا. وله الحديث شواهد منها ماتقدم وانظر تفسير ابن كثير.
- المسند (137/4) واسناد صحيح وأخرجه مقترا عن الدعاء من طريق يزيد بن هارون
- عن الجربيري عن أبي العلاء عن الخطابي عن شداد بن أبي العلاء بن أبو العلاء بيرزي (المسلم 245/4). أخرجه الترمذي
- بدون الشاهد مقترا على الدعاء ممن سبقهم عن الجربيري عن أبي العلاء بن الشيخ
- عن رجل من بني حنظلة قال صحب شداد بن أوس ذكره وقال الترمذي: هذا حدث إذا نعرفه
- عن هذا الوجه (السنن - الدعاء 4775). وقال الألباني: ضعيف (ضعف المجموع)
- ذكره ابن كثير (24/4).

790
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لآؤد قبل حقه إلا جاء يوم القيامة أورفر ما كانت فيبشع لها بقاع تفرقه بأحقائها كلهما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ثم سئل عن الخليل فقال: الخليل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهي لرجل أجر ولرجل أجر وجمال وعلى رجل وزر، أما الذي هو له أجر فجعل يتخذه يعدها في سبيل الله فما غ البيت في بطنها فهو له أجر، وإن مرت بنهر فشرت منه فما غبث في بطنها فهو له أجر، وإن مرت فما أكلت منه فهو له أجر، وإن استنط الشرف فله بك خطرة تخطها أجر، حتى ذكر أروائها وأبولائها، وأما التي هي له ستر وجمال فجعل يتخذها تكروا وجمع علا ولاينسي حتى بطنها وظهورها وعسرها ويسراها، وأما الذي هي عليه وزر فجعل يتخذها بذخا وأشوا ورياحا، ثم سئل عن الخمر فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا الآية الثائدة الجامعة [من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره].

556 - حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن منبه قال:

هذا محدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أفرغ. قال: وقرأ منه صاحبه ويطلب ويقول: أنا كنز قال: والله لن يزال يطلب حتى يبسط يده فليلمها فداء.


سورة النبوة


558 - ثنا عبان ثنا همام ثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاءه ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه وقال ففضل منها سبع قال: فأنا أن تشترى به فلوسا قال: قلت له: لو أدرخت للحاجة تترك أو للضيف ينزل بك وقال: إن خليلي عهد إلي أن أبا ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يغفره في سبيل الله عز وجل.

559 - حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتيبة عن بريدة بن أسماء قال: سمعت عليا يقول: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو دهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان صلوا على صاحبكم.


56 - ثنا يزيد أنبنا محمد بن عمر بن أبي بكر بن المتكدر قال: بعث حبيب بن أبي سلمة إلى أبي ذر وهو أمير الشام بثلاثمائة دينار قال: استمع بها على حاجتك، فقال أبو ذر رحمه الله: ارجع بها إليه أما وجد أحداً أغر بالله منا؟ مالنا إلا ظل نتوارى به، وثمة من غنم تروح علينا ومولاء لنا تصدق علينا بخدمتها ثم إنى أتخوف الفضل

561 - ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا سليمان عن إبراهيم النبي عن أبيه عن أبي ذر رحمه الله قال: ذو الدرينين أشد حساساً من ذي الدرهم.

562 - ثنا حسن الأشيب قال ثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن المغيرة عن يعلى بن شداد بن أوس قال: قال شداد بن أوس: كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه يسلم لهه يشد عليهم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص فيه بعد قام يسمعه أبو ذر فيت.parents stim أي بالامر الشديد.


= عاصم بن بدرة وث 합니다 اثرب يتحدث رجال رجال الصحيح (المجمع 300/1). ذكره ابن كثير وقال وقد روي هذا من طريق آخر (485/4). الزهد (79/79) ورجاله ثقات. أخرجه أبو تيم في الخليفة من طريق أحمد به (111/111).
(1) الزهد (79/79) ورجاله ثقات. أخرجه أبو تيم في الخليفة من طريق أحمد به (111/111).
(2) المند: (2/2). قال البهشمي: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ورواه الطبراني في الكيس (المجمع 224/224). ذكره السيرطاني في الدر (3/3).
(3) المند: (2/2) وفي إسناده منهم ولهم شاهد عن أبي أسماء أخرجه الطبراني وابن مردوه.
(4) المند: (2/2) وفي إسناده منهم ولهم شاهد عن أبي أسماء أخرجه الطبراني وابن مردوه. وآخر عن ثياببه: ابن أبي حاتم بنبحرة (الدر 234/234). تفسير ابن كثير (85/85).
(5) ذكره السيرطاني في الدر وعزاز أغمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان واهاكم وابن =
صورة العربية


565 - ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أننا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت أخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشرير أذود عنه الناس، فقال: يا أيها الناس أتدررون في أي شهر أتمن؟ وفي أي يوم أتمن؟ وفي أي بلد أتمن؟ قالوا: في يوم خرم وشهر حرام وبلد حرام قال: فإن دماءكم وأموالكم وأراضيكم

{| مرجعية عن ثعبان قال: نصل سيوف أبي هريرة. ذكر نحوه (232/3). ولم أتف على عند أصحاب السن وله دخل حديث في حديث على الطابع وأنه كان في الأصل حديثا له.| من المندوب (337). أخرج البخاري وسماً من طريق أبيه به نحوه ( الصحيح - التفسير - سورة المدينة 33/76، الصحيح - القضا - باب تغليب طلوع النماذج 4/710). ذكره ابن كثير (38/6). |}
علىكم حرام كحرمك يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ثم قال: اصموا مني تعيسوا ألا لاتظروا ألا لاتظروا ألا لاتظروا إنه لا يحل مال أمر، إلا يطيب نفس منه، ألا وإن كل ذم والمال والملحة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة وإن أول يوم وضعه حريته بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذين، ألا وإن كل مية كان في الجاهلية موضوع، وإن الله عز وجل قضى أن أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب لم تك ركوب أموالكم لاتظروا ولا تظروا ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم قرط الطمع والمسلمات والأرض ثم قرأ إن عدة أشهر عند الله أثنتا عشر شرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ومنها أربعية حرم ذلك الدين القيم فلا تظروا فيهم أنفسكم، ألا لاترجعوا بعدي كيفاً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعيد المصون، ولكنه في التحريش بينكم، فاتنا الله عز وجل في النسا فإنهن عندكم عوان لا يلكن لأنفسهن شيئاً، وإن لهن عليكم ولهم عليهن حقاً أن لا يوطنرون فرشكم أحداً غيركم ولا يأتين في بيوتكم لأخذ تسويتهن، فإن خفتم تشوهدن فتعذروهن واهجروهن في المضاجع واضربون ضرباً غير مبرح قال حمادٌ: (1) قلت للحسن: ما المبرح؟ قال: المؤثر، ولهن رؤوسهن وكسورهن بالمرفوع وإلا أخذوها بأمانته الله واستحثتم فروجهم بكلمة الله عز وجل ومن كانت عندم أمانتها فليؤدها إلى من انتشنت عليها ووسط يده قالت: ألا هل بلغت ألا هل بلغت ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد من سامع قال حمادٌ: قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقواماً كانوا أسعد به (2).

(1) في المنجد عبد وعلل مأثناه في الصواب.
(2) المنجد (52/3). وفي إسحابة علي بن زياد بن جعفر وهو ضعيف وباهي رجال ثقات.

(3) أجره الأرماشي اسمه خديجة ثقة. أخرجه البازوري وإبن مردوية (الدرب 234/1). ويشهد للحديث متأقد عن أبي بكر. ذكره ابن كثير (67/8).
سورة التوبة 38

قوله تعالى (إذا قيل لكم انفرحوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض)

566- ثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن طارس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد وثنيه وإذا استنفرتم فانفروا.

قوله تعالى (فما متناخ الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل)

567- ثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المسترود أخي بني فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحسكم أصحب هذه في اليمين فليظنروا ما يرجع وأشار بالسبابة.

568- حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى العالية فمر بالسوق فمر بجدي أسك ميت فتناوله فرفعه ثم قال: بكم تخبرون أن هذا لكم؟ قالوا: مانحب أن لنا ربي، ومانصنع به قال: بكم تخبرون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حبا لكان عبى فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت، قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليك.

(1) المسند (761/1). وأخرج أيضاً من طريق منصور به نحوه (المسند 768/1). وأخرج البخاري ومسلم من طريق منصور به نحوه (الصحيح - الجهاد - باب رجوب التغريب. وقوله تعالى (فما متناخ الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل).

(2) المسند (360/4). وأخرج من طريق عن إسماعيل به نحوه (الصحيح - الجنة - باب فياء الدنيا 146/8). ذكره ابن كثير.


حديث المسترود بن شداد (237/2).

296
سورة النبوة 48

579- حدثنا وكيع حدثنا الممسكي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن
علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالي ولدنا
ملكي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح
وتركها (1).

570- ثنا أب المغيرة ثنا صفوان عن شريح عن عبيد الحضري أن أبا
مالك الأشعري: لما حضرته الوفاة، قال: ياسامع الأشعريين لببسب الشاهد
منكم الغائب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة
dنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة (2).

571- ثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: ثنا إسماعيل يعني ابن
جعفر قال: أخبرني عمرو عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخريته ومن
أخبرته أضر بدنياه فأتوا مايقل على مايفنى (3).

572- حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يعني بن أبي بكر
أخبرني عبد الله بن جنادة المعافري أن أبا عبد الرحمن البصلي حدثه عن
عبد الله بن عمرو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن

(1) المند: 470. وقال المحقق: إنها صحيحة وأخرجه أيضاً من طريق يزيد عن المصري به
تحر من المند. 579. أخرج الترمذي وابن طفيل من طريق من المصري به نحوه وقال
الترمذي حسن صحيح (السنن - الزهد - 488، 589، 588، 419). وسمع وكرعم من المصري قديم (أنظر الكباش الكبير). وقال الألباني صحيح

وصحيح (238/2).

(3) المند: (414/2). وأخرجه من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو به نحوه
فبعد مباشرة قال الهشمي: رواه أحمد والطبراني والثوباني ورجاله ثقات (المجمع 1/149). وقال الألباني: ضعيف (ضياع الجامع 534). ذكره السيوطي في الدار عزازا والحاكم
والبهائي في الأسماء والصفات (238/2).
سورة النبأ 30

المؤمن وسته، فإذا فازق الدنيا فازق السجن والستة١.

قوله تعالى [إذ أخرجنا الذين كفروا ثاني اثنين ...]

572- حديث عمرو بن محمد أبو سعيد يعني المنفي قال: حدثنا
الإسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من
عازب سرجا بثلاثة عشر درهما قال: نقل أبو بكر لعازب مر البراء
فليحمله إلى منزله فقال: لا حتى نحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله
عليه وسلم وانت معي قال: نقل أبو بكر: خرجنا فأخذنا
فأحتشنا يومنا ويلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظاهرة قضيت بيصرى هل
أرى ظلا نأري إليه فإذا أنا بصخرة فأنا فهمه إليها فإذا بقية ظلها فسوته
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضت له فورة وقال: اضطاعي بارسول
الله فاضطاع ثم خرج أنظر هل أرى أحدا من الطب فإذا أنا براعي غنم
فقلت: لم أنت باغلام؟ قال: لأجل رجل من قريش. فسماء فعرفته فقلت: هل
في غمتك من لين؟ قال: نعم قال قلت هل أنت حالي؟ قال نعم فأمرته
فاعتقل شاة منها ثم أمرته فنفست ضرعها من الغبار ثم أمرته فنفست كله
من الغبار ومعي إدارته على فعلا خرقة فحلب لي كثينة من اللبن قصبت
عسي الماء على القدح حتى برد أسفله ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فوافقته وقد استيقظ فقلت: أشرب بارسول الله فشرب حتى رضيت
ثم قلت: هل أنت الرحيل؟ قال: فارحلنا والقوم يطلوني فلم يدركنا أحد منهم
إلا سراجا بن مالك بن جعش على فرس له فقلت: بارسول الله هذا الطبخ
قد خلقنا فقال: لا تحجز إن الله معنا حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر
رمح أو رمحين أو ثلاثة قال: قلت بارسول الله هذا الطبخ قد خلقنا وبيكت

11) المستدرك 845. وقال الحكيم: إننا، صحيح، أخرج الحاكيم وأبو نعيم وقال الهيثمي، رواه أحمد
والطبراني، بإختصار، وقال: أحمد رجل الصحابي غير عبد الله بن جادة وهو ثقة (المستدرك
4/315، والخليفة 877/6، المجمع 8/10، 198/8). وعبد الله بن جادة لم يروه إلا ابن جبان
والحديث قال فيه الآتي: ضعيف (ضعيف الجامع 8/13. ذكره السريفي في الدر
298/3).
سورة التوبة
40
قال: لم تكي؟ قال: قلت: أما والله ما على نفسي أبيك ولكن أبيك عليك
قال: قعدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكذنها وباشئت
فساحت قواته فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها وقال: يا محمد
قد علمت أن هذا عملك نادع الله أن ينجيني كما أنا فيه قوالي لأعمن
على من ورائي من الطلب وهذه كنتي فخذ منها سهما فإنك ستعم بإبلي
وعقمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لأخباجا لي فيها قال: ودعنا لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فأتلقى فرجع إلى أصحابه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما معه حتى قدمنا المدينة فلتها الناس فخرجوا في الطريق وعلى
الأجاجي فاشتد الحذمة والصبيان في الطريق يقولون: لله أكبر جاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم جاء محمد قال: وتزاوج القوم أيهم ينزل عليه قال:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه وسلم نجل الله على
بني النجار أخوال عبد الملك لأكرمهم بذلك فلما أصبح غدا حيث أمر. قال البراء بن عازب
أول من كان قدمنا على من المهاجرين مصعب بن عمير أخري بني عبد الدار
ثم قدمنا ابن أم مكتوم الأعمى أخري بني نهري ثم قدمنا عمر بن
المطاب في عشرين راكا فقلت يا مفقود رسول الله صلى الله عليه وسلم;
فقال هو على أثر تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بهم
قال البراء: ولم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورا
من الفصل. قال: فأت لي. وكان البراء من الأنصار من بني هارئة
574 - حدثنا عبان قال: حدثنا حماد قال: أحبرنا ثابت عن أنس أن أبا
بكر حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وقال مره
وحن في الغار: لن أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال:

(1) المند 3. أخرج البخاري ومسلم من طريق أبي إسحاق به نحوه (ال الصحيح - المناقث - باب
قال: يا أبا بكر ماظنك يا أنت الله ثالثهما.

فقال: ثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري وأخربني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لم أعلق أباوي قت إلا وهم يديث الناس ولم يبر علينا يوم إلا أتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طربى النهار بكرة وعشيقة فلما إبتل المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ يرك الغمام تلقى ابن الدغة وهو سيد القارة فقال ابن الدغة: أيّن تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجي قومي فذكر الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: قد رأيت دار هجرتهم أريت سبخة ذات نخل بين لايتين وهما حرتان فخرج من كان مهاجرا قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين وتخزى أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر: أو ترجع ذلك بابي أنت وأمي؟ قال: نعم فحسى أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته وعفف راحته كابنها عده من ورق السمر أربعة أشهر قال الزهري: قال عروة: قالت عائشة: فبينا نحن يوما جلستا في بيتنا في نهر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلًا متقنًا في ساعة لم يكن يأتيتنا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي إن جاء به في هذه الساعة لأمر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنه كأن أنى في الخروج فقال أبو بكر: فالصحابة بأبي أنت يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت


٣٠٠
سورة التوبة

يا رسول الله إحدى راحلي هاتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

باللهم قالت: فجهزناهما أحب الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نزاتها فأركت الجراب فلذلك كانت تسعي ذات النطاقين، ثم فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ب Guerr في جبل يقال له ثور فمكنا فيه ثلاث ليالي.


577- قال أحمد (ثاني اثنين إذ مما في الغبار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا) يقول: في الدفع عنا.

578- (فأنزل الله سكينةه عليه) قال: على أبي بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزلت عليه السكينة.

(1) المسند (198/2). أخرجه البخاري بأطول من ذلك من طريق عقيل عن الزهري به (الصحيح - الانتاقي - باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 73/5). ذكره السيوطي في الدر 242/3.

(2) المسند (387/3). وأخرجه عن حماد به نحوه (142/3). وأخرجته من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مطولا. (211/3). أخرجه البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس مطولا (الصحيح - الانتاقي - باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 79/5). ذكره السيوطي في الدر (450/3).

(3) عقائد السلف 97.

(4) ذكر ابن القليم في الجزء الذي تلقه في بديع الفرائد من تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد (112/3).
سورة البقرة: 41
قوله تعالى (وكلمة الله هي العليا):
انظر حديث أبي موسى المتقدم في سورة البقرة (فَلَمَّا أَتَى عَلَى
قوله تعالى (انفرروا خفافاً وثقلاً)
75- حديثنا أبو عامر العقدي حديثنا حماد بن سلمة عن ثابت يعني
البناني عن أنس أن أبا طالحة الأنصاري قرأ سورة براءة فلما أتى على
هذه الآية (انفرروا خفافاً وثقلاً) قال أرى ربي عز وجل سيمتفرنا شيوخاً
وشبانا جهزونا أي بني فقال بنوها يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله
عليه السلام حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر رضي الله عنهما فنحن
نفرؤون قلنا فلأني نجزوه فركب البحر فمات فلم يجدوا
له جزية بذله فيها إلا بعد سبعة أيام فلم يتفاغد فدفنه فيها.
(1)
ولناظر حديث ابن عباس المتقدم في آية 28.
قوله تعالى (ذلكم خير لكم إن كنت تعلمون)
80- ثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة
قال: قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله عز وجل من خرج في
سبيله لا يخرج إلا جهاداً في سبيله وإيذانا بي وصديقنا يرسولي فهو
على ضمان أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، فلأي
مات من أجل أخلاقه، والذى نفس محمد ببده مام كم يكلف في سبيل
الله إلا جاء يوم القيامة كهيثته يوم كم لونه لون دم وريحاً بري مسك
والذي نفس محمد ببده لولا أن أشقي على المسلمين ماتعدت خلال سرية
تغزى في سبيل الله أبداً ولكني لأعد سعة فيتبعوني ولاطيب أنفسهم
فيتخلفون بعيداً والذي نفس محمد ببده لوجدت أن أغزر في سبيل الله.

(1) ذكره ابن كثير (6196/4).
(2) الزهد ص. 250. أخرجه ابن سعد وابن أبي حاتم وقال: صحيح صحيح وأقاوم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يبعر، وبسك الذهبي من طريق حمد بن (الطبقات 2/708). التفسير - سورة البقرة رم 116. الصدر 354 آيات مكية محقق تفسير ابن أبي

324
سورة التوبة 9: 581

فأفتزل ثم أغار فأفتزل ثم أغار فأفتزل (1).

581- ثنا أبو معاوية قال ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
قالوا: بارسل الله أخبرنا بعمل عدل الجهاد في سبيل الله قال:
لا يتبقونه مرتين أو ثلاثاً قال: قالوا: أخبرنا فعلمنا نطيقه قال: مثل
المجادل في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائم بآيات الله لا يفتر من
صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد إلى أهل (2).

قوله تعالى: (ومنهم من يقول اثذن لي ولاتفتنني)

582- حديثاً حسين بن محمد قال حديثاً أبو معشر قال: حدثني يداح
ابن محمد بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم في غزوة تبوك لج بابين قيس: يا أبا وهب أخرج معنا لعلك
تختصب بنات أبي الأصغر قال: قد عرفت حبي للنساء فاذن لي ولاتفنتي
بنات أبي الأصغر فأنزل الله علي نبيه صلى الله عليه وسلم [ومنهم من
يقول اثذن لي ولاتفنتي ألا في الفتنة سقطوا] (3).

قوله تعالى: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا)

583- ثنا هيفيم قال ثنا أبو الربع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي
الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة وما بلغ
حقيقه الإيمان حتى يعمل أن ما أصابه لم يكن لي خطفه وما أخطأه لم يكن

(1) المسند (32/431 - 432). وأخرجته من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مختصراً ومن طريق عطاء
ابن ميناء عنه بتحري ماهتنا (المسند 32/134، 42/1496، 42/1494). أخرج البخاري ومسلم من طريق
الأخبار عن أبي هريرة مختصراً وهو مسلم أجزاء من الحديث هذا من طريق الأخبار أيضاً
(ال الصحيح - التوحيد - باب وقد سبكت كلمنا لعبادنا المرسلين 1669، الصحيح - الإمرة

(2) المسند (42/42). وأخرجته من طريق كثير عن سهيل بن نعيم فإنه لم يخرج بجامعًا
(ال الصحيح - الإمرة - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله
- 33/36).

(3) الفتح (329/1/143). وفي إسناده أبو معشر نجح وهو ضعيف ثم هو منقطع ولكن له شواهد
584 - حدثنا يونس حدثنا ليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياغلام إني معلكم كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد فيه عجاه وإذا سألت فلست بالله وإذا استعن فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعون لم ينفعون إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرعون لم يضرعون إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأفلاج وجعل الصحف.

قوله تعالى [ومنهم من يلمعك في الصدقات]


(1) المستند (1/7, 4441/6). قال البهظيو: رواه أحمد والطبراني ورجاله نائس (المجمع 197/7)

(2) المستند 7769. وقال المحقق: إنها صحيح وأخرجه أيضا من طريق قيس عن حنش ومن طريقين منقطعين عن ابن عباس بن نحوه (7273/6). أخرجه النرمذي وقال: حديث حسن صحيح.

304
سورة التوبة (10)
بالرجل على النعوم الذي نعت رسول الله (1).
قوله تعالى {إنا الصدقات للفرقاء} ...

587- حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كالصدقة لغني ولا لذي مزاهر (2).

587- ثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال ثني أبي أن عبيد الله بن عدي حدوه أن رجلي أخبره أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورأهما جلدين فقال: إن شئتتما أعطيتكم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (3).

قوله تعالى {والمساكين}...

588- ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهراء عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكن الذي تردع النعوم والممرتان والأكلاة والأكتان قالوا: فنحن المسكن يارسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى ولا يعلم الناس بحاجته فيتصدق عليه. قال الزهرية: وذلك هو الحرم (4).

---
(1) السنة ص 289. أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهراء به نحوه، وذكر البخاري الآية (الصحيح - استنباط المرتدين - باب من ترك نتائج الخروج للتأليف 2/9، الصحيح - الزكاة - باب تذكير الخروج وصفتهما 3/12). ذكره ابن كثير (4/1).
(3) المسند (4/1). وقال الألباني: صحيح (صحيح الجامع 7128). ذكره ابن كثير (6/1).
(5) انظر تخيرجه مع الحديث الآتي.
سورة الفروة

589 - ثنا عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنف هذا الحديث: غير أن قال: قالوا: يارسول الله فمن المسكين؟ قال: الذي ليس له غني ولايسأل الناس إلخ. فقله تعالى [والعاملين عليها]


(1) المسند (270/2) وأخرج من طرق عن أبي هريرة به نحوه (المستدرك 316/2). 393. 395. 426.
(2) المسند (485/1) وأخرج نحوه عن ابن مسعود (المستدرك 506/5). 485/1. 487/1. 488/1. 489/1. 490/1. 491/1.}

206
سورة التنعية

ولأ لآل محمد إما هي أو سما الناس ادعا لي محمية بن جزء وكان على
الاعمار وأبا سفيان بن المارد فلما قرر يمنة: اصدع عنهما من السهم(1).
580- ثنا عتبة بن زياد قال ثنا عبد الله قال ثنا ابن ليهبة أَيْتَرني
يزيد بن عمرو المعافري عن سمع علي رضي الله عنه رأي يقول: بعثني رسول الله
صلى الله عليه وسلم ساعيا فاستأذن أن آكل من الصدقة فأَطْلَان لنا(2).
582- ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن
عمر بن قتادة الأنصاري عن محمد بن لبيد عن رافع بن خديج الأنصاري
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل بالحق على
الصدقة كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته(3).

قله تعالى [والمؤلفاً قلبهم]

583- ثنا زكريا بن عدي قال أنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن
سعيد بن المصيب عن صفوان بن أمية قال: أعطائي رسول الله صلى الله
عليه وسلم يوم جمعة وإنه لأبغض الناس إلى فمازال يعطيني حتى صار
وإنه لأحب الناس إليه(4).

د(1) المند (467). وأخرج عدن خلف الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم عن عدة من
الصحابة (أنظر مرشد الخمار376/4). أخرجه المسلم من طريق مالك عن الزهري به
 نحوه (الصحابي- الزكاة- يباب ترك استعمال آله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة

د(2) المند (464). قال البصري: رواه أحمد وفيه راو لم يسم (المجمع 3).

د(3) المند (464). أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق ابن إسحاق به وقال
الترمذي: حسن صحيح (السنن- الإبيك- يباب في السماح على الصدقة 127, 128, السماح- الزكاة- يباب ماجاه في
الزكاة- يباب ماجاه في المال على الصدقة 128, السماح- الزكاة- يباب ماجاه في
الزكاة- يباب ماجاه في المال على الصدقة 128). وذهب البصري في الزواج فقله: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو قصة
وإلى مدلس. وذكره حال وجاه الصحيح (المجمع 3/4). أخرجه إسحاق قد صرح بالتحديث
فألما ناقة تاليا ورد تقابله ذلك يزيد بن عبيض عند الترمذي للتحديث شاهد عند الطبراني عن
عبد الرحمن بن عوف وفي إسنانه ضعيف (انظر المرجع السابق). وقال الآخرون: صحيح (الصحيح

د(4) المند (465). أخرج مسلم من طريق يونس بن مَطْلا (الصحيح- الفضائل- يباب-

37
سورة النبوة 90

94 - ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قلقوا يوم حين أflen الله علية رسوله أموال هوازن فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالاً من قريش المائة من الأبل كل رجل فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشاً ونركنا وسريعنا تفتر من دمائهم قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالاتهم فأرسل إلى الأنصار نجمعهم في قبة من أدم ولم يدع أحداً غيرهم فلما اجتمعوا جاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحدث بلغني عنكم، فقالت الأنصار: أما ذور رأينَا فلم يقولوا شيئاً وأنا ناس حديثة أستأثراً فقالوا: كذا وكذا للذي قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لأعطي رجالاً حديثاً عهد بكفر أثناهما أو قال: أستأثراً أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون برسول الله إلى رحالكم فوالله ما تتقلبون به خير ما يتقلبون به قالوا: أقبل يا رسول الله قد رضينا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تستجدون بعدي أثرة شديدة فأصابوا حتى تلقوا الله ورسوله فإنه فرطكم على الحوض قال أنس: فلم نصير.

95 - ثنا عبد الرزاق أنيانا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقض عن أبيه قال: أعطي النبي صلى الله عليه وسلم رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاً فقال سعد: نحن أتينا الله أعطيت فلانا ولن تعط فلانا شيئاً وهو محسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاثاً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إلي منهم فلا أعطي شيئاً مخافة أن يكبو في النار على وجههم.

= ماسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً تفت قال الله 7/75 (1) ذكره ابن كثير (10/7/6). (2) المسند (166/3). (3) أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب ب(الصحيح - المغني) - ياب غزوة الطائف 5/700، الصحيح - الزكاة - باب إعطاء المؤمنة قليهم 3/151. (4) المسند (187/1) وأخرجه من طريق ابن أبي ذنب عن الزهري به نحوه (المسند 118/1).
سورة النبوة

596 - ثنا وكيع ثنا أبي عن سعيد بن مسرور عن ابن أبي نعيم عن
أبي سعيد الخدري قال: كان المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة علامة: ابن عائشة، والأندلس، وابن حابس المتنبي، وزيد الغزلي الطائي وعبيد بن بدر الفراهي. قال: فقد علم بذهبة من اليمن
بتزويرها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.

597 - ثنا يحيى عن ابن عجلان حذفثي سعيد بن أبي سعيد عن أبي
المريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلام حق على الله
عورتهم (1) المجاهد في سبيل الله والناجح المستعفف والمكاتب يبرد
الأذار (2).

598 - يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: ثنا عيسى بن عبد الرحمن
البجلي من بني بجلة من بني سليم عن طهارة قال أبو أحمد ثنا طهارة بن
مصرف عن عبد الرحمن بن عباس عن البراء بن عازب قال: أعرابي
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله علمي عمل أدخلني
الجناء فقال: لن كنت أقصرت الخطبة فقد أعثرت المسألة أعتق النسمة
وفك الرقية فقال: يارسول الله أو ليستا واحدة قال: لا إن عتق النسمة
أن تفرد بعثتها وفك الرقية أن تعين في عتقها والمنحة الوقوف والفيء، على

= أخرج البخاري ومسلم من طريق الزهري به نحوه (الصحيح - الزكاة - باب قوله تعالى
[لايسألون الناس إذنا] 154/6 ، الصحيح - الزكاة - باب إعطاء من يعف على إيمانه
3/107 (1) ، ذكر ابن كثير (2) 3/107 (1).

(1) المستند (151/3) أخرج البخاري ومسلم من طريق ابن أبي نعيم به (الصحيح - التنسخ -
سورة براءة 55/148/100 ، الصحيح - الزكاة - باب ذكر الخدوار وصفاتهم 1111/100.
ذكر ابن كثير (4) 3/107 (1).)

(2) جاء في المطبوعة (عن) و만أتيت من الكتب التي خرجت الحديث.

(3) المستند (462/3) أخرج البخاري والسني وابن ماجة من طريق ابن عجلان به
وقال البخاري: حسن (السان - نفاذ الأحاديث - باب ماجأ في المجاهد والناجح والمكاتب
184/108/126 ، السان - التكاء - باب معرفة الله النافع 16/160 ، السان - الحق - باب المكاتب
84/181/437) ، وقال الآلباني: حسن (صحيح الجامع 404/12) ، ذكر ابن كثير (4) 3/107 (1).)

٣٠٩
الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وواسق الظلمان وأمر
بالمعروف وإنك عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكفر سنك إلا من الخير.
ـ 599ـ قال أحمد في الأسير من المسلمين هل يشيخ من الزكاة؟ نعم
يشتري لأن الله تبارك وتعالى يقول {وفي الرقاب}.
قله تعالى {والغارمين}.

سورة التوبة

600ـ ثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن ربا عن كنانة بن نعيم عن
بيضة بين المخازن الفُلالي تحملت بحمالة فأتمت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم أسألته فيها، فقال: تؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة وقال مره
 ونخرجها إذا جاءنا الصدقة أو إذا جاء نعم الصدقة وقال: بائضته إن
المستئة لا تصلح، وقال مره: حربت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة حلت له
المسألة حتى يذهبوا ثم يمسك ورجل أصابته فاقة أو حراجة حتى يشهد له
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه وقال مره رجل أصابته فاقة أو حراجة حتى
يشهد له أو يكلم ثلاث من ذوي الحجا من قومه أنه قد أصابه حراجة أو
فاقة إلا قد حلته له المسألة فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش أو سادا
من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاعة اجتهاد ماله حلته له المسألة
فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش أو ساداً من عيش ثم يمسك وما كان
 سوى ذلك من المسألة سحت.

161ـ ثنا أبو كامل ثنا ليل بن سعد عن بكير عن عبد الله بن الأشج
عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماي ابتعها فذكر ديته قال:

(1) المستند (199/4). قال أبو الحسن رواه أحمد ورواه ثقات (المجمع 426). وله شاهد عند
الطبراني في الأوسط عن أبي موسى بن منیر، وفي إسناده ضعف (المرجع السابق). ذكره ابن
كثير (488/1).
(2) مسائل النسائبي (111).
(3) المستند (127/4) وأخرج من طريق أبوب عن هارون بن نهرو (المستند 5/10). أخرجه
مسلم من طريق هارون به (الصحيح - الزكاة - باب من حمل له المسألة 3/94). ذكره
ابن كثير (488/1).

316
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدوا عليه قال: فتصدق الناس عليه فلم بلغ ذلك وفأ دبى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.

2- حدثنا عبد الصمد حدثنا صدة حدثنا أبو عمران حدثي قيس ابن زيد عن قاضي المصريين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فقال: يا ابن أدم فيما أخذت هذا الدين فيما ضعفت حقوق الناس؟ فيقول: يارب إنك تعلم أنني أخذت فلم أك ولن أشرب ولم أبلس ولم أضح ولكني أتي على يدي إما حرب إما سرد إما سرد وإما ضيعة فيقول الله عز وجل: صدق عبد أنا أحق من قضى عنك اليوم فيدعو الله بشيء فيضمه في كتلة ميزانه فترجع حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمة.

قلو تعالى (وفي سبيل الله)


المستند (69/2). وأخرجه مسلم من طريق ليث بن نحوه (108/3). أخرجه مسلم من طريق

(1) المستند (69/2). وأخرجه مختصرا عن يزيد بن صديقة به (176). وقال المحقق في كل منهما:


311
سورة العينة


4-6 قال أحمد: يعني من الزكاة في الحج لأنه في سبيل الله، وقال:

ابن عمر الحج من سبيل الله(2).

5-6 ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحمل الصدقة لغني إلا خمسة لعامل عليها أو رجل استراح بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكون تصدق عليه منها فأهدى منها لغني(3).

(1) المسند (375/6).
(2) علاقة أيضاً من طريق شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أرسل مروان إلى أبى معقل فذكر نحو وزاد العمرة فقال: الحج والعمرة من سبيل الله (المسند 5/40). أخرج الطيالسي والحكم وقال: صحيح على شرط مسلم وسكت النهي من طريق شعبة عن إبراهيم بهما في الطريق المذكور آنفا وقال الكلابي: هو على شرط مسلم إلا أن إبراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف وأطاب الكلام على الحديث وقد قال قبل ذلك صحيح بدون ذكر الحجة وأما بها فشاذ. إله في كلامه نظر كثير لأن الروايات التي ذكرها لائتي الشذوذ مختصرة جدا وهو قد أرذل الحجة أولا ثم سألته عما يجري، عنه فأرذل الحجة فسوره ذكر أنها أرادت الحجة أو أنها أرادت العمرة فهو مصيب في ذلك. وأختصروا لمضيق التقام فإن الحديث في الرواية التي سئلها تبين أن أبي بكر لم يسمعه من أبى معقل وإنما بينهما رجل غير معروف وهو آخر مروان إليها أعني الحديث هذا كونه سمع الحجة المختصر فلا يعني أنه سمع الحجة المطول لأنه رواده معروفة ومن معه لمثبت من مسألة الحجة في رمضاء فحصل لهم ذلك كما في رواية أحمد (4/6). وعلى ذلك ناشاهد في الحديث في أسنان نظر وقد ساق الألباني للحديث شاهدين الأول عن أبي طالب بن قصة مشابهة تماما لما هنا وفي النفس شيء من كروما قصة واحدة قال: أخرجه الدواليب في الكني يبدأ صحيح بالاني عن ابن عباس عن أبي داود والطياري وقال الآلابني: حسن (انظر الإرواء).

(3) مسائل عبد الله (151). وأما أخر ابن عمر فقلت الآلباني وصله أبو عبيد (بمعنى في الأموال).

(4) المسند (375/6). أخرجه أبو داود وأثنان ماجة من طريق معمر به (السنن - الزكاة - ياب من =

372
سورة النبوة 69

- 6-7. ثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحصل الصدقة لفني إلا لثلاثة

في سبيل الله وابن السبيل ورجل كان له جار فتصدق عليه فأهدي له (1).

6-7. سهل أحمد عن الرجل الفني إذا خرج في سبيل الله يأكل من الصدقة: فقال: قال الله تبارك وتعالى (إذا الصدقات للفقراء والمساكين والعمامين عليها) حتى بلغ (وفي سبيل الله) إذا خرج في سبيل الله فلا يأكل من الصدقة (2).

6-8. وقال أحمد: ولايجوز أن يعطي عندها من الزكاة أكثر من خمسين درهماً للفقير ولا مسكين إلا الغارم أو ابن السبيل (إذا الصدقات للفقراء والمساكين والعمامين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقات والغزامي وفي سبيل الله وابن السبيل).

والغارم هو المديون فيعطي حتى يقضي عن دينه إلا أن يكون رجل له عبائل فيعطي كل عيل خمسين درهماً أو حساب ذلك (3).

وانظر حدث أبي هريرة الآتي في آية 74.

قوله تعالى (وخضتم كالخاضوا)

6-9. ثنا عبد الملك بن عمو ثنا سليمان بن يلأل عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن


(2) مسائل عبد الله 151.

(3) مسائل عبد الله 382 وذكر نحواً أبا خصصا. 153.
سورة النفي

سان من كان قبلكم شبرا يشرب وذراعا يذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدتعلمو(1).

قوله تعالى [والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض]

611- ثنا سفيان عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رواية قال: الامام كالبيتان يشذ بعضه بعضا، ومثل الجليس الداصل مثل المطر إن لم يزده من عطر علك من ريحه، ومثل الجليس السوء مثل الكير إن لم يزره تلك من شره، والخازن الأмин الذي يؤدي ما أمر به مؤتى أحد المتصدقين(2).

611- ثنا إسحاق بن بروت قال ثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن يشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى(3).

(1) المسند (6/204) وأخرجه من حديث سهل بن سعد نحوه (المسنود 5/94). أخرجه ابن ماجة.

(2) المسند (6/204). أخرجه البخاري ومسلم من طريق بريد بن مختصر (الصحيح).

قوله تعالى: [وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنتا...] 

انظر حديث أبي موسى الأنشي في سورة الرحمان آية 46(1).

212- ثانيا سريج بن النعمان ثنا عبد العزيز يعني الدراروني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن نسأر عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلوا الصلوات الخمس وحج البيت الحرام وصام رمضان ولا أدرى أدرك الزكاة أم لا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيله أو مكث بأرضه التي ولد بها فقال معاذ: يارسول الله أنا أخير الناس قال: ذكر الناس يعامذ في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة سنة والفردوس أعلى الجنة وأوسطها ومنها تفرح أثناء الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس(2).

63- ثانيا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسبوة الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراعون الفرحة في الجنة كما تراون الكوكب في السماء قال: نحدثت بذلك النعمان بن أبي عبيذ فقال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كما تراون الكوكب الذي في الأفق الشرقي أو الغربي(3).

(1) ذكره ابن كثير (6/5/115).
(3) ذكره ابن كثير (6/5/116).
سورة التوبة

وانظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة المائدة آية 3(1).

614- ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا يتبلى ثيابه ولا يفتني شبابه إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشير.

615- ثنا أبو كامل وأبو النضير ثنا ثنا زهير ثنا سعد الطائي قال: أبو النضير سعد أبو مجاهد ثنا أبو المدة مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وإذا قارتنا فأعتنيا الدنيا وشمنا النساء والأولاد، قال: لو تكونوا أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال علي الحلال التي أئتم عليها عزدي لصاحبحكم الملكة بأكمام ولزارتم في بيوتم ولنتم تذيبوا لقاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة مايناها قال لبنة ذهاب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصبها اللؤلؤ والدافر وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لاتبلي ثيابه ولا يفتني شبابه ثلاثة لاثر دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يغفر ودعواته المظوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويوصايل الرزق عز وجه: عزتي لأنصرك وله بعد حين.

(1) ذكره ابن كثير (116/4).

(4) ص (397). ورجال الإسناد ثنا ولم يذكره الألباني في صحيح ابن ماجه. وأكثر الحديث له شهاد في الصحيحين وغيرهما. ذكره ابن كثير وقال وروي عن ابن عمر مرفوعا =

316
سورة النثبة 72-74

۷۴-۷۵ - ثنا عبد الروزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعي قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غزارة يرى ظاهرها من باطنيها وباطنها من ظاهرها أعدها الله من أطيب الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلوى والناس نياهم.

قوة تعالى (组织生活ان من الله أكبر)


قوة تعالى (يلحقون بالله مقالاً...)

۷۹-۸۰ - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل ينظر بين شيطان أو بيني شيطان قال: ندخل رجل أزرق فقال: يامحمد علامة سبئيني؟ أو شتمتني؟ أو نحر هذا قال: وجعل يلتف

قال: فنزلت هذه الآية في المجادلة [ويحلقون على الكذب وهم يعلمون] والآية الأخرى (1).

قله تعالى [وهم ما لم ينالوا]

619- ثنا يزيد أنا الوليد يعني ابن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل.

قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر منادياً فنادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلتأخذها أحد فيبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذا أقبل رهط متشمرون على الرواحل غشوا عماراً وهو يسوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمار يضرب وجه الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غذيفة، قد حق حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال: بعامر هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامرة الرواح والقوم متشمرون.


الدنيا ويومن يقوم الأشهداء قال الرسول أبى الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وذكره له أن في الماء، فأنفسق فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنافذ أن لا يرده الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فورده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رهاطا قد ورده قبلهم فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ.

قوله تعالى (ومانقروا إلا أن أفخاذهم الله ورسوله من فضله) ۶۸۶۳.

انظر حديث أبي سعيد وغيره المتقدم في سورة الأنفال آية ۶۷.

قوله تعالى (بما أخلفوا الله مارعدهم) ۶۷۰.

۶۷۰ - ثنا سليمان حدثنا إسحاق بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافقين ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخفى وإذا اعترض خان.

قوله تعالى (الذين يلمعون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) ۶۷۱.


المسند (۴۷۴۴، ۴۵۳/۵). أخرجه مسلم من طريق أبي أحمد عن الوليد عن أبي الطفيل عن حديثه (ال الصحيح - صفائف المنافقين ۱۲۳/۸). ذكره ابن كثير (۱۲۳/۸).

۴۷۴۴ - ذكره ابن كثير (۱۲۳/۸).


۳۱۹
سورة التوبة 2:80-81
صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت بل هو خير منك ومنها ثلاث مرار ثم قال: ويل لأصحاب النبيين من الأبال الثلاثة قالوا إلا من يارسول الله قال: إلا من قال بالمال علكما وهكذا وجمع بين كليه عن يبيته وعن شمالة ثم قال:
قد أفلح المؤهذ المجهد ثلاثا المهد في الجيش المجهد في العبادة 
قوله تعالى [استغفر لهم أو لا تستغفر لهم...]
انظر حديث ابن عباس عن عمر الأثمي في آية رقم 84، وحديث
ابن عمر أيضا.

قوله تعالى (قل نار جهنم أشد حرا
226 - ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (.....) إن تاركم هذه جزء من سبعين جزأ من نار جهنم.
وضربت بالبحر مرتين وولا ذلك ماجعل الله فيها منفعة لأحد
227 - ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق قال:
سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يجعل في
أخص قدميه نعلان من نار يغلي منهما دماغه 

(2) المسند (244/4). وقال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح (التفسير 119/4). ووقع في المسند بعد قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عن يحيى بن جعدة وهذا غير موجود في الإسناد الذي نقله ابن كثير ولا يدخل ما وجد وضمنا مكان ذلك نقاطا كما هو أعلاه.
أخرج البخاري ومسلم من طريق مالك عن الأعرج به نحوه مع إختلاف في بعض النظريات بينه وبينهما منهجية 
(الصحيح - باب الملل - باب صفة النار وأنها مخلوقه 147/4، الصحيح - الجنة وصفة
نعمها - باب في شدة حر نار جهنم 187/4، طرائد).

32
سيرة النبوة 82
قوله تعالى (قلبضغحكوا قليلا وليبكروا كثيرا)
14- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رزين عن الأربعين
بixin (قلبضغحكوا قليلا) الدنيا (وليبكروا كثيرا) الآخرة.
15- ثنا عبد الرحمن بن عوف عن قسامة بن زهير قال: خطبتا أبو
موسى بالبصرة فقال: يا أبها الناس ابكون فإن لم تblickوا فتتباكون، فإن أهل
النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبيكون الدماء حتى لو أرسلت فيها
السفن لجت.

(1) الزهد ص. 344. (2) الزهد ص. 344. (3) الزهد ص. 141. (4) الزهد ص. 141. (5) الزهد ص. 141.
سورة التوبة ۸۲

۸۲- ثنا أسدود هو ابن عامر ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني أرى مالاً ترونه وأسمع مالاً تسمعون أنت الصام، وحق لها أن تنطق ما فيها ووضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، وعلمهم ما أعلم لضحكهم قلبياً ولبكيت شكري ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم على أو إلى الصاعدات تحرون إلى الله قال: فقال أبو ذر: والله لقددت أنني شجرة تعضا.

قوله تعالى {والاتصل على أحد منهم مات أبدا}.

۸۳- حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثي الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عمرو عن عبد الله بن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لما توفي عبد الله بن أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقال إليه: فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت: {يا رسول الله أعلنت لو عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكدنا: بعدد أيامه قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبسم حتى إذا أكررت عليه قال: أخرج عني يا عمر إنني خيرت فاخترت وقد قبل {استغفر لهم} أو {لا تستغفر لهم} إن تستغفر لهم سبعين.

سورة الفتحة

مرة قلن يغفر الله لهم) لو أعلم أي إن زدت على السبعين غفر له لزدت
قال: ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال: فعجب
لي وجزاءي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم قال:
فوالله ما كان إلا يسيروا حتى نزلت هاتان الآيتين: {ولاتصل على أحد
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم
فاسقون} فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق
ولا قام على قبره حتى قبض الله عز وجل (1)

۶۲۸- حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني نافع عن ابن عمر قال: لما
مات عبد الله بن أبي جعفر ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يارسول الله أعطني قمصان حتى أكنني فيه وصل عليه واستغفر له
 فأعطاه قمصان وقال أذني به فلما ذهب ليصلى عليه قال يعني عمر: قد
نهاك الله أن تصلي على المناققین فقال: أنا بين خبرتن {إسْتَغْفِرُوهُمْ
لا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ} فصلى عليه فانزل الله تعالى {ولاتصل على أحد منهم
مات أبدا} قال: فتركت الصلاة عليهم (2).

۶۲۹- ثنا محمد بن يزيد بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: لما
مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول
الله إنك إن لم تأته لم نزل نفس بهذا فأتأت النبي صلى الله عليه وسلم
فوجدته قد أدخل في حفرته فقال: أقول أبدا أن تدخلوه فأخرج من حفرته

(1) المسند ۹۵ أخرج البخاري من طريق الزهري به نحوه (الصحيح - التفسير - سورة براءة
(2) المسند (۱۸۲/۹). أخرج البخاري وسلم من طريق عبد الله به (الصحيح - التفسير -
سورة براءة ۶/۸۵-۸۶، الصحيح - صفات المناققين وأحكامهم ۸/۱۲). ذكره ابن كثير
۱۳۷/۴.)
سورة النبئة

فتغل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه(1).  

وـ 130- ثـنـا يعقوـب ثـنـا أبي عن أبيه حدثي عبد الله بن أبي قاعدـة عن  
أبيه قال: كان رضوان الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها  
فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال  
لأهلها: شأكنكم بها ولم يصل عليها(2).

قوله تعالى (إذا نصحوا لله ورسوله)  

وـ 131- ثـنـا عبد الرحمن بن مهـدي ثـنـا سفيان عن سهـيل بن أبي صالح  
عن عطاء بن زياد البشي عن تيمم الداري قال: قال رضوان الله صلى الله  
عليه وسلم: إن الدين التسبيحة إفكون الدين النصيحة قلنا في رضوان الله؟  
قال: لله ولكتابه ورسوله ولأنتم السلمين وعامتهم(3).

وـ 132- ثـنـا عبد الرحمن عن سـفيان عن عبد العزـيـز بن رفيق عن أبي  
ثـمـامـة الصاـيدي قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: مالخلص لله عز  
ووجل، قال: الذي يعمل لله عز وجل لا يجب أن يحمد الناس عليه.  
قالوا: فما الناصح لله؟ قال: الذي يبدأ يحق الله فيثور حق اللـه على حق  
الناس وإذا عرف له أمران أمر ذئبة وأمر آخر يبدأ بأمر الآخرة ويتفرغ  
لأمر الدنيا بعد قال سفيان: حدثني به منصور عنه ثم لقيته فسألته عنه(4).

(1) المسند (376-3). روآه النسائي في الزينة من الكبرى من طريق عبد الملك بن أبي سليمان به  
(ال türlü غلبة الأشراق 231) ونسير ابن كثير/4. وأخرج البخاري وسنما من حدصوا  
من طريق عمو عن جابر (ال الصحيح - اللباس - ياب ليس القسم7/180، الصحيح  
- صفات المتقنين وأعمالهم 8/120).

(2) المسند (499/5). قال الحمامي رواه أحمد ورجاله الصحيح (المجمع 3/653).

(3) ذكره ابن كثير (6/135).

(4) المسند (4/6-1). وأخرج أيضا من طريق عبد بن أحمد بن أبي ابي السقيق عن سهيل  
(السند 4/6-1). وأخرج نحوه عن ابن عباس عن أبي هريرة (الصحيح  
376/189، مسلم 4/6-1). أخرج مسلم من طريق عن سهيل به نحوه (الحيح - الإيام - ياب بن بان أن الدين  
النصيحة 7/1/6-1، طفدا). ذكره البصري (6/127).

(5) الزهده (162/1). أخرج ابن أبي حاتم والابن أبي شيبة وغيرهما باختصار عن هذا من طريق  
عبد العزيز به (التفسير - النوبة 91 رقم 1883 وقائلا المحترق إسناده صحيح إلى أبي ثمامة =  

374
سورة النبوية

133 - حدثنا مسكيَّن بن بكير أنْبأنا سفيان عن رجل من أهل صنعاء عن وهب بن منبه أن رجلا جاء إلى راهب من الرهبان فقال: يا راهب كيف ذكرك للمرت؟ قال: ما أعرف قدما ولا أعلم قدماأ=a أني قد مات قال: فكيف دَأب نشاطك في ذات الله عز وجل قال: ما كنت أرى أن أحدا
سمع بالجنة والنار يأتي عليه ساعة لا يصلي فيها قال الرجل: إنني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى ينبي البقال من دموع عيني أو كاد ينبي البقال من
دموع عيني قال له الراهب إنك إن تضحك وأنت معترف لله عز وجل بخططك خير لك من أن تبكي وأنت مدل بعملك فإن صلالة الذيد لا تصعد
فوقه قال: أوصني قال: أوصيك بالزهد في الدنيا وأن لتائزها أهلها
 وأن تكون كالحالة إن أكلت أكلة طيبا وإن وضعت وضعت طيبا وإن
وقدت على عود لم تضره ولم تكسره أوصيك بالنصح لله عز وجل نصح
الكلب لأهله فإنهم يجمعونه ويطرونوه يفليون إلا أن يحتفظوهم
43- ثنا علي بن إسحاق أئذ الله بن المبارك أنا يحيى بن أيوب
عن عبد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن التاسم بن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب ما تعبدني بإعدي إلى
النصح لي). (1)

---
(1) وانظر تعليله، المصنف 114/115-367. ذكره السيوطي في الدر (132/277).
(2) المسند (956/88). قال الشهيمي رواه أحمد وفيه عبد الله بن زهر عن علي بن يزيد
وكلاهما ضييف (المجموع 78/76). ذكره السيوطي في الدر وعزاء للحكمي الترملدي أيضا (3)
365
قوله تعالى [ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه...]

۱۳۵- ثنا وكيح عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو عن غيره عن عبد الله بن مغفل وكان أحد الرهط الذين نزلت فيهم هذه الآية [ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم] إلى آخر الآية قال: إني لأخذ بخصص من أغصان الشجرة أظل به النبي صلى الله عليه وسلم.

وهم يبايعونه فقالوا: نبايعك على الموت قال: لا ولكن لاتفروا.

۱۳۶- ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا حميد عن موسى بن أنس ابن مالك عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم من مسير ولا أفتقتم من نفقة ولا أطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: يارسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم غيرهم.

۱۳۷- ثنا وكيح ثنا الأعشم عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا، ما قطعتم وأذبا ولاسلكم طريقا إلا شرككم في الأجر حبسهم المرض.

قوله تعالى [وسبرى الله عملكم ورسوله...]

۱۳۸- ثنا كثير ثنا جعفر ثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينتظر إلى صوركم وأموالكم.
سيرة الديرة ٩٧

ولكن إذا ينظر إلى قلبيكم وأعمالكم. (١)

وانتظر حدث عائشة الأثني في آية ٥.

قوله تعالى (الأعراب أشد كفرًا وتفاقا...)

٦٣٩ - حدثنا روح عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من

سكن البداية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أني السلطان افتتح (١).

٦٤٠ - ثنا يزيد أبا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقرب عن أبي

هريرة أن أمها هدياً في رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعضها

ست بكرات فسحصه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله

وأتى عليه ثم قال إن فلانًا أهدى إلى ناقة وهي ناقية أفرفها كما أعرف

بعض أهل ذهبت مني يوم زعامات فعضوه ست بكرات فظل ساختاً لقد

همت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو درسي (١).

٢٣٣٦/٠.

٢٨٥/٢٨٤/٢.

١٨٩٩/٤.

٢٣٣٩/٢.

٢٩٠/٦.

٣٤٤/١.

١٩٦٦/٢.

٢٨١/٤.

١٩٦٦/٢.

٠٧٢/٢.

٥٢٨/٢.

٨٣٧/٢.

٨٣٧/٢.

١٨٩٩/٣.

٠٧/٤.

٢٩٠/٦.

١٩٨٥/٢.

٢٨١/٤.

١٩٨٥/٢.
سورة الفتح 106

- 421 - ثنا ابن غير ثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أتقبل الصبيان فو الله ماتقبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أملك أن الله عز وجل نزع من قلبي الرحمة.

قوله تعالى [والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار]

- 422 - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيان حب الأنصار وآية النفاق يغضهم.

قوله تعالى [والذين اتبعهم بإحسان]

- 423 - ثنا أبو النضر قال: ثنا أبو معاذ يعني شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن إسحاق عن مجاش بن مسعود أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فابن أبي أخ له يبايعه على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بل يبايع على الإسلام فإنه لا هجرة بعد الفتح ويكون من التابعين بإحسان.

328
سورة التوبة 102-101
قوله تعالى [ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة]
644- ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل
عن حراير بن مطعوم قال: قلت بارسول الله إنه يزعمون أنه ليس لنا أجر
بكاء قال: لتأتيكم أجركم ولو كنتم في جحر ثعلب. قال: فاصغي إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرأسه فقال: إن في أصحابي منافقين.
قوله تعالى [وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملًا صالحًا وآخر سينالها]
645- ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن أبي رجاء العطاردي ثنا سمرة
ابن جندب الفازاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول
لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا? قال: ففيص على من شاء الله أن
يقص قال: فإنه قال لنا ذات غذاء: إنه أثنيت الليلة آتينا وأنهما
ابتعطنت وأنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإننا طائنا على رجل
مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصرخة وإذا هو يهييء بالصخرة لرأسه فيبلغ
بها رأسه فيدهم الحجر هنها فتبذع الحجر أخذها فما يرجع إليها حتى
يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى
قال: قلت: سبحان الله ماهذان؟ قال: قالا لي: انطلق فانطلقت
معهما فأتينا على رجل مستلقي لقفاة وإذا آخر قائم عليه بكلوب من جديد
وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرت شدهة إلى قفاه ومنهاره إلى قفاه
وعيناه إلى قفاه قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل مانفعل
بالمجانين نما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الأول كما كان ثم
يعود فيفعل به مثل مافعل به المرات الأولى قال: قلت: سبحان الله
ماهذان؟ قال: قالا لي: انطلق فانطلقت قال: فانطلقتنا فأتينا على مثل بناء
النبر قال عوف وأحسب أنه قال وإذا فيه لغة وأصوره قال: فاطلت
فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتهم لهيب من أسفل منهم فإذا

(1) المسند (84/69). وأخرج عن نقدر ويبيز من شعبة به نحوه (المسند 82-84/65-86). وقال
الباهلي رواه أحمد وأبو يعلى رفيع رجل لم يضم (المجمع 201/84). ذكر ابن كثير (143/1).
سورة التوبة

سيرة النبوية

مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزوجاني، وأما الرجل الذي يسحق في النهر ويلقم الحجارة فإنها أكل البيا، وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحبشها فإنها مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي رأيت في النزوة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الرجول الذين حوله فكل مولد مات على النذر قال: فقال بعض المسلمين: يارسول الله وأولادنا الذين كان شطر منهم حسننا وشطر قبيحا فإنهم خلطوا عملا صالحا. وأخر سبيبا فتجاور الله عنهم.

 قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تظهركم وتركيكم بها) 146

معا معن بن خالد وأبو اليمان قالا: أخبرنا شهاب بن أبي حسنة عن الزهري قال لنا عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعدة، وفد من كثر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كف تقاتل الناس، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إلا الله إلا الله فقلت له لا إلا الله فقد عصمت مني ماهو نفسه إلا بحثه وحسبه على الله تعالى قال أبو بكر: والله لأقاتلنا قال أبو اليمان: لقد قتل من فئ من بنين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لفتره ونتفاوت النازع فذاع ع المهاجرونه في القتال قال عمر: قوالي الله ماهو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفته أنه الحق.

(1) المصدر (8/5)، أخرجه البخاري مختصرا وقد قطعه في عدة أبوب و وسلم مختصرا من طريق أبي رواه: (الصحيح - التفسير - سورة يس - 82-83)، الصحيح - الرؤيا - سورة يس (97-98)، النافع، وانظر تحفة الأشراف (8/1-82). ذكره ابن كثير (10/5/6)، وذكره السيوطي في الفرد (7/5/77).

(2) المصدر (19/6)، وأخرجه من طريق عمرو ومحمد بن أبي حنشة عن الزهري به نحوه: (المصدر - 35/6-7، 49-53، 56-58، 60-68، 62-64)، أخرجه البخاري و سلم من طريق الزهري به نحوه: (الصحيح - الاصطحاب - باب الاقتتال، باب رسل الله صلى الله عليه وسلم - 11/5/8).
سئلته: قال: ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعر لنا؟

سماه: قال: فلما خرج قالت له المرأة: قل على زوجي أو صل علينا قال: فقال: الله صل علىهم قال نفيعت لها: أليس قد أنت؟


سماه: قال: ثنا أبو نعيم ثنا معمر عن أبي بكير بن عمر بن عبيدة عن ابن حذيفة قال: ثنا معمر وقد ذكره مرة عن حذيفة أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل وولد ولده.

الحجة - الإيقان - باب الأمر يحتال الناس حتى يقرموا لا إله إلا الله. ذكره ابن كثير (145/4).

المثل -产业集聚 - باب الأمر يحتال الناس حتى يقرموا لا إله إلا الله. ذكره ابن كثير (145/4).
سورة البقرة 164-5

95 - قال أبو عبد الله: وليس في أرض أهل الدهم صدقة إلا إذا قال [صدقة تطهرهم وتركهم بها] فأي طهارة للمشركين(1).

قوله تعالى: [أعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عبادة وياخذ الصدقات).

انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة البقرة آية 276.

قله تعالى: [وقال اعملوا فسبرى الله عملكم ورسوله ومؤمنون].

151 - ثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا دجاج عن أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أتىكم يعمل في صخرة صغيرة ليس لها باب ولا غاية غازه عمله للناس كأنما كان(2).

152 - ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وشئاتكم من الأمور فإن كان خيراً استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: الله لاكمتهم حتى تهديهم كما هدنت(3).

153 - ثنا حجاج ثنا لقث حديثي عقيل يعني ابن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ياليتي كنت نسية منيا فأما الذي كان من شأن عثمان فلله ما أحبنت أن ينتهم من عثمان أمر قد لا انتهك مني مثله حتى لو

(1) اللال تق. 442/4، ونقل في لفظ آخر بنحوه مطولاً.

(2) المصنف (28/73). قال البخشي رواه أحمد وأبو يعلى وإسحاقا حسن (المجمع 225/1). وفي إسناده ابن لهيعة ومعلم مافقه في رواية ذكر عن أبي الهيشم ضعيف ونكرة وقال الآخرين ضعيف (ضعيف الجامع 282). ذكره ابن كثير (147/6). وذكره البيروطي في الدر وفهان أيضا لابن حبان والحاكم (37/9).

(3) المصنف (164/115). قال البخشي رواه أحمد وغيره رجع لم يسمع (227/9). وقال الآخرين و далاهند حديث عائشة السيدة بنت سفيان وأنس ثم قال وجهه من حديث أبي أيباب الأنصاري ولكنه ضعيف جدا ثم ذكره وذكر أن فيه عن أربع موضوعات (السلسلة المفسفة 84/8). ذكره ابن كثير (147/4).
سورة التوبة 106

أحببت قتلت يا عبيد الله بن عدي لا يفقر كأحد بعد الذي تعلم فوالله ما احترق أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا قوله لا يحسن مثله وقرأ أو قرآة لا يحسن مثلها وصلوا صلاة لا يصلح مثلها فلمما تدارت الصبيغ إذن والله ما تقاربوا أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ أعج بحسن قول أمري فقلو أعجب أنفسى والله عملكم ورسولكم والمؤمنون ولا يستخفك أحد.

وانظر حديث أبي هريرة المتقدم في آية 94.

264- بين يزيد بن هارون أنا حميث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليك أن لا تعجبوك أخير حتى تنظرهم به ي즘ون من عملهم من عرفة أو بره من دهره ثم يعمل صاحب له مات عليه دخل الجنة ثم يتحول وفجأ عملهم سبيلا، وإن العبد ليعمل البهتة من دهره العمل سبي، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول وفجأ عملهم صاحبا وإذا أراد الله بعيد خبر استعمله قبل مروته قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقيم عليه.

قوله تعالى (وآنور مرجون لمر الله)

انظر حديث كعب بن مالك الآتي في آية 118.

265- قال أبو داود سمعت أحمد قال له رجل قيل لي أمؤمن أنت؟ فقلت: نعم هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب.

(1) فضائل الصحابة (1467/49) وقال الحق قسادة صحيح. عن عائشة فما ذكرت صحيحة بنفس الصغر. وخيل في حق أعمال العباد عن بني بن بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2) المصنف (1470/1492). قال الهادي رواه أحمد وأبو يعلى والHZ ويناز الأبطال في الأبواب، ورواه رجال الصحابة (المجلد 14/2). بعين الطويل يدل على أن أبي حيان والواسطة بينهم ثابت كما قرر من أهل العلم (انظر ترجيمهم في الجهة)، ومنه الحديث ثابت في الصحيحين، وغيرهما بدون الجملة الأخيرة. ذكر ابن كثير (148/64).
سورة التوبة 108
أحمد وقال هذا كلام الإرجاء قال الله عز وجل [وآخرون مرجون لأمر الله] من هؤلاء؟ ثم قال أحمد: أليس الإمام قول وتعمل؟ فقال الرجل: بل أنا في حسن تقليد، فقالت الرجل: قال: فكيف تعبين أن تقول إن شاء الله وتستثنى؟
قوله تعالى (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه) 68- 67 ثنا يحيى عن أبي بن أبي كعب قال: أمبر الغيلان أو المطر، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمر بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى قال الخديري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العلمي: هو مسجد بقاء فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عن ذلك فقال: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: في ذلك خير كثير يعني مسجد قباء.
68- ثنا عبد الله بن المختار حدثي الأسلمي يعني عبد الله بن عمرو بن عثمان بن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجد ذات.
68- ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن صالح مولى المهاجرين قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي

(1) مسائل السجستاني (776/5) وتحوي ذلك أيضا في عقائد السلف.
(3) المسند (112/6). وخرج به من طرق أخرى عن عمر بن أبي عثمان وADFIVIه فيه قيل عنه عن سهل بن سعد وقال عنه عن سعيد بن أبي سعيد المخديري وقال عنه ابن أبي سعيد عن أبيه (المسند 337/635). قال الهيبي في حديث أبي رواه أحمد وعلي بن الهوي بن عمر الأسلمي وهو ضعيف وقال الهيبي في حديث سهل رواه كله أحمد والطريقي بإختصار وقال بالصحيح (المجمع 1/1). ونظرتاçه السابق ذكرها ابن كثير (6/8).
سورة التوبة

هذا خير أو أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام(1).

659- ثنا إسماعيل أنا أربح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكباً وماشياً يعني مسجد قباء(2).

قوله تعالى (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)

66- ثنا يحيى بن آدم ثنا مالك يعني ابن مغول قال سمعت سيربا(3).

أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهير بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعني قباء قال: إن الله عز وجل قد أثنى عليك في الطور خيراً أتلا تخبروني قال: يعني قوله (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) قال: فقالوا: يارسول الله إنه نجحنا مكتوباً علينا في النزوة الاستنجاء بالماء(4).

661- ثنا حسنين بن محمد ثنا أبو أوس ثنا شرحبيل عن عروج بن ساعدة الأنصاري أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ناهماً في

(1) المسند (484/2). وأخرج من طرق عن أبي هريرة وأخرج نحوه عن ابن عمر وجبر بن مطعم ورسيد وعائشة وأبى سعد وجابر وميسرة وأبى الزبير (أنظر مرشد المتارك 152/2).

(2) أخرج البخاري وسالم عن طريق عن أبي هريرة بيا (الصحح) - فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 76/2. الصحيح - الهج - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 1/6. الطي زراء.

(3) المسند (4/49). أخرج البخاري وسالم عن ابن عمر (الصحيح - فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - باب مسجد قباء 8/6. الصحيح - الهج - باب فضل مسجد قباء 17/5). ذكره ابن كثير (15/10).

(4) وقع في السنن يسألا بتدقيم التحية على المهلهة والصواب ما أثبتنا. ونظر كتب الرجال.

(5) المسند (4/67). أخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة عن طريق عن مالك ومن طريق يحيى عن أبي أحمد عن سبار ومデン الفهد عن شهير به وانظر ماكتب محقق المرفعة وقد قال الخاقان أبى حجر أبى أحمد والبخاري في تاريخه وأبو بكر بن أبي شيبة وابن كنانة والبخطري والطبراني وابن منده من طريق مالك عن مغول... إلخ (المعرفة 2/77978/8).
مسجد قباء فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الظهور في قصة مسجدكم فما هذا الظهور الذي تظهرون به؟ قالوا: والله يارسول الله ماتعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا.

(1) 272 - ثنا محمد بن جعفر ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا زائدة ثنا عبد الملك بن عمرو قال سمعت شبيبا أبا روح من ذي الكلاع أنه صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ بالروم فتردد في آية فلما انصرف قال: إنه يليس علينا القرآن إن أقواما منهم يصلون معنا ولا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء.

قوله تعالى (إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) انظر حديث أبي هريرة المتقدم في آية 41.


(1) المسند (272). قال الهيثمي رواه أحمد والطياري في الطهر وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة وروته ابن جعفر ثم ذكر بعد حديثه عند الطياري عن ابن عباس قال: لما تزلت، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عروي بن ساعد، فذكر نحوه قال الهيثمي إلا أنه إن كان إسحاق مسدد وقد استفسره (المجمع 212/1). وأخرجه الطبري بصورة مرسلة عن إبراهيم بن إسحاق الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلم ابن ساعدة ما هذا النبي الذي أتى الله عليه (فهنا ورجاء) قالوا: يارسول الله إنه نفسل الأدب بالرملة (التفسير 487/4). وللحديث شرواد كثير منها في الس안 وغيرها وللصحيح جماعة من الأمة بسبب طرق الكثيرة وصححه الألباني (المنظور مريزات ابن ماجه في التفسير - التهيئة 108, المجمع 271/1, البخاري 864,裕618, الإرواء 213/1). ذكره ابن كثير وعزاز لابن خزيمة (145/4).

(2) المسند (472/4). وأخرج من طريق شريك بن عبد الملك به من طريق شعبة عن عبد الملك بن أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (479/4). أخرجه النصائي والبزار والطياري من طريق سفيان ورواه عن عبد الملك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إسحاب حسن اللسان - الصلاة - ياب الفراء في الصحيح بالرمم 156/2.

كشف الأسئلة 178/1, المجمع الكبير 178/6, البخاري 157/4.

(3) ذكره ابن كثير (155/4).
سورة النذير 112-113-114

قوله تعالى (السائحون الراكون الساجدين ...)

663 - ثنا ابن مهدي عن سفيان وهو يقال: حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: السائحون هم الصائمون.

664 - حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي سنا عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي عمرو قال: السائحون الصائمون الذين يديون الصوم.

قال: ليس هو أبو عمرو الشيباني هو أبو عمرو العبدي.

قوله تعالى (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ...)

إلى أخر الآيات.

665 - ثنا عبد الزحزاق ثنا مأمون عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: أي عم قال لإله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله عز وجل فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب قال: فلم يزالا يكلاهما حتى قال أخر شيء كلهما به على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرين لك مالم أنك طلبت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولئك قرئ من بعد ماتبئين لهم أنهم

(1) الملل (91/2). أخرجنا ابن جرير من طريق ابن مهدي عن سفيان به (التفسير 3/1465).

وقال البيهقي رواه الطبراني وفه صاحب في بحطة رواية حمزة بن رقية رجاء رجاء

الصحيح (المجمع 67/47). وعاجس حديثه لا ينفي عن الحسن إلا إذا كانت دائما حسن والله

أعلم.

(2) الملل 434. ورسالة صحيح وأبو سنا هو الشيباني ضرار بن مرة وشبيبه من كبار

التابعين. أخرجنا ابن جرير من طريق المعمودي عن أبي سنا به وصبر بأن أبا عمرو هو العدي

وللذين يذرون الصياح من المؤمنين (التفسير 6/41). وقد روي نحو ذلك عن كثير

من السلف انظر الرفع السابق.

328
سورة التوبة 114

أصحاب الجهمي قال قال فنزلت فيه [إنك لئتهافي من أحيت) 
(1) 676 - حديثنا وكيع عن سفيان عن ابو الخليل عن علي قال سمعنا رجلا يستغفر لأبيه وهم مشركان فنلت تستغرف لابيك وهم مشركان فقال أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك قال فأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت مكا كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآيات قال عبد الرحمن فأنزل الله وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
(2)

677 - ثنا حسن بن موسى وأحمد بن عبد الملك قالا ثنا زهير قال أحمد بن عبد الملك في حديثه ثنا زيد بن الحارث الباجي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قالا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت نزلنا ونحن مع قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجه عيناه تذرفان فقال إلهي عمر بن الخطاب فذاع بالأب والأم يقول: يارسول الله ماذا؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لهما من النار وإنني كنت نهبتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها لتذكروها خيرا وتهيتكم عن هم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكا مذاكتم، ونهيتكم عن الأشياء في الأوزعة


(2) المسند 180. وقال المحقق إسناده صحيح اعتنادا على توثيق ابن حبان لأبي الخليل. وأخرج أيضاً مختصرا من طريق يحيى عن سفيان به (المسند 771). أخرجه الترمذي مختصراً وليس المادة من طريق أبي إسحاق به نحوه وقال السنيدي حسن (السنن - التفسير - سورة التوبة 191/6، السنن - الجائز - باب النبي عن الاستغفار للمشركين 191/6). وأبى الخليل اسمه عبد الله بن أبي الخليل قال الحافظ مقبل. ذكره ابن كثير (20/4).
صورة النبية 114-117-119
فاشروا في أي وعاء شتم ولاتشريوا مسكراً.
768- حدثنا محمد بن حفص حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت
نابيهم كعب يحدث عن علي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إن أبا طالب مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذهب فوره فقال: إنه
مات مشتركا فقال: إذهب فوره قال: فلما وارتح رجعت إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال لي: اغسل.
قوله تعالى {إن إبراهيم لأواد هيم}
769- ثنا موسى ثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح
عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذرو
البجادين: أنه أواه وذالك أنه كان رجلا كثير الذكر لله عز وجل في
القرآن ويرفع صوته في الدعا.
وانظر أثر كعب الأثري في سورة هود آية 75.
قوله تعالى {لقد تاب الله على النبي ...} إلى قوله {وكونوا مع
الصادقين}
770- ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن

---
(1) المند (5/350). أخرج مسلم مختصراً من طريق مهارب بن دوار به وليس فيه
المشاعر وأخرج من طريق زيد به وأصحابه وأخرج الشهيد به من حديث أبي هريرة قاله
 مباشرة (الصحيح) - الجائع - باب استذان النبي صلى الله عليه وسلم رضي رجل في زيارته
أمه 3/18677. تؤنت. ذكره ابن كثير (98/158).
(2) المند (5/359). وقال الحكيم أسانس صحيح وأخرج من طريق سفيان عن أبي إسحاق به نحوه (رقم
103). وأخرج أيضاً من طريق ابن عبد الرحمن السلمي عن علي بن مطولة مطولة
(رقم 78). أخرج أبو داود والنسائي من طريق ناجي بن كعب بن (السنن - الجائع) - باب
الرجل يرت له ترابه مشرك 3/114. المند- السنن- الجائع - باب مزاولة الشرك 2/479. ذكره
ابن كثير (98/161).
(3) المند (5/369). قال الهشيمي رواه أحمد الطبراني وإستدهم حسن (المجموع
139/9). أخرج ابن جبير من طريق عثمان بن صالح عن ابن لهيعة به (التفسير 24/133). وفي
الاستداب ابن لهيعة وقد علم مافيه ذكره ابن كثير (98/162).
سورة التوبة ١١٧-١١٩

كعب بن مالك عن أبيه قال: لم أتلف عن النبي في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا يبدرا ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر إذا خرج يريد العير فخرجت قريش مغزاهين لعيرهم فألقوا عن غير موعد كما قال الله عز وجل وعمر بن أشر مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر وما أحب أنني كنت شهدت هم مكان بيعتي ليلة العقبة حيث توافقنا على الإسلام ولم أتلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بالرحيل وأراد أن يتأهبا أمه غزوة وذلك حين طاب الظلات وطابت الثمار فكان قلما أراد غزوة إلا وري غزوة وقال يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب إلا وري بغيرها شنه أبو سقبان عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك وقال فيه وري غزوة ثم رجع إلى حديث عبد الرزاق وكان يقول الحرب خدعة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتتأهب الناس أمه وأنا أيسر ما كنت قد جمعت راحلين وأنا أقدر شيء في نفسى على الجهاد وخفة الحذاذ وأنا في ذلك أصغ إلى الظلات وطيب النبات أすぎ كذلك حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم غاديا بالغدابة وذلك يوم الخمسين وكان يجب أن يخرج يوم الخمسين فأصبح غاديا فقلت انطلق غدا إلى السوق فأشتري جهازي ثم أخفت بهم فانتقلت إلى السوق من الغد ففسر على بعض شاني فرجع فقلت أرجه غدا إن شاء الله فأتلف بهم ففسر على بعض شاني فلم أسل كذلك حتى النبي بين الذنب وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أمشي في الأسواق وأولو بالمدينة فيحزنتي أنني لا أرد أحدا تخلف إلا رجل ممورصا عليه في النفاق وكان ليس أعد تخلف إلا رأى أن ذلك سيخفى له وكان الناس كثيرا لا يجمهم ديران وكان جميع من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ تبوك فأبلغت تبوك قال ما فعل كعب بن مالك فقال

٣٦١
سورة التوبة

119-127

رجل من قومي خلفه يارسول الله بريدة والنظر في عطفته وقال يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب بردا والنظر في عطفته فقال ما عذاء بن جبل: نسمى قلت والله ياني الله ما نعلم إلا خيرا فيها حلت إذ هم رجل يزول به السراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خشمئة فإذا هو أبو خشمة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وقتل ودنا من المدينة جعلت أتذكر بما أخرج من سخطة النبي صلى الله عليه وسلم وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي حتى إذا قيل النبي هو مصبحكم بالغداة زاح على الباطل وعرفت أن لا أنجح إلا بالصدق ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فصل في المسجد ركنتين وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك ودخل المسجد فصلى ركنتين ثم جلس فجعل يأتيه من تخلف فيحنون له ويعتبرون إليه فيستغفر لهم ويقبل علنائمهم ويكمل سرايهم إلى الله عز وجل فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رأى تبسس تبسم المغضض فنجت فجلس بين يديه فقال: ألم تكن ابعت ظهرك قلت: بلى ياني الله قال: فما خلفك قلت: والله لو بين يدي أحد من الناس غرك جلس فلا رجح من سخطته بعدر لقد أعنت جدلا وقال يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب لرأيت أن أخرج من سخطته بعدر وفي حديث عقبل أخرج من سخطته بعدر وفيه ليوشك أن الله يخطئ عليه ولكن حديث يكون في حديث عبد الرزاق ولكن قد علمت ياني الله أنني إن أخبرتك اليوم بقول تجذع على فيه وهو حق فإنني أروج فيه عفر الله وإن حديثك اليوم حديثا ترضي عني فيه وهو كذب أروشك أن يظلمك الله علي والله ياني الله ما كنت قط أسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عليك فقال: أما هذا فقد صدقتكم الحديث قم حتى يقضي الله فيك فقمت فثار على أثرها ناس من قومي يذهبوني فقالوا والله والله مانعكم أذكرت ذنب قليل هذا فهل اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدر يرضي عليك فيه فكان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم سياطني من وراء ذنبك ولم تتفق نفسك موقعاً لاتدري ماذا يقضي لك فيه فلم يزالوا يبتغونوني حتى هممت أن أرجع فأكتب نفسي فقلت: هل قال هذا القول أحد غيري قالوا: نعم هلا بن أمية ومرارة يعني ابن ربيعة فذكروا رجلي صائليين قد شهدنا بدراء لي فيهما يعني أسرة فقالت: والله لا أرجع إليه في هذا أبدا ولا أكتب نفسي ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة قال: فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذين يعرف وتنكر لنا الخيطان التي نعرف حتى ما هي الخيطان التي يعرف وتنكر لنا الأرض حتى ما هي الأرض التي يعرف وكتن أقوى أصحابي فكنت أخرج فأطواف بالأسواق وآتي المسجد فأدخل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول هل هواك شفته بالسماي فإذا قلت أصلي إلى سارية فأقبلت قبل صلاته نظر إلي ينظر عينيه وإذا نظرت إليه أعترض عنى واستكان صاحبي فجعل يبكين الليل والنهر لايطعان رؤسهما فبينا أنا أطرف السوق إذا رجل نصراني جاء بطعام ببيعه يقول: من يمال على كعب بن مالك نطق الناس يشيرون له إلي فأتأتي وأتأتي بصحينة من ملك غسان فإذا فيها أما بعد فإنه بلغني أن صاحب قد جفاف وأقصاك ولست بدار مضيعة ولا هوان فأنفق بنًا تواصل فقلت هذا أيضاً من البلايا والشر فسجزت لها التنور وأحرقتها فهي قالوا ممض أربعون ليلة إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال: اعتزل أمرأتك فقلت: أطلقتها قال: لا ولكن لاتتقربوها فجاءت امرأة هلال فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضعيف فهل تأذين لي أن أخدمه قال: نعم ولكن لاقربك قال: يا النبي الله مايه حركة لشي، مازال مكيا يبكي الليال والنهر منذ كان من أمره ماكان قال كعب: فلما طال على البلاء اتصلت على أبي قتادة حائطه وهو ابن عمي فسلمت عليه قال ورد علي نقلت: أنشدك الله يا أبا قتادة آنتم أتى أحب الله ورسوله فسكت

343
سورة التوبة 119-117

ثم قلت أنشدك الله يا أبا قتادة تعلم أن أني أحب الله ورسوله قال: الله ورسوله أعلم قال: فلم أملك نفس أن بيتك ثم اقتتلت الحائط كارجا حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلاما صاروا على ظهر بيت لنا صلاة الفجر ثم جلست وأنا في المنزلة التي قال الله عز وجل قد ضاقت علينا الأرض ما رجعت وضاقت عليما أنفسنا إذ سمعنا نداء من ذروة سلعن أن أبشر ياكوب بن مالك فخربت سلطا وعرفت أن الله قد جاءنا بالفرج ثم جاء رجل يركض على فرس يثيرني فكان الصوت أسرع من فرسه فأعطية ثوب بشارة وليس ثوبا آخر واتقننا نزلت علي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث الليل فقالت أم سلمة غضبتنى: يانبي الله ألا نبشر كعب بن مالك قال: إذا ىحطمنك الناس وتعمونكم النوم سائر الليل، وكنتم أم سلمة محسنة محبتا في شأني تخزن بأمر فانتقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنبر كاستناء القمر وكان إذا سر بالأمر استنار فجئت فجلست بين يديه فقال: أبشر ياكوب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ يوم ولدتك أمك قلت: يانبي الله أمي عند الله أو من عندك قال: بل من عند الله عز وجل ثم تلا عليهم قلت: إن تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار حتى إذا بلغ (إن الله هو التواب الرحيم) قلت: وفنين نزلت أيضا (اتنا الله وكونوا مع الصادقين) قلت: يانبي الله إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدق وله أن آلم من مالى كله صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخير قال: فما أنعم الله عز وجل علي لعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحبي ونامت كنذينا نهلكنا كما هلكوا إني لأرجو أن لا يكون الله عز وجل أبلى أحدا في الصدق مثل الذي
سورة الفاتحة 1-177

ابلاني ماتعمد لكلبى بعد واني لأرني أن يحفظني الله فيما بقيٍ (1).

2٦٧: ثنا سفيان بن عيينة مرتين قال ثنا أبو الزهرا عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال: أتين النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النزول وصرّب وقال: أرب إيل أنت أو ربي غنيم قال: من كل قد آتاني الله فأكثر وأطيب قال: فتنجيها وافية أعينها وأذانها فتجد هذه فتقول صمراء ثم تتكلم سفيان بكلمة لم أفهمها وتقول بحيرة الله نساعدة الله أشد ومساء أحد ولو شاء أن يأتيك بها صمراء أتاك قلت إلى ماتدعو قال: إلى الله وإلى الرحم قلت بأتيني الرجل من بني عمي فأحلف أن لا أعطيه ثم أعطيه، قال: فكرك عن بينك وانت الذي هو خبر أرأت لو كان لك عيدان أحدهما يطيعك ولا يطعوك ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذكبن ولا يذك

2٦٨: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علّمك بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ومايزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله عز وجل صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ومايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند


(2) بعد أن سقط ثلثة أ الحي احذ إيلك واعتال المرجع السابق.

(3) المسند (١٦٨/٤) (١٦٣/٣). عمرو بن عمرو بن أبو الزهرا قال الحافظ ثقة وأخرج من طريق أخرى وقد تقدم الكلام على ذلك في الآية رقم ٩٣ من سورة المائدة فقد سناه، هناك، فلنقول ليس فيه شاهدنا هنا. ذكر القسططي في الدار وعيا، أيضاً، للبيهقي في الشام (١٦٠/٣).

٣٧٥
الله عز وجل كنّا (11).


قوله تعالى (ويلاته موطئين يفيظون الكفار)

۱۷۴ - سئل أحمد عن فضل استقبال الرسول إذا خرج من بلاد العدو.
وفي الوالي يقدم فيه في الناس: أخرجوا فاستقبلوا وألاكم بالسلاح.

---


٣٤٦
سورة النذارة 123 - 128

قال: كل ماكان فيه ترهيبًا للعدو وغيظًا لهم فإن في ذلك أجر
يقول الله تعالى (إليطرون موطئنا يغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا
كتب لهم عمل صالح).[3]

قوله تعالى (يا أباها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)
175- قال أبو عبد الله وقرأ هذه الآية (يا أباها الذين آمنوا قاتلوا
الذين يلونكم من الكفار) ليس لأحد أن يخرج من بلاده وبدع عدوم
فيقاتل غيرهم يقاتل عن بلاده ويدفع عنهم أعداء الله تعالى).[4]

قوله تعالى (الذي جاءكم رسول من أنفسكم)
176- حدثنا علي بن بحر حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق
عن يحيى بن عبيد عن أبيه عبيد بن عبد الله بن الزبير قال: أتى الحارث بن
خزيمة بهائيين الآتين من آخر براءة (الذي جاءكم رسول من أنفسكم) إلى عمرو
ابن الخطاب فقال: من معك على هذا? قالت لا أدري والله إني أشهد
لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم روعيتها وحفظتها فقا بالعمار
أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد كانت ثلاث
آيات لجعلها سورة على حجة فاتنظروا سورة من القرآن فضوعوها فيها
فوؤدتها في آخر براءة[5].

(1) [2]
(2) [3]
(3) [2]
(4) [2]
(5) [2]
(6) [2]
(7) [2]
(8) [2]
سورة النذير
قوله تعالى (عزيز عليه ماعنتم)

۷۷۷ - ثنا أبو الغيرة ثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمهام قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه قال فمر رجل بغار فيه شيء من ماء قال فقال مسلم بن بلال فقال في ذلك الغار فيه ما كان فيه من ماء وصحب ماحوله من البقال وتخلى من الدنيا ثم قال لو أنني أتبت نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فإن ذهني لي فعلت ولا لم أفعل فأنا فلأنا يانبي الله

إني مررت بغار فيه مايقرنني من الماء والبقال فقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكن بعشت بالدنيوية السماحة والذي نفس محمد بعدها لغثرة أو روح في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

ولما أخذم في الصحف خير من صلاته ستين سنة.(1)

۷۷۸ - ثنا يزيد بن هارون أنا عاصم بن هلال ثنا غاضرة بن عروة الفقيهي حدثني أبي عروة قال: كنا ننظرة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجا يقترب رأسه من وضوء أو غسل فنص فصلى فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه يا رسول الله أعلينا حرج في هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إننا الناس إن دين الله عز وجل في يسر ثلاثا يقولها وقال يزيد مرة جعل الناس يقولون: يا رسول الله لا تقول في كذا ماتقول في كذا.

(1) المسند (۷۷۷/۷). وأخذ قرره بعثت بحنفية سماحة من مسند عائشة في حديث رقتها

(2) المسند (۷۷۸/۷). قال الهيثمي رواه أحمد والطياري وفيه علي بن يزيد

(3) المسند (۷۷۹/۷). ذكره ابن كثير (۱۸۷/۷). ووصفه إلىровер النسائي في الكبير وأبو حامد وغفاري لم يرو عنه غير عاسم هكذا

(4) صحيح - الإيضاح - باب الدين يسر (۷۷/۷). ذكره ابن كثير (۱۸۷/۷).
سيرة النبوة
قوله تعالى (خريص عليك)

۶۷۹ - حدثنا وكيع عن السعدان عن عميان الثقفي أو الحسن بن سعد شنك السعدان عن عبيدة النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حزمة إلا وقد علم أنه سيطمعها منكم مطلع، ألا وربي أخذ يحجزن أن تهجروا في النار كتيافس الفراش أو الذباب.۱)


سورة النبى 128

طائفة: قد رضينا بهذا تقييم عليه (1).

(1) السند 2402. وقال المحقق إسناده صحيح. قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني والبيزار وأسناده
حسن (المجمع 4/270). والإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ذكر ابن كثير
(179/178/4).
تفسير
سورة يونس
سورة يس - 10 - 14

قوله تعالى (الر ...)

انظر حديث عبد الله بن عمرو الأثري في سورة هود آية 1.

قوله تعالى (وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين).

861- ثنا روح بن ثاني بن عدي بن عبد الرازق عنه عن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأكل أهل الجنة فيها ويشروان ولا ينكمتون ولا يقتلون ولا يبولاون ويكون طعامهم ذلك جشناء ولهما السجود والحمد كما يلهمون النفس.

قوله تعالى (وإذا مس الإنسان الضرب دعا لنا جنبه ...) إلى قوله (كذلك زين للمسرين ...).

862- ثنا بهز بن جحاح قالا: ثنا سليمان بن الغفيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليليا عن صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من أمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين إن أصابه سراء شكر كان ذلك له خيرا وإن أصابه ضراء فصبر كان ذلك له خيرا.

قوله تعالى (ثم جعلناكم خلفا في الأرض من بعدهم لنتنظر كيف تعملون).

863- ثنا محمد بن عفرث ثنا يحيى عن أبي مسلمة قال: سمعت أبي نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة جنوة وأن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا وأتقوا النسا فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

---

(1) المصنف (1384/3). وأخرج أيضا عن طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير به نحوه وأخرج أيضا عن طريق موسى البخبجي عن جابر بن عبيد (المصنف 4/349). أخرج مسلم عن طريق ابن جريج عن الصحابي - المجتهد جه пуه - رحمها - باب في صفات الجنة وأهلها (147/8 رقم 1487).


(3) المصنف (137/3). وأخرج مرة عن أبي سعيد بن نحوه مطولا ومنصرا (المصنف 7/3).

352
سورة يوئيس
قوله تعالى (فقد ليست فيكم عمرا من قبله أفقا تعقلون)

684- ثنا يعقوب قلت ثنا ابن أخي ابن شهاب عن عميه محمد بن مسلم قال أيحريني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعو إلى الإسلام وبعث كتابه مع دحية الكلب وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر قبلا وكان قيصر لما كشف الله عز وجل عنه جند فارس مسى من حمص إلى إيليا على الزرقاء تبسط له فقال عبد الله بن عباس فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي من قومه من أساله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فأخرجني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا وذلك في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش قال أبو سفيان فأتاني رسول قيصر فانطلق بي وأصحابي حتى قدمنا إيليا فأخذنا عليه فإذا هام جالس في مجلس ملكه عليه التاج وإذا حوله عظما الروم فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبي بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان: أنا أقربهم إليه نسبي، قال: ما قرايته منه؟ قلت: هو ابن عمي قال أبو سفيان: وليس في الركب يومد رجل من بني عبد مناف غبي قال فقال قيصر: ادغدو مني ثم أمر بأصحابي نفعلوا خلف ظهري عند كتفي ثم قال لترجمانه: كله لأصحابه وإني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبه قال أبو سفيان: فو الله لولا الاستحباب يومد أن أثير أصحابي عن الكذب لكندي حين سألني ولكني استحبنت أن أثيروا عن الكذب فصدمته عنه ثم

سورة يونس 16
قال: فقال لترجماته حين قالت له ذلك قال له إن سألتك عن نسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله، فزعمت أن لا، قالت لم كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل ضل حتى يتكلم بين قيل قيل، وسألتك هل كنت تتهموه بالكذب قبل أن يقول ماتال، فزعمت أن لا. فقامت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، وسألتك هل كان من آباءه من ملك، فزعمت أن لا. قالت لم كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف الناس يتعبون أم ضعفاهم، فزعمت أن ضعفاهم أتباعهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أم يمتنعون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الأئمة حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين ينطلق بشاشته القلب لا يسيطه أحد وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسول، وسألتك هل قاتلمتهم وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل. وأن
سورة بوبس

جريكم وحربه يكون دولاً يدال علىكم المرة وتدالون عليه الآخرين، وكذلك الرسول يتبتلك ويكون لها العاقبة، وسألتك بماذا يا أكرمكم فزمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله عز وجل وحده لا تشركوا به شيئاً، وينهاكم علم ما كان يعبد آباءكم، ويأمركم بالصدق والصلاة والعفاف والرفاء بالمعبد وأداء الأمانة. وهذه صنعة نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه ومنكم فإن يكن ماقلتك فيه حقاً فيكشك أن يملك موضع قدمي هاتين والله لو أرجو أن أخلص إليه تجشمته لقيه ولو كنت عده لفسلت عن مديته. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقري، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدي. أما بعد فإني أدعوكم بدعابة الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤلك الله أجرك مرتين فإن توليت فعلك إثم الأريسيين يعني الأكارة ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعيد إلا الله ولا تشرك به شيئاً ولا يتخذ به بضاً أرباناً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا أننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظام الروم وكثر لغظهم فلا أدرى ما قالوا وأمر بنا فأخرجنا. قال أبو سفيان: فلما خرجت مع أصحابي وخلصت لهم قلت لهم أمر أمير أبن أبي كيشة هذا ملك بني الأصفهان قال أبو سفيان: فوالله مازلت ذليلاً مستيقناً أن أمره سيظهر حتى أدخل الله قليبي الإسلام وأنا كار(1)

185- ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبي ثنا نافع أبو غالب الباهلي شهد أنس بن مالك قال: قال العلاء بن زياد العدوي بآياً حزمة سن أي الرجال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث قال: ابن أربعين

(1) المسند 276/371، أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري به نحوه (الصحيح - بدء الرحي/7، الصحيح - الجهاد - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل) 1777، ذكره ابن كثير (340/49) وموضوع الشاهد منه قوله وله كتب تهمه بالكتب قبل أن يقول مقالاً قلت لا بعض ماذكر بعده.
سورة بيرس ١٧


سورة يونس: 21-27

سلام محمد بن جعفر ثان عن عزرة عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الجهل الناس عليه فكانت فيمن اجتذب فلما تبين وجهه أعفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته يقول: أنشوا السلام وأطموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيهام تدخلوا الحنة بسلام.

قوله تعالى (أو كذب بآياته)

876- ثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتلته نبي أو قتل نبي وإمام ضالة، ومن مثل مثله في مثلين.

قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس راحة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا ...

878- قرأت على عبد الرحمن (عن) [3] مالك وثنا إسحاق قال ثنا مالك عن صالح ابن كيسان عن عبد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالهدبية على أثر سماه كما أنصرف أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال رجيم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصحم من عبادي مؤمن بي - قال إسحاق - كافر بالكروب مؤمن بالكروب كافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمة فذلك مؤمن بي كافر بالكروب وأما من قال مطرنا بنوء

---


(2) المستند 47/6. أخرجه الطبراني من حديث الحارث عن ابن نعيم وغيره طرق أخرى عند الطبراني والبزوار. وله شهادة عن ابن عباس وأصل الحديث في البخاري مختصرا من طريق مسروق عن عبد الله وقال الآلباني حسن (النظر السلفية الصحيحة 281، صحيح البخاري). ذكره ابن كثير 194/4. والشاهد فيه قوله قال نبيا لأن ذلك أعلى درجات التكليب.

(3) أظهرها سقطت والله أعلم.

---

357
سورة يونس 26-27

كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوب (1)
قوله تعالى (يأيوب الله الناس إما يفيكم على أنفسكم)
انظر حديث أبي بكر المتقدم في سورة المائدة آية (31)
قوله تعالى (وإلا يدعو إلى دار السلام ...)

89 - ثنا عبد الرحمن (ثن٢) مهدي ثنا همام عن قطادة عن خليد العصيري عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ماطلعت شمس قطان إلا بعث بجنبتيها ملكان يتناديان أهل الأرض إلا الثقلان بأيوب الناس هلموا إلى ركب فإن ما اقترب حيث ما كثر وأتلهى، ولا أتى شمس قطان إلا بعث بجنبتيها ملكان يتناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلان اللهم أعط منفًا خلقًا واعط مسكة مالًا تلقًا (4)

قوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ...)


(2) ذكره ابن كثير (1999).
(3) هكذا، والصور بن الدين، والأعلى.
(4) السند (178/5). أخرجه ابن جبير وابن أبي حاتم من طريق عباس بن راشد عن قطادة به نحوه وفيه زيادة وأنزل الله ذلك في القرآن فأنزل قرآنًا في قوله يأيوب الناس هلموا إلى ركب (وإلا يدعو إلى دار السلام وهديه من إبراهيم إلى صراغ مستقيم) وصححة أحمد شاكر (النسن 1560، التفسير رقم 3002). ذكره ابن كثير (1/4).
(5) السند (173/29). ذكره السيوطي في الفهر. وقال أخرجه أبو الشيخ والحاكم وصححه ابن مرينو، والبيهقي في شعب الإيمان (3/2).
سورة يونس 28


قلوه تعالى (وويل نحشهم جميعا ...) إلى قوله [فزيلنا بينهم]. 193 - ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن أبي عروبة ثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون ذلك فيقولون لو استفعتنا على ربا عز وجل فأرحا من مكاننا هذا فأتونهم آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبي البشر خلق الله عز وجل بيده وأسجع لك ملامكته وعلمه أسما كل شيء فاشفع لنا إلى ربا عز وجل يرينا من مكاننا هذا فأتون لهم آدم لست هنأكم وذكر ذنبي الذي أصاب فيستحبي ربه عز وجل ويقول ولكن ذنوا نحوا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فأتون نحوا فيقولن لست هنأكم وذكر لهم.

سئلته وسؤاله ربه عز وجل ماليس، أنه بدأ علم فيستحيي، عليه وذالك ولكن
انتشروا بإبراهيم خليل الرحمن، عز وجل فياترون فيقول، لست هناك ولكن انتشا
موسى عليه السلام، عباس كلمه الله وأعطاه التوراة فياترون، الموسي فيقول،
لست هناك، وذكره لهم الناس الذين قتل مسفر فيستحيي ربه من ذلك
ولكن انتشا عيسى، عبد الله ورسوله وكمته وروحه فياترون، عيسى فيقول،
لست هناك ولكن انتشا مصعب صلى الله عليه وسلم، عبا عبد الله، نه
مانتقدم من ذئب ومتأخر فياترون. قال: الحسن هذا الحرف، فأقم
قامش بين سماطين من المؤمنين قال أنس حتى استأذن على ربي عز
وجل فأتذن لي فإذا رأيت ربي، وقعت أو خرت ساجدا إلى ربي عز وجل
فيدعتي مياء الله أن يدعني قال، ثم يقول أرفع محمد قل تسمع وسل
تعطه واشتغف تشغيف رأسى فأحمده بنتحميم، يعلم أنه ثم أشفف فيجد لي
حدها فادخلهم الجنة ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت أو
خربت ساجدا لربي فيادعتي مياء الله أن يدعني ثم يقول أرفع محمد قل
تسمع وسل تعطه واشتغف تشغيف رأسى فأحمده بنتحميم، يعلم أنه ثم
أشفف فيجد لي حدها فادخلهم الجنة ثم أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ربي، وقعت
أو خربت ساجدا لربي عز وجل فيادعتي مياء الله أن يدعني ثم يقول أرفع
محمد قل تسمع وسل تعطه واشتغف تشغيف رأسى فأحمده بنتحميم، يعلم أنه ثم أشفف فيجد لي حدها فادخلهم الجنة ثم أعود إليه الرابعة فأقول: يارب
مايقي إلا من حبيه القرآن، فحدثننا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير
ماييزا شعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من
الخير ماييزا شعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه
من الخير ماييزا شعيرة

(1) المسند (11/33)، وأخرجه من طريق حمام عن ثابتة به نحوه (1446/3). أخرجه البخاري من
طريق سعد به نحوه (الصحيح - التفسير - سورة البقرة قوله [وعلم آدم الأشياء...]

470.
سورة يوسيس 30

۹۴- حدثنا موسي بن داوود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس فيدعى بالأمم بألوانها وعندما تعيد الأول فالأول ثم يأتينا رينا عز وجل بعد ذلك فيقولون مانتظرون فيقولون: نتنظرون رينا عز وجل وفيقولون: أنا ريك. وفيقولون حتى ننظر إليه قال فيوجلى لهم عز وجل وهو يضحك ويعلو كل إنسان منهم منافق ومنمؤمن نورا وتفشى ظلما ثم يتبعونه معهم المنافقون على جسر جهنم فيه كلاليب وحسك يأخذون من شاء ثم يطفأ نور المنافقين وينجر المؤمنون فتنجو أول زمرة ووجههم كالقرم ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم ذلك حتى حل الشفاعة فيشغعون حتى يخرج من قال لا إله إلا الله من في قلبهم ميزان شعبيرة فيجعل يهمل بفناة الجنة ويجعل أهل الجنة يهديرون عليهم من الماء حتى يبتكون نبات الشيء وفي السبيل ويهب حرتهم ثم يسأل الله عز وجل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها.  

قوله تعالى (هناك (تتلاوا) (۳) كل نفس مأسفلت)

۹۵- ثنا ربيعي بن إبراهيم ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: يارسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال: هن تضارون في الشمس ليس دونها سحاب. قال: نقرأ، قال: نحول تضارون في القرم ليلة البدر ليس دونها سحاب. قال: نقرأ، قال: فإنكم ترون ريك كذلك يوم القيامة يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد. قال:

۱) المسند (۳۴/۳۴۶، ۳۴۷). أخرجه مسلم من طريق ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر نухو، وحدث في أصول مسلم تنقلت فيه موضوع الشاهد انظر توجيهه وبيان مافيه في الخاتمة الصحيح - الإيضاح - باب أدنى أهل الجنة منزلة ۱۷۷/۱ط. محمد نزار نمر ۱۹۹۱. ذكره ابن كثير (۴/۴۰). والشهاب في ترجمة على كوم فوق الناس.

۲) هكذا وهي قراءة سوية وحديث في تفسير هذه القراءة وأما قراءة حفص فهي ترجم بالباء الواحد.

۳۶۱
يكون أصفر قالوا بارسول الله كأنك كنت قد رعيت الغنم قال: أجل قد رعيت الغنم (1).

قوله تعالى (وتفصيل الكتاب لأرب من ربع العالمين)


قوله تعالى (يبل كذبوا ما لم يحيطوا بهم ولا أنهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم ...)

(197) - ثنا يونس وجراح قالا ثنا ليث قال حجاج في حديثه حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يونس عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مامن الأنبياء النبي إلا وقد أعطى من الآيات مماثله

(1) المسند 1/164. (2) المسند 3/110. (3) الجزء 34. (4) الصحيح - التفسير - سورة النصر 2/69، الصحيح - الإمام - باب معرفة طريق الرزية 112/110، وذكر ليت ص 34-40، (5) ذكر ابن كثير 2/32/110، (6) ذكر ابن كثير 1/24/86، (7) ذكر ابن كثير 1/25/86، (8) ذكر ابن كثير 1/25/86، (9) ذكر ابن كثير 1/25/86، (10) ذكر ابن كثير 1/25/86.
سورة يونس (44)

آمن عليه البشر وإنك كان الذي أوتيت وحيا أروحه الله عز وجل إليه وأرجو أن أكون أكثرا تبعا يوم القيامة(1).

قوله تعالى (إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون) (2)

698 - ثنا عبد الرحمن وعبد الصمد المعنى قالا ثنا همام عن قتادة قال عبد الصمد ثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي آسماء وقال عبد الصمد الرحبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: إن جرت على نفسي الظلم وعلى عبادي ألا فلا تظاموا كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا ياسبني أما آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان عاريا إلا من كسوت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت وكلكم كان ظلما إلا من سقيت فاستهدوني أهدكم واستكسوني أكسكم واستطعموني أطمكم واستسيوني أسكم بعابادي لئن أولكم وأخركم وجنفك وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكوركم ونشاكم. قال عبد الصمد: وعسيكم وبيكنم على قلب أنتفاكم رجلا وحذا لم تزيدوا في ملكي شينا ولأن أولكم وأخركم وجنفك وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكوركم ونشاكم على قلب أنتفاكم رجلا لم تنقصوا من ملكي شينا إلا كما ينقص رأس المخلوق من البحر.

قوله تعالى (فإذا جاء رسولهم قضى بينهم) (3)

699 - ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نصرة قال خطابنا ابن عباس على منبر البصرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا وإن قصد اختبأة


364
سورah بيرنس 47

دعوني شفاءة لأمنتي وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر وطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض انتقلوا بنا إلى آدم أبي البشر نطيعه لنا إلى رينا عز وجل فليقض بيننا فيأتيون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بده وأسكتن جنته وأسجد لك ملالك اشفع لنا إلى رينا فليقض بيننا فيقول إنني لست هنآكم إنني قد أخرجت من الجنة بخطيئة وإنني لاهمي اليوم إلا نفسي ولكن انتوا نوها رأس النبيين فيأتيون نوها فيقولون ياترى اشفع لنا إلى رينا فليقض بيننا فيقول إنني لست هنآكم إنني دعوت دعوة أغرقت أهل الأرض وإنني لاهمي اليوم إلا نفسي ولكن انتوا إبراهيم خليل الله فيأتيون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى رينا قيلقض بيننا فيقول إنني لست هنآكم إنني كذبت في الإسلام ثلاث كتبات والله إن حاول بهن إلا عن دين الله قوله إنني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا فأسلوه إن كنوا ينظر ويقوله لامرأتي حين أنى على الملك أختي وإنني لاهمي اليوم إلا نفسي ولكن انتوا موسى عليه السلام الذي اصطفا الله رسالته وكمله فيأتيونه فيقولون يا موسى أنت الذي اصطفا الله رسوله وكمله فاكشف لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إنني لست هنآكم إنني قلت نفسا بغير نفس وإنني لاهمي اليوم إلا نفسي ولكن انتوا عيسى روح الله وكلمه فيأتيون عيسى فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إنني لست هنآكم إنني أتخذلت إله من دون الله وإنني لاهمي اليوم إلا نفسي ولكن أرأيت لو كان متقاع في وراء مخترع عليه أكان يقدر على ماني جربت حتى ينضخ الخطات قال: فيقولون لا قال: فيقول إن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وقد حضر اليوم وقد غفر له ماتقدم من ذهن ومتأخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتيوني فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فأقول: أنا لها حتى يأذن الله عز وجل لم يشاء وبرضي فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصدع بين
خلقه نادي مناد أين أحمد وأنته فنحن الآخرون الأولون نحن آخر الأمم وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فتعضي غرا محجلا من أثر الظهور فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنيباء كلها فتاني باب الجنة فأخذ بحلفة الباب فتأمر الباب فيقال من أنت فأقول أنا محمد فتيفت له فتاني ربي غز وجل على كرسيةه أور سيره شك حداد فأخرج له ساجاما فأحمد بحادم لم يحده بها أحد قبلي وليس يحمده بها أحد بعدي فيقال باب محمد أرفع رأسك وسل تعطه وقال تسمع واسفع تفعق فأقول رأسي فأقول أي رب أنيتي أنيتي فيقول أخرج من كان في قلبي مقتال كذا وكدنا لم يحفظ حداد ثم أعيد فأفاد فأفاد فأفاد فيقال أرفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واسفع تفعق فأقول أي رب أنيتي أنيتي فيقول أخرج من كان في قلبي مقتال كذا وكدنا دون الأولم ثم أعيد فأداد فأداد مثل ذلك فيقال لي أرفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واسفع تفعق فأقول أي رب أنيتي أنيتي فيقال أخرج من كان في قلبي مقتال كذا وكدنا دون ذلك
قوله تعالى (قل يفضل الله ورحمه فذلك فليلفروا هو خير ما يجعلون) ٧٠٠
سورة يونس 59

(فأتفرخوا) هو خير ما يجمعون قال مؤمل قلت لسفيان هذه القراءة في الحديث قال نعم.

قوله تعالى (قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وخلا) انظر الحديث أبي الأخصى الشهابي عن أبيه المتقدم في سورة المائدة آية 31.

قوله تعالى (ولاتعملون من عمل إلا كنا علينا شهدوا إذ تفيضون فيه)


(11) هي فرآة شرية.

(2) المستند (1235/5). وأخرجته من طريق أجلس عن عبد الله بن عبد الرحمن به نحوه (1237/5). وأخرجته في موضع بدون الشاهد منها في (1237/5). أخرجته ابن أبي حاتم من طريق أجلس به نحوه وأجلس فيه ضعف لكن تابعه أسلم كما هنا وأسلم ثقة ودعا العلة من عبد الله فقد قال فيه الحافظ مقبل وقد أخرجه بدون الآية البحاري ومسلم من حديث أنس بن مالك (السنجري رقم 274، الصحيح - ماناف أنصار - باب منافق أنبي بن كعب 45/5، الصحيح - فضائل الصحابة - باب فضائل أبي 4/997). وذكره السبوري في الدر وعزاز لأبي عبد ومحمد بن منصور، وأبي شيبة وأبي المتنز وأبي الشيخ والخاكموصفه وغيرهم (انظر 1217/4).

367
وبالنار والبعث بعد الموت والقدر كله، قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعمل لعلك أن تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فما أشرافها؟ قال: إذا المرأة الحفاء العالمة رعا شاء تطأروا في الديوان وولدتهما ربيتهما، قال:
قوله تعالى (بالله للاurence الله ولاهم يحزونون).
7-2: ثنا أبب النضر ثنا عبد الحميد بن براح الغزاري عن شهار بن حرب ثنا عبد الرحمن بن غنم عن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال:
بأعشر الأشعرين اجتمعوا واجمعوا ناسهم وأبناءكم أعلمكم صلاته النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة فأجتمعوا واجتمعوا ناسهم وأبناؤهم فتوضأوا وأراهم كيف يغوضون فأحصى الوضوء إلى ما أمكنه حتى لما أن فاء الغني، وانكسر الظل قام فاذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف البلدان خلفهم وصف النساء خلف البلدان ثم أقام الصلاة فتقدم فروع يديه فكبر فقراء يفاغة الكتاب وسورة يسراها ثم كبر فروع فقال سبحان الله وحده ثلاث مرات ثم قال سمع الله من حمده وأستوى قانه ثم كبر وخر ساجدا ثم

(2) من طريق ابن بريدة بموضوع من حديث أبي هريرة نحوه (ال الصحيح - الإمام - باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام) 199.199/1، الصحيح - الإمام - باب الإمام ماهر - 2858.
سورة يونس

كبر فروع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانهض قامًا فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قال إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أحد إلى قومه بوجه فقال انظروا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فأنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أحد إلى الناس بوجه فقال: يا أيها الناس اسمعوا وأعلموا أن الله عز وجل عدنا ليسوا بأتي بنا ولا شهداء يغبطهم الأنياب والشهداء على مجالسهم وقيتهم من الله فنجاء رجل من الأعراش من ثقلة الناس وألوى بيه إلى بني الله صلى الله عليه وسلم فقال بانيبي الناس من الناس ليسوا بأتي بنا ولا شهداء يغبطهم الأنياب والشهداء على مجالسهم وقيتهم من الله انعمتهم لنا يعني صفهم لنا فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفان الناس ومنازع التبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحباوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابز من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجههم نورا وثوابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولئك الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.


١٩٩٩
فساركم المنسودون بين الأحباش المشاوون بالنميمة الباغون الراة العنت(1). 7-4 تنا سفيان عن ابن أبي الحسين عن شهر بن حرشب عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين إذا روا ذكر الله وشارع عبادة الله المشاوة بالنميمة المفرقون بين الأحباش الباغون الراة العنت(1).

7-5 تنا الهيثم بن خارجة ثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الرئد عن أبي منصور مؤله الجنون عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحق العبد حق صريح الإمام حتى يحب الله تعالى وبغض الله فإذا أحب لله تبارك وتعالى وأحب الله تبارك وتعالى فقد استحق الولاء من الله وإن أولئك من عبادي وأحبائي من خلقى الذين يذكرهم بذكرك وأذكر بذكرهم(2).

7-6 تنا علي بن عياش ثنا محمد بن مطرف ثنا أبو حازم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المتقهبين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالب الشرقي أو الغربي فيقال من هؤلاء(3).


(2) المسند (277/6). قال الحميسي رواه أحمد وفيه شهر بن حرشب وقية رجلا رجلا الصحيح (المجمع 11/8). وناثر أبى ماجة. هذا إسناد تحقيق. ذكر السبتي في الدار (2/31).

(3) المسند (430). قال الحميسي فيه قبط الراية بن سعد وهو منطلق ضعيف ثم ذكر نحوه من حديث عمرو بن الحسن وقال رواه الضراريخي في الكبير وفيه لابن رشيد وهو ضعيف (انظر مجمع الزوار 89/1). والحديث عن السبتي في الدار للحكيم الزندي أيضاً (انظر 3/30).
فيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل(1).

7-6- حدثنا أبو عبيدة عن عمر بن بن نهان عن يزيد البشك من أبي قلابة قال: ينادي مناد يوم القيامة من قبل العرش [ألا إن أولياء الله لأخرون عليهم ولاهم يحزرون] فلا يبقى أحد إلا رفع رأسه فيقول [الذين آمنوا وكنوا يتقون] فلا يبقى أحد منافق إلا نكس(2).

7-8- أخبرنا (عوف) بن جابر قال سمعت محمد بن داود عن أبيه عن وهب قال: قال الحواريون ياعيسى من أولياء الله عز وجل الذين لأخرون عليهم ولاهم يحزرون. قال عيسى بن مريم: الذين نظروا إلى بطين الدنيا حين نظر الناس في ظاهروا، والذين نظروا إلى أجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها فأتاموا منها ما خشون أن يبتئهم وتركوا معلمهم أن سيتركهم قصار استكثارهم منها استقلالا وذكروهم إياها فواتوا وفرحهم بما أصابوا منها حزا فما عارضهم من نائئها رفضوه وما عارضهم من رفعتها غير الحظ وضعها وخلقت الدنيا عندهم فليسوا بجذونيها وخرجت بينهم فليسوا يعورونها ومتات في صدروهم فليسوا بحيونها يهدمونها فيبنون بها أخرين ويبعونها فيشتركون بها ما يبيق لهم ورفضوها فكانوا فيها هم الفرحان ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فيهم المثات وأحيا ذكر الموت وأماما ذكر الحياة يحيون الله وحيبون ذكره ويضعون بنوره ويضعون به، لهم خير عجيب وعونهم الخبر العجيب بهم قام الكتاب ويه قاموا بهم نطق الكتاب ويه تلقوا بهم علم الكتاب ويه علموا وليسوا

(1) السند (87/3). وأخرجه بالنافذ أخرى من طريق ابن بسار عن أبي عميد بلغته آخر أطول منه ولم يذكر أن الهوى للمتحابين [الصحيح]. بدء الخلق - ياب ماياء في صفعة الجنة رقم 561 - فتح الباري). وأبو حامد هو سلمة بن دينار. وهذا الإسناد رجله ثقة. ذكره السيوطي في القدر (61/3). ومناسبة الحديث أنه قد ورد من غير طريق أن المتحابين في الله هم أولياء الله وانظر المرجع السابق.

(2) الزهد 2-2- في إسناده عمر بن بن نهان العبسي قال المحافظ ضعيف، إذ هذا بالإضافة إلى إرساله بالإسناد ضعيف.

(3) كذا والمصادر غير دقيقة ملائكة.

371
يرى نائلاً مع ماتالون ولا أمانا دون ميرجون ولا خوفا دون مايذرون(11). قوله تعالى (لهم البصري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم).

71- 26 عفان ثنا أيان حدثني يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ـ بارسول الله أرأيت قول الله تبارك وتعالى (لهم البصري في الحياة الدنيا وفي الآخرة) فقال: لقد سألتني عن شيء، ما سألتني عنه أحد من أمتي أو أحد قبلك، قال: تلك الرؤيا الصالحة براها الرجل الصالح أو ترى له(2).


(11) الزهد 60. أخرجه ابن أبي حام وابن تعيم من طريق أحمد بن حنبل (التفسير 240، الخليفة 10/1). وهي إسنادة دارجة بن قيس الصنعاني قال المنافق معقول فالمفسد ضعيف وهو من الإسناويات التي لاتصنف ولا تكلب. ذكره السيبسي في الدر وعاز باب الشيخ (3/2).


 سوره يونس ۱۶۸- حدثنا حسن يعني الأشيب حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لهم البشرى في الحياة الدنيا) قال الرؤيا الصالحة بشرها المؤمن هي جزء من تسعة وأربعين جزء من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بها ومن رأى سوى ذلك فإنا هو من الشيطان ليحزنه فليتفث عن ساره ثلاثا وليستك ولايخبر بها أحدا).


۱۷۰- وانظر حديث أبي زرائ الاتب في سورة يوسف آية ۵۷.

۱۷۱- ثنا يهزة ثنا حماد ثنا أبو عمران الجوتي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال: (يارسول الله الرجل يعمل العمل فيحده الناس عليه ويكون عليه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن.

۱۷۲- أخبره ابن جبريل واين أبي حاتم البزي ورهمي وغيرهم ومذكر إسناده على الرجل المبهم المصري فا لإسناد ضعيف شهد له حدث عادةgran (النثر لسنير ابن أبي حاتم البزي) لله رقم ۵۲۲۰۰.

۱۷۳- سنده ۵۴۲. وقال المحقق إن بإده صحيحة. أخبره ابن جبريل من طريقين من دجاج أبي السمع به نحوه وليس فيها إني لهيبة (التفصيل ۱۳۱۴) ۱۳۱۰. ذكره ابن كثير وقال لم يخرج له (۴). وذكره السيوطي في الدر ۳۲۱۶.


۱۷۵- ذكره السيوطي في الدر ۳۲۱۶.


(1) المسند (4هـ، 287/4، وآخريه أيضاً من طريق يونس بن خشب عن المتنبي به نحوه = 375
نوره (ب) رضي الله عنه:

"قرأ الله بسم الله الرحمن الرحيم"

البقرة: 2

"أول آية.

"وأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة البقرة آية 133 (11).

"قله تعالى (الله)."

"وأجعلوا بيوتكم قبة وأقيموا الصلاة"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"

"انظر حديث حديث المتقدم في سورة البقرة آية 65 (1)

"قله تعالى (الله)."

"فأنت من أَكُونَ مِن النَّاسِ"
قوله تعالى (وجازنا بني إسرائيل البحر ... إلى قوله [عن آياتنا لغافلون])


قوله تعالى (فما اختلفنا حتى جاهم العلم) 717 ثنا محمد بن بشير ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظرت اليهود على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة.

قوله تعالى (فلا كانت قرية أمنت فتنهوا إبانها) 718 حديث سريج حدثنا هشام أخبرنا حسان بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكنني لدغت قائلًا: وكيف فعلت؟


قوله تعالى (إلا قوم بني هزيلة ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي) 719- عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن العذاب كان هبط على قوم بني هزيلة حتى لم يكن بينهم وبيته إلا قدر ثلاثي ميل فلما دعوا كشف الله عنهم. (2)

(1) المندب 448. وأخرج جربه عن شجاع عن هشيم مثله (المندب 448). أخرجاه البخاري، وسماه من طريق حسان بن نحدر (الصحيح - المجلد 16، الصحيح - الإيضاح - وفده على دخول طرف من المسئون الجنة، في حساب، الطواف 199/16، ذكره ابن كثير 379/14). (2) الزهده (النشر الشهير 37/818-819). وإسناد ابن جرير فيه صالح المري وهو ضعيف.
سرية بونس

720 - عن سعيد بن جبير قال: غشي قوم ينوس العذاب كما يغشي
القبر بالكوب إذا أدخل فيه صاحبه ومطرت السماء دماً(1).
721 - عن قتادة في قوله {إلا قوم ينوس لما آمنوا} قال: بلغنا أنهم
خرجوا نزلوا على تل وفرقوا بين كل يهيمه وملدها نذروا الله أربعين
ليلة حتى تاب عليهم(2).
722 - حدثنا هاشم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد
قال: إن العذاب لما هبط على قوم ينوس عليه السلام فجعل يحوم عليه
رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم فمشى ذو الركوب منهم إلى شيخ من بقية
علمائهم فقالوا: إذا قد نزل بنا ماتري فعلمنا دعاء ندعو به عسب الله عز
وجل أن يرفع عنا عقوته. قال: فقولوا ياجي حين لاحي، ياجي محبي
الموتى، ياجي لا إله إلا أنه قال: فكشف الله عز وجل عنهم(3).

(1) الزهد (النظر القدر المنشور 3/218/3). وأخرجه ابن جبير وابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن
عبد الملك عنه (التفسير 2/8/10). و إسماعيل قال فيه المفسر صدره
كثيرู่ووم فلاإنساند ضعيف. وعزا السيوطي في الدر لابن المقدّر وأبي الشيخ كذلك (3/438).
(2) الزهد (النظر القدر المنشور 2/218/3). وأخرجه ابن جبير (التفسير 2/8/10). و إسناذ ابن
جبير صحيح. ذكره ابن كثير (4/232/4). والسيوطي في الدر ولم يذكر الزرقان أيضًا
(3/438/3).
(3) الزهد.320 أخرجه ابن جبير وابن أبي حاتم من طريق صالح به نحوه (التفسير 5/210/9)
في الدر (4/218/3).
تفسير
سورة هود
سورة هود 2-1
قوله تعالى (الر)


قوله تعالى (إني لكم منه ذكر ويشير)

744 - ثنا عبد الله بن ثور بن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل [ورأنثر عشيرتك الأقربين] قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا أصحاباه، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجي، إليه بين رجل يبيع رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يابني عبد الملك بابني، فهو يابني لؤي أراني ثم لأخي، ثم كيف أنا بسأثب هذا الجبل تريث أن تغير عليهم صدقتموني، قالوا: نعم، قال: فإني نَذِير لكم بيدى عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا فأنازلك الله عز وجل [ثبت

(1) المندب 575 صحة المحقق. أخرج أبو دار/www.love، واللالة رابن حبان وال بالم، وغيرهم وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وتمتبهذه فقال بل صحيح فقط أه. وإسناده حسن (انظر مسوعة فضائل سور وآيات القرآن - فضل سورة الزلزلة).
يدا أبي لهب وترب[(1)];

قوله تعالى (ويؤت كل ذي فضل فضله)

725- ثنا سفيان عن الزهري عن عمار بن سعد عن أبيه قال مرضت
بكة عام الفتح مرضًا شديداً أشقيت منه على الموت فأثناي رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعذري، قال: يارسول الله إن لي مالاً كثيرة وليس
يبرئني إلا إني أؤمن بثلاثي مالي وقال سفيان مرة أصدق بالي؟
cال: قلت: التلث؟ قال: التلث والتلث كبير، إنك إن ترك ورثتك أغنياء،
خير من أن تتركهم علة يتفكؤن الناس، إنك إن تنفق نفقة إلا أجرت
فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتاك قلت: يارسول الله أخلف عن
هجري، قلت: إنك لن تخلف بعيدي فتعمل عملاً تريد به وجه الله إلا
ازدعت به رفعة وردة، ولك أن تخلف حتى يتفعّل بك أقوم وبيضر بك
آخرين الله أمض لأصحابي هجرتهم ولاتردهم على أعقابهم لكن البائس
سعد بن خولة بريثي له أن مات بكرة

قوله تعالى (وهذا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه
على الماء)

726- ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن
محرز عن عمران بن خضين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اقبلا البشري يائي تقيم، قال: قالوا: قد بشرتنا فأعطتنا، قال: أقبلوا

(1) المنسد (280/2). وأخرجوا أيضاً عن أبي معاوية عن الأعمش به نحوه مختصراً (5544).
أخرج البخاري ومسلم من طريق الأعمش به نحوه (ال الصحيح - التفسير - صورة السمـ)
الصد - الإيثان - باب في قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقرام) 134/6)
ذكره ابن كثير (4/273).

(2) المنسد (179/11). وأخرج من طريق معمر عن الزهري به نحوه إلا أنه قال في جزء الوداع
(الصد - الإيثان - باب ماجا في الأعمال بالنابة والخصبة 237/1، الصحيح - الإيثان - باب الرضبة بالثلث
سورة هود 11-17

البشرى بأهل اليمن قال: قلنا: قد قبلكنا أخيرانا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح ذكر كل شيء، قال: وأثني آت نقال: باعمران انتحت ناقتك من عقالها قال: فخرجت فإذا السراب ينقطع بني ربيبها، قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان يعني.(1)

277 - كنا نزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن يعلي بن عطاء عن وكيع بن حذس عن عم أبي رزين قال: قلت: يارسول الله أين كان رينا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عما ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء.(2)

وانتظر حديث أبي هريرة المتقيد في سورة المائدة آية 164.(3)

قوله تعالى [إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبر].

278 - ثنا حضيب عن أسامة قال: حديثي محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب المسلم من مرض ولا وصي ولا حزى حتى الهم يهمه إلا يكره الله عز وجل عنه من خطاه.(4)

وانتظر حديث صهيب المتقدم في سورة يونس آية 16.(5)


3283
قوله تعالى (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفر إليهم أعمالهم فيها)
وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار...)
729- ثنا حجاج عن ابن جريج حدثي يورس بن يوسف عن سليمان
ابن يسار قال: تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له تأتي الشامي: أيها
الشيخ حدثنا حديثه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضي فيه
يوم القيامة ثلاثة رجل استشهد قاتي به فوره نعمه فورها فقال:
وماعمت فيها؟ قال: قاتلت فيه. قالت فيه. قال: كتب. ولكنها قاتلت
ليقال هو جريء فقد قبل. ثم أمر به فيسحبح على وجهه حتى ألقى في
النار. ورجل تعلم العلم وعلمه قرأ القرآن فأتي به منه نعمه فورها
فقال: مايام فيها؟ قال: تعلمت منك العلم. وعلمته. وقرأت فيك
القرآن. فقال: كتب. ولكنك تعلمت ليس عليك هو عالم فقد قبل. وقرأت
القرآن ليس لك قاري. فقد قبل. ثم أمر به فيسحبح على وجهه حتى ألقى
في النار. ورجل سمع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فاتي به
نعمه فورها فورها فقال: مايام فيها؟ قال: ما تكثر من سبيل حتى أن
ينفق فيها إلا أنققت فيها لك. قال: كتب. ولكنها فعلت ذلك لياض هو
جواب فقد قبل. ثم أمر به فيسحبح على وجهه حتى ألقى في النار.
قوله تعالى (أقنعك على بنية من ربي وتبلاوه شاهد منه)
انظر حديث عياض بن حماد المتقدم في سورة النساء آية 119
وحديث أبي هريرة المتقدم في سورة الأ难关 آية 75.
730- ثنا هاشم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن

(1) المسند (2/372،3271/2). أخرج البخاري وابن ماجد من طريق ابن المبارك عن حجة بن
شيحل عن الوليد بن أبي الوليد المتاني عن علي بن مسلم عن شفيق الأصبغ عن أبي
هريرة مطول. في آخرهم. ثم أتاه معاوية وسمع عن وجهه تأتيه صدق الله ورسوله. (من كان
يريد الحياة الدنيا... الآية). وقال البخاري: حسن غريب الأسان - الزهد - يأتيه الرفاه والسمرة

ذكره السيوطي في الدر
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على النظرة حتى يعرف عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكراً وإما كفرًا.

قوله تعالى (ومن يكفر به من الأحزاب قال اللهم موعده)

731- عبد الرزاق بن همام ثان معمر عن همام بن مته قال: هذا محدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد ببده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يشهد ولا ينفسح ولم يؤمن والذي أرسلته إلا كان من أصحاب النار.

732- وقال (ومن يكفر به من الأحزاب) قال أحمد: نسيع بن جبير والأحزاب الملأ كلها.

قوله تعالى (ومن أظلم من افترى على الله كذابًا أولئك يعرضون على ريبهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربيهم ألا لعنة الله على الظالمين)

733- حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن صفوان ابن مهرج قال: بينما ابن عمر يطرح بالبيت إذ عرض جل، فقال: يا أبا

(1) المند (٢/٣٥-٣٤) وأخرج نحوه عن السعد بن سعيد مختصراً في قصة (المسند ٢/٣٥، ٣٤-٣٥). قال الهذلي: رواه أحمد ونbelie عن أبي حفص الرازي وهو ثقة وفمه خلاق وثقة رجاله ثقات. أي (البيعة ٢٢٨/٧). وفيه أيضاً عن عثمان بن عاشد له الحديث السعد ونbelie عن أبي هريرة وابن حبان. ذكره ابن كثير (٤٠٤/٣٤٥).


(٣) السنة ص. ١٠، والذيعلقه الإمام أحمد عن سعيد أخريج الطبري عن عددٍ طرق عن أبو بكر عن سعيد بن جبير وإسناده صحيح إلا أن عبد الوهاب رواه عن أبي بكر قال نبت أن سعيد بن جبير قال: فلم يفعل، والله أعلم وصله أن سعيداً كان ذلك برياضة ثم سمع منه مباشرة (انظر تفسير الطبري ١٩٩/١٣).
سورة هود 73-74


قلوه تعالى (وإنا نزلنا...) ومانراك اتبعك إلا الذين هم أرذائنا.

انظر حدث أبي سفيان المتقدم في سورة يونس آية 16 (1).

قلوه تعالى (وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن) 74-75 - حدثنا يونس بن محمد أخبرنا صالح يعني المري عن الحسن أن نوح عليه السلام لم يدع على قومه حتى نزلت هذه الآية (وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فلا تبتسم بما كانوا يفعلون) فانقطع رجاء وعند ذلك منهم قال: فدعا عليهم عند ذلك (3).

قلوه تعالى (واحكم الفلك بأعيننا ووجهنا) 44.

انظر أثر شبيع الجبالي الآتي في آية 75.

قلوه تعالى (قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين) 75-76 - عن وهب بن منبه قال: لما أمر نوح عليه السلام أن يحمل من كل زوجين اثنين، قال: كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعناق

(3) الزهدي 51. وفي إسناد صالح المري وهو ضعيف. ذكره السبطي في الدر وعزاء لابن المنذر، وأمي الشيخ أيضًا (3291/3).

386
سورة هود 42-44
والذين؛ وكيف أصنع بالحمام والهرب؟ قال: من ألقتي بينهما العداوة؟ قال:
أنت يارب قال فانه ألف بينهم حتى لا يتطاولون.
قوله تعالى (وهي تجري بهم في موج كالجبال).
انظر أثر شعب الجباثي الآتي في آية 44.
قوله تعالى (وقيل بأرض أبلعها ماء كوابسماه أقلمعه وغرض الماء
وقضي الأمر واستوت على الجود).
736- حدثنا إبراهيم بن خالد المؤذن أبو محمد قال حدثني رباح قال:
حدثني النعمان بن عبيد عن وهب بن سليمان عن شعيب الجباثي قال: لو
أن ماء الأرض لم بسيق ماء السماء بأربعين يوما لأخرج ماء السماء حين
أقبل من السماء مثل الجبال فيضغض الله شدج الجبال وخد الأرض
خدردا لاتعمر أبدا ولكنها فتحت أبواب السماء وأقبل ماء السماء
والأرض فهلك فمكث نوح في السفينة من حين ركب فيها إلى أن
قيل بأرض أبلعها ماء كوابسماه أقلمعه ستة أشهر وأيام ثم جعلت تغزر
أربعين يوما ثم نزل نوح على الجودي وكانت السفينة قد جزت بنوح ووقفت
موقف عرفة ثم دفعت كما يدفع الحاج ثم باتت بالمزدلفة ثم دفعت ثم جعلت
تتقببه على الجمار ثم أضافته إلى البيت فطافت به سبعا فطافت بين
الصفا والمرود سابعا وعلا الماء فوق أعلى جبل في الأرض مسيرة خمسة
أشهر صعدا وزعم ماهر أن الماء علا خمس عشرة ذراعا أو قال يابا.
قال رباح: بلغني أن الشجرة التي عمل منها نوح السفينة نبتت حين ولد
نوح فكان طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها ثمانين أو ستون ذراعا. قال
ماهر: الجودي 31 بالجزيرة 32.

(1) الزهد (نزل الدار 323). وعزاء السباعي أيضا لأبي الشيخ.
(2) في الأصل الجمدي ولعل الصواب مألوف.
(3) المثل (32/44). علقه الدقيق في الميزان عن إبراهيم عليه ترهمة شعيب وقامت عليه الجدأ.
متروك وقال الحافظ ذكره ابن حبان في النهات وقال كان قد قرأ الكتب (نزل اللسان 12/15).
وأما أثر ماهر فصحيح إليه وقد رواه الطبيب عن ماجد وسفيان وقتادة (انظر التفسير).
سورة هود 49

737 - ثنا أبو جعفر ثنا عبد الصمد عن أبيه عن شبيل عن أبيه هريرة قال: مروت النبي صلى الله عليه وسلم بئس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نهى الله موسى وبني إسرائيل عن الغرب، وغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصام الله نور وموسى شكر الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم فأمر أصحابه بالصوم (1).

 قوله تعالى [إن ليس من أهلك إنه عمل غير صالح...]

738 - ثنا وكيع قال: زده هارون التحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها إنه عمل غير صالح (2).


(2) عمل مسألة مارج بإفراد التفسير على المقرر في قراءة سمعية.

قوله تعالى [إنّي أعطاك أن تكون من الجاهلين]

739 - حدثنا عبد الرزاق أن يأبنا وهيب بن الورد الحضري المكي قال:
لما عاتب الله في وجل نحوا في ابنه فأنزل عليه [إنّي أعطاك أن تكون من الجاهلين] قال: فيكى ثلاثمائة عام حتى صار تحت عينيه مثل الجدول من البكاء.

قوله تعالى [وأمرته قائمة فضحتك]

740 - قوله فضحتك: حاضث.

قوله تعالى [رحمت الله وبركاته عليه أهل البيت إنه حميد مجيد]

741 - ثنا عبد الرزاق أن سفيان عن الأعمش عن الحكيم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عودة آخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد علمتنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

قوله تعالى [إن إبراهيم لحليم أوان منيب]

742 - حدثنا عبد الصمد أخبرنا جعفر أخبرنا أبو عمران عن عبد الله ابن رباح عن كعب [إن إبراهيم لحليم أوان منيب] قال: كان إذا ذكر النار،

= أيما (التفسير ٢٦٢/٤).

(١) الزهد ٥٠. إسادة صحيح إلى رهيب وهو من الإسرائيليات.
(٢) ذكره ابن القمي في الجزء الذي نقله في بدائع الفوائد من تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد (٧٨/١).
(٣) المسند (٥٤/١). وأخرجه أيضا من طريق ابن أبي ليلى به نحوه (المسند ٢٤٣/٤، ٢٤٤).

٣٨٩
قال أواه أواه من النار\\n
واتفق حديث عقبة بن عامر المتقدم في سورة التوبة آية 114.

قلت تعالى (قلت له أن لي بكم قوة أو أري إلى ركين شديد)\\n
244- ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول لوط (لَوْ أنِّي
بكم قوة أو أري إلى ركين شديد) قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان
يأري إلى ركين شديد إلى ربه عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما
بعث بعده نبي إلا في ثروة من قومه.

قلت تعالى (ومأريد أن أخالكف إلى ما أنهاكم عنه)\\n
244- ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن أبي قزعة سويد بن حجير
الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالك قال: يامعاوية إن
محمدا أخذ جبراني فانطلق إليه فإنه قد عرفك وكان قال: فانطلقته معه
فقال: دع لي جبراني فإنهم قد كانوا أسلموا فأعرض عن نقض متمعنا
فقال: أم والله لست فعلت إن الناس ليزعمون أنك تأمر بالأمر وتخفاف
إلى غيره وجعلت أمره وهو يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ماتقول؟ قالوا: إنك والله لست فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر
بالأمر وتخفاف إلى غيره وقال: فقلت: أر قد قالوا أو قائلهم فلن فعلت
ذلك وماذاك إلا عليما وما عليهم من ذلك من شيء أرسلوا له جبرانه.

(1) الزهد 28. وأبو عمر هو الجرجي بريو عن عبد الله بن رباح كتابة والراوي عنه جعفر بن
سليمان السبكي، وعبد الصمد هو ابن عبد الوراث بالله ألم. فالإسناد إلى كتب صحح وهو من الإسلاميات.
(2) المسند (2) 488/2. وأخرج أيضا بأطرف منه عن محمد بن يشكر عن محمد بن عمرو بن
(المسند 2) 233/2. وأخرج الترمذي من طريق محمد بن عمرو بن الفضل المطلوب وقال حسن
(السنن - التفسير - سورة يوسف 49) 293. وقد تقدم في سورة البقرة آية 110 بلفظ آخر
نحوه عن أبي هريرة وهو في الصحيحين فراجه هناك.
(3) المسند (4) 448/4. وأخرج عن عبد الرؤف عن عاصبي بن بكر بن حكيم عن أبيه عن جده
نحوه (المسند 5) 22. وأخرج أيضا داوود مخصصة من طريق إسماعيل بن بكر بن حكيم به
نحوه (السنن - الأقضية - باب في الخمس في الدين 3) 431/3. ذكر ابن كثير (276/4).

390
سورة هود


وصية العبد الصالح (ولأريد أن أخالك إلى ما أنتم كن عنده) (1).

746 - ثنا أبو عامر قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وعن أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عن أبي تعرفه قلبيكم وتلعن له أشاعرك وأبيكم وترون أنه يمنكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عن أبي تعرفه قلبيكم وتتفن أشاعرك وأبيكم وترون أنه منكم بعيد فأنتم أبعدكم منه (2).

(1) المسند 3945. وقال الرازي إن إسحاق صحيح وذكر أن أبا حاتم من طريق عبد الرءاب به نحوه مختصبا وفيه الشاهد (السلا - الزين - النبوي، 149/8، التفسير - سورة هود آية 88 رقم 132). وأصل الحديث في الصحابتين من غير هذه الطريق عن ابن مسعود نحى ولي فيه الشاهد (البغار - التفسير - سورة الحشر 183/6، مسلم - البص - باب تجريب فعل الواصلة 199/9).

(2) المسند 479/54. أخبر ابن سعد وعبد الغني المقدسي في العلم وأبيه وهب في المسند وأبيه جاء وغيرهم من طريق ربيعة به نحوه قال الآيني سنده حسن على شرط مسلم وقال ها نفسي ببطاقة معينة من أهل العلم آه. والحديث شاهد مسند رفيق عن البغاري في.
قوله تعالى {خلالين فيها مادامت السموات والأرض} 747


قوله تعالى {ولاتركوا إلى الذين ظلموا} 748

حدثنا شعبة بن حرب أخبرني رجل من أهل الكوفة عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل {ولاتركوا إلى الذين ظلموا} قال: لا أترضوا أعمالهم.

التاريخ (انظر السلسلة الصحيحة رقم 732). ذكره ابن كثير وقال هنا إسناد صحيح وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث إذا دخل أحدهم المسجد فقيل لهم انتم ابن أبى بكر. وحدث

(1) المستند (726/2). وأخرجه من طريق أبي سلمة وأبي صالح عن أبي هريرة به نحوه (المستند 277/4). (2) أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن بشرو من محمد بن عمر به نحوه وقال البوصيري هذا إسناد صحيح رجالة ثلاث بناء البحاري في صحيحه طرقه منه من حديث أبي هريرة (السنن - الوعد - باب صفة النار 4472/7، مصباح الزهاء 758/7). أخرج البحاري وسمعت من حديث أبي سعيد الخدري نحوه {الصحيح - التفسير - سورة البقرة - 167}، الصحيح - الجنة - باب النار بدلها الجامع 152/10، متصور (السنن). 28/3.

(3) الزهد (737/3). وفي إسناده ميمم فهو أثر ضعيف وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم نحوه عن أبي العالية وصحبه محقق ابن أبي حاتم (السنن 1000/5، التفسير - هود آية 113 ونحوها).
سورة هود
قوله تعالى: (وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفاً من الليل إن المنين يذهبن
السنين)

249- حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعود وسفيان عن عثمان بن المغيرة
الثقفي عن علي بن ربيعة الرأي من أسماء بن الحكم الثوري عن علي
قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله
بما شاء منه إذا حدثني عنه غيري استحلقته فإذا حلف لي صدقته وإن أبا
بكر حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما
من رجل يذنب ذنبًا فيتوضأ فيحسن الوضوء.
قال مسعود: وصلي، وقال سفيان: ثم صلى ركعتين فيستغفر الله
عز وجل إلا غفر له.

250- حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن
محمد بن إبراهيم عن أبي السلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو أن نهراً يفاض الأجداع يفتعل منه كل يوم
خمس مرات ماتقولون هل يبقى من دrne؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء.
قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يحول الله بها الخطايا.

251- ثنا هارون ثنا عبد الله بن وجب قال حدثني أبو صخر حميد بن
زيدت أن عمر بن إسحاق موالي زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس وجماعته إلى الجماعة

(1) المصدر رقم 2. وقال المحقق إسحاق صحيح. ونقل عن المحافظ أنه قال هذا الحديث جيد الإسناد
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة والتفصيل رابنا ماجاه وقال الترمذي
حسن (التفسير - باب في الاستغفار 282، المسند - التفسير - آي عمرو
7/228). انظر تفسير الآلهة 299/60. السنن - إقامة الصلاة - باب ماجاه في أن الصلاة
(2) المصدر رقم 279/9. وأخرج نحوه من حديث علي ونحوه سنن من الصحابة
المسلم 227/72. أخرج البخاري ومسلم من طريق ابن الهاد به نحوه (صحيح
المراقب - باب الصلوات الخمس كفارة 1/161، الصحيح - المساجد - باب المشي
ورغمان إلى رمضان مكطرات مابينهن ما اجتنبت الكبائر(1)

754- ثنا الحكم بن نافع ثنا إسماعيل بن عياش. عن ضمضم بن زراعة عن شرخ بن عبيد أن أبا رهم السمعي كان يحدث أن أبا أبوب الأنصاري حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن كل صلاة تحت ما بين يديها من خطيئة(2)。

753- ثنا روح ثنا عمر بن ذر ثنا أبو الرضأة رجل من أهل الشام من باعة أعبابي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمرئ مسلم يحضر صلاة مكترة فيقوم فيوضوًا فيحس الوضوء ويصلي فيحس الصلاة إلا غفر الله له بها ما كان بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذره، ثم يحضر صلاة مكترة صلاة مكترة فيحس الصلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذره(3)。

754- حدثنا أبو عبد الرحمن المقرري حديثنا حبيبة أن أبا عقيل أنه سمع الحوارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤمن فدعا بنا إلى أظهاره سيكون فيه مد فتوشاً، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضوًا ووضوء هذا ثم قال: ومن توضأ ووضوئه، ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصلاة غفر له صلى الظهر ثم صلى المغرب غفر له


(2) المسند (4/417). قال الهيثمي رواه أحمد وعثمان عن ابن سحنون (المجمع 298/1). رواه له حديث أبي هريرة المتقدم، وأخرج ابن مردوخ (النظر الدار 245/2). ذكره ابن كثير.

(3) المسند (5/276). قال البصري رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو رضأة لم أراه.

جربا وعليهما (المجمع 298/3). ويشهد له مانقم. ذكره السيوطي في الدر 754/2.
سورة هود

ما بينها وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب، ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، فهن المسنين يذهبن السينيات قالوا: هذى المسنين فما الباقيات باعثمان؟ قال: هن لآل هلا الله وسبحان الله
والحمد لله والله أكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله.(1)

٧٥ - حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسرد عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إنني لقيت امرأة في البستان فضمتها إلى رياضتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء، غير أنه لم أجاملها; قال: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية [إن المسنين يذهبن السينيات ذلك ذكرى للذاكرين] قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه فقال عمر: يارسول الله أنت خصاصة أم للناس كافحة، فقال: بل للناس كافحة.(2)

٧٦ - سل عن حديث رواه يوسف القطان عن عبيد الله بن موسى عن ابن عبيبة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجلا كان


يتعمش امرأة فذهب ليراقبها فسار معه مثل الهدية فنزلت [وأقم الصلاة طرف النهاة] فقال: ما أرى هذا إلا كذاب أو كاذب وأنكره جداً(1).

757- شاد حديث أبي عمر عن حديث أبو عمار (عن) شداد أبو أمامة أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إنني أصيب حداً فأقمه علي، فأعرض عنه، ثم قال: إنني أصيب حداً فأقمه علي، فأعرض عنه، وأقيمت الصلاة، قلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: يارسول الله إنني أصيب حداً فأقمه علي، فقال: هل توضئ حين أقبلت؟ قال: نعم، فقال: هل صليت معتنا حين صلينا؟ قال:
ننم، قال: اذهب فإن اللهم قد عفا عنك(2).

758- ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة وأخذ منها غصنًا ياسبًا فهزر حتى تحات ورقة ثم قال: يا أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا قلت: ولم تفعله؟ فقال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة فأخذ منها غصنًا ياسبًا فهزر حتى تحات ورقة فقال: ياسلمان ألا تسألني لم أفعل هذا قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحت خطابها، كما يتحات هذا الرجل وقال [وأقم الصلاة طرف النهاة وزلقاقم الليل إن الحسنات يذهب السينات ذلك ذكرى للذاكرين[3].

(1) manuals (3) أخرجه السيوطي وقال أخرجه البزار وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيام ورافقه بلجع كاملاً (الندر 35/357) يريني عنه مثبت في الصحيحين من ابن مسعود.
(2) سقطت من الطبيعة والصواب إثباتها كما في مسلم.
(3) المصنف (6) أخرجته نحوي عن أسن (الندر 35/357). أخرجه مسلم من طريق عكرمة بن عمار أبي عمر بن شداد به حديث الصحيح، الثنية - بناء فقه تعلالي [إن الحسنات يذهب السينات] (107/8). ومنه الحديث يرجع إلى حديث ابن مسعود السابق.
(4) المصنف (6) أخرجته نحوي عن حاشية الصحيح، واللهم تعالى أعلم. قال البهءجي رواه أحمد والطبرياني في الأوسط والكبري، وفي إسناد أحمد -
سورة هود

759 - ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بأمامة أتبع السيدة بالحسناء تمحها وخلق الناس بخلق حسن.

760 - وقال وكيع وجدته في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول وقال وكيع قال سفيان مرة عن معاذ.


762 - حدثنا محمد بن عبيد حديثنا أيمان بن إسحاق عن الصحاب بن محمد عن مرة الهنداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلفكم كما قسم بينكم أولئكم وإن...


الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولايعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاء الله الدين فقد أجهز والذي نفسي بيده لايسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولايؤمن حتى يأمن جازه بوئته قالا: ومازناه ياني الله؟ قال: غشمه وظلمه ولايكن عبد مالاً من حرام فينفق فيه فيبكر له فيه ولايتصدق به فيقبل منه ولايترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الحبب لا يمحو الحبيب.

قوله تعالى: {قلولا كأن من القرن من قبلكم أولوا بقية يتهون عن الفساد...}(3)

انظر حديث أبي بكر المتقدم في سورة المائدة آية 50.

قوله تعالى {ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك}(4)

انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة يونس آية 93.

(1) المسند (374). وقال المحقق إسناده ضعيف كليه قيل به عيني لوزير الصباح بن محمد. قال

الهيشمي رواه أحمد ورجاله، بعضهم مستور. وذكرهم ثقات (المسند 58/1). روى الحاكم به بعضه

بدون الشاهد من طريق الشعري عن زيدعن مرة به وقال صحيح الإسناد وسكت العلمي (السدري 27-37).

(2) المسند (416). قال الهيشمي رواه أحمد والطياري وأحمد استاده الطياري رجله وجاه

الصحيح (المجمع 1/20، 201). وقال الألباني حسن (صحيح الجامع 1888). ذكره

السيوطي في الدر (488/4).

(3) ذكره ابن كثير (379/4).

(4) ذكره ابن كثير (391/4).
سورة هود 

119- حدثنا أبو عبد الرحمن القرى قال سمعته المسعودي يقول: وفدت إلى عمر بن عبد العزيز ففرض لي قال: وسمعته قرأ هذا الآية ( ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) قال: خلق أهل رحمته ألا يختلفوا?

قله تعالى [وقت كلمت ربك لأملة جهنم من الجنة والناس أجمعين]


(1) الملل (2/28/2). وهذا إسناد صحيح فإن أبي عبد الرحمن القرى هو عبد الله بن يزيد المدني


(3) ذكره ابن كثير (6/296).
تفسير
سورة يوسف
سوره يوسف 1-3
قوله تعالى [الر...]

أنظر حديث عبد الله بن عمر المتققدم في سورة هود آية 1.

قوله تعالى [نحن نقص عليك أحسن القصص]

766- حدثنا سفيان بن النعمان قال حدثنا هشيم نا مجاليث عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفيسي بيده لقد جتكم بها بيضاء نقيئة لاتسألونهم عن شيء، فخربكم حتى نقتذروبا به أو بباطل فتصدقوا به والذين نفيسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ماوسعه إلا أن يتباعني (1).

قوله تعالى [إذ قال يوسف لأبيه]

767- ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ال크رم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليهم وسلم (2).

(1) المسند (72/7). وأخرجه أيضا بغيره من طريق جابر الخولاني عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت (المسند 276-375). قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى والزرazer وفيه ماجد بن صيد ضعفه أحمد وبحي بن سعيد وغيرهما وقال في حديث عبد الله بن ثابت فيه جابر الخولاني وهو ضعيف وذكره بعد ذلك مرة ثانية وقال رأته بالكتاب وساء لحديث طرق أخرى عند أبي يعلى والزرazer ولا يخلو من الضعيف (المجمع 117). وللحديث شاهد عند ابن أبي حاتم وأبي يعلى من طريق ثان بن عوف عن عمر بن الخطاب وصح بالآية وإسناد ضعيف وآخر من طريق جبير بن نفير عن عمر بن كثير أن أبى يكر الإسحائي وشهد مرسى من حديث أبي قلابة عن عمر بن كثير (الинтерفس وابن كثير 299/397). وأخرج عبد الوثاق بن الضرير قصة عمر مع الرجل اللؤلؤية في بعض طرق عن إبراهيم النحفي (التفسير النوع 2).

اورث يوثيف [قال يافني يلتقي ريثا يفيفدرا لوك كيدا]

قلوه تعالى (قال يافني يلتقي ريثا يفيفدرا لوك كيدا)

769 - ثنا سفيان بن عبيدة عن الزهير عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أكثر منها غير أبي لا أزمل حتى لقيت أبي قنادة فذكرت ذلك له فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فمن رأى رؤيا يكرهها فلا يخبر بها وليتقل عن يساره ثلاثاً ولستبذ بالله من شرها فإنها لانضره، قال سفيان مرة أخرى فإنه لن يرى شيئاً يكونه.


قلوه تعالى (وأجمعوا أن يجعلوا في غيابي الجبل)

انظر أثر الرجل الآتي في آية 99-100.

قلوه تعالى (فسيق جمل والله المستعان على ماتصفون)

انظر حدث عاشته في الإفك الآتي في سورة النور.

---

(1) المسند (5) 298/5. أخرج من طريق عبد ربه عن أبي سلمة بن عمرو (المسندة 10/3). أخرجه البخاري وSZ من طريق أبي سلمة به نحوه (ال الصحيح - التهويج - باب الرؤيا الصاغة جزء من سنة وأربعين جزء من النبوة 273/12 نافع - الصحيح - الرؤيا 6/15-17 نوري). قال ابن كثير ولهذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال... فذكره (التفسير 1299/5).

(2) المسند (1/4). أخرج ابن ماجة وأبو داود والترمذي وقلا الرمذاني حسن صحيح. وفي استناد وكيع بن عدس قال الحافظ مقبل. إلا أن الحديث شاهداً عن أنس عند الحاكم وصحبه وسكت له ولا حسنه الحافظ وصحبه الألباني (انظر مميريات ابن ماجة في التفسير - يوسف 1299/5) ذكره ابن كثير (1299/4).

(3) ذكره ابن كثير (1299/4).
قوله تعالى (ورشوه بشم بخمس دراهم معدودة)

٧٦٩ - قوله (بخمس دراهم معدودة) قال: بعشرين درهماً.

قوله تعالى (وقالت هيت لك قال معاذ الله)

٧٧٠ - ثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل الإمام العادل، وشاهد نشأ بعبادته الله، ورجل قلبه متعلق بالمساجد، ورجلان تحابوا في الله عز وجل اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة أخفافاً لتعلم شمالة ماتتقن فيه ورجل ذكر الله خاليًا ففضحت عيناه، ورجل دعته ذات منصب وجمال إلى نفسها قال: أنا أخاف الله عز وجل.

قوله تعالى (ولقد هممت به وهمه بها)

٧٧١ - حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن همَّ عبدي يحسن فاكتبوا، فإن عملها فاكبتها بعشرة أمثالها، وإن همَّ بسيطة فلا تكتبوا، فإن عملها فاكبتها بثلثها فإن تركها فاكبتها حسنة.

(1) ذكره ابن القيم في الجزء الذي نقل في باب الفوائد من تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد (٢٠٣/١١٠). وروى نحر ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما (انظر تفسير الطبري ١٤٠، تفسير ابن كثير ٤/٣٠٤). وانظر الأثار في ذلك أيضاً عن السلف في الدور المنشور (٤/١١١).

(2) المسند (١١٢/٤٣٩). أخرج البخاري ومسلم من طريق خبيب بعنه نوح (الصحيح - الآذان - باب من جلس في المسجد ينظر الفضيلة ١٦٨/١، الصحيح - الزكاة - باب فضل إخفاء الصدقة ٤٩/٣).

 قوله تعالى {وقلن حاش لله ما هذا يا بشرا إن هذا إلا ملك كريم} ص 772، ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا ثابت عن أنس بن Malk قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطى يوسف عليه الصلاة والسلام شتر الحسن

 قوله تعالى {قال رب السجن أحب إلي}.

773- قال أحمد: يُقرأ {السجون}، {السجون} أحب إلي. (1)

وانتظر حديث أبي هريرة المتقدم في آية 43(2).

قوله تعالى {... واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب}

انظر حديث ابن عمر المتقدم في آية رقم 44(3).

 قوله تعالى {قضي الأمر الذي فيه تستفتين}

انظر حديث أبي رزين المتقدم في آية 45(4).

 قوله تعالى {وقال للذي ظن أنه ناج منهما الذكرى عند ربك}

774،- أخبرنا إسماعيل أبياتا بيرس عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله يوسف لولا كللمته مالبث في السجن طال ماليث قوله: الذكرى عند ربك، ثم يبكي الحسن ويقول: ونحن إذا نزلنا أثر فزعنا إلى الناس. (5)


ذكره ابن كثير (431/3).

ذكره السيوطي في المر من حديث أبي هريرة بن بحر (19/4).

ذكره ابن كثير (319/5).

ذكره ابن كثير (431/3).

الزهد 8، استفاد صحيح إلى الحسن. أخرجه ابن جبرين من طريق ابن عليب به (التفسير). (61/112-114). وروى ابن جبرين نحوه عن عكرمة وتبادة ومجاهد ورسول الله عيحة بن مالك بن =

404
سورة يوسف (42-48)
قوله تعالى (قلبث في السجن بضع سنين)
775 حدثنا عبد الرزاق عن عمران وهو أبو الهذيل قال سمعت وهيا يقول: أصاب أبوب البلاء سبع سنين وثبت يوسف في السجن سبع سنين
وعذب بخنتصر حول السباي سبع سنين(1).
776 عن أبي المليح رضي الله عنه قال كان دعاء يوسف عليه السلام
في السجن: اللهم إن كان خلق وجهي عندك فإني أتبرك إليك بوجه
بعقوب أن تجعل لي فرجا ومخرجا ورسرا وتزقني من حيث لا أحتسب(2).
قوله تعالى (ثم يأتي من بعد ذلك سبع شتات)
777 ثنا أبو معاوية ثنا الأعشش عن مسلم عن مسروق قال: جاء
رجل إلى عبد الله فقال: إنني تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه
يقول في هذه الآية (يوم تأتي السماء بدخان مبين) إلى آخرها يغشوه يوم
القيامة دخان يأخذ بأنفسهم حتى يصبحهم منه كهيئة الزكاد قال: فقال عبد
الله: من علم علما فليس له ومن لم يعلم فليلق الله أعلم فإن من فقه
الرجل أن يقول لا لا أعلم الله أعلم، إذا كان هذا لأن قريشا لما استعثست
على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بستين كسي يوسف فأصابهم
قحط وجبدوا حتى أكلوا العظام وجعل الرجل ينظر إلى السماء فينظر

= دينار نحوه ورواه أيضا عن ابن عباس مرفوعا ينحرا، قال ابن كثير وهذا الحديث ضعيف جدا ثم
قال وهذه المرسلات (يعني مرسل الحسن وتنادة) هاذا لأنقل لم قبل المرسل من حيث هو في
غير هذا الموضع (تفسير الطبري 1/119/122، وقال تفسير ابن كثير 37/4)
وليس الأمر كما قال ابن كثير فإن المراسيل هذه صحيحة إلى من أرسلها ففيها يمكن أن يعذب
بعضنا ولنا ذهب إلى ذلك الطبري. وروى عبد الله في زوائد الزهد مايشهد لهذا الممنى من طريق
السالم بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس موقوفا (الزهد 81).
(1) العلل 518 وسنده صحيح إلى رجب وعمران هو ابن عبد الرحمن قال ابن ميعين ثقة (النظر
الحرج 1/3). أخرجه ابن جربير من طريق عبد الرزاق به نحوه وروي أيضا عن قنادة وابن
جرير في مدون السنجان سبع (التفسير 1/14). ذكره السيوطي في القد وعزاء أيضا
لعبد الرزاق وأبي النذر وأبي الشيخ (2/26).
(2) ذكره السيوطي في القد وعزاء للإمام أحمد في الزهد ولم أقف عليه (2/26).
ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد فأنزل الله عز وجل [فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشي الناس هذا عذاب أليم] فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يارسول الله استمع إلهي لضر فانهم قد هلكوا قال ندعو لهم فأنزل الله عز وجل [إنا كأشرف العذاب] قلنا أصابهم المرة الثانية عادوا فنزلت يوم نبطش البطشة الكبرى إن من تمتون بوم بدر

قوله تعالى [ قال ارجع إلى ريك فأسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن]

778 - حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هزرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لرسوله فأسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما أبتغت العذر (1).

وانتظر حديث أبي هزرة المتقدم في سورة البقرة آية 276.


قوله تعالى {فَلَمَّا آتَهُم مَّوْقِعَهُم مَّسَّهُ اللّهُ عَلَى مَانِقُولٍ وَكِبَل}.
انظر حديث ابن عباس المتقدم في سورة البقرة آية 97.
قوله تعالى {وَقَالَ يَابِنِي لَاتَخْلِصُوا مِنْ يَدِّي وَادْخِلُوا مِنْ أَبْوَابِ مَتَفَرَّقَة}.

779 - حثتنا عبد الله بن الزبير حديثا سفيان عن دوام حدثي
إسماعيل بن ثياب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق العين حق تستنزل الحال.
قوله تعالى {أيّتَها العين}.

780 - قوله {أيّتَها العين} قال أحمد: حمر تعمل الطعام.

781 - قوله تعالى {قَالَ نَفَقدِ صَوَاعَتِ الْمَلِك}.

782 - قال أحمد: يقرأ {صَوَاعَتِ الْمَلِك} و {صَاعَتِ} وصاع أصوب.
قال: وكان من ذهب.

(2) ذكره ابن القيم في الجزء الذي نقله في بقائع الفرائدة من تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد (3/108). وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله {أيّتَها العين} قال:
قوله تعالى (نرفع درجات من نشاء) 782 - حدثنا عبيد بن أبي قرة قال: سمعت مالك بن أنس يقول:
(نرفع درجات من نشاء) قال بالعلم قلت: من حديثي قال: زعم ذلك زيد ابن أسلم.

قوله تعالى (وإياك عيناه من الحزن فهو كظم) 783 - عن عمرو بن دينار: أنه ألقى على يعقوب عليه السلام حزن سبعين مشكل ومكتبه في ذلك الحزن ثماني عاماً.1) وانتظر أثر حبيب الآتي في آية 86.

قوله تعالى (إذا أشكر بشي رحظني إلى الله) 784 - ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا كهمس عن عوف بن أبي جميلة عن رجل قال: قال أبو الدرداء: ثلاث من ملاك أمر ابن آدم لاتشكر مصيبتك ولا تحدث برحمك ولا تبكي نفسك بلسانك.

785 - عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال: وجدت في التجراة أربعة أسطر متوالية من شكا مصيبة فإما يشكره ربه ومن تضع وضع لغني ذهب ثلثا دينه ومن حزن على ما لم يد غيره فقد سخط قضاء ربه ومن قرأ كتاب الله فظن أن لا يغفر له فهو من المستهزئين بآيات الله.

786 - حدثنا مومل حدثنا سفيان عن حبيب قال: مرجل على يعقوب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجبه على عينيه وقد رفعهما

---

1) السند 449. وقال المحقق إسناه صحيح وكذا صحيحه الساعاني (انظر الفتح الرباني 183/18 وكلامه على الأثر). أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مالك به (التفسير - سورة يسوسية 79). ورزاها في الجر أيضاً لابن المشرب وأبي الشيخ من طريق مالك به (37/6). ذكره السيوطي في القدر ورزاها للإمام أحمد في القدر ولم أجد فيه (41/4).

2) الوعر (22/29). وفي إسناه، ميميم فهو ضعيف، أخرجه أبو نعيم من طريق الإمام أحمد به (القلعة 142/1). وتذكره البيهقي (انظر القدر 31/4).

3) ذكره السيوطي في القدر ورزاها للإمام أحمد في القدر ولم أقرأ عليه فيه ورزاها أيضاً للبيهقي (34/4).

4)
سورة يوسف 96-98

بخرقة فقال: يانبي الله مابلغ بك ما ألوى، قال: طول الزمان وكثرة الأحزان
فأوحى الله إليه يايعقوب تكشفى قال: رب خطيئة فاغفرها(1).
قوله تعالى [وأما فصقت العبر...]

787- عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله [وأما فصقت العبر]
قال: خرجت العبر هاجت ريح فجاجت يعقوب بريح قتميص يوسف قال
[إني لأجد ريح يوسف لولا أن تقندو] تسفرون. قال: فوجد ريح من
مسيرة ثمانية أيام (2).
 قوله تعالى [سوف أستغفر لكم ربي]

788- قوله [سوف أستغفر لكم ربي] أخر دعاه إلى السحر (3)
قوله تعالى [فأما دخلوا عليه يوسف آري إله أبيه ...]

789- أخبرنا إسحاق عن يونس قال: قال الحسن: ألقى يوسف في
الجب وهو ابن سبع عشرة سنة فكان في العبودية وفي السجن وفي الملك

(1) الزهد 84. حبيب وهو ابن أبي ثابت. أخرجه ابن أبي شيبة وابن جريج وابن أبي حاتم وغيرهم
من طريق سفيان به (الصنف 115/1216، التفسير، النصر، رقم 1454، وقال المحقق
إسناد صحيح). وأخرج ابن جريج عن طلحة بن مصرف نحوه وفيه زيادات (التفسير 1150،
و1277). وأخرج ابن أبي حاتم عن نضر بن عبيث نضر ذلك أيضاً (التفسير رقم 165،
وقال المحقق إسناده صحيح إلى النضر بن عبيث)، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره من حيث أنس
معلوما، من مقاربة له وفيه زيادات كثيرة (التفسير رقم 151، وحسن إسناد المحقق).

(2) ذكره السيوطي في القدر وعزا لأحد في القدر وجعاء ولم أفق عليه (435/4). أخرجه ابن
جريج وأبو حاتم وغيرهما من طريق ضرار بن مغيرة أبي سفيان عن عبد الله بن أبي الهيل
عن ابن عباس. وهو عند ابن جرير وابن أبي حاتم مفرقاً في عدة موضع (التفسير
247/11، التفسير، رقم 1454، وقال المحقق، وحسن كلام المحقق، فقد حسن
بعضها وصحيح البعض الآخر).

(3) ذكره ابن القيم في الجزء الذي نقله في بذال الفوائد من تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد
(231/2). وروى ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم النخسي وعمرو بن قيس وأبي جريج وغيرهم
(انظر تفسير ابن جرير 211/194، وانظر تفسير ابن كثير 3/478). وانظر الدر المنثور
(38/4).
سورة يوسف

ثمانية سنة ثم جمع له شمله فعاش ثلاثاً وخمسين سنة.

قوله تعالى {وَخَرَّى لَهَ سِجَّانَا}.

79. ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن القاسم الشباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قدم معاذ اليمن أو قال الشام فرآى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقتها فرآى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم في قلما قال: يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقتها فرآى في نفسي أنك أحق أن تعظم فقال: لو كنت أمراً أحما أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤذي المرأة حق الله عز وجل عليه كله حتى تؤذي حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتت لأعطاها إياها.


(2) انظر ما يأتي بعد 

41
سورة يوسف 101

من ذلك السلام حبكة أهل الجنة.

قوله تعالى: (من توفيني مسلما وأخفقي بالصالحين)

1. 792 - عن قتادة: لما قدم على يوسف أبوه وإخوته وجعل الله شمله وأقر عينيه وهو يومئذ مغموم في نعيم من الدنيا اشتق إلى آبائه الصالحين إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسأل الله القبض ولم يتمعن الموت أحد قط نبي ولا غيروه إلا يوسف.

2. 793 - قال أحمد: ليس أحد من الأنبياء، تنى الموت غير يوسف قال: (رب توفيني مسلما الآية 3).

3. 794 - ثنا إسحائيل عن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتمي أهذكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمني الموت فليقل: اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الرفاعة خيرا لي.

4. 795 - ثنا أبو المغيرة ثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن

(1) المسند (138/4). رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه وابن منيع والبيهقي في سننه من طريق أبوبه به نحوه وقال الألباني حسن صحيح (انظر مرويات ابن ماجة في التفسير - يوسف 1. 100). ذكره ابن كثير (236/4).

(2) ذكره السيوطي في الدر وعزاء لأحمد في الزيادة وغيره ولم أجد فيه. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق محمد بن أبي عمرو عن قتادة به بن فتيحة إلى الصالحين قبله ولم يذكره ابنه وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق غياث وسعيد بن يهود كلاهما عن قتادة باللفظ أعلاه (التفسير 176/16، التفسير رقم 176/16 وانظر ماجه المحقق وقد صحح الإسناد الأول ووضع الثاني).

(3) ذكره ابن القيم في الجزء الذي قاله في بذاع الفوائد من تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد (2/111). وروى ابن جرير نحو ذلك عن ابن عباس (التفسير 176/16). وانظر ماسبيق عن تفاة.

(4) المسند (136/4). أخرج بطيخ من طريق ثابت عن أسح وصم ممن طريق إسحائيل به نحوه (الصحيح - المرضى - باب تنى الموت 156/7، الصحيح - الذكر - باب كراهة تنى الموت 156/8). ذكره ابن كثير (238/4).
الاسم: أبو عبد الرحمن بن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورقتنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء فقال: يا ليتني مت فقلت النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أعتدي تعشى الموت فردد ذلك ثلاث مرات، ثم قال: يا سعد إن كنت كنت خلت للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك!

796 - حدثنا حسن حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعتدي أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله فإنه إن مات أحدكم انتفع عنه عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.

وانظر حديث معاذ الآتي في سورة ص آية 69(1):

قوله تعالى ( ... وألحقني بالصالحين)

797 - ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا تقض نفسه ثم يرى الثواب ثم يرد إليه فيهير بين أن يرد إليه إلى أن يلحق فكانت قد حظيت ذلك منه فإني لمستدنه إلى صدري فنظرت إليه حتى مالت عنقه فقلت: قد قضى قالت: فعرفت الذي قال:

(1) المسند (267/5). قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني وفيه على بن يزيد الألباني وهو ضعيف (المجمع 10/249). وللناه شواهد أنظرت بعضها في المرجع السابق. ذكره ابن كثير (328/4).

(2) المسند (230/2). قال الهيثمي نبطه ابن لهيعة وهو مسند وفيه ضعيف وقد روى بعضه رجاء رجاء الصحح (المجمع 10/251). والمحدث في صحيح البخاري من طريق أبي عبيد عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه ( ... ولا يعتدي أحدكم الموت إلا محسن فقله أن يبزد خيراً وإنما سبناً فعله أن يبتعت) (الصحيح - المرضي - باب تمي المرضي الموت 157 (249/6). ذكره ابن كثير (239/6).

(3) ذكره ابن كثير (239/6).
سورة يوسف 10-9

فنظرت إليه حتى ارتفع فنظر قالت: قلت: إذن والله لا يختارنا فقال: مع الرفيق الأعلى في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر الآية.

قوله تعالى (ومايومن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)

799 - فأتى محمد بن عبد الله قصتنا كثير بن زيد من المطلب بن عبد الله قالت أصم قرأ ابن الزبير آية فوقفت عندنا أسرهته حتى أصيح فلما رأى قال: من حرف هذه الآمة؟ فقال قالت: ابن عباس فبعثني إليه فدعوته فقال له إنه قرأ آية كنت لا أقف عندها وإنني رفعت الليلة عنها فأسرهنت حتى أصبحت (ومايومن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فقال ابن عباس: لاتسهر فإن لا تأمن بها إنه غني بها أهل الكتاب ولن يسخرون من خلق السموات والأرض ليقولن الله وهو الذي يبدع ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجاب عليه سقولون الله فهم يؤمنون هنالك وهم يشركون بالله.

وانظر حديث ابن مسعود المتقدم في سورة البقرة آية 32.

799 - فأتى محمد بن عبد الله قصتنا كثير بن زيد من المطلب بن عبد الله قالت أصم قرأ ابن الزبير آية فوقفت عندنا أسرهته حتى أصيح فلما رأى قالت: من حرف هذه الآمة؟ فقال قالت: ابن عباس فبعثني إليه فدعوته فقال له إنه قرأ آية كنت لا أقف عندها وإنني رفعت الليلة عنها فأسرهنت حتى أصبحت (ومايومن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فقال ابن عباس: لاتسهر فإن لا تأمن بها إنه غني بها أهل الكتاب ولن يسخرون من خلق السموات والأرض ليقولن الله وهو الذي يبدع ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجاب عليه سقولون الله فهم يؤمنون هنالك وهم يشركون بالله.

(1) المسند (74-76). وأخرجه أيضاً من طرق عنها بنحوه (المسند 6848184818). أخرج البخاري رسلم عن عاشبة ب نحوه (الصحيح - فضائل الصحابة - ياب قول النبي صلى الله عليه وسلم لم كنت متخذا خليلا 1/5). الصحيح

(2) المسند - ياب استحب رقبة أربر بgui (التفسير 2/37). ذكر ابن كثير (التفسير 3/37).

(3) فضائل الصحابة (2/95-96). وقال المجتهد حسن. روى ابن جبر نحوه من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيه ذكر ابن الزبير وحسن الحافظ ابن حجر وروى ابن جبر نحوه أيضاً من طريق عطية العوفي عن ابن عباس (التفسير 2/388). انظر فتح الباري 13/450. وقد نقل ابن جبر نحو ذلك التفسير عن كل من نقل عنهم من السلف في هذه الآية.

813
سورة يوسف 109
فأنا منه بريء وهو للذي أشرك (1)
قوله تعالى (من أهل القرى)
انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة التوبة آية 77 (2).

(1) المسند (6/16/2). وأخرجه عن بحبي بن ثعلبة بن شعبة بن نجوى (4/351). وأخرج نحزو نحزو عن شهد.
ابن أوس في حديث طويل (المستند 6/16/136). أخرج مسلم من طريق العلاء بن نجوى
(الصحيح - الزهد - ياب من أشرار في عمله غير الله 6/289 ط.فزاد). ذكره ابن كثير
(6/283).
(2) ذكره ابن كثير (4/367).
تفسير سورة الرعد
سورة الرعد 2-68
قوله تعالى (بغير عمد ترونها)

...بغير عمد ترونها) قال: كان ابن عباس يقول: ترون السموات
ولا ترون العمد (1).

قوله تعالى (ثم استوى على العرش)
انظر آية 54 من سورة الأعراف.

قوله تعالى (صانوان)
انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة التوبة آية 74 (2).

قوله تعالى (الله يعلم ما تحمل كل أثني ومتافيض الأرحام)

8-10- ثنا حسين بن محمد ثنا فطير عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب
الجاهلي عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول وهو الصادق المصدوق: يجمع خلق أحكام في بطن أمه أربعين ليلة ثم
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله غز وجل
إليه ملكا من الملائكة فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وكتبه شقيا أو
سعيدا، ثم قال: والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل
الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة غير ذراع ثم يدركه الشفاعة فيعمل
عمل أهل النار فيموت فدخل النار، ثم قال: والذي نفس عبد الله بيده إن
الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار غير ذراع ثم
تدركه السعادة فيعمل عمل أهل الجنة فيموت فدخل الجنة (3).

(1) ذكره ابن كثير (3/4/53).
(2) السند (4/4/14)، أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعثيم من زيد بن وهب به نحوه

(3) الصحيح - القدر 152/8، الصحيح - التغري - باب كيفية خلق الأدم 44/8، ذكره ابن

416

كثر (4/57).
سورة الرعد

8:2 ثنا يحيى بن سعيد ثنا حماد بن زيد ثنا عبد الله بن أبي بكر
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم
ملكًا قال أي رب كل وأي رب رجلًا قائلًا: أي رب حكيمة أو معبود يسمع
رجل خلقه قال: أي رب أشقر أو معبود ذكر أو أنهى فلا يرى وما
الأجل قال فيكتب كذلك في بطن أنه(1).

قوله تعالى [وماتفتيض الأرحام وماتترذد]
8:3 ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:
رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لايعملها إلا الله
إن الله علمنا علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وماتترذد.
ماذا تكسب غداً وماتترذد نفس بأي أرض قوم إن الله علم خير.

قوله تعالى [وكل شيء عنده بقدر]
8:4 ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن عاصم عن أبي عامر النهدي عن
أسامه بن زيد قال: أرسلت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم إن إبني يقبض
فأتنا فأرسل بإقراء السلام ويقول: الله ما أخذه وله ما أعطى وكل شيء
عنده بقليل مسمى قال: فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتين قال: فقام وقمنا
معه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسعد بن عبادة قال: فأخذ الصبي ونفسه
تتبعق قال: فدممت عيناه فقال سعد: يأرسول الله ولنا قال: هذه رحمة
جلبها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء (2).

(1) المسند 2:117-118، وأخرجه من طريق يحيى وبرنس عن حماد به نحوه (3).
(2) المسند 2:148، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق حماد به نحوه. الصحيح
(3) المسند 2:162-163، وأخرجه من طريق سالم وعبد الله عن ابن عمر مثله
المسلم 2:058، وابن البخاري من طريق مالك عن عبد الله بن دينار به بلفظ
منفصل وفيه ولايعمل ماتفتيض الأرحام إلا الله (الصحيح - التنسخ - سورة الرعد
-8:4).
(4) ذكره ابن كثير (48:48).
(5) المسند 2:20-21، وأخرجه من طريق شعبة وأبي معاوية عن عاصم نحوه (6).
سورة الرعد 10-11
قوله تعالى (سواء منكم من أسر النعال ومن جهر به ...)
انظر حدث عائشة المتأخر في سورة المجادلة آية 11.
قوله تعالى (إلى معجبات من بين يديه ومن خلفه)
5-10- قرأت علي عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: يتبعون فيكم ملكة بالليل وفي حدث عبد الرحمن وملك
بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يرجع الذين باتوا
فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم
يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
6-7- حدثنا يحيى عن سفيان حدثني متصور عن سالم بن أبي الجعد
عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممتكم
من أحد إلا وقد وكل به قريته من الجبن وقريته من الملكة قالوا: وإياكم
يارسول الله قال: وإياي ولكن الله أعناني عليه فلا يأمرني إلا بحق.
قوله تعالى (يحفظونه من أمر الله)
7-8- ثنا هارون ثنا ابن وهب قال أخرجني عمرو عن ابن شهاب أن أبا
خزيمة أحد بني المحارث بن سعد بن هرير (1) حدثه أن أبيه حدثه أنه قال

(1) أخرجه البخاري ومسلم من طريق عاصم بن (الصحيح - القفر - باب

(2) ذكره ابن كثير (4/558). (3) ذكره ابن كثير (6/359).

(3) ذكره ابن كثير (6/359. 4/558). (2) المند (1287). يرجح من طريق
أبي هريرة مسلم من طريق مالك بن (الصحيح - التوحيد - باب قول الله تعالى (تبرع
المالبة والنور إليه) 1/164 1/154 - الصحيح - المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاته الصبح
والإنشاء والمحاربة عليه رم 134/140 من تدح). ذكره ابن كثير (4/559).

(4) ذكره ابن كثير (6/359. 4/558). (3) المند (1287). يرجح من طريق
أبي حنين بن نحوه (3/1983). (2) المند (1287). يرجح من طريق
أبي حنين ومسلم من طريق به (الصحيح - صفة القيامة - باب محرم)
(3) ذكره ابن كثير (4/361). (2) المند (1287). يرجح من طريق
أبي حنين بن نحوه.
سورة الرعد 12-17

يارسول الله أرأيت دواء نهدائي به ورقى نسترقيها وتقى تفقهد هل ترد ذلك من قدر الله تبارك وتعالى من شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما من قدر الله عز وجل (1).

قوله تعالى (هو الذي يريكم البرق خوفا وطمأنا وينشيء السحاب الثقال)

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وبرس الصواعق

8-8 ثنا يزيد أبا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي قال كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد فمر شيخ جميل من بني غفيض في أذنيه صمم أو قال وقل أرسل إليه حميد فلما أقبل قال: يا ابن أخي أوسع له فيما بنيي وبيئتك فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس فيما بنيي وبيئتك فقال له حميد هذا الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ينشيء السحاب فينطاق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك (2).

8-9 حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني مخبرة بين مسلم أو غيره أن علي بن أبي طالب قال: الرعد ملك والبرق ضريه


سورة الرعد

الساحب بغراق من حديدٍ.

وانظر حديث ابن عباس المتقدم في سورة البقرة آية 97. 81- ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج حديثي أبو مطر عن سالم عن أبيه قال: رسل الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصراخ قال: اللهم احرضنا بغضبك ولاتهلسكنا بذابك وعفانا قبل ذلك.(11)

911- حديث ثنا عبد الرحمن حديثاً مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن ابن الزبير كان إذا سمع الرعد له في حدثه ثم قال: سبحان الذي يصبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول: إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد.(13)

812- ثنا سليمان بن داوود يعني الطالسي ثنا صدقة بن مرسى السلمي الدقيقى ثنا محمد بن واسع عن شبى بن نهار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجمن عز وجل لو أن عبادي أطعوني لأسقتم مطر بالليل وأطعتم عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد.

(1) المثل (296/12). أنواعه في نفس الموضوع عن ابن مهدي عن حداد عن أبي محمد الهاشمي عن أبيه عن علي وعذ حسن عن حداد عن المغيرة بن مسلم مولى الحسن بن علي عن أبيه عن علي. أخرجه الطبري من طريق الحجاج بن منهل عن حداد عن المغيرة بن سالم ( Heck) عن أبيه أو غيره به (التفسير 15/115). حداد تغير أخري وقد اختلف عليه فيما هو مشاهد ثم إن المغيرة هنا هو وأبيه لم أقف فيما على ترجمه. وفي هذه السالة آثار كثيرة يراجعها لتفسير الطبري الموضع السابق والدنور المثير (4/615). وانظر الحديث المثير إليه بعد أثر علي.


470
سورة الرعد 24-16

الرعد (1)

813- ثنا محمد بن مصعٍّث ثنا عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: تَكْرُرُ الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القمر ن يقول من صعق تلَمَّكم الغدَّاءَ. فِي قوَلِهِمْ صَعِقَ فِي نَفَانٍ وَفَلَانٍ (3).

قوله تعالى (قل الله خالق كل شيء)


قوله تعالى (سلام عليكم يا صبرتم فتمنعهم القدر)

815- حدثنا أبو عبد الرحمن حدثني سعيد بن أيوب حدثني معروف ابن سويد الجذامي عن أبي عثمان المغافري عن عبد الله بن عمر بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تريدون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسبهم الغفران يبقى عليهم المكاحر ويومهم أحدهم حاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله عز وجل لن بشر من ملائكته: ائتموهم فحبوهم فتقول الملائكة نحن سكان

(1) المسند (72/24). قال الهيشمي رواه أحمد واليزار ... وذكر زيادة عند البزار وهي عن أحمد أيضاً ثم قال وقال (أي البزار) لا يبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاستدلال قلت وهو على صدقة بن موسي النخبي ضعفه ابن مخيم وغيره وقال مسلم بن إبراهيم حدثنا الدقيقي وكان صدرنا (المجدع 211/2). وقال الألباني ضعيف (ضيوف الجامع 69-4). ذكره ابن كثير (34/4). ذكره السيوطي في القدر وعده أيضاً للحاكم (6/4).


(3) عقائد السلف (77-77).
سورة الرعد ۲۵:۲۶
سمائه وخيرهك من خلقك أفتقرنا أن نأتي هؤلاء فنزلهم عليهم قال: إنهم كانوا عباداً يعبدون لا يشركون بي شيئاً وتسد بهم الثغور وتبقى بهم المكاره ويؤتى أهدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار).
قوله تعالى: [والذين يقتضون عهد الله من بعد ميثاقه]
۲۶۳۶- ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان وابن غير قال أنا الأعشم عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقاً أو كانت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعده أخفى وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر.
قوله تعالى: [وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع]
انظر الأحاديث المتقدمة في سورة التوبة آية ۳۸.
۲۶۴۷- حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران ابن الحكم عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك; قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم قال: فدعا فأتساءل جبريل فقال لله عز وجل يقرأ عليك السلام وقوله:

(۲) السند: ۲۵۸. ۲۵۸/۱. وأخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعشم به نحوه (الصحيح - الإمام - باب علامة النفاق ۱۵، الصحيح - الإمام - باب بيان خصال النفاق ۱۵۸/۱). ذكروا ابن كثير (۳۷۴/۴).
(۳) ذكرها ابن كثير (۳۷۸/۴).
سورة الرعد

إن شئت أصبهم الصرفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة قال: باب التوبة والرحمة.

قوله تعالى (طوبى لهم):

818- ثنا حسن قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال: ثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثنا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله طويب مث يرك وأمن بك، قال: طويب لمن رأوني وأمني بي، ثم طويب، ثم طويب، ثم طويب، لمن أمني بي، ولم يرني، قال له رجل بما طويب قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام، ثية أهل الجنة تخرج من أكمامها.


(1) السند 2166. وقال المحقق إن سماه صحيح 1. وقد أخرج به أحمد مختصرا بالله. آخر من طريق سعيد بن جابر عن ابن عباس (229/3). وقال الهيثمي رواه الطبراني ورواه رجال الصحيح (199/6). أما، فيرجع إلى مسند عبد الله بن عمرو بن الحكيم وكتاب المشهد. وقال ابن كثير: إسناد عبد الجبار بن أحمد شافك على المسند 22/277. ذكره ابن كثير (376/376).

(2) السند 2717. أخرج به المحقق من طريق ابن لهيعة به. وأخرجه الطبري من طريق عمر بن المختار من دراج به مختصرا على الشهاب (تاريخ بغداد 391/1200، التفسير 444/19). وفي إسناده: جراح وزورى عن أبي الهيثم ضعيفة فيها مناكير.

قله تعالى (وهم يكرون بالرحمن)

انظر حديث السور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية الآتي في سورة الفتح...

(1) المسند (1846/6). قال الهيثمي في المجامع رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير وأحمد باختصار عنهم وفه عامر بن زيد الدكالي وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرجه ولم يوثقه وقية رجل يشبه ثقات (141/6). وأخرجه ابن جرير من طريق أبي سلام عن عامر بن زيد به وقال إنه براوح الحديث ثم صحح إسناد الإمام أحمد استفاده على كون ذكر ابن أبي حاتم للرجل بعد توثيقه ففي نظر (التفسير 442/16). وعزاء السبوعي في الدر أيضا لابن أبي حاتم وغيره (49/4).


(3) ذكر الشاهاب في ابن كثير وهو قول سهل عندما قال صلى الله عليه وسلم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهل أما الرحمن فوالله مأدري ماهر ولكن أكتب بإسم الله الرحمن الرحيم في نظر التفسير 148/4).
سورة الرعد 37-38
قال عليه تعالى (ولو أن قرأنا ...)
221 - حدثنا عبد الزلاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن منبه قال:
هذا محدثنا عبد الرحمن بن جعفر بن عبد السلام قال:
رسول الله صلى الله عليه وسلم: خففت على داوود عليه السلام القراءة
وكان يأمر برسورته فنصب وكان يقرأ القرآن قبل أن تسرب دابه (1).
قلت تعالى (أفلم يؤمن الذين آمنوا أن لم يشاء الله لهدي الناس جميعا).
انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة يونس آية 379 (2).
قلت تعالى (لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد)
222 - ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي سليمان سمعت سعيد
ابن جبير قال: سئلت عن المتلاعثين أي بنيهما في إمارة ابن الزبير فما
درى ما أقول فقمت من مكانه إلى منزل ابن عمر فقالت أبا عبدالله الرحمن
المتلاعثين أي بنيهما فقال: سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن
فلان قال: يارسول الله أرأيت الرجل يرى أمرأته على فاحشة فإن تكلم
تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فسكت فلم يجيب فلم
كان بعد أثنا فقال الذي سألتك عنه: قد ابتغت به فأصل الله عز وجل
هؤلاء الآيات في سورة التوبة (والذين يرون أزواجهم) حتى بلغ [أن غضب
الله عليها إن كان من الصادقين] فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال: والذي يبعثك بالحق ما كنتك ثم
ثم بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب
الآخرة فقالت والذي يبعثك بالحق إنه لكاذب قال فبدأ بالرجل فشهد أربع
شهادات بالله إنه لم الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إنه كان من

(1) المسند (8165). أخرجيه البخاري من طريق عبد الزلاق به (الصحيح - الأئمة - باب قوله
بالآية أن ما أنحى للأئمة السابقين يسمى أيضا قرآنا.
(2) ذكره ابن كثير (3/282).
الكاذبين ثم ثنى بالرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما.

قوله تعالى (أكلها دينام وظلها).

827 - ثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أنا مالك عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خشفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ركعت قربهما طويلا قال نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع قيامهما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول قال وفيما قرأت على عبد الرحمن قال ثم قام قياما طويلا قال دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف ثم رجع إلى حدث إسحاق ثم انصرف وقد نجحت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخشسان لما أحد ولا حبا فرأيت ذلك فاذكروا الله قلنا: يارسل الله رأيتها اتتيبة في مقامك ثم رأتاك تكمت فقال: إنني رأيت الجنة فتناولت منها عفوندا ولو أخذته لأكتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أراك يوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا: لم يرسل الله تعالى بكم تقول: يكفرن العشير، ويفكرون الأحسان، لو أحسنت إلى إعدادين الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: مارآيت منك خيرا قط.

(1) المسند (119/4). أخرجه مسلم عن طريق عبد الملك به نحوه (الصحيح - اللمان 7/40). ذكره ابن كثير (380/6).
وانتظر حديث عتبة بن عبد المتقدم في آية رقم (72): "484 - ثنا روح ثنا ابن جريج آخرت أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأكل أهل الجنة فيها ويشتربون ولا يعطفون ولا يبكون ولا يباثرون ولهم طعامهم ذلك جشاء ويلهمون التسبيح والحمد كما يلبمن النفس (3)."


وانظر متقدم في آية 29 من نفس السورة.

قوله تعالى (ومن الأحزاب من ينكؤ بعضه) أنظر متقدم في سورة هود آية 17.

قوله تعالى (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية) سورة 486 - ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: ثنا حسنب بن نافع المازني...

(1) ذكره ابن كثير (38/2).
(2) المستند (39/2). وأخرج أيضا من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير (المستند 39/2). أخرج مسلم من طريق ابن جريج (المستند 38/2). ذكره ابن كثير (38/2).
(3) المستند (37/2). وأخرج من طريق وكيع عن الأعاص (المستند 37/2). أخرج النسائي في التفسير من الكبرى من طريق علي بن مسرح عن الأعاص به نحوه (النور 13/3). وأخرج أيضا الطبراني والدارمي (المستند 38/6).
(4) الجامع 1643. ذكره ابن كثير (38/6).
قال أحمد: حسن هذا صالح الحديث قال ثنا الحسن عن سعد بن هشام أنه
دخل على أم المؤمنين عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قالت: كان يصلي من الليل ثماني ركعات ويوتر بالناسعة ويصلي
 ركعتين وهو جالس وذكرت الوضوء أنه كان يقوم إلى صلاته فيأمر بظهره
 وسواه فلما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأوتر
 بالسابعة وصلى ركعتين وهو جالس قالت: فلم يزل على ذلك حتى قيض
 قلت: إن أريد أن أسألك عن البغل فما ترين فيه قالت: فلا تفعل أما
 سمعت الله عز وجل يقول (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج
 وذرية) فلا تبتل قال: فخرج وقد فقه قدم البصرة فلم يليث إلا يسير
 حتى خرج إلى أرض مكران فقتل هناك على أفضل عمله.

787- ثنا يزيد أنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول وثنا محمد بن يزيد
 عن حاجج عن مكحول قال: قال أبو أرب: قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم: أربع من سن المسلمين التعطر والنكاح والسواك والحياة.

(1) المسند (876/8) رسناء، حسن. أخرجه النسائي مختصراً على الشاهد من طريق
 أبي سعيد بن أنس شمس (السنن - التكاثر - باب النبي عن البغل 1/15). وأخرجه الترمذي تعلقاً
 بعد حدث نقلة عن الحسن عن سمرة في النبي عن البغل قال روي الأعشى بن عبد الملك
 هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
 يقال كلا الحديثين صحيح (السنن - التكاثر - باب النبي عن البغل 3/1345). وأخذت
 عند أبي داود والنسائي مختصراً عن طريق عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم
 والحديث في حديث نقله عن الحسن عن سمرة عن النبي أثب وأحفظ من أسمعت
 الحديث أثب أولى بالصواب. يعني نقله إيه من مسنده عائشة والله أعلم (الجاحن
 3/47). وقد صرح الحسن بالسماع في بعض طرق الحديث.

(2) المسند (725/5). أخرجه الترمذي من طريق خصى وعبادة عن مكحول عن
 أبي أرب بن بلال بن حسان غريب وروى هذا الحديث هشيش ومحمد بن يزيد وأبو عطوية وغير
 واحد عن حاجج عن مكحول عن أبي أرب ولم يذكره فيما عن أبي الشمال وحدث حفص
 وعبادة أحمد (السنن - التكاثر - باب فضل التزويج 3/239-240). وأبو الشيخ قال
 الخاظب مجهول. وحدث قال الألباني ضعيف (ضعف الجاحن 86) ذكر إين كهير (41/4).
سورة الرعد
قوله تعالى (يَحْرُوْلُ اللَّهِ مَايَشَاءَ وَيَشْبِتُ)
828- ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثريان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد العذر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر
829- حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن المتهال عن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس (يَحْرُوْلُ اللَّهِ مَايَشَاءَ وَيَشْبِتُ) قال: إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت


479
تفسير
سورة إبراهيم
سورة إبراهيم 1:4-5
قوله تعالى (الر...)

أنظر حديث عبد الله بن عمر المتقدم في سورة هود آية 1.
قوله تعالى (وأما أرسلنا من رسول إلا ببلسان قومه)
83- ثانيا وثانيا عن عمر بن دا قال قال ماجد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله نبيا إلا بلغة قومه.
وانظر حديث جابر المتقدم في سورة الأنفال آية 1.
قوله تعالى (إن في ذلك آيات لكل صبار شكور)
انظر حديث صهيب المتقدم في سورة يونس آية 12.
قوله تعالى (أنت شكرتم لأيدينكم)

انظر حديث ثوبان المتقدم في آية 39 من سورة الرعد.
878- ثانيا أسود ثانيا عمار الصيداني عن ثابت عن أنس قال: أيتي النبي صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له بثمرة فلم يأخذها أو وحن بها، قال: وأتاه آخر فأمر له بثمرة قال فقال: سيحان الله ثمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) المسند (1585/4). قال الحنفي رواه أحمد ورجاله الصحيح إلا أن مجاذا لم يسمع من أبي ذر (المجمع 72). وقال الآلاني صحيح يشهد له القرآن (صحيح الجامع 72). ذكره ابن كثير (399/6).
(2) ذكره ابن كثير (399/6).
(3) ذكره ابن كثير (398/4).
(4) ذكره ابن كثير (398/4).
(5) المسند (1582/2). قال الحنفي رواه أحمد والجزار باختصار ورنه عمار بن زائد وهو ثقة وفيه كلام لا يضر وثب بأنه الرجال الصحيح (المجمع 72). وقال رجال الرجال الصحيح غير عمران بن زائد وثقة جماعة وضعنه الدارقطني (المجمع 182/7). وعمران قال فيه الحافظ صدوق كثير الخطا. ذكره ابن كثير وثاب أقوال الأئمة في عمار بن زائد (399/4).
قوله تعالى [إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد]

انظر حديث أبي ذر المتقدم في سورة يونس آية 44 (1).

قوله تعالى [وأبا كل جبار عيني من ورائه جهنم]

832- ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بها وآذان يسمع بهما ولسان ينطق به فيقول: إنني كنت بثلاثة بكل جبار عيني وبكل من أدعى مع الله إله آخر والمصورين (2).]

قوله تعالى [ويسقي من ماء صديق يتجرعه...]

انظر أحاديث أبي ذر وعبد الله بن عمرو وأسماء بنت زيد المتقدمة في سورة المائدة آية 90 في أواخر مروياتها (3).

833- ثنا علي بن إسحاق أسا عبد الله أسا صفران بن عمرو بن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله [ويسقي من ماء صديق يتجرعه] قال: يقرب إليه نبتئره فإذا دنا منه شوى وجهه ووقعت فريدة رأسه وإذا شربه قطع أمعاء حتى خرج من ديره يقول الله عز وجل [ويسقا ما حميا فقطع أمعاء هم] ويقول الله [وإن...]

(1) ذكره ابن كثير (4/214).
(2) ذكره ابن كثير (3/227/72).
(3) ذكره ابن كثير (4/214).
سورة إبراهيم 24

يستغيثوا يفاقوا بعاء كماله يشوي الوجه بنس الشراب).

قوله تعالى: [ألم ترى كيف ضرب الله مثلًا كلمة طيبة كشجرة طيبة]
434- حدثنا حجاج حدثنا شريك عن سلمة بن مهلهل عن مjahad بن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله [كشجرة طيبة] قال: هي
التي لا تنفض ورقها، وظلت أنها النخلة.

435- حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيب عن مjahad قال: صحبت ابن
عمر إلى المدينة فلم أسعده يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا
حديثاً: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمة فقال: إن من
الشجر شجرة مثلها كمثل الرجل المسلم فأقرت أن أقول هي النخلة فنظرت
فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي
النخلة.

(1) السند (795/5). أخرجه الترمذي والنسائي في التفسير من الكبرى وابن جريج وأبي نعيم.
(2) السند (670/5). أخرجه البخاري في تفسير البخاري في صحيحه وهو الصحيح.
(3) المسند (177/5). وقال في البخاري: أمها أبي قتادة، وله في صحيحه.
(4) المسند (127/5). وقال في البخاري: أمها أبي قتادة، وله في صحيحه.
(5) المسند (288/5). وقال في البخاري: أمها أبي قتادة، وله في صحيحه.
(6) المسند (494/9). وقال في البخاري: أمها أبي قتادة، وله في صحيحه.
قوله تعالى (وَمِثل كَلِمَة خَبِيثة كَشَجَرَة خَبِيثة اجْتَتَت مِن فُوقِ الأَرْض مَالَها) من قرآن

836 - حدثنا أبو كمال حدثنا حماد حدثنا جعفر بن أبي وشحة عن شهر بن حروش عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهو يتعالون في هذه الشجرة التي (اجتت من فوق الأرض مالها) من قرآن، فقالوا: تحسبها الكَمَاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكَمَاة من الدنيا، وماها شفاء للعين، والعجرة من الجنة (1) وهي شفاء من السم.

 قوله تعالى (يَبْيِث اللَّه الَّذِين آمَنُوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة). (الأخرة ...)

837 - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن علامة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن إبراهيم بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر عذاب القرآن قال يقال له من ربك فيقول الله ربي ونبي محمد فقال له (يَبْيِث اللَّه الَّذِين آمَنُوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا) يعني بذلك المسلم (2).

838 - ثنا أبو عامر ثنا عباد يعني ابن راشد عن دود بن أبي هند عن

(1) المتن (277/299). ذكره ابن كثير (6/411/1378/8). 
(2) المتن (277/299). وأخرج عنه عن عفان، عن عائشة، بحجة مجاهدة، في نزولها. (2) المتن (277/299). ذكره ابن كثير (6/411/1378/8).
سورة إبراهيم

أبي نظرًا على أبي سعيد الخدري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتغي في قرها فإذا الإنسان دفع نطق عن أصحابه جاء ملك في يده مطرحًا فاتبعه قال: ما تكون في هذا الرجل فإن كان مؤمنًا قال: فأنه قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله. فيقول: صدق، ثم يفتح له باب إلى النار، فيقول: هذا كان منزلك لو كنت بريك، فأما إذ آمنت هذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فبريد أن يهض إليه، فيقول له: اسكن وفيسع له في قبره، وإن كان كافروا أو منافقًا يقول له: ما تكون في هذا الرجل فيقول: لأدري سمعت الناس يقولون شينا فيقول: لا أريد ولا أنت ولا أهديه ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو كنت بريك فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أكله به هذا ويفتح له باب إلى النار ثم يقمه قمعة بالمطرقة يسمعها خلق الله كله غير الشقين فقال بعض القوم: يارسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطرحًا إلا هبل عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت].

وانظر حدث البراء الطويل المذكور في سورة الأعراف آية 30.


(1) المند (3/70). وأخرج نحوه بدون تصريح بالآية عن جابر وأبي هريرة وعثمان، وأنس

(2) السنة (7/221) وإسناده حسن. أخرجه الطبري من طريق هشيم بن رمين طريق العلاء بن
المسبب عن أبيه به نحوه. وروى نحوه عن غير واحد من السلف وتشهد له ما أتقدم من

435
قوله تعالى: [فمن يفعن فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم]

انظر حديث ابن مسعود المتقدم في سورة الأنفال آية 68.

قوله تعالى: [يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويرزؤ الله الواحد القهار]

84 - خلت: أين الناس يومئذ يكفر الله؟ قال: على الصراط.
141 - حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال:


المفرقات (التفسير 232 وانظر أيضاً 210).

المسلم (78) وأخرجه من طريق ويبه وإسماعيل عن ذرى به نحوه ومن طريق الحسن

ثم نزوح (المسلم 218/4). أخرجه مسلم من طريق ذكره بن أبي هنيه به نحوه

الصحيح - صفة القيامة - باب في البث والنشر 147/8). ذكره ابن كثير.

المشرق (171). وما بين الفوسيين أخذنا من تفسير الطبري حيث ذكر الرواية كاملة من

طريق شعبة كما سيأتي. أخرج ابن جريج من طريق أبي إسحاق وكان إذا يقول عن عبد الله

وبيا لا يقول وإن كان الذي حديثه عن ابن مسعود هبيرة فهو ابن بريم وهو لا يأبض به فالإسناد

لم ينزل عن الحسن أيضاً والأقرب أنه في حكم المرفع وأخرجه ابن جريج أيضاً من طريق

عاصم عن زر عن ابن مسعود به نحوه وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق هبيرة عن ابن

مسعود، ومن عرسان بن ميمون عن ابن مسعود وقال هذا حديث صحيح الإسناد جميعاً على

شرط الشيخين ولم يخرجوا وسكت الذهب (التفسير 242/8). ح300، المتندرك.
سورة إبراهيم

قوله تعالى (سراويلهم من قطران)

842- ثنا يحيى بن إسحاق ثنا موسى أخبرني أبان بن يزيد عن يحيى
ابن أبي كثير عن زيد عن (1) أبي سلام عن أبي مالك الأشعري قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من الجاهلية لايترك الفخر في
الأحساب والطبقات في الأساطير والاستقصاء بالتجمور والتيهة والناحية
إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سرال من قطران أو درع
من جرب (1).

(1) رواته في الطبوه عن زيد بن أبي سلام وهو خطاً فإن زيداً ليس أبا لأبي سلام بل هو برعي
عنهم واسمه زيد بن سلام وهو كذلك في مسلم وفي الطريق الثاني عند أحمد.
(2) المسند (24/242-243) وأخرجه أيضاً من طريق ابن الباز عن يحيى به (243/5).
أخره مسلم من طريق أبان به نحوه (الصحيح - الجنائز - باب التشديد في النباحة 44/3).
ذكره ابن كثير (44/2).
الفهرس

فهرس الأحاديث المرفوعة

فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين

فهرس الموضوعات
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>الحديث</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>328</td>
<td>أنس</td>
<td>آية الإيان حب الأنصار...</td>
<td>642</td>
</tr>
<tr>
<td>319</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>آية المنافق ثلاث...</td>
<td>640</td>
</tr>
<tr>
<td>333</td>
<td>متولي جبريل عليه السلام فقال...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>273</td>
<td></td>
<td>أتدرون أي بومكم هذا...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>ابن مسعود</td>
<td>أتعجرون من ذقة ساقيه...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>مالك الخشمي</td>
<td>أتبت رسول الله وآنا تشف...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>ابن مسعود</td>
<td>أثنين عشر، كndata...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>مالك الخشمي</td>
<td>أتبت رسول الله وآنا تشف...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>خياب بن الأرت</td>
<td>أجل إنها صلاة ورغب ورهب...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>اجتمعوا لي من كان هنا...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>احتاج آدم موسى...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>399</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>احتاجت الجنة والثمار...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>312</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>أخذ الله الميثاق من ظهر آدم...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>آخر عني يا عمر...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>لقيط بن صيرة</td>
<td>إذا استنششت فبلغ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>أبو بكردة</td>
<td>إذا تواجه المسلمان بسيفهما...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>إذا تورضا أحكم فليجعل...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>أبو أمامة</td>
<td>إذا حك في نفسك شيء...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>508</td>
<td>صهيب</td>
<td>إذا دخل أهل الجنة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
<td>عقبة بن عمير</td>
<td>إذا رأيت الله يعطي العبد...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>إذا رأيت أمتي تهاب الظالم...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>376</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>إذا سكر فاجلده...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>أبو أسيد</td>
<td>إذا سمعت الحديث عني...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>391</td>
<td>أبو أسيد</td>
<td>إذا سمعت الحديث عني...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>عبد الله بن عمر بن العاص</td>
<td>إذا سمعنا مؤذنا فقولوا...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الصحابي</td>
<td>اسم الصحابي</td>
<td>الحديث</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>----------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>إذا صلى عليّ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>أنس</td>
<td>إذا ظهر فيكم...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>711</td>
<td>أبو ذر</td>
<td>إذا عملت سئلة فأتبعها خسنة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>إذا قرأ أبو أمم السجدة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>556</td>
<td>شداد بن أوس</td>
<td>إذا كنزل الناس الذهب والفضة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>إذا نودي للصلاة أطر الشيطان...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>أم سلمة</td>
<td>إذا يبتسمكم الناس...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>533</td>
<td>ابن عمر</td>
<td>إذا يعني الناس بالدنانير...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>831</td>
<td>أنس</td>
<td>أهدي إلى أم سلمة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>710</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>أرأيتم أن نهوا بباب أحدكم...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>862</td>
<td>أبو مالك الأشخري</td>
<td>أربع من الجاهلية...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>877</td>
<td>أبو أبوب</td>
<td>أربع من سنت الرسولين...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>816</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>أربع من كن فيه كان منافقا...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>أرجع فأحسن وضوحك...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>881</td>
<td>عبد الله</td>
<td>أرض كالفوضة البيضاء...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>766</td>
<td>الراة بن عازب</td>
<td>استعينوا بالله من عذاب القيامة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>714</td>
<td>الراة بن عازب</td>
<td>استعينوا بالله من عذاب القيامة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>867</td>
<td>عبد الله</td>
<td>أشد الناس عذابا يوم القيامة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>888</td>
<td>زيد بن خالد الجهني</td>
<td>أصبح من عبادي مؤمن بي...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>327</td>
<td>سعيد بن عبيد الرحمن</td>
<td>أصبتنا على قنطرة الإسلام...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>62</td>
<td>أعتقتها فإنها مؤمنة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>593</td>
<td>صفوان بن أمية</td>
<td>أعطاني رسول الله يوم حنين...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>504</td>
<td>أبو موسى</td>
<td>أعطيت خمسا...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>629</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>أعطيت خمسا لم يعطهن تبي...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>أعذر برجهاك...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>584</td>
<td>بريدة بن الخصيب الإسلامي</td>
<td>اضغروا بسم الله في سبيل الله...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>392</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>افتخرت الجنة والثمار...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النص</td>
<td>اسم الصحابي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td>717</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>357</td>
<td>686</td>
<td>عبد الله بن سلام</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td>641</td>
<td>معاذ بن أسس الجهني</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>289</td>
<td>552</td>
<td>ثبيان</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>373</td>
<td>229</td>
<td>جابر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td></td>
<td>محمد بن سرين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>382</td>
<td>726</td>
<td>عموان بن حسين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>381</td>
<td>723</td>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>97</td>
<td>عائشة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>101</td>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>65</td>
<td>النعيم بن بشير</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>369</td>
<td>703</td>
<td>أسامة بن تزيد الأنصارية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>275</td>
<td>541</td>
<td>ابن عباس</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>330</td>
<td>معاوية بن حبسة القشيري</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>298</td>
<td>568</td>
<td>أبو بكر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>306</td>
<td>590</td>
<td>أبا عبد الملطب</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>219</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>386</td>
<td>ابن عباس</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>306</td>
<td>589</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>376</td>
<td>أبو راقد الليثي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>131</td>
<td>فيروز الدليمي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>329</td>
<td>ابن عمر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>229</td>
<td>433</td>
<td>عبد الله</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>346</td>
<td>173</td>
<td>الحسن بن علي</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

- افترقت البهرة...
- أنشروا السلام وأطموا الظلام...
- أفضل الفضائل...
- أفضله لسانا ذاكرا...
- أفلا تخف أن يكون لله خير...
- اقبلوا البشري يا بني قيم...
- اقرأ ثلاثا من ذات [أثر]...
- اقتموا في بيع دينار...
- اقتموا يدا...
- ألقوا صفوفكم ثلاثا...
- ألا أخركم بغياركم...
- ألا إن دم ثلاثه هدي...
- ألا إن ربي داعي وإنه سائلي...
- ألا إن الزمان قد استدار...
- ألا إن الصدقة لا تنفي...
- ولا لألي محمد...
- ألا لا يمتين أخذكم رهبة الناس...
- ألا لا يمتين رجلا هيبة الناس...
- البصرا من ثيابكم الباض...
- الذي ليس له غني ولا يسأل...
- الله أكبر هذا كما قالت بئر إسرائيل لمرسي...
- الله ورسوله قالوا: حسبنا...
- اللهم إني أسألك العافية...
- اللهم إني أعوذ بك...
- اللهم أهديني فيمن هديت...
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>332</td>
<td>عبد الله بن أبي أوفى جابر</td>
<td>الله صل على هم...</td>
</tr>
<tr>
<td>337</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>الله صل عليهم...</td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>الله لا يأثب من له عطاء...</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>معاوية بن أبي سفيان</td>
<td>الله لا أثب من له عطاء...</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 278        | أس سعد بن أبي وقاص | أما إن كل بناه هد على صاحبه...
| 206        | أبو رمثة عائشة | يوم القيامة... |
| 156        | أس سعد بن أبي وقاص | كما إنه لا يعين عليك... |
| 27         | أس سعد بن أبي وقاص | أما أنه لا ذكر له اسم الله...
| 107        | أس سعد بن أبي وقاص | أما إنها كانت...
| 112        | أس سعد بن أبي وقاص | أما في موانئ ثلاثة فلا...
| 401        | جابر بن عبد الله | أتمنون فيها يا ابن الخطاب... |
| 148        | جابر بن عبد الله | أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم...
| 374        | أس بن مالك | أمرت أن قتل الناس حتى يشهدوا... |
| 375        | أس بن مالك | أمرت أن قتل الناس حتى يقولوا... |
| 376        | أس بن مالك | أمرت أن قتل الناس حتى يقولوا... |
| 331        | عمر بن الخطاب | أمرت أن قتل الناس حتى يقولوا... |
| 49         | جابر بن عبد الله | أمرن النبي صلى الله عليه وسلم...
| 54         | أبو دزري |قاتل الكلاب... |
| 65         | ابن عمر | أمرن رسول الله أن يتحب بديعة... |
| 101        | أس سعد بن أبي وقاص | أن أبا بكر كان رميا رسول الله بين مكة والمدينة... |
| 7          | عدي بن حاتم | إن أباك أراد شيئا... |
| 119        | أبو بكرة | إن أبي هذا سيد... |

444
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>جابر</td>
<td>368</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>652</td>
<td>333</td>
</tr>
<tr>
<td>عثمان بن عفان</td>
<td>661</td>
<td>337</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو موسى عمر بن الخطاب</td>
<td>788</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره ببيسته</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وائلة بن الأسقف</td>
<td>481</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>أبي أمامة</td>
<td>179</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>صفوان بن عثمان</td>
<td>312</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن قتادة الأسلمي</td>
<td>412</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>416</td>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان رضي الله عنه</td>
<td>391</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل خلق مائة رحمة</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ثوبيان</td>
<td>548</td>
<td>286</td>
</tr>
<tr>
<td>شداد بن أوس</td>
<td>260</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل خلق مائة الأرض</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الله بن سلام</td>
<td>660</td>
<td>336</td>
</tr>
<tr>
<td>عدي</td>
<td>146</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير ظهور</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

480
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النسخة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أنس</td>
<td>417</td>
<td>802</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو بن العاص</td>
<td>162</td>
<td>836</td>
</tr>
<tr>
<td>رجلا من أمتي...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فينطاق...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن مسعود بينكم أخلاقيكم...</td>
<td>397</td>
<td>762</td>
</tr>
<tr>
<td>المغيرة بن شعبة</td>
<td>134</td>
<td>797</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن مسعود</td>
<td>389</td>
<td>779</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>289</td>
<td>554</td>
</tr>
<tr>
<td>فمسخهم...</td>
<td>54</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>90</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله ليسأل العبد...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>317</td>
<td>617</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>19</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>سهل بن سعد</td>
<td>315</td>
<td>713</td>
</tr>
<tr>
<td>التعمان بن بشير</td>
<td>320</td>
<td>732</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td>140</td>
<td>306</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن مسعود</td>
<td>87</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>384</td>
<td>729</td>
</tr>
<tr>
<td>القيامة ثلاثة...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو ذر</td>
<td>292</td>
<td>558</td>
</tr>
<tr>
<td>إن خليبي عهد إلي...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قيم الداري</td>
<td>324</td>
<td>631</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الدين النصيحة...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>139</td>
<td>317</td>
</tr>
<tr>
<td>إن ركيم تبارك وتعالى رحيم...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حذيفة بن اليمان</td>
<td>96</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>وفي أمتي...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن ربي تبارك وتعالى حرم علي</td>
<td>74</td>
<td>178</td>
</tr>
</tbody>
</table>

448
الحديث

- إن ربي عز وجل أمرني...
- إن الرجل ليحرم الزكاة بالذنب...
- إن الرجل ليجعل عمل أهل...
- الآخر...

- أبو عباس...
- أن رسول الله آتاه...
- أن رسول الله بعث ببراة...
- أن رسول الله بعث سرية...
- أن رسول الله بينما يواصل...
- أن رسول الله يؤيد رجلا يصلي...
- أن رسول الله قرأها [إنّه عمل...غير صالح]...

- أبو عباس...
- أن رسول الله كتب إلى قيس...
- أن رسول الله يتمتع لدغاء ولا عشاء...
- أن رسول الله يشيع من الخيز واللحم...
- إن الشمس والقمر آيتان...
- إن شئت دعوت الله أن يشفيك...
- إن شئت صبرت ولد الجنة...
- إن شئت أعطيتكما...

- معذة بن جبل...
- إن الشيطان ذنب الإنسان...
- إن الشيطان قد لابن آدم...
- إن الشيطان يستحل الطعام...
- لم يذكر اسم الله...

- حذيفة...
- إن صلأ رسول الله ندرك...
- إن العبد المؤمن إذا كان في...
- انتفاخ من الدنيا...
- أن فلان ما لأناس نقرأ...

447
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو مالك الأشعري</td>
<td>379</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو عبيد الأنصاري</td>
<td>394</td>
</tr>
<tr>
<td>من خطيئة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الحدرى</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله تسعة وتسعين اسمًا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن للسراج أوردو...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن للتحايلن لترى غرفهم في الجنة كالكرك الطالع...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سعد بن أبي وقاص</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>إن من أكبر المسلمين في المسلمين جرما...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>النعمان بن بشير</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>هلب</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>433</td>
</tr>
<tr>
<td>إن من الزبيب خمرا...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن من الطعام طعاما أخرج منه...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن من الشجر شجرة مثلها كمثل الرجل...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>بن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من مزينة رجم بهديبة وبهرية...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر</td>
<td>272</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>معاوية عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن النبي يبعثه إبراهة لأهل مكة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أن النبي نهى عن التبتل...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن الهجرة خصتان...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>معاوية بن الحكم السلمي</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>إن هذا ليعذب الآن بيكات أهل...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن هذه الصلاة لا يصلح فيها...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الصحابي</td>
<td>رقم الصحابي</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>أنزلت على رسول الله</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>الخنس</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>308</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>722</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمة بن قيس</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو كثادة</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>ابناه الدبلومي</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الصحابي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>287</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>364</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>معاذ بن جبل</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>معاذ بن جبل</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سعد بن أبي وقاص</td>
<td>308</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>آدم أمامه</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>أس بن مالك</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>البراء بن عازب</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>مالك بن حكيم</td>
<td>390</td>
</tr>
<tr>
<td>السيب</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم الصحابي</td>
<td>اسم الصحابي</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>ابن مسعود</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>أبو محترمة</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>أبو أمامة</td>
</tr>
<tr>
<td>255</td>
<td>أنس بن مالك</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>ابن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>أبو عثمان بن سمعان</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>أبو عثمان بن سمعان</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>أبو عثمان بن سمعان</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>أبو سفيان</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>أبو الدرباء</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>جابر بن سمرة</td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td>391</td>
<td>عقبة بن عامر</td>
</tr>
<tr>
<td>236</td>
<td>ابن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>417</td>
<td>ابن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>755</td>
<td>عبد الله</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>أبو تعلية الخشني</td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td>زيد بن أرقم</td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>مالك بن مصصرة</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>جابر بن عبد الله</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>أبو سعيد الخندي</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>أبو ذر</td>
</tr>
</tbody>
</table>

451
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الصحابي</th>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>96</td>
<td>عائشة</td>
<td>تقضط يد السارق في ربع دينار...</td>
</tr>
<tr>
<td>426</td>
<td>عبد الله</td>
<td>تقوم الساعة...</td>
</tr>
<tr>
<td>763</td>
<td>أبو ذر</td>
<td>تلك عاجل بشرى المؤمن</td>
</tr>
<tr>
<td>613</td>
<td>أبو سعيد الخزاعي</td>
<td>تكثر الصوارع عند اقتراب...</td>
</tr>
<tr>
<td>313</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>ثلاث إذا خرج لم ينفع نساؤ...</td>
</tr>
<tr>
<td>597</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>ثلاث كلهم حق على الله عز وجل</td>
</tr>
<tr>
<td>775</td>
<td>سعد بن أبي وقاص</td>
<td>الثكل والثكل كبير...</td>
</tr>
<tr>
<td>390</td>
<td>جندب</td>
<td>جلبي السجد...</td>
</tr>
<tr>
<td>576</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>جئت تسأل عن البر وال perso...</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>وابن معيد</td>
<td>حرمك عين على النار سهرت...</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>أبو ربانة</td>
<td>حرمك النار على عين دمعب...</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>أبو مالك الأشعري</td>
<td>حلوة الدنيا مرة آخرّا...</td>
</tr>
<tr>
<td>312</td>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>الحمد لله الذي رزقني...</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>عبد الله</td>
<td>الحنيفية السمحا...</td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>خبيث من الخبانث...</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>خرجت أشكو العلاء بن الحضري...</td>
</tr>
<tr>
<td>363</td>
<td>الحارث بن يزيد البكري</td>
<td>إلى رسول الله...</td>
</tr>
<tr>
<td>376</td>
<td>أبو واقف الليثي</td>
<td>خرجنا مع رسول الله قبل حنين...</td>
</tr>
<tr>
<td>314</td>
<td>البياء بن عازب</td>
<td>خرجنا مع النبي ﷺ في جنّة...</td>
</tr>
<tr>
<td>823</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>خست الشمس فصلى رسول الله...</td>
</tr>
<tr>
<td>521</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>والناس معه...</td>
</tr>
<tr>
<td>410</td>
<td>أبو الدراة</td>
<td>خففت على دارود عليه السلام...</td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td>عائشة</td>
<td>خلق الله آدم حين خلقه...</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>خلت الملائكة من نور...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>المجر من هاتين الشجرتين...</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الصحابي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>78</td>
<td>خمس فراغ يقتلى في...</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن غنم</td>
<td>370</td>
<td>خيار عباد الله...</td>
</tr>
<tr>
<td>سعد بن مالك</td>
<td>234</td>
<td>خير الرزق ما يكتفي...</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>282</td>
<td>خير الصباحة أريعة...</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن بن علي</td>
<td>346</td>
<td>دعه ما يربك إلى ما لا يريبك...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخندي</td>
<td>304</td>
<td>دعه فإن له أصحابا...</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td>297</td>
<td>الدنيا سجن المؤمن...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>80</td>
<td>ذروني ما ترتكب...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الرحمن بن عثمان</td>
<td>198</td>
<td>ذكر طبيب الدواء عن رسول الله...</td>
</tr>
<tr>
<td>الراوة بن عازب</td>
<td>434</td>
<td>ذكر عذاب الفقراء...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبا سعيد الخندي</td>
<td>3</td>
<td>ذكاة النجدين ذكاة أميه...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكره</td>
<td>34</td>
<td>ذنبيان محجول...</td>
</tr>
<tr>
<td>أوس بن أبي أوس</td>
<td>25</td>
<td>رأيت رسول الله توضأ...</td>
</tr>
<tr>
<td>عثمان</td>
<td>19</td>
<td>رأيت رسول الله فعل...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>86</td>
<td>رأيت عمر بن عامر يجر قضبه في النار...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو رزين</td>
<td>402</td>
<td>الزريا على رجل طائر...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو قتادة</td>
<td>402</td>
<td>الزريا من الله والنمل من...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>15</td>
<td>الزاني المجرد لا ينكر إلا ملكه...</td>
</tr>
<tr>
<td>معاذ</td>
<td>28</td>
<td>سألت الجلاء فسل الله العافية...</td>
</tr>
<tr>
<td>كعب بن مرة</td>
<td>18</td>
<td>سألت رسول الله أن الليل...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بصيرة الغفاري</td>
<td>112</td>
<td>سألت ربي عز وجبل أعرا...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>284</td>
<td>سببان لله إن المؤمن لا ينحس...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>380</td>
<td>سبعة يظلم الله في ظله...</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>273</td>
<td>سجد وجهي من خلقه...</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن أبي سلمة</td>
<td>30</td>
<td>سم الله وكبي بيمينك...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو قتادة</td>
<td>244</td>
<td>شانكم بها...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

483
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصحابة</th>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>348</td>
<td>أبو عبد الرحمن الفهري</td>
<td>شاهت الرحوه...</td>
</tr>
<tr>
<td>396</td>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>الصلاة على وقته...</td>
</tr>
<tr>
<td>658</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>صلاة في مسجد هذا خير...</td>
</tr>
<tr>
<td>751</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>الصلاوات الخمس والجمعة إلى...</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>حاجر</td>
<td>صيد البر لكر حلال...</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>التوراس بن سعان</td>
<td>ضرب الله مثل صراطا مستقيما...</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>عثمان بن عفان</td>
<td>ضعوا هذا في السورة...</td>
</tr>
<tr>
<td>918</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>طويب من رأي وأمن بي...</td>
</tr>
<tr>
<td>929</td>
<td>رافع بن خديج</td>
<td>العامل بالحق على الصدقه...</td>
</tr>
<tr>
<td>367</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>عرست علي الأم...</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>حذيفة</td>
<td>علما عنها ربي...</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>عائشة</td>
<td>على الصراط...</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>أبو كيسية الأنماري</td>
<td>على ما تدخلن...</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>عبد الله</td>
<td>عليك بالصدق...</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>سمرة بن جندب</td>
<td>عليك بهذه البضاد...</td>
</tr>
<tr>
<td>303</td>
<td>أم مقبل</td>
<td>عمرة في رمضان...</td>
</tr>
<tr>
<td>779</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>العين حق...</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>ابن عمر</td>
<td>الغادر يرفع له لواء يوم القيامة...</td>
</tr>
<tr>
<td>510</td>
<td>-</td>
<td>فإن داماكم وأموالكم عليكم حرام كحمرة بومع هذا...</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td>فإنلك لا تستطيع ذلك...</td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>فإني أولي الناس بموسى...</td>
</tr>
<tr>
<td>385</td>
<td>مالك بن تضالة الخشمي</td>
<td>فكفر عن يمينك...</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>وحسى بن حرب</td>
<td>ففعلكم تأكلين مفترتين...</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>[قلماً قاله ربه للجيل] قال: قال...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

484
هكذا يعني أنه أخرج طرف
المختصر...
- فلا أخذتم مسكتها؟
- لما بعثه نبي إلا في ثروة...
- فوالذي نفس بيده ليتمنى الله...
- فوالله للدنيا أهون على الله...
- في الجنة شجرة يسير الراكب في
  ظلها...
- فيخرج من النار من قال لا إله إلا
  الله...
- أبا هريرة
- قاتل الله اليهود...
- قال الله عز وجل أحاب ما تعبدني
  به عبدي إلي...
- أبا أسد
- قال الله عز وجل أنا خير
  الشركاء...
- أبا هريرة
- قال الله عز وجل إن هم عبدي...
- أبا ذر
- قال الله عز وجل الحسنة بعشر...
- قال ركما عز وجل لو أن عبادي
  أطاعوني...
- ابن عباس
- قالت قريش للنبي: ادعو لنا ربك...
- أبا بكر
- قد رأيت دار هجركم...
- مماراة بن قرة
- قد قال علي بها سمعت...
- أسامة بن زيد
- قد كنت آهاك عن حب اليهود...
- عبد الله بن عمرو
- قرن يتنفخ فيه...
- أنس
- الفصاص...
- كعب بن عجرة
- تولوا اللهم صل على محمد...
- عمر بن حصن
- كان الله تبارك وتعالى قبل كل

455
<table>
<thead>
<tr>
<th>السند الجغرافي</th>
<th>الرقم</th>
<th>الفصل</th>
<th>محتوى</th>
</tr>
</thead>
</table>
| أبو قتادة      | 324   | 930    | كان رسول الله إذا دعي لجنازة...
| آنس بن مالك   | 61    | 150    | كان رسول الله يأمر بالباء...
| آنس بن مالك   | 22    | 56     | كان رسول الله يتوضأ...
| ابن عمر        | 336   | 659    | كان رسول الله يزوره راكبا...
| عائشة         | 477   | 822    | كان صلى من الليل...
| أبو رزين       | 383   | 727    | كان في عشاء ما حطه هوا...
| عبد الله       | 182   | 362    | كان قومه يضربونه...
| ابن عمر        | 39    | 99     | كانت مخزومية تستغير المتاع...
| جابر بن عبد الله| 117   | 269    | كان هذا الراكون إياكم برنامج...
| ابن عمر        | 601   | 727    | الكرم بن الكريمة...
| أبو هريرة     | 150   | 318    | كل عمل ابن آدم يضاف...
| جابر بن عبد الله| 385   | 730    | كل مولود يولد على الفطرة...
| أبو هريرة     | 116   | 367    | كل مولود يولد على الفطرة...
| ابن عمر        | 190   | 331    | كلكم راع وكلكم مسؤولا...
| أبو هريرة     | 168   | 336    | كلتان خلفيتان على اللسان...
| عبد الله بن عمر بن العاص| 178 | 787    | كلوا واشترابوا وتصدقوا...
| أبو هريرة     | 438   | 836    | الكمامة من اللبن مزاهما شفاء...
| أبو رباحان     | 57    | 181    | كنا مع رسول الله في غزوة...
| رافع بن خديج   | 7     | 18     | كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
| عبد الله       | 60    | 147    | بذي الخيل...
| عثمان بن عفان | 292   | 549    | كنت إذا سمعت من رسول الله...
| أبو عبد الرحمن الفهري| 282 | 438    | كنت مع رسول الله في غزوة...
| حنين في يوم قاضٍ... |     |        |        |
| ابن مسعود     | 281   | 436    | كنت مع رسول الله يوم حنين...
| أبو هريرة     | 771   | 511    | كنت مع علي بن أبي طالب...
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الصحابي</th>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>نسخة</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>559</td>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>114</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>444</td>
<td>جبريل بن مطهم</td>
<td>339</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>619</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>312</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>244</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>379</td>
<td>ابن عباس ثوبان</td>
<td>188</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>ابن عمر</td>
<td>50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td></td>
<td>69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>803</td>
<td>لقصي الله بن عمرو بن العاص</td>
<td>207</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>436</td>
<td>أنس</td>
<td>326</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>430</td>
<td>جندب</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>437</td>
<td>جابر</td>
<td>276</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>عبادة بن الصامت</td>
<td>373</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>583</td>
<td>أبو الدرداء</td>
<td>302</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>518</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>العلاء بن زياد العدو</td>
<td>356</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>832</td>
<td>أبو ذر</td>
<td>43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>719</td>
<td>أبو الطفيل</td>
<td>318</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>427</td>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>277</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>430</td>
<td>سمرة</td>
<td>277</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>438</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>715</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>376</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>424</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>429</td>
<td>جابر</td>
<td>323</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الصاحبي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النسخة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>628</td>
<td>343</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>666</td>
<td>59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله</td>
<td>165</td>
<td>611</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لهم البشري في الحياة الدنيا</td>
<td>373</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>601</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>246</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>316</td>
<td>85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رأيت إبن جبل</td>
<td>410</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>488</td>
<td>87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>429</td>
<td>158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>143</td>
<td>58</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قيس النداري</td>
<td>550</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>399</td>
<td>199</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>588</td>
<td>300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>485</td>
<td>416</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>598</td>
<td>309</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله</td>
<td>419</td>
<td>218</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>778</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن حاتم</td>
<td>24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

- لما مات عبد الله بن أبي بكر...
- لما تزوج رسول الله بالطاس...
- لما وقعت بين إسرائيل في المعاصي...
- قال: الأزبي الصاغة...
- لر أن أحكم يعمل في صخرة صماء...
- لر أنكب تموتون على الله حق تركله...
- لو تكونون على كل حال...
- لو حرمت عليهم تركرها...
- لو طعت في فخذها لأجزال...
- لو كان هذا في غير هذا...
- لو كنت آمرا أحنا أن يسجد...
- لو كنت أنا لأسرعت الإجابة...
- لو كنت أنا لأسرعت الإجابة...
- لو علم المؤمن ما عند الله...
- لر بجا صاحبا من أصحابي يحرستي...
- ليبنغم هذا الأمر ما بلغ الليل...
- ليس الخبر كالمعاينة...
- ليس السيس الذي ترده الثمر...
- ليلة أسري بي لما اتهمنا...
- لنركن أضررت الخطبة...
- ما أصاب أحد قط هم...
- ما أصاب المسلم من مرض...
- ما أصاب بعده كله...
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الصحيبي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>818</td>
<td>218</td>
<td>عبد الله</td>
</tr>
<tr>
<td>728</td>
<td>383</td>
<td>أبو سعيد الخدرى</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>9</td>
<td>علي بن حاتم</td>
</tr>
<tr>
<td>481</td>
<td>228</td>
<td>عائشة</td>
</tr>
<tr>
<td>418</td>
<td>61</td>
<td>ما أصاب أحد قط هم...</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>71</td>
<td>ما قال أقوم قالا كذا وكذا...</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>44</td>
<td>ما جاءني في كتابكم...</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td>722</td>
<td>ما حفت فيه إلا خير...</td>
</tr>
<tr>
<td>677</td>
<td>296</td>
<td>ما الدنيا في الآخرة إلا كثيل...</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>12</td>
<td>ما زال الشيطان يأكل معه...</td>
</tr>
<tr>
<td>288</td>
<td>508</td>
<td>ما وضعت في شمس قطا إلا...</td>
</tr>
<tr>
<td>430</td>
<td>234</td>
<td>مالي أراك رافع فيديكم...</td>
</tr>
<tr>
<td>679</td>
<td>297</td>
<td>مالي ولد أبنتي...</td>
</tr>
<tr>
<td>428</td>
<td>225</td>
<td>ما المسؤل عنها بأعلم...</td>
</tr>
<tr>
<td>353</td>
<td>173</td>
<td>ما ملأ ابن آدم وعا...</td>
</tr>
<tr>
<td>753</td>
<td>594</td>
<td>ما من أمريء مسلم يحضره صلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>663</td>
<td>493</td>
<td>ما من إنسان أو قال أحد ترك...</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>34</td>
<td>ما من ذنب أخرى أن يجعل الله</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>تبارك رحمة العقرية...</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>20</td>
<td>عبادة بن الصامت</td>
</tr>
<tr>
<td>749</td>
<td>393</td>
<td>أبو بكر</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>6</td>
<td>أس بن مالك</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td>290</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>89</td>
<td>ما من رجل يجبر...</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>50</td>
<td>ما من رجل يجبر ذئبا...</td>
</tr>
<tr>
<td>797</td>
<td>812</td>
<td>ما من رجل يجبر لسائه حقا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ما من صاحب كنز...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ما من قوم يكون حين أهلههم...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ما من مسلم يصب بشي...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ما من نبي إلا تقبض نفسه...</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الحديث

- ما منكم من أحد يتنزل...
- ما هذا الذي أثني الله عليه...
- مثل الذي يعلم بالترد...
- مثل المجاهد في سبيل الله...
- مثل المؤمنين في توادهم...
- مر الملا من قريش على رسول الله...
- مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه...
- المرء مع من أحب...
- مفاتيح الغيب خمس...
- من أحب دنياه أخباره...
- من أحدث حديث أو أرى محدثا...
- من أذن به في الدنيا ذنيا...
- من استجدا ثوابا فليس...
- من استطاع منك أن يكون مثل صاحب...
- من استمع إلى آية...
- من بني الله مسجد ولا كمنحص...
- من بني مسجد ي صلى فيه...
- من بني مسجد ي صلى فيه...
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص...
- من تاب قبل أن تطلع الشمس...
- من ترك الصلاة سكرا...
- من توضأ وضوّي هذا...
- من رأى منكرا فليفه...
- من رد عن عرض أخيه المسلم...
- من سره النساء في الأجل...
- من سكن البادية جفا...

460
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصدابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النسج</th>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>408</td>
<td>171</td>
<td>من سمع بي من أمتي...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>71</td>
<td>176</td>
<td>من شرب الخمر في الدنيا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>73</td>
<td>178</td>
<td>من شرب الخمر...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>77</td>
<td>162</td>
<td>من شرب الخمر لم يقبل الله له...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>316</td>
<td>180</td>
<td>من صلى الصلاوات الخمس...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>74</td>
<td>185</td>
<td>من قال عليّ ما لم أقل...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>286</td>
<td>186</td>
<td>من قتل كافراً فله سلمه...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>137</td>
<td>187</td>
<td>من قتل معاذ...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>73</td>
<td>188</td>
<td>من كذب على كلية متعبداً...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>76</td>
<td>189</td>
<td>من لعب بالترهيد...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>من جدته، يعمل عمّل قوم لرط...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>فاقتله...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>من يصدق بصدقته...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>من يدخل الجنة ينعم...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>219</td>
<td>416</td>
<td>من يرد الله به خيراً...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>216</td>
<td>371</td>
<td>من بهده الله فلا مضل له...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>190</td>
<td>613</td>
<td>مرت الفجأة أثمة أسف...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
<td>314</td>
<td>المؤمن الذي يخلط الناس...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>157</td>
<td>328</td>
<td>المؤتمر للمؤمن كأثناينان...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>101</td>
<td>320</td>
<td>اللهم يعلم بي كفاءته علىه...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
<td>299</td>
<td>الناس أربعة...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>433</td>
<td>819</td>
<td>نحن يوم القيامة على كوم...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>283</td>
<td>539</td>
<td>نصرت بالرب...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>423</td>
<td>619</td>
<td>نعم، وفيها شجرة تدعى طرب...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>113</td>
<td>764</td>
<td>النفاخان في السماء الثانية...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17</td>
<td>81</td>
<td>نهى رسول الله عن أصناف النساء...</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الحديث

- تزودها عنك وتخرجها...
- هذا سبيل الله...
- هذا من أهل النار...
- هذه رحمة جعلها الله...
- هل رأى أحد منكم رؤيا...
- هل تدرّون أول من يدخل الجنة... عبد الله بن عمرو بن العاص...
- هل تضررون في الشمس...
- هل ترضات حين أقبلت...
- هل شعرت أنها قد حمرت...
- هل قرأ معي أحد منكم آثنا...
- هل كان بينكم وبيني تقيم الحارث بن يزيد البكري...
-...
- هل لك مال...
- هل معكم من لهمه شيء...
- هم ناس في أخناد الناس...
- هو مسجد...
- هو هذا المسجد...
- هل التي لا تنطف ورقها...
- والذي نفس محمد بنه لا يسمع بي أحد...
- والذى نفس محمد بنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة...
- والذى نفسي بهذا لا يسمع بي رجل من هذه الأمة...
- عبد الله بن هشام التحيمي...
- والذى نفسي به لا تؤمن حذيفة بن اليمان...
- بالمعرف...

492
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
<th>اسم الصحابي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>335</td>
<td>164</td>
<td>ابن مسعود</td>
</tr>
<tr>
<td>557</td>
<td>292</td>
<td>أبو ذر</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>154</td>
<td>علي بن أبي طالب</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>56</td>
<td>زياد بن بيد</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>86</td>
<td>أسى</td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
<td>115</td>
<td>عبد الرحمن بن عائش</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>39</td>
<td>عبد الله</td>
</tr>
<tr>
<td>754</td>
<td>398</td>
<td>عثمان</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>88</td>
<td>ابن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>292</td>
<td>131</td>
<td>ابن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>26</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>136</td>
<td>عبد الله</td>
</tr>
<tr>
<td>788</td>
<td>388</td>
<td>أبو عروة</td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>81</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td>483</td>
<td>328</td>
<td>مجاهش بن مسعود</td>
</tr>
<tr>
<td>649</td>
<td>285</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td>873</td>
<td>298</td>
<td>أبو بكر</td>
</tr>
<tr>
<td>580</td>
<td>300</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>313</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>312</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
</tr>
<tr>
<td>783</td>
<td>197</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
</tr>
<tr>
<td>787</td>
<td>196</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td>186</td>
<td>ابن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>364</td>
<td>186</td>
<td>معاوية بن أبي سفيان</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الحديث

- والذي نفسي بيهدلهما أثقل في الزيزان...
- والذي نفسي بيهدهما يسرني أنه لي ذهبا...
- وجهت وجهي...
- وذلك عند أوان ذهاب العلم...
- (ركبتنا عليهم فيها ...)
- وما يتعني وأتاني بري البيلة...
- وما يتعني وأتمنى أعينا...
- ومن توضأ وضوئي ثم قام...
- ولا يقتل مؤمن بكفأ...
- الرجل ليني إسرائيل...
- ويل للأعاقبة من النار...
- لا أحد أثير من الله غز وجل...
- لا أنها الناس إن دين الله...
- لا يأس بصيد البحر.
- لا يل بيعا على الإسلام...
- لا تبتعدوا اليهود والنصارى...
- لا تحزن إن الله معنا...
- لا تحل الصدقة لفتي...
- لا تحزن الصدقة لفتي إلا ثلاثة...
- لا تختاربين بين الأشياء...
- لا تخيروني على موسى...
- لا تدخلوا على هؤلاء القوم...
- لا تزال طائفة من أمتي...
- لا تسألوا الآيات وقد سألها...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>اسم الصحابي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أسامة بن زيد</td>
<td>164</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر بن العاص</td>
<td>166</td>
<td>عائشة بنت أبي بكر</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>169</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| حذيفة بن أسيد الغفاري | 170 | لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها...
| معاوية بن أبي سفيان | 171 | لا تقطع الهجرة حتى تقطع الدنيا...
| ابن السعد | 172 | لا تقطع الهجرة ما دام العدو...
| بريدة الأسلمي | 173 | لا رقية إلا من عين أو حمة...
| أبو هريرة | 174 | لا صلة له...
| أسامة بن زيد | 175 | لا علىكم أن لا تعبوا...
| أبو الطفيل | 176 | لا يهجر بعد الفتح...
| ابن عباس | 177 | لا ولكن لا تغيروا...
| عبد الله بن مغفل | 178 | لا يبلغها إلا رجل من أهلي...
| أسامة بن مالك | 179 | لا يعتني أحذم الموت لضر...
| أبو هريرة | 180 | لا يعتني أحذم الموت...
| عمرو بن الجموح | 181 | لا يحققن أحذم نفسه...
| أبو سعيد الخدري | 182 | لا يحل دم أمرى مسلم...
| عثمان بن عفان | 183 | لا يدافعنى أحد عن أحد...
| ابن مسعود | 184 | لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن...
| عبد الله بن عمر | 185 | لا يدخل الجنة منان ولا عاق...
| أبو سعيد | 186 | لا يدخل مسجدنا هذا...
<p>| جابر | 187 | 498 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الصحابي</th>
<th>الرقم الصفحة</th>
<th>اسم الصحابي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>350</td>
<td>172</td>
<td>ابن مسعود</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>16</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>70</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td>369</td>
<td>172</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>لا يدخل النار من كان في قلبه</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>مثقال حية من إبiente</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>لا يرت المسلم كتابلا</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>لا يسرق سارق حين يسرق</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>لا يصلي الرجل في الثوب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>الواحد ليس على متكبه</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>51</td>
<td>حنظلة</td>
</tr>
<tr>
<td>274</td>
<td>300</td>
<td>أبو بكر</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>128</td>
<td>أبو أسامة</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>58</td>
<td>ابن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>251</td>
<td>105</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>لا ينبغي المسلم أن يدل نفسه</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>يا أبا بكر ما ظنك بابتين</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>يا أبا ذر في تزوع من شر شياطين</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>يا أبا ذر في صلالة لوقتها</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>يا أبا ذر هم تدري فيهم</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>تنطفوا</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>88</td>
<td>أبو عمار الأشعري</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>68</td>
<td>ابن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>يا أبا عامر إلا غيرت</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>يا أبا فلان، أما علنت أن الله</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>حرمها؟</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>يا أبا ذر هل تدري ما حق</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>الناس على الله</td>
</tr>
<tr>
<td>582</td>
<td>30.3</td>
<td>كعب بن مالك</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>396</td>
<td>أبي بن كعب</td>
</tr>
<tr>
<td>70.2</td>
<td>399</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
</tr>
<tr>
<td>838</td>
<td>85</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>56</td>
<td>ابن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>83</td>
<td>أبو أسامة الباهلي</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>34</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>32</td>
<td>خالد بن عرفة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>يا أبا ذر الله</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>يا أبا ذر ما سألك</td>
</tr>
<tr>
<td>795</td>
<td>412</td>
<td>أبو أسامة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>يا سعد إن كنت خلت للجنة</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الصحابي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النص</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>381</td>
<td>724</td>
</tr>
<tr>
<td>العباس بن عبد المطلب</td>
<td>280</td>
<td>534</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو الدهر</td>
<td>188</td>
<td>317</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد بن حامد</td>
<td>288</td>
<td>501</td>
</tr>
<tr>
<td>عقبة بن عمارة</td>
<td>278</td>
<td>432</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو ذر</td>
<td>72</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>304</td>
<td>588</td>
</tr>
<tr>
<td>سفيان</td>
<td>98</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>معاذ</td>
<td>397</td>
<td>759</td>
</tr>
<tr>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>281</td>
<td>530</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أمامة</td>
<td>176</td>
<td>348</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>477</td>
<td>824</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر</td>
<td>170</td>
<td>384</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>418</td>
<td>805</td>
</tr>
<tr>
<td>المسيب بن رافع</td>
<td>435</td>
<td>839</td>
</tr>
<tr>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>359</td>
<td>692</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن مسعود</td>
<td>416</td>
<td>801</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو بن العاص</td>
<td>151</td>
<td>319</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>432</td>
<td>832</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>179</td>
<td>357</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>317</td>
<td>618</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن أبي بكر</td>
<td>311</td>
<td>620</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عمر</td>
<td>386</td>
<td>733</td>
</tr>
<tr>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>313</td>
<td>611</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>385</td>
<td>388</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أمامة</td>
<td>432</td>
<td>386</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو ذر</td>
<td>10</td>
<td>70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

466
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الصديبي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>يقلل الامام ومالي...</td>
<td>171</td>
<td>274</td>
</tr>
<tr>
<td>يكون أحكام يوم القيامة...</td>
<td>291</td>
<td>506</td>
</tr>
<tr>
<td>ينادي مناد أن لكم أن تحيوا...</td>
<td>179</td>
<td>358</td>
</tr>
<tr>
<td>يذك بلالوت يوم القيامة...</td>
<td>392</td>
<td>767</td>
</tr>
<tr>
<td>يوم يأتي بعض آيات ريك...</td>
<td>147</td>
<td>307</td>
</tr>
<tr>
<td>قال: طلع الشمس من مغربها.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يرمنت لتعلم بهود أن في ديننا</td>
<td>عائشة</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
|  |  |  | 477
فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين

اسم الراوي رقم الصفحة رقم النص

- سمعت الحسن بن علي يقول {بمض الخلق}: أبان الصريفي (أبو مسعود) 106
  إبراهيم الترميسي 41
  أبي بن كعب 108
  أسامة بن يزيد 3
  أنس 579
  أنس 89
  أنس 535
  أنس 161
  أنس 573
  البراء بن عازب 298
  بكر أبو بكر 133
  أبو بكر 791
  أبو بكر 517
  وألقاها...

- قال الحواريين لعيسى بن مريم: جابر بن عبد الله 324
  جبير بن نفير 8
  أبو الجولد 379
  حبيب 722
  حليفة 496
  حليفة 547
  حليفة 36
  حليفة 789
  المحسن 609
  المحسن 386
  المحسن 304
  المحسن 113

468
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم الراوي</th>
<th>اسم الراوي</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>118</td>
<td>47</td>
<td>أب حسان</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>22</td>
<td>حمران بن أبان</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>أب حنيفة</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>387</td>
<td>192</td>
<td>خلال الريعي</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>378</td>
<td>192</td>
<td>أب الدركاء</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td>192</td>
<td>أب الدركاء</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>384</td>
<td>40.8</td>
<td>أب الدركاء</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>76</td>
<td>أب ذر</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>590</td>
<td>293</td>
<td>أب ذر</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>591</td>
<td>293</td>
<td>أب ذر</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>764</td>
<td>321</td>
<td>الريح بن ختيم</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>811</td>
<td>420</td>
<td>ابن الزبير</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>50</td>
<td>الزهري</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>51</td>
<td>السري بن يحيى</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>718</td>
<td>377</td>
<td>سعيد بن جبير</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>31</td>
<td>سعيد بن جبير</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>822</td>
<td>645</td>
<td>سعيد بن جبير</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>762</td>
<td>379</td>
<td>سعيد بن جبير</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>732</td>
<td>385</td>
<td>سعيد بن جبير</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>784</td>
<td>392</td>
<td>سعيد بن جبير</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>596</td>
<td>30.9</td>
<td>أب سعيد المخري</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>92</td>
<td>سعيد بن المسبب</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>91</td>
<td>سعيد بن المسبب</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- لا يجوز شهادة أمل الكتاب...
- قرأ الحسن هذه الآية (يا أبها الذين آمنوا من يرتد...)
- أيكم رأى الكوكب...
- التوكل على الله عز وجل...
- سعت من المتلاعبين...
- غشي قوم برئوس العذاب...
- والأحزاب الملأل كلها.
- (ولا تركوا إلي الذين ظلموا)
- قال: لا ترضوا أعمالهم...
- كان المؤذن قرورهم...
- [أو آخرين من غيركم] قال: من أهل الكتاب.
- [أو آخرين من غيركم] قال: من
<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم النهائي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شداد بن أوس</td>
<td>293</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شعبان الجزائي</td>
<td>387</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن شرذب</td>
<td>197</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>طارق بن شهاب</td>
<td>21</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>طاووس عائشة</td>
<td>66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عامر الشعبي</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عامر الشعبي</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عامر الشعبي</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عامر الشعبي</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عامر الشعبي</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عامر الشعبي</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عامر الشعبي</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عامر الشعبي</td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الزبير</td>
<td>119</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أن يقتدي بداره</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل أنزل (ومن لم يحكم بما أنزل الله)</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن رجلا كان يتعشق أمرأة</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن العذاب لا هيط</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ترون السوات ولا ترون العمد</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خرجت العبر هاجت ريح</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>زمر حرام عينها فلبلاء</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قال، نسختها</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قال موسى عليه السلام حين كلم ربه</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>غير دينكم</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>كان أبو ذر يسمع الحديث</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لو أن ماء الأرض لم يسبق</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أوحى الله تعالى إلى موسى</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جاء رجل من اليهود إلى عمر</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ليس بكفر ينزل عن الله</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سمحان الله لقد قف شعيرو</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لم أعقل أبوى إلا وها</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يا ليتني كنت نسبي منسيا</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إذا ارتفع أهل الكتاب</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سأأتي قتادة عن الأذنين</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قضى بها أبا موسى</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قضى بها أبا موسى</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قضى بها أبا موسى</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبي الخادث بن خزيمة</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أمر نبكم صلى الله عليه وسلم</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أن يقتدي بداره</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل أنزل (ومن لم يحكم بما أنزل الله)</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن رجلا كان يتعشق أمرأة</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إن العذاب لا هيط</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ترون السوات ولا ترون العمد</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خرجت العبر هاجت ريح</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>زمر حرام عينها فلبلاء</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قال، نسختها</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قال موسى عليه السلام حين كلم ربه</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>العدد</td>
<td>اسم الراوي</td>
<td>رقم الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>790</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>798</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>829</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>305</td>
<td>ابن عمر</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>286</td>
<td>ابن مسعود</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>267</td>
<td>ابن مسعود</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>ابن مسعود</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>777</td>
<td>عبد الله</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>عبد الله بن مقل</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>372</td>
<td>عبد الصمد بن مقل</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>450</td>
<td>عبد الله بن زياد</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>عبد الله بن عبد الله</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>عبد بن عمر</td>
<td>377</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 91    | عبيدة     | 377        | 381      | (أو آخرون من غيركم) قال: من غير أهل ملتكم ...
<p>| 586   | عثمان     | 377        | 381      | هن ؟ إن الله إلا الله وسبحان الله ... |
| 173   | عطاء بن يسار | 377 | 381 | إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم ... |
| 370   | عطاء بن يسار | 377 | 381 | لقيت عبد الله بن عمر بن ... |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عكرمة بن منى</td>
<td>278</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>685</td>
<td>3.5</td>
</tr>
<tr>
<td>نبي الله إبن النهاية</td>
<td>398</td>
<td>2.5</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>359</td>
<td>18.0</td>
</tr>
<tr>
<td>عثمان بن أبي عفاف</td>
<td>614</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>809</td>
<td>419</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>666</td>
<td>379</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>153</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>351</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>155</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>21</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>108</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن دينار</td>
<td>783</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن دينار</td>
<td>889</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو عمر العبد</td>
<td>664</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن كيسان</td>
<td>279</td>
<td>123</td>
</tr>
</tbody>
</table>

القصة: أخبرني...
 اسم الراوي  | رقم الصفحة  | رقم النص
---|---|---
المعرم بن حرشب  | 411  | 797
قتلاد  | 379  | 271
قتلاد  | 147  | 314
قتلاد  | 278  | 516
قتلاد  | 31  | 78
قتلاد  | 30  | 77
قتلاد  | 411  | 797
قتلاد  | 3  | 6
قتلاد  | 4  | 7
قتلاد  | 371  | 707
قتلاد  | 186  | 367
قتلاد  | 389  | 782
قتلاد  | 199  | 388
قتلاد  | 341  | 670
قتلاد  | 408  | 782
قتلاد  | 278  | 549
قاتلدة  | 41  | 100
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مجاهد</td>
<td>48</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>محارب</td>
<td>78</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>391</td>
<td>745</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>28</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>69</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>121</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>399</td>
<td>764</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>77</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>243</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>413</td>
<td>798</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>405</td>
<td>776</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>51</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>371</td>
<td>265</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>368</td>
<td>802</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>278</td>
<td>531</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>191</td>
<td>373</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>65</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>170</td>
<td>345</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>132</td>
<td>293</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>25</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>مسروق</td>
<td>36</td>
<td>91</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- نسخت ما قبلها...-
- نسخت هذه الآية (لا حظوا شعائر الله)...-
- أن أنسوا شرفوا الخمر...-
- أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقات...-
- كنا جلسنا عند عبد الله...-
- يا أم المؤمنين هل رأي محمد صلى الله عليه وسلم ربه...-
- يا أم المؤمنين هل رأي محمد صلى الله عليه وسلم ربه...-
- وفدت إلى عمر بن عبد العزيز...-
- أزالت فت أبي أربع آيات...-
- سألتي معاوية بن قرة عن الأذينين...-
- قرأ ابن الزبير آية نوقف عندما...-
- كان دعاء يوسف عليه السلام...-
- قلت لعمر إن معتنا كاتبا نصراني...-
- يا أبيها الناس أبکوا...-
- يا معشر الأشريعي اجتمعوا...-
- كنت إلى جانب مبشر رسول الله...-
- مکث موسى في آل فرعون...-
- حرمت الخمر ثلاث مرات...-
- رأيت سبعين من أهل الصفة...-
- قاتل الله الهود...-
- بال جبری بن عبد الله ثم ترسا...-
- (وابتغوا إليها الرسيلة) قال: القرية في الأعمال...
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الرواي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>وهب بن متيه</td>
<td>325</td>
<td>733</td>
</tr>
<tr>
<td>وهب بن متيه</td>
<td>405</td>
<td>775</td>
</tr>
<tr>
<td>وهب بن متيه</td>
<td>381</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td>وهب بن متيه</td>
<td>193</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>وهب بن متيه</td>
<td>386</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td>وهب بن الورد</td>
<td>389</td>
<td>439</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- أن رجلا جاء إلى راهب...
- أصاب أيوب البلاء سبع سنين...
- قال الغزوري بن ياعيسى من أولياء الله...
- قال الربي تبارك وتعالى للرسى...
- لما أمر نوح عليه السلام أن يحمل من كل زوجين اثنين...
- وجدت في التوراة أربعة أسطر...
- لما عاتب الله عز وجل نوحًا...
مرآبیات
الأهل الجاهل الخبيث
في التفسیر

والله الثالث
وهنيه مسلوة الكهف إلى سورة البقرة

جمع وتحدث
أحمد أحمد البجز

كمية رضا السلطاني
مكتبة بيشير داود

الهيئة التوفيقية السعودية
تفسير
سورة الحجر

آية 2
قوله تعالى: "ذرهم باكلوا ويطعموا ويلهم الأمل".
1- ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا علي بن علي، عن أبي المتوكل، عن
أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ غرذ بين يديه غرذ ثم غرذ إلى جنبيه آخر ثم
غرذ الثالث فأبعده، ثم قال: هل تدرون ماذا قالوا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: هذا الإنسان وهذا أجهل وهذا أمل يتعمatto الأمل يختلجه دون
ذلك.(1)

2- حدثنا وكيع قال: قال ابن أبي خالد: عن زبيد قال: قال علي عليه
 السلام وقال وكيع: وحدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن مهاجر
العامري، عن علي عليه السلام قال: إن أخرف ماأخاف عليكم اثنتين;
طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع
الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدمرة والآخرة مقبلة، ولكل
واحد منهما ينون، فتكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن

(1) المسند 10/2، وأخرج به بحرة من حديث أنس، المسند 20/75، قال الهيثمي: رواه أحمد
ورجاله رجال الصحيح، غير علي بن علي النجاشي وهو ثقة، الجمع 255/10، حديث أنس
أصله في البخاري وحده، وروى البخاري أيضا عن ابن مسعود نحو حديث أبي سعيد، الصحيح
الرقائق - باب في الإملاء وطوله 235/627، فتح، وعمر السبئي إلى ابن مسرور،
وذكر له شاهدا عن أنس عند ابن أبي الدنيا وابن مدربيه (النظر إلى الأمر 94/6).
اليوم عمل ولاحساب، وغدا حساب ولاعمل. 

قوله تعالى: "إلا من استرق السمع فأتباعه شهاب مبين".


(1) الزهد ص 162-163، ورجال الطريق الأول ثقات إلا أنه منتقه. أخرجوه وكيع بإسناده مثله وأخرج أبو نعيم من طريق مهاجر بن عمير عن علي بن أبي طالب، وأخرجه ابن المبارك وهذته بذكر رجل من بني عامر بعد زيد، وقال محقق الزهد لوكيع: مئاد على مهاجر وهو مجهول. ثم حَتفه لوجود طريق آخر له عند البيهقي في الشام وفي الزهد (الزهد 439/2، 440 وانظر كلام المحترق، الخلية 76/1).

(2) المندب 1882، وأخرج أيضًا من طريق الأوزاعي عن الزهري، عن ابن عباس عن رجال من الأنصار 1883، أخرج مسلم عن طريق عن الزهري، نحو (الصحيح - السلام - باب تحريم الكهانة وإنكار الكهانة 4/1751، 1752، 1753). ذكر ابن كثير من حديث أبي هريرة بن نحوه عند البخاري (التفسير 446/4، وانظر الصحيح - التفسير - سورة الحجر - باب إلا من استرق السمع فأتباعه شهاب مبين 8/38 فتح).
سورة الحج 20 - 24

قوله تعالى ∞ ومن نستم له برازقين ∞
4- حديثنا يحيى بن أبي بكر قال: حديثنا شعبة قال: قرأ عليا منصور
- يعني ابن المعتمر ∞ ومن نستم له برازقين ∞ قال: الوحش (١).

قوله تعالى ∞ ولقد علمنا المستقدمين منكم
ولقد علمنا المستأمنين ∞
5- حديثا سريحا، حديثا نوح بن قيس، عن عمرو بن مالك التكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قال: كنا أمرة حستنا، تصلي خلف رسول الله ﷺ قال: فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأثرا بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فنزل الله في شأنها، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأمنين (٢).

(1) المجل ٢٩٢، وسناءة صحيح، وأخرجه ابن جرير من طريق ثمنية به (التفسير ١٧/١٨) وعهاد السيوطي أيضا لابن المذر وابن أبي حاتم (انظر الدار ٣/٤) (٢) المسند ٢٧٨٤، وصححه المحقق وانظر مابيني، وأخرج في المجل ٣٩٩ من طريق سفيان عن رجل عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، راجع الآية ولم يذكر المتقدم، وقال وليم: نرى أنه ابن بن أبي عبيدة أخرج الطنالي والترمذي والناسابي في التفسير وابن ماجة وابن جريج وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، جميعهم من طريق نوح، وقال الآلباني: صحيح (المند)، رقم ٢٧٦٢، السانس - التفسير - باب: ومن سورة الحجر ١٠، التفسير رقم ٢٩٣، السانس - إقامة الصلاة - باب: المخضوع في الصلاة، التفسير ٢٧/١٤، موارد الطالب، رقم ١٧٤٩، المطابر ٣٣٣/١، صحيح ابن ماجة (٥٨)، وترح قال فيه ابن كثير: وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما وحكى عنه ابن معيه تضحيته. والحديث أخرجه عبد الزتراث ومن طريقه ابن جريج وعنه الترمذي من طريق جعفر بن سليمان عن عمرو عن أبي الجوزاء نحوه ليس له، ابن عباس وقال الترمذي: وهذا أشبه أن يكون أصح من حدث نوح، وقال ابن كثير: بعد أن وصف الحديث بأنه غريب جدا، وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وذكر رواية عبد الرزاق، وقال:
قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّنْ حَيَاةٍ مَّسَنُونٍ ﴾ رحـ. 27. 22

6- ثَنَى عَبْدُ الرَّزْقِ ، أَنَا مُعْمَرٌ ، عَنَ الزَّهَرِيٍّ ، عَنْ عُروْةٍ ، عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "خَلْقَتِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ نَورٍ ، وَخَلْقَتِ الْجَانِّ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَارٍ ، وَخَلْقَ آدَمٍ عَلَيْهِ السَّلامُ مَعَ عَفْوٍ لِّكُلِّ مَّنْ حَرَّمَ". 

قوله تعالى ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكُمْ سَلَطَانٌ ﴾ رحـ. 27. 22

7- قَالَ أَحْمَدٌ : قَالَ ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكُمْ سَلَطَانٌ ﴾ ﴿يَقُولُ : عِبَادِي الذِّينَ أَسْتَخْلَصُوهُمْ ﷺ لَدَيْنَهُ ، لَيْسَ لِإِبْلِيسِ عَلَيْهِمْ سَلَطَانٌ أَنْ يَضُلُّوهُمْ فِي دِينِهِمْ أَوْ عِبَادَةٍ رُبَّهُمْ إِلَّا كَثَرَهَا مِنْ قَبْلَ الْذَّنُوبِ ، فَأَنَا الْشَّرْكُ فَلاِيَقُدُّ إِبْلِيسُ أَنْ يَضُلُّوهُمْ أَنْ يَدْخِلُونَهُ ﷺ لأَنَّ اللهَ سَبَعَانَهُمْ أَسْتَخْلَصُوهُمْ لَدَيْنَهُ". 

= فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء، فقط ليس فيه ابن عباس ذكره. (انظر تفسير ابن كثير 2/40) وروى بإسناد ضعيف عن مروان بن الحكم نحو ذلك آخره ابن جرير ثم روى عن محمد ابن كعب القرشي إنكار أنها في صفوف الصلاة بين أن المارد للمستثنين من مات وقتل والمنتصرین من لا يخطر به، وهو التفسير الواعي نحو ابن عباس نفسه وعن جمهور السلف، ومنهم تلاميذ ابن عباس كملاجع رفعتهم وغيرهم وهو اختيار ابن جرير، والذي يؤكد علم صحة هذا التفسير أن سورة الحجر مكية، وشهد الناس الصلاة في جماعة إذا كان في المدينة ثم السياق لا يساعد هذا التفسير فهو يتكلم عن الإحياء والإيمان ثم الخشر فلادخل هذا لصلاة جماعة ولاسنة. ثم إن عمرو بن مالك النخعي له أهله وأبو الجوزاء قال البخاري: في إسناده، نظر ويعظلون فيه.1/24 إسناد عمرو بن مالك من أبي الجوزاء عن ابن عباس غيرائب أخرى والله تعالى أعلم. 

(1) المسند، 168، 163/6 أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق ب( الصحيح- الزهد- باب في أحاديث مفروقة 71/6). 

(2) عقائد السلف 12
سورة الحج 46-47

قوله تعالى « لها سبعة أبواب »
8- عن علي قال: أبواب جهنم سبعة، بعضها فرح بعض، فعملاً
الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، حتى قلأ كليها (1).

قوله تعالى « لكل باب منهم جزء مقسم »
9- ثنا يونس بن محمد وحسين قالا: ثنا شببان، عن قتادة وسمعت
أبا نصرة يحدث عن سمرة بن جندب أنه سمع النبي ﷺ يقول: إن منهم
من تأخذوا النار إلى كعبته، ومنهم من تأخذوا النار إلى ركبتهم، ومنهم من
تأخذوا النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذوا النار إلى ترقوته (2).

قوله تعالى « ونزعنا ما في صدورهم من غل »
10- ثنا روح، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: يخلص المؤمنون يوم القيامة
من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، ففيئص لبعضهم من بعض
مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذوا ونقو أذن لهم في دخول
الجنة، فوالذي نفيسي بيبده، لأصحاب أهدي منزله في الجنة منه ينزله كان

(1) ذكره السيد جعفر شمس الدين أحمد في الهدف ولم أجد فيه، وعندكاء أيضاً ابن أبي الدنيا وابن أبي
حمت وأبي وجهتي في الشعب من روش عن علي به (الدر/964) أخرج ابن جرير من ترقو عن
علي به نحوه (التفسير/285) وأخرج نحوه عبد الله في زيادات الهد من طريق حدان بن
عبد الله عن علي حنون الله عنه، وإسناد صحيح (انظر 2/48).

(2) المسند 5/1081، أخرج مسلم من طريق سعيد به نحوه، وكذا ابن أبي حاتم وسهر بالابة
(الصحيح: الجنة وصفة تقيمها - باب في شدة حرق نار جهنم/2180) ط. نزار، وانظر تفسير
ابن كثير 4/655).
في الدنيا(1)

11- حدثنا وكيع، أفثنا أيبن بن عبد الله البجلي، عن تعيم بن أبي هند، عن رعي بن حراش قال: قال عليٌ: إنني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة من قال الله عز وجل "عذبت يومنا مأتي صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين" قال: فقام رجل من هندان فقال: الله أعلم من ذلك فأمير المؤمنين قال: فصاح به علي صحة إن القصر يدهده لها، ثم قال: من هم إذا لم نكن نحن هم؟(2)

قوله تعالى: "نبيء، عبادي أني أنا الغفور الرحيم"

وأن عذابي هو العذاب الأليم(3)


(1) المسند 3/426.74.131.139.148/8، ذكره ابن كثير (4/4576).
(2) فضائل الصحابة رقم 120.1، وأخرجه بعدة أسباطة عن علي بن النجوي، وجاء في بعضها عثمان.
(3) رضي الله عنهم جميعا فضائل الصحابة 129.758.1291.1295.1298.
(4) السنة 2/205، سنن ابن جرير، وقدم ابن جرير ابن سعد من طريق أيبن به مثله.
سورة الحج 50-51

وعند الله تسعئة وتسعون رحمة (1)

قوله تعالى: "قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الصالحون" (2)

13- ثيأ عبد الله بن يزيد، ثيأ موسى بن علي بن رباح، قال: سمعت أبي يقول: بلغني أن نوحًا عليه السلام قال لابنه سام: يابني لاندخل القرى، وโนبًا من قبلك يقتات من الكفر، فإن الكبرياء أراد الله عز وجل فنسمع الله رداً يغضب عليه، ويابني لاندخل القرى، وقلبك يقتات من القنط، فإنه للايمن من رحمة الله إلإ ضلال (3)

قوله تعالى: "ولقد كذب أصحاب الحجر المشركون" (4)

14- حدثنا وكيع حدثنا سفيان، وعن الرحمن بن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لاندخلوا على هؤلاء القوم المذكورين أصحاب الحجر إذًا أن تكونوا بائعين، فإن لم تكونوا بائعين فلااندخلوا عليهن أن يصيبكم بأصابهم (5)

(1) المستند 484/24898/4. نزاع: الصحيح - الرقيق - باب الجرء مع الحرف 3/17 (ذكره البخاري)

(2) الزهاد 96/16-96/31. ورواه ناسخ إلا أنه يبلغ منقطع، ذكره السيوطي، وعزء أيضاً لابن أبي حاتم (الدر 4/2)


7
سورة الحجر

قلو تعالى: "ولقد آتيناك سبعا من المتانى والقرآن العظيم".

16- ثنا مصعب بن جعفر، ثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن
حسب بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعله قال: كنت أصلي فمار بي
رسول الله ﷺ، فدعاني فلم آه حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما تملك أن
تأتييني؟ فقال: إنني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: "لإياها
الذين أنتو؟ استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبكم؟" ثم قال: ألا
أعلمكم أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال: فذهب
رسول الله ﷺ ليخرج فذكرته. فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع
المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.

17- ثنا سليمان بن داود أبو داود الطيالسي قال: أنا عمران القطان,
عن قتادة، عن أبي المليخ الهذلي، عن واثلة بن الأسحق أن النبي ﷺ قال: أعطية مكان
التوه sóng السبع، وأعطيت مكان الزبر المثنين، وأعطيت مكان

(1) المسند 2/448، أخرجه البخاري من طريق ابن أبي ذئب به نحوه (الصحيح - التفسير - باب
ولقد آتيناك سبعا من المتانى والقرآن العظيم) وفاة 8/81 فتح، وانظر موسوعة فضائل سور وأيات
القرآن (5/60) ذكره ابن كثير (4/695).
(2) المسند 2/405 وأخرجه أيضا من طريق شعبة به (411/4) أخرجه البخاري من طريق محمد
ابن جعفر به (الصحيح - التفسير - بابولقدآتينك سبعا من المتانى والقرآن العظيم
3/81 فتح، وانظر موسوعة فضائل سور وأيات القرآن 1/60) ذكره ابن كثير (التفسير
(695/4)
суара хаким 92-93-94-95

الأنبياء المثنى، وفضلت بالفصل (1)
قوله تعالى: "فوريك لنسألونهم أجمعين عما كانوا يعملون".
18 - مؤمن قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن مjahad في قوله عز وجل:
"فوريك لنسألونهم أجمعين" فقال: "عن لا إله إلا الله".
19 - محمد بن حميد أبو سفيان المصري، عن سفيان وأسود بن عمرو
قال: حدثنا سفيان، عن لبث، عن مjahad في قوله عز وجل:
"فوريك لنسألونهم أجمعين عما كانوا يعملون" قال: "عن لا إله إلا الله".
قوله تعالى: "فسيح بالرميك وكن من الساجدين".
20 - ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا معاوية يعني ابن صالح، عن أبي
الزاهرية، عن كعبر بن مرة، عن نعيم بن همام الغفائي أنه سمع
رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز وجل: "يا ابن آدم لاتعجز عن أربع ركعات
من أول النهار أفكك آخره".
(1) المسند 17/4، أخرجه الطيالسي وأبو عبيد وأبي جربة، وتمام
وفيهم من طريق تفهيم به، وأخرج في ابن جربة من طريق أبيه، وتمام أبوه به تفهيم.
(2) التفسير 27/451، وربى هذا التفسير عن أنس مروقًا ومروقًا، وهو من طريق ليث بن أبي سليم أيضًا.
(3) المسند 28/5، وإسناد حسن، أخرجه أبو داود من طريق مكحول عن كثير بن نوح (السماح)
صلالة - باب ملاة الضحي 27/48.27.27، وللحديث شهاد عن أبي مرة الطائي وأبو الدرداء.
والنراق بن سمعان، وقال الألباني: صحيح (انظر صحيح الجامع 2418، 4318، إرواوة
القليل 488، 488) ذكره ابن كثير (476/4).
قوله تعالى: «فسيح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك
حتى يأتيك البقين»

21 - ثنا أبو المغيرة، ثنا ابن عياش، ثني شرحبيل بن مسلم، عن جبير
ابن نفير، عن أبي مسلم الخولاني أنه سمعه يقول: إن رسول الله ﷺ قال:
ما أعوذ الله إلا أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكنه أوحى إلي أن
سيح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك البقين».

قوله تعالى: «حتى يأتيك البقين»

22 - ثنا أبو كامل، ثنا إبراهيم بن سعد، حدثانا ابن شهاب، ويعقوب،
ثنا أبي عن ابن شهاب، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أم العلاء
الأنصارية وهي امرأة من نسائهم - قال يعقوب: أخبرته - أنها بايعت
رسول الله ﷺ قال عثمان بن مظعون في السكنى - قال يعقوب: طار لهم
في السكنى - حين اقتربت الأنصار على سكنى المهاجرين، قالت أم
العلا، فاشتكى عثمان ابن مظعون عندنا فمرضنا، حتى إذا توفي أدرجنا
في أثوابه - فدخل علينا رسول الله ﷺ فقال: رحمه الله عليه يا أبا السائب
شهدتي عليه لقد أكرمك الله. فقال رسول الله ﷺ: وما يدرك أن الله
أكرمه. قالت: فقلت: لا أدرى بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله ﷺ: أما هو
فقد جاء البقين من ربه وإليه لأرجم له الخير، والله ما أدرى وأنا رسول الله

(11) الزهد 279، وأخرجه أيضا بنفس الإسناد والمتن (77/1) وفيه تصحيفات، ولكنه في
الوضع الأول على الصواب، إسناده حسن إلا أنه مرسل فاعلم الخولاني رحل إلى النبي ﷺ
فلم يدركه، وذكره السيسيوفي، ومحمد بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ، وابن
مردوخ وإدلب وأذكر له شاهدة عن ابن مسعود عند ابن مردوخ وعن أبي الدرداء عند ابن
مردوخ وإدلب (انظر الدار 1942).
ما افعل بي - قال يعقوب به - قالت: والله لا أزكي أحدا بعدك أبدا، فأحزنتني ذلك. فدمعت فأتاني عثمان عينا تحري - فجئت رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك. فقال رسول الله ﷺ: ذاك عمله (1).

تفسير
سورة النحل

آية 8-4

قوله تعالى «خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين»

23- ثنا أبو النضر، ثنا حريز، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن جعفر بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي أن النبي ﷺ لزق يوما في كنه، فوضع عليها أصبعه، ثم قال: قال الله: ابن آدم أتى تعجزن وقذلت منه مثل هذه حتى إذا سرتين وعدتك مشيت بين برين ول الأرض ملك وثيد فجمعته وشمت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق، وأتى أوان الصدقة».

قوله تعالى «والخيل والبغال والحمير لتشركها وزينة»

24- ثنا أحمد بن عبد الملك، ثنا محمد بن حرب يعني الأبرش، قال:

ثنا سليمان بن سليم أبو سلمة، عن صالح يعني ابن حبى بن المقدام، عن جده المقدام بن معيد كرب قال: غزنو مع خالد بن الوليد الصائفة فقوم أصحابنا إلى اللحم، فقالوا: أتآذن لنا أن نذبح رمكة له، فدفعتها إليهم

(11) البخاري 4/411. أخرجه ابن ماجة والحاكم من طريق حريز بن عثمان به. وقال الحاكم: صحيح.

فحيلوها، ثم قلت: مكانكم، حتى آتي خالد فأسأله. قال: فأتيته نفسأنه. فقال: غزونا عسي رسول الله ﷺ غزوة خيبر، فأسعد الناس في حظائر يهود، فأمرني أن أنادي: الصلاة جامعة، ولادخل الجنة إلا مسلم ثم قال: أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود، إلا لا أحلل أمورًا المعاهدين إلا بحقها، وحرم عليكم حوم الحمر الأهلية، وخيلها، ونقالها، وكل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير.(1)

٢٥- ثنا حسن بن موسى، وسريع قالا: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو ابن دينار عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن حوم الخضر. قال سريج: الأهلية: يوم خيبر، وأذن في لهوم الخيل.(2)

٢٦- حدثنا يونس، وسريع، وعفان قالا: ثنا حماد، قال عفان في حديثه: أنا أبزازر، عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والخمير، فنهانا رسول الله ﷺ فنهاننا عن البغال، والخمير، ولم يئنا عن

---

(1) المسند ٨٩/٤، وأخرجه أيضا من طريق ثور بن بيزيد، عن صالح به مختصرا، أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجة، من طريق صالح به نحوه، وصالح هذا قال فيه المخاطر: لين. وقال ابن كثير: في كلام. ثم قال: في هذا الحديث: ليس صح لمن صنف في تحقيق تهم الخيل، ولكن لا يقارن مالك في الصححين عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حوم الحمر الأهلية، وأذن في يوم الخيل. ثم ذكر الحديث الثاني عند أحمد (السان - الأقطعة) ٤٥/٧، والسان - السيد، باب تحرير أفكار حوم الخيل ٢/٧، والسان - النهاح، باب حوم البغال ٦٩/١، انظر تصوير ابن كثير ٤٧٧/٤ وقال الآلباني: ضعيف (ضعف الفحيح الجامع ٦٤٩، وانظر السلسلة الطبيعية ١١٤٩).

(2) المسند ٣٨٥/٣، أخرجه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد به نحوه (الصحيح - الฉบاني باب في أكل حوم الخيل ٣/٣٧، والسان - السيد، باب تحرير أفكار حوم الخيل ٢/٧، والسان - النهاح، باب حوم البغال ٦٩/١، انظر تصوير ابن كثير ٤٧٧/٤).
الخيل (١)...


قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضللونهم»

٢٨- حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال: أنا العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعته لاينقص ذلك من أجرهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعته لاينقص ذلك من آثامهم شيئًا (٣).


(٣) المسند ٣٦٧٧، وأخرج عمنة عن جماعة من الصحابة (انظر المسند ٢٠٥٠). ٥٠٤، ٥٠٥. ٣٨٧/٣. ٣٦٢/٣. ٣٦٣/٥. ٣٧٠/٥. ٣٧٤/٤، أخرجه مسلم من طريق العلاء بن (الصحيح - العالم - باب من سن سنة حنبل أو سنة ١٦/١٧٢) ذكره ابن كثير (٤٨٤).
سورة النحل 27-32
قوله تعالى "ثم يوم القيامة يخزؤهم 29- حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ، رفع لكل غادر لواء فقيل : هذه غدرة فلان بن فلان (1).

قوله تعالى « الذين تتناهم الملائكة طيبين ...» انظر ماتقدم في آية 27 من سورة إبراهيم .

قوله تعالى « وأقسموا بالله جهد أيامهم لا يبعث الله من يموت » 30- حدثنا عبد الرزاق بن همام ، حدثنا معمر ، عن همام بن منبه قال :

هذا محدثنا به أبو هريرة ، عن رسول الله ﷺ قال : قال الله عز وجل : كذبني عبدي ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك ، تكذبته إيايا أن يقول فلن يعيدنا كما بدأنا ، وأما شتمه إيايا يقول : اتخذه الله ولدا . وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد (2).

قوله تعالى « فيه شفاء للناس » 31- ثنا يزيد ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي المشوك الناجي ، عن

(1) المنسيد 4839 و أخرجه بنحوه من طرق عن ابن عمر (648.466.509.065.508.068.519). أخرجه البخاري ومسلم من طريق نافع وغيره عن ابن عمر بنحوه (الصحيح - الجزية والموادع - باب إتم الفادح ليل و النافج 2847. الصحيح - الجهاد - باب تحريم الغدر 1360.1361.488) ذكره ابن كثير (363). (2) المنسيد 4840 أخرجه البخاري من طريق الأخروج عن أبي هريرة بن نحوه (الصحيح - بدء الخلق - باب وهو الذي بدأ الخلق ثم بعيده 487.488) وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن أبي هريرة موقوفا ، وصح فيه بذكر الآية التي هنا (انظر تفسير ابن كثير 491).
سورة النحل


فقال له في الرابعة: استظهرا. قال: آتئه قال: فسقاه فيهما. فقال رسول الله ﷺ في الرابعة:

صدق الله وکذب بطن أخيك(1).

32- حدثنا مروان بن شجاع قال: ما أحفظه إلا سالم الأقطس الجزيري ابن عجلان حذفني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي(2).

قوله تعالى: «ومنكم من يرد إلى أزد والسم كي لا يجب يعدم».

33- ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب، عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس، ويخبر بهم عن رسول الله ﷺ: اللهم إنني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أزد العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك.

(1) المسند 19/3 وأخرج أيضاً من طريق أبي الصديق وأبي الشوكول عن أبي سعيد بن (المسندة 19/3 - 19/4). أخرج البخاري ومسلم من طريق تواترة (الصحيح - الطب 5، البخاري - الط 8/1). فتح المبطن 168/10، الصحيح - البخاري - بحري 137/2.

(2) المسند 44/8، وأخرج به نحوه عن غيره من الصحابة (المسندة 137/2). 44/3، 44/4. 41/4، أخرج البخاري من طريق مروان بن وهب رضي الله عنه بالسماع من سليم بن مروان بالرفع (الصحيح - الطب 5، البخاري - بحري الشفاء في ثلاث 167/10). 137/2. ذكره ابن كثير (4/4) 44/2.
سورة النحل 72-76-77

من عذاب القبر

قوله تعالى: "أنبأبا أباؤون وبنعم الله هم يكفرون" 46-47.

ثناء بهز وعفان: قالا: نحن حماد، قال عفان في حديثه قال: أنا
إسحاق بن عبد الله قال: عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
يقول الله عزوجل: قال عفان: يوم القيامة: يابن آدم حملتك على الحبل
والإبل وزوجتك من النساء، وجعلتك تربى وترأس، فآتين شكر ذلك؟

قوله تعالى: "أينما يوجهه لا يأت بخير" 53.

قال أحمد: "ضرب الله مثلا عبدا عملنا لا يقدر على شيء" قال:
كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ: "وحيث ماهذه لا يأت بخير" قال:
أحسن هذا الحرف.

قوله تعالى: "يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها" 66.

حدثنا وكيع، عن سفيان قال: سأله السدي: "يعرفون نعمة الله"

(1) المسند 183/16. وأخرج أيضا من طريق شعبة به (1185/14) وأخرج نحوه من حديث عمر
وأنس (المسند 34/11). وأخرج البخاري من طريق مصعب عن أبيه به (الصحيح - الدعوات - باب التوبة من غلاب
القرر 175/11) وأخرج من حديث أنس ولفظه الشاهد فيه (الصحيح - التفسير - سورة
النحل 3/10). الصحيح - الذكر والدعاء - باب التوبة من المجاز والكتاب 57/6. ذكره
ابن كثير من حديث أنس (4/45).

(2) المسند 249/16. وأخرج مسلم من طريق أبي صالح به مطولا (الصحيح - الزهد والرقات
216/4) ذكره ابن كثير (التفسير 4/4).

(3) ذكره ابن القيم في الفوائد 111/2، نقل عن قطعة من تفسير الإمام أحمد، ولم ينسب لي
التراث على هذا الأمر.
سورة النحل 90.
ثم ينكرؤها قال: محمد عليه السلام (1).
قوله تعالى: "وجئنا بك شهيدًا على هؤلاء".
نظر حديث ابن مسعود المتقدم في سورة النساء آية 41 (2).

قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء دين القريب".
737- حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عبد الحميد، حدثنا شهر، حدثناعبد الله بن عباس، قال: بينما رسول الله ﷺ بنيته بائقة جالس، إذ مر به عثمان بن مظعون فكسر إلى رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ: ألا تجلس؟ قال: بلى. قال: فجلس رسول الله ﷺ مستقبله، فبينما هو يحدثه، إذ ش Cain رسول الله ﷺ بصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يبنده في الأرض، فتحرك رسول الله ﷺ عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، وأخذ ينفخ رأسه كأنه يستفقه.

ما يقال له، وابن مظعون ينظر، فلما قضى حاجته واستفقه ما وقائنا له، فاصبح بصرك الله ﷺ إلى السماء كما شخص الأول مرة، فأتبع بصرك، حتى تزاح في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى قال: يا محمد فيم كنت أجلسك وأتيك؟ مارأيتك تفعل كفعلك الغدًا، قال: ومارأيتني فعلت؟ قال: رأيتك تختصص بصرك إلى السماء ثم وضعه حيث وضعته على يبنده فتحركت إليه وتركتني، فأخذت تنفخ رأسك كأنك تستفقه شيئا.

(1) العلل لأحمد 398، وهو بنفس الإسناد والثناي في مسائل الغمالة 22/1، وإسناد صحيح إلى السدي. أخرج ابن جرير من طريق سفيان به (التفسير 157/14) وغزاة السيوطي لابن أبي شيبة وابن المقدس وابن أبي حاتم (الدر 971/127).
(2) ذكره ابن كثير (التفسير 4/513).
 أسئلة النحل


قوله تعالى ( وينى عن النحاس والمنكر والبغي )

انظر حديث أبي بكر المقدم في سورة المائدة آية 32

قوله تعالى ( ولا تتقوا الأوران بعد توكيدها )

38- ثنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن نير وأبو أسامة، عن زكريا، عن

سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ: لا

حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة (2).

(1) المسند 2924 وکان محقق: إسناد صحيح. وأخرج أحمد أيضاً من طرق لبث عن

عثمان بن أبي العاص بحُرْوَه مختصراً ( المسند 2918/4) قال الهيثمي: رواه أحمد وإسحاق

حسن ( المجمع 490-49) أخرجه ابن أبي حاتم من حديث عبد المحسن بن بهرام مختصراً.

وقال ابن كثير: وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن ثم ذكره فقال: إسناد جيد

متصل حسن قد بين فيه السياق المتصل. ( آثر التفسير 516/8) واحتفظ في إسناده شرير

حَرَب كِثَّرَ الأُواْرَامَ، ولا يصحح الأئمة لهذا الحديث بالذات يقول لأنه ليس من أُوْهَمَه

ويجب ذلك قول الإمام أحمد: لابأس به حديث عبد المحسن بن بهرام عن شرير. وعزاء السيواطي

لمشيء في الأمثل والطبارة، وابن مرديبة ( آثار التفسير 516/8) وقال ابن كثير: بعد أن ذكر

حديث عثمان بن أبي العاص: هذا إسناد لا ي أساس به وله عند شرير من الروحين. وفعل ليشا

ومهم في سنده أو سمعه من شرير: وفانت كأن شرير واحتم لميزه والله أعلم.

(2) ذكره ابن كثير ( التفسير 516/8).

(3) المسند 2918 وأخرج نحوي عن قيس بن عاصم ( المسند 2918/5) أخرجه مسلم عن ابن أبي

شيبة، ( الصحيح - فضائل الصحابة - باب رواية النبي ﷺ بين أصحابه 183/7) ذكره ابن

كثير ( التفسير 517/6).

19
39 - ثنا عفان، ثنا حفص بن غياث، ثنا عاصم الأحول قال: سمعت
أنسا وقال له قاتل: بلغك أن رسول الله ﷺ قال: لاحلف في الإسلام؟ قال:
فغضب ثم قال: بلuí، يلى، قد حالف رسول الله ﷺ بين قريش
والأنصار في دارٍ(1).

40 - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا صخر عن نافع: أن ابن
عمرو جمع بنيه حين انتزى أهل المدينة مع ابن الزبير وخلعوا يزيد بن معاوية
فقال: إننا قد بايعنا هذا الرجل ببيع الله ورسوله ﷺ، وإني سمعت رسول الله ﷺ
يقول: الغادر بنصبه لمواجهة يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان، وإن
من أصحاب الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله تعالى، أن يبيع الرجل رجلا
على بيع الله ورسوله ﷺ ثم ينكث ببيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا
يضرن أحد منكم في هذا الأمر، فتكون صيام فيما بيني وبينكم(2).

41 - ثنا يزيد، ثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن عباس، عن أبيه، عن
حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من شرط لأخي شرطا لا يريد أن
يفي له به، فهو كالمحلي جاره إلى غير منعة (3).

واعظ ماتقدم في آية 224 من سورة البقرة.

(1) المسند 188/3، وأخرج أيضا من طريق أخرى عن عاصم به نحوه (المسند 111/3 و
المحرر 148/1، 138/9). ﷺ
(2) فضل الصباح – معاجزة النبي ﷺ بين أصحابه (183/7) ذكر ابن كثير (التفسير
4/517/4).
(3) المسند 278/9، وقال محققه: إسناد صحيح. واعظ أيضا (المسند 545/7). وقد
تقم تيري الموضع منه في آية 27 من نفس السورة ذكره ابن كثير، وقال: الموضع منه في
الصحاب (التفسير 518/4).
(4) المسند 684/8، وقال النجشي: رواه أحمد وفيه الخجاج بن أبي أرطاة وهو مسند ثقة، وقد
رجال رجال الصحيح (المجمع 167/4 و200/9) ذكره ابن كثير (التفسير 518/4).
قوله تعالى "ستخرون أيابكم دخلا بينكم".

أنظر ماتقدم عن عمرو بن عيسة في آية 58 من سورة الأنفال (1).

قوله تعالى "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة".

42- ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، من كتابه، ثنا سعيد بن أبي أرب، حدثني شريح بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبالي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله ﷺ قال: قد أفلح من أسلم، ورزق كفاها، وتمتع الله بما آتاه (2).

43- ثنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قنادة، وبهذ ثنا همام أنا قنادة - المعنى - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطي عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فهي تعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أمرض إلى الآخرة لم يكن له بها حسنة يعطي بها خيراً (3).

44- ثنا علي بن ثابت، عن رجل، عن الحسن في قوله عز وجل "فلنحييه حياة طيبة". قال: نرزقه قناعة (4).

(1) ذكره ابن كثير (التفسير 4919/4).
(3) البخاري: 132/3 (أخرجه مسلم)، أحمد: 135/8 (أخرجه ابن كثير (التفسير 4918/4).
(5) البخاري: 171/14 (وتأخر ابن جرير) وابن المقدان، وأخرج على نحوه (التفسير 132/4) وذكر في البرهان، وابن أبي حاتم، والحاكم، وصححه، والبيهقي في الشعيب من طرق عن ابن عباس نحوه، وأخرج وكيح، عن محمد بن كعب القرظي نحو ذلك أيضا (انظر الدر 4/130).
۴۵ - ثنا روح، ثنا عوف، عن الحسن أنه قال: في قوله "فلتخينه حياة طيبة" قال: ما يطيب لأحد الحياة إلا في الدنيا.

قوله تعالى "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" منظر ماقترح في مبحث الاستعذاب.

قوله تعالى "ولكن من شرح بالكثير صدرا فعلهم غضب من الله ولهما عذاب عظيم".

۴۶ - ثنا إسماعيل، ثنا أبوب، عن عكرمة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار وإن رسول الله ﷺ قال: لاتعذروا بعد مغيب الله، وكتعت قاتلهم لقول رسول الله من بدل دينه فأقبلوه. فبلغ ذلك عليا كرم الله وجهه فقال: وبح ابن أم ابن عباس.

۴۷ - ثنا عبيد الزقاق، أنا مصمر، عن أبوب، عن حميد بن هلال العدوى، عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمين، فإذا رجل علمناه فبلغناه: "ويلكم، قال: رجل كان يهوديا، فأسلم، ثم تهود، ونحن نزيد على الإسلام منذ..." قال: أحسمه - شهرين. فقال: والله لا أقصد حتى تضربوا عنقه. فضربت عنقه، فقال: قضى الله ورسوله أن من

(1) جاء في المطبعة عون والتصويب من كتب التراجم ومن أخرج الآخر.
(2) الزهد ۲/۲۴۰، وإسناده صحيح إلى الحسن أخرجه ابن جرير من طريق عوف به وأخرج نحوه عن قتادة ومجمع رابن زيد (التفسير ۱۷۷/۱۴) وعزا السيرطي أيضاً لأبي شيبة، وابن المنذر وابن أبي حاتم (انظر الدر ۴/۱۳۰).
(3) المسند ۲۱۷/۱، أخرجه البخاري من طريق أبوب به نحوه (ال الصحيح - استناده المردي - باب حكم المرتد والمصردة ۱۸/۱۹-۱۹) ذكره ابن كثير (۵۷۹/۴).
سورة النحل

رجل عن دينه فاقتله، أو قال: من بدله دينه فاقتله (١).

قوله تعالى في يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ٤٨- ثنا بهز بن أسد، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا علي بن زيد، عن
مطرف، عن كعب الأحبار، قال: قال عمر رضي الله عنه يوماً وأنا عنه:
يا كعب خونفا، قال: يا أمير المؤمنين، أو ليس فيكم كتاب الله وحكمه
رسول الله ﷺ؟ قال: بلى، ولكن يا كعب خونفا، قال: قلت: يا أمير
المؤمنين، اعمل عمل رجل لو وافق القيادة بعمل سبعين نبياً لازدرأت
عملك ما ترى. فأطرق عمر ونكس رأسه ملياً قال: ثم أفاق قال: زدنا
يا كعب زدنا، قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لو فتح من جهني قدر منخر
شريقي ورجل بالمغرب لفلا دماغك حتى يسيل من حرا، قال: فأطرق عمر
ونكس مليا ثم أفاق فقال: زدنا يا كعب، قال: قلت: يا أمير المؤمنين
إن جهني لتزهر يوم القيامة زفرة مابقى مقلب ولا نبي مصطفى إلا خر
جانية على ركيته قال: ويقول: رب نفسى نفسي لأسألك اليوم إلا نفس
ي قال: فأطرق عمر مليا قال: قلت: يا أمير المؤمنين، أو ليس تجدون هذا في
كتاب الله؟ قال: كيف؟ قال: قلت: قول الله سبحانه ﷺ في يوم تأتي كل
نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ماعملت وهم لا يظلمون (٢).

(١) المسند ٣٣٩/٥ ٢٠٠ أخرج البيخاري ومسلم من طريق حميد بن نحوه، ولكن فيهما أن أبا موسى هو
الذي قدم على معاذا قال له ذلك وليس فيها قوله من بدله دينه. (الصحيح- استنباط المرتدين
حكم المرتد والمرتدة ١٩٨٩، الصحيح- الإشارة باب النهي عن طلب الإشارة والحرص عليها
٢٧/٦ ذكره ابن كثير (٦/٥٢٩). (٢) الزهدي ٢٣١/٢، وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف هذا مع صاحب كعب من كلام، وعزاء
السيوطي لأبي المبارك، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم (النظر
الدر ١٣٣/٢).
سورة النحل ۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱

قوله تعالى: «و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة»
إلى قوله: «فأخذهم العذاب وهم ظالمون»

۱۰۹- قال أحمد: "فكرت بأنعم الله فاذقتها الله" مكة (۱)

وانظر حديث ابن مسعود المتقدم في آية رقم ۴۸ من سورة يوسف (۲)

قوله تعالى: «إذا حرمنا عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وموأحل لغير الله به»

انظر ماتقدم في آية ۱۷۲ من سورة البقرة.

قوله تعالى: «وعلى الذين هادوا حرمنا مقصصنا عليك من قبل»

انظر ماتقدم في آية ۱۴۶ من سورة الأحزام.

قوله تعالى: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة»

انظر ماتقدم في سورة الأحزام آية ۱۶۱.

قوله تعالى: «إذا جعل البيت على الذين اختلوا فيه»

انظر حديث أبي هريرة المتقدم في آية ۲۱۳ من سورة البقرة (۳).

۱) ذكره ابن القيم في بديع الفوارق ۳۸۸/۱۱۱ ففي جزء من تفسير عن الإمام أحمد.
۲) ذكر مصمونه ابن كثير (التفسير ۲۷۷/۴).
۳) ذكره ابن كثير (۴/۳۸۴).
تفسير
سورة الإسراء
فصلها - آية 1

5- ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن زيد ، عن مروان أبي لبابة قال : سمعت عائشة تقول : كان رسول الله ﷺ يصوم حتى تقول ما يريد أن يفطر ، ويفطر حتى تقول ما يريد أن يصوم ، وكان يقرأ كل ليلة بيني إسرائيل والزمر (1).

قوله تعالى : « سبحان الذي أسرى به علية ... »

51- ثنا حسن بن طه ، ثنا حماد بن سلمة ، أنا ثابت البناني ، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : أتت بالبراق وهو دابة أبيض فرق الحمار ، ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه ، فركبته ، فسار بي حتى أتى بيت المقدس فريطت الدابة بالخلقة التي يربط فيها الأنباء ، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ، ثم خرجت ، فجا من جبريل عليه السلام يناء من خصر ، وإثناء من لب ، فاختارت اللب ، قال جبريل : أصبت الغطرة (1).

(1) البخاري ١٨٩٧ / ١، وأخرجه أيضا مروي مسألة من طريق حسن وعصفار عن حماد به نحوه ( المسناد ١٢٢٥ / ٦)، أخرجه الترمذي ، والسني في التفسير ، وأبو يعلى ، وابن عدي ، والهاك ، وغيرهم من طريق حماد بن زيد به . وقال الترمذي : حسن غريب . وقد سكت عليه الحاكم واللحي . وإسناده صحيح . فأبو لبابة ذكره البخاري في التاريخ ، وأبو حامد في الجرح ، وقال ابن معين : بصري ثقة . ورواه ابن حبان . انظر موسوعة نصائخ سور آيات القرآن ١٢٨/ ٣٣٣٧ . ذكره ابن كثير (التفسير ٣/ ٥).


(1) المسند ١٤٨/٣٥٠. أخرجه مسلم من طريق حمار بن سلمة ب ( الصحيح - الإيام - ياب).

٢٨
أمرت قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أستكن لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإنني قد خبرت الناس قبلك، وعملت بني إسرائيل أشد العالمنا، فأرجع إلى ربك فسألته التخفيف لأنتك. قال: قلت: قد سألت ربي حتى استحببت منه، ولكن أرضي وأسلم. فلم
نفذت نادي مناد: قد أمضيت فيضربتي وخففت عن عبادي(1).

53- ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن قطادة، عن أنس أن النبي
أتي بالإبراق ليلة أسرى به مسجلا ملجأ ليبركه فاستصعب عليه. وقال له
جبريل: ما يحملك على هذا، فوالله ماركيك أحد قط أكرم على الله عز
وجل منه. قال: فارفض عرقة(2).

54- ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، حديث راشد بن سعد وعبد الرحمن
ابن جبير، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: لما عرج بي ربي
عذر ولمررت بقوم لهم أظهر من نحاس يخضرون وجوههم وصدورهم
قلت من هؤلاء، يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون خوم الناس ويعمون

(1) المسند 4/260-1، وأخرج من طريق هشام الدستورائي عن قطادة بن نجوة (المستند
4/197). أخرجه البخاري ومسلم من طريق قطادة بن نجوة (الصحيح - باب الخلق - باب ذكر
الملاكاء/4-135). الصحيح - الإيضاح - باب الإسراء/1/32-1/31-1/32 ذكره ابن
كثير (التفسير 5/12-13).

(2) المسند 3/194. أخرجه الترمذي عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به، وقال: هذا حديث
حسن غريب لا تعرف إلا من حديث عبد الرزاق (السند - التفسير - سورة الإسراء/1/15).
قال ابن حجر: وصححه ابن حبان. ورواه ابن إسحاق عن قطادة مرسلًا به (النظر الفتح
7/4). وله شاهد عند ابن سعد وابن عساكير عن ابن عمر وأم سلمة وأم هانى، وابن
عباس في حديث عنهم جميعًا (انظر الدر/6/149/4). ولبعضه شاهد عند اليمار وابن أبي حاتم
والبهمي في الدلائل، وصححه وغيرهم عن شهاد بن أوس وليبعضه أيضًا شاهد عند اليمار عن
علي (انظر الدر/4/164). ذكره ابن كثير (التفسير/6). وعذر السيوطي لعبد بن
جميل، وأبي جرير، وأبي مردوخ، وأبي نعيم، والبهمي، كلهم في الدلائل (الدر
6/149).
أعراضهم

56 - ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أنس قال: قال رسول الله علیه السلام: مرت ليلة أسرى، بي على موسى قرأتنه قابلاً بصلي في قبره.

57 - ثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علیه السلام: مرت ليلة أسرى، بي على قوم تقرض شفاعتهم بماريض من نار، قال: قلت: من هؤلاء؟ قلنا: خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرؤون الناس بالبر، وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟

58 - ثنا عثمان، ثنا همام، ثنا قصادة، عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله علیه السلام لسألته، قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل، قال: فإني قد سألته، فقال: قد رأيته، نورا أتي أراه، قال عثمان: وبلغني عن (ابن) هشام يعني

(1) المندس 3/244، أخرجه أبو داود عن ابن مصغي عن بقية، وأبي المغيرة كلاهما عن صفوان.
(2) المندس 3/245، أخرجه أيضا عن بحبي بن عثمان عن بقية فلم يذكر أنسا، وقال الباجي: صحيح (المندس - الأدب - باب الغيبة 4/299، صحيح أبي دارد 4/82، ذكر ابن كثير (تفسير 5/8)
(3) المندس 3/246، أخرجه أيضا عن طريق حماد بن المجيد في متنده، وتشريفه، وابن مردوخ (انظر تفسير ابن كثير 1/142) عن طريق حماد ابن سلمة، وقد رواه ابن مردوخ عن طريق عمر بن مهيب عن علي بن جدعان. وقال: عن ثامان عن أنس، وعلمه أصح فقد أخرجه أبو نعيم في المجلة 1/142، ومؤقتا، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي حاتم 1/151 وابن مردوخ (انظر تفسير ابن كثير) عن طريقين عن مالك بن دينار عن ثامان عن أنس، وفي بعض الروايات بإسناد ثامان، وفقا لإسناد صحيح.

37
معاذ أنه رواه عن أبيه كما قال همام أنى قد رأيته(1).

58- ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه، سمع رسول الله ﷺ قال: كذبتني قريش حين أسرى بي إلى بيت المقدس، قمت في الحجر فجلال الله في بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته، وأنا أنظر إليه(2).

59- ثنا أبو النضر، ثنا شيبان، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:
أقيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسرى يحمد ﷺ وهو يقول: فانطلقت أو انطلقتنا (فلفنتنا) حتى أيتنا على بيت المقدس فلم يدخله.
قال: قلت: بل دخله رسول الله ﷺ ليثبتني وصلى فيه. قال: ماسمه يأصلح، فإني أعرف وجهه ولا أدرى ماسمه. قال: قلت: أنا زر بن حبيش. قال: فما علمك بأن رسول الله ﷺ صلى فيه ليثبتني. قال: قلت: القول أن بني إبراهيم، قال: فمن تكلم بالقرآن فل Troll، أجل. قال: فتوات من سببان الذي أمر به ليلا من المسجد الحرام. قال: قل Amber صلى فيه. قال: ﻣﺎتلاً ﺣرًا ﻓي ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. ﻣاء ﻣاء ﻓي ﻣاء ﻓي ﻣاء. 

(1) المسند 147/5 إسناده صحيح، وأخرجه مسلم من طريق يزيد من قناعة بثقة نور أنى أراه
(2) المسند 337/3 أخرجه البخاري ومسلم من طريق عن الوجه به نحوه (الصحيح - التفسير -
سورة يس: إسرائيل: 104، الصحيح - الإيضاح، باب الإسراء برسول الله ﷺ: 18/1،
ذكره ابن كثير) (التفسير 19/5).
أنه ليبلغ لبيده، وإمام سجده له عالم الغيب والإلهام. قال: قلت: أما عبد الله بن دابة البراق؟ قال: دابة أبي طفيل، هكذا خطوه مد البصر.


(1) المسند 387/6، كتاب القويمين، ليس فيما قاله ابن كثير من السنده وهو التجزء، وآخره أيضا أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عاصم به نحوه (المسند 394/6، أخرجه الترمذي) والنسائي في التنسيق، وأبو داود الطيالسي، والحاكم من طريق عاصم به نحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وصحب الله، وعده السيوطي أيضاً ابن أبي شيبة، والجرب والمرديب والبيهقي في الدليل (السان - تقسيم سنة بني إسرائيل). البخاري 2/769/3، المشتكك 7/380، المسند الطيالسي 555، انظر تفسير ابن كثير 196/20، انظر الدر المنثور 1219/5)

34
فذهبت أنعت، فصلى أنت، حتى التبس علي بعض النعت. قال:
فجيء، بالمسجد، وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فنعنه وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت، لم أحفظه. قال: فقال القوم: أما النعت فأن الله نقص أصاب (1).


(1) المندل ٣٦٩/١، رقم ٢٨٢ وقال محققه: إسحاق، صحيح. أخرجه البهتيق من طريق التنصر.

ابن شمثوع وودعة عن عوف بن نعيم (الدلال ٢/٥١) وقال البهتيق: رواه أحمد والليث، والطبراني في الكبير والأوسط، ورواه أحمد رجال الصحيح (المجمع ١٩٦) ذكره ابن كثير (التفسير ٨٨/١٨) وعذرا السيرافي أيضاً لأبي شيبة، والنسائي، وأبي مروي، وأبي نعيم في الدلال، والضياء في المختارة، وابن عساكر، وقال: يسند صحيح (الدر ٢٠٢/٦).
في أمهما ابن، وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن فشرب منه، فقال الذي كان معه المخدح: أصبت النظرة (11)

27- ثنا عبد الصمد وحسن قالا: ثنا ثابت قال: حسن: أبو زيد-
قال عبد الصمد قال: ثنا هلال، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أسرى
النبي ʿالى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته، فحدثهم بسهره وبعلامة
بيت المقدس، وبعيرهم. فقال ناس - قال حسن -: نحن نصدق محمدًا، يا
يقول؟ فارتدوا كفاراً. فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل، وقال أبو
جهل: يخوفنا محمد، بشجرة الزقوم، هاتوا مرا وزيدا فترقموا، ورأى
الدجال في صورته، رؤيا عين ليس رؤيا منام، وعيسى وموسي وإبراهيم
صلوات الله عليهم. فسُئل النبي عن الدجال فقال: أتم هجانا. قال
حسن: قال: رأيت فيلمانيا، أتم هجانا، إحدى عينين قائدة، كأنها
كوكب دري، كان شعر رأسه أغصان شجرة، ورأيت عيسى شابا أبيض
جعد الرأس، حديد البصر، مبتزن الخلق، ورأيت موسى أسحم آدم كثير
الشعر - قال حسن: الشعرة - شديد الخلق ونظرات إلى إبراهيم، فلا
أنظر إلى أرب من آرب إلا نظرت إليه متي، كأنه صاحبكم. فقال جبريل
عليه السلام: سلم علي مالك، فسلمت عليه (12).

(11) المسند 257/2 رقم 334، وقال محققه: إسناد صحيح. أخرجه ابن مردوخه، وأبو نعيم
في الدلالات، والضياء في المختار. قال السيوطي: يسند صحيح (انظر الدر 4/156) قال
أبي كثير: إسناد صحيح، ولم يخرجوه (التفسير 29/5) وانظر مابعده.
(12) المسند 374/1 رقم 346، وقال محققه: إسناد صحيح. أخرجه النسائي من طريق أبي
يزيد ثابت بن بزي زينه. قال أبي كثير: وهو إسناد صحيح (انظر التفسير 29/5) وقال
الهشمي: رجاه ثلاثات إلا أن هلال أبى حساب قال يحيى الفطان: إنه تغير قبل مرتنا. وقال
يحيى بن معيين: لم يغيره ولم يخطط. أتمنى ما أتمنى: مجمع الزوار (76/17) وعزال
السيوطي لأبي بعلب، ابن مردوخه، وأبو نعيم (انظر الدر 4/156).
62 - ثنا ابن كثير، أنا مالك بن سفيان بن الزبير بن عدي، عن طلحة، عن مرة، عن عبد الله قال: لما أسري رسول الله ﷺ إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي مياعرجه، عن الأرض، فيقبض منها، وإنها ينتهي، ما يهبط به من فوقها، فيقبض منها قال: إذ يغشى السدرة مياعرجه، قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله ﷺ ثلاثين، أعظم الصLovات الخمس، وأعطي خواتين سورة البقرة، وغفر له من إثمه شيئاً المقدمات.


(1) المسند 387/1، ورواه أيضاً بننس الإستماني 227/1، أخرجه مسلم والترمذي والناني والنسائي وأبو يعلى وأبو عبيدة وغيرهم، من طريق مالك به (انظر موسوعة فضائل سور وأيات القرآن 174/1 ذكره ابن كثير التفسير).
يعني ابن هارون: ثم تنفس الجبال، وقد الأرض مد الأذم. ثم رفع إلى حديث هشيم. قال: فقويما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالخامل المتم، التي لايديري أهلها حتى تفجؤهم بولادها ليلًا
أو نهارًا(11).


66- حدثنا أبو عمر الضرير، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن


(1) المندب رقم 2868 ورد عليه 2868 ، وقال محققه : إسادة صحيح ، وأخرجه من طرق عن حسان بن PIE (1873)
67- ثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسبي قال: سمعت أبا عوانة، ثنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: ليلة أسرى بني، وصعدت قدمي، وفي نسخة وضعت قدمي، حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس، فعرض علي عيسى بن مريم، قال: فإذا أقرب الناس نبأ شابها، عروة بن مسعود، وعرض علي موسى، فإذا رجل ضرب من الرجال، كأنه من رجال شبهة، وعرض علي إبراهيم، قال: فإذا أقرب الناس نبأ شباب(1).

68- ثنا روح، ثنا صالح بن أبي الأخضر، ثنا ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ليلة أسرى بني أتيت بقدرون قدم لين، وقدح خمر، فنظرت إليهما، فأخذت اللبان، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتتك(2).


(1) المسند 2/628، وإسناد حسن، وهو في الصحيحين بتعمية مطولاً عن طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سورة الجملة الأولى، وروى سلم نحوه أيضاً عن جابر.

(2) المسند 2/627، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد بن زهري، وأطول منه. وانظر الحديث السابق، ذكره ابن كثير (التفسير 37/6).
وأصوات، فقالت: ما هذا ياجبريل؟ قال: هذه الشياطين. يحومون على
أعين بني آدم، أن لا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك
لرأوا المجائب.  

70- حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن أبي علوان قال:
سمعت ابن عباس يقول: فرض على نبيكم ﷺ خمس صلاة، فسأل ربه
عزم وجل فجعلها خمسًا.

71- ثنا يزيد، أنا عبيد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس،
عن النبي ﷺ قال: خبر يوم تتمتعون فيه سبع عشرة، وتسع عشرة
واحدة وعشرين، وقال: وماكربت بلأل من الملككة ليلة أسرى بي إلا

(1) المسند 2/577، وأخرجه من طريق آخر عن حماد بن نحوه (السند: التمار، الشتر، - باب الظلال في الري 2/178).
(2) وذكره ابن كثير وتقال: علي بن زيد بن عبد الرحمن له متناكرات.
(3) التنفسير 6/519. قال برصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد (مصاح الزجاجة).
(4) 2/124 وعزال السباعي لا نأبي شيبة وابن مرزوق (انظر الدرر 4/115).
(5) المرداد 2892، وقال دقيقه: إسناده صحيح، وأخرجه أيضا عن طريق شريك عن أبي علوان.
(6) المسند 2/589، وقال رحمه الله: إسناده صحيح، وأخرجه ابن ح beb (السند: 2892). أخرجه ابن ماجة من طريق شريك من أبي
علوان، وقال الزكي: الصواب عن ابن عمر، وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود بطول من هذا.
(7) كذا قال ابن حجر (السند: البغية - باب الطلاق - باب ماجة، في فضل النص والمحافظة عليها رقم
1270، السند: الطهارة - باب الفضيلة من الجداول 4/124) راحرتن تفسير سبعة الأخطاء
3/476. وقال الألباني: صحيح بما قبله (صحيح ابن ماجة 426) يعني ما قبله
حديث أنفس المخرج في الصحبيين وغيرهما وقد تقدم. ذكر السباعي وعزراء فقط لأحمد (انظر
الدوة 4/115).
قالوا: عليك بالحجامة يامحمد(1).

72- ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا حيوة، أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبيد الرحمن بن عبد الله بن عمر، أخبره عن سالم بن عبد الله، أخبرني أبو أبيب الأساري أن رسول الله ﷺ في ليلة أسرى به رأى إبراهيم، فقال: من معك، ياجبريل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم: مر أمتك، فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة، وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله(2).

السنن 1304/1 رقم 5376، وقال محققه: إسناده صحيح. أخرجه ابن ماجه، والترمذي.


(انظر الدر 105/6).

المصنف 918/5، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: سمحت رسول الله ﷺ.


47
قل: «وِقَطَنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتَفَسِّدَنَّهُ فِي الأَرْضِ مَرَّتَينَ».

73- ثُمَّ أَبو أَسَامَة، أَنَّا زَكْرِيَّا بُنَيَّا زَيَادَةٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بَرْدَةٍ، عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيُبَرِّضَ عَن الْعِبَادِ، أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةِ، وَأَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فِي عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمَا". 

وَأَنْظِرْ حَدِيثٌ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآَثِيّ فِي آيَةٍ رَمَّٰلِّٰٰنِ قَالَ: "وَلَا حِدِيثٌ شَفَاعَةٌ الطَّرِيقِ.

74- ثُمَّ أَبو مَعَاوِيَةٍ، تَأَمَّلَّ، عَن عِبَادِ عَبْدِ الرَّزَقِ، عَن عِبَادِ الرَّزَقِ، عَن طَارِقٍ قَالَ: كَانَتِي مَعَ أَبِي عِبَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَلَقَةٍ، فَذَكَرَ أَهَلَّ الْقُدْرِ، فَقَالَ: فَأَنَّىَ الْحَلَقَةُ مِنْهُمْ أَحَدَ فَخَذِ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَقُرُّ وَقَطِنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتَفَسِّدَنَّهُ فِي الأَرْضِ مَرَّتَينَ وَلَتَعْلَنُ عَلَى كَبِيرِهِ وَأَقُرُّ عَلَى آيَةٍ كَذَا، وَآيَةٍ كَذَا.

75- قَالَ أَحْمَدٌ، مَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى الْجَمِيعِ مِنْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي الإِسْرَأَرِ، فَيُسَأَلْكُنَّ عَنَّمَا لَقَلَ الرَّحْمُ مِنْ أَمَرِ رَبِّكَ وَمَا أَوْتَيْتُكُمْ مِنَ الْعَلْمِ إِلَاءَ قَلِيلٍ"، وَقَطَنَّا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَتَعْلَنُ عَلَى كَبِيرِهِ وَأَقُرُّ عَلَى آيَةٍ كَذَا، وَلَا تَجِلِّعُ مَعَ اللَّهِ إِلَّا هُمْ أَخْرَجُوا عَلَيْهِمَا أَمْرَهُمْ إِنِّي أَدْعُوُ اللَّهَ أَنْ أَدْعُوُ اللَّهَ. 

(1) المَنْدَر: 117/3 أَخْرَجَهُ مَسْلِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَسَامَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا زَكَرَهُ فِي (السُّجُودِ - الدُّرُّ - الدُّرُّ).

(2) مَسْتَحِيَّة: قَالَ: مَسْتَحِيَّةُ حَدِيثٌ عِنْدَ الْأَكْلِ وَالْشَّرْبِ 8/82 رَمَّ، وَقَالَ سَعِيدٌ، إِسْمَاهُ سَعِيدٌ، أَخْرَجَهُ عِبَادُ الرَّزَقِ مِنْ طَرِيقِ الأَهَلِّ.
سوره الإسراء ١٤-١٣-١٢

الأسماء الحسنى (١)

وقرأ أَكْثَرُ نُقُرًا قَالَ رَجَالًا (٢)

قوله تعالى: ٦ وجعلنا الليل والنهار آيتين (٣)

٦٧- قال أحمد: ويقول: وخلقنا الليل والنهار آيتين (٤)

قوله تعالى: ٧ وكل إنسان أزمنة طائره في عنقه (٥)

إلى قوله: کفى بنفسك اليوم عليك حسباً

٧٧- ثنا قطب، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

سمع رسول الله ﷺ يقول: طائر كل إنسان في عنقه. قال ابن لهيعة:

يعني الطيرة (٦)

(١) السنة ٢/٥١٢-٥٠٧، رقم ١٠٧، قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده: مما يحتج

به على الجمعية من القرآن الكريم، فذكر آيات منها ماذكرناه هنا.

(٢) بديع الفراء ٣/١١١ من جزء في تفسير بعض كلمات القرآن مروي عن الإمام أحمد.

(٣) عقائد السلف ص. ٣٧.

(٤) المسند ٣/٢٩٨، وقال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعيف رقية رجاله

رجال الصحيح. (المجمع ٣/٥٩٧) أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريق الحسن بن موسى

عن ابن لهيعة به نحوه: بدون التفسير. وأخرجه الطبري من طريق قتادة، عن جابر عن النبي

(٥) أنه قال: لا يعده ولاطيرة وكل إنسان أزمنة طائره في عنقه. وفيه اقتطاع فإن قتادة لم

يسمع من جابر، والحديث في صحيح مسلم من طريق آخر عن أبي الزبير عن جابر بنلفظ

لاعده ولاطيرة وليس فيه قول: وكل إنسان ذلك. وأما تفسير ابن لهيعة عن الحديث فقال

فبه ابن كشیر: غريب جداً. (انظر تفسير ابن كشیر ٥/٤٩) تفسير الطبري

٥/١٥٥: ٥١. الصحيح – السلمان – ياب لاعده ولاطيرة ٤/٥. ط. فزاع (وقال

السيوطي: إسناده حسن) (انظر الدر ٤٦٧/٦).

٤٤
78 - ثنا وكيع، ثنا أبو جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا أعلم ولا طريقة ولا خدمه. قال: فقام إليه رجل فقال: يارسول الله أرأيت البغيض يكون به الحرب فتجرب الإبل. قال: ذلك القدر، فمن أجره الأول؟


80 - حدثنا روح، حدثنا بسطام بن مسلم، قال: سمعت أبا النبى، قال: سمعت أبا السوار العدو يقرأ هذه الآية: ۚ وكل إنسان أزمناه طائر في منظره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ثم قال: نشرت، وطيبة، أنا ماجنات يا ابن أدم فصحيفتك المنشرة فأعمل فيها ماشئت فأذامت طويت، ثم إذا ذهبت نشرت: اقرأ كتاب كمك بنفسك اليوم عليكم حسبوا»

(۱) المسند ۱۴۸/۲ أخرج ابن ماجة من بتاء عاصم باختصار من طريق وكيع به، وقال البصري: إسناده ضعيف لضعف بيعه. وإسناده صحيح وسنده ضعيف.


۴۰۵
سورة الإسراء 15

81- ثنا عبد الصمد، ثنا عباد بن راشد قال: سمعت الحسن قرأ هذة الآية: "وكل إنسان أنزلت عليه طائره في عتقه" قال: لقد عدل عليك من جمالك حسب نفسك.

قوله تعالى: "ولاتزر وازرة وزر أخرى"

87- ثنا محمد بن جعفر، ثنا عوف، عن حسناء أمه أمنة بن بني صريم، عن عمها قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والتوأمة في الجنة.

وانتظر حديث عائشة وكنذا حديث أبي رفعة المتقدمين في سورة الأنعام.

آية رقم 164.

1(1) الزهد 498/97، وإسناد صحيح، أخرجه الطبري من طريق عですから عن الحسن في آخر طريقه، وفيه: حتى إذا تما طول خشيتك، فجعلت في عتقك ملك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا، (قرأ كتبك كتب ينسل في اليوم عليك حسبها) قد عدل الله عليك من جمالك حسب نفسك. (التفسير 15/164) قال ابن كثير: هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله (التفسير 15/164).

2(2) المسند 508/5، وأخرج أيضًا من طريق إحسان الأزرق عن عوف به (المسند 508/5) وفي إسناد حسان بن معاوية. قال الحافظ: مقتربة. وقال راجي أسناده: أخرجه أبو داود من طريق عوف به (السن - الجن - باب في فضل الشهادة 15/164) وعراه في الدر لابن سعد، وقاسه بن أحمد، وابن عبد البر عن حسان به (النذر 158/6) وقال الألباني: ضعيف (وضعيف الجامع 15899) وقال في صحيح أبي داود: صحيح (نذر 2479/2). وقال في نسبة داود: صحيح (نذر 2479/2). والحديث له شواهد كثيرة منها عن الآسر بن سربع، بدون قوله والمؤيد. قال الهييشي: رواه الطبري، وفيه جماعة، وثقه ابن حبان، وضعفهم غير، وقية رجال الصحيح. وعن ابن عباس قبل حدثنا، قال الهييشي: رواه البزار، ورواه البخاري في الصحيح، وغيره من معاوية بن مالك، وهو ثقة، وله شاهد عن أنس أيضًا، পর্যাযের জানার জন্য আমি এই কথাটি জানি যে এটি যাদের জন্য আশা করা যেতে পারে এই কথা যে যদি বিদ্যমান হবে তবে এটি আমি মন্ত্র করে রাখি ।
سورة الإسراء 15
قوله تعالى "ما أكانا معذبين حتى نبعث رسولًا"

38- ثنا علي بن عبد الله، ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الأحرفت بن قيس، عن الأسود بن سريع أن نبي الله ﷺ قال: أربعية يوم القيامة رجل أسمع شينا، رجل أحقق، ورجل هرم، ورجل مات في فتره، فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شينا. وأما الأحقق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحضوني بالبر. وأما الهمر فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب مأذنتي لك رسول. فأخذ موثيقهم ليطبعه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكونت عليهم بردا وسلاماً.

44- ثنا علي، ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مثل هذا غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحبو إليها.

45- ثنا عفان، ثنا حماد يعني ابن سلمة، أنا عمر عمار يعني ابن أبي عمار عن ابن عباس، قال: أتي علي زمان، وأنا أقول أولاد المسلمين مع المسلمين، أولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله ﷺ سئل عنهم فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين. قال: فلقيت

(2) المسند 244، قال الهيشمي بعد أن عذب لأخود والبزار، رجاهه - أي أحمد - في الطريق الأسود بن سريع، وأبي هريرة رجل الصحيح، وكذلك رجال البيزار فيهما (المجلع 246/7) حدث
الأسود أخرج إسحاق بن راهب، وأياب حبان، وأياب تعمي في المعرفة والطيارين وأياب مردوخ والبهيقي في الاعتقاد. وحديث أبي هريرة أخرج ابن راهب، وأياب مردوخ، والبهيقي. وللحديث شواهد عن أنس والبشر بن عازب وعائشة وثبان وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وغيرهم (انظر تفسير ابن كثير 215/51-53، القدر المفروض 169/6، وانظر المجلع 247/7216).
الرجل فأمسكت عن قوله (1) 86- ثنا موسى بن داود، ثنا عبد الرحمن بن ثابت، عن عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ فيما أعلم، شك موسى: قال: ذراري المسلمين في الجنة، يكفنهم إبراهيم عليه السلام (2). وانظر متقدم في سورة النساء آية 119 عن أبي هريرة.


بلا عمل؛ قال: الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين.


فيعفر الله عنها.

89- ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ سئل عن أولاد المشركين قال: "أعلم بما كانوا عاملين.

(1) المسند 88/6، وأخرج من طريق أبي عقيل، يحيى بن المتركل، عن مراهنة بهية، عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله ﷺ أطفال المشركين، فقال: إن شئت أسوعتك تضافقي في النار. (المستند 88/6) أخرجه أبو داود من طريق محمد بن زياد الأبهاني، عن عبد الله بن أبي قيس به مطولاً. (السنن - السنة - باب في ذراري المشركين 299/4) وقال الأبهاني: صحيح الإسناد.

(2) صحيح أبي داود رقم 546). وأما طريق بهية، ففيه يحيى بن المتركل، قال فيه ابن كثير: وهو مرموق. وقال السبتي: وأخرج الحكم القرمشدي في نوادر الأصول، وابن عبد البر وصفه عن عائشة فذكره. (انظر تفسير ابن كثير 651/6، الدر النشور 148/4) قال الهيثمي: فيه أبو عقيل يحيى بن المتركل، ضعفه جمهور الأئمة أحمد وغيره وحبيبي بن معين، ونقل عنه ترشيداً في رواية من ثلاثة (المجمع 2/177/7).

(3) المسند 328/4، وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والطبراني بنحوه. (المجمع 121/6) وأخرجه النسائي في التفسير من طريق داود به (رقمه 779 وصححه المحقق). وأخرجه أبو داود مختصراً من حديث أبي زائدة، عن الشعبي، عن علامة، عن أبي وائل عن ابن مسعود (السنن - السنة - باب في ذراري المشركين 299/4) وقال الأبهاني: صحيح.

(صحيح أبي داود 1348) وقال ابن كشیر: وقد رواه جمعة من داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علامة، عن سلمة به. ثم قال: وهذا إسناد حين (التفسير 65/6).
سورى الإسراء ١٦٠

عائمين إذ خلقهم١٢٠٠.

٩١- ثانيا سفيان، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أطفال المشركين قالوا: الله أعلم بما كانوا عائمين١٢٠١.

٩١- ثانيا ويكب قال: حدثني طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم من جنائز غلام من الأنصار فقال: يا رسول الله، طوي لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمله. قال: أو غير ذلك ياعائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنين أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للناذر أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم١٢٠٢.

قوله تعالى " أمرنا مترف بها "

انظر حديث سويد بن هبيرة المتقدم في سورة آل عمران آية ١٤١٣-١٤١٤٠٠.
قوله تعالى ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ماتشاء من تركت﴾

٩٢- ثنا حسن بن محمد قال: ثنا دويد عن أبي إسحاق عن زرعة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: الدنيا دار من لادار له ولها يجمع من لا عقل له ﴿١﴾.

قوله تعالى ﴿ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن﴾

٩٣- أخبرن أن فضيل بن عياض قرأ .... وقال أهل السنة: ﴿٢﴾ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ﴿٣﴾ فهذا موصل، وكل شيء في القرآن من أشياء ذلك، فأهل السنة يقولون: هو موصل مجمع، وأهل الإرجاء يقولون: هو مقطع متفرق، ولو كان الأمر كما يقولون، لكان من عصى، وارتطب المعاصي والمحارم، لم يكن عليه سبيل، وكان إقراره يكفيه من العمل، فما أسأنا هذا من قول، وأحقبه فإننا لله وإنا إليه راجعون ﴿٣﴾.

قوله تعالى ﴿والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل﴾

٩٤- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً ﴿٤﴾

(١) المسند ٧١، وأخبر بإنشاء منقطع موقفنا على عبد الله بن مسعود (الزهدي ١٠٨/٨) قال الهيثمي: رجال الصحيح غير دود وهو ثقة (المجمع ٢٢٨/٦) ورد به قال فيه الحافظ: مقبول. ١٠٨/٨ وأبو إسحاق مدلس واختط بأخوة أخرجه البهذي في الشعب من حديث عائشة به، وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود موقفنا. وقال الآخرون: ضعيف. انظر ضعيف الجامع رقم ١٢٢ تفسير، ذكر ابن كثير (التفسير ٥٩/٦) وذكر أيضاً (٤/٨) ووجه في الطبيعة بدلاً من زرعة: عزوة.

(٢) السنة ١٣٧١ رقم ٨١٤، قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي رحمة الله قيل: أخبرت أن فضيل .... فذكر أتار طبري، يحتف عليه أن الإبان قول وعمل، وهذا الجزء منه ولهه اقتطاع.
سورة الإسراء 22-23-24

لا نقص من درجاته عند الله ، وإن كان على الله كرما

قوله تعالى: "لا تجعل مع الله إلها آخر "

انظر ماتقدم في آية 6

95 - حدثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا بشير بن سلمان - كان ينزل في
مسجد المطمرة - عن سوار بن أبي الحكم ، عن طارق بن شهاب عن عبد الله
قال: قال رسول الله ﷺ: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ،
ومن أنزلها بالله عه وجل أشوك الله له بالغني ، إما أجل عاجل أو غني
عاجل.

(1) عزاء السيدي لأحمد في الزهد ، ولم أثق عليه ، وعفوه أيضا لسعد بن منصور وابن أبي
الدرب في صفية الجنة والبهيم في الشهاب (انظر الدار 6/170) أخرجه هناك ، وابن أبي شيبة
عن أبي معاوية عن الأعش ، عن مجاهد ، عن ابن عمر به ، وأخرج أبو نعيم من طريق هناد
به وسنده صحيح ، وقال أبو نعيم: رواه إسرائيل عن ثور عن مجاهد مثله (الزهد 3/127/13
المصنف 323/13 الحنفية 1/4) وقد جاء نحوه مرجعًا من سلمان عند الطباطي ، وابن
مردوخ ، وأبي نعيم في الجلالة وأنصبه: مانع عبد رضوان أن يرتع في الدنيا درجة فارغع ، إلا
وضعه الله في الآخرة درجة أكبر منها وأطول ، ثم قرأ "وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا"
(انظر تفسير ابن كثير 9/76، الدار 6/4/17) وقال المهمش في حديث سلمان: فيه أبو الصباح
عبد الغفور ، وهو متركز في المجمع 69/7 (المصنف 323/13 الحنفية 1/4)

(2) المصد 37/1، و389/1، وأخرجه عن زيد بن أبي سعيد به نحوه (المصنف 323/13 الحنفية 1/4)
وكان خلافه: إسناد الصحيح: أخرجه أبو داود ، والترمذي من طريق بشير به ، وقال الترمذي:
حسن صحيح غريب ، ووقع عند أبي داود سوار أبي حمزة ، وفي ذلك خلاف طويل ، تكلم فيه
محقق المصد باختصار: فارجع إلى شميت (السنن - الزكاة - باب في الاستعفاف ، السنن - الزهد
باب ماجاه في اللهم في الدنيا وحشها 4/62) والآثابي: صحيح (صحيح أبي داود 5/61/31)
ذكى ابن كثير (69/5)
قوله تعالى: "فرضى ربك ألا تعبوا إلا إياء وبالوالدين إحسانًا..."

إلى قوله: "كمارباني صغيرا"

86 - حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف، رجل أدرك والديه - أهدهما أوراهما - عند الكبر لم يدخله الجنة".

87 - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن أرقي عن أبي بني مالك عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك والديه أو أهدهما ثم دخل النار من بعد ذلك، فأبعث الله وأسقحه".

88 - حدثنا يونس بن محمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن الغسيل، قال: حدثني أسيد بن علي، عن أبيه علي بن عبيد، عن أبي أسيد صاحب رسول الله ﷺ وكان قد بدأ، وكان مولاهم قال: "قال أبو أسيد: بينما أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ جاء رجل من الأنصار فقال مارسل الله: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهم ما أتىنهما. قال: نعم، خالص أربعة; الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإذنان عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لارح لك إلا من قبلهما فهو الذي يقي عليك من برهما بعد موتهما".

53
99- ثنا خلف بن الوليد قال: ثنا ابن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معديكرب الكلدي، عن النبي ﷺ: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بالآبرار، فأقربهم (1)

100- ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي، يحدث أن رجلا أمه أمه أو أبوه أو كلاهما، قال شعبة: يقول ذلك أن يطلق امرأته، فجعل عليه منحة محررة، فأتي أبو الداردا، فإذا هو يصلي الضحى بطلبهما، رضي الله عنهما، فشكا له أبو الداردا: أفون تذكر وبر والدك، إنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الوالد أوسط، ياب الجنة فحافظ على الوالد أو اترك (2).


(1) المسند 132/4، وأخرجه من طريق يقية عن بحير به مختصراً (المسند 131/41)، أخرجه ابن ماجة، والحاكم من طريق ابن عياش به، وقال البوصيري: إسناده صحيح، وعزاه للبيعقي أيضاً، وقال الألباني: صحيح (السنن – الأدب – باب الوالدين ح 366/4، المستدرك 151/4، وانظر مرويات ابن ماجة في التفسير ص 266/4) ذكره ابن كثير (التفسير 164).
عند رجلها، ثم الثانية، في مقاعد شنت كمثل هذا القول

2-10. ثنا يزيد ثنا بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده قال:
قلت: يا رسول الله من أب؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمك. قالت: يا رسول الله ثم من؟ قال: أمك. قالت: ثم من؟ قال:
ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب.

3-10. ثنا عفان بن مسلم، ثنا شعبة، أخبرني الوالي بن العيذار بن
حريث قال: سمعت أبا عمرو ال tabindex قال: ثنا صاحب هذا الدار
وأشار إلى دار عبد الله ولم يسمعه - قال: سألت رسول الله ﷺ أي العمل
أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقته. قال: قلت: ثم عبر الوالدين. قال: قلت: ثم أي قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال:
فحدثني بهن ولو استذدت لزادني.

(1) المنسد ٤٧٣، أخرجه أبو نعيم في المعرفة من طريق أحمد به ومابين القويين منه وأخرجه
النسائي، وابن ماجة، والحاكم من طريق ابن جريج به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يعرفه.
وسكت النجاشي، وابن ماجة، صحيح، وقال الآلابكي: صحيح (السن - الجهاد - باب الوصية في
التفت حسن) ٤٩/٦، السن - الجهاد - باب الرجل يغزو وله أبوان ٤/٣٣، المستدرك
١٥٤/٦، وانظر معرفة الصحابة لأبي نعيم - ترجمة جامحة بتحقيقه، صحيح سن ابن ماجة
(2، ٣) المنسد ٢٩٥، ذكره ابن كثير (التفسير). ٤٧٣/٦.

(2) المنسد ٣١ أخرجه أيضا من طريق يحيي بن سعيد عن بهز بن (المنسد ٥) أخرجه أبو
دود، والترمذي، والحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم
يخرجه، وسكت النجاشي، والبخاري، سنة - القدر - باب في بير الوالدين ٤/٣٣، السن - الحاصل -
باب ماجة في بير الوالدين ٤/٣، المستدرك ٤/٣٣، الآلابكي، من صحيح البخاري
(١٧٥/٢) ويعتبر السيوطي المُباشري في الأمهات، والبيهي في الشفاعة (١٧٧/٤) وال蝾.

(3) المنسد ١٠١، رقم ٤٨٩، وأخرجه من طريق شعبة به نحوه ٤٨١ رقم ٤٨٦، وأخرجه من
طريق أبي الأحوص وأبي عبيدة عن ابن مسعود به رقم ٣٩٧، وأخرجه البخاري ومسلم
من طريق أبي عمرو الشيباني به (الصحيح - الصلاة - باب فضل الصلاة لوقتها،
الصحيح - الإباض - باب بيان كون الإباض بالله تعالى أفضل الأعمال) ٨٩/٩، ذكره
السيوطي (الدر). ١٧٧/٤.)


(١) المسند ٣٧٥-٧٨٣، وفيه إسناده دراج رايتة عن أبي الهيشم ضعيفة. وتقر الهيشمي: إسناده حسن (المجمع ١٨١٨) لأنه الخاص من طريق دراج به، وقال: صحيح الإسناد ولم يعرفه بهذه السباق إذا اتفقا على حدث عبد الله بن عمر، ففيهما فجاجه. قال النهيي: قلت: دراج (المستدرك ٤٢/٤) ذكره السيوطي (الدرر ١٧٥/٤)  

(٢) الزهده ١٢٥/٦ ومنذر بن النعمان الأنقش قال: يخبرني بن معين: ثقة ١٠٨، وابن آتش اسمه محمد ابن الحسن قال: الحافظ: صدره فيه، فالإسناد إلى وهب حسن. انظر الجرح والتعديل  

(٣) الزهده ١٢٠/٦ وإسناده إلى عمر رحب. صحيح وقد ثبت في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يسب والديه قالوا: كيف يسب والديه، قال: يسب أبا الرجل فينسب أباه، ويسب أمه فينسب أيه. ذكره السيوطي (الدرر ١٧٥/٤).

108 - ثنا يونس قال: ثنا أبو عوانة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن رجل من بني يريبو قال: أتى النبي ﷺ فسمعته وهو يكلم الناس يقول: يد المعتدي عليها أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أذنباك فاذنناك قال فقال رجل يارسول الله ﷺ: هؤلاء بنو ثعلبة بن يريبو الذين أصابوا ثلاثاً قال:
فقال رسول الله ﷺ: ألا لمجنٍ نفس على أخرى.

109 - ثنا بحريان قال: ثنا رشدين، عن زبان، عن سهل، عن أبيه عن النبي ﷺ: أنه قال: إن الله تبارك وتعالى عباداً لا يكلمهم ﷺ يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، قال له: من أولئك يارسول الله؟ قال: مثير من والديه راغب عنهما، ومتغير من ولده، ورجل أتمن عليه قوم فتكفر
نعمتهم وتبرأ منهم.

(1) المندب 43/6 وآخذه الشاهد فيه في حديث لمحمد بن عمر (المندب 43/2) أخرجه ابن ماجة مختصراً على مذهب المخر من طريق سليمان بن عتيبة، وحسن إسناده البصري، وقال الألباني: صحيح (السانس - الأشرعة - باب مدين المخر) وانظر مرويات ابن ماجة في التفسير (201) ذكره السيوطي (الدرر 176/4).

(2) المندب 64/6 وآخذه نحى من حديث أبي رفعة (المندب 64/8) وقال محققه: إسناده صحيح، قال الهميسي: رجال رجل الصحيح. ثم ذكره من حديث ثعلبة بن زهاد الريبوسي، والأيسي بن ثعلبة عند البزار، وقال: في حديث ثعلبة: رجال رجل الصحيح، وقال في أسناد حديث الأسد رجلاً ثقلاً (المجمع 35/98) ذكره ابن كثير (التفسير 45/7).

(3) المندب 324/6 وفي إسناده: زبان قال الحافظ: صنيف الحديث مع صلاده وعبادة وسهل لا أنس به إلا في رواية زبان عن، وقال الهميسي: رواه أحمد والأسباني وزاد ولهم عناش أهل وفقه زبان ابن كاذب ضعفه أحمد بن منيع وقال أبو حامد: صحيح (المجمع 10/5) ذكره السيوطي وعزاه للبيهقي من طريق سهل به (الدرر 176/8).
قوله تعالى ۴۹ وَأَطَّلَ قَرْبِي حَقّهٍ اَنْظِرُ حَدِيثَ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرْبٍۚ فَمَتَّى تُسْتَنَبِعُ فِي آيَةٍ ۴۹ وَحَدِيثُ البَيْرُوْعِي وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي رَمْثَةۚ إِلَى عِنْدِهِ. ۱۱۱- ثَنَى هَآشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ، ثَنَى لِيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيد، عَنْ سُعْيِدِ بْنِ أَبِي حَلَالِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْهَ قَالَ: أَتَيْرُ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي مَقْدَامٍ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: بِذَٰلِكَ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلٍ وَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَإِنَّهُ كَفَّ أَنْفَقْتُ كَفَّ أَنْفَقْتُ أَنْفَقْتُ أَنْفَقْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تَطَهَّرَكَ، وَتَصِلُّ أَقْرَبَكَ، وَتَعَرِفُ حُسْنَ السَّائِلِ وَالجَّارِ وَالْمَسِكِينِ. فَقَالَ: بِذَٰلِكَ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلٍ وَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَإِنَّهُ كَفَّ أَنْفَقْتُ. فَقَالَ: حُسْبَيْنِ. فَقَالَ: أَيِّدُ إِذَا دِيَرَ اللَّهُ وَأَيِّدُ إِذَا دِيَرَ اللَّهُ. فَقَالَ: أَمَّا ذِلِكَ فَلَمْ تَرَى إِلَى إِيَّاهُ وَلَمْ تَرَى إِلَيْهِ أَيِّدُ إِذَا دِيَرَ اللَّهُ وَلَمْ تَرَى إِلَيْهِ أَيِّدُ إِذَا دِيَرَ اللَّهُ.
لازداد عليه إلا استحاكماً.

112 - ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه قال:
هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله ﷺ قال: إن الله عز وجل قال لي:
أنفق أنفق عليك).

113 - ثنا محمد بن بشر قال: ثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المتذر، عن أسامة بن أبي بكر كانت محصية، وعن عباد بن حمزة، عن
أسامة أن رسول الله ﷺ قال لها: أنفققي أو انضحي أو أنفي هكذا.
وهكذا ولاتبوعي فيوقي الله عليك ولا تحصي نفيحصي الله عليك.

114 - عن يونس بن عبيد رضي الله عنه قال: كان يقال التردد إلى
الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم، والاقتصاد في المعيشة
بلقي عنك نصف المؤونة.

115 - حدثنا عفان، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: ثنا العلاء بن
عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال:
ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله رجلاً وعفت إلا عزاء، وهم وضاعع أحد.

(*) المنسد 2/314.312/4 أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به ( الصحيح - الزكاة - باب الحث.
على الزكاة 2/77 ذكره ابن كثير (التفسير 18/6).
(2) المنسد 3/346.344/6.346.344.346.346.346 أخرجه
البخاري ومسلم من طريق حفصة بن عروة نحوه ( الصحيح - البثة - باب هبة المرأة لغير زوجها.
(3) نصيحة 3/27.26.الصحيح - الزكاة - باب الحث على الإتفاق 2/92 ذكره ابن كثير (التفسير
88/5.
(4) عزاء السباعي لأحمد في الزهد ولم أقف عليه (انظر الدر 179/4) وأخرج الدبلمي نحوه عن
أنس مرفوعاً، وفيه زيادة (انظر المرجع السابق).
(5) المنسد 2/569.567 أخرجه بن منير مسلم من طريق أبي الزناد به ( الصحيح - الزكاة - باب
مثل المفقود والبخيل 2/142، الصحيح - الزكاة - باب مثل البخيل والبخيل 89/3 ذكره
ابن كثير (التفسير 77/6).

69
لله إلا رفعه الله عز وجل (1).

116 - حدثنا أبو عبيدة الحداد قال: ثنا سكين بن عبد العزيز العبدي، ثنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «ماعل من اقتصد» (2).

117 - حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحيش، وإياكم والشريك، فإن الشريك أهلك من كان تقبلك، أرمهم بالتطهير فتقدموا، وأرمهم بالبخل فخُلوا، وأرمهم بالفحش فخُلوا، قال: فقام رجل فقال: نارسل الله أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانه وبدك، فقام ذلك، أو آخر فقال: نارسل الله أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ماكره ربك، والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر والبابي فهجرة البادي أن يجب إذا دعي، ويطيع.

(1) المسند 3892 وأخرجه من طريق آخر عن العلاء بن نحوه ( المسند 2) وأخرج نجده من حديث أبي كيسة الأغاري ( المسند 4316) أخرجه مسلم من طريق العلاء به ( الصحيح - البخاري).


(التفسير 168).
إذا أمر، والخاضر أعظمهما بليئة وأفضلهم أجرًا،
قوله تعالى: "ولانقطعوا أولادكم خشية إبلاق.
118- ثنا يونس، ثنا محمد بن زيد الأرجيمي، قال: سمعت ثابتًا
البناني يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: من كان له
ثلاث بنات أو ثلاث أخوات اقتى الله عزر وجل وأقام عليهم كان معينا في
الجنة هكذا وأشار بأصابعه الأربع (2).
وانتظر ماتقدم في سورة الأنعام آية 151
119- ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي

(1) المسند 487 وقين محقق: إسحاق صحيح. وأخرجه أيضا من طريق عمر بن مرة به نحوه
(السند رقم 797.798) أخرج الطيالسي من طريق شعبة ومحمد عن عمر بن مرة به
مطولا. وروى أبو داود قطعة منه وكذا النسائي والحاكم كلهم من طريق شعبة به. وقال الحاكم:
صحيح الإسناد. ولم بخرجوا وسكت الذهبي (انظر ماكتبه أحمد شاكر تعليقا على الحديث
مسند الطيالسي رقم 2377. المستدرك 815/1 وقين الأباني صحيح. (صحيح الجامع
2975 ذكره ابن كثير (التفسير 188).
(2) المسند 379/3 وأخرج نحوه مع بعض الاختلاف عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر
وعقية بن عامر الجهني وعوف بن مالك الأشعري. (السند 273/776) وقال النجاشي: لم في الصحيح
من عمال جارين، ورواه الطيالسي في الألف بإسنادين ورواه أعمده رجال الصحيح. تحدث ابن عباس قال الهشيمي: رواه
ابن ماجة إلا أنه قال: اثنان تدل أختان ثم قال: فيه شرحبيل بن سعد وقتله ابن جعفر وضعه
جمهور النسية وقية رجله ريثمة الموت، وقال الأباني: حسن. وحدث جابر أخرجه البزار والطياري
في الألف وأثنين متعه وقال الهشيمي: إسحاق أحمد حيدر، وحدث أبي سعيد أخرجه الترمذي
وقف حديث غريب، وحدث عوف بن مالك رواه الطياري وقال الهشيمي: فيه التهاس بينهم وهو
ضمييف. وحدث عقبة أخرجه ابن ماجة، وقال الأباني: صحيح. (انظر المجمع 157/8، الدر
المشروع 274/2 سان الترمذي - البر والصلة - باب ماجة في النطفة على البنت والأختوات
318/4، صحيح سان ابن ماجة - الأدب - باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، 1969.
1960).
يقول: بلغني عن سارة بن مالك يقول: إنه حدث أن رسول الله ﷺ قال له:

"يا سارة، ألقوا على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقات قال: بل اقتربوا إلى الله." (1)

قاله تعالى: "ولا تقتربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله." (2)


(1) المستند 175/4، واسناده، منقطع أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق بُض من موسى بن علي قال: استمعت أبى يذكر عن سارة. فذكره. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت الذهبي. وقال في الزرائد: راجل إسناه ثقات إلا أن علي بن رباح لم يسمع من سارة (السنن - الأدب - باب برائد والإحسان إلى البنات) المستدرك (176/4). ولم يذكر الألباني في صحيح ابن ماجه. ذكره الصحيح في الضر (176/5).

(2) المستند 257-576، وأخرجه أيضاً عن أبي المغيرة عن حريز بن المغيرة) (السنن 257/5).

(3) المجمع 1/199/129 (التحصين 197/7).

* في المطبعة بالجيم والراء والنصب من كتب الرجال وهو حريز بن أشمان ثقة ثابت.
121 - ثنا موسى بن داود قال: أنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن محمد بن راشد الرادي، عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أخرج فيهم الزنا إلا أخذوا بالسمنة، ومن من قوم يظهر فيه الرشأ إلا أخذوا بالرعب.

122 - حدثنا عبد الرزاق، قال: أتينا سفيان، عن الأعشش، عن ذكون، عن أبي هريرة رفعته، قال: لا ينزيه الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الحمر حين يشرب وهو مؤمن، والثوينة معروضة بعد.

123 - ثنا وكيع، عن الأعشش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا ينظروا إلىهم، ولا يركيهم، ولههم عذاب أليم، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.

(1) المسند 5/4، وقال الألباني: ضعيف، وأسناده مسلسل بالعمل الأول: الأنباطي: الانقطاع بين المراوي وعصر، والثانية: مجهول المراوي هذا، والثالثة: عبد الله بن سليمان، قال الحافظ صدوق بخطيء، والرابعة ابن لهيعة (انظر السلسلة الضعيفة 1139) وله شاهد عن ابن عمر بلفظ الزنا يعرث الفقار أخرجه الطيبراني، والبخاري، وأبو عبيدة، والبيهقي (انظر الدار 18/4)

(2) ذكره السيوطي (الدر 4/180)

(3) في الأصول والتصحيح من المصادر المذكورة.

سورة الإسراء.
قوله تعالى: "ولانتقوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"
انظر ماتقدم في سورة الأنعام آية 151

14 - ثنا محمد بن ملجم، عن عائشة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن هنфи بن نورة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفع الناس قتلة أهل الإيام".
16 - ثنا عبد الزرار، ثنا معاذ بن أبي النعيم، عن أبي بكر، عن أبي بكر، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أبي سوسة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أنه قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قلت مثلا:"

(1) المندوب 437/1 ورقم 2738، وقال محققه: "إسناد صحيح، وأخرجاه من طريق هشيم عن مغيرة، فلم يذكر فيه هنبي (رقم 3729) وهم قال فيه الحافظ: مقبول. وقد وقعه ابن حبان، والمجلي، وانظر كلام أحمد شاكر فيه. والحديث آخر عن أبي داود، وأيضا م기가 من طريق إبراهيم بن (السن - الجهاد - باب في النهي عن المثلة 32، السن - الدعاء - باب أفع الناس قتلة، رقم 733). وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه. وقال الألباني: "ضعف للفظاءة وجهالة". وفي كلامه نظر فإن اللفظة غير مسلم له، والجهالة في مصطلحه من وقته، وقد روى موقوفا على ابن مسعود تحت الطربيان. وقال الألباني: "جعفة الغزل إلا الحديث ضعيف مرفوعا وقد يصح مرفوعا أهده مع صحته مرفوعا لامانع من ثبوت مرفوعا لأن الزواج من الثقة مقبولا (انظر ضعيف الجامع 126، السلسلة الشعيبية رقم 1277) دكّر السيوطي وعزّ رأي لابن أبي شيبة (الصر 181/4).

(2) المندوب 17/5 وآخريه أيضا من طريق المحسن قال: "أخيُّي عمران فذكر مثله (السن 144/4) وأخرجه من حديث المغيرة بن شعبة (السن 144/4) أخرجه أبو داود، من طريق قتادة، عن المحسن عن الحاج بن عمران، عن سمرة، عن رمث، عن ميقتله. ولعل المحسين سمعه من سمرة وعثمان مرة أخرى، وأما حاضرا القصة مع الهياح، وهكذا في تصريح بسماع المحسين من سورة سورة حديث المغيرة (السن - الجهاد - باب في النهي عن المثلة 32/3) وقال الألباني:
" صحيح (صحيح أبي داود رقم 722) وعزّ رأي السيوطي لابن أبي شيبة (الصر 181/4)."
 فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحذ أحكام شفرته ثم ليرح ذبيحته(1).

قوله تعالى: «ولاتقربوا مال البيتين إلا بالتي هي أحسن»، انظر ما تقدم في سورة النساء آية 6، وانظر حديث ابن عباس المتقدم في سورة البقرة آية 220.


128- ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد قال: سمعت وائلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن أعظم الفردوية ثلاثة، أن يفتح الرجل على عينيه، يقول: رأيت ولم ير، وأن يفتتح على والديه فيدعى إلى غير أبيه، أو يقول: سمعت...

(1) المصدر 674/5، وأخرج أيضا من طريق أبي قلابة به (المستدي 64/6، 65/6) أخرج مسلم من طريق خالد الحناء، عن أبي قلابة به (الصحيح - الصيد - والنبات - ياب الأمر بإحسان الذبح - والقتل 3/6، تؤادر) ذكره السبقطي (الخر 196/4).

(2) المصدر 674/5، وأخرج أيضا من طريق ابن المبارك، عن الأوزاعي به نقلة: عن أبي قلابة عن أبي مسعود وقال: (المستدي 619/6) أخرج أبو داود من طريق وكرع عن الأوزاعي به وقال الألباني: صحيح (المستدي - الأدب - ياب قول الرجل زعموا 6/6، وانظر صحيح أبي داود رقم 6158) ذكره ابن كثير (التفسير 271/6).
سورة الإسراء 36-37

ولم يسمع مني (1). 129- ثنا عباد بن عباد، عن أبي بوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: من صورة صورة غذب يوم القيامة حتى يتفخ فيها وليس باعثًا، ومن خذل غذب يوم القيامة حتى يعتقد شمرتين وليس عائدا، ومن استمع إلى حدث قوم بفرون به منه صب في أذنيه يوم القيامة.

130- ثنا إسحاق قال: أنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إياكم والظلم، فإن ظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تناقضوا ولا تخافوا ولا تغداوا ولا تناضروا، وكونوا عباد الله إخوانًا (3).

قوله تعالى { ولا تشئ في الأرض مرحًا 4} 131- ثنا عبد الزماء بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه، قال:

(1) المسند 3/349، وأخرج عنه زيد بن الحباب عن معاوية بن حذافة (السناد 1/491/7/6) أخرجه البخاري من طريق عبد الواحد التميمي عن رأيته به وأخرج جزء الرؤيا من حديث ابن عمر (الصحيح). المناقب 8/584، التفسير، باب من كتب في حكم 9/45 ذكر ابن كثير (التفسير 5/77).
(2) المسند 1/167/359/3/42، أخرجه البخاري من طريق أبى حكيم عن عكرمة عن ابن عباس، (السناد 1/347/6/4/42) ذكره ابن كثير (التفسير 5/77).
(3) المسند 2/675، وأخرج من طريق أخرى عن أبي هريرة بن ثور (السناد 2/482/3/417/6/592، البخاري، وصحب مسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة به نحو { بالله تعالى نكاح، } صحيح - التفسير 5/77، البخاري، وصحب مسلم (السناد 1) ذكره ابن كثير (التفسير 5/77).

66
سورة الإسراء 44

هذا محدثنا أبوهريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: بينما رجل يبتكر في بردءن وقد أعجبته نفسه خسفت به الأرض فنهر يتججل فيها حتى يوم القيامة (1).

قوله تعالى: "تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن..."

132- ثنا أسدود بن عامر، ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد عن مورق، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إنى أرى مالاً ترونه وأسمع مالاً تسمعون، أطل السماء و حقوق لها أن تطق، فما فيها موضوع أربع أصبع إلا عليه ملك ساجد، لم علمت ما أعلمنك لضحكتم قليلا، وليكنتم كشيروا ولاتذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم على أو إلى الصعدات تجأرون إلى الله. قال: فقال أبو ذر: والله لوددت أن يشجرة تعضد (2).

قوله تعالى: "وإن من شيء إلا يسبح بحمده"

133- ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد، ثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال وسمع عبد الله يخشى فقال: كنا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم الآيات بركة وأنتم تعدونها تخفيفاً، إننا بيتنا نحن مع رسول الله ﷺ وليس معنا ما فقال لنا رسول الله ﷺ: أطلبا من معه.

(1) المسند 4/315، وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة عن عبد الله بن عمرو (2) المسند 2/577، وأخرجه مسلم عن طريق عبد الرزاق (الصحيح – اللباس – ياب تمرم). التبخر في المشي 17/6 (التنفس 72). ذكر ابن كثير (التنفس 172).

(2) المسند 5/173، وأخرجه ابن ماجة والترمذي، وله شواهد عن جابر وحجيم بن حزام وغيرهما، وقال الألباني: حسن دون قوله والله لوددت فإنه مدرج، يعني في رواية ابن ماجة في حديث آنس (انظر مريبة ابن ماجة في التنفس – سورة الدعاء 64، وقال الألباني: صحيح (صحيح الجامع 31/1) ذكر السبيري نحوه من حديث آنس عند ابن مروية (انظر الفرد 183).
يعني ما فعلنا، فأتي بهما فصبه في إدأ ثم وضع كفمه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصحابه ثم قال: حي على الظهور المبارك والبركة من الله فعملت بطني منه واستسقي الناس، قال: عبد الله، قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤول.

134- ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا زبان، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه صر على قومهم وقف على دواب لهم ورجالهم، فقال لهم: أركبوها سلمًا ودعوها سلمًا، ولا تنخذلوا كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق قرب مرتكب خبر من راكمها. وأكثر ذكرًا الله تبارك وتعالى منه.


أحساه وعدة عدا فلست أستطيع ذلك. ثم انطلق حتى أتي الجبل فقال: 
أيها الجبل اجعلني حجراً من حجارتك، أو تربة من تربتك، أو صخرة من 
صخرك، أو شيئاً ما في جوفك. فقال: أياها العبد الهارب الفار من الطالب 
الذي لا يniejأ طلبه إنه ليس مني شيء إلا يراه الله وينظر إليه قد أحصاه 
وعدة عدا فلست أستطيع ذلك. ثم انطلق حتى أتي على الأرض يعني 
الملح فقال: أياها الهم الماجلني تربة من تربتك أو صخرة من صخرك، أو 
شيئاً ما في جوفك. فأمره الله إليه أجبه. فقال: أياها العبد الفار من 
الطالب الذي لا ينيأ طلبه ارجع من حيث جئت فاجعل عملك لقسمين لرغبة 
أو لرهبة فعله أنما أخذك ربك لم تبال. وخرج فأتى البحر في ساعة 
ف صلى فيه فنادته ضفعة، فقاله: يأداود إنك حدثت نفسك أنك قد 
سبخت في ساعة ليس يذكر الله فيها غيرك. وإن في سبعين ألف ضفعة 
كلها قائمة على رجل تسيح الله تعالى وتقدسه (1)

137- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى داود عليه السلام 
ليلة حتى أصبح فلما أن أصبح وجد في نفسه سروراً فنادته ضفعة: 
"يأداود كنت أداود منك قد أغفيت إغفاء" (2)

138- ثنا خالد بن حيان أبو يزيد المكتبي، ثنا جعفر، عن ميمون بن 
مهيران قال: أتي أبو بكر براق وافر الجناحين فقلبه ثم قال: ماصيد من 

(1) 10 ذكرهم البيروتي وعزاهم لأحمد في الزهد ولم ألق على ما يذكره، إلا أنهم أيضاً لأبي الشيخ 
(النظر الدي بم 185، 164) وأثر ابن عباس آخر أحمد عن المغيرة بن عبيدة نحوه: فقال: حديثنا 
عبد الرحمن حدثنا جعفر بن زيد عن المغيرة بن عبيدة قال: قال داود عليه السلام: "باب هل يات 
أحد من خلك الليلة أطول ذكرك لك مني؟ فأمره الله على وجل إليه: نرم الضفعة... فأذكر 
أثراً (النظر الدي بم 188).

69
138 - ثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي سمعت الصعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: أني النبي ﷺ أجري عليه جبة من طياسة مكفوفة بديباج أو مزورة بديباج فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع، ويضع كل كناس ابن فارس فقام النبي ﷺ مغضبا فأخذ بجامع جبهة فاجبته به وقال: لا أرى عليك ثواب من لا يعقل، ثم رجع رسول الله ﷺ نجلس فقال: إن نرجا عليه السلام لما خضعته الوفاة دعا ابنه فقال: إن قاصر عليكم الوصية أمركم باستين، وأنها كأنا عن اثنتين أنتان، أنتان، إنها كأنا عن الشرك والكبر وآمركم باستين، وإن الله فإن السماء والأرض وما فيها لم وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجع. ولو أن السماء والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إلا الله عليها لفصمتها أو

(1) الزهد 15/2، وجمفر هو ابن برتان، وهذا إسناد رجله ثقات غير أن ميمنون بن مهران لم يدرك أباه بكر فهو منقطع، وعزة السباعي أيضا لأبي الشيخ من طريق ابن مهران به (الداري 12/2). وقد رواه ابن عساكر من طريق الحكم بن عبد الله بن خاتم بن الزهري عن أبي واثد ابن حبيب قال: بيني أنا عند أبي بكر إذ أبي بكر يبكي بل كار يبكي فذكره مرفوعا وفي إسادة الحكم متروكة الحديث واتهم ابناه، وأخرج ابن راهب في سنة من طريق الحكم بن عبد الله بن الزهري قال: أتي أبو بكر كار، فذكره مرفوعا وقال ابن حجر: هذا لفظ في إسادة محمد بن عبد الرحمان الفقيhort، قال اللحن: كناش مشهور، وقال الألباني في الحديث: موضوع، وعزة السباعي لابن مرديبه أيضا وقال التأريخ متبعي السباعي: وفه يعرف أن رمز المصفف لسنه غير معلوم، وله شاهد على ابن مسعود وآبي الٌدنل، ومرثه ابن أبي موسى رئاس، ولعل الحديث يرتفع للحسن كما قال السباعي بسبب إسناد هنا والله أعلم (النظر الدار 18/6/4، الحلية 7، الطالب عاليا 254/3، السلسلة المصورا رقم 1877، الحادي 126/2).
لقصمتها وأمرها بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وليها يرزق كل شيء 

قوله تعالى { وظفون إن ليشتم إلا قليلا } 

139 - قال أحمد: أما قوله: { إن ليشتم إلا عشرا } وذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ماكانوا يكتبون به من أمر البعث، قال بعضهم لبعض: { إن ليشتم في القبور إلا عشر ليل }، واستكروا العشر فقالوا: { إن ليشتم إلا يوما }، ثم استكروا اليوم فقالوا: { إن ليشتم إلا قليلا }، ثم ماشكت فيه الزوجة. 

قوله تعالى { وقيل لعباد يقولوا التي هي أحسن } 

140 - ثنا عفان، ثنا حماد، أنا علي بن زيد، عن الحسن حدثني رجل من بني سليم قال: { أتبت النبي } وهو في أزلفة من الناس نسمعه يقول: { المسلم آخر المسلم لابطله ولاخذه التقوى هنال }، قال حماد: وقال 

(1) المسند 275/2 رقم 7103 وقال محققه: إسادة صحيح وهو مختصر 868 وأخرجه أيضا من طريق حماد بن زيد عن الصعب به مطولا ( المسند 169/2-170 رقم 1683 ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن الصعب به. وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ: { إسادة صحيح ولم يخرجه } وقال البخاري: رجال ثقات وعزة أيضا للطبرياني والإيزار. { انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر } رقم 1683 المجمع 171/5، ورمعة، السيوطي ليس مدونا ( انظر الدر 183/4 )، وله شهادة من حديث جابر بن يحيى عن أبي جربه في كلام نوح رضي الله عنه، { إسادة } فيه ضعف في النهي ضعيف عند الأكثرين، وعزة، السيوطي 

(2) عقائد السلف 58.
سورة الإسراء ۵۲- ۵۵

بيده إلى صدره ومتواضع رجلان في الله عز وجل فتعفر بينهم إلا يحدث
حدثه أحدهما والمحدث شر والمحدث شر والمتحدث شر(۱).

قوله تعالى «إن الشيطان يمزع بينهم»

۱۴۱ - ثنا عبد الزريق بن همام ، ثنا معمر ، عن همام بن منبه قال:
هذا ما حدثنا به أبو هربة عن رسول الله ﷺ قال: لا يشين أحدكم إلى أخيه
بالمسلج فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان يمزع في يده فيقع في حفرة من
نار(۲).

قوله تعالى «ولقد فضلت بعض النبين على بعض»

۱۴۲ - ثنا أبو النضر ، ثنا ورقية قال: سمعت عمر بن يحيى المazıني
حدث عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء يهوذي إلى رسول الله ﷺ
قد ضرب في وجهه ، فقال له: ضرني رجل من أصحابك. فقال له
النبي ﷺ لم فعلت ؟ قال: يارسول الله فضل موسى عليه. فقال النبي
ﷺ: لا تفضلوا بعض الأنباء على بعض ، فإن الناس يصعبون يوم
القيامة فأكون أول من يرفع رأسه من التراب فأجد موسى عليه السلام عند
العرض لأدري أكان في اليمن صدق أم لا(۳).

(۱) المسند ۵۷۱ ، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، وتأل الهيثمي : رواه أحمد
إسناده حسن (المجمع ۱۷۵/۱) والجزء الأول من الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من
طرق أخرى غير هذه الطريق. ذكره ابن كثير (التفسير ۵۴/۸).
(۲) المسند ۲۳۷، أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الزراق بن (الصحيح - الفقية - باب من
حمل علينا السلام قليل من ن ۶/۹ ، الصحيح - البقر - باب النهي عن الإشارة بالسلاح
۸۴/۸) ذكره ابن كثير (التفسير ۲۶/۸).
(۳) المسند ۳۷۴ ، وأخرجه أيضاً بالظفر آخر من طريق سفيان عن عمر بن يحيى وهو حديث
أبو هربة بن بدوى ( المسند ۳۷۴/۲) أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمر بن يحيى وهو حديث
أيضاً بنجد من حديث أبي هربة ( الصحيح - التفسير - باب ما جاء موسى النبي عليه السلام - سورة
الأعراف آية ۱۴۳) ذكره ابن كثير (التفسير ۸۰/۸).
قوله تعالى: "واتنيا داود زيروا \\
انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة الرعد آية 31 \\
143- ثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، أخبرنا عبد الرحمن ابن بوزيه قال: في زبور آل داود ثلاثة أحرف: طوبي لم يسلك سبيل الخاطئين، طوبي لم يتأثر بأمر الظالمين، طوبي لم يجلس البطالين{(1)}. \\
144- ثنا روح ومحمد بن جعفر، ثنا عوف، عن خالد بن باب الرعي قال: وجدت فاحصة الزبور الذي يقال له زبور داود عليه السلام: إن رأس الحكمة خشبة الرعب عز وجل{1}. \\
145- ثنا إسماعيل بن محمد، ثنا مروان، ثنا أيوب الفلسطيني قال: مكتوب في مزامير داود عليه السلام تدري من أغرف من عبادي قال: لن يارب؟ قال: للذي إذا أذنب ذنبها ارتحلت لتلك مفاصله، ذاك الذي أمر ملائكتي أن لا تكتب عليه ذلك الذنب{(2)}. \\
146- عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال: في أول شيء من مزامير داود عليه السلام: طوبي لرجل لايسلك طريق الخاطئين ولم يجلس البطالين، وينصي على عبادة ربه عز وجل، فمثله كملش شجرة ثابتة على ساقية \\

(1) الزهد 138/1، وإسناده إلى عبد الرحمن صحيح، وعبد الرحمن قال فيهما الحافظ: مقبول، هذا وقد صحخت الراو الثانية من بوزيه إلى رواه ووضع نقطتان فوق الهاء والتصويب من التقرير. 
(2) الزهد 139/1، وإسناده إلى خالد صحيح، وعذره السبوعي أيضاً لابن أبي شيبة: (الدر/24/3/247). 
(3) الترجمة: تصريف (عرف) (غفر) وواب (ثابت) والتصحيف من كتب التراجم. 
(4) الزهد 139/1، ومروان لم تستطع تحديد رواه ابن شجاع الجبري تزيل بغداد وهو صدر لة 
أرهام، وإسماعيل بن محمد بن شنادي من خيار الناس ترمي في التم إلي وأيوب الفلسطيني هو 
ابن قطن قال الحافظ: فيه لين.
لا يزال فيها الماء يفصل شرها في زمن الشمار ولاتزال خضرا في غير زمن الشمار.

147 - عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: قرأت في بعض زبور داود عليه السلام: تساقطت القرى وأبطل ذكرهم وأنا دائم النهر ومقدع كرسي للقضاء.

148 - عن وهب رضي الله عنه قال: وجدت في كتاب داود عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يقول: إعزتي وجلالي إن من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ومارتدت عن شيء أريد ترديدي عن موت المؤمن قد علمت أنه يكره الموت ولا يد له منه وأنا أكره أن أسوه.

149 - عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال: في حكمة آل داود: وحق على الماقل أن لا ينسغل عن أربع ساعات: ساعة ينادي به وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفضي فيها إلى خواوته الذين يخبرونه بيئه وصدقونه عن نفسه وساعة يخلي بين نفسه وبين ذاتها فيما يبل ويحمل فإن هذه الساعات عون على هذه الساعات وإجماع للقلوب وحق على الماقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا لسانيه مقبلا على شأنه وحق على الماقل أن لا يظف إلا في إحدى ثلاث زاد لمعاد أو مرمة لعاش أو لزنة في غير محرم.

150 - وعن مالك عن دينار رضي الله عنه قال: مكتوب في الزبور بلطل الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين يملك الله عز وجل كل ذي شفتين مختلفتين قال: ومكتوب في الزبور بنار الماقل تحت قرق المدينة.

151 - عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: مكتوب في الزبور وهو

---

(1) - (2) ذكرها السباعي وعزاها لأحمد فقط ولم أجدها (انظر الدر 4/189) وأثر وبه رقم 3 ثابت مرفوعا في صحيح البخاري بنحوه.

74
سورة الإسراء 59

أول الزبور طويلاً لَّم يَسْلَك سبيل الأئمة ولم يجالس الخطائين ولم يفن فيهم المستهزئين ولكن همه سنة الله عز وجل وإياها يتعلم بالليل والنهار مثله مثل شجرة تنبت على شط تؤتي ثمرتها في حينها ولا يتناثر من ورقها شيء وكل عمله بأمري ليس ذلك مثل عمل المنافقين (11).

152- عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: قرأت في الزبور بكر المنافق يحترق المسكن (12).

قلوه تعالى (2) ومأمنونان نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون (3).

153- ثنا عثمان بن محمد ، ثنا جريج ، عن الأعمش ، عن جعفر بن إياس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن ينحى الجبال عنهم فيزدروا فقال له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم قال: لا، بل تستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية (3) ومأمنونان أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة (4).

---

(1) ذكره السيروطي وعزاء لأحمد فقط ولم أجد (انظر الدار 187). (2) عزاء السيروطي لأحمد ولم أجد، وقد وقعت عليه مطولاً من زيادات ابنه عبد الله وإسناده إلى مالك صحيح (انظر الزهد 321). (3) المندش 278/7 رخصه المعفن وأخرجه أحمد بن ذوق آخر ولم ينص على الآية من طريق عثمان أبي الحكم عن ابن عباس وقال محقفه: إسناد صحيح (المندش 247/7) وأخرجه النسائي في التفسير وإن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طريق جعفر بن رقان الذهبي: حديث صحيح وأخرجه الحاكم من طريق عمران بن عبد الأدمس والشافعي عن سكك الذهبي في الموضوعين وقال ابن كثير في الطبقتين: وهذان إسنادان جميلان (انظر التفسير ابن كثير 199/4، 1616). (4) تفسير ابن أبي حاتم رقم 249/7 المستدرك 279/4، 1620/4، 240/4، 243/4. (البداية 56، صحيح البيرية – الجبل الثاني)
وإنظر حديث جابر المتقدم في سورة الأعراف آية 77
قله تعالى ﴿وماترسِ بالآيات إلا تخويفا﴾
154 - ثنا عبد الأعلى وزيدي بن إبراهيم المعتى قالا: ثنا يونس، عن
الحسن، عن أبي بكر بن يحيى عن إبراهيم بن عمر، قال: سمعت السحيم على
عبادة رسول الله ﷺ، فقام يجر ثوبه مسمخلا حتى أتي المسجد وثاب الناس فصلى
ركعتين فقلت: يعدوني، منها ثم أقبل علينا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات
الله تبارك وتعالى يخوف بهما عباده ولا ينكفسان لموت أحد - قال: وكان ابنه
إبراهيم عليه السلام (قد) مات - فإذا رأيت منهما شيئا فصلوا وادعوا
حتى يكشف منهما ما بك. (1)
155 - ثنا يزيد بن هارون أبنا نوح بن قيس عن محمد بن سيف عن
الحسن في قوله عز وجل: ﴿وماترس بالآيات إلا تخويفا﴾ قال: الموت
الذراع. (2)
قله تعالى ﴿وما جعلنا الروية التي أرينك إلا فتنة للناس
والشجرة الملعونة في القرآن﴾
156 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله

(1) المصدق 37/5 وأخرجه أيضا عن عائشة، وأسماء، وابن عباس، وأبي مسعود، وقيصة.
ومحمد بن سعيد وغيرهم (المصدق 358/169, 118, 106/20, 106/1), 169.
(2) أخرج البخاري من طريق بونس عن الحسن بن الحسين - الصحيح - الكسوف - بأبي
عبادة بالكسوف 426/6 فتح 13 ذكره ابن كثير (التفسير 189).
سورة الإسراء ۹۶-۹۷

عز وجل وماجعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس قال: هي رؤيا عين رآها النبي ﷺ ليلة أسرى به. (۱)
وأنظر حدث ابن عباس المتقدم في أول السورة عن شجرة الزقوم وقال أبي جهل فيها:

قوله تعالى { وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم } ۹۷-۱۰۶

- ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كرب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: لو أن أحكم أول أهدهم إذا أتي امرأته قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مارزقتني ثم كان بينهما ولد إلا لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان. (۲)

قوله تعالى { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان } ۱۰۸-۱۲۷

- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أخذهم بغيره في السفر. (۳)

References:
(۱) المسند ۱۱۲۶، وأخرجه من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن هشام (المستخدم ۳۰۰) أخرجه البخاري من طريق سفيان عن عمرو به نجرة (البخاري ۱۵۷/۲۶۸)، التفسير - سورة بني إسرائيل ۱۸۸/۷۸۱.
(۲) المسند ۱۹۸/۲۰۸ أخرجوا البخاري ومسلم من طريق منصور به (البخاري - باب صفته إبليس وجنده ۱۴۸/۴، الصحيح - النكاف - باب ما يستحب أن يكونه عند الجماع ۱۴۸/۱۴۹-۱۵۰، الصحيح - باب ما يستحب أن يكونه عند الجماع ۱۴۸/۱۴۹-۱۵۰، صحيح البخاري ۱۵۰/۴) ذكره ابن كثير (التفسير ۱۹۸/۱۴۹).
(۳) المسند ۱۸۸/۲ وقته إسحاق ابن لهيعة، وفيه ضعف ثم هو مدنس، وقال الهيثمي: رواه أحمد وقته ابن لهيعة (المجمع ۱۱۶/۱) يذكره ابن كثير (التفسير ۱۹۸/۱۴۹).
سورة الإسراء ١٨-٧٩

قوله تعالى: «وَقَرَّانُ الْفَجَرِ كَانَ مَشْهُورًا»


قوله تعالى: «وَمِنِ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لِكَ»

١٦١- ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، ثنا عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنذر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ.

(١) المنسد ٧٨٠٠، وأخرج من طريق مسعود بن المسبب عن أبي هريرة به نحوه (المسلم ٧٨٥) أخرج البيخارى ومسلم من طريق معمر (ال الصحيح - التفسير - سورة بني إسرائيل ٨/٦، الصحيح - السجاد - باب فضل صلاة الجماعة ٧/١٥٠، نزاهة).

(٢) المنسد ٢٧٤٤، أخرج البيخارى والنسائي وابن ماجة وابن جيرير من طريق أسباب به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح الإسناد، وأخرج البيخارى والحاكم من طريق علي بن ميموم عن الأعمش به نحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وسكوت الذهبي. (السنج، التفسير - سورة بني إسرائيل ٢٠/٢، النسائي - الصلاة - باب وقت صلاة الفجر ١/٢٢، التفسير ١٣٩/١٥، المستدرك ١٠١١/١، وانظر تفسير ابن كثير ٥/٩٩، صحيح الترمذي ٣/٨٨) وله شاهد عن أبي الدرداء، مرتفعًا ينحو عند الطبراني وابن جرير وغيرهما وعند ابن مسعود وابن عبيدة، وعند إبراهيم وقائمة ومجاجه عند ابن جرير (النظر الدار ١٩٨/٤، والتفسير ابن جرير ١٢٩/١٥) ١٤٠٢/١٤١، وانظر الحديث السابق.

٧٨
سورة الإسراء

يقول: أفضل الصلاة بعد المنفرضة صلات في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم.

وترى حديث ابن عباس المتقدم في سورة آل عمران آية 190

"172 - ثنا وكيع، ثنا الأعشى، عن شمر بن عطية، عن شمر بن حوشب عن أبي أبام، نافله لك قال: إذا كانت النافلة خاصة لرسول الله (ﷺ)."

 قوله تعالى "عسي أن يبعثك ربك مقاما محمرة".

173 - ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا داود الأوزي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي (ﷺ) في قوله "عسي أن يبعثك ربك مقاما محمرة" قال: هو المقام الذي أشفع لأمي فيه (ﷺ).

(1) المسند 2462 وأخرج من طريق حميد به نحوه (المستند 344/2) أخرجه مسلم من طريق حميس به (ال الصحيح - الصحيح - الصوم - باب نافلة الصوم المحرم 169/3) ذكره ابن كثير (تفسيره 100).

(2) المسند 2569، وأخرج من طريق أبي غالب عن أبي أبام، عن أبيه في حديث الذي يسمى الوضوء تكرر صلاته فضيلة فقال رجل: تكرر له نافلة قال أبو أبام إننا نافلة للنبي (ﷺ). كيف تكون له نافلة وهو يسوي في الذنوب وتطهيرا؟ تكرر له نافلة راجراً (المستند 245/2) قال الهيثمي نواب أحمد بن واسد في أحدهما شهير وفي الآخر أبو غالب ورد وثقة وفيهما ضعف لأبى (المصنف 143/16) أخرج ابن جبر مختصراً من طريق شرور (تفسيره 163/7) رواه السيوطي أيضاً لابن أبي حاتم والطابلس وقلت وغيرهم وشهد له ماروا الطبري عن مجاهد ونحو ذلك ورواه أيضاً ابن المتنى وابن نصر وغيرهما واجب تحقيق ذلك عنن النافلة والعسن وغيره (انظر تفسير الطبري 143/16 ) وتبني ابن كثير 5/616 البخاري المصنف 16/16)

(3) المسند 1887، وأخرج من طريق وكيع عن داود به نحوه (المستند 9733) وداراالراعي ضعيف ولكن الحديث شهد كثيراً راواه ماتأ، أخرجه الترمذي، وابن جبر من طريق وكيع عن داود به وقال الترمذي: هذا حديث حسن بل قال الطبري: صب به أكبر عن رسول الله (ﷺ). وقال الآلباني: صحيح (السان - التفسير - سورة بني إسرائيل 162/5، التفسير 165/16).

صحيح الترمذي 107/8."

79
164 - ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن أبي عروبة، ثنا قتادة، عن أنس
ابن مالك، عن النبي ﷺ قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون ذلك
فيقولون: لو استشفعنا على رينا عز وجل فأراحتنا من مكانا هذا. فيأتيون
آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله عز وجل بيده
وأسجد لك ملكاكه وعلمك أسماء كل شيء فماشفع لنا إلى رينا عز وجل
بريحتنا من مكانا هذا. فيقولون لهم آدم: لست هناكم. وذكر ذنبي الذي
أصاب، فيستححي ربه عز وجل ويقولون: ولكن انتوا نوها فإنهار رسول
بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتيون نروحا فيقولون: لست هناكم. وذكر لهم
خطيثته وسؤاله ربه عز وجل ماليس له به علم، فيستححي ربه بذلك. ولكن
انتوا إبراهيم خليل الرحمن عز وجل فيأتيون فيقولون: لست هناكم ولكن
موسى عليه السلام عبدا كلما الله وأعطاه النور واعظه فيأتيون: لست
هناكم. وذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستححي ربه من ذلك.
ولكن انتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلماته وروحه، فيأتيون عيسى فيقولون:
لست هناكم ولكن انتوا محمد ﷺ عبد الله غفر الله له ما تقدم من ذنه
وماتأخر. فيأتيون - قال الحسن هذا الخريف: فآقوم فأمشي بين سماطين
من المؤمنين - قال أنس - حتى أستأذن على ربي عز وجل فيؤذن لي فإذا
رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا إلى ربي عز وجل، فيدعني ماء الله
أن يدعني، قال: ثم يقال: ارفع محمد، قال تسمع، وسند تعطه، وافشاع
تشفع، فأرفع رأسي، فأحمد، بتحميد يعلمني، ثم أشعف فيجد لي حدا
فادخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت أو
خررت ساجدا لربي فيدعني ماء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد،
قل تسمع، وسند تعطه، وافشاع تشفع، فأرفع رأسي، فأحمد، بتحميد
يعلمني، ثم أشعف فيجد لي حدا فادخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثالثة فإذا
رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعني ماء الله أن يدعني. ثم

80
يقال: أرفع محمد، وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد، بتحميد علمينه، ثم أشفع فيجد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول: يارب مابقي إلا من جسمه القرآن. فحدثنا أسن بن مالك أن النبي ﷺ قال: فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير مايزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن بركة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مايزن ذرة.

115 - ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا أبو حيان قال: ثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله ﷺ بن هزيم، فوقع إليه الذرع وكانت تعجج فنسى نسيبة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وله تدرون لم ذلك، يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدار الشمس فيبلغ الناس من الفم والكب مالابطبقون ولا يتحملون فيقول ببعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنت فيه، ألا ترون إلى ماقد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى رجع عز وجل فيقول بعض الناس لبعض: أبكم آدم فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر خلقك الله بيد، وتلغ فيك عن روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى مانحن فيه! ألا ترى ماقد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسى نفسى نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فيأتيون نوحًا، فيقولون: ياتوه، أنت أول الرسل إلى

(1) المسند 116/3، وأخرجه من طريق ثابت عن أبيه نحوه (المند 448/3) أخرجه البغعري ومسلم وتقدم تخرجه وذكره مختصرا في سورة البقرة آية 39 (وانظر أيضا مرويات ابن ماجة - الإسراء 779).
أهل الأرض وسمال الله عبادا شكورا، فاشفعن لنا عند ربك، ألا ترى إلى مانحن فيه؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولكن يغضب بعده مثله، وإنها كانت لي دعوة على قومي نفسي نفسي، فيقولوا إذ هبوا إلى إبراهيم، فأتيون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله، وخيله من أهل الأرض، فاشفعن لنا إلى ربك، ألا ترى إلى مانحن فيه؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولكن يغضب بعده مثله، فذكر كذباته نفسي نفسي نفسي، إذ هبوا إلى غيري، إذ هبوا إلى موسى عليه السلام، فأتيون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، اصفاق الله رسالته، وتبكيمه على الناس، فاشفعن لنا إلى ربك، ألا ترى إلى مانحن فيه؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولكن يغضب بعده مثله، وإنى قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي، إذ هبوا إلى غيري، إذ هبوا إلى عيسى، فأتيون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكاملته ألقاها إلى مريم وروح منه - قال: هكذا هو، وكلمت الناس في المهد، فاشفعن لنا إلى ربك، ألا ترى إلى مانحن فيه؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولكن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبًا، إذ هبوا إلى غيري، إذ هبوا إلى محمد، فأتيون فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ماتقدم منه ومتأخر، فاشفعن لنا إلى ربك، ألا ترى إلى مانحن فيه؟ ألا ترى ماقد بلغنا؟ فأتيون تحت العرش فأقنع ساجدا لرب، عز وجل، ثم يفتح الله علي، وليلهمني من محامده وحسن ثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فأتيت: يا محمد أرفع رأسك، وسل تعظة، فاشفعن تعظة، فأتيون: يارب أمي أمتي، يا رب أمي أمتي،
يُبرِّرَ أمتي أمتٌ يارب. فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب
عليه من التابب الأدنى من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من
الأبواب (1).

166- ثنا يونس بن محمد، ثنا حرب بن ميمون أبو الخطب الأنصاري
عن النضر بن أنس عن أنس قال: حدثني نبي الله ﷺ: إنني لقائم أنظر
أمتني تعبر على الصراط إذا جاءني عيسى فقال: هذه الأنباء قد جاءتك
ياسلمت يشكون أو قال: يجتمعون إليك ويدعون الله عز وجل أن يفرقو
جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لنم ماهم فيه والمخلق ملجمون في العرق، وأما
المؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر فيتغشاه الموت، قال: قال عيسى:
انتظر حتى أرجع إليك قال: فذهب نبي الله ﷺ حتى قام تحت العرش فلقي
مام يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسى فأوحى الله عز وجل إلى جبريل اذهب
إلى محمد فقال له: ارفع رأسك سل تعت واشفع قال: فشفعت في
أمتني أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسان واحده قال: فمازلت أتردده
على ربي عز وجل فلا أقوم مقاما إلا شفعت، حتى أعطاني الله عز وجل
من ذلك أن قال: يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد
ألا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك (2).

167- ثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثني محمد بن حرب قال: حدثني
الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب
ابن مالك أن رسول الله ﷺ قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي

---
(1) المندب 2/436-425/6، آخره البخاري وصل من طريق أبي حيان التميمي به (ال الصحيح -
التفسير - سورة بني إسرائيل 6/10-11، الصحيح - الإيمان - باب أدتى أهل الجنة منزلة
127/1-129/1) ذكره ابن كثير (التفسير 1/6-7).
(2) المندب 2/378، ورده البخاري: رواه أحمد وربه رجل الصحيح (المجمع 178/376-377/1)ذكره ابن كثير (التفسير 6/1).

83
على تل ويكسيسيو ربي تبارك وتعالى حلة خيراء ثم يؤذن لي فأقول مشاء الله أن أقول فذاك المقام المحمود(1)

168 - ثنا أبو عامر ثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي ﷺ قال؛ إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر(2).

169 - ثنا محمد بن مضعب ثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال; أنا سيد ولد آدم أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع(3).

170 - ثنا عازم بن الفضل ثنا أبو سعيد ثنا ابن زيد ثنا علي بن الحكم البتراني عن عثمان عن إبراهيم عن علامة والأسود عن ابن مسعود قال؛ جاء ابنا ملكة إلى النبي ﷺ فقالاً; إن أمي كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد - قال; ذكر الضيف - غير أنها كانت وأدت في الجاهلية. قال؛ أمكما في النار. فأذيرا والشري يرى في وجوههما فأمر بهما فردا فرجعا والسرور يرى في وجوههما رجياً أن يكون قد حدث شيء فقال؛ أمي مع أمكما. قال رجل من المنافقين وعائضي هذا عن أمه شيئاً ونحن

(1) المسند 3/457، وقال الهيشمي: رواه أحمد وجاه رجل الصحيح (المجمع 2/7)). أخرجه ابن جبر وابن حبان والحاكم من طريق محمد بن حرب به رحل الحاكم. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكوت الذهبي (التفسير 15/17) موراد التهذيب 1939، المستدرك 2/367، ذكره ابن كثير (التفسير 5/327).
(2) المسند 6/137، وأخرجه بعده بعلان من طريق عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل به أخرجه الترمذي وابن جاهيل من طريق ابن عقيل به وقال الذهبي: حسن. وذكره قال الألباني (منهور معايير ابن ماجة - الإسراء 79).
(3) المسند 7/643، أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة (ال الصحيح - الفضائل - باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلق 7/59/7)، ذكره ابن كثير (التفسير 17/7/5).

84


١٧١. ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنازيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي الدرداء: قال: قال رسول الله ﷺ: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر.

(١) المسند ٣٨٠، رقم ٣٧٨٨، وضمنه محققه أخرجه ابن جرير مختصرا والحاكم مطول من طريق علي بن الحكيم بقول صحيح الإسناد. ولم يخرج وإنه phápي عليه وإنو اقوام هو أبو البقان، فاقته للذوي ببكله: لا أوافق عن ضعفاء الدارضي والباقيان ثقات (التفسير ١٤٦/١٥، المستدرك ٤٠/٣٥، وقال الهيثمي: رواه أحمد واليزار والطياري، وفي أسانيدهم كلهم عنوان بن عمرو وهو ضعيف (المجمع ٣٢٢)، (٣٦٢-٣٦٣) وليس أجزاء الحديث شواهد ركض تقدم جزء من أوله عند قوله تعالى (ما كنا معذبين حتى نعت به رسولا). ذكره ابن كثير (التفسير ٤/١٤، ١٠٤).
إلى بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال له رجل: يارسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غرب محجولون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كلهم بأيمنهم، وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم.

172 - حدثنا محمد بن ثنا عبد الله أنبأنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا أدراد وأبا الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: أنا أول من يؤذن له بالسجود. فذكر معناه (1).


(1) المسند 196/5، ورواية عبد الله بن عابن لهيعة، وهو صرح ابن لهيعة بالحديث فأما تدليسه، أرواه أيضا من طريق حبيبي بن إسحاق و.Compile. بن عبيد بن عبد الله بن لهيعة، وهو نبوءة، قال الهيثمي: روحا أحمد الطبري في الكبير بإختصار ونبيه ابن لهيعة وهو صروع وله طريق يأتي في البهت. ثم قال في البهت: روحا أحمد والهوار ببناة: إنه معروف، وهو صروع وله طريق يأتي في البهت.

(2) المسند 346/5، وقال الهيثمي: رجاله وثنوا على ضعف كثیر في أبي إسرائيل الملاك 10. هل كثر عن بريدة بالحديث المزروع فقط أخرج الطبري في الأوسمة وقال الهيثمي: فيه سبيل بن عبد الله ببريده وهو ضعيف 10، وله شاهد من أهل البنيه عند الطبري في الأوسمة وهو ضعيف أيضا (الهفظ المجدد 378/10) وقال الآلباني: ضعيف (ضعيف الجامع).
سورة الإسراء 20:84-87

قال تعالى: «وَقَالَ رَبِّ أَخْرَجْنِي مَدْخَلُ صَدِيقٍ وَأَخْرَجْنِي مَدْخَلُ صَدِيقٍ»

174- حدثنا جرير بن قايوس، عن ابن عباس، كأن رسول الله ﷺ بكيّة ثم أمر بالهجرة، وأنزل عليه: «وَقَالَ رَبِّ أَخْرَجْنِي مَدْخَلُ صَدِيقٍ وَأَخْرَجْنِي مَدْخَلُ صَدِيقٍ»

قوله تعالى: «وَقَالَ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهِقَ الْبَاطِلَ»

175- حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي ماعز بن عبد الله بن مسعود، دخل النبي ﷺ حيّةً وحول الكعبة ستون وثمانمائة نصب فجعل يطعنه بصراً كان بيده، ويقول: «جاء الحق ومايبدئ الباطل ومايغيد».

وقوله تعالى: «قَلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهْ»

176- قال أحمد: قال وكيع: حدثنا أبو يونس، سمع الحسن - قال:

أحمد: وهو مبارك بن حسان - يعني: يعنى حيث كل يعمل على شاكنته قال:

(1) المسند 948 رواه محققه إسناد صحيح، آخرجه الترمذي والحاكم من طريق جرير به وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرج له. وسكت النهيبي، وأخرجه الضياء في المختارة ولم يذكره الألباني في صحيح الترمذي (السنن - التفسير - سورة بني إسرائيل 5/4/3، المستدرك 3/3، وانظر الدر 198/5، والحديث في إسناده قايوس وفيه لين) ولكن صحيح الأئمة له بدليل أنه من جيد حديث ولا يسما أن له شواهد عن الحسن البصري.

وcoutاية زيد (انظر تفسير ابن كثير 8/108).

(2) المسند 948، آخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان به (الصحيح - التفسير - سورة بني إسرائيل 5/4/8، الصحيح - الجهاد - باب إزالة الأصبان من حول الكعبة 173/5) ذكره ابن كثير (التفسير 109/5).

87
قوله تعالى (6) وسألونك عن الروح

178- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوا عن الروح. فسألوا: هل رأيناك عن الروح قل الروح من أمر أبي وما أولاهم من العلم إلا قليلاً. قالوا: أوتيتانا علماً كبيراً أوتيتانا التوراة، فمن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كبيراً. قال:
فأنزل الله عز وجل يقول: فقل لو كان البحر مداها لكلمات أبي لندفن البحر?


---

(1) انظر العمل 87/1، وفي إنساء أبي يونس مبارك بن حسان قال الخلفان: بين الحديث. أخرجه.
(2) انظر العمل 87/1، وقال محققه: إنساء صحيح. أخرجه الترمذي، والحاكم من طريق يحيى بن زكريا، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الرجل وقال الحاكم صحيح الإسناد، ولم يخرجه وسك الحاكي وقال الألباني: صحيح الإسناد (المستدرك 6/250). وقال راجل جال مسلم وهو عند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابن عباس نحوه (الفتح 68/1).

قوله تعالى (2) ولت نشتئ لندخن بالذي أوحينا اليك (3) 179- قال أحمد: (4) ولت ندخن بالذي أوحينا اليك قل. قال: القرآن (5).

قوله تعالى (6) قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول (7). 18- ثنا علي بن إسحاق، ثنا عبد الله, أنا يحيى بن أيوب، ثنا عبيد الله بن زخر، عن علي بن زيد، عن القاسم، عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحا مكة دهمها. فقلت: لا أبارب ولكن أشيع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك فإذا جاءت تضرعت إليك وذكرتني وإذا شبعث حمدتك وشكرتك (8).

(1) المنسد 788 (2) أخرجته أيضا عن وكيع ومن طريق عبد الله بن إدريس عن الأعنف به نحوه (المنسد 788). أخرج أبو داود ومسلم من طريق الأعماش به (المسنن 4400). (3) السورة 101، الصحيح - التفسير - صنعة بني إسرائيل 98/1، الصحيح - صفة القيادة - باب سؤال البهدر عن الروح (128/8). (4) ذكره ابن الأثير في الفوائد 3/100 في جزء من تفسير الإمام أحمد. (5) المسند 254، أخرج PHP من طريق ابن المبارك به وقال: هذا حديث حسن وقال: علي ابن زيد ضعيف الحديث. ولم يذكره الآخرين في صحيح البخاري (المسنن 254) - الزهد - باب ماجاء في الكفاف والصبر عليه 3550 في كتب (التفسير 128/8).
قوله تعالى: "و نحشرهم يوم القيامة على وجههم عمياً و ركماً و صمًا".

190- ثنا ابن نمير، ثنا إسماعيل بن عمر، عن نفيع قال: سمعت أنس بن مالك: قيل: بارسول الله كيف يحشر الناس على وجههم؟ قال: إن الذي أمشاه على أرجلهم قاد بعليمهم على وجههم. (1)

191- ثنا يزيد، أنا بهز، عن أبيه عن جده قال: قلت بارسول الله: أين تأمرني؟ قال: هنا و نحنا بيدنا نحو الشام. قال: إنكم محسورون رجالاً و ركبتنا و تجرون على وجهكم. (2)

192- ثنا يزيد، أنا الوليد بن جميع القرشي، ثنا أبو الطفيل عامر بن وائلة، عن حذيفة بن أسد قال: قام أبو ذر فقال: يابني غفار قلوا ولا تختلفوا فإن الصادق الصدوقي حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أنواع: جوهر راكبين طاعمين كايين، و ورّاح يشون و يسعون، و ورفح تسبح الملاكية على وجههم و تأخيرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما فما بال الذين يشون و يسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجزة في طبعها.

(1) المسند 677/3: أخرجه البخاري و سلم من طريق شهادة عن أنس بن مهرب ( الصحيح - التفسير سورة الفرقان 137/9: الصحيح - صفة القيامة -باب ينكر الكافر على وجهه 8/135/8) ذكره ابن كشكير (التفسير 10/17) ويلاحظ حدوث خطا في ترتيب الآثار بزيادة عشرة بالتبديل الآلية لذلك.

(2) المسند 317/5: وأخرجه عن بهز بن عبد الله مطلب ( المسند 5/6): أخرجه الترمذي و الحاكم من طريق بهز، وأخرجه الحسناني من طريق سويد بن حجر عن حكيم بن مهرب، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإمام ولم يخرجه، وقد رواه أبو قزيمة سويد بن حجر عن حكيم بن معارة مسلمة رواية بهز على أن بهز أيضاً مامين للاحتفال في رواياته إلى متاعب، وسكت الذهبي. وقال الألباني: حسن ( الصحيح - التفسير - سورة يس - التفسير 99:36/0:0/0:0) المستدرك 5/426/0، التفسير رقم 251، صحيح الترمذي (2512) ذكره السبتي (الدرء 4/2012).
قولة تعالى "قل لو أنت تمكلون خزانين رحمة ربى إذا أمسكتم خشية الإنفاق".

انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة المائدة آية 64(1).

قولة تعالى "ولقد آتينا موسى سبع آيات".


(2) ذكره ابن كثير (التنفسير 6/122).
سورة الإسراء

ولانتقلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولاتسسروا ولاتأكلوا الربا ولافتحوا بيري، إلى ذي سلطان لיפותه ولاتنقذوا محصنة أو قال تقررا من الزحف - شعبة الشاك - وأتهم يا أهلي عليهم خاصا أن لاتعدوا - قال يزيد تعدوا - في السبت فقبلوا يده ورجله - قال يزيد فقبل يديه ورجله - وقال: نشهد إنك نبي قال ما ينفعك أن تتبعتني قال: إن دار عليكم السلام دعا أن لايزال من ذريته نبي وإنا نخشى - قال يزيد إن أسلمنا - أن تتغطنا يهود

194 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: نسأل بني إسرائيل. يقول: نسأل موسى فرعون بني إسرائيل أن أرسلهم معي. قال مالك بن دينار: وإذا كتبوا "قسلم" بلا ألف، كما كتبوا "قال": "قل".

قوله تعالى "ويخرجون للأفغان يبيكون" 195 - حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رياح بن زيد، حدثني أبو الجراح، عن

(1) المسند 429/4 وأخرج أيضا من طريق شعبة به (المستدرك 242)، وفي إسناده، عبد الله بن سلمة قال الحافظ صدره تغير حفظه، أخرجه الترمذي والنسائي، وابن ماجة، والحاكم، وإبن جرير من طريق شعبة به. وقال الترمذي هنا حدث حسن صحيح. وقال الحاكم: حدث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الرجوع، ولم يخرجوا، وسكت المذهبي. ولم يذكره الألباني في صحيح الترمذي ولا في صحيح النسائي (السنن - التفسير - سورة بني إسرائيل 5/6-10). السان - تخريج

الدم - باب السحر 111، السن - الأدب - باب الرجل يقبل بدل الرجل 370/15، المستدرك 172/15. قال ابن كثير: وهو الحديث مشكوك وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء. رأى تكرارا فيه، ولعله أشبه عليه التفسير آيات بالعشر كلمات فإنها وصايا في التوراة لا تمثل لقاء قيام الجهة على فرعون اللهد أعلم (التفسير 14/6).

(2) عزاز السبيعي لأحمد في الزهد ولم أقص عليه وعزة أيضا، سعيد بن منصور رابن الفراي وابن أبي حاتم رابن مسعود (الإنس في الدار 203/5). وأخرجه ابن جرير من طريق حفظة السنودي عن شهر بن حرب عن ابن عباس. وفي إسناده، شهر وهو كثير الأهام (التفسير 172/15).

92

قوله تعالى ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن﴾
انظر ماتقدم في آية ٦

قوله تعالى ﴿فله الأسماء الحسنى﴾
انظر حديث أبي هريرة المتقدم في آية رقم ١٨٠ من سورة الأعراف.

قوله تعالى ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتعظ بين ذلك سبيلًا﴾

١٩٦ - حدثنا هشيم، أنيأتنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ورسول الله ﷺ متوار مبتكرا وقأة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: كان إذا صلى أصحابه رفع صوته بالقرآن، قال: 
فلما سمع ذلك المشركون سموا القرآن ومن ألزيم ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه ﷺ: ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾ أي بقراطك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه

(١) الزهد ٦٦/١. وهذا مرسل لايصح وأنجج الجراح لعله الباهزي وهو مجهول. ذكره السيوطي
(النبر) ٤/٢٠٦.
سورة الإسراء

118

عنك (رفعت بين ذلك سبيلاً) (1).

فوله تعالى (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً)

197- ثنا يحيى بن غيلان، ثنا شهد بن زبان، عن سهل، عن أبيه،
 عن النبي ﷺ أنه قال: آية العز (الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً) الآية:
كلها (2).

(1) المسند 155، 1854، أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي بشير جعفر بن إياس بن (الصحيح - التوحيد - باب قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به) 188/9، الصحيح - الصلاة - باب التوسط في القراءة في الصلاة 2/347/4.

(2) المسند 3/396، وقال الهيثمي: رواه أحمد من طريقين في إحداهما شهد بن سعد وهو ضعيف وفي الأخرى ابن الهجبة وهو أصلح منه وكذلك الطبراني (المجمع 7/57) وفي إسناده: زبان بن فائد وهو ضعيف وسهل بن معاذ وهو لا أساس به إلا في روایات زبان عنه، والحديث ضعيف

العراقي، وقال فيه الآلياني: ضعيف (انظر ضعيف الجامع 19، السلسلة 1547).

94
سورة الكهف

فُصِّلَتْ

١٩٨ - ثُمَّ نَعْمَ بِنِ جَعْفَرِ وَحَجِّاجٌ قَالَ: ثُمَّ شَهِبَةٌ، عَنَ قَتَادَةٍ، قَالَ حَجِّاجُ مُحَدِّثُ سَالَمٍ بِنِ أَبِي الْجَعْدَاءِ يَهْدِدُ عَنْ مِعَدَانٍ، عَنْ أَبِي الْدِّرَدَاءِ، عَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِنْ قَرَأَ عَشَرُ آيَاتٍ مِّنْ آخَرِ الكِهْفِ عَصِمَ مِنْ فَتْنَةِ الْدِّجَالِلِّ» (١).

قَالَ حَجِّاجُ: مِنْ قَرَأَ العَشَرُ الأُخْرَى مِنْ سَوْرَةِ الْكِهْفِ (١).

١٩٩ - ثُمَّ رُجُحٌ، ثُمَّ سَعِيدٌ، عَنَ قَتَادَةٍ، ثُمَّ سَالَمٍ بِنِ أَبِي الْجَعْدَاءِ، عَنْ مِعَدَانٍ بِنِ أَبِي طَلَّاحَةِ الْبَعِيرِيِّ، عَنْ أَبِي الْدِّرَدَاءِ، عَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِنْ حَفْظِ عَشَرُ آيَاتٍ مِّنْ أَوْلِي اسْتَقْلاَلِ سَوْرَةِ الْكِهْفِ عَصِمَ مِنْ فَتْنَةِ الْدِّجَالِلِّ» (٢).

ثُنَّى حِسَنٌ فِي تَفْسِيرِ شِيْبَانٍ، عَنَّ قَتَادَةٍ، قَالَ ثُنَّى سَالَمٍ بِنِ أَبِي الْجَعْدَاءِ، عَنْ مِعَدَانٍ بِنِ أَبِي طَلَّاحَةِ، عَنْ أَبِي الْدِّرَدَاءِ، فُذِّكَ رَبُّهُ (٢).

٢٠٠ - ثُنَّى عَبْدُ الصَّمَّدِ وَعَفْانٌ قَالاً: ثُنَّى هَمَامٌ، قَالَ عَفْانُ فِي حَدِيثِهِ: ثُنَّى هَمَامٌ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةٍ يُقِسِّمُ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: ثُنَّى سَالَمٍ بِنِ أَبِي الْجَعْدَاءِ، عَنْ مِعَدَانٍ بِنِ أَبِي طَلَّاحَةِ الْبَعِيرِيِّ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْدِّرَدَاءِ، بِرَوَى عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فُذِّكَ رَبُّهُ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدُ الصَّمَّدِ قَالَ: ثُنَّى هَمَامٌ، ثُنَّى قَتَادَةٍ، عَنْ سَالَمٍ، عَنْ حَدِيثِ مِعَدَانٍ، عَنْ أَبِي الْدِّرَدَاءِ، بِرَوَى عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ حَفْظِ عَشَرُ آيَاتٍ مِّنْ سَوْرَةِ الْكِهْفِ» (٣).

---

١) المَنْذُرُ (٤٤٦/٨). أَخْرَجَ مَسْلِمُ فِي صَحِيحَةٍ (رَقْمٍ ٨٠٩) كَتَابٌ صَلَاةِ الْمَسْأَلِيِّينَ: بِابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكِهْفِ وَآيَةِ الْكَرِيمِ، وَالْمَسْأَلِيِّ في عَمَلِ الْيَوْمِ وَالْلَّيْلِ (رَقْمٍ ٩٥٩) مُنْ طَرِيقٍ قَتَادَةٍ، بِهِ.

٢) أَوْرُدُهُ ابنُ كَيْثَرٍ، فِي تَفْسِيرٍ (١٣٠/٥)، وَالسَّوْطِيِّ فِي الْمُشْتَرِكِ (٥٤٨/٥).

٣) المَسْنُودُ (٤٤٩/٤٤٠-٤٠٠). أَخْرَجَ مَسْلِمُ فِي صَحِيحَةٍ (رَقْمٍ ٨٠٩) وَأَبُو دَاوُدُ فِي سَنَنِهِ (رَقْم١٣٤٣٠) كَتاَبُ الْمَلِحَمَةِ: بِابُ خَروْجِ الْدِّجَالِلِّ، وَالْمَسْأَلِيِّ في عَمَلِ الْيَوْمِ وَالْلَّيْلِ (رَقْم١٤٥٧) وَابْنِ السَّنِّيِّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَالْلَّيْلِ (رَقْم١٦٧٦) مُنْ طَرِيقٍ قَتَادَةٍ، بِهِ.
سورة الكفـى

201- ثمانية محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال:
سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكفـى في جامع داية فجعلت تتنفر نظير
فإذا ضيابة أو سحابة قد غشيته، قال: فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "اقرأ:
فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن". أو "تنزلت للقرآن" (1).

202- ثمانية عفان، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال:
قرأ رجل سورة الكفـى وله دابة مربوطة فجعلت الدابة تتنفر نظير الرجل إلى
سحابة قد غشيته، وفزع منه فذهب إلى النبي ﷺ - قلت سمي النبي ﷺ أنذاك الرجل قال: نعم - فقال: "اقرأ: فلان فإن السكينة تنزلت للقرآن"
أو "عند القرآن" (1).

203- ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن البراء بن
عازب، قال: كان رجل يقرأ في داره سورة الكفـى وإلى جانبه حصن له
مربوطة بطنين حتى غشيته سحابة فجعلت تتنفر وتدسر حتى جعل فرسه
ينفر من أنها رفعه: فقال الرجل: فعجيج لذلك قلما أصيح أتي النبي ﷺ فذكر ذلك له
وقص عليه فقال النبي ﷺ: "تلك السكينة تنزلت للقرآن" (1).

204- ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا زبان، عن سهل بن معاذ، عن
أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قرأ أول سورة الكفـى وآخرها
كانت له نوراً من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين
السماء إلى الأرض" (2).


(2) المسند (2464/439) واسمه ضحيف فيه عفان بن: 1- زبان بن قائد الصري ضحيف الحنفي.
انظر: (التقريب وأصوله). 2- يحيى بن الله بن لهيعة الحمدي الصري القاضي، صدره اختط
سورة الكهف

قوله تعالى «ولم يجعل له عوجاً»
قال: إفأ هو قيماً ولم يجعل له عوجاً (1).

قوله تعالى «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من أيتانا عجباً» (2-5).
قال: ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ: «إن ثلاثة نفر فيما سلف من الناس انطلقوا برتادون لأهلهم فأخذتهم السماء ندفختها غاراً، فسقط عليهم حجر متجاب حتى ما يرون منه حصافة. فقال بعضهم لبعض: قد وقع الحجر وعنا الأثر ولا يعلم يراككم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. قال: فقال رجل منهم: الله إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان فكت أن أحب لهما في إتيانهما فأثيناهما فإذا وجدتهما واقدين قمت على رؤوسهما كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما حتى يستبقوا من تستبقوا، الله إن كنت تعلم أنني إذا فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عننا. قال: ثلاث أجرٍ. قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنني استأجرت أجراً على عمل يملؤه، فأتاني يطلب أجره وتأذى غضبان ففزعته فانطلق فترك أجره، فجعله وثمرته حتى كان منه كل المال فأثيناها يطلب أجره فدفعته إليه ذلك كله، ولم شئت لم أعطه إلا أجره الأول، الله إن كنت تعلم أنني إذا فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عننا. قال: فقلت: ثلاث أجر. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه أعجبته امرأة فجعل لها جعلاً، فلما قدر عليها وقرر لها نفسها، وسلم لها جعلها، اللهم إن كنت تعلم أنني إذا فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عننا. فأجراً الحجر وخرجوا معاني يتعاونون».
قال أبو عبيد بن عبد الله حدثنا أبو بكر ثنا أبو عوانة، عن قتادة قال:

عبد الله عن أنس ذكر نحوه (2).

(1) بديع الكوفة (507/30).
(2) بديع الكوفة (507/30).
(3) نظر تخرجيه الصفحة القادمة.
سورة الكفء

ثناء يهز ، ثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، قال عبد الله : عن أنس فذكر

(1)

206- ثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه ، حدثني
عبد الصناد يعني ابن معقل قال : سمعت وهب يقول حدثني الثمان بن بشر
أنه سمع رسول الله ﷺ يذكر الرقم فقال : «إن ثلاثة كنانوا في كهف فوقع
الجبل على باب الكهف فأوصف عليهم قال قائل منهم : تذكروا أجسم عمل
حبسة لعل الله يげる بحرمته يرحمه فقال رجل منهم : قد عملت حسنتهم
مرة كان لي أجر، يعملون، فجاجي عمال لي فاستأجرت كل رجل منهم
بأجر معلوم، فجاجي رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه,
فعل في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره كله، فأردت علي
في الزمام أن لا أتقدص بما أستأجرته به أصحابه لما جهد في عمله، فقال
رجل منهم : أعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف نهاراً فقلت:
يا عبد الله، لم أبخشك شيئاً من شرطك، وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت.
قال: فغضب وذهب وترك أجره. قال : فوضع حظه في جانب من البيت ما
شاء الله، ثم مرت بي بعد ذلك بتقر فاشتريت به قصبة من البقر فبلغت ما
شاء الله، فمر بي بعد حين شيخًا ضعيفًا لا أعرفه فقال : إن لي عندك حقا,
فذكرني حتى عرفته، فقال : يا عبد الله لا تسخر بي، إن لم تصدق علي فاعطني حقي.
قال : والله لا أسخر بك إنها خلقنا ما لي منها شيء، دفعتها إليه جميعاً.
اللهنم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عننا. قال : فانصدم الجبل حتى رأوا
منه وأبصروا. قال الآخر : قد عملت حسنتهم مرة كان لي فضل فأصابت
الناس شدة فجاء تنتي امرأة تطلب مني معرقها، قال : فقلت : والله ما هو

(1) السند (143، 143) وإسناد صحيح، وأخرجه البخاري في صحيحه (873)
كتاب الأدب : باب إجابة دعا من بر والدته، ورسول في صحيحه (743) وما يشبهه كتاب
الذكر والنداء : باب نص أصحاب الغار الثلاثة والرسول بصالح الأعمال، من طرق عن نافع،
عن ابن عمر مرفوعاً نحوه. وأوردده السيوطي في الدير المنشور (396/5/1488).
سورة الكهف 10-9

دون نفسك، فأبت علي فذكت، ثم رجعت ذكرت بالله، فأبت عليها
وقلت لا والله ما هو دون نفسك فأبت علي وذكترت لزوجها فقال
لها: أعطيه نفسك واغني عيالك، فرجع إلى فناشدته بالله، فأبت
عليها وقال: والله ما هو دون نفسك. فلم رأته ذلك أسلمت إلى نفسها،
فلم تكشفها وألمت بها ارتددت من تحتي، فذقت لها: ما شأنك؟ قالت:
أخاف الله رب العالمين. قلت لها: خففه في الشدة ولم أخفه في الرحاء
فذكرتها وألمت بها ما يحق علي ما تكشفتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك
لوجهك فافرج عننا. قال: فانصعد حتى عرفوا وتبين لهم. قال الآخر: عملت
حسناً مرة. كان لي أبوان شيخان كبيران، وكانت لي غنم، فكنت أطعم
أبي وأسقيهما، ثم رجعت إلى غنم. قال: فأصابني يوما غيث حيسني
فلم أبرمج حتى أمسبت، فأتيت أهلي وأخذت مباحي ففعلتي وغبني قائمة،
فمضيت إلى أبي نوجدهما قد ناما فشقت علي أن أركبهما، وشق علي
أن أترك غبني، فما رحت جالسا ومحلي على يدي حتى أنظهما الصبح،
نسقيهما اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عننا.

قال النعمان للكاتن أسمع هذه من رسول الله ﷺ: قال الجبل طاق
ففرج الله عنهم فخرجوا (1).

قرءته تعالى في أقوى الفتنية إلى الكهف فقالا رينا أتنا من لدنك رحمة (2).

7-2- ثنا هيفيم بن خارجة، ثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حليس،
قال: سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطاة القرشي، يقول: سمعت
رسول الله ﷺ يدعو: "اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من
خزي الدنيا وعذاب الآخرة" (3).
سورة الكهف 15
قوله تعالى ﴿هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلةً لولا يأتون عليهم بسلطان بين فم أظلم من افترى على الله كذبها﴾

208- ثنا سفيان، عن ابن أبي صعيفة (1) شيخ من الأنصار، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ: ﴿يُوسَفُكَ أن يُقْرِرَ مَالُ الْرَّجُل مَعْشَفَ الْجِبَالِ وَمِمَّا تَرْتَعِهِ فِي مَرَايَةِ الْقَطْرِ، يَقُرُّ بَدِينِهِ مِنَ الْفَتْنَ﴾.

209- ثنا ابن نمير، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: ﴿يُوسَفُكَ أن يُقْرِرَ مَالُ الْمَسْلِمِ عَنْ بَعْضٍ عَنْ بَعْضٍ كَثِيرٍٖ، وَمَعْشَفَ الْجِبَالِ وَمِمَّا تَرْتَعِهِ فِي مَرَايَةِ الْقَطْرِ، يَقُرُّ بَدِينِهِ مِنَ الْفَتْنَ﴾.

210- ثنا إسحاق بن عيسى قال أنا مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿يُوسَفُكَ أن يُقْرِرَ مَالُ الْرَّجُل مَعْشَفَ الْجِبَالِ وَمِمَّا تَرْتَعِهِ فِي مَرَايَةِ الْقَطْرِ، يَقُرُّ بَدِينِهِ مِنَ الْفَتْنَ﴾.

وإنما كان ذلك في عهد الرسول ﷺ. فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. وأورد، ابن كثير في تفسيره (137/5) أنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المذي.

سورة الكهف 18-19-21

قوله تعالى: "ركبهم باسط ذراعيه بالوصيد".

212- حدثنا حجاج قال اخني ابن جرج، عن وهب بن سليمان، عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف بنجلوس، واسم الكهف حيرم، والكلب حمران.

قوله تعالى: "أزكي طعاما".

أزكي طعاما: أجل.

قوله تعالى: "فقالا ابنا عليهم بنيانا رههم أعلم بهم قال الذين غلبوهم على أمرهم لتتبعذن عليهم مسجدا".

213- ثنا عبد الأعلى، عن مصعب، عن الزهراء، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس وعن عائشة أنهما قالتا: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يلقي خصيه علية وجهه فإذا اغتم رفعناه عنه وهو يقول: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبيائهم مسجدا".

تقول عائشة: يحذرون مثل الذي صنعوا.

214- ثنا هاشم، ثنا أبو معاوية، يعني ثيان، عن هلال بن أبي حميد الأنصاري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى فإنه اتخذوا...".

= في الفتحة، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعبة، به. وأورد، ابن كثير في تفسيره (7/128).

(1) العلل (1/10، ورقم 420) وهو بن سليمان العدني، شعيب الجبائي ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيها جرحًا ولا تعديلاً، وذكرهما ابن حيان في الثقات. انظر: (الشرح والتعديل 4/637) وفي اللقات (67/8)، وأودر، ابن كثير في تفسيره (7/248).

(2) باب الفوائد (1/111).

(3) المسند (1886، رقم 298/6). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 632).

(4) المسند (1886، رقم 298/6). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 632).

(5) كتاب الصلاة: باب (55) ورقم (2458). كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و المسلم في صحيحه (رقم 531). كتاب المساجد: باب النبي عن بناء المسجد على القبر... من طريق الزهري، به. والحديث أخرجه أحمد في المسند (228/229-230) من طريق عمر، به. وأودر، ابن كثير في تفسيره (7/143).
سورة الكهف29

قبر أنبيائهم مساجدٌ (1).

قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً.

5- ثنا عائشة، قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا هلال بن أبي حميد، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قال: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يتم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

قال: قلت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً (1).

6- ثنا عائشة، ثنا عائشة، عن عائشة، قال: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يتم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

وقالت عائشة: لولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجداً (1).

7- ثنا عائشة، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن صالح بن كسانين، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت: كان على رسول الله ﷺ خيبة سوءها حين اشتد به جوعه، فأتية: فهو يضعها مرة على وجهه، مرة يكشفها عنه، ويتقول: «قاتل الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (1).


(1) المسند (6/274) 975. أخرج البخاري في صحيحه (رقم 5816) كتاب الجنائز.

(2) المسند (6/275) 976. أخرج البخاري في صحيحه (رقم 5815) كتاب =
سورة الكهف ٢١٩

٢١٩- ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، ومحمد بن بكر أبا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسبح، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً اتخاذوا قبور أنيبياتهم مساجد.

وقال محمد بن بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا. وقال الحكيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله قوماً اتخاذوا قبور أنيبياتهم مساجد"(١).

٢٢٠- ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا قيس بن الربيع، ثنا جامع ابن شداد، عن كثوم المزاعي، عن أسامة بن زيده، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدخل على أصحابي، فدخلوا عليه فكشف القناع ثم قال: "لعن الله اليهود والنصاري اتخاذوا قبور أنيبياتهم مساجد."(٢).

٢٢١- ثنا سريج، ثنا قيس، عن جامع إلا أنه قال: فدخلوا عليه وهو متقنع برد له معافر. ولم يقل: "والنصاري"(٣).

٢٢٢- ثنا عثمان بن عمر، ثنا بن أبي ذنب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبيان، عن زيده بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود اتخاذوا قبور أنيبياتهم مساجد"(٤).

٢٢٣- ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا ابن أبي ذنب، وعثمان بن عمر أبا ذنب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبيان، عن زيده بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

٢٢٤- ثنا يحيى بن سعيد، ثنا إبراهيم بن ميمون، ثنا سعد بن سمرة

الملاحظات: 
(١)msnd167/142، إسناد صحيح.
(٢)msnd5/304، وأصدقاء، صحيح، ما ليس من حيث نصه عند مجموعه، فالنص سليم، وأصدقاء، الصحيح ينقله.
(٣)msnd6/186، وأصدقاء، صحيح، ينقله.
(٤)msnd6/186، وأصدقاء، صحيح، ينقله.
سورة الكهف 32

ابن جندب، عن أبيه، عن أبي عبيدة، قال: آخراً ما تكلم به النبي ﷺ: 
«أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل غزان من جزيرة العرب، وأعلموا أن
شرار الناس الذين اتخذوا قبور أبنائهم مساجد» (1).

275- ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا إبراهيم بن ميمون، عن سعد بن
سمرة، عن سمرة بن جندب، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال: كان آخر ما
تكلم به النبي ﷺ: «أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب وأعلموا أن
شرار الناس الذين يتخذون القيرون مساجد» (1).

276- ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح عن معمر، عن الزهري، أخبرني
سعيد بن المبيب أن أبا هريرة قال: سمع رسول الله ﷺ يقول: «قاتل
الله اليهود اتخذوا قبور أبنائهم مساجد» (2).

277- ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قالا: أنا ابن جريج أخبرني ابن
شهاب حدثني سعيد بن المبيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله
اللهم يرفعه عبد الرزاق: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
أبنائهم مساجد» (2).

278- ثناught الخزاعي، قال: أنا ليث، عن يزيد بن الهاد، عن ابن
شهاب، عن سعيد بن المبيب، عن أبي هريرة، قال: رسول الله ﷺ:
«عن الله اليهود اتخذوا قبور أبنائهم مساجد» (2).

279- ثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا أبو أوس، عن
الزهري، عن سعيد بن المبيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله
اللهم يرفعه عبد الرزاق: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أبنائهم مساجد» (2).

280- ثنا يحتجاج، ثنا ليث بن سعد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب،
عن سعيد بن المبيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: أنه قال: «قاتل
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبنائهم مساجد» (2).

(2) انظر التفريغ الصفحة القادمة.

104
سورة الكهف 21-22-23-24

21- ثنا عثمان بن عمر ، ثنا مالك ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبئائهم مساجد » (1).

22- ثنا سفيان ، عن حمزة بن المغيرة ، عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : « الله لا يجعل قبري وثنا » ، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبئائهم مساجد » (2).

قوله تعالى : « ما يعلمهم إلا قليل » (3).


قوله تعالى : « ولا تكون لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وآذكر ربك إذا نسيت ورقل عسي أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا » (5).

24- حدثنا عبد الزهار ، حدثنا معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : رسول الله ﷺ : " قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة بجانبة آمنة ، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ».

---

(1) المند (378/2، 285، 286، 288، 289، 296، 302، 304، 404، 405، 518، 519). أخرجه البخاري في صحيحه.
(2) المند (237/2) وآخذه حسن. والحديث صحيح بإجماع.
(3) فضائل الصحابة (2/5، 845، 846، 847). ورجاءه ثقات إلا أن رواية سماك بن حرب عن عكرمة مفتوحة. انظر : (التقريب وأصول). أخرج الطبري في تفسيره (227/15) من طريق إسرائيل ، به ، وأخرج الطبري في تفسيره (227/15) من طريق ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس نحده ، ورواه عطاء الخراساني عن الصحابة مرسلا ، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء. إذا أخذ الكتاب من أبيه ونظر فيه. انظر : (تهذيب الكلام وفرعه) ، وأخرج الطبري في تفسيره (227/15) من طريق سعيد بن أبي عمرو ، عن أيّة ، عن قتادة ، ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله ، كانوا سوءا وثائهما كليهم. ورجاءه ثقات إلا أن رواية ثقات عن ابن عباس مرسلا. انظر : (تهذيب الكلام وفرعه) ، فأثر حسن بن جمعه طرقة ، والله أعلم. وأورد ابن كثير في تفسيره (144/15) والسويطي في الدر الميجر (375/5).
سورة الكهف 23-24-28

٢٣٥ - حَدَّثَنَا هَشَامٌ، عِنْ هَشَامٍ، عِنْ أَبِي سَيْبِينَ، عِنْ أُبُو حِرْيَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُودٍ: أَعْظِمَ اللَّيْلَةَ عِلْمَةً اِمْرَأَةً تَلَدُّ كُلَّ وَاحِدَةَ مَنْهِنَّ غَلَامًا يَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يُسْتَطِعَنَّ، فَما وَلَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةَ مَنْهِنَّ يَقَاتِلُ إِسْرَائِيلَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ اسْتَطِعْنَ لَوْلَدَ لَمَّا غَلَامَ كَلِمُ يَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (٢).

٢٣٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدٌ، أَنْ أَنَا هَشَامٌ، عِنْ مُحَمَّدٍ، عِنْ أُبُو حِرْيَةَ قَالَ: إن سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُودٍ ﷺ قَالَ: أَعْظِمَ اللَّيْلَةَ عِلْمَةً اِمْرَأَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يُسْتَطِعَنَّ. فَطَافُ في تَفْرِيقِ اللَّيْلَةِ عِلْمَةً إِمْرَأَةً فَلَمْ تَدْلُ مَنْهِنَّ غَلَامًا يَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يُسْتَطِعَنَّ، فَما وَلَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةَ مَنْهِنَّ يَقَاتِلُ إِسْرَائِيلَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنِ هُوَ كَانَ قَالًا: إنْ شَاءَ اللَّهُ لَوْلَدَ كُلَّ اِمْرَأَةً مَنْهِنَّ غَلَامًا يَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجُلُوَّ» (٣).

جَعَلَهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَعْدُونَ رَيْحَ هُمْ بالغَدَاةِ وَالعَشِيَّ بَيْدَنَ وَجَهَ فَلَا تَجَلِّئْ عِنْهُمْ . . .

٢٣٧ - ثُمَّ هَا مُحَمَّدٌ، ثُمَّ شَعِيْبٌ، عِنْ أُبِي الْمَيْحَاءُ قَالَ: سَمِعْتُ أُبَا الْيَمِينَ يَمْحُدُ وَكَذَا أَمَامَةٌ قَالَ: خُرِّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَاضٍ بِقَصِّ فَأَمَّسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَقَصْ فَلَنَّ أَقْفَدَ غَدْوَةَ إِلَى أَنْ تَشْرَقَ الشَّمْسُ .

(١) المَسْنَدُ (٢) رَمَٰ هَٰٰٓ (٢٧٧، ٧٢، ٩٩). أَخْرَجَهُ الْبَخْارِيُّ فِي سَمِيعِهِ (٢٧٧، ٧٣٨-٧٣٩)، بَعْدُ رَمَٰ هَٰٓٓ، كَتَّابَ الْبَكَّاحِ: بَيْنَ قُرْوَةِ الرِّجْلِ لِأَطْرُفِ اللَّيْلَةِ عِلْمَةً إِنْ تُسِعُ رَسُولَ اللَّهِ بِكَرَّةٍ، مِنْ طَرِيقِ عِيدِ الْرَّزَاقِ، بِهٌ، وَأَوَّرَدْهُ ابْنُ كَشَّرِيٍّ فِي تَنْسِيَةٍ (٤٦٨/٥) وَالسَّوْعَيْيُيُّ فِي الْدُّرَّ الْمُنْطُورِ (١٤٨/٥).

(٢) المَسْنَدُ (٢) رَمَٰ هَٰٰٓ (٢٧٧، ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩). وَإِسْتَأْدَى سَمِيعٌ. وَالْمِحْدِيْتُ عَزْوَاءَ الْخَافِظِ فِي الْفَتْحِ (٤٦/٥). لَأَبْعَاهُو مِنْ هَذَا الْجَعَلِ. وَهُوَ فِي السَّمِيعِ مِنْ طُرُقٍ أُخَرُّ بِأُبِي هِرْيَةٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ فِي الْمِحْدِيْتِ الْأَخَافِظِ فِي الْدُّرَّ الْمُنْطُورِ (٢٧٨/٥).

١٠٦
سورة الكهف

18: أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب، وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب».

239- ثنا هاشم، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كرديوسا، قال: أخبرني رجل من أصحاب بدر، عن رسول الله ﷺ قال: «لن أقدّم في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب».

240- ثنا هاشم، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كرديوس بن قيس. وكان قاصٌ العامة بالكوفة. قال: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لن أقدّم في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب».


241- ثنا محمد بن بكير، أنا ميسون المريني، ثنا ميمون بن سياح، عن أسن بن مالك، عن رسول الله ﷺ قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يرون بذلك إلا وجهة إلا تاداهم منذان من السماء أن قوموا مغفرين لكم قد بدلت سياتكم حسنات».

(1) البخاري (1711/55، رقم 312، من طريق النضر بن شميل، ثنا شعبة، فيه رواية له). وقال الهشمي: رجال موثوقون إلا أن فيهم أبا الجعد. عن أبي أمامة فإن كان هو الغفطاني، فهُما من رجال الصحيح. وإن كان غيره، فإن أعلنه (المجوع 119/1). قال أبو الجعد هو مولى تي كلاضمة. أنصر (المجوع الكبير للطياري 8، رقم 1211، وثقة 88، وثقة 87) في سرد الكني للقهبي 144/1، رقم 57، والحديث حسن بشهادته الآتي بعده: وأورده ابن كثير في تفسيره (148/20) والسيوطي في الدر المنثور (208/2-28-2). 

(2) البخاري (1476/29، رقم 474، وكركدوس هو ابن قيس ترجع الحافظ في التمتعيصل 137، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلات. قال الحديث حسن بإسناده وأئمة، وأورده ابن كثير في تفسيره). 

(3) البخاري (1473/13، من طريق المريني، فيه رواية له). وقال الهشمي: فيه ميسون المريني، ثنا جعفرا، وثنا رجاء أحمد بن الصبحان، أنزل: (المجوع الزيات 119/1). وثنا ميسون بن إبجلان، عن ميسون بن سياح، فيه رواية له. أورده أبو بكر (148/17، رقم 418، وميسون بن إبجلان ترجعية البحراني في تاريخه 343/77) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلات. وذكره ابن حبان في الثقات 347/77. فهذه متابعة جيدة لليسون المريني. وله شاهد من حدثت أبي هريرة رضي الله عنه أعرج مسلم في صحيحه (رقم= 117).
سورة الكهف

قوله تعالى "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر":

241 - حدثنا إبراهيم بن خالد حدثي رباح قال سألت عمر بن حبيب عن قوله "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر": قال حدثي دارود بن رافع أن مجاها كان يقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليس بمعجزي يقول: وعبيد من الله.

قوله تعالى "إنا أعطنا للظلومين ناراً أحاط بها سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بجاء كالمهل يشوي الوجوه بس النشاط وساءت مرفقة":

242 - ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا دارج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «لسرد في النثر أربع جدر كنف كل جدار مثل مسيرة أربعين سنة».

243 - ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا دارج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ، أنه قال: "كمازله يتلا فذد قريب إليه سقطت فرحة ووجه فيه".

(1) السمر (1277/6). أخرج الطبري (1278/5) من طريق عبد الرزاق، عن عمر بن حبيب، به. ودارود بن رافع لم يلفظ المجرمة بعد تتبغ، وفية رجله ثقات. وأوردته السيوطي في الدر المنثور (384/5).

(2) السمر (1273/6). أخرج الجربوري (بعد رقم 1484) كتاب صفة جهنم: نبأ ماجأ، في صفة شراب أهل النار، والطبري في تفسيره (1279/5) من طريق دارج، به. وفيه حدث دارج عن أبي الهيثم صعب. انظر (التقريب وأصوله)، وأوردته ابن كثير في تفسيره (1283/5).

(3) السمر (1277/6). أخرج الطبري في سنته (رقم 1484، 1278/5) كتاب صفة جهنم: "باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، والطبري (1279/5) من طريق دارج، به. وفي حديث دارج، عن أبي الهيثم صعب. انظر (التقريب وأصوله)، وأوردته ابن كثير في تفسيره (1283/5).

(151/5) والسياحي في الدر المنثور (1285/5).
سورة الكهف

39-244 ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عبد الله بن أمية، قال حدثني محمد ابن حي، قال: حدثني صفوان بن يعلى، عن أبيه أن النبي ﷺ قال:

«البحر هو جهنم» (1).

قالوا ليعلموا، قال: ألا ترون أن الله عز وجل يقول: «تارة أحاط بهم سرادقها»? قال: لا، واللذة نفس يعلموا يبدع لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله عز وجل ولا يصيبني منها قطعة حتى ألقى الله عز وجل قوله تعالى: «قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله» (2).

245- ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة. وحجاج قال: حدثني شعبة، عن عاصم بن عبد الله، عن عبيد مولى أبي رهم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «أرأى أدخلك على كنز من كنز الجنة، لا قوة إلا بالله» (3).}

---

(1) المسند (293/4) والمجاز (48/2) والصغير (48/4). ولقد ذكرها فيه جرباً وله.

(2) المسند (293/4) وفيه إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف. إلا أن الحديث صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (287/4) والصغير (48/2). وحمد أحمد (48/2) والطبري (48) والناساني في عمل اليوم والليلة (48) والجزاز - كشف الأسئلة (48) والحاكم (48) والبيهقي في شعب الإبيان (48) من طريق أبي عاصم، له، وأوردته ابن كثير في تفسيره (48) والسيوطي في الدر المثير (48).

(3) المسند (294/4) وفقيه إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف. إلا أن الحديث صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (48) والصغير (48). وأحمد (48) والطبري (48) والناصري في عمل اليوم والليلة (48) والجزاز - كشف الأسئلة (48) والحاكم (48) والبيهقي في شعب الإبيان (48) من طريق أبي عاصم، له، وأوردته ابن كثير في تفسيره (48) والسيوطي في الدر المثير (48).
سورة الكهف


(1) هو بعيبي بن أبي سليم الغزاري.
(2) المند (2/33، 327، 326، الآيات 7، 8، 48، 58، 658، 836، 837) واسناد حسن. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 143) والبيار- كشف الأسوار (150-16، رقم 8، 3، 87، 88). والحاكم (21/11) من طريق عن أبي بيلج بعيبي بن أبي سليم سب، وصحجه الحاكم. ووافقه النسائي. آخذ الحديث صحيح كما تقدم. أورده السبوعي في الدر المنثور (8397/5).
(3) انظر ترجمه الصفحة القادمة.
سورة الكهف


251- ثنا عفان، ثنا حماد، عن ثابت البناي، علي بن زيد والجيري، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال له: «ألا أدخلك على كنز من كنوز الجنة؟» قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». (2)

252- ثنا يحيى، عن عثمان بن يحيى، ثنا أبو عثمان، عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال: «هل أدخلك على كنز من كنوز الجنة؟» أو «ما تدري ما كنز من كنوز الجنة؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». (3)

253- ثنا محمد بن جعفر، ثنا عثمان بن يحيى، عن أبي عثمان، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : هل تدري أو هل أدخلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». (4)

254- ثنا يحيى، عن النعمي، عن أبي عثمان، عن أبي موسى، قال: أخذ القوم في عقبة أو ثنية فكلما علا رجل عليها نادي لا إله إلا الله والله أكبر والنبي ﷺ على بغلة يعرضها في المخيل فقال: يا أبا الناس،...

(1) المسند (2/ 39، رقم 71). أخرجه عبد الرزاق في المسند (2/282/11، 547، 548، 549).
(2) الطيالسي (رقم 345)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 364) والبيهقي في شعب الإيمان (1/68/11، 66) من طرق عن كميل بن زيد، وبيهقي صحيح.
(3) سبأني التخرج في الصفحة القادمة.

111
إنكم لا تدعون أسم ولا غانب، فأنا عند الله بن قيس، وأنا عبد الله بن قيس، أبداً، فأنا عند الله بن قيس، أبداً، فقال: لم يزل، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله" (1).

255- ثانياً عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد، ثانياً خالد الحذاء، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا ننهر شرفا ولا ننبت في واد إلا إذا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال: فننا من رسول الله ﷺ فقال: أياها الناس، أربعُنا على أنفسكم إنكم ما تدعون أسم ولا غانب، إنما تدعون سميتين، فأصحابر أن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمكم كلمةً من كنز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله" (1).


257- ثانياً يزيد قال: أنا الجبري، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فاستعينا الأوية وأحسننا الغنيمة، فلما أمرنا على الرزداق جعل الرجل منا يكبر - قال: حسبته قال بأعلى صرته - فقال رسول الله ﷺ: أياها الناس... وجعل يقول بيده هكذا ووصف يزيد قائله: بفر رؤوس زكاءكم ثم قال: يا عبد الله بن قيس، أو يا أبا موسى، ألا أدرك على كلمةً من كنز الجنة؟ قال: لم يزل، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله" (1).

سورة الكهف

258 - ثنا عمربن محمد، عن الأعشم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليله، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبي ذر، ألا أدخل على كثير من كنوز الجنة؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بإلهي» (1).

259- ثنا يحيى، عن سفيان، ثنا سليمان، عن مجاهد، عن ابن أبي ليله، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال: «ألا أدخل على كثير من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بإلهي» (2).

260- ثنا وكيج، ثنا الأعشم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليله، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: وحدثنا يحيى ثنا الأعشم، عن شهير بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «ألا أدخل على كثير من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بإلهي» (3).


(2) المند (167-157-156) - أخرجه النسائي في جامعه للليلة (ت. 167) وأبو حيان - الدوسي (ت. 168) - من طريق محمد بن السائب بن بركة، عن عمرو بن ميمون الأودي، واسناده صحيح.

(3) المند (817). واسناده صحيح. وقدم تخرجه في الحديث الذي قيله. 168.
سورة الكهف ٢٦٢ - ثنا أبو المغيرة، ثنا معان بن رفاعة، حدثني علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، قال: كان رسول الله ﷺ في المسجد جالسا ورآهن دون أنه ينزل عليه، فأقصروا عليه حتى جاء أبو ذر فاقتصر فأتاى فجلس إليه فأقبل عليه النبي ﷺ فقال: «... يا أبا ذر ألا أعلمك كلمة من كنر الجنة؟» قال: بلى جعلني الله فداهنك. قال: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله»، قال: فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله».  

(1) المسند (٢٧٥٠). وأعلى بن يزيد هو الأثري، ضعيف ومعان بن رفاعة السلمي ابن الحديث. انظر (التقريب وأصوله)، والحدث صحيح بن قبله.
سورة الكهف 29

(29) 39- ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن طلق
ابن حبيب، عن بشير بن كعب العدواني، عن أبي ذر قال: قال لي رسول
الله ﷺ: "هل لك في كنز من كنز الجنة؟" قلت: نعم. قال: "لا حول
ولا قوة إلا بالله" ١٠١.

(29) 40- ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن طلق بن حبيب،
عن بشير بن كعب العدواني، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "هل
لك في كنز من كنز الجنة؟" قال: نعم. قال: "لا حول ولا قوة إلا
بالله" ١٠١.

(29) 41- ثنا يزيد، أنا المصري، عن أبي عمرو الشامي، عن عبيد بن
الخشخشان، عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو في المسجد
فجلس إليه فقال: "... يا أبا ذر ألا أدرك على كنز من كنز الجنة؟";
قال: قلت لبئس أبي أنت وأمي. قال: "قل: لا حول ولا قوة إلا بالله
فإنها كنز من كنز الجنة" ١٠٢.

---

(١) المصدر (١٤٨/١٨٣-١٨١) وشير بن كعب العدواني ترجمه البخاري في تاريخه
(١٤٨/٢) ولم يورد فيه جزءًا ولا تعديلاً وذكره ابن جبان في الثقات (١٨١). والمحدث
صحيح بما قبله.

(٢) المصدر (١٦٩/٥) وعبد بن الكخششان قال فيه المانفظ في التقرب: "لي وابن عمر
الشامي: صعبه والفرعي أختلف بأغلبه وسمع يزيد بن مارون منه بعد الاختلاف. انظر:
التقرب وأصوله، والكواكب النباتات ص٢٦٩-٢٦٩). والمحدث صحيح بما قبله.

١١٠
سورة الكهف


٢٧٧ - ثنا عبد الرحمن، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي رزق، عن معاذ أن النبي ﷺ قال: «ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟» قال: وما هو؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» (٢).

٢٧٨ - ثنا عفان، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبي رزق، عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «ألا أدلك على باب من أبواب الجنة»، قلت: بل قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» (٣).


١. السند (٣٧٣/٣، ٣٧٤/٣) كتاب الدعوات: باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، والتسميات في عمل اليوم والليلة (رقم ١٥٦/٤) والبيزار، لا نفي الفساد (رقم ٢٥٤/٢) والبيزار، من طرق مع معترف بن أبي شبيب، له: وقال الشافعي، رواه البخاري وجاحل الصحيح غير ميمون بن أبي شبيب وهو ثقة. انظر: (المجمع ١٩٨/١). وأورد وفي الدر المنشور (١٩٦/٥).

٢. السند (٢٨٨/٥، ٢٨٩/٥، ٢٩٤/٢، ٢٩٥/٢) وإنكار جد فان حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلافه. انظر: (الكراكة التحية في معرفة من اختلاف من الرواة الثقات ص ٧٠-٧١). أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ١٥٨/٢) من طريق حماد، له: والحديث صحيح بإجماع. وأورد في الدر المنشور (١٩٤/٥) (١٩٨/٥).
قوله تعالى "المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملأ".

272- ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ، قال: «أفضل الكلام سلمان ﷺ، والمهد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» (١).


272- ثنا أبو عبد الرحمن القمي، ثنا حرب، أن أبنا أبو عقيل، أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاء المؤذن فشادا بنا في إبادة أظنه سيكون فيه مفتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ يتوسل وضوئي هذا، ثم قال: "ومن توضأ وضوئي، ثم قام فصلى صلاة الظهر. فغفر له ما كان بينه وبين الصبح، ثم صلى العصر فغفر له ما بينه وبين غروب الشمس، ثم صلى الغروب فغفر له ما بينه وبين غروب الشمس، ثم صلى العشاء فغفر له ما بينه وبين غروب الشمس، ثم لم يعلمه أن يمرض".

بسمة الكهف

لِيلتهِ، ثُمَّ قَالَ فَتْوَآ أَسْلَمُ الصَّبِيحِ غَفْرَ لَهَا مَيْنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعَشَا،
وهَذِهِ الْحَسَنَاتُ يَقْهَمُونَ السَّيِّئَاتَ. قَالَ: هَذِهِ الْحَسَنَاتُ فَمَا الْبَقَاعِانِ؟ قَالَ: هُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهَ وَلَدَيْهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلٌ
ولا قُوَّةٌ إِلَّا بِالَّلَّهِ.

(1) السند (78/95) والخاتمة مولى عثمان ترجعها منتظف في التعجيل (ص 55) ولم يذكر فيه
جرحها ولا تتحيل ولا ذكر ابن حيان في الثقافة (136/4). وأورده منظف في الدر المنثور
(2) السند (11/1) ورسالة صحيح. وقال البحتني: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

(3) في المطبوع: وألفتاه وهو تحريف.
(4) انظر تخرجها في الصفحة القادمة.
سورة الكهف 49

277- ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عمارة اللفاري، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: "أحب الكلام إلى الله بترك وتغالي أربع: لا إله إلا الله وسحان الله واحمد الله والله أكبر لا يضرك بأيهم بدأئ. ولا تسمن غلامك يسأرا ولا يباحا ولا ينعم ولا أثل، فإنك تقول أمثم هو؟ فلا يكين، فيقول: لا إنا هن أربع فلا تزيدن علي" (1).

277- ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا موسى بن خلف، قال: حدثنا عاصم بن بهذلة، عن أبي صالح، عن أم هاني، بنت أبي طالب، قال: رأيتم رسول الله ﷺ يومًا في الجنة، فقال: يا رسول الله ﷺ: إنك قد كبرت وضعفت. أنا قال: فاخرني. فهمتي. قال: يا رسول الله ﷺ: ما سبحة فإنها تعدل لك مائة رقبة تعتقها من وله إسمايل، واحمدي الله مائة محبوبة فنانها تعدل لك مائة فرس مسلمة تحميم عليها في سبيل الله، وكبري الله مائة تكبيرة فإنها تعدل لك مائة بدنة مقلوبة متقلبة، وهل ي الحنفلة تكبيرة. قال ابن خلف: أنا하지ه قال: "ستنا ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بثلث ما أبتته به" (2).

278- ثنا محمد بن يزيد، عن الزعيم، قال: حدثني رجل من الأنصار من آل التميمي بن بشير، عن النعمان بن بشير، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ، ونحن في المسجد في صلاة العشاء، رفع يصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، فقال: "ألا إنه سيكون

(1) المسند (475/1) وإسناد صحيح. وقال البيهقي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح انظر المجمع (88/10). وأخرجه الساتي في عمل اليوم والليلة (ورقم 857) والفتياني في الكبير (426/7) والبيهقي في الأسماء والصفات (4499) من طريق منصور، به.

(2) المسند (474/1) وحسن البيهقي إسناده. انظر المجمع (42/1) أخرجه البخاري في تاريخه (2/542) والبيهقي في شعب الإيان (379/1) من طريق موسى بن خلف، به.

119
سورة الكهف ٤٩

بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فممن صدفهم يكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم يكذبهم ولم ي알 لهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، آلآ وآلآ دم المسلم كفارته، آلآ وآلآ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لله أكبر هن الباقيات الصالحات" (١).

٢٧٩ ثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا سنان، ثنا أنس، أن رسول الله ﷺ أخذ غصنًا فنفضه فلم ينتفخ، ثم نفخه فلم ينتفخ، ثم نفخه فانتفخ فقال رسول الله ﷺ: "إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أنت أنت أنت هما النافذتان من قلبك، إنما عمرك أن تعلم ما يسمع من النافذتين لا توعد بهما لا تدعاهما في الدنيا، بل في الآخرة، وإنما يعلم منهما من غير معرفتهما."

٢٨٠ ثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: كنت عند سعد فسكت سكتة فقال: إنه قد قلت في سكتتي هذه خير ما سمعت الفراعات والثعالب، قبل له: ما قلت؟ قال: قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لله أكبر." (٢)

(١) المسند (٢٦٠-٢٦٨) وفي سند مجهول. أخرج الطبراني في الدعاء (٣٣).

(٢) المسند (٣٧) وسنان بن ربيعة الباهلي حسن الحديث بالمتابعات والشواهد، أنظر (التقييب وأصوله). وأخرج الطبراني في الدعاء (٢٣). وسنان بن ربيعة الباهلي، حسن الحديث بالمتابعات والشواهد، أنظر (التقييب وأصوله).

١٥٢٩/٤٧: في سنة مجهول، أخرج الطبراني في الدعاء (٣٢) ١٨٩٨، رقم ١، ١٨٩٨، رقم ١، ١٨٩٨، رقم ١، ١٨٩٨، رقم ١.
سورة الكهف

قوله تعالى ﴿ووضع الكتب فترى المجرمين مشفقين ما فيه و يقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاؤها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا﴾


هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسها الآية (1).

283- ثنا هاشم بن المناسم، عن الحسن قال: إن أيسر الناس حسابا يرمي القيامة الذين حسابوا أنفسهم لله في الدنيا فوافقوا عند همومهم وأعمالهم فإن كل الذي همو به لله مضاها إليه وإن كان عليهم أمسكوا وإذا ينزل الحساب يوم القيامة على الذين جازفا الأمور في الدنيا أخذوها على غير محاسبة فوجدوا الله قد أحصى عليهم مناقيل الذر ثم قرأ: يا ويلتنا مالٍ.

هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ... (2).

قله تعالى: ورأى المجرمون النار فظفوا أنهم مواقفها ...

284- ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ قال: ... ينصب للكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا، وإن الكافر ليبرى جهنم، ويظن أنها مواقف من مسيرة أربعين سنة (3).

285- حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبوب الخرمي، ثنا سليمان بن عمر الأقطع، ثنا عتاب بن بشير، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن علي ابن الحسين، عن الحسن بن علي أن علياً أخبر أن رسول الله ﷺ طرقة وفاطمة ليلة فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا يبدين الله عز وجل إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف فلم يرجع إليه شيئاً وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً (4).

(1) الزرعي (ص: 155، رقم: 160) وابن جنيس لم أعرفه بعد تتبع.
(2) الزرعي (ص: 155-157) وإسحاق صحيح إلى الحسن البصري.
(3) المستند (ص: 275-276) - أخرج البخاري، وابن جرير، عن علي.
(4) الأصول، وقال البخاري، وابن عقيل، وإسحاق حسن على ما نبه من ضعف. انظر.
(5) الجمع (ص: 376-377) وابن الجوزي في الزرعي (ص: 5).
(6) فضل الصحابة (ص: 196) وفي إسحاق: إبراهيم بن عبد الله الخرمي وهو ضعيف. انظر.
سورة الكهف 10-6
قوله تعالى (حقباً)
286  حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلال، عن عمرو بن ميمون، عن
عبد الله بن عمر أنه قال: الحسب ثمانون سنة.
287 ثنا يهود بن أسد، حدثني سفيان بن عبيدة إملاء على
عمرو، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس قال أبي كتبته عن يهود
وابن عبيدة حتى إن نفأ زعم أن موسى صلى الله عليه وسلم ليس بصاحب
المضير قال: فقال: كذب عدو الله: حدثنا أبي بن كعب من النبي ﷺ قال:
قام موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل، فسلت أي الناس أعلم؟
قال: أنا. فعمت الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. قال: بل عبد لي عند مجمع
البحرين هو أعلم منهم. قال: أي زك، فكيف لي به؟ قال: خذ حوراً فاجعله
في مكتبة، ثم انطلق فحيثما فقدته فهو رم، فانطلق موسى ومعه فتاة
يشيانة حتى انتهت إلى الصخرة فرقد موسى عليه السلام، واضطررب الحوت
في المكتبة. فخرج فوق في البحر فأمسك الله عنه جريمة، فعلبس
وكان للبحور سراً، قال سفيان: فقدت الإباء والسبادة وفرج بينهما. قال:
فانطلقنا حتى إذا كان من الغد قال موسى لنا: «أتنا أخمنا لقد قبنا
من سرما هذا النصب» قال: ولم يجد النصب حتى جاوز حيث أمهر. قال:
ذلك ما كانا يبغ فارداً على أثارةها قصصاً يقصان آثارهما. قال: وكان

الميزان (41/6-42) إلا أن الحديث صحيح فقد أخرج البخاري في صحيحه (رقم
1117) كتاب الشجرة: باب تفسير النبي ﷺ على صلاة الليل والنهار من غير إجماع، و(رقم
748) كتاب الاعتقاد بالكتاب والسنة: باب (كان الإنسان أكبر شيء جدلاً)، و(رقم
7485) كتاب التوحيد بالكتاب والسنة: باء في المبتدأ والإراقة، وسلم في صحيحه (رقم
775) كتاب صلاة المسافرين: باب ما رآه في نام الليل أجمع حتى الصبح، وأحمد (767/11)،
1112 من طرق عن الزهري، به. وهو عند أحمد بسبيل أطول مهندو الأمور السيرفي في البحر
الموضوع (5/8).
(1) المطلب (276/15) إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أخرجه الطبري
(276/15) من طريق هشيم. به.
سورة الكهف 10-65
لموسى أثر الموت عجباً وللحوت سرباً... فذكر الحديث(1)
288- ثنا عمران الناقد ثنا سفيان، عن عمرو بن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ قال: "لا خسأت
لاخذت عليه أجرًا" (2).
289- وسلت عن الإيّاء فكم يكون؟ قال: أقله ساعة. قال الله تعالى
"إذ أورينا إلى الصخرة فكان إبراهيمًا ساعة أو أكثر. وعلى المكّة؟
قال الله تعالى "وأورينا إلى ربوة ذات قرار ومعين" فهذا الإيّاء على
المكّة" (3).
290- سألت أبي عن: الرجل يحفظ لا يأتي هذه الدار فإذا حد الإيّاء
عندك؟ ومقداركم هو؟ وكم يكون؟ قال: الإيّاء يكون ساعة واحتجا
بهذه الآية قوله تعالى "أرآيت إذ أورينا إلى الصخرة" وقال قادركم يكون
ذلك إلا شيئاً بسيراً، أو ما شاء الله (4).
قوله تعالى "عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعمنا من لدنا
علماً" (5).
291- ثنا عبد الروزاق بن همام ثنا معاذ، عن همام، عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله ﷺ: "لم يسم حضرا إلا أنه جلس على قروة بيضاء فإذا
هي تهتز خضراء". الفروة: الحشيش الأبيض وما يشبهه (6).
قال عبد الله: أظن هذا تفسيرًا من عبد الروزاق.

(1) المسند (118/5) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 7229) كتاب التفسير: باب (فلا
بلى) مجمع بينهما قسماً هو: فاتخذ سبيله في البحر سربًا وسلم في صحيحه (رقم 128)
(2) كتاب الفضائل: باب من فضائل الخضر عليه السلام، وغيرهما من طريق عمر بن دينار
(3) أوردته ابن كثير في تفسيره (1723) والسيوطي في الدر المثير (19/41-42).
(4) المسند (118/5) إسناده صحيح.
(5) المسائل (137/1)
(6) المسائل (137/4)
(7) انظر ترجمة الصفحة القادمة.
292 - حدثنا نحاس بن أدم، ثنا أبنا المبارك، عن عمرو بن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضرة قال: "إذا سمعت خبراً، أحدهما جلس على فروة بيضاء إذا حضرت خبرة".

293 - حدثنا يزيد بن الراقي قال: سمعت أبا بكر يقول: "قل الحضر لموسى حين نصبه، يا موسى بن عمران، انزع عن اللجاجة، ولا تقم في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب، والزور ببنك، وأركع على خطيتيك.

قل الرسول في مثله: "غلافاً فقتله".

294 - حدثني من سمع حاجاً، عن ابن جريج قال: "أخيرني وذهب بن سليمان، عن شعيب الجبائي، أن اسم القلام الذي كتبه الحضر جسور.

قل الرسول في مثله: "إبن سألتك عن شيء، بعدها..."

295 - حدثنا يحيى بن أدم، ثنا حمزة، عن حبيب الزيات، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فذكر ذات يوم موسى فقال: "رحمته الله علينا وعلى موسى لو كان صبر الله تعالى علينا من خبره ولكن قال: "إبن سألتك عن شيء، بعدها فلا تصابحني قد بلغت من لديو عذراً".

(1) المسند رقم 312/2 (8/28), رقم 318/8 (8/98). أخرج البخاري في صحيحه (العدد 236) كتاب أحاديث الإباحة: باب حديث الحضر برسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق ابن المبارك، عن عمرو بن همام، وأودره السيوطي في الدر المنثور (390/5).

(2) الفضل (21) لعبد الله بن الحسن، واختاره في الأحاديث الصحيحة إلى رضي بن منبه، وأودره السيوطي في الدر المنثور (393/5).

(3) المحدث (18/71) في سنده مجهول. روى ابن سليمان وشعيب الجبائي ترجمهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (330/6) ولم يذكر فيها جراحة ولا تغريدة. وذكرهما ابن حيان في الثقافات (26/2, 435/7, 507/7) وأودره ابن كثير في تفسيره (174/5).

(4) المسند (5) لابن عباس، واختاره صحيح. أخرجه أبو داود (العدد 398) كتاب الحروف والقراءات، من طريق عيسى بن يونس، عن حمزة أم الزيات، وروى السيوطي في الدر المنثور (428/5).
سورة الكهف 10- 82

حدثنا حجاج وأبو قطن عمرو بن الهمش، قالا ثنا حمزة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ، معناه.

قوله تعالى: "فوجدًا فيها جدارًا يريد أن ينقض فأقامه".

- 296 - حدثنا عمرو الناقد، ثنا سفيان، عن عمرو بن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ، إذا الجدار يريد أن ينقطع فاقامه قال: ببدء فرفعهما رفعاً.

قوله تعالى: "فأما الجدار فكان لغلالين يتبينين في المدينة وكان عليه كنز لهما وكان أبوهما صاحبا فأراد ربك أن يبلغها أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري تأويل ما لم تسطح عليه صبراً.

- 297 - حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعشى، عن خِيْثَمَةِ، قال قال عيسى بن مريم عليه السلام: "طويل للمؤمنين ثم طويِّ له كيف يحتفظ الله عز وجل ولده من بعده".

- 298 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا بكرا، قال سمعت وهما يقولون: إن الرب تبارك وتعالي، قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: "إني إذا أطعمت رضيتك، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإنني إذا غضبت غضبت، وإذا غضبت لعتت، ولعنتى تبلغ السابع من الوالد".

(1) المسند (118/5) وإسناده صحيح، آخره الطبري (145/290) من طريق ابن جرير عند عمرو بن دينار، له.

(2) الزهد (112/1) وإسناده صحيح إلى خيفر، وأوردته السبزواري في الدر المنثور (499/5).

(3) الزهد (99-68) طبعة الريان (1408هـ) وإسناده صحيح إلى رهب بن منبه، وأوردته السبزواري في الدر المنثور (429/5).

١٣٦
سرية الكهف 6: 98-99
قوله تعالى ﴿وكان وراهمل ملك﴾

199 - حدثني من سمع هشام بن يوسف في تفسير ابن جريج، أخبرني
علي بن مسلم وعمر بن دينار، عن سعيد بن جبير وكان يقرأها ﴿وكان وراهمل ملك﴾، وكان ابن عباس يقرأها ﴿وكان أمامهم ملك﴾ الغلام.

القلت: يزعمون أن اسمه جيسور (1).

200 - حدثنا عبد الله بن إبراهيم المروزي، حدثني هشام بن يوسف في
تفسير ابن جريج الذي أماله عليهم أخبرني علي بن مسلم وعمر بن دينار،
عن سعيد بن جبير، يزيد أخذهما على الآخر وغيرهما قال: قد
سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير، قال: إننا عند عبد الله بن عباس في بيته
إذا قال: سلوني. فقلت: أبا عباس جعلني الله نذالك، بالكوفة رجل قاص.
قال: يقال له نفث يزعم أنه ليس موسى بنى إسرائيل؟ أما عمر بن دينار فقال:
كذب على الله. وأما علي بن مسلم فقال: قال ابن عباس; حدثني أبي بن
كعبة قال: قال رسول الله ﷺ: إن موسى رسول الله ﷺ عليه السلام ذكر الناس
برباً حتى إذا فاضت العيون ورقت القلب ولي فأدركه رجل، فقال:
يارسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منه؟ قال: لا. قال: فعنده عليه إذ
لم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، فأوحى الله إليه أن لي عبدا أعلم منه.
قال: أي رب وأتيت؟ قال: مجمع البحرين. قال: أي رب، أعلم لي علما
أعلم ذلك به». قال لي عمر: قال: ﴿وحي يفارقه الحوت﴾. وقال
يعلى: ﴿خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح﴾ فأخذها فجعله في مكيل.
قال لفتاه: ﴿لا أكفىك إلا أن تخبرني حيث يفارقه الحوت﴾. قال: ما
كلفني كثيراً فلذلك قوله تبارك وتعالى ﴿إذ موسى لفتاه﴾ يوشح بن
نون لست عن سعيد بن جبير قال: وفتيتاه في ظل صخرة في مكان
ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم، قال: فتاه: لا أوقف. حتى إذا استيقظ
نست أن يخبر، وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله تبارك وتعالى
عليه جزيرة البحر حتى كان أثره في حجر، فقال لي عمر: وكان أثره في

(1) الفعل (1/417، رقم 1/417) وفي سند مجهول.
سيرة الكفيف ۶۳-۶۴

حجر، وحلق إبهاميه واللتين تلبانها، فقد قطعنا من سفرنا هذا نصياً.
مرت به أن يدعوها لعينها فإذا غزاوا أصلحوا بها بعد. منهم من يقول سدًوها بقارورة ومنهم من يقول بالقارور. فكنا أبا، مؤمنين وكان كافرا تخشيننا أن يرهقهما طفينا وكفرا فيحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. فأردنا أن يبذلبهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قتله خضر. وزعم غير سعيد أنهما قالا: جارية وأما دار بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: أنها جارية. وبلغني عن سعيد بن جبير أنها جارية. ووجدته في كتاب أبي، عن يحيى بن معين، عن هشام بن يوسف مثله.

(1) للمسند (5/ 119-121) . والحديث صحيح كما تقدم .
سورة الكهف 94

 قوله تعالى "بِين الصدفين" (1).

 فين الصدفين قال الجبالين (1).

 قوله تعالى "هنا رحمة من ربنا إياك، وإ والا يفعله إلا كنا وعد ربي حقا".

 3:61 - حديثنا روح ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قطاعة، ثننا أبو رافع، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إن يآجوج ومية جبريل فيقول: ارجعوا فستحفرونه غدا. فبعضون إليه كاذب ما كان، حتى إذا بلغت مددهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس حفرنا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليههم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، وسبثني فيعودون إليه وهو كбиته حين تركه، فبحرون ويخرون على الناس، فتستملل-screenとل هم، ويهتم الناس منهم في حضورهم. فدمرون سهامهم إلى السماء، فترجع وعليها كبيتها الدم، فقولون: قرون أهل الأرض وغلبنا أهل السماء. فبعث الله عليه نفنا في ألقاتهم فيقتلهم بها فقول رسول الله ﷺ: "والذي نفس محمد ببهد إن دراب الأرض لتسمن شكرا من خومهم ودمائهم" (2).

 2:62 - ثنا حسن، ثنا شبانية، عن قطاعة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله ﷺ: إن يآجوج ومية جبريل فذكرنا إلا أنه قال: إذا بلغت مددهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم على الناس".

(1) باب النورائد (11/2).
(2) المستند (2/61-611، 516) وإسناده صحيح. أخرجه الترمذي (رقم 3153) كتاب التنسيق، كتاب من سورة الكهف، ابن ماجة (رقم 480) كتاب الفتن: كتاب فتنة الدجال، وخروج عيسى بن مريم وخروج يآجوج ومية جبريل، ابن حبان - الإحسان (7/279، رقم 770).
- من طريق قطاعة به، وأورد ابن كثير في تفسيره (1963/5) والسبعى في الدور المثير (1965/5).

120
سرة الكهف 99-101

 قول تعالى: "ونفع في الصور فجعلناهم جميعًا".

 3-19: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان النجمي، عن أسهل مجلي، عن
 بشر بن شفاف، عن عبد الله بن عمر قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما
 الصور؟ قال: "قرن ينفع فيه" (1).

 قول تعالى: "وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".

 4-19: حدثنا هشام أبا حسان، عن مصعب بن سعد، عن سعد في
 قول عز وجل: "يحسبون أنهم يحسنون صنعا" قال: قلت له: أحم
 الخوارج؟ قال: لا. ولكنهم أصحاب الصوام والخوارج الذين زاغوا
 فأزاغ الله قلوبهم (2).

 قول تعالى: "إن الذين أثمرت عملوا الصالحات كانت لهم جنتان الفردوس
 NZLA".

 5-19: حدثني يزيد، قال ثنا همام بن يحيى. وثنا عبد الله (3)
 حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا زيد بن أسهل، عن عطاء بن يسار، عن
 عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قال: "المئة مائة درجة ما بين كل
 درجتين مسيرة مائة عام - وقال عفان: كما بين السماء إلى الأرض -
 والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعرش من فوقها
 فإذا سألتم الله تبارك وتعالى فسألوه الفردوس" (4).

 6-19: ثنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا زيد بن أسهل، عن عطاء بن يسار
 عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: "المئة مائة درجة ما بين كل

(1) المسند (22/267/7). وإسناد صحيح. أخرجه الدرمي (275/2) والترمذي.
(2) كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الزمر، من طريق سليمان النجمي به.
(3) الحديث في المسند (21/199/7): ثنا يحيى بن سعيد، ثنا سليمان النجمي، به.
(4) السنة (1461/2، 1054/1). وإسناد صحيح. أخرجه عبد الزاي في تفسيره (رقم
 1689) والحاكم (270/2). من طريق مصعب بن سعد، به وصححه الحاكم على شرف الشيخين
 رواه الذهبي. وأورده السكري في الدر المثير (5/610).
(5) في الطبيع (حديثي) بزيادة (و) وهي مطهرة.
(6) انظر التخريج في الصفحة القادمة.
سورة الكهف

17- درجتين منهما كما بين السماء والأرض، الفردوس أعلاها درجة، منها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، وإذا سألمت الله فاسألوا الفردوس".(1)

20- حدثنا يزيد ابن شريك بن عبد الله، عن محمد بن جهادة، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام".(2)

21- حدثنا أبو عامر ثنا قليح، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن ابن أبي عمرو، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصوم رمضان فإن حقه على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها"، قالوا: يا رسول الله، ألا تخبر الناس قال: "إن في الجنة مائة درجة أعداء الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله عز وجل فسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وتوقفت عرش الرحمن عن وجل ومنه تفجع- أو تفجع - أنهر الجنة "شبك أبو عامر".(3)

22- ثنا يونس، ثنا قليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، أو ابن أبي عمرو قال قليح: ولا أعلم إلا عن ابن أبي عمرو ذكر الحديث إلا أنه قال "تفجع أنهر الجنة"، وقال: ألا نبنى الناس بذلك؟ قال:

---

(1) المسند (51، 361، 371) واسعداً جيد. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (138/13، رقم 3631) وعبد بن حميد في التخريب (رقم 182) والترمذي في سننه (رقم 2529) كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة درجات الجنة، من طريق زيد، له وقائع في نسخة الترمذي تتعلق بتعالي عظمة إسرائيل. بدلاً من (شريك) والصراب أنه شريك كما في تفسير الأئمة، وهذا صحيح بما قبله.

(2) في المطبوع (وفيّ) وهو تحريف.

(3) أنظر تحريره الصفحة القادمة.
سورة الكهف

107

وحده، ثم حدثتاه بفلم يشك يعني فعليقا قال: عطاء بن يسارٍ(1)

131- حدثنا قليح عمرو بن عمرو(2) أخبرني فليح عمرو بن علي، عن
عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من
آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله عز وجل أن
يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها" قالوا
يا رسول الله: أغفلت نبي الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درجة
أعلاها للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كلهما بين السماء
والأرض، فإذا سألتم الله عز وجل فسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى
الجنة وفوقه عرش الرحمن عز وجل ومنه تفجر أنهر الجنةٌ(3)

132- حدثنا سريج بن النعمان، ثنا عبد العزيز، يعني الدراوادي
عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول
الله ﷺ: "من صلى الصلاوات الخمس وحج البيت الحرام وأقام رمضان-
ولا أدرى أذكر الزكاة أم لا؟ - كان حقا على الله أن يعفر له إن هاجر في
سبيله أو مكث بأرضه التي ولد بها" فقال معاذ: يا رسول الله، أأخير
الناس؟ قال: ذر الناس يا معاذ، في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين
مائة سنة والفردوس أعلى الجنة وأوسطها ومنه تفجر أنهر الجنة فإذا

---

(1) المسند (2/339) ، أخرجه ابن حبان في صحيحه - الإحسان (76/369) ، رقم (5924)

(2) المسند (2/330) ، أخرجه البخاري في صحيحه (الرقم 279) كتب الجهاد: باب دوات
المجاهدين في سبيل الله (الرقم 279) كتب التوجيه: باب (وكان عريشة على الماء وهو روب
العرش المظلم) من طريق فليح بن عمرو.

(3) في الطبري (عمر) وهو مترجم. انظر (المجلة الموتية 1318).
سأُتِمَّ اللهُ فَاسَأَلُوهُ الْفَرَغَوْسَ (1). قَولُهُ تَعَالَى ﴿قَلْ إِنَّا أَنَا بِشَرْعُ مَثَلَّكَ يَوْحِي إِلَيْ أَنَا إِلهُمُ إِلَهٍ وَاحِدٍ فَمِنْ كَانَ يَرِجُو لِقَاءِ رَبِّهِ إِلَّا شَرَّ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشَرَّكُ بِعِبَادَتِهِ رَبٍّ أَحَدٍ﴾ 314-313 - حديثاً محمد بن بكر البرصانى، قال: أنا عبد الحميد بن جعفر، قال أنا أبي، عن زيد بن ميقات، عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري - وكان من الصحابة - أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله تبارك وتعالى أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك (2).


(1) المسند (5/241-245) أخرجه الترمذي (رقم 7510) كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة درجات الجنة، وأيام ماجه (رقم 433) كتاب الزهد: باب صفة الجنة، والطري (2) المسند (3/281-282) من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري وهو من طريق زيد بن أسلم به عند الترمذي، والشافعي وهو من ابن ماجه، والطري هو
سورة الكهف

قوله، فقال عبادة بن الصامت: لين طال يكما عمر أحدكما أو كلاهما ليضحكان أن تري الوجه من نجع المسلمين، يعني من وسط قرأ القرآن على لسان محمد ﷺ فأعاده وأباده، وأخلت خلاله حرم حرامه، ونزل عند منازله. أو قرأ على لسان أخيه قراءة على لسان محمد ﷺ فأعاده وأباده وأخلت خلاله حرم حرامه ونزل عند منازله لا يجوز فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار الميت. قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس وعوف بن مالك فجلسنا إليهما. فقال شداد: إن أخبر ما أخاف عليه أحد الناس لما سمعت من رسول الله ﷺ يقول: ﴿من الشهور الحالية والشرك﴾ فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفرنا، أو لم يكن رسول الله ﷺ قد حدثنا أن الشيطان قد يتسن أن يعبد في جزيرة العرب، فأما الشهور الحالية فقد عرفناها هي شهور الدنيا من نسائها وشهراتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي للجبل أو يصوم له أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله إنه من صلى لرجل أو صام له أو يصد به لقد أشرك. فقال شداد: فإني قد سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك﴾، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فقال عوف بن مالك عند ذلك: أئلا يعبد إلى ما ابتغي فيه وجه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويبدع ما يشرك به؟ فقال شداد عند ذلك: فإني قد سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم من أشرك بني، ومن أشرك بني شينان فإن حشه عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني﴾.


135
الشركاء، فمن عمل عملًا فآشرك فيه غيري فأتنا بريء منه، وهو للذي أشرك» (1).

316 - حدثنا روح، ثنا شعبة، ثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: "قول الله عز وجل: أنا خير الشركاء، من عمل لي عملًا فآشرك فيه غيري فأتنا منه بريء، وهو للذي أشرك" (1).

317 - حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: ثني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يعني قال الله عز وجل: أنا خير الشركاء، من عمل لي عملًا أشرك فيه غيري فأتنا منه بريء، وهو للذي أشرك" (1).

318 - حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، ثنا كثير بن زيد، عن ربيح ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قال: كنا نتناوب رسول الله ﷺ ففتيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فبعثنا، فكثير المحتمبون وأهل الليل فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله ﷺ ﷺ من الليل فقال: "ما هذه التجري ألم أنهمك عن النجوى؟" قال: قلتنا: نندوب إلى الله يا نبي الله، إذا كنا في ذكر المسيح فرقنا منه. فقال: "ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟" قال: قلتنا بلى قال: "الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لملكان الرجل" (2).

319 - حدثنا يونس، ثنا لبث، عن يزيد - يعني ابن الهاد - عن عمرو بن محمود بن لبيد أن رسول الله ﷺ قال: "إني أخوف ما أخاف

---

(1) المسند (2/360-361). أخرج مسلم في صحيحه (الرقم 985) كتاب الزهد: باب من أشرك في عمله لغير الله، وابن ماجة في سننه (الرقم 432) كتاب الزهد: باب الرياء. والسمعة: من طريق العلاء، وله، وأودة السيوطي في الدر المنثور (الرقم 478/5).

(2) المسند (3/239). أخرج ابن ماجة في سننه (الرقم 487) كتاب الزهد: باب الرياء، والسمعة، من طريق كثير بن زيد، وله، وقال البوصيري: إسناد حسن، وكثر بن زيد وريهم بن عبد الرحمن مختلف فيما وأودة السيوطي في الدر المنثور (الرقم 478/5).
سورة الكهف

عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يأ، رسول الله؟ قال:

«الربا يقلل عز وجل لهم يوم القيامة إذا جرى الناس بأعمالهم: أذهبوا إلى الذين كنتم تراون في الدنيا فأنظروا هل تجدون عندهم جزاء» (1)

- حديثنا إبراهيم بن أبي العباس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عروج، عن عاصم بن عمر الظفرى، عن مهدي بن لبيد، عن رسول الله ﷺ قال: «إن أخرج ما أخفي عليكم ...» فذكر معناه (2).

- حديثنا إسحاق بن عيسى، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عمرو بن أبي عروج، عن عاصم بن عمر بن قطرة، عن مهدي بن لبيد، قال:

قال رسول الله ﷺ: «إن أخرج ما أخفي عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يا رسول الله ﷺ، وما الشرك الأصغر؟ قال: «الربا، إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازي العباد بأعمالهم: أذهبوا إلى الذين كنتم تراون بأعمالكم في الدنيا فأنظروا هل تجدون عندهم جزاء» (3).

- حديثنا وكيع وعبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل


- حديثنا أبو نعيم، ثنا الأعشى، عن عمرو بن مرة، قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكرنا الربا، فقال رجل يكتن بيا، يزيد: سمعت عبد الله ﷺ بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «من سمع الناس يعمله سمع»

(1) المسند (5478/2) وإسناد صحيح.
(2) المسند (5478/3) وعبد الرحمن بن أبي الزناد قال فيه علي بن المديني: حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق نهي مخالب. أنظر (تهريل التهذيب 167-170) وإبراهيم ابن أبي العباس راشق بن عيسى عربان، فالمصادف لخليج، إلا أن الحديث صحيح يا قبله.
(3) المسند (3173) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 897) كتاب الربا، والمسنون ومسن في صحيحه (رقم 987) كتاب الربا والرقائق، باب الربا من طريق سفيان، به وأورد السيوطي في الدر المختار (5/47).

127
سورة الكهف

الله يساع خلقه يوم القيامة فحقوه وصفره" (1).

۱۲۴- حدثنا محمد بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي زيد ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : "من سمع الناس بعمله سمع الله به" (2).

۱۲۵- حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد - عن شعبة ، حدثني عمرو بن مرة : سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : "من سمع الناس بعمله سمع الله به، سمع خلقه وصفره وحقوه" (3).

۱۲۶- حدثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، ثنا رجل في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : "من سمع الناس بعمله سمع الله به، سمع خلقه وصفره وحقوه" (3). قال : فذرت عينا عبد الله بن عمر.

۱۲۷- حدثنا أحمد بن عبد الملك ، ثنا بكار ، قال : حدثني أبي ، عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ﷺ : "من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى" (6).

(1) المسند (3/212, 213). أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط - كما في مجمع الزواري (1/10). من طريق عمرو بن مرة. ثنا حذف شيخ يكفي أبا يزيد. ثنا كتب جالا مع عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر... فذكره مطرولا. وثنا الهشمي. وسما الطبراني الرجل هو خليفة بن عبد الرحمن. في هذا الاعتبار رجاء أحمد وأحمد أسس النطري في الكبير. شافر. الصحيح كتاب الزهاد، رحمه الله. في حق أمير المؤمنين هو ابن أبي سفيان. الكوفي قال فيه الحافظ في التزيب، قوله: وهو من رجال السنة فالإسند صحيح إن شاء الله تعالى.

(2) تحرر في الطبري (4/212) إلى (بعله).


١٣٨
378- حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى، عن عبد الله، عن يزيد، ثنا حيوة، ثنا أبو صخر أنه سمع مكحولا يقول: حدثني أبو هند الداري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من قام مقام ريا وسمع رآى الله تعالى به يوم القيامة يسمع الله» (١).

379- حدثنا معاوية، ثنا شبكان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله ﷺ أنه قال: «من يراه أيت الله يسمع به ومن يسمع يسمع الله» (٢).

380- حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبي عنه وهو حي قال: ثنا حجر بن الحارث الفساني من أهل الرملة، عن عبد الله بن عوف (الكناني)، وكان عاملا لعمري بن عبد العزيز على الرملة أنه شهد عبد الملك بن مروان قال ليشير بن عقيرة الجهني يوم قتل عمرو بن سعيد بن العاص يأبى اليمان، إنه قد احتجت اليوم إلى كلامك، فقلت: كيف تتكلم وقال: إنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قام بخطبة لا يلمع بها إلا ريا وسمعه أوقفه الله ﷺ وزجل يوم القيامة موقف ريا وسمعه» (٣).

381- حدثنا وكيع، ثنا علي بن صالح، عن أبي المهلب، عن عبد الله بن زهر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أختلف أولئك عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة به، وكان في الناس غامضًا لا يشار عليه بالأصابع» (٤).

(١) السند (١٧٠/٥) وإسناده حسن. أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٦٩/٧) والدارمي
(٢) كتاب الرقائق: باب من رأس رآى الله به، من طريق أبي صخر به، والحديث صحيح بإسناده وأورده السيوطي في الدر المثير (٤٧٤/٦).
(٣) المسند (٣/٤٠) وتعتبره مغربي. ضعيف مدلس. نظر (النقيب وأصوله) والحديث صحيح بإسناده وآله أعلم. وأورده السيوطي في الدر المثير (٤٧٣/٥).
(٤) المسند (٣/٩٠). مؤرخ جيد أخرجه الطياري في الكبير (٤٧٤/٢ رقم ١٧١٧) من طريق سعيد بن منصور، به، وقال الحميسي: رجال موثوقين. أنظر (مجمع الزرائد) (١٩١/٢).
سورة الكهف 10

لمعجلت مبتيه وقل ترايه وقلت بواكية» (1) .

حدثنا أسود، ثنا الحسن بن صالح، عن أبي المهلب، عن عبيد الله بن
زهرب، عن علي بن يزيد ... فذكر الحديث ونثر بيه (1).

372 - حديثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا لقيت بن أبي سليم، عن عبد
الله، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: "إذ ذكر الناس
عندى عبد مؤمن خفيف الخذا ذو حظ من صلة، أطع الله وأحسن عبادته
في السر، وكان غاضبا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان عيشه
كفافا وذكرت عيشه كفانا قال: جعل رسول الله ﷺ يُقر بأصعبه وكان
عشيته كفافا وكان عيشه كفانا فجعلت مبتيه وقلت بواكية وقلت ترايه» (1).

قال أبو عبد الرحمن: سألت أبي قلت: ما تراه؟ قال مبتيه.

(1) المسند (554/7421/64-44) والزهري (604/4421/64). وأبي المهلب هو مطرح بن يزيد الكرفي:
ضعيف. وعبد الله بن زهرب، قال فيه المحقق، صديق يهودي. وعلي بن يزيد الآهاني:
ضعيف انظر (التكبير، وأصوله) أخرجه الحمدي في مسنده (6/42) وابن الجوزي في المثل
المثاني (6/147، وقбит 6) من طريق أبي المهلب، به. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا
يصح عن رسول الله ﷺ. ثم وقع إلى أبي أمامة ضمنا، وذكرت جماعين ابن زهرب، وعلي بن يزيد
والمياس في الحديث لا يبعد أن يكون مسروبا. وقال ابن معيين: علي بن يزيد، عن القاسم،
عن أبي أمامة ضمن كلهما. انظر: (تهذيب التهذيب) (2967/3792) وأبجع بن الجوزي في مسنده
(90/1727) كتب الزهرب: باب ما جاء في الكفاف والصرح عليه. والطبرياني (24/58) من
طريق يحيى بن أبا عبيد الله بن زهرب. وعلي بن يزيد، وعند الحديث، يسن بعض طريقه. وانظر يقية
تقول في الحديث الآتي يقعه. وأورده السيوضي في الدر المنثور (4748/35).

(2) المسند (555/4727/19) وأبجع الطياراني في الكبير (2558/3778) وأبجع نعمي في الملل (25/51)
أبجع الطياراني في الكبير (2558/4792) وأبجع نعمي في الملل (25/1)
من طريق لبيد، به. ولي بن أبي سليم، صدوق اختلط جدا، ولم يميز حديثه فترك. انظر
التكبير، وأبجع بن زهرب: عبد الله بن زهرب، وعلي بن يزيد، تقدم الكلام عنهما في الحديث السابق.
وأبجع بن جوزي: أبجع بن جوزي (وقبت 6/1727) كتب الزهرب: باب من لا يسمعه. من طريق
عبد الله، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبجع بن سليمان، عن أبي أمامة، مسروبا. به. وقال
البطويري: إننا، ضعيف لضعف أبجع بن سليمان. قال فيه أبي حاتم: مجهول. ونثبت على ذلك
الدهري في الطبقات، وغيرها، وصدقة ابن عبد الله، للمقل على تضعيفه. وأبجع وologue في أخبار
القصيدة، (47/177) أبو الحسن المارد بن محمد بن أبي عبد المودي بن أبي بكر بن أبي إسحاق.
عن أبي أنور، عن معاذ بن جبل، مرفوعا نحوه. وعبد العزيز بن أبي مشارى. انظر
سورة الكهف

333- حدثنا أبو معاوية، ثنا ليث، عن عثمان، عن أبي الالية، قال: قال لي أصحاب محمد ﷺ: يا أبا الالية، لا تجعل لغير الله عز وجل في بكلك الله عز وجل إلى من عملت له.

344- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن جرير بن حازم، قال: سمعت الحسن يقول: كان رسول الله ﷺ إذا أتي بضاحه أمر به تلقى عليه الأرض.

و قال: إنما أنا عبد الله إذا أنى بضاحه أمر به تلقى عليه الأرض.

و قال: إنما أنا عبد الله إذا أنى بضاحه أمر به تلقى عليه الأرض.

364- حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، حدثنا عبيد بن أبي، عن عطاء ابن أبي رباح، قال: دخل رجل على النبي ﷺ وهو متكي، على وسادة ورتب يديه طبق عليه رفيع، قال: فوضع الرفيع على الأرض ونشى الوسادة.

قال: إنما أنا عبد الله إذا أنى بضاحه أمر به تلقى عليه الأرض.

التعريف والأسلوب

(1) الزهد (114/1) وهو ابن أبي سليم: صدر الخطأ أولا، ولم يتميز حديثه فترك، وقال: ذو مظلي: مضرع الحديث ولكن حدث عنه الناس. نظر إلى المساند (20542-4342، والمتبرِّع وأصوله) وعثمان هو ابن الطويل، كما في ترجمة رفيق أبو النعمة في تهذيب الكمال، ونفى له على ترجمة بعد تبعه. أورده البيتفي، في الدر المحتفظ (51875).

(2) الزهد (137/1) وهو مسل سعوسي الإسناد. أخرجه حناد في الزهد (114/1) وابن المبارك في الزهد (137/1). معترف به من طريق أبو معاوية، عن عثمان بن مسلم عن السماء، به مسالة. وإسماعيل بن مسلم هو الكلي ضيوف، أنظر إلى الشرف وأصوله. وأخرج أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (1019) من طريق حمد بن زيد، عن سعيد ابن أبي صديقة، عن يحيى بن حكيم، عن جابر، رضي الله عنه، مرتفعًا. وروج ذات ثقات إلا أن يعينه على حكيم لم يدرك جابر بن عبد الله، رضي الله عنه. وأخرج أبو الغ.Dispose في شرح السنة (111877/111) من طريق عبد الله بن الويلد، عن عبد الله بن عبد بن عمر، عن عائشة، مرتفعًا نحوه، وفي إسنادات عبد الله بن الوليد الوصي هو الكلي ضيوف، نظر إلى الشرف وأصوله. وأخرج أبو سعد في الطبقات (9099/109) من طريق أبي معمر عن سعيد المقرني عن عائشة مرتفعًا به، وأبو معمر تجربه عن عبد الرحمن السدري: ضيوف. نظر إلى الشرف وأصوله. وأخرج أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (1019) من طريق مسلم الأعور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرتفعًا به. وفي إسنادات مسلم الأخور وضيوف نظر إلى الشرف وأصوله. وأخذ النحدي أحمد النباتي في صحيح الإمام (107).}

(3) الزهد (137/1) وهو مسل رجالة ثقات غير عائشة بن أبي قرعة بعد تبعه. إلاأ أن الحديث صحيح بما قبله والله أعلم.

141
سورة مريم
آية 1
قوله تعالى "كفيص".

37- حدثنا يعقوب ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن
مسلم بن عبيد الله بن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن المخرث بن
هشام المخزومي، عن أم سلمة ابنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ﷺ,
قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار التجاشي، أمنا على
ديننا وعبدنا الله تعالى لا تؤذي نوما ولا نسمع شيئا تكرهه، فلما بلغ ذلك
قريشا انتصروا أن يبعثوا إلى التجاشي فينا رجليين جلدين، وأن يهدوا
للناجسي هدايا مما يستترف من منتاج مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها
إليه الأدم فجمعنا له أدما كبيرا ولم يتركوا من بطارته بطيئة إلا أهداوا
له هديته ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو
ابن العاص ابن وائل السهمي وأمروهما أمرهم وقالوا لهم: ادعوا إلى كل
بطرق هديته قبل أن تكلموا التجاشي فيهم ثم قدموا للناجسي هدايا، ثم
سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمواهم. قالت: نخرجنا فقلنا على
الناجسي ونحن عندن بخير دار وعند خير جار فلم يبق من بطارته بطرق
إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلموا التجاشي، ثم قالا لكل بطرق منهم: إنه
قد صبا إلى بلد الملك منا غلابان سفهاء فأرقوا ديبر قومهم ولم يدخلوا في
ديركم واجروا بدين مبتدع لا تعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك
فيهم أسراف قومهم لتردهم إليكم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن
يسلمهم إلينا لا يكلمواهم، فإن قومهم أعلى بهم عيننا، وأعلم بما عابروا
عليهم. فقالا لهما: نعم، ثم إنهما قرآن هداياهم إلى التجاشي قبلها
منهما، ثم كلماه فقالنا له: أيها الملك إنه قد صبا إلى بلد منا غلابان
سفهاء فأرقوا ديبر قومهم، ولم يدخلوا في دينك، واجروا بدين مبتدع لا
تعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أبانهم.
وأعماهم وعشائرهم لترذه إلىهم، فهم أعلى بهم علناً وأعلم بما عابرا عليهم وعاقتهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلي عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع التجاشي كلامهم. فقالت بطرقتها: حوله: صدروا أبا الملك قومهم أعلى بهم علناً، وأعلم بما عابرا عليهم، فأسلمهم إلىهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قال: فغضب التجاشي، ثم قال: لا هو الله أم الله إذا لا أسلمهم إلىهما، ولا أعاد قوما جاوروني ونزلوا بلاي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم ناسألتهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليها وردتم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك متعمتهم منها وأحمنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ ندعهم، فلما جاهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جتموه؟ قالت: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا ﷺ كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاوه - وقد دعا التجاشي أساقه فنحروا مصالحهم حوله - سألهم، فقال: ما هذا الدين الذي فارقتهم فيه قومكم ولم تتخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كله جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك كنا قوما أهل فاحة تعبد الأصنام، ونأكل الميظحة، ونأتي القواش، ونقطع الأرحام، وننسى الجوار، وأكل القري منا ضعيف، فقال على ذلك بعث الله ﷺ نسولا منا نعلم نجوى وآيا من دونه من الحجاركة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحرمات وال الدماء، ونهانا عن القواش، وقول الزور، وأكمل مال الِيتيم، وذين الحصناء، وأمرونا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرونا بالصلاة والزكاة والصيام، قال: فعدد عليه أمر الإسلام، فصدقناه وآمنا به، واتبعتنا على ما جاء به، فعذبا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا واحلنا ما أحل لنا. فعدنا عليه قومنا فدربنا وفتننا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن
سرة مريم


(1) في المطبوع (والدير) وهو تصحيح. انظر (السنان العرب 325/4 - مادة: دبر -).
الحششة: الجبل (1) ردوا عليهما هداياهمها فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ
الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أعط الناس في
فأطيمهم فيه. قالت: فخرجوا من عده مقبولين مردوذا عليهما ما جاء به.
وأقسموا عنه بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إننا على ذلك إذ نزل به
يعني من ينذعه في ملكه. قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من
حزن حزننا عند ذلك تخوفاً أن يظهر ذلك على التجاشي، فأتي رجل لا
يعرف من حقنا ما كان التجاشي يعرف منه. قالت وسار التجاشي وبينهما
عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله ﷺ: من رجل يخرج حتى
يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا.
قالت: وكان من أحداث القوم سناء. قالت: فتفخوا له قريه فجعلها في
صدره، ثم سبع عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم
انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعنا الله للتجاشي بالظهور على عده
والتمكين له في بلاده. واسترث علبه أمر الحششة، فكانا عده في خير منزل
حتى قدمنا على رسول الله ﷺ وهو بركة (2).

قوله تعالى: "ذكر رحمة ربك عبده زكريا "

337- حدثنا يزيد، عن حمد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع،
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "كان زكريا عليه السلام نجارا" (3).

338- حدثنا عفان، ثنا حمد بن سلمة، قال: أنا ثابت، عن أبي
رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كان زكريا نجارا" (4).

339- حدثنا عبد الصمد، عن حماد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن
أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "كان زكريا نجارا" (3).

(1) في المطبوخ (1/4) (المجل) وهو خطا. وجاء على الصراط في الموضع الثاني. وانظر الصدر.
(2) في المطبوخ (1/4) (المجل) وهو خطا. وجاء على الصراط في الموضع الثاني. وانظر الصدر.
(3) في المطبوخ (1/4) (المجل) وهو خطا. وجاء على الصراط في الموضع الثاني. وانظر الصدر.
(4) في المطبوخ (1/4) (المجل) هو خطا. وجاء على الصراط في الموضع الثاني. وانظر الصدر.
قال عبد الرحمن: نى رفعه وى لم يرفعه.
قوله تعالى: "وقد بلغت من الكبیر عنيا".
340 - حدثنا عثمان، ثنا جربير، عن حسين بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً إلا وقد علمته غير ثلاث: لا أدري، كان يقرأ في الظهير والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ، وقد بلغت من الكبیر عنياً أو "عسياً". قال حسین:
ونسيبت الثالثة.
قال عبد الله: سمعتها كلاً من عثمان بن محمد عنياً.
341 - حدثني عبد الله، حدثني الوليد بن شجاع بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن معمار، قال: قال الصبيان لحيبي بن زكريا عليه السلام: اذهب بنا نلعب. قال: ولعب خلقنا؟
وقوله تعالى: "وحنانًا من لنا زكاة وكان تقیاً".
342 - أخبرنا إبراهيم بن خالد، أخبرنا رباح أخبرنا أبو عبد الرحمن الخراساني. قال: يعني عبد الله بن المبارك، عن مالك بن أنس، عن حمید الأعرج، عن مجاهد، قال: كان طعام يحيى بن زكريا عليه السلام العشب، وإن كان ليبيكي من خشية الله عز وجل ما لى كان القار على عينيه.

وأوردته السيوطي في الدر المنشور (5/475).
(1) المصد (1/270-278). أخرجه الطيري (16/51) من طريق حسين، به. وإسناده صحيح. وانظر وجه ترجمته في: (البيهقي في القراءات السبع 148، والنشر في القراءات العشر 137/1) وأورده السيوطي في الدر المنشور (5/473).
سورة مريم 16-15

قره ولقد كانت الدموع اتخذت مجرى في وجهه(1).

343 - أخبرنا هيهتم بن خارجة (2) أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن
سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن يزيد بن ميسرة قال: كان طعام
يحيى بن زكريا عليه السلام الجراد وقلمل الشعر، وكان يقول: من
أنعم منك يا يحيى؟ طعامك الجراد وقلمك الشعر.) (3)

قوله تعالى 6 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا

344 - حدثنا روح، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن(4) قال: إن
يحيى وعيسى عليهما السلام النبيقما فقال له عيسى: استغفري لأتى خير
مني. فقال يحيى: استغفر لي أنت خير مني. قال له عيسى: أنت خير
مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك، فعرف والله فضلهما. (5)

(1) الزهرة ص 116 - طبعة الروان - أخرجه ابن المبارك في الذهد (ص 47، رقم 177 - رواية
نعم بن حماد) عن مالك، به. وإسناده حسن إلى مjahد. وأوردته السيوطي في الدر المثنور
(48/5).

(2) في الطبري (حارثة) وهو محرف. وهو هيهم بن خارجة أبو أحمد الخراساني. انظر: (مناقب
الإمام أحمد) ص 42، وتهذيب الكمال وفرعه).

(3) الزهد ص 130 - طبعة الروان - وسنده حسن إلى يزيد بن ميسرة. أخرجه ابن المبارك في
الذهد (ص 479، رقم 479) ومن طريق أبو نعيم في الخلية (479-328) عن إسماعيل
ابن عياش، به وأوردته السيوطي في الدر المثنور (48/9).

(4) في الطبري (ال.Driver) وهو محرف. وهو الحسن البصري الإمام الشهر. انظر (تهذيب الكمال
وفرعه، ومصادر التخریج).

(5) الزهد (169/1) بإسناده صحيح إلى الحسن البصري. أخرجه الطبري في تفسيره
(167/6) من طريق يزيد بن هارون، ثنا سعيد، به. وقوله (حرف والله فضلهما) عن:
(البداية والنهاية) 123، وتهذيب ابن كثير 3/120 - طبعة دار العقافة 1406 ه) وهو
الصراط للفقهي السياق. وفي الطبري (حرف الله عز وجل فضلهما) تناول المعلق في الت baskıة:
(جاء في النسخة المخطوطة هذا اللفظ: حرف والله فضلهما. وهو أصح من عبارة النسخة
المطبوعة من حيث سياق الحديث). فكان ينبغي عليه تصحيح اللفظ في المكت. وأخرجه عبد
الرزاق في تفسيره (ورقم 1674): أنا موسر، عن قنادة، عن الحسن نعيم، والحديث أورد.

147
سورة مريم ١٥-١٦

４٥ - حدثنا سبار ، ثنا جعفر ، ثنا ثابت الباني قال : بلغنا أن يلبيس
ظهور ليحيى بن زكريا عليه السلام فرأى عليه معالقين من كل شيء ،
فقال له : ما هذة المعالق التي أراها عليك ؟ قال : هذه أشهر التي
أصاب بها بني آدم . فقال له يحيى عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال :
لا . قال : فهل تصب مني شيئا ؟ قال : رما شبع فتقلناك عن الصلاة
والذكر . قال : هل غير ذا ؟ قال : لا . قال : لا جرم والله لا أشيع
أبدا'(١).

٣٤٦ - حدثنا ابن عبيدة ، عن عمرو ، عن يحيى بن جعدة ، عن النبي
قال : لم يهم ليحيى بن زكريا بخطيئة ولا حاكم في صدره امرأة (٢).

قوله تعالى "فحملته فانبتذت به مكانا قصباً" 
٣٤٧ - حدثنا هشيم قال حدثنا الكلبي أن مريم وضعت عيسى لتسعة
أشهر (٣).

= ابن كثير في تفسيره (٢/٥٧٠) ط : دار المعرفة ١٤٠٦ ه . والسيوطي في الدر المنثور
(٤٨٩/٥).
(١) الزهد (١٦٨-١٦٩) وسياج هو ابن حاتم العنزي فيه ضعف . ويعتبر هو ابن سليمان
الصغي . ورواية سيبان بن حاتم عن جعفر بن سليمان منكرة . انظر (الميزان ٢٧٥/٤-٢٧٦/٣).
(٢) الزهد (١٦٩-١٧٠) وهو مرسل صحيح الإسناد . وأورد السيوطي في الدر المنثور
(٤٨٩/٥).
(٣) العلل (١٣٣/١) ومحسن بن السائب الكلبي متروك . انظر التقرير وأصوله .

١٤٨
سورة مريم ٣٩-٤٨
قوله تعالى: «يا أخت هارون...»
وقال: "يا أخت هارون قلت: هو هارون آخر موسى قال نعم كان المشركون قد اختصموا على عهد رسول الله ﷺ فقال بين موسى وعيسى
كذا وكذا فقال النبي ﷺ: "قد كان هذا بدعاء بين الأنبياء".
قال أبو عبد الله: استعمل عمر رضي الله عنه رجلا فأبى أن يدخل له في عمل فقال: يعني عمر يوسف قد سأل العمل فاستعمل على خزائن الأرض، وقال: في المائدة ثماني عشر فريضة خلال وحرام يعمل بها وليس فيها شيء لا يعمل به إلا آية (١).
٣٤٨- حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: سمعت أبي يذكره عن سماك، عن علامة بن وائل، عن المغيرة بن شعبة، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى غبران، قال: فنالما أرأيت ما تقرؤون "يا أخت هارون" وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، قال: ففرعت فذرت لرسول الله ﷺ، فقال: "لا أخبرت أنهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم" (٢).

قوله تعالى: «وأنذره يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون»
٣٤٩- حدثنا موسى بن داود، ثنا ليث، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا دخل أهل الجنة الحنة وأهل النار النار نادي مناد: يا أهل الحنة خلودا فلا موت فيه، يا أهل

(١) بابائع الفرائض (٣/١١١).
(٢) المسمد (٤/٢٥٧). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٢١٣٥) كتاب الآداب: باب النهي عن التكفي بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء، الترمذي في سنده (رقم ٢١٥٥) كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة مريم، من طريق ابن إدريس، به، وأورده السيوطي في الدر المثير (٥/٩٧).
النار خلولا فلا موت فيه

قال وذكر لي خالد بن زيد أنه سمع أبا الزبير يذكر مثله عن جابر وعبد بن عمیر إلا أنه يحدث عنهما أن ذلك بعد الساعات ومن يخرج من النار.

25 - حدثنا تقيبة قال حدثنا ليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أهل الجنة النار النار نادي مناد: يأله الجنة خلودا لا موت فيه، ويا أهل النار خلودا لا موت فيه". (1)

371 - ثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد قالا: ثنا الأعشى، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أهل الجنة النار النار يجاء بالموت كأنه كيش أملح فيوقف بين الجنة والنار".


قال محمد بن عبيد في حديثه: إذا دخل أهل الجنة والنار يجاء بالموت كأنه كيش أملح. (2)

---


سورة مريم ۲۹-۵۸-۶۹

۲۹- حديثنا إبراهيم بن إسحاق، حديثنا ابن المبارك، عن عمر بن محمد بن زيد حديثي أبي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلوص لا موت يا أهل النار خلوص لا موت، فازداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، وازداد أهل النار حزنا على حزنهين". (١)

۳۰- حديثنا علي بن إسحاق، أنا عبد الله، ثنا عمر بن محمد بن زيد، حديثي أبي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهن«. (١)

قوله تعالى: (وربك یکی) ۴۴- عن ثابت بن أنس قال: وعظ النبي ﷺ الناس فرفع رجل صوته بالبيكا، فقال ﷺ: "من هذا الذي ليس علينا. إن كان صادقا شهر نفسه وإن كان كاذبا محقه الله". (٢)

قوله تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أتضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات...) ۴۵- حديثنا أبو عبد الرحمن، ثنا حيوة، أخبرني بشير بن أبي عمرو الخولاني: أن الوالد بن قيس حديثه: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يكون خلف من بعد ستين سنة أتضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيابا، ثم يكون خلف يقرأ القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاث مه ومنافق وفاجر".

قال بشير: فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال المنافق كافر به والفاجر

(١) المنسد (٢/٢٠٨، ٢٠٠-١٧١)، أغزه البخاري في صحيحه (١٦٢٨) كتاب الوثائق.
(٢) البخاري (٣/٢٧، رقم ٣٠٨).
سورة مريم 59-12

يتأكل به والمؤمن يؤمن به (1).

356- حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو السمح، حدثني أبي قبل الله أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله ﷺ قال: "إن أخاف على أمتي اثنين: القرآن واللبن، أما اللبن فيبّغون الريف ويشمون الشهرات ويتكون الصلوات، وأما القرآن فهي تعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين" (2).

قوله تعالى لا يسمعون فيها لفوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا (3).

357- حدثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معاصر، عن همام بن مينه قال: هذا ما حدثنا به أبا هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "أول زمرة تلقى الجنة صورتهم على ضويرة القمر ليلة القدر لا يبصرون ولا يتغلبون فيها ولا يتمخطرون فيها ولا يتغفوون فيها، أنتمهم وأمثاطهم الذهب والفضة (4).

(1) المسند (388/2) والواو Lid by قيس الأنصاري قال فيه الحافظ: مقبول. رواه المعاني وإبن حيان. وذكر أن UTF-8 الإسناد (167/11) وتهذيب التهذيب (146/11) ورقه رجاء 또한: أخبر ابن حيان في صحيحه - الإسناد (167/11 رقم 174) - والحاكم (156/14) من طريق أبي عبد الرحمن المقدسي، به، وصححه الحاكم وواثقه الذهبي، وأورده السيوطي في الدر المنثور (156/14).

(2) المسند (275/4) وإسناده حسن. أخرج الطيبراني في الكبير (276/17-197) من طريق زيد بن الحباب، به، وأخرج أمحد (146/6) وأبو إيله (187/3) وورد مسلما في الطيبراني (167/12) من طريق ابن لهيعة، عن أبي قبيل، به، وعبد الله بن لهيعة. حسن الحديث في الثقات والشواهد. وأخرج الطيبراني في الكبير (167/12-197) من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن أبي قبيل، به، وعبد الله بن صالح حسن الحديث في الثقات والشواهد. وأخرج الطيبراني (276/17) والحاكم (156/14) من طريق عبد الله بن وهب، ثنا مالك بن خير الزيادي، عن أبي قبيل، به، ومالك بن خير الزيادي ترجمه البخاري في تارخه (57/2 وآين أبي حامد في الجرح والتعديل (88/2) ولم يذكرنا فيه جرحًا ولا تدميرًا وذكره ابن حيان في الثقات (467/1) فله حسن الحديث في الثقات والشواهد. وأورده السيوطي في الدر المنثور (156/14).

102
سورة مريم 27-16

ومجاهرهم الأثوات ورشعهم المسك، ولكن واحد منهم زوجتان برى مخ ساقهما من رؤا اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم
على قلب واحد يسيرون الله بكره وعشياء (1).

368- حدثنا عقبوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني
الخوارث بن فضيل الأنصاري عن معمود بن لبيد الأنصاري عن ابن
عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في
قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكره وعشياء" (2).

قوله تعالى "وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا ومالفنا"
359- حدثنا يعلى حدثنا عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لبي ربي ما ينطقك أن تزورنا
أكثر ما تزورنا؟ قال: فنزلت: "وما نتنزل إلا بأمر ربك" إلى آخر
الآية (3).

360- حدثنا وكيع، ثنا من ابن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن
ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لبني عليه السلام: "ألا تزورنا

(1) المسند (2/218) رقم 8183. أخرج البخاري في صحيحه (رقم 2455) كتاب باب
الخلق، باب ما جاء في صفقة الجنة وأثوان مخلوقات، وسلم في صحيحه (4/218)، بعد رقم
243 (2) كتاب الجنة: باب في صفقة الجنة وأثوان مخلوقات، وسلم في صحيحه (11/416-417) رقم
669، والبخاري في شرح السنة (10/70-71، رقم 127) من طريق معاذ بن مهاجر، وهو
الحديث في المسند (227، 226-227، 274، 276، 473، 474، 475).

(2) المصنف (11/10) واسناده حسن. أخرج ابن إسحاق في الغزالي - كما في سيرة ابن هشام
(2/27، وابن أبي الشماغ في المصنف (4/293) وأحمد في مصنفه (6/419) والطبراني في الكبير
(7/241، 242) وابن حيان في صحيحه - الإنسان (73/87، رقم 639) والناسخ والمتهم في الكبير
(10/6، رقم 7240، والجاحظ في الميلاد (10/476) من طريق الخوارث بن فضيل، وهو
قلت البشعي: رجل أحد ثقات، انظر (المجمع 298/5) وأوردته ابن كثير في تفسيره
(14/106).

(3) انظر تفسيره الحديث الآتي.
أكثر ما تزورنا، فزناً فزناً ٨، وما ننزل إلا بأمر ربك، له ما بين أدينيا وما خلفنا ٩ إلى آخر الآية (١).

٣٦١ - حدثنا عبد الرحمن، عن ابن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ لجبريل، ما يمكن أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فزناً فزناً وما ننزل إلا بأمر ربك، له ما بين أدينيا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً قال: وكان ذلك الجواب لمحمد ﷺ.


قوله تعالى: « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقصياً» (٣).

٣٦٣ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن السدي، عن مرة، عن عبد الله قال: « إن منكم إلا واردها» قالت: يدخلونها، أو يلبرونها، ثم يصدومنها بأعمالهم. قالت له: إسرائيل حذئة، عن النبي ﷺ (٤).

(١) المستند (٤٧٠/٢، ٥٣٦/٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧١/٢)، كتاب التفسير: باب [٨، وما ننزل إلا بأمر ربك] (٥٣٦/٦) كتاب التحريم: باب [٨، وما ننزل إلا بأمر ربك] (٤٧١/٢) كتاب الاحتفال: باب [٨، وما ننزل إلا بأمر ربك] (٢٤٩/٦) والبيروتي في سنته (٢٤٩/٦) كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة مريم، من طریق عمر ابن ذر، به، وأورد، ابن كثير في تفسیر، (٢٤٨/٣) والبيروتي في الدر المنثور (٢٤٩/٦).

(٢) المتن (٢٢٦/٢، ٢٢٦/٦، وتلخيص الكمال) و virtues of the Prophet ﷺ و الظهيرة بين حليمة (٢٤٨/٦، وقوله ﷺ: يعبر، قال azad: منكرون الحليمة: انظر: (٢٤٨/٦) والسيد من أهل المدينة مجهول، وأورد، ابن كثير في تفسیر، (٢٤٨/٦).
سورة مريم 71-77

قال تعالى: "ثم نعمر وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلاً فلما هذا معناه (1)."

364- حدثنا عبد الرحمن، عن إسرائيل، عن السدي، عن مروء، عن
عبد الله: "إِنَّهُمْ لَا يَرْدُونَ مِنَ النَّارِ وَادْخِلُواهَا فَأَدْخِلْنَاهُمْ فِيهَا جِئْبًا (2)."

365- حدثنا سليمان بن حرب، ثنا غالب بن سليمان أبو صالح، عن
كثير بن زيد البسري، عن أبي سمية قال: "اختلتنا ها هنا في الورود،
فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضنا: يدخلونها جميعاً، ثم نحن
الذين اتقوت. فلقيت جابر بن عبد الله فقالت له: إنا اختلتنا في ذلك الورود،
فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعاً فأخبروا بأصبعه
إلى أذنيه، وقال: صمت أن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الورود:
الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بدأ وسلاماً
كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار - أو قال لجهنم - ضيجياً من بردهم
"ثم ننجي الله الذين اتقوي وبرذ الظالمين فيها جئيا" (3)."

366- حدثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر,
عن أم مبشر، عن حفصي وقال سلمان: "إني لأرجو أن لا
يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والخضبة، وقالت فقلت: أليس
الله عز وجل يقول: "إِنَّهُمْ لَا يَرْدُونَ مِنَ النَّارِ (4)." وقال: فسمعته يقول:

(1) المسند (228/11) Ibnsahih. صحيح. أخرجت الدوردي في سنته (316) كتاب
التفسير: باب ومن سورة مريم عن طريق السدي، به. وأورة ابن كثير في تفسيره
(269/5).

(2) المسند (332-333) وأبو سمية قال في المحاظر في التطب: مقبول. وذكره ابن حيان
في النقات (319/5). أخرج الحاكم (487/3) عن طريق سليمان بن حرب، به. وصححه
الحاكم، ووافقه اللعبي. وأورد السيوطي في الدر المشتى (535/3).

100
سورة مريم ٢٤-١٧٩-١۷٠٠

"ثم نجني الذين اتقوا ونذر الفظائع فيها جحية."


قوله تعالى: "أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتيان أبلى الغيب..."

آمن اتخاذ عند الرحمن عهدًا...

۷٦٩- حدثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعش، عن أبي الضحي، عن مسروق قال: قال خباب بن الأرت: كنت نينا بِكَة فكنت الأعمال للعاص بن وائل، فاجتمعت لي عليه دراهم، فجت أتفاضا، فقال: لا أفضلك حتى تكوك في محمد. قال قلت: والله لا أفكر في محمد. حتى تموت ثم تبعث. قال: فإذا بعثت كان لي مال وولد. قال ذكرت ذلك للنبي ﷺ فأنزل الله تبارك وتعلى: "أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتى أبلى الغيب..."

---

(١) المسند (٨٦/٢٧٥) وسنده صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٦/٢٧٥).
(٢) المسند (٨٦/٢٧٦) وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٨٦) كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أصحاب الشجرة من طريق حاجج بن محمد.
سورة مريم 77-80-88-89

حتى بلغ (فرداً) (1).

37- حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن خياط بن الأرت، قال: كنت رجلاً قريناً، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأنا أقطعأ، فقال: لا والله لا أقطعأ حتى تكفر بحمد، فقلت والله لا أكره بحمد، حتى تموت ثم تبعث قال فإنا إذا مت ثم بعثت جنتي، ولي ثم مال وولد فأعطيتك فأنزلت الله تبارك وتعالى: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأولئك مالاً وولدنا إلى قوله: عز وجل: (وأتينا عفرداً) (2).


372- حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن معمر بن جبير، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أحد أصر على أديأ يسمعه من الله عز وجل أنه يشرك به ويجعل له ولداً وهو بعانيهم يدفع عنهم ويرتزقهم». (4)
سورة مريم

قوله تعالى ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ۴﴾


375 - حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا لیث ثنا سهیل، عن أبیه، عن أبی هریرة عن النبي ﷺ، قال: ﴿ إذا أحب الله عبدا دعا جبريل عليه السلام ﴾ فقال: ﴿ إنى قد أحببت فلانا فأحبه. ﴿ قال: فيحبه جبريل. قال: ثم ينادي في السماء ﴿ إن الله قد أحب فلانا فأحبه. ﴿ قال: فيحبه عليه. قال: ثم يضع الله له القبول في الأرض، فإذا أبغض فمثل ذلك﴾. (1)


377 - حدثنا يزيد أبى عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلامة ثنا سهیل، عن أبیه صالح، سمعت أبیه هریرة يحدث عن رسول اللہ ﷺ أنه قال: ﴿ إذا أحب الله عبدا دعا جبريل إنى أحب فلانا فأحبه. ﴿ فينادی.

(1) انظر التخرج الحديث الأثري.
سورة مريم ٩٦


١) المستند (٢٧٢/٢٧٦/٤٢٤٠، ١٥٠٦). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٢٦٧٧) كتاب الير والصلة: ياب إذا أحب الله عباده حب إلى عباده، والتمدن في سنته (رقم ٤٢١) كتاب التنفيس: ياب ومن سورة مريم من طرق عن سهيل بن أبي صالح، له. وأخرجه أحمد (٥٢٤٤/٥٠٦) من طريق تالع: عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأوردته السيوطي في الدر المشرش.

قوله تعالى "فإذا يسرناه بلسانك لتبشر به الموتى..."
فلم قال الله "إنا جعلناه قرآنا عربى لملكك تنقلون" وقال "فتكون من المتذرين". بلسان عربي مبين، وقال "فإذا يسرناه بلسانك" فلما جعل القرآن عربى ويسر به بلسان نبيه بذرَ كان ذلك فعلاً من أفعال الله تبارك وتعالى جعل القرآن به عربيا يعني هذا بيان لمن أراد الله هداه مبينا وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب وقيل بيناه(11).

(11) الرد على الزنادقة والجهيمة (ص 77).
سورة طه

آية 1-5-7-10

قوله تعالى: "قل، مأولنا عليك القرآن لتشقي ...

378- حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي سمعت أبي سمعت خارجة يقول: الجهمية كفار بلغوا نسائهم أنهن طوالكن وأنهن لا يحلن لأزواجهن لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنازتهم ثم تلا "طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة من يخشى" إلى قوله "الرحمن على العرش استوى" فهل يكون الامتواء إلا بالجلوس؟

قوله تعالى: "فإنه يعلم السر وأخفى" يعلم السر وأخفى قال: السر ما كان في القلب بسر وأنهى الذي لم يكن بعد يعلمه هو؟

قوله تعالى: "إذ رأى نارا فقال لأهله امكتروا إني آتست نارا لعلي آتيكم منها بقيس أو أجد على النار هدى"?

379- أخبرنا عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهبة بن منبه قال: لما رأى موسى عليه السلام النار انطلق يسير حتى وقف منها قريبًا فإذا هو بنار عظيمة تفور من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة، لا تزداد النار فيما يرى إلا عظما وتضرا ولا تزداد الشجرة على شدة الحرائق إلا خضرة وحسنًا. فوقفت بنظر لا يدري على ما يضع أمرها إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحرق وأوقد إليها موقفا فنالها (أي غصنا منها) فاحترقت. فإنه إذا يمنع النار شدة خضرةها وكثافة مانائها وكثافة ورقها وعظم ...

---

(1) السنة (11/10، 10-1، رقم 10) رواه أبي جعفر الدارمي اسمه سعيد بن صغير وهو مجهول.

انظر الجرح والتعديل (24/4). وخارجية هو ابن مصعب السرغي محرز وكان يدلس عن الكذابين وكذبة ابن معين. انظر (البهرين 125/15 وللتقرب وأصوله).
(2) يدائع الجرائد (11/1).
سورة طه 168

جذعها، فوضع أمرها على هذا وهو يطمأن أن يسقط منها شيء. يقتبسوه. فلما طال ذلك عليه أثره إلى أنها بغضت في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها. فلما فعل ذلك موسى مالت نحوها كأنه تريدة، فاستأثر عنها وهاب. ثم عاد فطاب بها فلم تزل تطمع ويطمع فيها، ولم يكن شيء بآوشك من خمودها فافتش عند ذلك عجبه. وفكر موسى في أمرها وقال:

هي نار متنزعة ولا يقتبس منها، ولكنها تتضة في شجرة فلا تعبقها ثم خمودها على قدر عظمها في أوشك (أي أقرب) من طرفة عين. فلما رأى ذلك موسى قاله: إن لهذه النار لشأنا، ثم وضع أمرها على أنها مأمورة أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولا بما أمرت، ولا من صنعها، ولا لم صنعها. فتوقف متحيراً لا يدري أيرجع أم يقيم. فيبيها هو على ذلك. إذ رمى طره نحو فرعها، فإذا هو أشد ما كان خطرة. وإذا الخضراء ساطعة في السماء ينظر إليه يغشي الظلام، ثم لم تزحل الخضراء تتور وتصرف وتتبباش حتى صارت نورا ساطعا عمراً بين السماء والأرض مثل شعاع الشمس تكل دونه الأبصار، كنما نظر إليه يكاد يخفف بصره. فعند ذلك اشتد خوفه وحزنه، فرد يده على عينيه وقص بالأرض وسمع الحفف والوجس. إلا أنه يسمع حينئذ شيئا لم يسمع السامعون بعقله عظماً. فلما بلغ موسى الكروب، واشتد عليه الهول وكداد أن يخالط في عقله من شدة الخوف لما يسمع إليه، نودي من الشجرة قبله: يا موسى، فأجاب سيرعا وما يدري من دعاء - وما كان سرعة إجابة إلا استناثا بالأنس - فقال: لبيك مراراً، إنني أسمع صوتك، وأوجس ووجس ولا أرى مكاكة، فأين أنت؟ فقال: أنا فقطك ومعاك وأمامك وأقرب إليك منك. فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي ذلك إلا ليه جال وعز فأيقت بقوله: كذلك أنت يا إلهي، فكلمه أسمع أم رسولك؟ قال عز وجل: بل أنا الذي أكلمك فادن متي. فجمع موسى يديه في العصا ثم تحمل حين استقل قاتم، فرعدت فراصله حتى اختفت وضعت رجلاً وانقطع لسانه وانكسر عليه ولم يبق منه عظم يحمل آخر، فهو بتزلة الميت إلا أن روح
الحياة تجري فيه. ثم زحف على ركيته وظل يزحف وهو مروع حتى وقف قريباً من الشجرة التي نودي منها. قال المرب تبارك وتعالى: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. قال: وما تصنع بها؟ - ولا أحد أعلم بذلك - قال موسى عليه السلام: لا تؤكد عليها وأهش بها على غني ولي فيها مأرب أخرى! وكان موسى في العصا مأرب، كانت لها شعبتان ومحجنة تحت الشعبتين - قال له المرب تبارك وتعالى: إلتقاها يا موسى - فظن موسى أنه يقول أرضها - فأتلاها على وجه الرفض ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثبان نظر إليه الناظرون يدب يلمس كأنه يبتغي شيئاً يريد أخذها، يبر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فقتلها، ويطعن بأنيباب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فتحتتها، عيناه تتوقدان ناراً. وقد عاد المحجنة عرفتها في شعر مثل النباتات (جميع نيزك وهو الرمح) وعاد الشعبتان فما مثل القليب الواسع وفيه أضرار وأنيباب له صريف (أي صرير وصوت) فلما عاين ذلك موسى ولي مدبرا ولم يعقب. فذهب حتى أعّم فأرآه نفد أعجز الحية فقال: خذها بيمينك ولا تخف ستريدها سيرتها الأولى - وعلى موسى حينئذ مدرعة من صرف قد خلها بخلال من عيبان - فلما أمره بأخذها، ثني طريق المدرعة على يده فقال له ملك: أو رأيت يا موسى لو أن الله عز وجل لم تجاوز، أكان المدرعة تغبني عندك شيئاً؟ قال: لا، ولكن ضعيف ومن ضعف خلقت فكشف عن يده ثم وضعها في الحية حتى سمع حس الأضراس والأنيباب، ثم قبض فإذا هي عصاة التي عهدها، وإذا يده في الموضع الذي كان يضعها إذا تركا بين الشعبتين، فقال له الله عز وجل: أدن، فلم يزل يدّنٍه حتى أستد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهب عنه الرعدة. وجمع يده في العصا وخشع برأسه وعنته ثم قال له: إنني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينفعه لبشر بعدك أن يقيم مقامك. أذنينك وترنيك حتى سمعت كلامي وكنت بإرب الأمة مني. فانطلق برسالتي فإنك بعيني وسامي، وإن معك يدي ونصري، وإنى قد ألبستك جنة من سلطاني تستكمل بها القوة.
سورة طه

164

في أمري، فأتت جند عظيم من جنودي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقني بطر نعمتي وأمن مكاري وغرت الدنيا عنى حتى جهد حقي وأنكر ربوتي وعبد ذوتي وزعم أنه لا يعرفني. وإني أقسم بعزتي لولا العذر واللحة اللذان وضعته بيني وبين خلقني لبطشت به بطشة جبار يغضب لفضيده السموات والأرض والجبال والبحار. فإن أمري السماء حصته، وإن أمري الأرض أبتعته، وإن أمري الجبال دمرته، وإن أمري البحر غرفته. ولكن هلاً عليك وسقط من عيني، ووضع حلمي، واستغننت بما عندى، وحق لي إن أنا الغني لا غني غيري. فبلغه رسالتي، وأدعه إلى عبادتي وتوردي وإخلاص إسمي، وذكره بأيامي، وحذره نقمتي وبايامي. وأخبره أنه لا يقوم شيء لفضيده، وقال له فيما بين ذلك قولًا لينًا لعله يذكر أو يخشى. وأخبره أنني إلى العفر والمغفرة أمر منى إلى الغضب والعقوبة. ولا يرعونك ما ألسته من ليس الدنيا. فإن ناصيته بيدي ليس يطرد ولا ينطق ولا يتنفس إلا بإذني. قل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة. وإنك قد أملك أربعونات سنة في كلها أنت مبارز لمحاربتي، تشبه وتمثل به وتصد عباده عن سبيله، وهو يطر عليك السماء ويبنيت لك الأرض، لم تسقط ولم تتحر ولم تفتقر ولم تغلب، ولم شاء أن يجعل ذلك لك أن يسلبك فعل، ولكنه ذو آنات وحلم عظيم، وجاهده بنفسك وأخيل وأنتما محصنان لهظه، فإنني لو شئت أن آتيته بجوز لا قبل له بها لفعلت. ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي أعجبه نفسه جموعه، أن الغفوة القليلة - ولا قليل مني - تغلب الغفوة الكثيرة بإذني، ولا يعجبكما زينته، ولا مامتته به، ولا عتقان إلى ذلك أعينكما، فإنها زهرة الدنيا زينة المرتفعين. وإنني لو شئت أن أعنيكما من الدنيا بزينة بعلم فرعين حين ينظر إليها، أن مقدرته تعجز عن مثل ما أورتتما فعلت. ولكنني أرغب بكما عن ذلك وأزوته عنكما، وكذلك أفعل بأولئك، وعديما ما خرت (أي اخترت) لهم في ذلك، فإني لأريدهم عن نعمهما ورحانها، كما يذود الراعي الشفيع إبله عن مراتع الهلكة. وإن لأجنبيهم
سورة طه 10

سلوتها وعيشها، كما يجني الراعي الشقيق إبليه عن مبارك الغرة. وما ذلك لهؤلاء علي، ولكن ليستكنوا نصيحة من كرامتي ساما موفورا، لم تكلمه الدنيا (أي لم يخبره وترك فيه أثر للجرح) ولم يطغى الهوى (من الإطفاء فلم يذهب بهجته). واعمل أنه لم يتزني لي العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا فإنها زينة المنتقتين. عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، سماهم في وجوههم من أثر السجود، أولئك أولئئي حقاً. فإذا ألقوا فائغنا لهم جناحاً، وذلك لهم قلب وسانانك.

وابعد أنهم من أهال لي ولياً أو أخافه، فقد بارزني بالمحاربة وبدائي، وعرض بنفسه وداعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أولئئي. أيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أو يظن الذي يغزني أن يعجزني؟ أو يظن الذي بارزني أن يسيقي، أو يضرني؟ كيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة، لا أكمل نصرتهم إلى غيري.

قال: فأقبل موسي عليه السلام إلى فرعون في مدينة قد جعل حولها الأسد في غيضة قد غرسها، فالأسد فيها مع سباها، إذا أطلعتها (أي أطلعتها) على أحد أكلته، وللمدينة أربعة أبواب في الغيضة. فأقبل موسي عليه السلام من الطريق الأعظم الذي يراه فرعون، فلما رأته الأسد صاحت صياح العمالب، فانكر ذلك الساسة وفرقو من فرعون. وأقبل موسي حتى انتهى إلى الباب الذي فيه فرعون فقرعه بصعابة وعليه جهة صوف وسراويل، فلما رأى الباب عجب من جرأته، فتركه ولم يأذن له وقال: هل تدري باب من أنت تضرب؟ إذنا تضرب باب سيدك. قال: أنا وأنت وفرعون عبيد لم يبكر وتعالى فاستصره. فأعلم الباب السابق فأخبر الباب الذي يليه والبابين حتى بلغ ذلك أدمهما ودونه سبعين حاجبا. كل حاجب منهم تحت دمته من الجنود ما شاء الله كأعظم أمير اليوم إمرة، حتى خلص الخبير إلى فرعون فقال: أدخلوه علي. فأدخلوه فلمما أتاه قال له فرعون: أعرك؟ قال: نعم قال: ألم ترك فيها وليداً قرد عليه موسي الذي ذكر الله عز وجل قال فرعون: خذوه، فباذأهم موسي فألقى

160
صورة طه 14-1


قوله تعالى: "إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقوم الصلاة لذكرني".)1( 38- حدثنا عبد الرحمن بن مديدي، ثنا محمد بن سعيد، عن قتادة، عن النبي ﷺ قال: "إذا ركبت أحكم من الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: "أقوم الصلاة لذكرني".


3) المسائل للسنجستاني (3177/5) وإستاده صحيح إلى عبد الله بن المبارك.

166
قُولُهُ تُقَايِلُ { أَشْدَدُ بِهِ آزِرِي } 
قُولُهُ تُقَايِلُ { قَالَ لَا تُخَافَا إِنِّي مَعَكَ أَسْمِعُ وَأَرْيُ } 
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثُقَالَهُ مُوسِيٌّ { إِنِّي مَعَكَ } يُقُولُ : فِي الدَّفَعِ عَنْكَما (٢). 

---
(١) بُدْانَهُ الْفَوَائِدِ (١١١/٣) .
(٢) الرَّدُّ عَلَى الْإِنْدِيْمَةَ الْجَهَمِيَّةِ (ص ٩٧) .
سورة طه ٦٦-٥٥

أما قوله "إذا معكم" فهذا في مجاز اللغة يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليكم رزقكم إذا سنفعل بك كذا وأما قوله "إني معكم أسمع وأري" فهو جائز في اللغة يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليكم رزقكم أو سأفعل بك خيراً (١).

قوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يقول لا يذهب من حفظه ولا ينساه (٢).

قوله تعالى "منها خلقناكم وفيها نعيدهكم ومنها نخرجكم تارة أخرى" ٣٨٢- حدثنا علي بن إسحاق، أن عبد الله - يعني ابن المبارك - أنّه يحيى بن أبيوب، عن عبد الله بن زهر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أُمامة قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ في القدر قال رسول الله ﷺ: "منها خلقناكم وفيها نعيدهكم ومنها نخرجكم تارة أخرى" قال: ثم لا أدرى أثقال: يبني الله في سبيل الله وعلى ملة رسول الله ﷺ، أم لا؟ فلما بني عليها خدها طفق يطرح لهم الجبوب ويقول: "سوا خلاف اللبن" ثم قال: "أنا إن هذا ليس بشيء، ولكنه يطيب بنفس الحي" (٣).

----

(١) الرد على الزنادقة (ص ٤٧).
(٢) الرد على الزنادقة (ص ٦٣).
سورة طه 74

قوله تعالى: "إنه من يأت ربه مجرما فإنه له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا" 383

حديثا إسماعيل، أخبرنا بن يزيد عن أبي نصرة، عن أبي سعيد الخصري قال: قال رسول الله ﷺ: "أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس - أو كما قال - تصيبهم النار بذئوبهم - أو قال: يخطؤهم - فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة نجي بهم ضباير ضباير فنيموا على أنهار الجنة فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينيمون نبات الخيبة تكون في حيال السيل" 1

قال: فقال رجل من القوم حينئذ: كأن رسول الله ﷺ قد كان باللاديد.

قوله تعالى: "فوسوسة إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ومنهل لا يليه" 384

حديثا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح قال: حدثت عن شعبة الجبائي قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته عليه السما
d" 2


سورة طه ۱۲۲-۱۲۱

قوله تعالى ﴿وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتياه ربه فتاب عليه وهدى﴾ ۱۲۲-۱۲۱


۱۲۸۶- حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معاصر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : احتج آدم وموسى فقال موسى لأدم : يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار . فقال آدم : يا موسى اصطفاك الله برسلانه وكلامه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت أنك أهبت ؟ قال : نعم ، قال : فحج آدم ﴿۲﴾.

حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معاصر ، عن أبو بكر ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ، نحوا من حديث أبي سلمة ﴿۲﴾.

---

(۱) المسند (۲۲/۲۸۸۷) آخرج البخاري في صحيحه (رقم ۴۷۲۸) كتاب التفسير : باب فحول الله في الجنة من الحقائق وصلما في صحيحه (۴۴/۴۴۴۶) بعد رقم ۴۷۲۸ كتاب التفسير : باب حجاج آدم وموسى عليه السلام ، من طريق أبو باب النجار ، به ، وأبوه ابن كثير في تفسيره (۱۱۰۵/۵). (۲) انظر التخريج الصادقة التالية.
سورة طه ١٢١-١٢٢


قال عمرو بن سعيد وابن عبد الرحمن الحميري فحج آدم موسى.

قال محمد بن كثبير: أول الحديث فخضص آدم موسى عليه السلام (١).

۳٨٩ - حدثنا سفيان، عن عمرو بن جعفر، عن عمرو بن سمع طاسوسا سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "فتحّح آدم وموسى عليهما السلام. فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خبتننا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، أنت أصطفاك الله برسالتك، وقال مرة: برسالتاه، وخطك بهذا ألتزمتي على أمر قدره الله على قبل أن يخلقتي بأربعين سنة؟ قال: حج آدم موسى حج آدم موسى" (٢).

۳٩٠ - حدثنا أبو كعب، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب، عن حميد

(١) المسند (٢٦٢/٤٥٦-٤٥٧، ٣٩٧-٣٩٨، ٤٤٨). أخرج البخاري في صحيحه (رقم ٧٣٩) كتاب التنسيق، باب ٥. واصطحبته لفظياً، وسلمن في صحيحه (٤/٤٤٧، ١٠٣، بعد رقم ٥٠٤) من طريق ابن سيرين، به.

(٢) المسند (٢٤٨/٤٥٨). أخرج البخاري في صحيحه (رقم ٣٧٤) كتاب القدر، باب الحاجج آدم وموسى على الله، وسلمن في صحيحه (رقم ٣٧٤) كتاب القدر، باب حاجج آدم وموسى عليهما السلام، من طريق سفيان، به.
ابن عبد الرحمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «احتج آدم وموسى عليه السلام، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطينتك من الجنة. فقال له آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلمه ورسالته تلمني على أمر قدر عليّ قبل أن أخلق؟ قال رسول الله ﷺ: «فحج آدم موسى فحج آدم موسى». (1)

حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال النبي ﷺ: فذكر الحديث (1).

391- حديثنا عبد الزراة بن همام، ثنا معمر عن همام بن منبه قال:


392- حديثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: قال: «احتج آدم وموسى، قال: فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله ب床位 ونفح فيك من روحه أغريت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال: فقال آدم: أنت موسى أنت اصطفاك الله بكلمه، تلمني على عمل أعمالك كتبه الله علي قبل أن يخلق السموم والأرض؟ قال: فحج آدم موسى». (3)

(1) المسند (276/2) أخرجه مسلم في صحيحه (4/644، بعد رقم 2952) من طريق الزهري، به.
(2) المسند (314/2) أخرجه مسلم في صحيحه (6/444، بعد رقم 2952) من طريق عبد الرزاق، به.
(3) المسند (398/2) بإسناد صحيح.
393- حدثنا عبد الرحمن قال، ثنا حماد، عن عمار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لقي آدم موسى فقال: آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة، ثم فعلت. فقل: آدم موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسلته وأنزل عليك التوراة، ثم أنا أقدم أم الذكر؟ قال: لا بل الذكر. فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليه السلام» (1).

حدثنا عفان، قال ثنا حماد، عن عمر بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. وحمد في عن الحسن، عن رجل، قال حماد: أظنه جندب ابن عبد الله الباجي، عن النبي ﷺ قال: «لقي آدم موسى... فذكر معتاه» (2).

394- حدثنا يزيد أنباءنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: كان آدم عليه السلام قبل أن يصبه الخطيئة أجمل بين عينيه وأمله خلف ظهره، فلا أصاب الخطيئة محول فجعل أمله بين عينيه وأجمل خلف ظهره» (2).

395- حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح، عن معمر، عن قناعة قال: اليوم الذي تب علي آدم يوم عاشوراء. حدثنا عبد الرزاق مثله» (3).

 قوله تعالى: "فإن له معيشة ضنكًا"

396- حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي

(1) المستند (44/4) وإسناد حديث أبي هريرة حسن. وأما حديث جندب فإن الحسن لم يسمع من جندب رضي الله عنه. انظر (تهذيب التهذيب/296/3). إلا أن الحديث صحيح بدليله، والله أعلم.

(2) الزهده (87/11) ورجاله ثقات إلى الحسن إلا أن في رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال لأنه قبل كان يرسل عنه. انظر التنقيب وأصوله.

(3) المثل (84/42-90-944). وإسناده صحيح إلى قناعة.
سورة طه ١٢٥-١٩٧

«معيشة ضنكا» قال: أخبرت أنه عذاب القبر (١).

١٩٧ - حديثنا وكيع، عن ابن أبي خالد، قال: سمعت أبا صالح

الحلفي «معيشة ضنكا» عذاب القبر (١).

١٩٨ - حديثنا وكيع، عن حديثنا أبو عميس، عن عبد الله بن مخارق، عن

أبيه، عن عبد الله: «فإن له معيشة ضنكا» قال: عذاب القبر (٢).

قوله تعالى "وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَيَّى١٩٩

أما عن قوله "وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَيَّى٢٠٠ من حجته وقال: "رب لم

حشرتني أمي" عن حجتي و"وَقَدْ كَتَبْنَا يَدًا" بها مختصباً بها ذلك

 قوله "فَمَعَيْنُ عَلَيْهِمْ الأَنَامُ" بَرْمَذ٢٠١ (١) يقول: الحجج "فَهُمْ لَا

يَنْسَأُونَ" (٢) وأما قوله "فَبِصِرَكَ الْبِلَمِ حَدِيد٢٠٢ (٤) وذلك أن الكافر إذا

خرج من قبره شخص بصورة ولا يظرف بصورة حتى يعاين جميع ما كان

يكذب به من أمر البعث وذلك قوله "لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا

عنك غطاءك بصيرك البلاطم حديد (٤) يقول: "غطاء الآخرة، بصيرك بعد

النظر لا يظهر حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث فهذا

تفسير ما شكت فيه الزيادة (٣).

١٩٩ - السيرة (٢١٤٢، في ١٤٥٨، رقم ١٤٥٨، وإسناده صحيح إلى أبي صالح الحلفي.

٢٠٠ - أخريج الطبري (٢٢٨/١٧، ٢٢٧/١٦) من طريق سفيان، عن إسحاق، به. وأخريج الطبري

٢٠١ - (٢٢٧/١٦) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي حازم، عن المعمر بن أبي عبيش،

٢٠٢ - من أبي سعيد الخدري، به. واسناده صحيح. وأورد، الب舰طي في الدر المنثور

(٥) (٥) من حديث أبي سعيد الخدري.

٢٠٣ - السنة (٢١٤٢، في ١٤٥٨، رقم ١٤٥٨، وإسناده صحيح إلى عبد الله بن معمر. أخريج الطبري

٢٠٤ - (٢٢٨/١٦) عن محمد بن ربيعة، ثنا أبو عيسى، به. وورد، البشاط في الدر المنثور

(٥) (٥) من حديث أبي سعيد الخدري.

٢٠٥ - سورة القصص (٦).

٢٠٦ - السيرة (٢١٤٢، في ١٤٥٨، رقم ١٤٥٨، وإسناده صحيح إلى عبد الله بن معمر. أخريج الطبري

٢٠٧ - (٢٢٨/١٦) عن محمد بن ربيعة، ثنا أبو عيسى، به. وورد، البشاط في الدر المنثور

(٥) (٥) من حديث أبي سعيد الخدري.

٢٠٨ - السيرة (٢١٤٢، في ١٤٥٨، رقم ١٤٥٨، وإسناده صحيح إلى عبد الله بن معمر. أخريج الطبري

٢٠٩ - (٢٢٨/١٦) عن محمد بن ربيعة، ثنا أبو عيسى، به. وورد، البشاط في الدر المنثور

(٥) (٥) من حديث أبي سعيد الخدري.
قوله تعالى "فاصير على ما يقولون وسبيع بحمّد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها".

1399 - حديثاً سفيان بن عبيدة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رضية سمعت رسول الله ﷺ - وقال سفيان مرة: سمع رسول الله ﷺ يقول: "لن يلقي النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها". (1)

قبل لسفيان: عن سمعه قال: من عمارة بن روبية.

400 - أخبرنا وكيع حديثاً إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنتا جلوساً عند النبي ﷺ نظر إلى القمر ليلة القدر فقال: "أما إنكم ستعرضون على ريكم فتركونكم كاترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا". قال: ثم قرأ: "فسبح بحمّد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها". (2)

1 - حديثاً محمد بن سليمان لوين، نا عيسى بن يونس، نا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس، عن جرير بن عبد الله قال: كنتا عند النبي ﷺ إذ نظر إلى القمر ليلة القدر فقال: "أما إنكم سترون ريك - عز وجل - كما ترون هذا لا تضامونه في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا". ثم قرأ: "فسبح بحمّد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها". (2)

(1) المستند (138/4) أخرجه المحميدي في سنة (38/486) ص 861: تنا سفيان، به.

(2) المستند (234/486) وأخرجه مسلم في صحيحه (443) عن طريق عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن روبية عن أبيه مرفوعاً به. وأخرجه مسلم في صحيحه (136/486) عن طريق عن عمارة بن روبية ، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (319/486).

(3) السنة (272/1491492)، (272/1492) وأخرجه البخاري في صحيحه (554) كتاب مواقف الصلاة: باب فضل صلاة العصر (رقم 574) باب فضل صلاة الفجر ورقم (850) كتاب التفسير: باب 4 سبح بحمّد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ورقم (612) كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصحيح.

175
سورة طه 130

4-200: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن إسحاق، قال: سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جبريل قال: كنا عند رسول الله ﷺ ليلة القدر، فقال: «إنكم سترون ركابكم وزوجكم، كما ترون الفجر لا تضاوضون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طول الشعر، وقبل الغروب، ثم تلا هذه الآية: فقيه بحمد ربك قبل طول الشعر، وقبل الغروب» قال شعبة: لا أدري قال: فإن استطعتم أو لم يقل.

4-203: حدثنا يحيى، عن إسحاق، حدثنا قيس، قال: قال لي جرير بن عبد الله: كنا جلوسا عند رسول الله ﷺ إذ نظر إلى القمر ليلة القدر، فقال: «أما إنكم سترون ركابكم وزوجكم كما ترون هذا لا تضاوضون أو لا تضاوضون - شك إسحاق - في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طول الشعر، وقبل غروبها فافتعلوا، ثم قال: فقيه بحمد ربك قبل طول الشعر، وقبل غروبها».

4-204: حدثنا أبو معاوية، ثنا عبد الملك بن أبي جعفر، عن ثياب بن أبي فاخرة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة ليتظر في ملك ألف سنة يرى أقطاء كما يرى أدناء ينظر في أزواجه وخدمه. وإن أفضله منزلة ليتظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين».

= والعصر والمعاهظة عليها، من طريق إسحاق، به، وأبو هريرة، ابن كثير في تفسيره (5/391).

= والسبع في القدر المنثور (5/311).

(1) المندب (2/390، 397) وإسحاق، صحيح، وقد تقدم تخريجه.

(2) المندب (13/24، رقم 4943) وثياب بن أبي فاخرة، شريف، من طريق أبي معاوية، به، وأخذه أبو عبيدة في مندب (1/69-77، رقم 2729) من طريق أبي معاوية، به، وقال الهيثمي: رواه أحمد ومحمد بن الطيروني وفي أسانيدهما، ثم أبو حنيفة، وهو مجمع على ضعفه. انظر (مجمع الزرائعة (264/2) والتحريدي (رقم 2756) كتب سلالة الجنة: ياب أصل رجل في الجنة له مصابة ألف سنة من الجنة، و (رقم 2377) كتاب التفسير: يابا وفون سورة القيامة، والطبري في تفسيره (19/3/9) وأبو هريرة =
سورة طه

500 - حدثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، ثنا مكحول، عن نعيم بن همّار الغطفاني، قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عز وجل: يا ابن آدم، لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» (1).

(1) المستند (287/5) وإسناده صحيح. أخرجه البخاري في تاريخه (933/8) من طريق مكحول، به. وساق البخاري لهذا الحديث طرقاً كثيرة في ترجمة نعيم بن همّار ومضى الله عنه (936/8-951/8).
سورة الأنبياء
آية 2-4

قوله تعالى: «ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون»
فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم
إذانه وقعت عليه اسم الخلق وكان أولى بالحدث من ذكر الله والذين إذا انفراد لم
يقع عليه اسم خلق ولا حدث فوجدنا دلالة من قول الله ﷺ: «ما يأتيهم من ذكر
من ربهم محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعله الله فلما
علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» (1).

قوله تعالى: «... وجعلنا من الماء كل شيء حي أولاً يؤمنون»
6:4- حدثنا يزيد أنا همام (3) عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي
سريه، قال: قلت يا رسول الله، إنني إذا رأيتك طابت نفسى وقررت عيني
فأتتني عن كل شيء، فقال: «كل شيء خلق من ماء»، قال: قلت يا
رسول الله: أي إنني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة؟ قال: «أنت السلام
وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم أدخل الجنة
بسلام» (2).

(1) الرد على الزنادقة والجهمية (82).
(2) في الطروح (هشام) وهو معروف. وهو همام بن بحبي. انظر (المستدرك 4/16، وتهذيب
الكمال، وفرعه).
(3) المسند (2/295، رقم 7919). إسناده صحيح. أخبره ابن حبان في صحيحه - الإحسان
(2/6، رقم 115) والحاكم (4/168، وأبو نعم في الحلية 69/9 من طريق همام،
ب)، وصححه الحاكم. وقال الذهبي، وقال الباجي: رواه أحمد وهو رجب في الصحيح خلا أبا
ميمونة وهو ثقة. أنظر (مجمع الزوادق 169)، وأحمد في المسند (2/493، والحديث في المسند
2/327). ثنا عثمان بن عبيد الصمود، قال: ثنا همام بن به، وآبراهيم ابن كثير في تفسيره
5/203، والسروطي
في الدر الدؤور (5/329).

١٧٨
سورة الأبواب ٢٣٩-٢٤٧

قوله تعالى ﴿لِوَلَدَ خَأَبَةٍ لَّكُمْ يُفِرْنَ عَنْ وَجُوهِهِمْ النَّارَ﴾، إلى قوله تعالى ﴿وَلَقدِ اسْتَهْزَىَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﻟَمَّا كَانَوا بِهِ يَسْتَهْزَئُونَ﴾.

٧٧٠- حديثنا وعاب وأب معاوية العلّي، قالا: ثنا الأشعشاع، عن خليفة، عن عدي بن حاتم الطائي، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه غز وجل ليس بيته وبينه تزمان، فينظر عمن أين منه فلا يرى إلا شيئاً قدمه»، وينظر عمن أشيام منه فلا يرى إلا شيئاً قدمه، وينظر أمامه فستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق قمرة فيفعل» (١).

قوله تعالى ﴿وَرَنْعَتِ الْمُوَازِينِ الْقُسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تَظْمَنْ نَفْسَ شَيْتَانَ وَإِنْ كَانَ مَثَلًا حُبْسٌ مِنْ خَرَّدَلِ أَيْتَمُّا بِهَا وَكُفْيَ بِنَا حَاسِبٍ﴾.


١٣٢٠٥/٦ (١) المصنف (٢٥٩/٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٣٩) كتاب الرقائق، يابان من نوقش الحساب علب، وسلم في صحيحه (٠٧٣٤/١٧). رد (١١١/٧، ٧٧، ٠٦) من طريق الأشعشاع، به، والحديث في المصنف (٠٧٢٧/٦)، ثنا أبو معاوية، به، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٠٧١/٧) ولم يعز لاحمد.

١٩٧٩
سورة الأنبياء


9- حدثنا قتيبة، ثنا ابن لهيعة، عن عامر (2) بن يحيى، عن أبي عبد الرحمن الحذلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "توضع الموازين يوم القيامة في يد الرجل في وضع كفة يوضع ما أحسني عليه، فتمامليه، قال: فبعث به إلى النار، قال: فإذا أدرجته إلى إذا صار من عند الرحمن يقول: لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتيه بباطنة فيها لا إله إلا الله، فوضع مع الرجل في كفه حتى يقبل به الميزان" (2).

10- حدثنا مهدي بن مصعب، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كلمتن خفيتكم على اللسان، نثقتين في الميزان، حبيبان إلى الرحمن: سبحان الله وحده سبحان الله العظيم" (3).

(1) المسند (212/2، 671/2، 672/2، 677/2، 678/2، 679/2، 680/2، 681/2، 682/2، 683/2، 684/2، 685/2، 686/2، 687/2، 688/2، 689/2، 690/2، 691/2، 692/2، 693/2، 694/2، 695/2، 696/2، 697/2، 698/2، 699/2، 700/2، 701/2، 702/2، 703/2، 704/2، 705/2، 706/2، 707/2، 708/2، 709/2، 710/2، 711/2، 712/2، 713/2، 714/2، 715/2، 716/2، 717/2، 718/2، 719/2، 720/2، 721/2، 722/2، 723/2، 724/2، 725/2، 726/2، 727/2، 728/2، 729/2، 730/2، 731/2، 732/2، 733/2، 734/2، 735/2، 736/2، 737/2، 738/2، 739/2، 740/2، 741/2، 742/2، 743/2، 744/2، 745/2، 746/2، 747/2، 748/2، 749/2، 750/2، 751/2، 752/2، 753/2، 754/2، 755/2، 756/2، 757/2، 758/2، 759/2، 760/2، 761/2، 762/2، 763/2، 764/2، 765/2، 766/2، 767/2، 768/2، 769/2، 770/2، 771/2، 772/2، 773/2، 774/2، 775/2، 776/2، 777/2، 778/2، 779/2، 780/2، 781/2، 782/2، 783/2، 784/2، 785/2، 786/2، 787/2، 788/2، 789/2، 790/2، 791/2، 792/2، 793/2، 794/2، 795/2، 796/2، 797/2، 798/2، 799/2، 800/2، 801/2، 802/2، 803/2، 804/2، 805/2، 806/2، 807/2، 808/2، 809/2، 810/2، 811/2، 812/2، 813/2، 814/2، 815/2، 816/2، 817/2، 818/2، 819/2، 820/2، 821/2، 822/2، 823/2، 824/2، 825/2، 826/2، 827/2، 828/2، 829/2، 830/2، 831/2، 832/2، 833/2، 834/2، 835/2، 836/2، 837/2، 838/2، 839/2، 840/2، 841/2، 842/2، 843/2، 844/2، 845/2، 846/2، 847/2، 848/2، 849/2، 850/2، 851/2، 852/2، 853/2، 854/2، 855/2، 856/2، 857/2، 858/2، 859/2، 860/2، 861/2، 862/2، 863/2، 864/2، 865/2، 866/2، 867/2، 868/2، 869/2، 870/2، 871/2، 872/2، 873/2، 874/2، 875/2، 876/2، 877/2، 878/2، 879/2، 880/2، 881/2، 882/2، 883/2، 884/2، 885/2، 886/2، 887/2، 888/2، 889/2، 890/2، 891/2، 892/2، 893/2، 894/2، 895/2، 896/2، 897/2، 898/2، 899/2، 900/2، 901/2، 902/2، 903/2، 904/2، 905/2، 906/2، 907/2، 908/2، 909/2، 910/2، 911/2، 912/2، 913/2، 914/2، 915/2، 916/2، 917/2، 918/2، 919/2، 920/2، 921/2، 922/2، 923/2، 924/2، 925/2، 926/2، 927/2، 928/2، 929/2، 930/2، 931/2، 932/2، 933/2، 934/2، 935/2، 936/2، 937/2، 938/2، 939/2، 940/2، 941/2، 942/2، 943/2، 944/2، 945/2، 946/2، 947/2، 948/2، 949/2، 950/2، 951/2، 952/2، 953/2، 954/2، 955/2، 956/2، 957/2، 958/2، 959/2، 960/2، 961/2، 962/2، 963/2، 964/2، 965/2، 966/2، 967/2، 968/2، 969/2، 970/2، 971/2، 972/2، 973/2، 974/2، 975/2، 976/2، 977/2، 978/2، 979/2، 980/2، 981/2، 982/2، 983/2، 984/2، 985/2، 986/2، 987/2، 988/2، 989/2، 990/2، 991/2، 992/2، 993/2، 994/2، 995/2، 996/2، 997/2، 998/2، 999/2، 1000/2

18.
سورة الأنبياء 47-40

411 - حدثنا أبو نوح حسان، قال: أنا لبث بن سعد، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض شيوخهم: أن زيداً مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة حدثهم عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي ملوكين يكذبونني ويخونوني وبصوصني وأضفيهم وأسبهم فذف أنا منهم؟ فقال له رسول الله ﷺ: لا يحسب ما خانوك وعصوك ويكذبوك وعقابك إياهم، إن كان دون ذنوبهم كان فضلاً للك علىهم، وإن كان عقابك إياهم يكون كافاً لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم انتص لهم منك الفضل الذي يقي تقبله، فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله ﷺ، ويهتف فقال رسول الله ﷺ: ما له ما يقرأ كتب الله ﻷن ضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شياً وإن كان مثال حب من خرال أتينا بها وكمي بنا حاسبين » فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء - يعني عبديه - إنني أشهد أنهم أحرار كلهم.

أما قوله: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (1) يقول: لو ولي حساب الخالق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة ويفرع الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخالق فذلك قوله: وكمي بنا حاسبين يعني سرعة الحساب (2).

قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أزلناء (3) وإذا انفرد الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقرون: فهي عليهم يثورون (4)، وفرعون بن كنعان حين آتاه الله الملك فحاج في ربه وفرعون حين.

= ولم يعза لأحمد.

(1) المسند (8/728-729) وإسناده صحيح. آخربه الترمذي (رقم 3165) كتاب التنسيب.
(2) سورة المعارج (44). (3) الرد على الزنادقة والجميمة (ص 57). (4) سورة الفرض (79).

قوله تعالى: «ما هذه التماثيل التي أنت لها عاكرون؟»

412 - عن أبي إسحاق قال: أتى علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنت لها عاكرون؟}

(1) سورة الأنبياء (88)
(2) سورة الأنبياء (2)
(3) سورة الأنبياء (49)
(4) إكمام (50)
(5) سورة الصافات (62)
(6) سورة الإخلاص (99)
(7) سورة الفاتحة (1)
(8) الرد على الزنادقة والجهمية (ص 81-82).
(9) الوعود (رقم 349، ص 74). وأخرج أحداث أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (342/5) - حديثاً للحسن بن محمد الصحابي، حدثنا أبو معاوية الضرير، حدثنا سعد بن طريف، عن الأصغى بن ناهية قال: مر علي على قوم يلعبون بالشطرنج. فذكره مطولاً. وسجد بن طريف والأصغى بن ناهية متروكان. أنظر (التفسير وأصوله) وأورده السبوق في الدار القمر (135/5-135/6).
سورة الأبوية ۷۷-۷۷

قوله تعالى: «قالوا أنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبريه هذا فسالوهم إن كانوا يتلفون»


۸۱۳

۱) المسند (۳/۱۹۲-۱۹۳). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۷۷۳۲) كتاب اللهجة: باب إذا
قال أخذنا هذه الجارة … و (۸۷۰) كتاب الإكراه: باب إذا استكرحت المرأة على الزنا فلا
حد عليها. والترمذي (رقم ۷۷۰۶) كتاب التفسير: باب ومن سورة الأبوية، من طرق عن
أبي الزناد، عليه، وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۷۷۷۷) كتاب الأبوية، باب قوله
 تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلا» و (رقم ۷۷۴۰) كتاب النكاح: باب اتخاذ السراي.
سورة الإبيهاء

قوله تعالى: "قلنا يا نار كونى بركا وسلاما على إبراهيم"

414- حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مليل رجل من آل أبي ليلى عن علي: "يا نار كونى بركا وسلاما" قال: لو لم يقل سلاما لقلته بردا (١).

415- حدثنا ابن خلاد قال سمعت يحيى يقول حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني شيخ عن علي: "يا نار كونى بركا وسلاما" قال: "كأنه لم يدرك عليا" (٢).

416- حدثنا عبد الصمد أخبرنا أبو هلال وحدثنا عبد الله حديثًا على عن عبد الله بن مليل، حدثنا بكر قال: لما أتقت إبراهيم في النار جارت عامة الخليعة إلى ربي فقالوا: يا رب خليلك بلقي في النار فأذن لنا حتى نتفل. فقال: هو خليلي ليس لي في الأرض خليل غيره وأنا ربي ليس له رب غيري فإن استغفرت بكم فأغفرلوي ولا تدعوه. قال: فهبطت ملك القطر فقال يا رب خليلك بلقي في النار فأذن لي أن أطفي، عليه بالقطر فقال: هو خليلي ليس في الأرض خليل غيره وأنا ربي ليس له رب غيري فإن استغفرت يأله فأغفرلوي ولا تدعوه. فلما أتقت في النار دعا الله ربه بدعاء نسيبه أبو هلال. قال فقال الله تعالى: "يا نار كونى بركا وسلاما على إبراهيم".

قال: فهرست برمضاء على أهل الشرق والمغرب فلم ينضج منها كراب (٣).

= ورسلته في صحيحة (رقم ٣٧٩) كتاب الفضائل، ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (٣٥٣-٤٤٤) والسيرفي في الديب المثير (١٣٧-٤٥) ولم يعزوه لأحمد.

(١) الملل (١٦) والزهد (٩٧/١) والزهد (١٦٨/٥) ولم يذكر في محرر (مليل) في مطبوعة الزهد إلى صدر في (٤٦). وأوردته السيرفي في الديب المثير (٥/٤٦).

(٢) الملل (٢١٦) ورقم (١٣٣) وفي سنده مجهول.

(٣) الزهد (٨٨/١) وأبو هلال هو الرأسي: محمد بن سليم البصري، قال فيه الحافظ في تقييمه: صدق فيه لين الله، هذا معنا قد أدرك في مطرعه.

١٨٤
سورة الأنبياء 110-16

417 - حدثنا أسود بن عامر، قال: ثنا جرير بن حازيم، عن نافع، عن سانية مولاة للفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحاً موضوعا فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقلت به الأرزاغ، فإن نبي الله ﷺ أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار لم تكن دابة إلا تطفيء النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله.

قوله تعالى { وغيرنا ولو إلى الأرض التي باركتنا فيها للعالمين} 418 - حدثنا وكيع قتيبة إسرائيل، عن قرأت الفزار، عن الحسن قال:

الأرض التي باركتنا فيها قال: الشام.

419 - حدثنا حسين في تفسير شباني، عن قتادة قوله عز وجل { إلى الأرض التي باركتنا فيها للعالمين} قال: أنجهم الله أرض العراق إلى أرض الشام.

(1) المستن (10/91)، سانية قالت فيها الخافظ في التعريب: مقبرة. وذكرها ابن حبان في التقليد.
(2) المنهاج (3237) كتاب الصيد: باب قتل الوزغ، من طريق بونس.
(3) ابن محمد، عن جرير بن حازم، به، الصحيح البصري إسناده، والحديث في المستند.
(4) 218-227 من طريق نافع، به، وأخرجه البخاري في صحيحه (1359) كتاب الأنبياء.
(5) باب قول الله تعالى { وانخف الله إبراهيم خليلا} عن أم شريك رضي الله عنها مرفوعاً نحوه.
(6) وأوردته السيوطي في الدر المفهر (938/5).
(7) في تفسيره (179/46) من طريق سفيان، عن قرأت الفزار، به.
(8) في تفسيره (176/48) من طريق سفيان، عن قرأت الفزار، به.
(9) في تفسيره (167/49) من طريق سفيان، عن قرأت الفزار، به.
(10) في تفسيره (162/45) من طريق سعيد، عن قتادة نحوه، به، و (176/43) من طريق بونس، عن قتادة نحوه.
سرية الأنبياء

قوله تعالى: «ودارد سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنمهم، وكنى لحكمهم شاهدين».

42- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان بن عبيدة، عن ابن أبي نجيح، قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: «أوتنا ما أوتي الناس وما لم يؤتنا، وعلمنا ماعلم الناس وما لم يعلموا فلن نجد شيئاً أفضلاً من ثلاث كلمات: الحلم في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغني، وخشية الله في السر والعلانية».

421- حدثنا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليه السلام لنبيه: يا بني، لا تكثر الغيرة على أهلك فتغرم بالسوء من أجل أن كنا بريئة. يا بني، إن من الخبراء ضعاً ومنه وقار الله عز وجل، يا بني، إن أحبب أن تغبط عدواك فلا ترفع العصا على ابنك. يا بني، كما يدخل الوتد بين الحجرين، وكما تدخل الهيمة بين المحجرين ففكذك تدخل الخطيئة بين البينين».

422- حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن خليفة قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: جرني العيش لينه وشديده فوجدناه يكشف


(2) الزهد (147/11) ومحمد بن مصعب القرقيسي قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق كثير القلق، وأوورد السيوطي في الدر المثار (149/5).
سورة الأنبياء: 78

منه أدنা�ه (1)

423 - حدثنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا قطادة، قال: قال سليمان النبي عليه السلام: عجبنا نتاجر كيف يخلص؟ يحرف بالنهار ويتام بالليل (2).

424 - حدثنا محمد بن الفضل، ثنا معتمر، قال سمعت أبي (سليمان ابن طرخان) يقول: حدثنا بكر بن عبد الله أن داود قال لسليمان عليه السلام: أي شيء أدرت وأي شيء أحق وأي شيء أقرب وأي شيء أبعد وأي شيء أقل وأي شيء أكثر وأي شيء أنس وأي شيء أوحش؟ قال: أحق شيء، روح الله بين عباده، وأدرى شيء، عفو الله عز وجل عن عباده، وعنف العباد بعضهم عن بعض، وأقل شيء، الروح تكون في الجسد وأوحش شيء، الجسد تنزع منه الروح، وأدرى شيء، اليقين، وأكثر شيء، الشك، وأقرب شيء، الآخرة من الدنيا، وأبعد شيء، الدنيا من الآخرة (3).

425 - (4) حدثنا سيَّار، ثنا جعفر، ثنا مالك قال: بلغنا أن سليمان بن داود قال لابنله: امش وراء الأسد والأسود ولا تمش وراء امرأة (5).

---

(1) الزهد (145/6) وخيشمة هو ابن أبي خيشمة البصري، قال فيه الخالق: لم الحديث. أخرج وكيع في الزهد (134/6) وخيشمة في إنجيل النازح، وأخرج ابن الباقاني في الزهد (120/4) عن سفيان، به، وأخرج نحاس في الزهد (90/6) رواه في جامع البيان العلم وفضله (27/4) من طريق أبي ماراية، عن الأعمش، به، وأورده السيوطي في الدر المشهور (249/5).
(2) الزهد (145/4) و إياس أحمد إلى قائمة وأورده السيوطي في الدر المشهور (249/5).
(3) الزهد (146/1) و إياس أحمد إلى قائمة وأورده السيوطي في الدر المشهور (249/5).
(4) في آثوب (حدثنا عبد الله حدثنا سيار) والصواب: (حدثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا سيار) فإن سبيل بن حاطم بروي عنه الإمام أحمد وأيما عبد الله بن أحمد فلم يدركه، انظر (تهذيب الكمال) ورواه (4).
(5) الزهد (146/1) ورواة سيار بن حاطم المتنبي عن جعفر بن سليمان الطبعي منكرة، انظر =

187
سورة الأنبياء

قرن 79: فهمتاه سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسرحتنا مع دارد الجبال يسبحن والطير وكتنا فاعلنا.

426- حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، وأبو سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "العمامة جرحها جبار، والمعدن جبار، والبشر جبار، وفي الركاز الخمس" (1).

427- حدثنا إسحاق هو ابن عيسى ثنا مالك، عن الزهري، عن حرام بن مفيصة أن ثابت للبراء، دخل حائط فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ أن على أهل الخوفات حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها (2).

= (الميزان 2:54-55، وتدريب الكمال وفروعه) ومالك هو ابن دينار البصري، وأوردوه السيوطي في الدر المنشر (469/9).


(2) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه (2:320، 321، 322) وفيه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (2:376-7).

(3) المندوس (5:435-44). وهو مرسال مجد الأنصار. أخرجه مالك في المروأة (2:76، 77، 78، 79).

وأبيه ماجدة (رقم 233) كتاب الأحكام: باب الحكم فيما أتست المواشي والطير (63/14). وأخرجه أبو داود في سننه (رقم 1350) كتاب البيع والإجارات: باب المواشي، تفسر ثروة هموم من طريق الزهري، به وأخرجه أبو داود في سننه (رقم 1375) كتاب البيع والإجارات: باب المواشي، تفسير ثروة هموم من طريق الزهري، عن حرام بن مفيصة الأنصاري، عن أبيه بعث، فذكره مرفوعا، وأسأله صحيح. وقال المحيطي: حدثه العجمة جبار، عن هذا حكم خاص، والعلم يبني، عن خاص ورثية إليه. فال służنا في هذا إلى حديث البار، راجع أعلم، انظر معلول السنان - على هامش سن أبي داود (829/3 -)، وأوردوه السيوطي في الدر المنشر (464/5).

188
سورة الأنبياء 82-79

428 - حدثنا علي بن حفص، أنا وروقان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «بينما أمر أرملة معهما ابنتان لهما جاء الليلب أخذ أحد البنتين منهما إلى دار رضي يدقفع بها للكبرى فخرجها فدعاهما سليمان فقال: هاترا السكين أشهد بينهما، فقالت الكبرى: يرحمك الله هو ابنتها لا تشقه. فقضى على الكبرى» (1).

قال أبو هريرة: والله إن علمنا ما السكين إلا يومئذ، وما كنت نقول إلا المدة.


(1) المسند 272/72، أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 722) كتاب الأنبياء، باب 6، وروهنا لدار سليمان تعم العبد إنه أؤدب 4، و질 في صحيحه (رقم 1724) وما بعده كتاب الأقضية: باب بيان اختلاف المجتهدين، من طرق عن أبي الزناد، يه، وحديث في المسند (2) 420/72، من طريق محمد - هو ابن عجلان - عن أبي الزناد، يه، وأوردته ابن كثير في تفسيره (625/10) والسيوطي في القدر المشرور (198/5).

(2) الزيد 109/1، وسنده صحيح إلى عبد الله بن عبد عمري الليفي، أخرجه الطبري 72/71، واي ابن حازم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (657/8/5) من طريق جرير بن حازم، يه، وأوردته السيوطي في القدر المشرور (154/5).
سورة الأليماء

430 - حدثنا سليمان بن حرب، أنيبنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجرنى، عن نفه البكالي قال: مرَّ نفر من بني إسرائيل بأريوب عليه السلام فقالوا: ما أصابه ما أصابه إلا يذهب عظيم أصابه. قال فسمعها أجيوب عليه السلام فهند ذلك قال: مبني الضر وأنت أرحم الراحمين.
قال: وكان قبل ذلك لا يدعو.

431 - حدثنا أنيبنا هشام، عن الحسن قال: ماكان يقي من أجيوب إلا عيناه وقلبه وسانه فكانت الدواب تختلف في جسده قال: ومكث في الكنيسة سبع سنين وأياما قال وأشهرا.
قال: أتى أنيبنا.

432 - حدثنا عبد الرزاق، عن عمران قال سمعت وهم يقول: أصاب أجيوب البلاء سبع سنين.


(1) الزهد (1/1) واسناده صحيح إلى نفه البكالي، وأوردته السيوطي في الدر المثير (555).
(2) الزهد (1/91) وفي رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال لأنه قبل كان يرسل عنه. انظر (التقريب وأصوله). وأخرجه الطبري (39/17): حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، ابن يونس، عن الحسن، عن الحسن، ببعضه. وإسناده صحيح إلى الحسن البصري، وأوردته السيوطي في الدر المثير (555).
(3) الزهد (1/11) وعمران هو ابن عبد الرحمن بن مرثد، أ mj j نون، قال فيه ابن عيينة: ثقة. انظر (الجرح والتعديل 1/17) والإسناد صحيح إلى وهب بن منبه.
(4) الزهد (1/11) وإسناده حسن إلى وهب بن منبه، وأوردته السيوطي في الدر المثير =

190
سورة الآبىاء 85-86

49- حدثنا أبو داود، حدثنا همام، عن النضر يعني ابن أنس بن مالك، عن يحيى بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
«أرسل على أبوب تراب، فجعل يلطف فقال: ألم اغتك يا أبوب؟ قال: يا رب، ومن يشيع من رحمتك؟ أو قال من فضلك».

قوله تعالى: "وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين":

50- حدثنا أنس بن مالك، ثنا الأعشى، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعد مولي طلحة، عن ابن عمر قال: لقد سمعت من رسول الله ﷺ.

حديثاً لم أسمعه إلا مرة أو مرتين - حتى سمع ملأ من سمعت به، ولكن قد أدرك أدرك أنه أكثر من ذلك قال:
«كان الكفل من بنى إسرائيل لا يشرفون من ذباه، فأنا أنماشتهاً، ستين ديناراً على أن يطأها، فلما فقدتها مكذب الرجل من أرقتها أرعدت وركبت، فقال ما يكينك؟ أكرهك؟ قال: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله، فإن قتلني عليه الحجة، قال: فتفعله، إلهًا وفاطمًا، ثم قال: والله لا يعسي الله الكفل أبداً. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله عز وجل الكفل».
سورة الأنبياء 87 
قوله تعالى « فنادي في الظلمات »

436 - حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد: فنادي في الظلمات، قال أروى الله إلى الحوت أن لا تضر لهم عظاماً ولا لحماً ثم ابعله جباه آخر، فنادي في الظلمات، ظلماً الحوت وحول آخر ظلماً البحر. (11)

437 - حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا يونس بن أبي إسحاق البغدادي:

(11) (الزهد 115/6) وإسناده صحيح إلى سالم بن أبي الجعد، وأخرجه الطبري (74/8) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به، وأورده السبئي في الدر المنثور (596/5).

القلم: أ. عبد الفتاح السبئي
سورة الأبياء 87-96


قله تعالى: "حتى إذا نفتتح بأخج وبأوجج وهم من كل حدب بنسلون" (4:38)

4:38 - حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري، عن محمود بن ليبيد أحمد بن أبي عبد الأشهل، عن أبي سعيد الخدري، عن سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يفتح بأوجج وباوجج يخرجون على الناس كما قال الله عز وجل «فمن كل حدب بنسلون» فيغشرون الأرض وتحج المسلمون عليهم إلى مدنائهم وحصنهم ويسعون إليهم مشاهديهم ويهزون مياه الأرض حتى أن بعضهم ليمر بالنهر مشاهديهم ما فيه حتى يتركوه يسأ حتى إن من يهتم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان همًا ماء مرة حتى إذا لم يقع من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السما. قال: ثم يهز أقدامه حديثا ثم يرمى بها إلى السماء فترجع مختضبة دما للبلاء والفتنة، فيبناها ثم على ذلك إذ بعث الله دودا في

(1) المسند (1481، رقم 1276) وإسناده صحيح. أخرجه أبو يعلى (11-111)، رقم 772، من طريق إسحاق بن عمر الواسطي، به. أخرجه الباهلي (رقم 1350) كتاب الدعوات: باب 38، والحاكم (1/11، 583-3282/373) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، به مختصرا، وصحبه الحاكم ووافقه اللفقي، وأورد ابن كثير في تفسيره (167/5) والسويطي في الدر المنثور (86).
سورة الأنبياء 99-100

أعنائهم كنفخ الجرار الذي يخرج في أنواكهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حساً، فيقول المسلمون: ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجعد رجل منهم لذلك محتسباً لنفسه قد أظهرها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم مرتى بعضهم على بعض فينادي: يا معشر المسلمين، ألا أبشرك فأن الله قد كفاكم عذركم. فيخرجون من مدافئهم وحصونهم ويسرون مواشيهم، بما يكون لها رعي إلا حورهم، فتشكر عنه كأحسن ما تشكو عن شيء من الثواب أصابته قط.” (1)

439- حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا عمران عن قتادة، عن عبد الله Ibn أبي عبيدة، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: „ليحزن هذا البيت وليعتصرن بعد خروج يأوجر ومأوجر.“ (2)

قوله تعالى: "لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها" قال: عيسى والعزير. قلت: هذا تفسير يحتاج إلى تفسير فإن كان أحمد قال هذا فلعله أراد الشياطين الذين عدهم اليهود والنصارى ودعوا أنهم عيسى والعزير.” (3)

(2) المسند (77/38 - 238) وأخرج البخاري في صحيحه (1053) كتاب الحج: باب قول الله تعالى: "هل المكية البيت الحرام قياماً للناس؟" عن طريق قتادة، به وأوردوه ابن كثير في تفسيره (371/5).
(3) بابائع الفردان (111/3).
قوله تعالى ۚ إن الذين سبت لهم منا الحسنى أولئك عندها مبعدون ۚ

440 - أخبرنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال حدثني أبو بشر عن
يروسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال سمعت عليا يقول: يعني ۚ إن
الذين سبت لهم منا الحسنى ۚ منهم عثمان (1).

قوله تعالى ۚ لا يحزنهم الفزع الأكبر ويتلقاه الملائكة ... ۚ

441 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي البتاظن، عن زاذان، عن
ابن عمر قال: قال رسول الله ۖ ﷺ: "ثلاثة على كديث المسك يوم القيامة:
رجل أم قوما وهو يراضى، ورجل يؤذن في كل يوم وليلة خمس
صلوات، وعبد أدى حق الله تعالى وحقق موالاه" (2).

قوله تعالى ۚ كما بدأنا أول خلق نعيمه وعدا علينا إذا كنا فاعلين ۚ

442 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان قال: حدثني المغيرة بن
النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: ۚ يحضر
الناس حفاة عراة غزلا، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ
"كما بدأنا أول خلق نعيمه" (3).

190

(1) فضائل الصحابة (1374-467، رقم 771) وإسناده صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي
الله عنه. أخرجه الطبري (17) (96/477) من طريق شعبة، به. وأورده ابن كثير في تفسيره
(373/5).

(2) المسند (277، رقم 6789) وأبو البتاظن هو عثمان بن عمر الباجي. قال فيه الحافظ في
التقريب: ضعيف. وقال البتاظن: أخرجه الترمذي (رقم 361) كتاب صفة الجنة: باب
25، من طريق ويك. به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث
سفيان شهر. أورده السيوطي في الدر المبهر (683/5). والحديث ضعفه الألباني في
ضرع الجامع (42-1316-355) رقم 768.

(3) المسند (277، رقم 6789) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم
(1374-467، رقم 771) كتاب الزيت: باب الحشر، ومسلم في صحيحه (6/2412-2196) بعد رقم
254-278) كتاب الجنة: باب فناء الدنيا وب بيان النفس يوم القيامة، من طريق المغيرة بن النعيم
به. والحديث في المسند (277، رقم 678) من طريق شعبة، عن المغيرة، به. وأورده =
سورة الأثبات 1:7

قوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (2:286).

444- حديثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا عمر بن قيس المأصر، عن عمرو بن أبي قرة، قال: كان حديثة باللالين فكان يذكر أشياء قالتها رسول الله ﷺ، فجاء حديثة إلى سلمان، فقيل: سلمان: يا حديثة، إن رسول الله ﷺ كان يغضب فيقول، ويرضى ويقول، لقد علمت أن رسول الله ﷺ خطب فقال: ﴿أيا رجل من أمتى سبيله سبعة في غضب أو لعنه لعنة فإذا أنا من وحد أدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها صلاة على يوم القيامة﴾ ١٠.

= ابن كثير في تفسيره (٣٧٩/٥).

(١) المسند (٤٣٧/٥) واسناده حسن، وهو في المسند (٤٣٩/٥) من طريق مسلم، عن عمر بن قيس به مطولاً. وأخرج أبو داوود (٢٤٩) كتاب السنة: باب في النبي عن سب أصاب رسول الله ﷺ، من طريق زائدة، به. وأخرج ابن فضيل الضبي في الدعاء (٧/٤٩)، والدارمي (٢/٤٨، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٠) يتحقيقهم. وأحمد (٢/٢٤٣-٢٤٨) ومسلم (١/٣٨) وما بعده. كتاب البس والصلة: باب من لمعه النبي ﷺ أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهل لذلك كان له زكاة وأجر ورحمة، من طريق عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه: ﴿والحديث في المسند (٣/٤٩١، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤) من أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه: و (٣٢/٣٣٣، ٣٣٤) مع جابر بن علي ﷺ مرفوعاً نحوه و (٤٥/٦) من عائشة مرفوعاً نحوه. وقد خرجت بالتفصيل في تحقيق لكتاب الدعاء لابن فضيل الضبي (٧/٤٩) فارجع إليه. وأورد ابن كثير في تفسيره (٣٨٢/٥).
سورة الحج
فصلها - آية 1-2
444 - حدثنا أبو عبد الرحمن ، ثنا ابن لهيعة ، عن مشجر بن هاكان،
عن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول الله ، أفضلت سورة الحج على
القرآن بأن جعل فيها سجدة؟ فقال : نعم ، ومن لم يسجد فهذا
يقترب منه » .

قوله تعالى في آبها الناس اتقوا ربك إن زلزلة الساعة شيء عظيم ... 445 - حدثنا وكيع ، عن الأعش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد
المخضري قال : قال رسول الله : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدم،
قم فاطبع ب-backend فيقول : لبيك وسعديك، والخير في يديك يا رب وما
ببند النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعين » قال : فحينئذ
يشبه المولد و لا تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم

(1) المستند (100/6) وإسناده حسن فإن أبا عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقيري ، وهو من
العيشة الذين سمعوا من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه ، وشرح ابن هاكان حسن الحديث . انظر
(تهذيب التهذيب 160/6) . أخرجه أبو داود في سننه (رقم 1402) كتاب الصلاة : باب
تفريع أبوب السجود وكم سجدة في القرآن ، والحاكم (221/6) ، من طريق عبد الله
ابن وهب، أخبره ابن لهيعة ، وعبد الله بن وهب هو أيضا من العيشة الذين سمعوا من ابن
لهيعة قبل احتراق كتبه . وصححه الحاكم باعتراضه ، بالآثار الصحيحة المروية عن عمر بن الخطاب
وابن مسعود وأبو عباس باب عمر ومصر وأبي موسى وأبى الندراء ، رضي الله عنهم ، وقد أخرج
آخرهم الحاكم وأخرجه أحمد (161/6) والترمذي (رقم 588) كتاب الصلاة : باب مجاوئ في
السجدة في المج ، والطوراني في الكبير (177/7) والداهخلي في سننه (157/6) من
طريق عن ابن لهيعة ، به . وأخرجه أبو داود في سننه (رقم 1401) كتاب الصلاة : أبوب تريع
أبوب السجود ، وابن ماجاه في سننه (رقم 157/6) كتاب الصلاة : باب عدد سجادات
القرآن ، من طريق الخالد بن سعود العطفي ، عن عبد الله بن منيع ، عن عمر بن العاص مرفوعا
نحو بيعة . وأخرجه أبو ماجاه في النافع في التقرب : مقبول . وقال ابن القطان : لا
يعرف له حال . انظر (تهذيب التهذيب 142/6) . فهو حسن الحديث في المناوات والشواهد.
وقد قال ابن كثير في تفسيره (6/4) : إلى خصصه بعد أن ذكر شاهده فقال : هؤلاء شاهد
هذين يدعاها يدعاها . وأورد ابن كثير في تفسيره (6/4) والسبتي في القدر الم unseren
(4/1) .

197
يскаكي ولكن عذاب الله شديد» قال: فيقولون: فلما ذلك الواحدة؟
قال: قال رسول الله ﷺ: «تسعماة وتسعة وتسعين من يأجوج وآخرون 
ومنكم واحد» قال: قال الناس: ﷺ: «ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ والله إني لأرجو أن تكونوا يربع أهل 
الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة والله إني لأرجو أن 
tكونوا نصف أهل الجنة». قال: فكبر الناس. قال: فقال رسول الله ﷺ: 
»ما أنت برمد في الناس إلا كالشاعر البيضاء في الثور الأسود أو 
kalashura al-sudara في الثور الأبيض«.

۴۴۷- حدثنا يحيى، عن هشام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عمران 
ابن حصين أن رسول الله ﷺ قال: وهو في بعض أسفاره وقد تفاوته بين 
أصحابه السهر، رفع بهاتين الآتيتين صوتهما: «يا أباها الناس انقرأوا 
إذ زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونتها تذهل...» حتى بلغ آخر الآتيتين.
قال: فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقره، فلما 
تأثروا حوله قال: أذرون أي يوم ذالك؟ قال: ذلك يوم يندى آدم فيناديه 
ردد تبارك وتعالى يا آدم أبعث بعث إلى النار، فيقول: يا رب، وما يبعث 
النار؟ قال: من كل أفلا تسعماة وتسعة وتسعين في النار وواحد في 
الجنة قال: أبابل أصحابه حتى ما أوضحا بضاحكة فلا أرى ذلك قال: 
»أعمالوا وأيضروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لم تقنيكين ما كانتا مع 
شيء. قط إلا كفرتاه يأجوج وآخرون ومن هلك من يبني آدم ونبي إبراهيم» 
قال: فأتيهم ثم قال: »أعمالوا وأيضروا فوالذي نفس محمد بيده ما 
أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البصير أو الرقمة في ذراع النابث«.

(۱) المسند (۵۳/۲۳۳-۲۳۴). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۱۵۳۰) كتاب الرفاق: باب قوله 
عز وجل: «إن زلزلة الساعة شيء عظيم» و Müslص في صحيحه (رقم ۲۲۲). وما بعده) كتاب 
الأبان: باب قوله: «يا آدم! يأجوج وآخرون ومن هلك من يبني آدم ونبي إبراهيم» 
قال: فأتيهم ثم قال: »أعمالوا وأيضروا فوالذي نفس محمد بيده ما 
أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البصير أو الرقمة في ذراع النابث«.

(۲) المسند (۵۴/۴۴۵). أخرجه الترمذي (رقم ۳۶۱۹) كتاب التفسير: باب ومن سورة الحج.
سورة الحج ٢-٤٤٧

حدثنا يحيى، عن حانم - يعني ابن أبي الريحانية، قال: ثنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد أخبر عن عائشة عن النبي ﷺ قال: إنكم تحضرن يوم القيامة حفاة غزّة، قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يفهمه ذلك.

٢-٤٤٨

حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمran، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبك يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلما: أما عند الميزان حتى يقل أو يخف فلا، وآمر عند كتاب الكتب فإنه أن يعطي بعينه أو يعطي شدينه فلا، وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتفجّر عليهم، ويقول ذلك الهمق: وكتبت بثلاثة وكتبت بكلمة وكتب يبتسم.

التميّز:

التيار (١١١١/١٦) والحاكم (١٣٣٤، ١٣٤٥، ١٣٥٠) من طريق هشام النسباني، به. وقال:

الحاكم: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث حسن صحيح. وأخرج ابن حبان وأبو داود وابن جرير، من طريق حسان بن عبيد مع عن أبي جعدان، عن الحسن، به، وأبو جعدان عن علي بن زيد، ضميف. انظر الترتيب وأصوله. وأخرج الطبراني في الكبير (١٥٠/١٥١-١٥٦)، حديث عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبد الله بن خالد ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن الحسن، عن عثمان بن عفان، عن عثمان بن حصن، به. وإسناد صحيح إن صح مسأله عن النبي ﷺ عن حسن بن حصن. وهذه عبيده بن مسعود، رضي الله عنه مرفوعا نحوه وأوردته ابن كثير في تفسيره (٣٨٥/٦، ٣٨٦/٥) والسيوطي في الفجر

المدّير (٣/٤٩).

أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٥٣٧) كتاب الرقاع: باب الخمر، ومسلم في صحيحه (٢٤٥٩) كتاب البينة: باب فناء الدنيا وبيان الخصر يوم القيامة، من طريق حاتم بن أبي صفدون، به، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٣٨٨/٥) وقد تقدم بعناء في تفسير الآية، من سورة الأبیاء، من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما.
سورة المجد 1-10

اذكروا لله إنما أCRYPT خلقاكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وترقا في الأرحام ما تشاء إلى أجل مسمى ...

449- حدثنا أبى معاوية، ثنا الأعشش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله قال، حدثنا رسول الله محمد، وهو الصادق المصدق، إن أهلك يجمع خلقه في بطن أمها في أربعين يوما، ثم يكون عقلة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيخنق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزق وأجل وعمله وشيئ أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحكم ليعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيتحم له يعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بأهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيتحم له يعمل أهل النار فيدخلها.

(1) المسند (110) وعبد الله بن لهمه إخليا تكتبه، قال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه ابن لهمه وهو ضعيف، وقد رتق، ربية رجال الصحيح. انظر (مجمع الزوايد 258/1). أورده ابن كثير في تفسيره (628).

200
سورة الحج 5

45 - حدثنا أنس بن عياض، حدثني يوسف بن أبي ذرّاً (الأنصاري،
عن جعفر بن عمر بن أبي أمية الضمري) ، عن أنس بن مالك أنه رسول الله
قال: "ما من معمر يمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة
أنواع من البلاء: الجنون والبذام والبرص، فإذا بلغ خمسين سنة لين الله
عليه الحساب، فإذا بلغ سبعين رزقه الله الإثارة إليه ما يحب، فإذا بلغ
سبعين سنة أهبة الله وأهبة أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين قبل الله
حسناته وتتجاوز عن سياته، فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذاته وما
تأخر، وسمي أمسير الله في أرضه، وشفع لأهله بيه،" (1).

(1) المقدمة (6/7) وهي ترجمة لـ (المخرجين) 131/2، وميزان الاعتبار (6/84)،
ويصبر المنتبه 6/7، وجاء في التعجيل (ص 300) : (درة) والصور ما أتيه كما في
يافعي مصداق ترجمته.

المسند (3/217-218) وفي إسناد يوسف بن أبي ذرّاً قال فيه ابن معين: لا شيء وقال ابن
حيان: منكر الحديث جداً، من بروي التأكير الذي لا أصل له... لا يجوز الاحتجاج به حالاً.
أنصار ترجمته في الخايشة السابقة. أخرجه أبو يعلى (6/175) وابن حيان
في المخرجين (6/132-133) وابن الجوزي في الصور (6/179) من طريق أنس بن
عياض، وقال ابن الجوزي: وقد غلب في القلق بن قضاعة قد حدث به حكماً وقلب إسحاق مرة
أخرى لجعله من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاً. تتعلق الخاطفة ابن حجر في القول السيد
(ص 37-38) فقال : لا يلزم من تحليل الفجر في إسحاق أن يكون مرفوعاً، فإن
له طريقة عن أنس وغيره يعلم الحكم مع مجموعها على الجزء بأنه موضوع. وأخرجه البهقي في
الجزء - كما في القول المند (ص 37) وليسان الزيان (61-62) - من الحاكم عن الأعلى،
عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن وهب، عن حفص بن
عمرو، عن زيد بن أسلم، عن أنس مرفوعاً به. وقال الخاطف ابن حجر: والبهقي والحاكم
والأعلى لا يسأل عنهما، وابن مهتدي وثناه، وفيك بن سهل تراب جماعة ورضمه النسائي، وقال
ملحم بن قاسم: ضعفنا بعضهم عن أجر ذهب عن عبد بن كثير، عن يحيى بن أبوبكر، عن
مجمع بن كعب، عن مسلم بن مخلد رفعه قال: أمعنا النساء، بلذمن الحج، يعني أنه
غطس فيه. قلت: ومع هذا قال يظهر به يكر بن سهل، وقد روينا في المجالس التاسع والسادس
من أسماء أبي القاسم بن عباس، أخرجه من طرق الموارد لأبي بكر بن المقدري، قال: حدثنا
سورة الخلق 5

451 - حدثنا أبو النضر، ثنا الفرج، ثنا محمد بن عامر، عن محمد ابن عبيد الله، عن عمرو بن جعفر، عن أسن بن مالك قال: إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة آمنه الله من أنواع البلايا من الجنون والبرص والجذام، وإذا بلغ الشخصين نزل الله عز وجل عليه حسابه، وإذا بلغ السبعين رزقه الله إناية يعيد عليها، وإذا بلغ السبعين أخاه الله وأجل أهل السما، وإذا بلغ الثمانين نقبل الله منه حسناته ومحا عنه سيئاته، وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر، وسمي أسير الله في الأرض وشفع في أهله.

حدثنا هاشم، ثنا الفرج، حدثني محمد بن عبد الله العامري، عن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ.

---

أبو روعة الخراشي، عن مخلد بن مالك الخراشي، عن الصحابي، وهو حفص بن يحيى، فذكره.

لم قال الحافظ: وحدثني مالك شيخ أبي عبد الله صاحب جماعة، وقد وثقه أبو زرعة الرضائي، ولا أعلم أحق فيه جرحاً، وأنا الإنصات أثبا، قلت لم يكن لهذا الحديث سوى هذه الطريق كان كيفي في الرد على حكم بعضه فضلاً عن أن يكون له أسبا د أخر. أتلميح، وحدثني طرق أخر عن أنس فصلها الحافظ ابن ماجر في القرن المسد. والحديث صح حسبه الحافظ ابن عساكر في المجلس الثاني والسبع من أمانه. انظر (السان الميزان) 7-67). والحديث صحيح أحمد شاكر في تفسيره للسند (1397/19). مرفوع 1 والصواب أن حسن كما قال الحافظ ابن عساكر، رحمه الله، والله أعلم. وأوردته ابن كثير في تفسيره 598/20). أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (789/4) من طريق أحمد رأى الحديث بالفرج في نسخة وحكم أقوال الأئمة في تضعيفه. وأورة أيضاً محمد بن عامر، حناني: قال ابن حيان: يقلب الأظهر وربوي عن النثر سماً ما ليس من أحاديثهم. وأورة أيضاً محمد ابن عبيد الله العريضي وهو متورك. ثم قال، وقد خلط فيه الفرج بفائدة فلا تمعنا وقلب إسناده مرة أخرى فجعله من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاً. والحديث ثابت مرفوعاً كما تقدم في الحديث الذي قبله قائم. وأوردته ابن كثير في تفسيره 596/19).

(2) السند (1387/27-28) وفي إسناد الفرج بن نسخة وهو ضعيف كما تقدم. ومحمد بن عبيد الله بن عمرو بن عثمان لم يدرك ابن عمر إلا عما يروي عن التابعين. انظر (التحذيرات الكبالي ونحوه) 597/20). وأوردته ابن كثير في تفسيره 597/20).
سورة الحج 5

452 - حدثنا يحيى بن سعيد، ثنا حماد بن زيد، ثنا عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: "إني نزى عزوجل وكل بالرغم ملتكاً، قال: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا قضى الرب عزوجل خلقها قال: أي رب أشقى أو سعيد؟ ذكرنا أو أنتى؟ فما الروزق؟"

وأما الجمل؛ قال: "فيكتب كذلك في بطن أمه." (1)


(2) المسند (332/1117-1118). وركع ابن حسن. وقال: حسن، قال فيه الخفاظ في التقرير: مقبول. وذكره ابن حبان في الثقات. انتهره (تحذير التهذيب) فهجو حسن الحديث بالتباطع والشواهد. أخرج أبو داود في سننه (768) كتاب السنة: باب في الرؤية، وابن عائش في سننته (768). المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية. من طريق حماد بن سلمة، به. بالثقة الأولى من الحديث. وأخرج أحمد (1308) ابن خُرَّاْب في التوحيد (ص 122-129) من طريق عبد الرحمن بن عباس السُّمِيائي الأنصاري الفقيه، عن دهُم بن الأسود بن عبد الله بن خاجب بن عامر بن المنافق العقيلي، عن أبيه، عن عمه لقية بن عامر معرفاً نحوه في حديث طويل. وعبد الرحمن بن عباس وأبوه بن الأسود قال الخلف في كل منهما في التقرير: مقبول.

وذكرهما ابن حبان في الثقات (332/1117-1118). فصحيحهما حسن في التباطع والشواهد.
سورة المجاد 5

454- حدثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حسناً، عن أبي رزينة عمه، قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله المرتئ؟ فقال: "أما مررت بالراوي محلا ثم مر به خضرا". قال شعبة: قاله أكثر من مرتين، "كذلك يحيي الله الموتى".

قوله تعالى: "ألا تر أن الله يسجده من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدرواب وكثير من الناس"...

455- حدثنا زيد بن الحباب، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا أبو بكر، عن أبي قلابة، عن النعيمان بن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله عزوجل فخرج، فكان يصلي ركعتين ويسأل، ويصلي ركعتين ويسأل حتى انجلت، فقال: "إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر إذ انكسف واحد منهما فإذا ينكسف لوت عظيم من العظام، وليس كذلك، ولكنهما خلقان من خلق الله عزوجل، فإذا تحليل الله عزوجل لشيء من خلقه فهـ".

456- حدثنا وكيع يعني ومحمد، أنبنا عبد قالوا: أنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عزوجل: "إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان، يبيك يقول: يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت قلي النار".

勃 454- حدثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حسناً، عن أبي رزينة عمه، قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله المرتئ؟ فقال: "أما مررت بالراوي محلا ثم مر به خضرا". قال شعبة: قاله أكثر من مرتين، "كذلك يحيي الله الموتى".

قوله تعالى: "ألا تر أن الله يسجده من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدرواب وكثير من الناس"....

455- حدثنا زيد بن الحباب، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا أبو بكر، عن أبي قلابة، عن النعيمان بن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله عزوجل فخرج، فكان يصلي ركعتين ويسأل، ويصلي ركعتين ويسأل حتى انجلت، فقال: "إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر إذ انكسف واحد منهما فإذا ينكسف لوت عظيم من العظام، وليس كذلك، ولكنهما خلقان من خلق الله عزوجل، فإذا تحليل الله عزوجل لشيء من خلقه فهـ".

456- حدثنا وكيع يعني ومحمد، أنبنا عبد قالوا: أنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عزوجل: "إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان، يبيك يقول: يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت قلي النار".

勃 454- حدثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حسناً، عن أبي رزينة عمه، قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله المرتئ؟ فقال: "أما مررت بالراوي محلا ثم مر به خضرا". قال شعبة: قاله أكثر من مرتين، "كذلك يحيي الله الموتى".

قوله تعالى: "ألا تر أن الله يسجده من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدرواب وكثير من الناس"....

455- حدثنا زيد بن الحباب، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا أبو بكر، عن أبي قلابة، عن النعيمان بن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله عزوجل فخرج، فكان يصلي ركعتين ويسأل، ويصلي ركعتين ويسأل حتى انجلت، فقال: "إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر إذ انكسف واحد منهما فإذا ينكسف لوت عظيم من العظام، وليس كذلك، ولكنهما خلقان من خلق الله عزوجل، فإذا تحليل الله عزوجل لشيء من خلقه فهـ".

456- حدثنا وكيع يعني ومحمد، أنبنا عبد قالوا: أنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عزوجل: "إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان، يبيك يقول: يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت قلي النار".
السورة المج 19: 21

قوله تعالى "قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم "

457- حدثنا إبراهيم حدثنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، عن أبي السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فسلت ما في جوفه حتى يرق من قدميه ». (1)

قوله تعالى "ولهم مقام من جديد "

458- حدثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا دراج، عن أبي الهيشم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ قال: "لأن أن مقعما من جديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقالان ما أقلوه من الأرض " . (2)

459- حدثنا موسى بن داود، أنا ابن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيشم، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "لوضرب الجبل يقمع من جديد لتتفت ثم عاد كما كان، ولم أن دلوا من غياب في الدنيا لأنت أهل الدنيا " . (3)

(1) المندب (74/26). (2) المندب (74/27). (3) المندب (74/28).
سورة الموج 23-55

قوله تعالى: "إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات... ولباسهم فيها حرير".

46- حدثنا إسماعيل، ثنا عبد العزيز، عن أنس بن مالك، قال:
قال رسول الله ﷺ: "من ليس الخير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة".

قوله تعالى: "ومن يزد نداءه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم".

47- حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة، عن السدي، عن مرة، عن عبد الله، قال: أبي، شعبة رفعه وأنا لا أرفعه لك، في قول الله عز وجل: "فمن برذ في بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم". قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعذنة أبين لأذاق الله عذاباً أليمًا.

قال: سمعت أبا عبد الله وذكر وعطا بن محمد الحراني فذكر من ورعه قال: كان إذا قدم مكة حمل معه أحوال طعام، وقال: أنا وأنا رفع الحكيم في سعوره، وكان يتناول هذه الآية "ومن يزد نداءه بإلحاد بظلم"...

وعمر بن الحارث ثانين كما أقدم في الحديث السابق، فيثبت عنه الحديث في رواية دارج عن أبي الهيثم والله أعلم، وأوردته ابن كثير في تفسيره (940-2). (1)

المصنف: (1012). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 73). كتاب اللباس: باب خرير إسناد إبادة الذهب والفضة... من طريق إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد العزيز بن صهيب، به.

الحسين بن الحسن (381/73): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، قال: سمعت عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك، فذكره مرفوعاً. رإسانده صحيح. وهو في السنن أيضاً عن جماعة الصحابة: (37/43) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً به. (158/7). عن عمار بن عبد الرحمن بن مرقص بالله، عن علي بن أبى حنيفة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

أبو حنيفة، وأودره البيروقي في الدر المثير (36/17) من حديث أبي هريرة. وعمر بن الخطاب.

وأبو حنيفة، وأودره البيروقي في الدر المثير (36/17) من حديث أبى هريرة. وعمر بن الخطاب.

(1) المصنف (1012). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 73). كتاب اللباس: باب خرير إسناد إبادة الذهب والفضة... من طريق إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد العزيز بن صهيب، به.

(2) المصنف (1012). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 73). كتاب اللباس: باب خرير إسناد إبادة الذهب والفضة... من طريق إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد العزيز بن صهيب، به.

(3) البخاري (1012). رقم 45.
سورة الإنجيل 28-28

472 - حدثنا محمد بن كناسة، ثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، قال:
أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير، فقال: يا ابن الزبير، إياك، والإبلاد في حرم الله تبارك وتعالى فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنه سيلد في رجل من قريش لو وزنت ذئبه بذئب الثقلين لرجمه". قال: فانظر لا تكون.

473 - حدثنا هاشم، ثنا إسحاق، يعني ابن سعيد، ثنا سعيد بن عمرو، قال: أتى عبد الله بن عمر وابن الزبير وهو جالس في الحجر، فقال: يا ابن الزبير، إياك والصلاة في حرم الله، فاني أشهد لسمعته رسول الله ﷺ يقول: "يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذئبه بذئب الثقلين لوزنتها". قال: فانظر أن لا تكون هو ياابن عمرو، فإنك قد قرأت الكتب وصحبت الرسول ﷺ. قال: فإني أشهد أن هذا وجهي إلى الشام مجاهاً.

قلت تعالى "ليشهدوا منافقين لهم وذكرنا اسم الله في أيام معلومات...

474 - حدثنا عفان، ثنا أبو عوانة، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: "ما من أيام أعظم من عزوم عند الله.

(1) المسند (84/196) وسناده حسن، أخرجه ابن أبي شيحة (74/197) من طريق إسحاق بن سعيد، وابن أحمر، وابن الحاكيم (138/48) عن محمد بن كناسة، ثنا إسحاق بن بعسي بن عاصم. عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر، فذكره مرفوعاً، وصحبه الحاكم. وتعقبن ذلك ب قوله: [قال] أبو حاتم: ابن كناسة لا يحج له، وما بين المفترقين ساقط من مطروح تلبص المصنفة واستدركته من الجرح والتعديل (7/140) والبيزن (7/135). - فهـ: هو حسن الحديث على أهل الأركان، أنجب (تهذيب التهذيب) 69/26، والتهذيب) وأوردته والحديث الذي يعده ابن كثير في تفسيره (49/5). وقال: لم يخرج أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين.

(2) المسند (42/196) وسناده صحيح، وأخذ في المسند (96/196) ثنا أبو النضر حاسم بن الناسم، به بالحديث دون القصة. وأورد، والحديث الذي قيله ابن كثير في تفسيره (49/5).

وقال: لم يخرج أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين.

27
سورة المجادلة
ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فاقتربوا فيهن من التحليل والتكرير والمحمية.

قوله تعالى: (وَلِيَطُوفَا بِالْبَيْتِ العَطِيقِ)

سُمِّيت أبا عبد الله يقول: الهجر عندنا من واقف بعرفة ومن طاف طواح الزبيدة لأن الله عز وزجل يقول: (وَلِيَطُوفَا بِالْبَيْتِ العَطِيقِ).

قوله تعالى: (فَاجْتَنَبُوا الْرِجْسَ مِنِ النَّوْمَةِ وَاجْتَنَبُوا قول الزور)

465 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثني سفيان العصبري، عن أبيه، عن حبيب بن النعوم الأسدي، ثم أخذ بني عمرو بن أسد، عن خريب بن فاتك الأسدي، قال: صلى رسول الله سلسلة صلاة الصبح، فلم آتصر قام قائم فقال: عذلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل، ثم تلا هذه الآية: (وَاجْتَنَبُوا قول الزور، حنفاء لله غير مشروكون به).

(1) المسند 75/2، ويتبن أبي زيد: ضميف، انظر (التقريب وأصوله).
(2) المسند 131/213-212، ويتبن أبي زيد.
(3) وأبو سفيان العصبري أسد زيد: قال عن الحافظ في التقرير: مقبول.

حسن الحديث في الكايينات والشهادات. وحبيب بن النعوم قال عن الحافظ في التقرير: مقبول.

فهار كساب. أخرجه الترمذي في سنده (رقم 757) كتاب الصوم: يابا ما جاء في العمل في أيام التشريق، وأين ماجه في سنده (رقم 1777) كتاب الصيام: يابا صيام العشر، عن عبد الله بن عباس مرفوعا.

(2) المسند 157/1.
(3) المسند 531/6، وأبو سفيان العصبري.

(4) حديث أحمد بن حماد بن زغيبة: ثنا عمر بن زياد الباهلي، ثنا غالب بن غالب، عن أبيه، عن حبيب بن خريم الذي سأله: وأخرج العقيلي في الضمائر: (367-433، 433-464)، ثنا حبيب بن زياد الباهلي.

سيرة المهج

466 - حديثنا أبو عبد الله قال "ما هو " عبد الرحمن، عن سفيان. عن عاصم، عن ولد بن ربيعة، عن عبد الله قال: "تم إثارة شهادة الزور الشريك بالله، ثم قرأ (فاجتن بيما من الأوثان واجتن بيما قول الزور)".

467 - أخبرنا أبو بكر قال "ما هو " عبد الله قال: "ما هو " سفيان. عن عاصم بن أبي الناجد. عن ولد بن ربيعة. قال ابن مسعود: "ما هو " قرأت (فاجتن بيما من الأوثان واجتن بيما قول الزور) ".

468 - نحن حاجز. وكان يزيد تقلا: "ما هو " ابن أبي ذئب. عن سعيد المقبري. عن أبيه. عن أبي هريرة. قال: "ما هو " رسول الله " من لم يدع قول الزور والعمل به. والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ".

469 - حديثنا إسماعيل بن إبراهيم. عن الجريري. "ما هو " عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه. قال: "ما هو " الذي الكبار عند النبي " فقال: "الإشراف بالله تبارك وتعالى. وعقول الوالدين. وكان محتفظاً صائفاً: "ما هو " شهادة الزور. وشهدة الزور. أو "ما هو " قول الزور. فما زال رسول الله ".

---


(1) السائل المخلل (176/1) و"ما هو " ربيعة ترجعه البحاري في تاريخه (176/8) و"ما هو " سفيان في الجرح والتعديل (437/9) ولم يردا فيه جرح ولا تعديل. وذكره ابن حيان في الثقاف (176/17) والطبري (177/1) و"ما هو " سفيان في تفسيره (415/8).

(2) الصلح (177/9) والزهد (178/2) و"ما هو " إستاده صحيح. وأخرجه ابن حيان في صحيحه - الإحسان (178/199) و"ما هو " (368/8) من طريق ابن أبي ذئب. "ما هو " و"ما هو " في المند (5/5).

209
سورة المجادلة 31-2

يكرها حتى قلنا ليته سكت


قلوه تعالى: «ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختطف الطير أو تهوي بعِهِ الرُّيح في مكان سحيف»

471- حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش. عن منهال بن عمو، عن زاذان، عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي ﷺ... ثم قرأ رسول الله ﷺ: «لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يبلغ الحبل في سم المخاطر»، تقول الله عز وجل: «أكتب كتابه في سجينة في الأرض السفلى، فتوجه روحه طرحا ثم قرأ»، و«فمن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختطف الطير أو تهوي بهِ الرُّيح في مكان سحيف»...

(1) المسند (5/38-38). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 2958) كتاب الشهادات.

(2) المسند (4/3888). رواية منهال بن عمو الأموي، عن زاذان مرسلاً. انظر (تهذيب التهذيب 323-322). أخرجه أبو داود في سننه (رقم 4743) كتاب السنة.

21
سرة الحج

قوله تعالى: "فإنها من تقوى القلوب". (62-477) حديث حسن بن موسى، ثانى زهير، ثانى أبي إسحاق. عن شريح.

أبو الثعمان: قال: أبو إسحاق: وكان رجل صدق. عن علي رضي الله عنه.

قال: أميرنا رسول الله ﷺ أن نحترم العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مداربة ولا شرقة ولا خرقاء.


(1) المسند (9/77). وسنده جيد. لولا عنترة أبي إسحاق السبيعي. أخبره أبو داره في سنة 128/704. كتب: الضحبايا: باب ما يكره من الضحبايا، والتمزيق في سنة (ورقم 1498) كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، وابن ماجة في سنة (ورقم 2422) كتاب الأضاحي: باب المقابلة وهي ما يقطع طرف أذنها. باب ما يكره من أذنها. وطرق من أذنها. باب ما يكره من أذنها. وابن ماجة في سنة (ورقم 2417) كتاب الأضاحي: باب ما يكره من أذنها. وابن ماجة في سنة (ورقم 3143) من طريق سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي قال سأبت عليا... فذكر

تحمٌّ مرفوضا. وسنده جيد. لولا عنترة. أبو داره في سنة 128/704. كتب: الضحبايا: باب ما يكره من الضحبايا، وابن ماجة في سنة (ورقم 1497) كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، وابن ماجة في سنة (ورقم 3144) كتاب الأضاحي: =

211
سورة المجهدة

474 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي ثعلبة
المري، عن رباح بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«دم عفراء أحب إلي من دم سوداين» (١).

475 - حدثنا حسين، ثنا جرير بن حازم، عن ابن أبي فضيل، عن
مجاهد، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أهدى في بدنه بحرا كان لأبي
جهل في أنفه برة من فضة» (٢).

(١) السند (١٧٧/٢) وأقرب تأكيد هو شامه بن داول، ورباح بن عبد الرحمن، قال الخاقاني في كل
منهما: مقبول. انظر (التقريب). وقال الفهيمي: رواه أحمد، وفيه أب ثعلبة، قال البخاري:
فيه نظر. وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٥/١٩٠-١٩٠)؛ حدثنا محمد بن السري بن مهروان
النافذر البغدادي، حديثنا عبد بن عيان المكي، ثنا محمد بن سليمان بن مسؤول المكي، عن
عبيد بن أبي رقية بن عبد الملك؛ آخرهم مولاي كبيره بن سفيان. من نقله نحوه. وقال
البخاري: ثنا مهروان بن سليمان بن مسؤول وهو ضعيف. نظر: (مجموعة الزوائد (١٨/٨).
قلت: وهو مختلف فيه فقد ذكره ابن حبان في الت許ات (٣٤/٧١) ذكره ابن شاهين في الت إعادة
وذكر أن يحيى بن معاذ وثقه. نظر (السنن المبرز (٩/١٨٨). فهو عن الحديث في المغابثات
والشراحي. فالحديث صحيح إسناده معاذ، وفقه الله أعلم. وقد حمست الألباني في السلسلة
المتصلة (٤٨١/٨). وأوردده ابن كثير في تفسيره (٤٩/٩).

(٢) السند (٩٧/١) وإسناده صحيح لولا عنثمة عبد الله بن أبي فضيل وهو مدلس. انظر
(تذيب التفهيم (٩٥) وتعريض أهل التوقيع يبرزب المصطفى بالتفهيم (١٠٨). أخرجه
أبو داود في سنده (١٩٤٩) كتاب الناسك: باب في الهادي، والطبراني في الكبير
(١١٨/٩١، ١١٤٨، ١١٤٧، ١١٤٦، ١١٤٥، ١١٤٤)، والحاكم (٢٦/١١). من طريق محمد بن إسحاق عن
عبد الله بن أبي فضيل، ومعجمه الحاكم على شرط مسلم، ورواه الذهبي، وأوردنه في
المستدرك (١٨١/١١) من طريق محمد بن إسحاق، بين أحمد وأخرجه أحمد (٤٤/١، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤).
وأبو داود من سماحة عبد الله بن حزن في اللسان الم鼹 (١٨٣/١، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٨٠) وابن
ماجه في سنده (١٠٣) كتاب الناسك: باب حجة رسول الله ﷺ. ورواه (١٠٣). باب =
سرة المخ null
قوله تعالى ﴿ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأع�ام﴾

476- حدثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة، عن أنس، أن النبي ﴿رضي الله عنه﴾ فباح وضحى بكشتين أفرنين أمليحين، لف رأيته يذبحهما بيد واضعها على صفاحهما قدمه ويسمي ويكره.

477- حدثنا سعيد بن منصور، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو ابن أبي عمر، آخر من مواري المطلب بن عبد الله بن حنطب أن جابر بن عبد الله قال: صلى الله عليه وسلم: "أنا نسفي من أبا بكر، يا أبا بكر، الله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي".

الهدي من الإنسان والمكار من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي مليا، عن الحكم، عن مسلم، عن ابن عباس، مرفوعا تعود، وإسناده جيد، ابن أبي مليا هو عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي مليا، والحكم هو ابن عبيبة الكلبي، ومسلم هو ابن بجرة مولى ابن عباس، وأخذه الثرمائي (رقمه 815) كتاب المخ: باب ما جاء كتب النبي ﴿رضي الله عنه﴾، وابن ماجه في سنن (القم 276) والنواحي في المستدرك (القم 65) والبيهقي في دلائل النبوءة (القم 54/6) من طريق زيد بن المهاجر عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، مرفوعا به، زيد بن المهاجر يختفي في الحديث سفيان الثوري، أنظر (التقريب وأصوله).

فتدفع صحح يجمع طرفة والله أعلم، وأورده البصاري في تفسيره.


سورة الحج 22-39

478 - حدثنا يزيد بن هارون، أنا سلام بن مكسين، عن عائشة الله المجاسعي، عن أبي داوود، عن زيد بن أرقم قال: قلت: أو قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأباحة؟ قال: سأبعثك إبراهيم، قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: يا رسول الله، فالصوف:

"قلت" : بكل شعرة من الصوف حسنة".

قوله تعالى ۱۴ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فأذكروا اسم الله عليها صواف ...

479 - حدثنا محمد بن جعفر حديثاً شعبية، عن يونس بن عبيد عن زيد ابن جبير قال: رأيت ابن عمر مر برج قد أناخ مطحته، وهو يريد أن ينحروا، فقال: قياماً مقيدة، سنة رسول الله (ص).

= بها جماعة والترمذي في كتاب الأباحة (رقم 425) والدراQUITI (رقم 425) والحاكم (273/4) والبيهقي (246/9) من طريق عمر بن أبي عمر، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه... والمتاب بن عبد الله بن حنظل يقال نسيم جابر، وسكت عنه الحاكم. وقد الله. وأخرجه مسلم في صحيحه (رقم 974) كتاب الأباحة، بإمتحان الله. استحبها الصحابة وذبحوا مباشرة بلا تركيب والتحسيمة والتكبير، من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً نحوه، وأوردته السيوطي في الدر المنثور (48/8).

(1) السيد (3997/4) وأبو داوود هو الأعمى نفيع بن الحارث، مهم بالكتاب. وعادت الله المجاسعي: ضعيف. انظر الجزء 6، 376/2، الترمذي وبقيه. أخرجه عبد بن حميد في منبت (رقم 269) وأبي بن ماجه في سنن (رقم 3197) كتاب الأباحة. باب توثب الأباحة، والبيهقي (رقم 246/9) من طريق سليم بن مسكن، قوله. وقال البصري: في إسحاق أبو داوود واسمه نفيع بن الحارث، وهو راجع إلى توثب الأباحة، باب توثب الأباحة، وسليم بن مسكن، قوله. وأوردته من قطرة الموضعات (ص 87) - ط: بجاد لأن لا مراعاة له بين الشام. يعمه الكثير مما كتبه النبي. وذلك في نفيع بن الحارث. أبو داوود الأعمى ليس بثقة ولا مأمون. قاله بحبي، أه. وأوردته ابن كثير في تفسيره (5/47) والسعيدي في الدر المنثور (4/8).

(2) السيد (8/87) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1710) كتاب المجج، بإمتحان الله، وأوردته من قطرة الموضعات (ص 87) باب نظر الإبل مقيدة، وسليج في سليم في سنن (رقم 132) كتاب المجج باب نظر الإبل، مقيدة، من طريق يونس، والله، والبصري في المسند (62/3)، 1359، من طريق يونس، قوله. وأوردته ابن كثير في تفسيره (5/44) والسعيدي في الدر المنثور (6/1).

214
قوله تعالى (و أطعموا القاتان والعامر) 480- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تحجوز شهادة القاتان لأهل البيت، وتحجوز شهادته لغيرهم» (11). والقائع: الذي ينقف عليه أهل البيت.

481- حدثنا الحسن بن يحيى، ثنا الفضل بن موسى، عن حسین بن واقد، عن علی بن أبی جعفر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فحضرو النهر، فذبحنا البقرة عن سبعة والبعر عن عشرة» (12).


(1) المسند (696/2) واسناده حسن. أخرج أنه أبو داود في سنته (رقم 1376)。

(2) المسند (486/1) واسناده حسن. أخرج أنه ابن ماجة في سنته (رقم 1376). كتاب الأضاحي.

(3) المسند (2765/1) واسناده جديد. أخرج أنه ابن ماجة في سنته (رقم 1376). كتاب الأضاحي.

(4) المسند (542/7) واسناده جديد. أخرج أنه ابن ماجة في سنته (رقم 1376). كتاب الأضاحي.

(5) المسند (46/1) واسناده جد. أخرج أنه ابن خزيمة في الترميم (ص 5) ولم يذكر فيه جزء ولا تعديل. وأبو
سورة الفجع

483- حدثنا أبو عامر، قال: ثنا زهير، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن حسن، عن أبي رافع رضي الله عنه: أنه رضي الله عنه كان إذا ضحى أشترى كيشين سمينتين أقرنين أملحين إلا إذا صلى وخطب الناس آتي بأعدهما وهو قائم في مصلا قفظب به نفسه بالمدينة ثم يقول: "اللهم إن هذا عن أمتى جميعاً من شهد نزل التوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتي بالآخر فيفتحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد" فيطمعهما جميع المساكين وياكل هو وأهل منهما، فكمتنا ستين LIS Rجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله ﷺ والقرم.

484- حدثنا عبد الصمد وعماد بن خالد المعني، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: عبد الصمد في حديثه: ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن بسأر، عن أبي وأتاد الليثي، قال: قد رأيت رسول الله ﷺ المدينة وبها ناس يمدون إلى إليات الفنف وأسمنة الابن فيجبونها. فقال رسول الله ﷺ: ما قطع من البهيمة وهي حيّة في مينشاّ."}

لم أعرله بعد تبعه، وأخرج أحمد (5/171172), (659/171) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوحة، عن أبي ذر مرفوعاً نحوه في حديث طويل، وسناده صحيح، وأوردته السيوطي في البحور (7/51) وعذر لأحمد فقط.

(1) في الطهورة (عليه) وهو تخريج.

(2) المند (3/392-393) رضي الله عن محمد بن عقيل حسن الحديث، وزهير هو ابن محمد التميمي رواية أهل الشام عنه ضعيفه، وأبو عمار المقدسي، برواية أهل البصرة عنه صحيح، ونص البخاري على أن رواية أبي عمار المقدسي عنه مستقيمة. أخرج (تهذيب التحذير) (409/3) فالإسنااد حسن إن شاء الله تعالى. أخرج البهقي (91) من طريق أبي عمار العدالي، بعه. وأخرج أحمد (6/270, 272) وابن ماجة في سنة (1272) كتب الأحاديث: باب أضاحي رسول الله ﷺ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة، وعن أيوب غريب مرفوعاً نحوه، وإسنااد حسن. وأوردته ابن كثير في تفسيره (473/5).

(3) المند (5/378-379) وإسنااد حسن، أخرج الترمذي في سنة (148) كتب الأقطعة: باب ما تقطع من الحي غير ميت، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غير لم ينفره إلا من حديث زيد بن أسلم. وعمل على هذا عند أهل العلم. وأخرج ابن ماجة (2726) كتب الصيد: باب ما تقطع من البهيمة وهي حية.

716
سورة الحج

قوله تعالى: "لا ينال الله لحقهما ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم..." 485- حدثنا أبو عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن عييش، عن عبد الرحمن ابن هرمز الأخرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجد سعة فلم يضع فلا يقرين مصلاً" (1).


قوله تعالى: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير" 487- حدثنا إسحاق، ثنا سفيان، عن الأعجمي، عن مسلم البطيني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما خرج النبي ﷺ من مكة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إننا لله وإننا إليه راجعون، ليهلو. فنزلت من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر مرفوعاً به. وإسناده حسن، وأوردته ابن كثير في تفسيره (486/5).

(1) المسند (6/218) وإسناده حسن. أخرجه ابن ماجه في سنته (312) كتاب الأشاعي:
باب الأشاعي واجبة أم لا؟ والحاكم (2) 389/6، والبيهقي (2) 399/8 من طريق عبيد الله بن عيَاش، به صححت الحاكم، ووافقه الدلبي. وأوردته ابن كثير في تفسيره (488/5).

(2) المسند (6/215) وأبو رمضان اسمه عامر. قال عنه الحافظ في التقريب: لا يعرف. أخرجه أبو داود في سنته (788) كتاب الضحايا: باب ما جاء في نجاة الأشاعي، والترمذي في سننته (1018) كتاب الأشاعي: باب 19، وابن ماجه في سننته (312) كتاب الأشاعي: باب الأشاعي واجبة أم لا؟ والحاكم (2) 389/6، والبيهقي (2) 399/8 من طريق ابن عون، به، وقال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الرجل من حدث ابن عون، والحديث مضعف. إسناده الأئمة في تغريب المكاس (1465-1466)، رقم 419/5.

(3) المسند (6/218) لجهالة أبي رمظان نقل تضميف عبد الحق الإشبجلي لإسناد الحديث وموافقة ابن القطان له. وأوردته ابن كثير في تفسيره (489/5).
سورة الحج 29:48-49

32. أنهم يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال: فعرف
أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: هي أول آية نزلت في القتال (1).

قوله تعالى: {إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَفَفٍ سَنَةٌ ما تُعْدُونَ} 488

- حدثنا يزيد، قال: أنا محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: {يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل
الأعشاب، ينصف يوم: خمسمائة سنة} (2).

قال: أما قوله: {إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَفَفٍ سَنَةٌ ما تُعْدُونَ} فهذه من
الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كاففة سنة وأما قوله
{إِيَّادُ الأُمَّةِ مِنَ السَّمَاوَاتِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُبَيِّنُ إِلَيْهِ} في يوم كان مقداره ألف
سنة} وذلك أن جبريل كان ينزل على النبي ﷺ ويصعد إلى السماء في
يوم كان مقداره ألف سنة وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة
عام فهبوط خمسمائة وصعود خمسمائة عام فذلك ألف سنة} (3).

قوله تعالى: {فَإِنَّ النَّاسَ ضَرِبُوا مَثَلًا فَأَسْتَمِعُوا لَهُ} 489- حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال: دخلت

(1) المندب (1/218) واستفاد صحيح. أخرجه الترمذي في سنته (رقم 2367) كتاب تفسير
القرآن: باب من سورة الحج، والطبري (12/16) من طريق إسحاق بن يربس الأزرق، و
أورد له ابن كثير في تفسيره (320) والسيوطي في الدر النافر (67/6).
(2) المندب (1/451) وسند حسن. أخرجه ابن أبي شيبة (424/14) والترمذي (رقم
2353) كتاب الزهد: باب ماجاء أن قراءة الهجارة يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، وابن ماجة
في سنته (رقم 4122) كتاب الزهد: باب منزلة القراءة، والطبري (17/183). وأبو نعيم في
الحلية (7/72، 97/9، 121/8، 216/32) من طرق عن محمد بن عمرو، و. والحديث في المندب
(7/3)، (2) محمد بن عمرو، و (91/40) من طريق عبيد بن نبهان، عن أبي هريرة، رضي الله
عنجه، وابن كثير في تفسيره (424) والسيوطي في الدر النافر (67/6).
(3) الرد في الزنادقة والجميلة (ص 57).
سيرته الحمزة

مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبين فقال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: « يقول الله عز وجل: ومن أظلم من ذهب
يخلق خلقاً كخلقي، فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» (1).

 قوله تعالى (2) وَإِن يَسْلَبُهُمُ الْذِّبَابُ
49- حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن
طارق بن شهاب، عن سلمان قال: دخل رجل الجنة في ذياب ودخل النار
رجل في ذياب قالوا: وكيف ذلك قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا
يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً فقالوا لأحدما قرب قال ليس عندي شيء
 فقالوا له قرب وله ذياب فقرب ذياباً فأخلا سبيله قال: فدخل النار وقالوا
لآخر قرب وله ذياباً قال ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل
فاضروا عنه قال: فدخل الجنة (3).

سمعته يقول في حديث أبي معاوية عن الأعمش، عن سليمان بن
ميسرة، عن طارق بن شهاب، عن سلمان قال: دخل رجل الجنة في ذياب.
قال أبو معاوية: قال الأعمش: ذياب يعني أن سلمان كان في لسانه
عُجْمَة (3).

(1) البخاري (272/2) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 755) كتاب التوحيد: باب قول الله
تعالى (2) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ (3) ورسماً في صحيحه (رقم 1111) كتاب اللباس
والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من طريق ابن فضيل، به. وحديث في المسند
(2/259, 261, 262, 267) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مرتفعاً به. وأوردته ابن
كثير في تفسيره (5/45).
(2) الزهد (166) ط. دار الكتب العلمية. وإسناه صحيح إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه.
(3) المجل (11/67, رقم 1514) وإسناده صحيح إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه.

219
سورة الحج
قوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرم ... } 291-292

{ ثنا بيهز ، ثنا شعبة قال قطاعة : أنا عن أبي اللحم ، عن أبيه 
أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ يوم حنين فأصابهم مطر قتاده منادي : أن 
صلوا في رحالكم } 

{ ثنا بيهز ، ثنا أبان ، ثنا قطاعة ، ثنا أبو اللحم ، عن أبيه أن النبي ﷺ 
قال يوم حنين في يوم مطير { الصلاة في الرحال } } 

293-294
{ حديثاً محمد بن عبد الله ، حدثنا عبد الله ، عن نافق : أن ابن عمر 
نادي بالصلاة في ليلة ذات برد ربيع ، ثم قال في آخر نذائه : ألا صلوا 
في رحالكم . ألا صلوا في رحالكم ، ألا صلوا في الرحال ، فإن رسول الله ﷺ 
كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ربيع في 
السفر : ألا صلوا في الرحال } 

294-295
{ حديثاً عفان ، ثنا أبو خلف موسى بن خلف - كان يعد في 
البدلاء - ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن جده مطهر ، عن 
الحارث الأشجعي ، أن النبي ﷺ قال : { ... من دعا يدعو الجاهلية }

(1) المسند (8/67) إسناده صحيح . أخرجه أبو داود في سننه (رقم 1057) كتاب الصلاة : 
باب الجماعة في اليوم المطير ، والسني في سننه (211) ، وابن خزيمة في صحيحه 
(3/118-119 ، رقم 1688) من طرق عن قطاعة . به . وأخرج ابن أبي شيبة (124/6) وعبد 
الرادي (124) والخريج في تتابع (121) وأبو داود (رقم 199) كتاب ال 
الصلاة : باب الجماعة في اليوم المطير ، وابن ماجه في سننه (رقم 28) كتاب إمامة الصلاة : 
باب الجماعة في الليلة المطيرة ، وابن خزيمة في صحيحه (3/88 ، رقم 1657) من طرق عن 
خالد الخنجر ، عن أبي قتادة ، عن أبي اللحم ، به . 

(2) المسند (1/31 ، 32) وإسناده صحيح . أخرجه مالك في الموطأ (73/1) عن نافع . به . 

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (165) وفي مسند (126/6 ، 93) والخريج 
في صحيحه (رقم 167) كتاب الأذان : باب الرخصة في المطر ، وصلح في صحيحه (رقم 
287) كتاب صلاة المسافرين : باب الصلاة في الرحال في المطر ، وأبو داود (رقم 1063) كتاب 
الصلاة : باب التخلف عن الجماعة في الليلة المباردة ، والسني في سننه (18/2) وأبو عواون 
(17/12) والخريج في المسند (2/53) حديث في المسند (2/53) عن طريق نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً به . وأخرج أحمد أيضاً عن غيره من الصحابة . أنظر المسند (3/614-616) .
سورة الحج

فهور من جهان جهنم» قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال:
» وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين باسمائهم يا سماهم
الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل » (11).

سمعت أبي يقول: لم يسمع هشيم من محمد بن جحادة إلا هذا الحديث
الواحد: حدثني أبي قال حدثنا هشيم، عن محمد بن جحادة، فقال أبي:
سمعت منه عن الحارث، عن إبراهيم أنه كان لا يرى يأسا للمربي وشيخ
الكبير أن يعتمد في الصلاة، وبكرهه لغيرهما (12).

(11) المسند (4/630، 631) وإسناده صحيح. أخرجه الطيالسي في مصنفه (2/536، 54)، رقم
2148 والبخاري في تأريخه (2/369) والترمذي (رقم 2864، 2866) كتاب الأمثال:
باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، وأين خزية في صحيحه (رقم 93) والحاكم
(441/1) من طريق عن يحيى بن أبي كثير، به، وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال
الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح غيرب، وأوردته ابن كثير في تفسيره (453/5).
والسيوطي في القدر المنتصر (8/81).

(12) الفوقي 347/1، رقم 716.
سورة المؤمنون

آية 1-1

495- حدثنا عبد الرزاق ورواه قالا: أنا ابن جريج، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر، قال: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو، قال روح: ابن العاص، وعبد الله بن السيب العبادي، عن عبد الله ابن السائب قال: صلى الله عليه الصلاة الصحفية، فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى - قال روح: محمد بن عباد يشكو ويخالف عليه - أخذت النبى سعة نذف فرجع (1). قال:

وعبد الله بن السائب حاضر ذاك.

قوله تعالى: «قد ألحق المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون...» إلى قوله تعالى: «أولئك هم الوارثون»

496- حدثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم قال: ألمى علي يونس بن يزيد الأثري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كأن إذا نزل على رسول الله ﷺ الصحن، يسمع عند وجهه دري كدور النحل، فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يدي فقال: «اللهم زدنا ولا تتقصنا وأكرمنا ولا تهتنا وأجتنا ولا تحزنا وأثرنا ولا تؤثر علينا، وارض لنا وأرضنا» ثم قال: «لقد أنزلت علي عشر آيات من أقومهم دخل الجنة» ثم قرأ علينا.


(1) المسند (4/1). (2) المسند (4/1). (3) يونس بن سليم الصنعاني. كتاب عن الحافظ في الترتيب: مجهول.

(1) أخرجه أحمد بن الزناد في الصنف (رقم 120). (2) يونس، به. (3) ابن حبيب في المتضمن (رقم 197) والتميمي في سنن (رقم 2773) كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنون، والعقلي في الضعفاء (6/70) والاكرم (5/1). كل هذا في...

724
سورة الزلزلة 7

قوله تعالى: «الذين هم في صلاتهم خاضعون»

497- حدثنا وكيع، ثنا عكرمة بن عمار، ثني أبو عبد الله
الفلسطيني، عن عبد العزيز بن أبي حذيفة، عن حذيفة، قال: أول ما
تفقدهم من دينكم المشروفع، وآخر ما تفقدهم من دينكم الصلاة.

498- حدثنا هارون بن مروان، وسريع، ومعاوية بن عمرو، قلنا:
ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن المختار، عن سعيد بن أبي هلال، عن
عمر بن الحكم الأنصاري، عن أبي اليسار صاحب رسول الله ﷺ أن رسول
الله ﷺ قال: «ومن من يصلي الصلاة كاملاً، ومنكم من يصلي النصف
والثلث والربع حتى بلغ العشر».

قال سريع في حديثه: حتى بلغ العشر.

رأدها أبى كثير في تفسيرٍ (6/454) والسبطي في الدر
المثير (87/6).

1- «الزهد» (130) وأبو عبد الله الفلسطيني اسمه حمزة بن زيد الباجي، قال فيه الفاتح:

مقلط، وذكره ابن جعفر في التقات. انظر (القصة 19/11، وتثبيب التهذيب 3/41،
وتقرير 27) أخرجه أبو نعيم في الطهارة (1281/6 من طريق وكيع، به).

2- والسنوي (276/3) وإسناد حسن، أخرجه التحقاني في السن الكبير (151/11، رقم 576) من طريق
أبو وهب، به، وأخرجه التثبيب في السن الكبير (152/11، رقم 527) من طريق
هلال بن زياد المصري، عن ابن أبي هلال، عن سعيد بن أبي سعيد الثقفي، عن أبيه، عن
أبي هريرة، مرفوع نحوه. وإسناد حسن. وأخرجه التثبيب في الكبير (151/11، رقم
574) من طريق سعيد الثقفي، عن عمربن أبي بكر، عن عثمان بن عفان، عن أبيه، عن
عمرو بن باصر مرفوع نحوه. وذكره ابن جعفر في التقات (167/7، قوله حسن الحديث في التباعات والأحادث والخبراء. وأخرجه أبو داود في شهته (رقم
177) كتاب الصلاة: باب ما جاء في نقصان الصلاة، والصلاة في الكبير (151/11، رقم
642) من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد الثقفي، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن
عثمان بن عمر بن قال... ذكره مرفوعاً. وإسناد جيد. فاخذتي صحيح بمجسم وجهة.

3- وأوردته السبطي في الدر المثير (87/6).
سورة المؤمنين

499- حذانتا يحيى بن آدم ، ثنا مهدي بن خالد الطبي ، عن محمد بن
سعد الأنصاري ، عن أبي الدرداء ، قال : استمعوا بالله من خشوع النفاق،
قيل له : وما خشوع النفاق ؟ قال : أن يرى الجسد خاشعا وقلب ليس
بخشياً .(1)

500- حذانتا مهدي بن بشرو ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة،
عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ أنه قال : ما بال أقوام يعرفون
أبيهم إلى السماء في صلاتهم ، قال : فشتكى قوله في ذلك حتى قال :
ليبتئن عن ذلك أو لتخفف أبصارهم .(2)

501- حذانتا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا إسرائيل ، عن عثمان بن
المغيرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن محمد بن الحنظلة ، قال :
دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة ، فقال : يا جارية
اتقيني بوضع عمي أصلي فاستريح ، فرآنا أنكرت ذاك عليه ، فقال :
سمع رسول الله ﷺ يقول : « قم يا بلال فأذخنا بالصلاة » .(3)

(1) الزهد (2/3) وسنادية صحيح إلى أبي الدرداء ، وأوردو السيوطي في الدر المثير
(8/1)
(2) المسند (2/3) أخرج البيhari في صحيحه (ورقم 750) كتاب الآذان : باب رفع البصر
إلى السماء في الصلاة وأبو داود في سنن (ورقم 913) كتاب الصلاة : باب النظر في الصلاة
وابن ماجه في سنن (ورقم 44) كتاب إقامة الصلاة : باب المشغول في الصلاة ، والنسائي
(7/2) كتاب السهر : باب النبي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، وابن خزيمة في
صحيحه (4/3) وابن حبان في صحيحه - الإحسان (6/4) وابن هبان في صحيحه - البخاري
(2/1) والبيهيقي (2/2) و (282/2) من طريق سعيد بن أبي عروبة ، به ، والمحدث في المسند
(2/9) و (211/2) من طريق سعيد بن أبي عروبة ، به ، وأخرج في أحمد (2/233، 295، 307، 331، 379) والبيخاري
(3/1) وكذا سنن ، ثنا قتادة ، به ، وأخرج أحمد (2/233، 295، 307، 331) من طريق
ابن هبان ، عن أبي هريرة مرفوعا تجوهر ، وأخرج أحمد (5/4) وسلم (ورقم 638) وغيره من طريق حسان بن حسان ، عن محمد
ابن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعا تجوهر ، وأخرج أحمد (5/4) وسلم (ورقم 638) من
طريق الأشمر ، عن النبي ﷺ ، عن تيم بن طركة ، عن جابر بن سمعة ، مرفوعا تجوهر ، وأوردو
السيوطي في الدر المثير (6/7)
(3) المسند (2/371) أستناده صحيح ، أخرج أبو داود في سنن (ورقم 4986) كتاب الآداب
باب في صلاة العصر والظهر في الكعب (1/277، رقم 1298) من طريق سالم بن أبي
سورة المؤمنين ۹-۸

۹-۸ ۵۰- حديثنا وكيع، ثنا مسهر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل من أسلم أن النبي ﷺ قال: «يا بلال، أرجنا بالصلاة».

قوله تعالى {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون}.

۵۰- حديثنا عبيد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هذين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « ثلاث في المنافقين صلى وإن صام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب وإذا وعد أُخلف وإذا انتم خان ». {۳}.

قوله تعالى {والذين هم على صلواتهم يحافظون}.


الإحد، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (۴۵۶/۱). {۴}

۱) المسند (۳۶۵/۵) وإنسباه صحيح. أخرجه أبو داود في سنة (۴۹۸/۵) كتاب الأدب: باب في سلطة النعمة، والطيارين في الكبير (۲۷۷/۶، رقم ۱۱۴۳) من طريق مسلم بن كلام، به. وأخرج في المسند (۲۷۷/۶) ثنا حسان ثنا حماد بن سلمة، به، و (۲۷۷/۶) من طريق إسحاق بن مخرف، عن نافع بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

۲) المسند (۲۹۷/۱۱، رقم ۱۱۴۳). أخرجه البخاري في صحيحه (۵۴۷) كتاب مواقف الصلاة: باب في سلطة لوقتها. {۵}.

۳) المسند (۴۱/۱۹۷۸، رقم ۵۴۷) كتاب مواقف الصلاة: باب وصي النبي ﷺ في الصلاة.

۴) المسند (۴۱/۱۹۷۸، رقم ۵۴۷) كتاب مواقف الصلاة: باب وصي النبي ﷺ في الصلاة.

۵) المسند (۴۱/۱۹۷۸). أخرجه البخاري في صحيحه (۵۴۷) كتاب مواقف الصلاة: باب في سلطة لوقتها. {۵}.

۶) المسند (۴۱/۱۹۷۸). أخرجه البخاري في صحيحه (۵۴۷) كتاب مواقف الصلاة: باب في سلطة لوقتها. {۵}.

۷) المسند (۴۱/۱۹۷۸). أخرجه البخاري في صحيحه (۵۴۷) كتاب مواقف الصلاة: باب في سلطة لوقتها. {۵}.

۸) المسند (۴۱/۱۹۷۸). أخرجه البخاري في صحيحه (۵۴۷) كتاب مواقف الصلاة: باب في سلطة لوقتها. {۵}.
قوله تعالى: "أولئك هم الوارثون"

5-1 حديثًا عن حنان بن عثمان، ثنا همام، ثنا قتادة أن عونًا وسعيديًا أبني أبي بردة حدثنا أنهما شهداً أنهما شهدان أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز، عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله عز وجل مكانه النار يهودياً أو نصارياً" (1). قال: فاستدلله عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله ﷺ قال: فحلف له.

قال: فلم يحدثني سعيد أنه استدلله، ولم ينكر على عون قوله.

5-7 حديثًا عن أبي أسامة، عن طلحة بن يحيى، عن أبي يردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان يوم القيامة ذُنُع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فيقال له: هذا فداًك من النار" (2).

قوله تعالى: "من سلالة من طين"

قوله: هذا بدأ خلق آدم خلقه الله أول بديء من تراب ثم من طينه حمراء وسوداء وبيضاء من طينه طيبة وسجنة فكذك ذريته طيب وحبيث أسود وأحم وأبيض ثم بل ذلك التراب، فصار طينًا فذلك قوله "من طين" فلما لصق الطين بعضه بعض فصار طينًا لا زيت يعنى لاصقاً ثم قال: "من سلالة من طين" يقول مثل الطين: إذا عصر أنسمن من بين الأصاب، ثم نتج فصار.

---

العلا، وسالم في صحيحه (رقم 85) بما بعده (كتاب الإبان: باب كون الإبان بالله تعالى أفضل الأعمال، من طرق عن الرضوان بن العزاز، به. والحديث في المسند (459/1) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد 448/10) ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيد، عن ابن مسعود مرفوعًا به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (487/5).

1 المسند (358/4). أخرج مسلم في صحيحه (1211/48) بعد رقم 7297 كتاب التوبة، باب توبة الكتال وإن كثر قتله من طريق عثمان بن سلم ب، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (487/5).

2 المسند (410/4). أخرج مسلم في صحيحه (1767) كتاب التوبة، باب توبة الكتال وإن كثر قتله من طريق أبي أسامة، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (487/5).

277
سورة المؤمنين 14-12

حماً من الخناوشة، قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله: 

"لا تفتنوا الناس في سلامة من طين ثم جعلنا، نطفة في قرارة مكينة."

7- حدثنا هشيم أبنا علي بن زيد قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ: "إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً، propagation لا تغير، فإنها مضت الأربعين صارت عٹفة، ثم مضغة بذلك، ثم عظاماً، كذلك إذا أراد الله أن يسو خلقه بعث إليها ملكاً يقوق الملك الذي يهله أي رب أذكر أم أنسى؟ أشيقي أم سعيد؟ أقصر أم طويل؟ أنا نقص أم زائد؟ قوته وأجله؟ أصحيح أم سقيم؟" قال: فكتب ذلك كله، فقال رجل من القوم: فقم العمل إذا وقد فرغ من هذا كله؟ فقال: "أعملوا فكل شيء ما خلق له"."

8- حدثنا حسين بن محمد حدثنا نفل عن سلمة بن كهل عن زيد بن وهب الجهني عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: وهو الصادق المستور: "يجمع خلق أحداث في بطن أبي أربعين ليلة، ثم يكون علتاً مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكاً من الملائكة يقوق: اكتب عمله وأجله وزرته وأكشبب شقياً أو سعيداً، ثم قال: "والذي نفس عبد الله بدره، إن الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة غر ذراع، ثم يدركه الشقاء فيعمل يعمل أهل النار فيموت فيدخل النار"، ثم قال: "والذي نفس عبد الله بدره، إن الرجل ليعمل يعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار غر ذراع"، ثم تدركه.

(1) الرد على الزنادقة والجهينة (68).
(2) العيسى (3274/0) وقال الهيثمي: قلت: هر في الصحيح باختصار عن هذا، رواه أحمد وأبو عبيدة وعلي بن زيدي. المفسر: (مجمع الزوائد 713/7). قلت: وحدث النحاة الذي يشير إليه في الصحيح هو المتقدم في تفسير سورة الحج الآية.
(3) خط 한icine, من طريق الأحمر، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً نحوه باختصار.

227
سورة الؤمنين

السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيمرون فيدخل الجنة» (1).

509- حدثنا يحيى بن سعيد، وموحَّد بن جعفر، قالا: ثنا عوف، قال: حدثني القاسم بن زهير قالا ابن جعفر: عن قاسامة بن زهير، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «إن الله عز وجل خلق آدم من قِبْضَةِ قِبْضَةٍ من جميع الأرض فجاء بأدَمَ على نُور الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك» (2).

510- حدثنا حسان بن الحسن، ثنا أبو كيدمة، عن عطاء بن السائب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال: مَرَّ يهودي برسول الله ﷺ، وهو يتحدث أصحابه فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي فقال: لأ سأؤتيك شيء لا يعلمه إلا نبي، قال: فجاء حتى جلس ثم قال: يا محمد، لم يخلق الإنسان؟ قال: يا يا يهودي، من كل يخلق من نطفة الرجل، ومن نطفة المرأة، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعرس، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم، فقال اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبل» (3).

(1) المسند (13/416/11)، رقم 39434. (2) إسناد صحيح، وقد تقدم من طريق الأشعشة، عن زيد بن وهب، في تفسير سورة الحج الآية (5). (3) إسناد صحيح، أخرج أبو داود في سننه. (4) توقف (4493)، وأورد:(4505) من طريق عواف العبادي، به، وقال البزاز: هذا حديث حسن صحيح. وورد في تفسيره (5/486).

(2) المسند (12/679/5) وعذاء بن السائب اختط بأخرى. أخرج البزاز - كشك الأستاذ - رقم 469/3، من طريق أبي كيدمة، يحيى بن الهلاب، به. وقال البزاز: «لا نعلم رواه عن القاسم هكذا إلا عذاء، ولا عن أبي كيدمة وأخرج البزاز (1197/3)، رقم 377): حثنا أحمد ابن إسحاق الأموزي، ثنا عمار بن مدرك، ثنا عتيبة بن نفزان، عن عبادة بن إبراهيم، عن أفرام، عن إبراهيم، عن أخوانه، عن عطية بن الأسود، عن عبد الله بن مسعود، مرونا نحوه. وقال البزاز: رواه أحمد الطيبراني بإسنادين، وفي أحد إسناده عمار بن مدرك وثقة ابن حيان وتعله غيره، وقيل: رجالة ثقات، وفي إسناد الإمام عطاء بن السائب، وقد اختط. انظر (مجمع الزرائد) (8/264). القول: هكذا كان يقول من قبل. أنظر (التقريب وأصوله). وأخرج البزاز - كشك الأستاذ -
249

سورة المؤمنين

۵۱۱- أثبتنا حيى بن أورب قطنا أبو حفص الأبار عن الأعشش عن مجاهد قال سألننا ابن عباس عن الوزل فقال قد اجتذبنا فيها طلما قال فذهبتا ثم رجعتا إلى فقالا ما قالوا للكم قالا قطنا كما كانا يقولون قالا فقرأ علينا آيات كنا عنها نرويا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حتى بلغ فتبارك الله أحسن الخلقين ثم إنكم بعد ذلك ليتنين" (1).

قوله تعالى «وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصغ للأكلين» ۵۱۲- حديثاً وكبنا، ثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عطاء الشامي، عن أبي أسد قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا الزيت وادهنوا به، فإنها من شجرة مباركاء» (2).

(1) فضائل الصحابة (148/2) رقم 7476، واسادة جيد، وأورده السيوطي في القدر المتناصر.
(2) المسند (496) وعهد بالزنا في ابن كهف، والشداد انتقاب (التقريب وأصوله). أخرجه الترمذي (رقم 1854) كتاب الأفهام: باب ما جاء في أكل الزيت، والحاكم، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوصية. إنما نعرفه من حديث سفيان بن أبي عبيد الله، عن أبي عيسى، وصححه الحاكم، ووافقه الشهبان، وأخرجه الترمذي في سنده (رقم 3719) كتاب الأفهام: باب ما جاء في أكل الزيت، وتابع المجال في سنده (رقم 3719) كتاب الأفهام: باب الزيت من طريق عبد الزراق، عن عمر بن عبد المطلب، عن زيد بن أبي ربيعة، عن عمر بن الخطاب، عن ربيعة بن عبد المطلب، عن عبد الزراق بضفرة، في رواية هذا الحديث، فنرى ذكر فيه عن عمر بن النبي ﷺ، ورواه روا عابش بن سفيان فقال: أحصى عن عمر بن النبي ﷺ، ورواه تأل عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، مسلا: حدثنا أبو الدار سليمان بن عبدا، حدثنا عبد الزراق، عن عمر بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. وأخر粳 ابن أبي حاتم في الملل (187/2) حدث مرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي ﷺ، هكذا رواه دهراً، ثم قال بعد: زيد بن أسلم عن أبيه أصحبه عن عمر عن
سرة المؤمنين 20-51

513 - حدثنا عفان حديثا جعفر بن سليمان حديثا مالك بن دينار قال:
حدثني من رأي عمر بن عبيد قبل دعاه بزيت فصبه على يده - كيف وصف
جعفر - مسبب إخادها على الأخري ثم قال: تخرج من طور سيئه تنبت
بالدهن وصبيغ للكلين. قال: فدهن رأسه وليمته.

قله تعالى: "يا أيها الرسل كلها من الطبيبات واعملوا صاغا" اني بما
تعمون على."

514 - حدثنا أبو النضر، ثنا الفضل(2) بن مزروق، عن عدي بن
ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيها
الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به
المسلي فقال: "يا أيها الرسول كلها من الطبيبات واعملوا صاغاً" إذاً يا
تعمون على" وقال: "يا أيها الذين آمنوا كلها من طبيبات ما
رقتكم"(3). ثم ذكر الرجل يطلب السفر أشعث أغرى، ثم يلد يديه إلى
السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي
بالخمر، قائلًا: "يُستجاب لذلك"(4).

= النبي ﷺ ... ثم لم يلت حتى جعله عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي ﷺ، بلا
شبك. أهدّ. قلت: وفي كلامه إشعار بأن الصواع فيه أن الرسل، وأخرج العبراني في الأرسط
- كما في مجمع الزوائد (42/42) عن ابن عباس مرفوع نحوه. وقال الهيثمي: وفيه النضر
ابن طاهر وهو ضعيف. أهدّ. قال: في حين يجمع طرق على أهل الأحوال، وقد صححه
الأخيائي في صحيح سن الترمذي (162/2) تحقيق عمر بن الخطاب الذي ذكرته. والله أعلم.
- وأورد أين كثير في تفسيره (475) والسريعي في الدر المنثور (20/16).

(1) الزهد (2/2178) وفي سنده مجهول.
(2) في الطبخ: الفضل وهو تهذيب الكمال ورواه.
(3) في الطبخ: وهو شهيد وهو عذر.
(4) السند (2728/2). أخرج الدارمي (20/200) كتاب الرقاة: باب في أكل الطيب وسلم في
صحيحه (رقم 111) كتاب الرقاة: باب نبأ الصدقة من كتب الطيب، والترمذي في سنده
(1179) عن طريق فضل بن مزروع هو. وقد ذكره في مر计划生育 الدارمي في الفصل.
- وأورد أين كثير في تفسيره (475/677) والسريعي في الدر المنثور (6/29).
سورة المؤمنون

515- حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا المهاوي بن عمر ان ناشأة الموصلية الأزدي
عند أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أم عبد الله
أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى النبي ﷺ بقدح لين عند قطره وذلك في
طول النهار وشدّة الحر، فرد إليها رسولها: أني لك هذا اللين؟ فقالت:
لين من شاة لي، فرد إليها رسولها: أني لك هذه الشاة؟ قالت: اشترتها
من مالي، فشرب. فلما كان من الغد أتى أم عبد الله رسول الله ﷺ، فقالت:
يا رسول الله، بعثت إليك بذلك اللين مرتين وعند طول النهار وشدّة الحر
فردت إلى نفسي الرسول ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «أمّرت الرسول تبلي أن لا
تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً» (1).

516- عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى النبي ﷺ
بقدح لين عند قطره وذلك في طول النهار وشدّة الحر، فرد إليها رسولها:
«أني لك هذا اللين؟» قالت: من شاة. قال: وكيف وصقلت إليك؟
فقالت: اشترتها من مالي. فلما كان من الغد أتى أم عبد الله رسول الله ﷺ،
فقالت: يا رسول الله، بعثت إليك بهذا اللين مرتين لك من طول النهار
وشدة الحر وردت إلى الرسول ﷺ قال النبي ﷺ: «بذلك أمرت الرسول
قبلي، أن لا يأكلوا إلا طيباً ولا يعملوا إلا صالحاً» (2).

517- حدثنا هيشم بن خارجة، أن بني الجراح بن مليخ من أهل
حمص، عن الأحموي، يعني عمر بن عمرو، قال الهيثم: فقد قال من اليمن،
عن ابن عمرو، قال: بلغنا أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: بحق

---

(1) الزهد (78/11) وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم شريف. أنظر (التقيب وأصرره). أخرجه
ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (6/676/67) والطريفي في الكبير (6/175-176)
والحاكم (4/126-127) وأبو نصيف في الخليل (1/10). من طريق أبي بكر بن أبي مريم;
ه. وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي يقول: ابن أبي مريم واه، والحديث صحيح بما قبله، والله
أعلم. وأوردوه ابن كثير في تفسيره (6/676/67) والسيوطي في الدر المنثور (1/10).

(2) الروى (ص 145، رقم 396). ونظر الحديث السابق.

(3) في الطبوع (إهبط) وهو تحريف. وهو الهيثم بن خارجة المروي. أنظر (تذيب الكمال
وشرحه).
اورا للمؤمنين 51-59

أقول لكم إن أكل خيبر البر وشرب الماء الخفيف ونوما على الزابل مع الكلاب كثير لن يريد أن يرث الفردوس (1).

 قوله تعالى: «أيحسرون آنذاك فما من مال و بينين نسارع لهم في الخيرات
 بل لا يشعرون».

518- حدثنا محمد بن عبيد، ثنا أبان بن إسحاق، عن الصحاب بن محمد، عن مرة الهذاني، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قسم بينكم أخلاكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يستطع، ولكن من يحب».

فمن أعطاء الله الذين فقد أحدهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه و لناسه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره برااته». قالوا: وما برايثه يا نبي الله؟ قال: «غشه و دفته ولا يكسب عبد مالا من حرام فينقف منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فينقل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يحويل السوء بالسبي ولكن يحويل السبي بالحسن، إن الحبيث لا يحويل الخبيث» (2).

519- حدثنا علي بن إسحاق، قال: ثنا عبد الله، قال: أنا ليث، قال أخوري أبو هاني الخولاني، عن عمر بن مالك الجبشي، قال: حدثني فضالة ابن عبيد، قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمته الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه وبده و المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا».

(1) الزهد (116-117)، ورجاله ثقات إلا أن عمر بن عمرو الأحماسي لم يدرك عبد الله ﷺ عن عمر.
(2) المسند (2878)، والصحاب بن محمد ضعيف، انظر (التقريب وأصوله)، وقال الهذسي: رواه أحمد بن ماجاه وثقوا وفي بعضهم اختلاف. انظر (مجمع الزوائد 248/1). أخرج الحاكم (165/4). من طريق محمد بن عبد الله ﷺ. وصحبه الحاكم. وافقه النجاشي. فارس الصباح بن محمد ضعيف كثديم ور gầnه زيد بن الحارث، عن مرة، به. وزيد ثقة ثابت، انظر (التقريب وأصوله). أخرج البخاري في الألب المفرد (373/1، رقم 370). حدثنا محمد بن كثير الجيدي، قال: أخبرنا سفيان بن زيد، به. وإسناه صحيح. وأورده ابن كثير في تفسيره (373/5).
سورة المؤمنين 1-50

سورة المؤمنين

521 - حدثنا يحيى بن آدم، ثنا مالك بن مغفل، ثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله في هذه الآية الذين يؤمنون ما آتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ريفهم راجعون! يا رسول الله، هو الذي يسرق ويزن ويشرب الحمر وهو يخاف الله? قال: لا يثبت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصل ويصوم ويتصدق وهر يخاف الله عزّ وجل 1.

522 - حدثنا وكيع، حدثنا أبو الأشهب، قال: سمعت الحسن يقول: الذين يؤمنون ما آتى وقلوبهم وجلة! قال: كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر وهم مشغفون ألا ينجهم ذلك من عذاب الله عزّ وجل.2

قوله تعالى: ولهم أعمالهم من دون ذلك هم لها عاملون.3

523 - حدثنا وكيع، حدثنا العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهد يقول: ولهم أعمالهم من دون ذلك هم لها عاملون! أعمالهم لا بد لهم من أن يعملوها.4

---

1 المسند (159/2) وروجاه ثقات إلا أن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهندي لم يدرك عائشة أن عذاب الله عز وجل. أخرجه الترمذي (رقم 7176) كتاب التفسير.2 المسند (189/2) أخرجه الترمذي (رقم 7178) كتاب الزهد.3 المسند (78/2) والحاكم (79/2-80/1) ترجمة عبد الرحمن بن سعيد من طريق مالك.4 المسند (233/18) أخرجه الطبري ترجمة عبد الرحمن بن سعيد من طريق مالك.5 المسند (233/18) أخرجه الطبري.6 المسند (233/18) أخرجه الطبري.7 المسند (233/18) أخرجه الطبري.8 المسند (233/18) أخرجه الطبري.9 المسند (233/18) أخرجه الطبري.10 المسند (233/18) أخرجه الطبري.11 المسند (233/18) أخرجه الطبري.12 المسند (233/18) أخرجه الطبري.13 المسند (233/18) أخرجه الطبري.14 المسند (233/18) أخرجه الطبري.15 المسند (233/18) أخرجه الطبري.16 المسند (233/18) أخرجه الطبري.17 المسند (233/18) أخرجه الطبري.
سورة المؤمنين 98-99
قولة تعالى "وقل رب أعزه بك من همزمته الشياطين وأعزه بك رب أن يحضرون" ـ 524- حدثنا يزيد، أنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا كلام نقوله عند النوم من الفزع "يسم الله، أعزه بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزمته الشياطين وأن يحضرون".
قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقا في عنقه (1).

قولا تعالى "فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون" ـ 525- حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن عبد الله بن أبي رافع، عن المسور أنه بعث إليه حسن بن حسن يخطب إبنته فقال له: قل له قليلتني في العمة. قال: فقله، فحمد المسور الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، والله ما نسب ولا سبب ولا شهر أحب إلي من سبيكم وصهركم، ولكن رسول الله ﷺ قال: "فاطمة مني يقبضني ما قضبها ويبستني ما بسطها، وإن الأنساب بعمر القيامة تتقطع غير نسبي وسيبي وصهري" (2). وعندك ابتنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك. قال: فانطلق عازرا له.

(1) تفسير (627/4) والسروتي في الدر المشور (1/746).

(2) المسند (327/4). وآمر بكر بنت المسور بن مخرمة قال منها النحبي: لا تعرف تفرد عنها ابنه.
سورة المؤمنين

101- حدثنا أبو عامر، ثنا زهير، عن عبد الله بن محمد، عن حمزة بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: سمعت النبي ﷺ يقول على هذا المنبر: «ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله ﷺ لا تنفع قومها بل والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإنني أباه الناس فرط لكم على الخوض فإذا جتم» قال رجل: يا رسول الله، أنا فلان بن فلان. وقال أخرى: أنا فلان بن فلان. قال لهم: «أما النسب فقد عرفته، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى» (1).

فأما قوله عز وجل: { فلا أسأله بينهم يومئذ ولا يتساءلون} فهذا عند الأئمة الثلاثة إذا قالوا من القبور لا يتساءلون ولا يتنطقون في ذلك الوطن فإذا حسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فإذا تفسير ما شكت فيه الزندقة (2).

(1) أخيل عبد الله بن جعفر. انظر (الميزان ٢١١/٤)، أخرجه الحاكم (١٥٨/٣) من طريق عبد الله بن جعفر. مثلاً وصححه الحاكم، ووافقه الشهبان، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١٣٦٤/٥)، ثنا محمد بن عبيد المكي، ثنا أبي عبد الله بني هاشم، ثنا عبد الله بن جعفر، عن أم بكر وجعفر، عن عبد الله بن أبي رافع، به، وإسناه جعفر، وعمر هو ابن محمد بن علي بن الحسين الصادق وهو ثقة. والحديث في البخاري (رقم ١٧٦٧) مختصا كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عائشة رضي الله عنها، من طريق ابن أبي مليكة، عن السور بن مخرمة رضي الله عنه، وقايلة ضعية من أمه فتئ أن أهله أفضلهما، وأورده ابن كثير في تفسيره (٣٨٨/٥)، والسيوطي في القدر النشور (١١٧/٦).

(2) في الطبري: حدثنا عبد الله، حدثنا آبنا ثنا محمد بن عبيد المكي، بزيادة وحدثنا آبنا: وهي مقصورة، فإن محمد بن عبيد المكي هو شيخ عبد الله بن أحمد بن حنبل وليس شيخ أبيه الإمام أحمد. انظر (تذكير الكمال وزعمه ومناقب الإمام أحمد لأبي الجزري). وراء السند على الصواب في أطراف المسند (١٠٨/٢) فقال: نجا عبد الله: ثنا محمد بن عبيد المكي... (١١) المستند (٣٣) وذكره ابن حيان في التحقات (١١٩/٤) وانظر التعميل (ص ٧٠). وأخرج الحاكم (٣٣) من طريق زهير بن محمد، به، وصححه الحاكم، ووافقه الشهبان، وأورده ابن كثير في تفسيره (٣٨٨/٥).

(٢) الزيد على الزندقة والجميلة (ص ٥٠).
سورة المؤمنون 106-110

قوله تعالى ( ... وهم فيها كالحون) {56} - حدثنا علي بن إسحاق، ثنا عبد الله، ثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع، عن أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: (وهم فيها كالحون) قال: (تشريد النار تقتل شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، واستريح شفته السفلى حتى تضرب سرته) {57}.

قوله تعالى ( أنفسهم أننا خلقناكم عبسا وأنتم علينا لا ترجعون) {58} - حدث أبي بحث: حدثنا خالد بن إبراهيم أبو محمد المؤذن قال: حدثنا سلام بن رزق قاضي انتفاضة قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: بينما أنا والنبي ﷺ في بعض طرقات المدينة إذا برجل قد صرع فذرت قرأت في إذنها فاستمر جالسا فقال النبي ﷺ: (ماذا قرأت في إذنها يا ابن أم عبد؟) قلت: فذاك أبي وأمي قرأنا (أنفسكم أننا خلقناكم عبسا وأنتم علينا لا ترجعون) كفار لي النبي ﷺ: (والذي نفسي باحلق لقراؤها موقن على جبل لزال) {59} - قال أبي 

هذا الحديث موضوع، هذا حديث الكذابين، منكر الإسان.

(1) في المطروح: وأنا وهو محترف. وهو سعيد بن يزيد الخبيري القتباني، أبو شجاع الإسكندراني.
(2) السند (288-327) وفي رواية دارج أبي السمح عن أبي الهيثم عن إبراهيم. انظر (التقريب وأصوله). أخرجه ابن الباز في الزهيد (ص 84، رقم 792) - زوايد نعم بن حماد - عن سعيد بن يزيد، به. ومن طريق عبد الله بن الباز أخرجه: الباز (رقم 793) كتاب صفة جهانم: ياب ما جاء في صفة طعام أهل النار. و (رقم 7175) كتاب التفسير: ياب ومن سورة المؤمنون، والمحكم (2/467، 496) من طريق عبد الله بن الباز، به. وصححه الحاكم.
(3) ووافقه الذهبي. وقال الباز: هذا حديث حسن صحيح غير نسيبه. وأورده أبو يعلى في تفسيره (5/362/691). حددنا حسن بن عيسى، أبو عبد الله، موفقًا في اللفظ. الساري في الدر المثير (1/118).
سورة المؤمنين

قوله تعالى (وَلِقَالُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ)

529- حدثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بكر الصديق، أنه قال لرسول الله ﷺ: علمت دعاء أدعو به في صلاة ﷺ: «قل اللهم إنى ظللت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر اللذنوب إلا أنى فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.»

= (458/8، رقم 502) (وأين النبي في عمل البرم والليلة (رقم 671) والطبراني في الدعاء (2/12، رقم 541): وأبو نعيم في الجدل (7/1) من طريق الوهيب بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبة، عن حشيش الصنعاني، عن عبد الله بن مسعود، مرفوعاً به. وعبد الله بن لهيعة صدوق اختلف بعد احترق كتبه. وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث غريب. انظر (الفوائد البيانية 474/6) قلت: أخرجه ابن أبي حامد في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (498/4) -، كما ذكر ابن نصر الخولاني، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، به. وعبد الله بن وهب، ثقة وقد روى عن ابن لهيعة قبل احترق كتبه، وبحري بن نصر: ثقة. انظر (التقريب وأصوله)، فالإسناد حسن إسناد الله، وأوردته ابن كثير في تفسيره (5/494) والسيمطي في الدر المثير (1/122/6).

هذا معروف في مطبعة تفسير ابن كثير إلى (البحيي)، وهو يحضر بن نصر بن ساعي الخولاني.

انظر (تذيل الكمال وتوهله).


٣٣٨
تفسير سورة النور

آية 27
قوله تعالى "الأزهار والزاني فاجدلوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة ..."

530- حدثنا هشيم، حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عنترة بن مسعود، أخبرني عبد الله بن عباس، حدثني عبد الرحمن بن عوف، أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعه يقول: ألا وإن أناساً يقولون ما بال الرجم؟ في كتاب الله الجلد؟ وقد رجع رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون أو يتكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما تُزِّلت (1).

531- حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس، قال: قال عمر: إن الله تعالى بعث محمدًا ﷺ وتزوج عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأنا بها وعقلناها ووعيناهنا، فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولوا: إننا لا نعبد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله تعالى، وإن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحسن من الرجل والنساء إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف (2).

(1) المسند (197/29)، رقم 1946. أخرجه مالك في الموطأ (182/4) والبيخاري في صحيحه (رقم 4829)، والمخالب في صحيحه (رقم 1291)، كتاب الحدود: باب العتائرة بالزنا، و (رقم 1830) باب ي>|حبل في الزنا، و (رقم 4846) كتاب الحدود: باب في حدة المحسوب بالزنا، وأبو داود في سنده (رقم 169/2)، كتاب الحدود: باب في حدة المحسوب بالزنا، وأبو داود في سنده (رقم 4846) كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جدية، والترمذي (رقم 1467)، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جدية، وأبو داود في سنده (رقم 1467)، كتاب الحدود: باب حدة الزنا، من طرق عن عبيد الله بن عنترة بن مسعود، و (رقم 2489) و (رقم 649) وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير، وأورده ابن كثير في تفسيره (649).

(2) المسند (195/197)، رقم 1946. وقد تقدم تجربته في الحديث الذي قبله.
537 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه، قال: إن الله عز وجل بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان ما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، ثم قال: لقد كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أورا إن كن ذكرى بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ثم إن رسول الله ﷺ قال: لا تظروني كما أطري ابن مريم وإنا أنا عبد فقولوا عبد ورسوله ورنا قال مكرم: كما أطروت التنصاري ابن مريم (1).

533 - حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يحدث عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: جح عمر بن الخطاب فآراد أن يخطب الناس خطبة، فقال عبد الرحمن بن عوف: إنه قد اجتمع عندكم رعاع الناس فأخبر ذلك حتى تأتي المدينة، فلما قدست المدينة دنت منه قريبا من المنبر تسمعته يقول: وإن ناسا يقولون ما قال الرجح; وإنما في كتاب الله الجلدي، وقد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بهده، ولولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما أنزلت (2).

534 - حدثنا يحيى، عن يحيى، قال: سمعت سعيد بن المسيب، أن عمر رضي الله عنه قال: إذا كتم أن ت halkوا عن آية الرجم، لا تحذ حديث في كتاب الله، فقد رأيت النبي ﷺ قد رجم، وقد رجمنا (3).

---

(1) المسند (2/1/371، رقم 1271)، وقد تقدم تخرجه.
(2) المسند (2/1/371، رقم 1272)، وقد تقدم تخرجه.
(3) المسند (2/1/371، رقم 1273)، إسناده صحيح، يحيى الأول هو القطان، ويحيى الثاني هو الأنصاري. أخرجه الترمذي (رقم 1431) كتاب الأحاديث، في الجاهز في تحقيق الرجح، من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عليه، وقال الترمذي: حديث صحيح، وأوردته ابن كثير في تفسيره (6/44).
سورة النور 2

435 - حديثنا يزيد، أيتانا يحيى، عن سعيد بن المسبح، أن عمر بن الخطاب قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، وأن يقول قائل: لا نجد حديثين في كتاب الله تعالى، فقد رأيت رسول الله  رجع، ورجعتا بعدة.

436 - حديثنا عفان، ثنا حماد، أنا قتادة وحيد، عن النسائى، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت أن النبي  كان إذا نزل عليه الوعي كرب له وترد وجهه، وإذا سري عنه قال: « الخذوا عني خذوا عني - ثلاث مرار - قد جعل الله لهن سبيلًا، إلى البيت والبيكر بالبيكر، إلى البيت جلد مائة والرجم، والبيكر جلد مائة ونصف سنة ».

437 - حديثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رجلا جاء إلى النبي  فقال: إن أبي كأن عسقي على هذا فلن زني بأمرته، فأخبروني أن على إبني الرجم، فافعتني منه بوليدة وثيابه شاة، ثم أخبرني أن قال: ثمن النب مئة مائة وقيمته حسب أن قال: فافعتني بكتاب الله، فقال النبي  : والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله: أما الفتوى والوليدة فرد عليك، وأنا ابنك فعليه جلد مائة، وتقريغ عام» ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس: «قم يا أنيس فناس أمرة هذا فإن اعترفت فارجمها ».

---

(1) المسند (161/320)، إسناده صحيح.
(2) المسند (378/602)، أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 190) وعده كتاب الحديث.
(3) المسند (378/602)، أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1674)، كتاب الحدود.
(4) المسند (441/6496)، كتاب الحدود.
(5) المسند (441/6496)، كتاب الحدود.
(6) المسند (318/5309)، كتاب الحدود.
(7) المسند (318/5309)، كتاب الحدود.
(8) المسند (318/5309)، كتاب الحدود.
(9) المسند (318/5309)، كتاب الحدود.
(10) المسند (318/5309)، كتاب الحدود.
(11) المسند (318/5309)، كتاب الحدود.

241
سورة النور 2
538 - حدثنا روح ، ثنا أسامة بن زيد ، عن محمد بن التكر ، عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي ﷺ قال: "من أصاب ذنبا أقيم عليه حذ ذلك الذنب فهو كفارته". (1)

539 - حدثنا روح ، ثنا أسامة بن زيد ، عن محمد بن التكر ، عن ابن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه ، عن رسول الله ﷺ قال: "من أصاب ذنبا أقيم عليه حذ ذلك الذنب فهو كفارته". (1)

540 - حدثنا عبد الزرقاء ، أنا معاذ بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أن أمرا من جهينة اعتفرت عند النبي ﷺ برضنتا ، وقالت: "أنا حبي! ندعا النبي ﷺ ولها فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت فأخيرني". ففعل. فأمر بها النبي ﷺ ، فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر برمجها ، فخرجت ، ثم صلى عليها. فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، رجعتها ثم تصلى عليها! فقال: "لقد تابت توبة لو قمت بين سبعين من أهل المدينة لوصفتهم وهم وجدت شيئا أفضل من أن جادلت نفسها لله تبارك وتعالى". (1)

1. المنسد (133). وقال الحافظ ابن حجر: سنده حسن. انظر (فتح الباري 14/84).
2. أخرجه الطبري في الكبير (21/767). وله في تأليفه (198) من طريق أسامة بن زيد ، عن محمد بن التكر ، عن ابن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه مرفوعا. ولد شهاب من حدث عبادة بن الصامت ، رضي الله عنه: أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1784) كتاب الحدود : باب الحدود كفارة من عبادة بن الصامت مرفوعا. (2) المنسد (429/43). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1299) كتاب الحدود : باب من -

242
سورة التوبة

541- حدثنا عبد الصمد، ثنا زكريا بن سليم المنقري. قال: سمعت رجلاً يحدث عمرو بن عثمان، وأنا شاهد أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكر، يحدث أن أبا بكر بركة حديثه أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث صلى الله عليه وسلم بمرأة جميلة فقالت: إنما زنت أو بعت فارجها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استمر بستر الله عز وجل، فرجعتم ثم جئتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغتمه، فلم تقبله. فقال: "استمر بستر الله عز وجل". فرجعتم ثم جئتم إلى الثالثة، وتراكمت بلجام بلجام، فقالت: أنت الله إلا رحمته. فقال: "وأنت روحي حتى تأتي". فانطلقت نودت عنزة، ثم جئتم وتكلمت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها: "آذن هي نظري من الدم". فانطلقت ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم. فجئت وشهدن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر لها بحفرة إلى ثوبها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للمسلمين: "أمرها وإياكم ووجهها، فلما طالت أمر بإخراجها، فصلى عليها ثم قال: "لو قسم أجرها بين أهل الحجاز وسعهم".

542- حدثنا سفيان بن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل قالوا: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة تزني قبل أن تجتمع، فقال: "إذن فلا جمعها، فإن عادت فاجدلوها، فإن عادت فأجلدوها، فإن عادت فهي عرها، ولو يفاضلها".

- اعتبر على نفسه بالله، وأبو داود في سنده (رقم 444) كتاب الذهب: باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراعتها من جهينة. والترمذي (رقم 1420) كتاب الحدود: باب ترده الجرح بالخيلى، حتى تضع، والنسائي (رقم 666) ثابت ماجه في سنده (رقم 4255) كتاب الحدود: باب الرجل من طريق عن يحبي بن أبي كبيش، بعده، والحديث في السنده (رموز 427، 428) من طريق ابن شهاب الزهري، بعده، والحديث في السنده (رقم 1176) من ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك، عن...

243
سرة النور 2-3

443 - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن كثير بن الصالح قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان للصحابة فرموا على هذه الآية، فقال عبد الله: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما ظنًّا، فقال عمر: ما أنزلت هذه آية، فقلت، فقلت: أكتبها، قال: ينية، فكانا كهذا فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا هزى وقد أحسن رجى.

 قوله تعالى: "فوالزانية لا ينكحها إلا زان أو شريك":

444 - حدثنا عارم، حدثنا معتمر بن سليمان، ثنا أبي، ثنا المحضري، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عامر: أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله ﷺ في امرأة يقال لها أم مهبول، وكانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه؟ قال: فاستأذن رسول الله ﷺ، أو ذكر له أمرها؟ قال: فقرأ عليه نبي الله ﷺ: "فوالزانية لا ينكحها إلا زان أو شريك". (1)

(1) المستند (183/6) وعهد الحضري. مسند الإمام ابن حبان (2679/22) كتاب الخدور: باب في حد المcoutain بزانياً، من طريق شعبة، به. وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير وأوردته ابن كثير في تفسيره (95/6).

(2) المستند (159/22). رواه الثقات إلا المحضري. فقد قال فلا ابن حبان: شيخ بري من القاسم بن محمد. روى عنه سليمان التيمي، لا أدرى من هو ولا ابن من هؤلاء. أنثر (الثنائيات) 249/189، وأخرجه الطبري (59/16) والحاكم (59/16-143). والبيهقي (73/10) من طريق المتنبي. به. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال الذهبي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأرض بنحوه. والحاكم بأمر كلثوم. أنثر (مجمع الزرائد) 247/19. وأخرجه أبو داود في سنده (قلم 72) كتب النكاف: باب في قوله: "فوالزانية لا ينكحها إلا زان أو شريك". روم (1377/23) كتاب التفسير: باب ومن سورة النور، والسئي (77/6) والحاكم (77/26) والبيهقي (77/27) من طريق عبد الله بن الحسن، عن عمر بن شعبان، عن أبيه، عن جده مرثوماً، رواه الحسن، فأخذ بصحيح طريقه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وأورد أبو كثير في تفسيره (6/8) والسيوطي في الدر المصور= 244
سورة التوبة 3-64-65

545- حديثاً يعقوب، ثنا عاصم بن محمد - يعني ابن زيد بن عبد الله
ابن عمر بن الخطاب - عن أخيه عمر بن محمد، عن عبد الله بن يسار،
مولى ابن عمر، قال: أشتهر لقد سمعت سالماً يقول: قال عبد الله، رضي
الله عنه، قال رسول الله ﷺ: " ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم
يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجحة المشبهة بالرجال، والديوث.
وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه، والمدن الحمر،
والمنان ما أعطي".(1)

546- حديثاً يعقوب، ثنا أبي، عن الويلد بن كثير، عن قطن بن
وُهب بن عروي بن الأجداع، عن حدثه، عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه
سمعه يقول: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثة قد حرم
الله عليهم الجنة: مدن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله
الخيم".(2)

قوله تعالى "والذين يرمو المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
ثماثين جلدة"(3)

قوله تعالى "والذين يرمو أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
فشهادة أدخلهم"(4)

547- حديثاً يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي
عربي، قال: حدثني بعض أصحابي عن أبي معشر، عن إبراهيم في الرجل
يبر بالولد ثم ينفيه قال: يلامع بكتاب الله ويلزم بقضاء رسول الله ﷺ.(5)

________________________

(1) المسند (2/142) وإسناده صحيح، أخرجه النسائى في سنة (80/8) من طريق عمر بن
محمد بن سعد، وأوردته ابن كثير في تفسيره (67/9).
(2) المسند (2/169) وفيه سنده مجهول، والحديث الذي قبله شهد صحيح له، وأوردته ابن كثير في
تفسيره (67/9).
(3) الطellido (81/11، رقم 779).

2450
سورة الفروض
قال السجستاني: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال:
سمعت أحمد سنن إذا طلقت امرأته ثلاثا ثم قذفها فجاءت بولده؟ قال: لا
يتعلتان قال الله عز وجل وقيل: الذين يرمون أزواجهم فهذ يعنى ليست
بزوجة (1).

548- حديثاً يزيد أنا عباد بن منصور، من عكرمة، عن ابن عباس
قال: لما نزلت يقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة
فاجدونهم ثمانين جدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال: سعد بن عبادة وهو
سيد الأنصار: أهلكن نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله: يا معشر
الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه
فإنه رجل غيبور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة له قط
فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غبرته. فقال سعد: والله يا
رسول الله إن لأعلم أنها حق، وأنها من الله تعالى، ولكنني قد تعجبت
أتي لو وجدت لكثأفا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى
أتي بأربعة شهاء، فوالله لا أأتى به حتى يقضي حاجته: قالوا: فما
لبوا إلا يسبروا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تبب عليهم,
فجاجة من أرضها عشا، فوجد عند أهله رجلا فرأى بيضه وسمع بأذنيه، فلم
يجبه حتى أصبح فذدا على رسول الله: فقال: يا رسول الله إن جئت
أهلي عشاء فوجدت عندما رجلا قرأته بيضه وسمع بأذنيه، فكره رسول
الله: ما جاء به واشتد عليه، واجتمع الانصار فقالوا: قد ابتلينا بما
قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله هلال بن أمية، ويبطل شهادته
في المسلمين. فقال هلال: والله إنني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًا.
فقال هلال: يا رسول الله إنني قد أرى ما اشتد عليك ما جئت به، والله يعلم
إني لصادق، والله إن رسول الله يريد أن يأمر بيضه إذا أنزل على
رسول الله في نهوي، وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تريد جلده

(1) المسائل للسجستاني (١٧٩/٤)
سورة النور

- يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوجه - فنزلت {والذين يرمون أزواجهم} ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشِّهادة أُرحهم ... {الآية فسري عن رسول الله ﷺ، فقال: {أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرحا ومخرجا}}. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله ﷺ: {أرسلوا إليها} فأرسلوا إليها فجاءت فقرها وساروا الله ﷺ علىهم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يارسل الله ﷺ لقد صدقته عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله ﷺ: {لا اعتوا بينهما}. فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنها من الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل: يا هلال اتِي الله فان عذاب الدنيا أحر من عذاب الآخرة، وإن هذه المرجية التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يجتني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة: {أن لو أتى الله عليه إن كان من الكاذبين}. ثم قيل لها: أشهد أربع شهادات بالله إنه لم الكاذبين فلما كانت الخامسة قبل لها: اتِي الله فإن عذاب الدنيا أحر من عذاب الآخرة وإن هذه المرجية التي توجب عليك العذاب، فتكلفت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله ﷺ بينهما وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى هي به ولا يرمها ولدها، ومن رمها أو رمي ولدها فعله الحد. وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يتفترقان من غير طلاق ولا متوفية عنها. وقال: {إن جاءت به أسى، أرسى حشد الساقيين فهو لهلال}، وإن جاءت به أرق جعدا جمالية خذل الساقيين سانع الألَّيدين فهو الذي رمي به}. فجاءت به أرق جعدا جماليا خذل الساقيين سانع الألَّيدين فقال رسول الله ﷺ: {لولا الآيات لكان لي ولدها شأن}. وقال عكرمة: فكان بعد ذلك أمر على مصر وكان يدعى لأمه وما يدعى لأبيه(1) .

(1) المسند (238-329، رقم 2139). وعباس بن مصهر اختلط بأمره، وهو مدسي. وقد عنده. وانظر {الشريعة وأصوله} أخرجه أبو داود في سنته (رقم 2456) كتاب الطلاق.
سورة النور

549 - قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب: وثنًا اسحاق بن عيسى أخبرتي مالك، عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبر أن عور الغللاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري، فقال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأتة رجلا أبعتله فيقتلبه أم كيف يفعل؟... قال: يا عاصم، ما سمع من رسول الله ﷺ؟ قال: عاصم لعور، ثم تأتي بخير فكره رسول الله ﷺ السائلة التي سألته عنها. فقال عور، والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فتأتي عور حتى أتي النبي ﷺ وسط الناس فقال لرسول الله ﷺ: أرأيت رجلا وجد مع امرأتة رجلا أبعتله فيقتلبه أم كيف يفعل؟ فقال له رسول الله ﷺ: قد أنزل الله ﷺ فيك وفي صاحبك فاذهب فانت بها. قال سهل بن سعد: فتعلنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغنا قال عور: كنتي عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقتها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ.

= باب في اللعان، من طرق يزيد بن هارون، به . وأخرج البيhari في صحيحه (رقم 476). كتب التفسير: باب 6 ويدأ عنها النذار أن تشهد أربع شهادات... في دارتوفر في سنة (رقم 3685) كتاب التفسير: باب ومن سورة النور، وإسندة من في سنة (رقم 20-27) كتاب الطلاق: باب اللعان، كتب قال: حدثنا محمد بن يسار، عن ابن أبي عبيدة، عن هشام بن حسان، عن ابن عكب، عن ابن عباس، عن لفظا قامه تحرر. وأورد ابن كثير في تفسيره (116/6-15) والسويطي في الدر المغرور (116/7). 
(1) المسند (5/316-317). أخرج البيhari في صحيحه (رقم 4765) كتاب التفسير: باب 6 والذين يرمون أرواحهم ولم يكن لهم شهادات إلا أنفسهم... في درتوفر في سنة (رقم 3685) كتاب الطلاق: باب التلاق في المسجد، وصل في أول اللعان (رقم 1492) والدارمي (18/20) كتاب النكتاح: باب في لعان من طرق عن الزهري، به. وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير، والحديث في المسند (5/316، 317) من طرق عن الزهري، به. وأورد ابن كثير في تفسيره (116/6-15) والسويطي في الدر المغرور (116/7).


وقال أبو عبد الرحمن: إنا هم ابن حرام.

552- حدثنا يزيد، أخبرنا عبد الملك سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين يفرق بينهما؟ قال: سبحان الله انعم بني أمتك، إن أول من سأل عن ذلك فلان، قال: يا رسول الله، أرأت أن أحدنا رأى أمرائه على فاحشة، كيف يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم. وإن تكلم فتمثل ذلك. فسكت رسول الله، ولم يلبث قسم حاجته، فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله، فقال: إن الذي سألته عنده ابتلي بنه، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة

---

(1) المسند (1/1142، رقم 1495). (2) مسلم في صحيحه (رقم 244، 245). (3) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1496). (4) سبب أن يكون الرجم بن محمد الحارثي، من الأعمش، يركب على جبل كبر في تفسيره (16/16) والسيوفي في الدر المتميز (167/167، 167/167). (5) كتاب بالمطيع. (6) التحليل (1/12، رقم 1389).
سورة التوبة 10-11

والذين يرمون أزواجهم حتى ختم الآيات، فدعا الرجل فتولى عليه، وذكره بالله تعالى، وأخبره أن عذاب الدنيا أهوان من عذاب الآخرة.

فقال: والذي يعشك باجل ما كنت عليها، ثم دعا المرأة، فوعده، وذكرها، وأخبرها بأن عذاب الدنيا أهوان من عذاب الآخرة، فقالت: والذي يعشك بالجلق، إنه كاذب، فدعا الرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، والخمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعا بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما.

قوله تعالى: إن الذين جاوروا بالائن عصب منكم ....

553- حدثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معلم، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسبب وعروة بن الزبير وعلقمة بن رقاص ومعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ حين قال لها أهل الإبل ما قالوا في بأها الله ﷺ عز وجل، وكلهم حدثي بطلاقة من حدثها، وبعضهم كأنه تحدث من بعض وأثبت ارتدادا، وقد وعنت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضهم. ذكروا أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرأ بين نساءه فأتنه خرج ๆهم خرج بها رسول الله ﷺ معاً. قالت عائشة: فأقرأ بيننا في غزوة غزوة فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله ﷺ وذلك بعد منزل المحاب فأتنا أحم في هودجي وأنزل فيه مسيتنا، حتى إذا فرغ رسول الله ﷺ من غزوة وقف ودتنا من المدينة أذن ليلة بالرجل، فقتل حين آذنا بالرجل فمشيت حتى جارعت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرجل فلمست صديري فإذا عقد من جزع ذهار قد.

(1) المسند (6/42، رقم 6009). وقد خرجته في مرويات الفارعي في التفسير.
انقطع فرجعت فالتمست عقدي فاحبسطي ابتناؤه، وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أبي فيه، قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يبهلهن ولم يخشين اللحم إنا يا أكلة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكانت جارية حديثة السين فيئشوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجعل منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فسمعت منزلي الذي كنت فيه وظنت أن القوم سيقدوني فيرجعوا إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي غليتني عيني فتمت، وكان صفران بن المعتل السلمي ثم الذكواتي قد عرس وراء الجيش فادلج فأصبح عند منزلي فرأى سوارد إنسان نائم فأُتاني فعرفني حين رأينه وقد كان يراين قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى آنخ راحلت فرطي، على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الرحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موفرين في نهر الظهيرة، فهلك من هلك في شاني، وكان الذي تولى كبير، عبد الله بن أبي بن سهل. فقدمت المدينة فاستيقظت حين قدمنا شهراً، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولم أشعر بشيء من ذلك، وهو يربيني في وجيبي. أي لا أعرف من رسول الله ﷺ اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى، إنما يدخل رسول الله ﷺ في نفس، ثم يقول: "كيف تبكم؟" فذالك يربيني، ولا أشعر بالبشر حتى خرجت بعد ما نهته وخرجت معي أم مسطح قبل المناصب، وهو مثيردنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكتف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في النزوة، وكنا نتأذي بالكفر أن نتخذه عند بيوتنا، وانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب بن عبدماف، وأمها بنت سخير بن عمار خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة بن عبيد بن عبد المطلب، وأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتها حين فرغنا من شأننا، فعتشت أم مسطح في مرتها فقالت: تمس مسطح.
سورة البقرة 12-11

قلت لها: بنسما قلت تسبين رجلا قد شهد بدرا قلت: أي هنئة أو لم تسمعي ما قلت؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتي بقول أهل الإفك فاضدان مرضا إلى مرضي، قلنا رجعت إلى بيتني فدخل علي رسول الله ﷺ فسلم ثم قلت: كيف تيمنكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبي. قلت: وأنا حينذا أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله ﷺ. فجتت أبي، قلت لأمي: يا أمتي ما يوجد الناس؟ فقالت: أي بنية هونى عليك فوالله لقد كننا أمة فقيلة وذينة عند رجل يحبها وله ضرائرة إلا أكثر عليها. قالت: قلت سبحان الله أورد تحدث الناس بهذا! قلت: فيكت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنور، ثم أصبحت أبكي، ودعاه رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلم الوحي ليستشيرهما في قرار أمره، قالت: فأنا أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ﷺ الذي يعلم من براءة أمره وبالذي يعلم في نفسه لما من الدود، فقال: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأسامة بن أبي طالب فقال: لم يضيء الله عز وجل عليك ونساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك قالت: قد ذكر رسول الله ﷺ ببركة قال: أي ببركة هل رأيت من شيء يربيك من عائشة؟ قالت له ببركة: والذي يبعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً فألته عليه أكثر من أنها جارية حديثة السن تمتاز عن عجين أهلها قناتي الداين فتأكله. فقال رسول الله ﷺ: فاستعمر من عبد الله بن أبي بن سول، فقالت: قال رسول الله ﷺ وهو على المنبر: يا مشر المسلمين من يهدرني من رجل قد بلغني أذاه فأتاه ببيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكرنا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال لقد أذررك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضرنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأعلنا أمرك قالت سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهذته الحرب قالت لسعد بن عبادة: لعمر الله لا تقتل ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضرث وهو ابن عم سعد بن
سورة النور 12-11

معاذ فقال لسعد بن عبادة: كنت لعمر الله لنقتلكه، فإنك منافق تجاهد عن المناقشين. فثار الحبان الأوس والخزرج حتى هم أن يقتلاوا رسول الله ﷺ.

قامت على المنبر، فلم يزل رسول الله ﷺ يخفض حتى سكت وسقط.

قالت: وبيثت يومي ذلك لا يرقا لي دموع ولا أكثروا بونوم، ثم بكيت ليلتي المقيدة لا يرقا لي دموع ولا أكثروا بونوم وأبوأي يظان أن البقاء. فقلت: كيدي.

قالت: وبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استاذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلس تبكي معي، فبينا ت oblivious.

قلت: ولم يجلس منذ قبل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يرى إليه في شاني شيء.

قالت: فشهد رسول الله ﷺ حين جلس ثم قال: «أنا بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة تسبيرتك الله عز وجل. وإن كنت ألمت بذنب فاستغفر الله ثم توبني إليه، فإن العبد إذا أعد نفسه ثم تاب تاب الله عليه».


قالت: أنا والله حينئذ أعلم أنى بريئة وأن الله عز وجل مبطن بي، ولكن والله ما كنت أظن أن ننزل في شأني وحي ينال، ولهذا كان أفرح في نفسى من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر ينال، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ﷺ في النوم رؤيا بيِّرني الله ﷺ عز وجل بها.

قالت: فوالله ما رام رسول الله ﷺ من مجلسه ولا خرج من أهل البيت

203
سورة النور 12-14


(1) المند (1/6) (198/6-198/68). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 3276) كتاب التوبة: تفسير سورة النور: ياب تديل النساء بعضهن بعضًا. و (رقم 3750) كتاب التفسير: تفسير سورة النور: ياب أقول إذا سمعتم، فقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سحاتك هذا بهتان عظيم ... وسلف في صحيحه (رقم 3776) كتاب التوبة: ياب في حديث الإفك وقوله ثنية القاذف، والطبري (118/69-82) من طرق عن الزهري، به. والحديث في المسند (1/6) (198/6-198/68) من طريق الزهري، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (118/69-82) والسيوي في البخاري.
سيرۃ النور ١٦-١١

٥٥٤- حدثنا محمد بن يزيد - يعني الواسطي - عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «يا عائشة، إن كنت ألمت بذنب فاستغفر الله فإن النوبة من الذنب الدنم والاستغفار»(١).


١) المسند (٠٩/١٨٧) وسنده صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه - الإحسان (٠٧/١٢، رقم ٢٢٣) من طريق الزهري، به. وهو جزء من حديث الإفك الطويل المتقدم.

٢) المسند (٠٩/٣٣٨-٣٣٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٠٦٢) كتاب التفسير. تفسير سورة النور: باب «ولا نفلع فضل الله علكم ورحمة في الدنيا والآخرة» ممن طريق حصن، به، وأبوtrieve عدد كبير في تفسيره (٠٧/١٤٠) والموطأ في المثنى المثير.
سورة التوبة

12-11

سوره التوبة


ولا يأتي أولوا الفضل منكم والساعة» يعني أبا بكر 4 أن يؤتونا

٢٠٧
سورة النور 12-11
أولي القرى والمساكين، يعني مسطحًا "لا تحسب أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم" فقال أبو بكر: والله إننا نحسب أن يغفر لنا وعاد أبو بكر لمسطح ما كان يصنع به (1).

557- حدثنا أبو سعيد، قال: ثنا أبو عوانة قال: ثنا عمر، عن أبيه، عن عائشة قالت: رميت ما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك رضخ من ذلك، فبينما رسول الله ﷺ عدني إذ أوحي إليه، وكان إذا أوحي إليه يأخذ شبه السبات، فبينما هو جالس عندي إذ أنزل عليه الوعي فرفع رأسه وأمر بالسماح فقال: "أربياري يا عائشة، فقلت: محمد ﷺ عز وجل لا يحكم فقراً، والذين خرجوا المحنوتين، حتى يبلغون ما يقولون" (2).

558- حدثنا هشام، قال: أخبرنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه (3)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري من السماء، جاء النبي ﷺ فأخبرني بذلك، فقلت: محمد ﷺ عز وجل لا يحمدوك (4).

(1) المسند (1/65/66)، أخرجه مسلم في صحيحه (4/313/6-314/6). بعد رقم 217. 
(2) المسند (1/71/66). وعمر هو أبو أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، حسن الحديث في التابعات والشواهد انظر: "التقريب وأصوله". 
(3) المسند (1/71/66). وعمر هو أبي عوانة. 
(4) المسند (1/66/66). وعمر هو أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، حسن الحديث في التابعات والشواهد انظر: "التقريب وأصوله". وعمر هو أبي عوانة. 

258
سورة النور 15:59-61

59 - حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: لما نزل عذري قام رسول الله ﷺ على المنبر فأذكى ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلي وأمرة فضربوا جدهم.

قوله تعالى (۳۹) وتكتبونه هينا وهو عند الله عظيم.

56 - حدثنا أنس بن عياس، حدثني أبو حازم، لا أعلم إلا عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم ومحققات الذنوب».

88 - حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، ثنا سعيد بن مسلم بن يانك(۱)، قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير، حدثني عوف بن الحارث ابن الطفيل، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله ﷺ كان يقول: «يا عائشة، إياك ومحققات الذنوب فإن لها من الله طالباً». (۴)

(1) المصنف (۳۹۸) وسنده حسن لولا عثمان ابن سهيل وهو مفسر. أخرج أبو داود في سننه (۱۱۸۱) كتابه (۳۸۷) كتاب المعدود: باب حذ الفئاظ، والترمذي في جامعه (۱۱۸۱) كتابه المعدود: باب حذ الفئاظ.

(2) المصنف (۳۹۸) وسنده حسن. أخرجه الطيالسي في الكبير (۱۱۷۰-۱۱۷۶) رقم ۸۷۷.

(3) في مطبوعة الزهد وابن تيمية. اقتبس. نظر (التقريب وأصله).

(4) المصنف (۳۹۸) وسنده حسن. أخرجه الطيالسي في الكبير (۱۱۷۰-۱۱۷۶) رقم ۸۷۷.
سورة الثور 19 - 15

562 - أخبرنا أبو داود، حدثنا عمران عن قطادة، عن عبد ربه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم ومعرفات الذنوب فإنهم يجتمعون على الرجل حتى يهلكه" وإن رسول الله ﷺ ضرب لهما مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض قضاء فح.instrumento القيم قجعل الرجل ينطلق فيجأ، بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداً وأوجها تاراً وأنضروا ما قذفوا فيها.

فوله تعالى: "إن الذين يجيبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

563 - حدثنا محمد بن بكر، ثم ميمون، ثم محمد بن عباد، عن ثوبان، عن النبي ﷺ قال: "لا تؤدوا عبادات الله ولا تطيعوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته".

الزهد (48/1) والمسلن (2/6-3-4) وإسناده حسن. والحديث صحيح ما قبله. وقال البخاري: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان.

المسلم (279/5) وقال البخاري: رواه أحمد ورجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة. أنظر (مجمع الزوائد 8678) قلت: ميمون بن عجلان ذكر ابن حبان في التفات (273) وقال فيه أبو حاتم: شيخ. أنظر (الجرح والتعديل 8239) وتعجيل صفي (772). والحديث أبودة، ابن كثير في تفسيره (726) قال: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا محمد بن أبي محمد المغيرة، حدثنا محمد بن عباد الخزراوي عن ثوبان... فذكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة ميمون بن عجلان في لسان الميزان (141/7). ثم وجدها في متن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر، ثم ميمون أبو محمد المغيرة التميسي عن محمد بن عباد بن جعفر... فذكر أحاديث ليس منها هذا الحديث، وميليم المغربي هو ابن موسى مختلف وهو في التهذيب. إن ثوبان، والحديث الذي استثنى المحافظ في اللسان هو في الغلب واللغز وهو غير حديثنا هذا. ومن قول المحافظ في اللسان بنين لنا أن ميمون هو ابن موسى المغيرة وقد قال له المغيرة: صدر مدنك. وقد صرح بالحديث هنا، بالإسناد حسن على أغلب الأحوال، والله أعلم. وأورد السيوطي في الدر المأثور (127/16) وزعى أحمد فقط.

في مطبوعة لسان الميزان المجري وهو تحريف.
سورة النور

قوله تعالى { يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون }

54 - حدثنا حسن وإسحاق بن عيسى وبحي بن إسحاق، قالوا: ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيد بن عمرو المغافري، عن أبي عبد الرحمن الحذلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "من صمت نجا"．

55 - حدثنا يزيد، أنا الجبري أبو مسعود، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "تجمعون يوم القيامة على أفواهكم وفداءكم"．

56 - حدثنا يحى بن سعيد، عن بهز، قال: أخبرني أبي، عن جدي، قال: أتبت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، والله ما أتيتكم حتى حلقت أكثر من عدد أولاء، وضربت واحداً يده على الأخرى، أن لا آتيك ولا آتي دينك، وإنني قد جئت أمراً لا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله، وإنني أسألك بوجه الله: يم بعثك رينا إلىنا؟ قال: بالإسلام． قال: قلت يا رسول الله، وما آية الإسلام؟ قال: "أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليط، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم أخذ نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك يشرك بعد ما

(1) المسند (3/277) وعبد الله بن لهيعة صدوق اختلط أخره، انظر: (التفرق واسد)، أخرجه الندري في سنن (229/2) كتاب الرقاق، بالله تعالى، قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، عن أبيه، وأخرج ابن المبارك في الزهد (ص. 140) أن أبا ذكرى ابن لهيعة، عن عبد الله بن المبارك روى عن ابن لهيعة قبل الاختلط، بالإسناد جيد، والحديث في المسند (159/2) ثنا إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، عن ابن لهيعة، عن أبيه، عن الله ﷺ أخبرنا إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، عن أبيه، عن الله ﷺ أخبرنا إسحاق بن عيسى.

(2) التقم واسد (5/37) وإسناده جيد، وأوردته السيوطي في الدر المنثور (119/6).

(3) في المطبوع "نصران" وهو تحريف.

271
سورة البقرة


567- حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثني شبل بن عباد، وابن أبي بكر، يعني يحيى بن أبي بكر، ثنا شبل بن عباد المعني، قال: سمعت أبا قرزة يحدث عن عمرو بن دينار، يحدث عن حكيم بن معاوية البهري، عن أبيه أنه قال للنبي ﷺ: إنَّي حلفت هكذا ونشر أصابع يدي، حتى تخبرني مالذي يعشك الله تبارك وتعالى به؟ قال: يعشني الله تبارك وتعالى بالإسلام.» قال: وما الإسلام؟ قال: «شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عنده، والصلاة، وتنوي الروك، وأخوان نصران لا يقبل الله جل وعز من أحد توبة أشرك بعد إسلامه». قال: فذكر يا رسول الله، ما حق أننا عليه؟ قال: تطعموها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسحت، ولا تضرب الوجه، ولا تلبس، ولا تهجر إلا في البيت. ثم قال: «ما هذا تحشرون هنا تحشرون هنا تحشرون - ثلاثا - يك Alonsoومشأة وعلى وجهكم، تتوفر يوم القيامة سيعون أمه أتمنى آخر الأمم وأكرموا على الله تبارك وتعالى. تأتي يوم القيامة وعلى أفراحكم القدام، أولاً ما يعرف عن أحدكم فخذه».(2)

قال ابن أبي بكر: فأشار بيده إلى الشام فقال: «إلى هنا تحشرون».

(1) المسند (6/4) وإسناده جيد. والحديث في المسند (6/4-5). ثنا إسماعيل، أنا بيزيه.
(2) المسند (6/4-4467) وإسناده جيد. وأبو قرزة هو سويد بن حجير.
سورة التوبة

68- حدثنا يحيى بن إسماعيل، ثنا عامر، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والهجر من هجر ما نهى الله عنه» (1).

69- حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد - عن الشماعي، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: «إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده» (2).

70- حدثنا حسین بن محمد، ثنا شعبة، عن إسماعيل، وعبد الله بن أبي السفر، عن الشماعي، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: «المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والهجر من هجر ما نهى الله عنه» (3).


---

(1) المسند (1/47). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 150) كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، و (رقم 4/61) كتاب الوقائع: باب الانتهاك عن المعتدي، وأخرجه في سنن أبي داوود (رقم 2/41) كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انتهت من طريق عامر الشماعي، به، وأخرجه مسلم في صحيحه (رقم 41) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمر، مرفوعا، به، و (رقم 4/61) عن جابر بن عبد الله مرفعا، به، و (رقم 4/27) عن أبي موسى الأشعري، مرفوعا، به، والحديث خرجته في مرويات الدارمي في التفسير من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(2) المسند (2/205). وقد تقدم تفسيره في الحديث الذي قبله.

(3) المسند (2/211). وقد تقدم تفسيره.

(4) المسند (2/243). وقد تقدم تفسيره.
سورة النور 24

572 - حدثنا أبو الجواب، ثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن أبي سعد، قال: أتبيعت عبد الله بن عمرو فقال: حدثني ما سمعت من رسول الله ﷺ، يقول: ولا تخذلي عن التوراة والإنجيل. فقال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". (1)

573 - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن الحكيم، سمعت سيفا يحدث عن رشيد الهجري، عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: حدثني ما سمعت من رسول الله ﷺ، ودعني وما وجدت في وصفك يوم اليرموك. قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". (2)

574 - حدثنا حسن بن ثنا ابن ليهيعة، ثنا زبان، عن سهل بن أبيه، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: "إن السلام من سلم الناس من يده ولسانه". (3)

575 - حدثنا قتيبة، حدثنا لبيد بن سعد، عن ابن عجلان، عن التافقع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دماثهم وأموالهم". (4)

(1) السند (207/2) وقد تقدم تخريجه.
(2) السند (21/2) وسبف هو بياض السبتي، قال فيه الحافظ في التعجيل: مجهر.
(3) السند (194/1-195) ويرشيد الهجري، وتركه. انظر (تعجيل المنتماة، ص 116، 89، 89) وذكر فيه الحافظ.
(4) السند (37/4) ووجدناه ثنا إثنا أن محمد بن عجلان أخبرناه أحاديث أبي هريرة.
(5) السند (278/2) ووجدناه ثنا إثنا أن محمد بن عجلان أخبرناه أحاديث أبي هريرة.

276
قوله تعالى ( ان أفضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام ) (1).

577 - حديثا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر، قال: سمعت أناس يقول: قال رسول الله ﷺ: « إن أفضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام » (2).

578 - حديثا محمد بن جعفر، ثنا شعبان، عن الحكم، قال: سمعت أبا رسل الله ﷺ يقول: لما بعث على عمراء والخسن إلى الكوفة ليستنفرهم فخطب عمرا فقال: إنى لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل يبتلاكم لتنبىء أو يباحا (3).

(1) المندب (4) وفي إنساده، علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف من نظر (التقييم وأصوله).

(2) المندب (167/3). أخرج البخاري في صحيحه (رقم 737) كتاب فضائل الصحابة، باب فضاءة رضي الله عنها، وكم الباء في الصحيح (رقم 446) كتاب الفضائل الصوفية: باب في فضاءة رضي الله عنها، والترمذي (رقم 738) كتاب المنافع، باب فضاءة رضي الله عنها، وأبو داود في المسند (1596) كتاب الأطهمة: باب فضاءة الرضي على الطعام، والسناوي (1678) من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، به، والحديث في المسند (1694/3). ثنا سليمان بن داود، ثنا إسحاق بن جعفر، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن، به، وأورده السيوطي في الدر المنثور (1699/6).

(3) المندب (1678/4). أخرج البخاري في صحيحه (رقم 737) كتاب فضائل الصحابة: باب فضاءة رضي الله عنها، و (رقم 171) كتاب الفتن: باب (18) من طرق الحكم، به، وأورده السيوطي بعنوان: في الدر المنثور (1678/17). من حديث مسلم البطين مرسلًا.
سننا 77

قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت أميركم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله..."

579- حدثنا سفيان بن الزهري، عن سهل بن سعد: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي محمد، وعده مدربيه يحك به رأسه، فقال: "لأعلمنا تنتظر أن تطعن ظهره، إنما جعل الاستذان من أجل البصر". (1)

580- حدثنا عبد الرزاق، أناه امتحان، عن ثابت البناني عن أسى، أو غيره، أن رسول الله ﷺ استذن علي على سعد بن عبادة، فقال: "السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد: وعليكم السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي ﷺ، حتى سلم ثلاثة ورد عليه سعد ثلاثة ولم يسمعه. فرجع النبي ﷺ وتابعه سعد، فقال: يا رسول الله، وأنا أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني، ولقد ردت عليكم ولم أسمع أيكي أن أستذكر من سلامكم ومن البركة، ثم أدخل البيت فقرر له زبيبا فأكل النبي ﷺ، فلمما فرغ قال: "أكل طعامكم الأبرار، وصل عليكم الملاكاة، وأفضل عندكم الصائمون". (2)

(1) المسند (4/430) - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 694) كتاب القياس: باب الامتحان، و (رقم 2441) كتاب الاستذان: باب الاستذان من أجل البصر، و (رقم 129) كتاب الفتاوى: باب من أطعى في بيت قوم فقورا عتبة دلية له، ومسلم في صحيحه (رقم 2156) كتاب الآداب: باب تحرم النظر في بيت غيره، والدارمي في سنة (478/398) كتاب القياس: باب من أطعى في دار قوم في غير إذنهم، من طرقه عن الزهري، به، وأوردته السيوطي في القدر المتوفر (4/174).

سورة التوبة

581- حدثنا زيد، أنا هشام، عن يحيى - يعني ابن أبي كثير -، عن نسأ أن النبي ﷺ كان إذا أفتر عند أئمة قال: «أفتر عنكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة» (1).


583- حدثنا أبو نعيم، ثنا طلحة بن يحيى بن طلحة، عن أبي بكر، عن أبي موسى، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «ليستأمن أحدكم ثلاثة، فإن أذن له وآلا فإن يرجع» (5).

(1) المسند (1/320-202) ويعتبر ابن أبي كثير لم يسمع نسأ بن مالك، رضي الله عنه. انظر تهذيب التهذيب 4/386-4/387 وتعريف أهل التقدير إزات الموروجين بالتدليس ص 76 ووالحدث صحيح بإvidence.
(2) المعلل (1/325-351) رقم 4195 والمسند (1/325-351) وإسناده جيد إلى عبد الله بن أبي قيس.
(3) القائل هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.
(4) انظر: تهذيب التهذيب 4/385-386.
سورة التوبة


(1) المستدرك (2/256)، أخرجه البيhari في صحيحه (رقم 2145) كتاب الاستذان: باب التسلم والاستذان ثلاثاً، ومسلم في صحيحه (رقم 2162) كتاب الأذان: باب الاستذان، من طريق سفيان، به. وأورده السيوطي في الدر المثير (376/5).

(2) المستدرك (3/196، 201/1، 248/4). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 2165) كتاب الأذان: باب الاستذان والدارمي في سننه (276/7) كتاب الاستذان: باب الاستذان ثلاثاً، من طريق عن أبي نضر، به. وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير، وأورده السيوطي في الدر المثير (2/176).
سورة التوبة

586- حدثنا عبد الرزاق، أنا معاصر، عن سعيد الجربيري، عن أبي
عبيدة، عن أبي سعيد الخدري، قال: سلم عبد الله بن قيس أبو موسى
الأشعري على عمر بن الخطاب، رضي الله عنهم، ثلاث مرات، فلم يؤمن
له فرجع فأرسل عمر في أثره لم رجعت؟ قال: سمعت رسول الله

يرفعه: «إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرفع» (1).

587- حدثنا يحيى هو ابن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن
عبد بن عمر، أن أبو موسى استأذن على عمر رضي الله تعالى عنه،
ثلاث مرات، فلم يؤمن له فرجع، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس
آنا؟ قالوا: يلي، قال: فاطبر، فدعى فقال ما حملك على ما صنعت;
قال: استأذنت ثلاثاً فلم يؤمن لي، فرجعت، كنا نؤمر بهذا، فقال:
لتأتين عليه بالبينة أو لأنعلن، قال: فأتي مسجداً أو مجلساً للأنصار، فقالوا:
لا يشهد لك إلا أصغراً، فقام أبو سعيد الخدري فشهد له، فقال عمر
رضي الله تعالى عنه خفي هذا علي من أمر رسول الله ﷺ للهاني عن
الصفق بالأسواق (2).

588- حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عبد الله بن المثنى، قال:
سمعت ثمانية بن أنس يذكر أن أنسا كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً، ويذكر أن
النبي ﷺ كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً، وكان يستأذن ثلاثاً، قال أبو سعيد:

وحديثنا بعد ذلك بهذا الحديث أن النبي ﷺ كان يستأذن ثلاثاً (3).

(1) المسند (4/393) وقد تقدم تخرجته.
(3) كتاب الأذاب: باب الاستئذان، من طريق يحيى بن سعيد بن جعفر.
(4) المسند (3/221) وإسناده حسن.

279
سورة التورث

589 - حدثنا محمد بن جعفر وحجاج، قالا: ثنا شعبة، عن محمد بن
المتكرر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: استأنزت على النبي ﷺ فقال:
怎能(؟) فقلت: أنا. فقال النبي ﷺ: "أنا أنا" (1)
قال محمد: كان كره قوله أنا.

590 - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن رفيق بن
حراش، عن رجل من بنى عامر، أنه استأنز على النبي ﷺ فقال: أبلغ
قلت النبي ﷺ: "أخرجي إليه، فإنه لا يحسن الاستثنان فقولي
له: فليقل السلام عليكم؟ أدخل قال: فاستمعه يقول ذلك قلت: السلام
عليكم، أدخل قال: فأذن، وأدخل قلت: فدخلت قلت: يم أيتني به؟ قال:
لم أتكلم إلا بخير، أت让我 أن تعودوا الله وحده لا شريك له. قال شعبة:
وأحسن قال: "وقد لا شريك له وأن تدعوا اللات والعزي، وأن تصلوا
بالليل والنهار خمس صلوات، وأن تصمموا من السنة شهرا، وأن تحجوا
البيت، وأن تأخذوا من مال أغتنائكتم فتردوا على فقرائكم". قال:
فقلت: هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: "قد علم الله عز وجل خيرا
وإن العلم ما لا يعلمء إلا الله! " إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث
ويعمل ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي
أرض قوت إن الله عليم خبير" (2).

(1) المسند (678/3)، أخرج البخاري في صحيحه (رقم 565) كتاب الاستثناء باب إذا قال:
من ذا؟ قلت: أنا. ولسم في صحيحه (رقم 565 وما بعد) كتاب الاؤدب: باب كرامة قول
المتكرر أنا إذا قبل من هذا، وأبو داود في سنده (رقم 5187) كتاب الأدب: باب في الرجل
يستأنز بالنق، والمتفاقي (رقم 7611) كتاب الاستثناء: باب ما جاء في التسليم قبل
الاستثناء، ابن ماجة في سنده (رقم 637). كتاب الأدب: باب الاستثناء: من طرق عن
شعبة، بهما. والحديث في المسند (376/12): ثنا عفان، ثنا شعبة، به، وأورده ابن كثير في
تفسيره (78/28).

(2) سورة لقمان (34).

(3) المسند (679/268/8)، وإسناده صحيح. أخرجه أبو داود في سنده (رقم 5177) كتاب
الأدب: باب كيف الاستثناء، من طرق منصور بن المعتمر، به، وأورده ابن كثير في تفسيره
(39/6) والسويطي في الدر المثير (172/1).
سورة النور

591 - حدثنا روح، ثنا ابن جريج، والضحاك بن مخلد قال: أخبرني ابن جريج، وعبد الله بن الحارث قال: عرض عليّ ابن جريج، قال:
أخبرني عمرو بن أبي سفيان، أن عمرو بن أبي صفوان أخبره، قال:
альноااناالله بين الحارث، أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن
كلداً بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلياً(1) وجدادية
يضغبيس(2) والنبي عليه وسلم بأعلى الوادي، قال: ندخلته عليه، ولم أسلم ولم
أستأذن، فقال النبي ﷺ: "أرجع فقل: السلام عليكم أدخل؟"، بعدما
أسلم صفوأن(3).

قال عمرو: أخبرني هذا الخبر أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة.
قال الضحاك، وابن الحارث، وذلك بعد ما أسلم.
وقال الضحاك، وعبد الله بن الحارث: بلين وجدادية.
وعن الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله، أنه قال: إذا دخل الرجل بيته
استحب له أن ينتحن أو يحرك عليه(4).

(1) اللب: أولاً ما يحل على الولد في إنسان العرب 165 مادة: اللب.
(2) المسند (3/14) وإسناده حسن على يدي أبي داود في سنة (رقم 51676) كتاب الأدب: باب كيف الاستثناء، والترمذي (رقم 271).
(3) تفسير القرآن العظيم (41/64) لابن كثير.
حصرة الیبر ۷۷

۵۹۲- حديث حسان بن ثابت، عن الشامبي، عن جابر، قال: كان مع رسول الله ﷺ في سفر، فلما رجعنا ذهبنا لندخل فقال: "إمحلوا حتى ندخل ليلاً - أي عشاءًا - لكي تَسْتَنْشِطُ الشَّعَاعَةُ وتُسْتَنْشَطُ المَفَیْهَةُ" (۱).

۵۹۳- حديث هاشم بن يحيى، عن حذيفة بن ثابت، عن سيراب أبو بكر، قال: سمعت الشامبي يحدث عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم ليلاً فلا يأتَ أهله طروقاً كي تستنطر المفية، وتستنطر الشعاعة" (۲).

۵۹۴- حديث وكيع بن سفيان، عن محارب، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلاً أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم (۳).

۵۹۵- حديثة تنص أن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلاً (۴).

(۱) تستنطر المفية: أي تخلع عانتها. انظر (السان العرب ۱۴۳/۷ - مادة حدد).
(۲) المسند (۲۳۳۳/۳). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۵۰۴۹) كتاب التكافح: باب تزويج الشرياث، و (رقم ۵۴۶۵) باب طلب الولد، و (رقم ۵۴۶۷) باب تستنطر المفية وتستنطر الشعاعة، ومسلم في صحيحه (۱۵۴۷/۳) كتاب الإمارة: باب كراهية الطريق، وأبرد دارو في سنة (رقم ۱۷۶۸۸) كتاب الجهاد: باب في الطريق، من طريق حسان بن ثابت، و أورده ابن كثير في تفسيره (۴۱/۴۱).
(۳) المسند (۲۵۰۵/۳). أخرجه مسلم في صحيحه (۱۵۷۷/۴) بعد رقم (۷۱۵) كتاب الإمارة: باب كراهية الطريق، وهو طرف من الحديث الذي قبله، والحديث في المسند (۷۸۸/۳) لـ هلال بن جعفر، تنا شعبة، و
(۴) المسند (۲۹۷/۲). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۶۵۴۳) كتاب التكافح: باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطل الغابة، و (رقم ۱۸۰۱) كتاب العمرة: باب لا يطرق الرجل أهله إذا بلغ المدينة، ومسلم في صحيحه (۱۵۷۲/۴) كتاب الإمارة: باب كراهية الطريق من طريق محارب، به، و أورده ابن كثير في تفسيره (۴۱/۴۱).
(۵) المسند (۶۳۱/۸). وفي إسناده: نصر بن باب وهو واه، انظر (تجميع المتنفوه ص ۲۷۵).

الحديث صحيح و با قبèle.
سورة النور 27-3

96 - حدثنا حجاج، أنا بني ليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن
سعد بن أبي وقاص أنه قال: إن رسول الله ﷺ نهى أن يطرق الرجل أهله
بعد صلات العشاء.(1)

97 - ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن محمد
ابن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن رواحة أنه قدم من سفر ليلا
فعلجل إلى أرمانه، فإذا في بيته مصابح، وإذا مع أمرأته شيء، فأخذ
السيف، فقالت أمرأته: إليك إليك عنى، فلالة مشتتني. فأتي النبي ﷺ
فأخبره. فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً.(2)

قله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم ذلك
أركي لهم ... »

98 - حدثنا هشيم، أنا يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة
ابن عمرو بن جبير، عن جبير بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظره
الفجأة فأمرني فقال: اصرف بصرك ».(3)

(1) المسند (175/1) وروجاه ثقات: ليث هو ابن سعد، وعُقِيل هو ابن خالد. إلا أن ابن شهاب
الزهرى لم يدرك سعد بن أبي وقاص، والحديث صحيح بما قيله. وأوردوه ابن كثير في تفسيره
(84/9).

(2) المسند (301/3) وحميد الأعرج هو ابن قيس المكي وهو حسن الحديث انظر (تذيب الكمال
ورفرعه) ورواية أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن رواحة، رضي الله عنه،
والرسالة. ونهى النبي ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلاً صحيح كما تقدم في الأحاديث التي قيلت.

(3) المسند (276/4). أخرج مسلم في صحيحه (رقم 1159) كتاب الآداب، باب نظر الفجأة,
وأبو داود في سننه (رقم 2168) كتاب الكناج: باب ما يؤمر به من غض البصر، والترميدي
(رقم 2778) كتاب الآداب: باب نظر الفجأة. من طرق عونس بن عبد يه. والحديث في
المستند (4/358) ثنا إسماعيل - وهو ابن علية - عن يونس. وفي الورع (ص 90، رقم 404، 415،
وأوردوه ابن كثير في تفسيره (42/7).
سورة النور

599- حدثنا وكيع، ثنا شريك، عن أبي ربيعة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى ولا يست لك الآخرة» (1).

599- حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بعير، قال:
 حدثني أبي، عن جده، قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يريتها». قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال:
«فأللهم تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه» (2).


سورة التوبة

2: 1-7. حديثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا ابن المبارك(1). وعنبأ قال: ثنا
عبد الله، هو ابن المبارك، أنا حبي بن أيوب، عن عبيد الله بن زهر، عن
علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أبامومة، عن النبي ﷺ قال: "ما من
مسلم ينظر إلى محاسن أمرأة أولا مرة ثم يغض يلر، إلا أحدث الله له عبادة
يجد حلاويتها"(2).

3: 6-7. حديثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا سهيل بن أبي صالح،
عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لكل بني آدم حظ من
الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش،
والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفهم يزني وزناهما الفعل، والقلب يهوى
ويتمى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"(3).

(1) تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ... وسلمو في صحيحه (رقم 211 وما بعده) كتاب اللباس:
باب النبي عن منطوق في القرآن وأبو داود في سنن (رقم 6815) كتاب الأدب: باب في
منطوق في القرآن من طرق عن زييض بن أسس، به، والغدري في السنن (67/47): ثنا عبد
الملك، ثنا همام، عن زييض بن أسس، به، وأورده ابن كثير في تفسيره (64/23) والسيوطي
في الدر المتوفر (178/6).

(2) في المطبوع: ابن المبارك.

(1) المسند (624/3). وقال البهلي: رواه أحمد والطبراني، رواه علي بن يزيد الذهبي وهو
مطروح. انظر (مجمع الزوائد 623/8). أخرج الطبراني في الكبير (647/8، رقم 7847) من
طريق عبيد الله بن زهر، به، وأورده ابن كثير في تفسيره (64/26) والسيوطي في الدر
المتوفر (178/6).

(3) المسند (626/2). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 2957، بعد رقم 2956) كتاب القدر:
باب قدر على ابن آدم حظ من الزنキー وغيره، وأبو داود في سنن (رقم 2956) كتاب النكاح:
باب ما يؤثر به من غض البصر، من طريق سهيل بن أبي صالح، به، والغدري في السنن
(647/2). ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا حماد، به، وأورده ابن كثير في تفسيره
(65/4) والسيوطي في الدر المتوفر (178/6).

٢٧٥
صورة النور ۳۱-۳۲

۴- حدثنا قتيبة، حدثنا لبیث بن سعد، عن ابن عجلان، عن
القاعع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال:
على كل نفس من بني آدم كتب حظه من الزنا أدرك ذاك لا محاولة،
فاعلم الزنا النظر، والأذان زناها الاستغامع، وليد زناها البطلش،
والأرجل زناها المشى، واللسان زناه الكلام، والقلب بهوى ويمنى وصدق
ذلك ويكذبه الفرج» (۱)。

۵- حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذنب، قال: حدثني خالٌي الحارث،
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «كتب الله على كل نفس
حظها من الزنا» (۲)。

۶- حدثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه،
قال: هذا ما حدثني أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «كتب على ابن
آدم نصيبه من الزنا أدرك لا محاولة، فاعلم زنيته النظر ويصدقها
الإعراض، واللسان زنيته النطق، والقلب التمني، والفرح بصدق ما ثم
ويكذب» (۳)。

قله تعالى «وَقَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضَبُونَ مِنْ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُونَ فِرْوَجَهُمْ وَلَا يَبْدِئ سَيِّئَتَهُمْ...»
أخيرني عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: لا ينظر العبد إلى شعر
مولاته، وكرهه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته.
فكانه تأولأ «أَمَّا مَلَكَتِ أَيَاكُنِّهَا».
وقال سعيد بن المسيب: لا تفرنكم هذه الآية التي في سورة النور

(۱) المسند (۳۷۹/۲) ورجاله ثقات إلا أن محمد بن عجلان أختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.
(۲) المسند (۳۴۴/۲) وإسناده صحيح.
(۳) المسند (۳۱۷/۲) وإسناده صحيح.
سورة النور

» أو ما ملكت أيانهن » إنما عنني بها الإمامة. لا ينبغي للمرأة أن ينظر
عبدها إلى جبينها ولا إلى قرطها ولا إلى شعرها ولا إلى شيء من
مهاجرتها (1).

7- حديثي ابن عمير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن
النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم» (2).
قال حبيبي بن سعيد: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حدثني واحدا
حديث نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا مع ذي
محرم. قال أبي: فحدثنا عبد الرزاق، عن العماري عبد الله، عن نافع,
عن ابن عمر ولم يرفعه (3).

8- أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال:
سألت أبا عبد الله عن المسيدة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة. قال: لا
يحل لها أن تكشف رأسها عند أهل الذمة. لأن الله تعالى يقول: "أو نساءهن" (4).

9- أخبرني أحمد بن محمد وزكريا بن حبيبي، قالا: حديثا أبو
طالب أن أبا عبد الله قال: نساء أهل الكتاب لا ينظرن إلى شعورهن يعني
شعور المسلمات. قال: وقد قال ذلك مكحول وغير واحد (5).

1) أحكام النساء (ص 39، رقم 7).
2) التصوير في صحيحه (رقم 143-147).
3) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1086). كتاب تفسير
الصلاة. في تفسير الصلاة، و المسلم في صحيحه (رقم 1338) كتاب المحج: باب سفر المرأة مع
محرم في الحج وغيره، من طريق عبيد الله بن عمر العماري، به، والحديث في المسند (12/2).
4) ثنا حبيبي بن سعيد، عن عبد الله، به.
5) أخرجه البخاري (رقم 1926) والمسند (1432). وانظر (الفتح الباري 2/568).
6) أحكام النساء (ص 28، رقم 98) والمسائل النفسية (149/2).

111- حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن دينار: عن بجالة البصري: "لا ما ملكت أبائكم؟" في القراءة الأولى إلا الذين لم يبلغوا الختم ملكت أبائكم.

(1) أحكام النساء (ص 29، رقم 72).
(2) العلل (ص 26، رقم 8/2).
(3) أحكام النساء (ص 34، رقم 92).
(4) أحكام النساء (ص 33، رقم 104).
سورة النور


قال أبو عبد الله: هو رجل ينظر إليها على حال لا ينبغي، فهذا أعجب إلي، ولم يسمع حديث السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، التابعون فغير واحد منهم عنه (١٠).

113- أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه قال: سألت أبا عبد الله حتى تنفسي المرأة رأسها من الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين ضرب على الصلاة وعقد، فتنفسي رأسها إذا بلغ عشر سنين (١١).

114- حدثنا سفيان بن عبيدة، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة ذكرت أن النبي ﷺ قال: إذا كان لإحداكم مكتاب فكان عنده ما يؤدي فلتتحجب منه (١٢).

(١) أحكام النساء (ص ٣٨، رقم ١١٣) .
(٢) أحكام النساء (ص ٤٠-٤١، رقم ١٤٣).
(٣) المستند (٣٨٨٩/٦) ونبهان هو المخزومي مولى أم سلمة قال فيه الحافظ في التنقيح: مقبول.
(٤) ذكره ابن حيان في الثقاف (٤٨٦/٥) . أخرجه أبو داود في سننه (٦٩٤) كتاب العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيحج أو يرث، من طريق سفيان، به. وأورده ابن كثير في تفسيره (٧/٦٠) والسيوطي في الدر المشروط (١٨٣/٦).
سورة التوبة

5- أخبرني عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن التابعين غير أولي الإربة، فقال: حدثنا أبو أحمد وأسود بن عامر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حديثه، عن ابن عباس في قوله:« والتابعين غير أولي الإربة من الرجال » الذين لا تستحيي منه النساء.

6- حدثنا عبد الزرقا، ثنا ماهر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على أزواجه النبي ﷺ مختث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي ﷺ يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإلا أدرت أدرت بشمان، فقال النبي ﷺ: « لا أرى هذا يعلم ما ها ها لا يدخل عليهن هذا » فتحجوه.

7- حدثنا وكيع، ثنا هشام، وابن عبيد، قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها، قالت: قال مختث لأخيها عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف غدا دلتك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان، فسمعوا النبي ﷺ فقال: « أخرجوا هؤلاء من بيوتكم فلا يدخلوا عليكم ».

(1) أحكام النساء (ص 30، رقم 119) والمسائل (334).
(2) المنسد (127/1). أخرج مسلم في صحيحه (رقم 1881) كتاب السلام: باب معت المختث من الدخول على النساء الأجنبية، وأبو دارد في سنده (رقم 81) كتاب اللباس: باب في قوله:« غير أولي الإربة » من طريق عبد الزرقا، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (51/91) والمسيحي في الدر المثير (185).
(3) المنسد (19/6). أخرج البخاري في صحيحه (رقم 4887) كتاب اللباس: باب إخراج المتشهدين بالنساء من البيوت، وسلم في صحيحه (رقم 8185) كتاب السلام: باب معت المختث من الدخول على النساء الأجنبية، من طريق هشام بن عروة، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (50/91).
سورة البقرة

118- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري أن نبهان حدثه أن أم سليمة حثته قال: كنت عند رسول الله ﷺ مصمعه، فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله ﷺ: "احتججا منه". فقلنا: يا رسول الله، أليس أمي لا يبصرون ولا يعرفنا؟ قال: "أفهموا أنتما لستما تبصراً؟".


120- أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سألت أبا عبد الله، وأخبرني الحسن بن الحسن قال: حدثنا محمد بن داود أن أبي عبد الله سأل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه وأمرأة ابنه وأم امرأته؟ فقال: هذا في القرآن ولا بد أن زمنته إلا لا نذكر وكذا.

زاد أحمد: فرضخ أن ينظر إلى شعورهن.

---

(1) المسند (2468/6) ويونس بن يزيد قال فيه الحافظ: ثقة في روايه عن الزهري وهذا قليل.

(2) في قوله تعالى: «ولم ينكرهم نعمة وجعلهم قبلا» (البقرة 284) قال ابن الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأورد ابن كثير في تفسيره (24/6) والسيوفي في الدر المنثور (181/6).

(3) أحكام النساء (ص 27-28، رقم 17).
سورة التوبة


قلت له: فابناته أمرأته. ينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبيده.

ما ذل ذلك إلا من في هذه الآية (1).

621- حدثنا عبد الواحد ورجل بن عبيدة قالا: ثنا ثابت بن عمارة، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى الأشجعي قال: قال رسول الله ﷺ: قال رسول الله ﷺ: 

"أيا امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية." (2)


(1) أحكام النساء (ص 32-33، رقم 89).

(2) المسند (2/648/4)، وإسناده حسن. أخرجه أبو داود في سننه (رقم 4173) كتاب النزل.

(3) المسند (2/648/4)، وإسناده حسن. أخرجه أبو داود في سننه (رقم 4174) كتاب النزل.

282
سورة التوبة

۶۲۳- حديثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة، قال: ثنا عمر بن مرة، قال: سمعت أبيا برداء، قلت: سمعت الأخر رجلاً من جهة يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "يا أيها الناس تواو إلى ربك فإني أ حو Elohim في اليوم مائة مرة".({1})

۶۲۴- حديثنا أبو أحمد، ثنا إسرائيل، ثنا أبي إسحاق، عن أبي المغيرة، عن حذيفة، قلت: كان في لساني ذرب على أهلي لم أعد إلى غيره، فذكرت ذلك للنبي ﷺ قال: "أين أنت من الاستغفار يا حذيفة إني لاستغفر الله كل يوم مائة مرة وأتوب إليه".({2})

۶۲۵- قال: فذكرته لأمي برداء بن أبي موسى، فحدثني عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "إني لاستغفر الله كل يوم ويلة مائة مرة وأتوب إليه".({3})

---

({1}) في سنة (404) كتاب الفقيه:باب فتنة النساء، من طريق سفيان، به.

({2}) المسند (297/54) أخرجه البخاري في الأدب المرود (رقم 271) ومسلم في صحيحه (رقم 644) من طرق عن شعبة، به، والحديث في المسند (271) ثنا عفان، ثنا شعبة، به، (287/6) ثنا وهب، ثنا شعبة، به، وأورده السيوطي في الدر المثير (187).

({3}) المسند (297/54) أبو المغيرة هو الباجي، وعمروف في اسمه، وهو مجهر، انظر (التقريب وأصوله). أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 653) والبخاري في الصغير (179/1) وابن حيان في صحيحه - الإنس贾ج (179/1) وحدثنا في المستدرك (17) من طريق أبي إسحاق، به. صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والحديث صحيح بما قبله، والحديث في المسند (397/5) 1397.4 من طريق أبي إسحاق به، وأورده السيوطي في الدر المثير (187).

({4}) أخرجه ابن ماجة في سنة (381) كتاب الأدب: باب في الاستغفار، والناساني في عمل اليوم والليلة (رقم 444) من طريق المغيرة بن أبي الحر الكدبي، ثنا سعيد بن أبي برداء، عن أبيه، عن جده مرفوعاً به، وإسناده حسن.

٢٨٣
سورة النور 243

277- حديثنا وكيع وعبد الرحمن ، المعنى ، وهذا لفظ وكيع : حدثنا
سفيان ، عن عبد الكريم الجوزي ، عن زياد بن أبي مريم ، عن عبد الله بن
معقل : أن أباه معقل بن مقرن المزني قال لابن مسعود أسمعت رسول الله
يقول : « الندم توبة » ؟ قال : نعم (1).

قوله تعالى : » وأنا خيراً الأطيار منكم ... "

278- حديثنا وكيع ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن
أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ : " تستأنف اليتيمه في نفسها ، فإن
سكنت فقد أذنت ، وإن أبت لم تكره "(2).

279- حديثنا أسود بن عامر ، ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي
بردة ، عن أبيه رفعه قال : " تستأنف اليتيمه في نفسها ، فإن سكنت فقد
أذنت ، وإن أبت فلا تزوج "(3).

(1) المصنف (6/411، رقم 4174) وأختلف في الحديث على زياد بن أبي مريم فإنهم جماعة عن
زياد بن الجراح عن عبد الله بن معقل ، و زياد بن الجراح قال فيه الخراف في التقرير : ثقة
معتنق ، و زياد بن أبي مريم قال فيه الخراف في التقرير : ثقة ، والجاحظ (1/285-384) فالأعفاء صحيح إن
شهادة الله تعالى ، وقد رجع الخراف ابن حجر في التهذيب أنه زياد بن الجراح ، والله أعلم ، وأخرجه
ابن ماجة (1/239-242) كتاب الزهد ، ياب ذكر الله ، والحاكم (4/243) والبيهقي
(1/1) من طريق زياد بن أبي مريم ، و الحديث في المصنف (237/247) من طريق زياد بن الجراح ، بـ و أورده
السيوطي في الدر المورث (187/27).

(2) المصنف (6/411) وإسناده حسن ، أخرجه الطحاوي في شرح ميعاني الآثار (96/4) وابن
خيار في صحيحه - الإنسان (2/474) والدارقطني في سنده (2/274) والحاكم (2/267-268) من طريق يونس بن أبي إسحاق ، بـ و صححه الحاكم على شروط
الشيخين ، وتعقبه الدمشقي بأنه على شروط مسلم ، قلت : يونس بن أبي إسحاق هو من رجال
مسلم ولم يخرج له البخاري في صحيحه إذ أخرجه له في كتاب القراءة خلف الإمام ، انظر
(1/239-242) كتاب الزهد ، ياب ذكر الله ، والحادي في المصنف (4/211) : ثنا أبو قطن ، ثنا
يونس بن أبي مريم.

(3) المصنف (6/411) ورجاءه ثقات إلا أن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عتمن ، أخرجه
الدارقطني في سنده (2/267) من طريق إسرائيل ، بـ و الحديث صحيح بما قبله.

284
سورة التوبة

169- حدثنا يحيى، عن محمد - يعني ابن عمرو - قال: حدثني
أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "تستأمر البتيمة في
نفسها فإن سكتت فهي إذنها وإن أبت فلا جزاء عليها". (1)

170- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عبد الله بن
الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، إذنها
صمتها". (2)

171- حدثنا سفيان، عن زيد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن
نافع بن جبير، عن ابن عباس يبلغ به النبي ﷺ: "الثيب أحق بنفسها
وليها، والبكر يستأمرها أبها في نفسها، إذنها صماتها". (3)

(1) المسند (2/476) وسنته حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة فهير حسن الحديث إن شاء الله
تمالي. أخرجه أبو داود في سنده (رقم 2096). كتاب التكلح: باب في الاستمرار.
والترمذي في جامعه (رقم 119) كتاب التكلح: باب ماجا، في إكراه البيجة على الترزيح،
والناساني في سنده (27/67) والطحاوي في شرح مماتي الآثار (88/6) باب حبان في
صحفية - الإسلام (1/106، رقم 2474) والبيهقي (17/16) من طريق من محمد بن
عمر، به. والحديث في المسند (2/476): ثنا عبد الواحد، ثنا محمد بن عمرو، به.
و (2/287) ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، به. والحديث صحيح بآ
قيل.

(2) المسند (246/246) ثنا ماك الفاروق (494/2) كتاب التكلح: باب استئناف
الثيب والأيم في نفسها، به. ومن طريق ماك أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1421) كتاب
التكبح: باب استئناف الثيب بالتكبح بالنفق والبكر بالسكرت، وأبو داود في سنده (رقم
98) كتاب التكلح: باب في التكبح. والترمذي (رقم 111) كتاب التكلح: باب استئناف
الثيب، ثنا ماجا، (رقم 1870) كتاب التكلح: باب استئناف البكر والثيب، والناساني
26/18). والحديث في المسند (27/1422، رقم 1366) من طريق مالك، به.

(3) المسند (219/1) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1372) بعد رقم (1421) كتاب
باب استئناف الثيب بالتكبح بالنفق والبكر بالسكرت، وأبو داود في سنده (رقم 2099) كتاب
التكبح: باب في الثيب، من طريق سفيان بن عبيد، به.
سيرة النور

۶۳۲ - حديثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «تستأمر
الثيب وستأذن البكر» قالوا: وما إذنها يأ سول الله ﷺ قال:
«تستكل»(۱).

۶۳۳ - حديثنا هشام، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «البكر تستأمر، والثيب تشوار» قبل
يا رسول الله ﷺ إن البكر تستحيي؟ قال: «سكتها رضاها»(۲).

۶۴۴ - حديثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع
ابن جبير بن مطعم، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «ليس للولي مع
الثيب أمر، واليهمة تستأمر فصنها إقرارها»(۳).

۶۵۴ - حديثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حديثي صالح بن
كيسان، عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جبير بن
مطعم، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «الأيم أولى بأمرها
واليهيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صمتها»(۴).

۴) المند (۷/۱۴۳) وسنده صحيح، آخره عبد الرزاق في الصنف (۱)، رقم
۲۳۷۳/۱۹۶: ثنا معمر. به. والحديث في المند (۲/۱۲۰-۱۲۵) من طريق يحيى بن أبي
كثير. به.
۵) المند (۷/۲۳۸/۴۲۹) وسنده صحيح قال فيه المفسر: صدوق يختيء. والحديث صحيح بما
قيله.
۶) المند (۷/۳۴۳) وسنده صحيح. وصلح بن كيسان بريزي عن نافع بن جبير بن مطعم وعن
عبد الله بن الفضل بن عباس عن نافع بن جبير. انظر (تهذيب الكمال ۵۹/۲) آخره عبد
الرزاق في الصنف (۷/۱۴۳، رقم ۲۳۷۳/۱۹۶) عن معمر. به. ومن طريق عبد الرزاق آخره أبو
ذارم في سنده (رقم ۲۱) كتاب التكاف: باب في الثيب، والساني (۷/۸۵).
۷) المند (۷/۱۱۹/۱۱۹) وسنده حسن لأجل محمد بن إسحاق، والحديث صحيح بيا قبله. آخره
النساني (۷/۴۸) من طريق يعقوب، به.
سورة النور

327 - حدثنا وكيع، ثنا سفيان، ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الأمم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمرون في نفسها وصمتها إقرارها».

327 - حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني لحي - يعني ابن سعد - قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: «الثيب تراب عن نفسها والبكر رضاها صمتها».

328 - حدثنا يونس بن محمد، ثنا لحي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن صالح - راسم الذي يعرف به [أبو] (1) تعيم النحام، وكان رسول الله ﷺ سماه صالحا - أخبره أن عبد الله بن عمر قال لعمرو بن الخطاب: اخطب عليّ أبنتي صالحة. فقال: إن له تناصي ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله ﷺ إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب، فانطلق زيد إلى صالحة فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك ليخطب ابنتك. فقال: لي يتناصي ولأكن لأبنتي فم وأرفع لحماك، أشهدك أنني قد أنكحتها ثلاثاً، وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر. فأتى رسول الله ﷺ فقالت: يا النبي ﷺ خطب عبد الله بن عمر أيتها فأناكحها أبوها بيتاً في حجره ولم

---

1 (المنسد 355/1) وعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مرهب قال فيه الهاتف في التقرير: ليس بالقرقر، والحديث صحيح ما قاله. وحديثه في المسند 154/11: ثنا أبو أحمد - وهو الزبير - ثنا عبد الله ﷺ، وخرج عبد الله ﷺ عن عبد الرحمن في المطبوع إلى: عبد الله ﷺ عن عبد الله ﷺ عن مرهب، وانظر ترجمة عبد الله ﷺ عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مرهب في تهذيب الكمال وفروعه.

2 (المنسد 242/2) ورواية عبد الله بن عدي عن أبيه مرسلاً: قال أبو حاتم: روي عن أبيه مرسلم لم يسمع عن أبيه، يدخل بينهما العرس بعمرة - ياء. انظر (تهذيب الكمال 242/2). قال: والمرس عن عميرة صحابي، وإن ياتي صحيح إن شاء الله تعالى. أخرج ابن ماجة في سنده (رقم 1787) والمطيري في الكبير (1/10)، من طريق الليث، وعابد.

3 (المفسرون 516/4) ورواية عدي بن عيسى عن أبيه - ياء. وحديثه في المسند (192/4): ثنا علي بن عباس وإسحاق بن عيسى، وابن عدي - ياء. ما بين المفسرون ساقط من المطبوع واستدركته من ترجمته في تعجيل المنتفع (ص 11-17).
سورة البقرة

يأمرها فاولصل رسول الله ﷺ إلى صاحب: «ابتثّك ولا تؤمرها»؟ فقال: نعم. فقال: «أشروا على النساء في أنفسهن وهي بكر» فقال صاحب: فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر، فإن له في مالي مثل ما أعطاه. 1

- 139 - حدثنا حسن وعفان، قالا: ثنا خلف بن خليفة، حدثني خفص ابن عمر، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: «تزوجوا الولد إن لم يكن الأيتام يوم القيامة». 1

- 140 - نهي رسول الله ﷺ عن التبتل. 1

- 141 - قال النبي ﷺ: «إن مكثر بكم الأم» 1

- 142 - حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن عماراً، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: عبد الله: كنت مع رسول الله ﷺ شباباً ليس لنا شيء فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكب الباء فلتروج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرح. ومن لم يستطع فعله بالصوم فإن الصوم له واجب». 4

1 المسند 97/21 وإبراهيم بن صالح قال تأل في الخلف في التجهيل: فيه نظر. ثم نقل الخلف قول الزبير بن بكار أن إبراهيم ولد في عهد النبي ﷺ وأنه لم يدرك القصة. والحديث أخرجه الحارثي في مسنده الطهاري وأبو ذكرى في الصحابة وأبو البقر في وردته كله من طريق الليث بن سمعد، به. و çık (تهجيل المنهج 16-17).

2 المسند 158/23 (رسنده حسن) وخصوص عن عمر بن بأخي أنس بن مالك. وذكر (تهجيل المنهج 180، والتربة وأصوله). أخرجه ابن حبان في صحيحه - الإحسان 16/148، رقم 245/120 - من طريق خلف بن خليفة به. والحديث أخرجه أبو داود في سنن (رقم 200) كتاب التكاح: ياب تزوج الأبكار، والساعين في سنن 166/66-176 من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا رضوان بن عبد بن أخ منصور بن زاذان، عن منصور - يعني ابن راذان - عن معاوية بن عزة، عن معقل بن سوار مغروبة به. ورسنده حسن، فذكره صحيح إذ شاء الله تعالى.

3 الوعوز (ص 438، رقم 484). وذكر الحديث الذي قبله.

4 المسند 214/1 (أخرجه البخاري في صحيحه، رقم 66) كتاب التكاح: ياب من لم يستطيع الباء فليصم، ومسلم في صحيحه (بعد رقم 1400) كتاب التكاح: ياب استحبابه.
سورة النور

٣٢٧ - حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،
قال: كنت أمشي مع عبد الله بن عمق، قال: من فقهه عثمان ققام معه يحدثوه، فقال له
عثمان: يا أبا عبد الرحمن، أنا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكر ما
مضى من زمانك، فقال عبد الله: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصى للفرج»، ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجهةٌ (.).

٣٢٨ - حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني سعيد بن أبي سعيد,
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة كلهم حق على الله: عون
المجاهد في سبيل الله، والناكح المستثف، والكاتب بريد الأداء» (.).

الترمذي في جامعه (رقمه ١٠٠١) والبيهقي (٧٧/٦) بين مادة: (٧٧/٥) من طرق عن الأعشى، به. والحديث في المسند
(١٢٢/١) مكتوب فتحاً، عنه الأعاصي، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (٢٤/١٥٤) والسويطي
(١٨٨/٤) في الدر المنثور.

الclkah لن تاقت نفسه إليه وجد مؤنة، والمحمدي (١١٥، رقم ٦٣/٣) والترمذي في جامعه
(رقمه ١٠٠٠) كتاب التكاح: باب ما جاء في فضل التزويج واحتله عليه، النسائي
(٦٧/٧) والفهري (٤٧/٦) من طرق عن الأعاصي، به. وأخرج ابن كثير في تفسيره
(١٨٨/٦) والسويطي.

(١) المسند (٣٧٨/١) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٦٩٠) كتاب التكاح: باب الصوم لن
خاف على نفسه الغزية، وفي التكاح (رقم ٣٦٥) باب قول النبي ﷺ: «من استطاع منكم
الباء فليتزوج»، وسماه في صحيحه (رقم ١٤٠٠) كتاب التكاح: باب استجواب التكاح لن
تاقت نفسه إليه وجد مؤنة، وأخرج داوود في سننه (رقم ٣٦٦١) كتاب التكاح: باب التحريض
(١٨٥٥) كتاب التكاح: ماجاً في فضل التكاح، والساتو (٧٧/٦) والبيهقي (٧٧/٧) من طرق عن الأعاصي، به. والحديث في المسند
(٤٤٧/١) مكتوب فتحاً، عنه الأعاصي، به. وأوردته ابن
كثير في تفسيره (١٨٨/٦) والسويطي في الدر المنثور.

(٢) المسند (٢٥١/٢) مكتوب فتحاً، عنه الأعاصي، به. اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، أخرجه البخاري.
(٥٥٨) كتاب فضائل الجهد: باب ما جاء في المجاهد والناكح وعين الله ياهر، وأخرج داوود في سننه (رقم ٤٥١٨) كتاب
ال حقوق: باب المكاتب، والساتو (١٦-١٦-٦٦١) وابن حيان في صحيحه - الإحسان
(١٣٥/٢) (١٥٩/٤) - والبيهقي في شرح السنة (٢٧/٢) وحقوق
(٢٩٣) (٣٤/٢) - والبيهقي في شرح السنة (٩/٢) وحقوق
البغوي: هذا حدث حسن، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٥٥/٦).
سورة التوبة

قوله تعالى: "الله نور السماوات والأرض..."

144 - ثنا سفيان بن عبيدة، عن سليمان بن أبي مسلم، سمعه من طاووس، عن ابن عباس، قال: كان النبي ﷺ إذا قام يتجه من الليل قال:

"لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ..." الحديث (١).

146 - ثنا معاوية بن عمرو، ثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الغزاري، ثنا الأزرائي، حدثني ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الدليمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو ... قال: وسمعت رسول الله ﷺ يقول: "إني الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل، فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل" (٢).

147 - ثنا أبو النضر، ثنا أبو معاوية - يعني شيبان - عن ليث، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب معرفة على غلافه، وقلب منكر، وقلب مصنف. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراحه فيه نوره، وأما القلب المعرفة فقلب الكافر، وأما القلب المشرف فقلب التنازل عرف ثم أدرك، وأما القلب المصنف فقلب فيه إيان وتفاق، فمثل الإمام فيه كمثل البقرة يدها الماء الطيب، ومثل التنازل فيه كمثل الفرحة يدها القيح والدم فأي اللدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه" (٣).

(١) المسند (٢٥٨/١٦). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٢). كتاب التهجرة: باب التهجرة بالليل، وسلم في صحيحه (رقم ٧٧٩) كتاب صلاة المسافرين: باب الدعا، في صلاة الليل، من طريق طاووس، به. وأورد ابن كثير في تفسيره (١١١).


(٣) المسند (٢٧/٣). وليث هو ابن أبي سليم قال فيه الحافظ: صدق اختلط جدا ولم يميز.
صورة النور

قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو والغسل.

٤٤٨- ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد، يعني ابن جعفر - عن أبيه - عن محمود بن لبيد - عن عثمان بن عفان، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من بني مسجدًا لله عز وجل بني الله له مثله في الجنّة». (١)

٤٤٩- ثنا أبو سلمة المزاعي، أبنا أنا ليث. ويوس، ثنا ليث، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن الوليد بن أبي الوثيد، عن عثمان ابن عبد الله - يعني ابن سراقة - عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أظل رأس غاز أظلها يوم القيامة».


٤٥٠- ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن جابر، عن عمر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: «من بني لله مسجدًا ولم كممحص قطعة لبضها بني الله به بيتا في الجنة». (٣)


١) المستند (١٥/٢٠). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٤٣٢) كتاب المساجد باب فضل بناء المساجد والجاهليين. والدارمي (١٦١) والرازي (رقم ٣٢٧) كتاب الصلاة: باب ما جاء في وقوع المساجد. وأبوب غزية (١٦١) وأبوب غزية (١٦١) والبهذي (٤٣٢) من طريق عبد الحميد بن جعفر. وقد وردت فيه أحاديث داروس في الطهار.

٢) المستند (١٥/٢) وإسناده حسن. أخرجه ابن ماجة (رقم ٦٣٤) من طريق الوليد بن الوثيد.

٣) المستند (١٥/٦١) وجابر هو الجعفي وهو شريف. انظر (القرطبة وأصروه). أخرجه البازار.-٣٠١
سورة التوبة

651- ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "من بنى لله مسجداً بني له البيت أوسوم منه في الجنة".1

652- ثنا أبو عامر، قال: ثنا سليمان بن يزيد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك".2

653- ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا ليمث - يعني ابن أبي سليم- عن عبد الله بن حسن، عن أمه فاطمة بنت حسن، عن جدتها فاطمة بنت رسول الله ﷺ، قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: "اللهُمَّ افتح لي ذنبني وفتح لي أبواب رحمتك"، وإذا خرج صل على محمد وسلم ثم قال: "اللهُمَّ افتح لي ذنبني وفتح لي أبواب فضلك".

قال إسماعيل: فقليت عبد الله بن حسن فسألته عن هذا الحديث فقال: كان إذا دخل قال: "رب افتح لي باب رحمتك" وإذا خرج قال: "رب افتح لي باب فضلك".3

---

1 كشف الأسئلة (رقم 401). 2- من طريق محمد بن جعفر، به والحديث صحيح، بإسناد. 3- من طريق محمد بن جعفر، به والحديث صحيح، بإسناد.

2 المسند (3/348/5) وأجره مسلم في صحيحه (رقم 471). كتب صلاة السافرين: "باب ما يقول إذا دخل المسجد والدارمي (3/296/2) والساني (2/53/2) وفي عمل اليوم والليلة (رقم 177). 4- وأجره عوانة (1/141/2) والبيهقي (2/441/1) من طرق عن سليمان بن يزيد، به.

وقد قررنا في مرويات الدارمي في التفسير، وأورده ابن كثير في تفسيره (3/138/2). أخرج الحجراوي (رقم 314) في كتاب السلاطين: "باب ما جاء ما يقول عند دخل المسجد، وابن ماجة (رقم 776) في كتاب المصادر: باب الدعاء عند دخل المسجد، من طريق عبد الله بن الحسن، به. وقال الترمذي: حديث واقعة حديث حسن وليس إسناده ينصل. وقاتله بتنا الحسن لم تدرك فائدة الكبر، إلا عاشت فائدة بعد النبي ﷺ أشهر 1. م. 4- من طريق أبي عبد الرحمن، به والحديث صحيح، بإسناد.
سورة التوبة

54 - قرأ على عبد الرحمن: مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسيع وعشرين درجة» (1).

55 - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة. وحجاج، قال: حدثني شعبة، قال حجاج: سمعت عقبة بن وهب، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن النبهان أنه قال: «فضل صلاة الرجل في الجماعة» (2) على صلتاه.

وقال حجاج: ولم يرفعه شعبة لي وقد رفعه لغيري. قال: أنا أهاب أن أرفعه لأن عبد الله بن النبهان كان يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

56 - ثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، قال: حيوة، حدثني ابن الهاد، عن عبد الله بن خياط، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» (3).

57 - ثنا وكيع، قال: ثنا أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الأخر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الفذ خمسا وعشرين درجة" (4).
سورة النور

۶۶۸ - ثنا أبى معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضع، وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضاً فأسلح الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينزل إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحظ بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحسسه، واللائكة يصلون على أحمد ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه." (1)

۶۶۹ - ثنا يحيى، عن عبد الرحمن بن عمار - قال أبى: وكان ثقة، وغال له أن عمارة بن أبي زينب، مدني - قال: سمعت القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ: "قضىت الجماعة على صلاة الفجر خمساً وعشرين". (2)

۶۶۱ - ثنا محمد بن يزيد، عن العوام بن خشب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي عمر، عن النبي ﷺ، قال: "لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن". (3)

(1) المسند (۲۵۴/۲). أخرج به البخاري في صحيحه (رقم ۶۷۷) كتاب الصلاة: باب الصلاة في المسجد، و (رقم ۲۰۷) كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و (رقم ۱۱۱۹) كتاب البشروء: باب ما ذكر في الأسراف، وأبو داود في سنده (رقم ۵۱۹) كتاب الصلاة: باب فضل المشي إلى الصلاة، والرمذي (رقم ۷۶۳) كتاب الصلاة: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المساجد، و (رقم ۲۸۱) كتاب الطهارة: باب تراب الظهر، و (رقم ۷۶۸) كتاب المساجد: باب فضل الجماعة، والبهقي (۱۳۱) من طريق الأعمش، به والحديث في المسند (۱۲۳/۷۶۵) حادي سبعة، وتسع وثلاثين، ودروس، وسبعون من طريق أبي هزيمة مرفوعاً، به.

(2) المسند (۲۵۴/۲) بإسناد صحيح.

(3) المسند (۲۵۴/۷۶۷) بإسناد صحيح. أخرج أبو داود في سنده (رقم ۶۷۷) كتاب الصلاة: باب ما جاء في جزور النساء إلى المسجد، من طريق العوام بن خشب، به والحديث في -
سورة التوبة

161- ثنا يحيى، عن محمد بن عمر، قال: ثنا أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا تمنعوا إماة الله مساجد الله، ويخرجون تفالت».(1)

162- ثنا إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا إماة الله المساجد، ويخرجون تفالت.».(2)

163- ثنا الحكم، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجلاً قال: (3) أبي يذكره عن أمه، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «لا تمنعوا إماة الله مساجد الله، ويخرجون تفالت.».(4)

المصدر: البخاري (3/361) وانظر إلى تفسير ابن كثير في تفسير السيدة فاطمة، أنظر إلى مصنف البخاري (6/351).
سورة النور

٦٦٤- ثنا يحيى بن غيلان، قال: ثنا ردود، حدثني عمرو عن أبي السمح، عن السائب مولى أم سلمة، عن أم سلمة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «خير مساجد الناس قفر بيوتهن». (1)

٦٦٥- ثنا هارون، ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني داذ بن قيس، عن عبد الله بن سويد الأنصاري، عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ﷺ، إنني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحب الصلاة معي، وصلاةك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاةك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاةك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاةك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي.»

قال: فأمرت فأتي بها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمها، فكانت تصل فيده حتى لقيت الله ﷺ رجلاً.

٦٦٦- ثنا يحيى، عن ابن عجلان، قال: ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله ﷺ، عن رسول الله ﷺ. قال: «إذا شهدت إحداكم العشاء فلا تمس طيباً». (2)

(1) المسند (٢٩٧/٦) وردت عن عبد سعد قال فيه الخلفان في التزية: ضعيف، والسائب ترجعه الخلفان في التزية (٩٩) ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في الثقات (٤٩٥/٤)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٨/١٦٨) والجامع (٨/١٠٧)، من طريق عمر بن الحارث، عن دراة أبي السمغ، عن أبي السائب، مولى بني زهرة، عن أم سلمة مرفوعاً، وأبو السائب اسمه عبد الله بن السائب وهو ثقة، والحديث صحيح الألباني في صحيح الجامع (٣٣٢٧)، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٧٧/٧١).

(2) المسند (٢٧٦/٦) وقال الهيثمي: رجله رجل الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري ورقة ابن حبان. انسى (مجلزم الرواند (١٣٢٤-٤٤)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٥١). أخرجه ابن حبان في صحيحه - الإحسان (٣/١٨٣، رقم ١٩٤٤) من طريق عبد الله بن وهب. وأورده ابن كثير في تفسيره (٧٧/٧١).

(3) المسند (٣٢٣/٦). أخرجه مسلم في صحيحه (٤٦٤ وما بعد) من طريق محمد بن عجلان، هو، والحديث في المسند (٣١٧/٣) أيضاً من طريق بكير، وهم، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٧٧/٧١).

٢٩٦
سورة التور 39

۷۷- ثنا عبد الصمد وعفان، قالا: ثنا حماد، عن أبي بكر، عن أبي قلاية، عن أسى، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المسجد».

۷۸- ثنا عامر بن صالح، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ أمر ببنيان المسجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب.

۷۹- ثنا سريج بن النعيمان، ثنا بقية، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة بن جندب، قال: أمزرا رسول الله ﷺ أن يتخذ المسجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها.


(1) المسند (٣/٣٧) ويتابعه صحيح. (۲) المسند (٣/٣٧٧) ويتابعه صحيح. (۳) المجلل (٣/٣٧) ويتابعه صحيح. (٤) المسند (٣/٣٧) ويتابعه صحيح. (۵) المسند (٣/٣٧) ويتابعه صحيح. (۶) المسند (٣/٣٧) ويتابعه صحيح. (۷) المسند (٣/٣٧) ويتابعه صحيح. (٨) المسند (٣/٣٧) ويتابعه صحيح. (٩) المسند (٣/٣٧) ويتابعه صحيح.
سورة النور

672- ثنا زيد بن الحباب، أنا حسين بن واقد، ثنا أبو غالب، أنه سمع أبياً أمامة، يقول: قال رسول الله ﷺ: "التفل في المسجد سبعة ودفنته حسنة". ١

673- ثنا إسحاق بن عبيد، حدثني حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضري بن لاحق، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليقصوها ولا يلقيها في المسجد". ٢

674- ثنا محمد بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله - يعني ابن كرز - عن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه حشرة أخذها ليطرحها في المسجد، فقال له رسول الله ﷺ: "لا تفعل، ارتدوا في ثوبك حتى تخرج من المسجد". ٣

675- ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، عن معمر، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة، أن أبي هريرة قال: قال أرحب بن فعال في المسجد، فتناولته الناس، فقال لهم رسول الله ﷺ: "دعوه فأعرفوا على بوله سجلاً أو ذنوباً من ماء، فإنما يعثون ميسرين ولم تبعثوا ممدوحين". ٤

---

١ المسجد، من طريق شعبة، به، والحديث في المسند (١٨٣/٣، ٢٣٣، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨٩).
٢ المسند (٤٦)، وإسحاق، والحديث صحيح، في مجموع الزوائد (٢٠٢/٢)، وأفرد السيد في الدر المثير (٢٠٤/١، ٢٠٤/٧).
٣ المسند (٤٦)، وإسحاق، والحديث صحيح، في مجموع الزوائد (٢٠٢/٢)، وأفرد السيد في الدر المثير (٢٠٤/١، ٢٠٤/٧).
٤ الجزء الثاني من طريق من ابن شهاب الزهري، به، والحديث في المسند (٢٣٩/٢، ٢٩٣) من طريق من أبي هريرة مرفوعاً، به، وأوردنه ابن كثير في تفسيره (١٨/٦).
سورة التوبة 38-39

67- ثمان سفيان، عن يحيى، عن أسنود، قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال رسول الله ﷺ: "أهربوا عليه ذنوبا أو سجلا من ما ".

68- ثنا يحيى، عن ابن عجلان، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تتشد فيه الأشعار، وأن تتشد فيه الصلاة، وعن الخلق يوم الجمعة قبل الصلاة.

قوله تعالى "رجال لا تلههم تجارة..."

67- حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الله بن بغير، حدثني أبو عبد رب، قال: قال أبو الدرداء، ما يسري أن أقوم على الدرج من باب المسجد فأشترى وأبيع فأصيب كل يوم ثلاثمائة دينار، أشهد الصلاة كلها في المسجد، ما أقول إن الله عز وجل لم يحل البيع ويعمر الربا، ولكن أحب أن أكون من الذين لا تلههم تجارة ولا يبيع عن ذكر الله".

(1) المسند (3/111) وإسناده صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 241) كتاب الوضوء، باب صب الماء على الورق في المسجد، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (588/9).

(2) المسند (179/2) وإسناده حسن. أخرجه أبو داوود في سننه (رقم 709) كتاب الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، والترجمي في سننه (رقم 322) كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهة البيع والشراء وإنشاد الصلاة والشرع في المسجد، والساتي (2/47-48) من طريق محمد بن عجلان، به. وقال الترمذي: حديث حسن، والحديث في المسند (216/2) تنا على، بأسحاق، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني أسماء بن زيد، عن عمرو بن شعيب، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (587/6).

(3) الزهيد (48/2) وأبو عبد رب هو الدمشقي الزاهد قال فيه الخلفان في القريب: مقبول.

وذكره ابن حبان في الثقات. أنظر (تهذيب التهذيب 152-153).
سورة النور ۷۸-۷۹

۷۸- ثنا عثمان بن عمر ، أنا مالك بن مغول ، عن سليمان الشيباني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي ﷺ اتخاذ خاتم فلبسه ، ثم قال: "شغفني هذا عتمكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة". ثم رمي به.(۱)

قوله تعالى "ليجزيم الله أحصى ما عملوا وزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب".

۷۹- ثنا سريج ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن دراج أبا السمح حدثه عن أبي الهิثم ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "يقول الرَّب عز وجل يوم القيامة: سبعلم أهل السموات وهم أهل الكرم". فقال: "فقبل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: " من مجالسالذكر في المساجد".(۲)

قوله تعالى "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لستخليفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنهم لهم دينهم الذي ارتبطي لهم".

۸۸- ثنا بهز ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا سعيد بن جمّهان (ح) وعبد الصمد ، حدثني سعيد بن جمّهان ، عن سفيّة ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك".(۳)

---

(۱) المسند (۲/۷۱۷) (مُشَارِفِي ثُلُثّة صحابي) مُشَارِفِي ثُلُثّة صحابي

(۲) المسند (۳/۶۸) وفي ترجمة دراج عن أبي الهيثم ضمّ أنّ (تَلْقَبَ وَأَصْوَلَ) أَخِرُهُ أبو يعلى في مسنّد (۱/۹۳۴) (مُشَارِفِي ثُلُثّة صحابي) مُشَارِفِي ثُلُثّة صحابي

(۳) المسند (۶/۷۸۲) (مُشَارِفِي ثُلُثّة صحابي) مُشَارِفِي ثُلُثّة صحابي

۲۰۰
سورة النور

قال سفيحة: أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنةين، وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنوات، وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنين، وخلافة علي رضي الله عنه سنتين، رضي الله عنهم.

- انظر حديث أبي سعيد الخدري المتقدم في سورة يوسف، الآية 14

سورة القدر 55-58-9-5

682 - ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي سلمة، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ:

«بشر هذه الأمة بالصبر، والقيامة، والوحدة والنصر والتمكين في الأرض»

وهو يشكو في السادسة، قال: «فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب» (11).

قال عبد الله: قال أبي بن أبي سلمة هذا: المغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز بن مسلم القسلسي.

قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ليسأذناكم الذين ملكت أيانكم..."

حدثنا أبو قتيبة سالم بن ثقيبة، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذكرى الحديث. قال أبو بن: وبلغني عن ابن مهدي، عن حسين بن عرفة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن هذا الحديث. قال: أخبرني من ابن أبي حضرة، عن سفيان، قال: حدثني أبو حضرة، عن أبي عبد الرحمن السليم في قوله: "ليسأذناكم الذين ملكت أيانكم" إذا عني بها النساء (12).

 قوله تعالى: "وإذا بلغ الأطفال منكم الحكم فليسأذناكم كما استأذن الذين
منقبلهم..."

683 - أخبرني عبد الملك الميمني، قال: حدثنا ابن شبيب البحبري،
قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن
ابن المسيب، قال: يستأذن الرجل على أمه فإنه تزلت: "وإذا بلغ الأطفال
منكم الحكم فليسأذناكم" (13).

(1) المسند (12/12). وإسناده حسن. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زواجته على السيد
(2) المسند (12/12) : حدثني أبو بكر محمد بن عبد الرحمن البراز، عن ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي بكر، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب، مَرْفًأ به. وإسناده صحيح. وحديث في
(3) المسند (12/12) من طريق الراي بن أبي، به، وأبو داود ابن كثير في تفسيره (287/16).
(4) أحكام النساء (ص 77، رقم 71.
(5) أحكام النساء (ص 77-78، رقم 118.

2-2
سورة النور 24-69

حدثنا وكيع، قال: حدثني داود بن سوار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سهقاً".

قلت أبي: حالفوا وكيعا في اسم هذا الشيخ، يعني داود بن سوار، قال: أبي: وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن والبرساني: سوار أبو حمزة (11).

حدثنا النضر بن إسماعيل بن حازم أبو المغيرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: يتغير الغلام في سبع ويلحل في أربع عشرة، ويتنهي طوله في إحدى وعشرين، ويسكنع عقله في ثمان وعشرين، فلا يزداد عقلا إلا بالتجربة (12).

قوله تعالى "ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتنا تأكلوا ..."

24-68- ثنا يزيد بن عبد ربه، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده، أن رجلاً قال لكبته عليه: إنا نأكل وما نشيع. قال: "فلعلكم تأكلون مفترفين، اجتمعوا على طعامكم وأذكروا اسم الله تعالى عليه ببارك لكم فيه" (13).

(1) العلل (11) 68/744، والسند (21) 68/752، ودار بن سوار هو سوار بن داود أبو حمزة الصريفي البصري. وقد روى عنه وكيع قلبه اسمه وهو حسن الحديث في المتابعتين والشهادات، انظر (التذكير 270) 11/792، كتاب الصلاة.
(2) السند (3) 11/404، ودار بن سوار هو سوار بن داود أبو حمزة الصريفي البصري. وقد روى عنه وكيع قلبه اسمه وهو حسن الحديث في المتابعتين والشهادات، انظر (التذكير 270) 11/792، كتاب الصلاة.
سورة النور 2:27-28

- أخبرني محمد بن أبي هارون أن سندي الخوازمي حديثهم قال:
  ستلأ أبو عبد الله. وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه، حدثه
  قال: حدثني أحمد بن القاسم. وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن
  القاسم: أن أبا عبد الله ستلم عن الرجل ينظر إلى شعر حميته؟ فقال: أليس
  يقول سعيد بن جميل وقرأ الآية: ليس عليكم جناح؟ ثم قال سعيد: لا
  أراها فيهم.

قال: وقال على عكرمة أنه ستلم عن العم لم يذكر مع ذكر من القرابة.
كالآب والأخ ومن سواء؟ قال: من أجل ألا يصفها لأبه من طريق النكاح.
قال سندي: لم لم يذكر فيه من يرى الزينة يقال إنه من قبل ولده يصفها
إلى لده من طريق النكاح.

قال أبو عبد الله: وإنها تأويل من عكرمة(1).
قوله تعالى: "إذا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على
أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنهو ...".
ستلأ أبو عبد الله عن الوايلي يقول: هو في حرج من ذبح أو حلب، ترى
 أن يلتمس إن ذبحنا أو حلبنا؟ فقال: لا يعينني أن يذهبوا ولا أأن تخلفوا
ولا أن تخلفوا الوايلي. ثم تلا هذه الآية. وإذا كانوا معه على أمر جامع
لم يذهبوا حتى يستأذنهو"(1).

87- 687- ثنا بشير، عن ابن عجلان، عن سعيد الميبري، عن أبي هريرة.
قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليس، فإذا
أراد أن يقوم فليس، فليس الأول بأحق من الآخر"(3).

(1) أحكام النساء (ص 34-35، رقم 99).
(2) الربع (ص 3، رقم 469).
(3) المسند (2:230) ومحمد بن عجلان قال فيه الخائف في التقرب: ضعيف. وأوردته ابن كثير في تفسيره (94/16).

204
سرة النور ۲۲-۳۴
قوله تعالى: فاً فنيذذ الذين يخالفون عن أمره أن تصبحهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

۲۲- ثنا حيدر بن نجاح، ثنا معيمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "مثلهم كمثل رجل استوقد ناراً، فلم أضاءتهما ما حولها جعل البرق وهذه الدرواب التي يقعن في النار يعنون فيها، وجمل يحجزهن ويغلبنها فتتحم فيها". قال:
فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ به جزؤكم عن النار: هلم عن النار هلمن عن النار هلمن فتغمبون فيها". (۱) 

۲۴- ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: "قال رسول الله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"." (۲)


۲ - المسند (۲۲۸۷/۲ ۱۳۳۱). أخرجه البخاري في صحيحه (۱۷۸۲/۴ ۱۳۳۱)، بعد رقم ۱۷۸۲. كتاب الفضائل: باب شنته عليه. عن أبيه... من طريق عبد الرزاق، به. وأورده ابن كثير في تفسيره (۲۲۸۷/۲ ۱۳۳۱).

تفسير سورة الفرقان

آية 14-1

قوله تعالى: «... ليكون للعالمين نذيرا»

191- حديثنا عبد الصمد، ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثنا زياد، عن ممسن، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «أعطيت خساً لم يعطهن النبي ﷺ، ولا أقولهن فخراً: بعثت إلى الناس كافة الأحرام والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحمل لأحد قليًا، وجعلت لي الأرض مسجداً وطوراً، وأعطيت الشفاعة نافختها لأمني، فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً».

قوله تعالى: «لا تدعوا اليوم ثورًا واحدًا وادعوا ثورًا كثيرًا»

191- حديثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «إن أول من يكسب حلة من النار إبليس في ضعها على حاجبه ويسحبها وهو يقول: يا ثورها، وذريته خلفه، وهم يقولون: يا ثورهم، حتى يقب على النار، ويقول: يا ثوره، ويقولون: يا ثورهم. فيقال: لا تدعوا اليوم ثورًا واحدًا وادعوا ثورًا كثيرًا».

(1) المسند (2/3) وفي إسناده، يزيد وهو ابن أبي زياد الفراهي، قال فيه الخليفة: ضعيف. وقد روى له مسلم مرةً بغيره، فهو حسن الحديث في التأيعات والشراذ. انظر (التقريب وأصول). والحديث صحيح فقد أخرج مسلم في صحيحه (رقم 521) من حديث جابر بن عبد الله، الأنصاري مرفوعًا له، والحديث في المسند (1/245/11) من طريق يزيد بن أبي زياد، و(4/168) من حديث أبي موسى الأشعري، و(1/168, 148) من حديث أبي ذر.

(2) المسند (2/3) وفي إسناده، علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. أخرجه الظاهري (141/18) وأبو حاتم - كما في تفسير ابن كثير (1/69) - من طريق حماد بن حبان، والحديث في المسند (3/153, 152) من طريق حماد، و(4/15) من طريق حماد.

206
سورة الفرقان 26:48
قوله تعالى: {الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يومًا على الكافرين عسيراً}

692 - حديثاً حسنًا، ثنا ابن لهيعة، ثنا درك، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله ﷺ: »يومًا كان مقتدارًا، خمسين ألف سنة« ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله ﷺ: »والذي نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلة مكتوبة يصلبها في الدنيا (1)«.

قوله تعالى: {وإن السماوات وما فيها طهوراً}

693 - حديثاً أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن عبد الله، وقال أبو أسامة مرة: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل يا رسول الله، أنتموا من بشر بضاعة؟ - وهي بشر يلقى فيها الحيض والتنين وطؤم الكلاب - قال: {الماء طهور لا ينجس شيء} (2).

(1) المسند (75/2) وعبد الله بن لهيعة صدرى اختلف بعد احترام كتبه، وفي رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيف. أنظر (التقرير وأصوله). أخرجه أبو يعلى في مسندة (275) من طريق الحسن بن موسى، قال: قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناده حسن على ضعف في رأيه. أنظر (مجمع الزوائد 137/8) وأورده ابن كثير في تفسيره (117/6).

(2) المسند (73/2) وعبد الله بن عبد الله - أو عبد الرحمن - بن رافع بن خديج، قال فيه الخافق: مستر. وذكره ابن حبان في القطان (71) فهو حسن أخذته في التابعات والشواهيد. أخرجه أبو داود (رقم 27) كتب الطهارة: باب ما جاء في بشر بضاعة، والترمذي (رقم 66) كتب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجس شيء، والنسائي (117/6) ابن الجاردي في المنتفق (رقم 47) من طريق أبي أسامة حمد بن أسامة، أخرجه والترمذي: هذا حديث حسن، وقد جرى أبو أسامة هذا الحديث، ثم قرأ أحد حديث أبي سعيد في بشر بضاعة أحسن ما روي أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وأخرجه المسند (86/3) من طريق سفيان بن صديق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، به. وأخرجها أحمد (16/5) من طريق مطرف، عن خالد بن أبي نفع، عن ابن سعيد الخدري، عن أبيه مرفوعاً به، وقال خالد بن أبي نفع في الخبر: مقبول. وذكره ابن حبان في القطان (71/6) فهو حسن الحديث في التابعات والشواهيد. وأخرجه أحمد (537/3) والطحاوي (117/6) والدارقطني (73/8) والبيهقي (579/6) من طريق محمد بن أبي يحيى، عن أبيه مرفوعاً. قاله سعد بن سعد الساعدي... فذكره مرفوعاً. وقال البيهقي:
سورة الفجر 42-42

قوله تعالى ۷۰۰۰ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة من أراد أن يذكر ...
۷۰۰۰- ۷۰۰۱ حديثي ابن مهدي، عن أبي الأشهب، عن الحسن قال: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة من أراد أن يذكر أو أراد شكرًا قال: من عجز بالليل فإن له في النهار مستحب، ومن عجز في النهار كان له في الليل مستحب قال: إلا يزال العيد بخير ما إذا قال: قال الله، وإذا عمل عمل لله عز وجل)

قوله تعالى ۷۰۰۱ وعباد الرحمن الذين يشرون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ۷۰۰۲
۷۰۰۲- ۷۰۰۳ حديثي أسود بن عامر، أنا أبى بكر، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالي، عن النعاس بن مقرن قال: قال رسول الله ﷺ: وسرب رجل رجلاً عنة، قال: فجعل الرجل المسرب يقول: عليك السلام، قال: قال رسول الله ﷺ: "أما إن ملكاً يبئسك يذب عليك كلما يشتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به، وإذا قال له: عليك السلام، قال: لا بل لك أنت أحق به" (٢)

(فلما إسند حسن مرسل، والحديث صحيح أحمد ابن ميمون، ابن حزم، انظر) (التلخيص الخبير ٢٥٤/۷). وأوردته ابن كثير في تفسيره (١٢٤/۶) والسيوطي في الدر المتنور (١٦٩٩/۷). وقع في مطبعة السنة الكبرى للبهائي، ذهب بهذا، وهو خطأ مطبعي، نقص جاء على الصواب في الجوهر النفي لابن التركماني المطبوع بذيل السنة. وذكر الألفاظ ابن سعد في إجابة المهرة (٢٢٢/۱) أنه وقع اختلاف في أصل التأرخت، ثم قال: والصواب أنه (عن أم) كما في رواية حانين بن إسمايل (١). ورواية حانين بن إسمايل عن محمد بن أبي بكر بن عائشة. البهائي والطحاوي.
(١) الزيادة (٢/۲) ويستدده صحيح إلى الحسن البصري، ورحمة الله، (٢) المسند (٥/٤٤٥) ورواية أبي خالد الوالي عن النعاس بن مقرن مرسلة. انظر (تهذيب الكمال ١٦/۶، وتهذيب التهذيب ٣٧/١۷). وقال ابن كثير: إسنا حسن ولم يخرج له. انظر (تفسير ابن كثير ٦/١٣٢) وأوردته السيوطي في الدر المتنور (٢٢٧/۷).
سورة الفرقان ۱۳-۲۷-۷۷-۹

۱۹۶- حدثنا يزيد، أنبئنا أبو الأشوه، عن الحسن في قوله عز وجل:
«وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هؤلاء قال: حلماء لا يجهلون وإن جعل عليهم غفروا» (۱).

وقوله تعالى: «إنها سأة مستقرة ومقامة»


وقوله تعالى: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما»

۱۹۸- حدثنا عاصم بن خالد، حدثني أبو بكر بن عبد الله، عن ضمرة، عن أبي الدرداء، عن النبي، قاله قال: من فقه الرجل رفقه في معيشته» (۲).

(۱) الزردة (۱۴۵/۲) وإسناده صحيح إلى الحسن البصري، رحمه الله تعالى.
(۲) المسند (۱۳۳۷/۱۰) وأبو عبيد هو عبيد بن أبي عبيد الفسقي قال فيه الحافظ: ضعيف. انظر (التقريب وأصوله). أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۷۵/۳۴)، وحكمه في تفسيره (۱۳۵/۸). وانظر (القول الصادق) ص ۵۸-۵۷، الحديث السادس، وأوردته ابن كثير في تفسيره (۱۳۵/۸).

وقال: لم يخرجوا.
سورة الفرقان 77:9-18

77- حدثنا أبى عبيدة الحداد، قال: ثنا سكين بن عبيد العزيز العبدي، ثنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبيد الله بن مسعود.
قال: قال رسول الله ﷺ: ما عال من اقتصد (1).

78- حدثنا أبى عبيدة الحليبي، عن حبىء، عن يزيد بن أبي حبيب في قول الله ﷺ: والذين إذا أنفقوا لم يسرفو ولم يعترو قال: أركل أصحاب محمد ﷺ كانوا لا يأكلون طعاما يلتسمون به نعما ولا يلبسون ثيابا ينتمسون جمالا وكانت قلوبهم على قلب واحد.
فوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلاها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق (2).


---


(2) الزهاد (صف 254) - طبعة الريان، القاهرة 1426 هـ.

(3) المسند (436/1/1). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 6791) كتاب التفسير.
سورة الفرقان 2: 27-34

- حدثنا يبن أسد، حدثنا شعبة، حدثنا واصل الأحذب قال:
  سمعت أبا وائل يقول: قال عبد الله: سألت رسول الله ﷺ: أي الذنب
  أعظم؟ فذكره.

- حديثا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن وائل، عن أبي ربيعة.

- عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ: فذكره.

- حديثا علي بن حفص، حدثنا ورقة، عن منصور، عن أبي
  وائل، عن عمرو بن شريح بن منبج. عن عبد الله: قلت يا رسول الله: أي
  الذنب أعظم؟ فذكره تم قرأ «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر» إلى
  «همانه».

- حديثا أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله
  قال: سأل رسول الله ﷺ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو
  خلقك»، قال: ثم قال: أقرآ: «أن تقتل ولدك أن يطعم مك»، قال:
  ثم قال: «أن تزاني حليمة جارك»، قال: قال عبد الله: فأنزل الله
  تصديق ذلك: «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
  التي حرم الله إلا بالحق ولا يزرون ومن يفعل ذلك يلق أثاما».

- قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة،
  عن منصور، عن سعيد، قال: أمرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن أسأل ابن
  عباس عن هاتين الآيتين: «فمن يقتل مؤمنا محتمدا فجزاؤه جهنم» وسأله:
  فقال: لم ينسخها شيء.

(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2) المسند (1/478, رقم 3712) وإسناده صحيح.

311
سورة الفرقان (18 - 27.7
ومن هذه الآية (والمذنن لا يدعون الله إلا إذ كره) قال: نزلت في أهل الشرك، قال حجاج: الشرك: الجاهلية. قال أبو عبد الله: وهم شعبه، إذا هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبي زر. وسمعت أبو عبد الله يقول: نزلت التي في الفرقان بعقة إلى قوله.
"ويخلد فيه مهاناً قال أبو عبد الله: هي مثلثة." (1)


6- 7 ثنا هاشم، قال: ثنا أبو معاوية، يعني شيبان، ثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس الأشجعي، قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الرداعة: إنا إنا هن أربع، أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تبتغوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنو، ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشج عليهن مثني إذ سمعتهن من رسول الله ﷺ. (3)
"قوله تعالى: إلا من ظلم وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سبتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما".

7- 7 ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن المعروي بن سويد، عن

(1) المختصر (2/6) للبياني.-
(2) المختصر (8/7) وإن عاده حسن. وإليه صحيح مملوكي، وأورده ابن كثير في تفسيره.
(3) المختصر (7/8) وإن عاده صحيح. أخرج الطبراني في الكبير (7/39، رقم 1316) من طريق منصور به وأورده ابن كثير في تفسيره (13/6).
سورة الفرقان 007:2-4


"فكان كل سبعة حسنة" .

قوله تعالى: "والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجهن وذرياتنا قرة أعين" واجعلنا للمتقين إماماً

7:8-7:8


211
سورة الفرقان 76-74

أولًا: "وَإِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَذَٰلِكَ يَوْمٌ غَيْرُ مِّثْلِهِ".

قوله تعالى: "خالدين فيها حسن مستقر ومقاما).

ثانيا: "ثُمَّ حَسِنَ حَيَّكَ، حِيْيَ حَيَّ بِن عَبْدِ اللَّهِ، عَن أَبِي عِبَدِ الرَّحْمَنِ الْخَالِيِّ، حَدَّثَهُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَروٍ، أَن رَسُولَ اللَّهِ سَمَّى قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غَرْفَةٌ تَرَى ظَاهِرَهَا مِن بَاطِنَهَا وَبَاطِنَها مِن ظَاهِرَهَا". قال أبو موسى الأشعري: من هي يا رسول الله؟ قال: من أولان الكلام وأطعم الطعام، ريت لله قائما والناس نيام.

ثالثًا: "ثُمَّ عَيْدُ الرَّزَاقُ، أَنَا مَعْمِرُ، عَن يَحِيِّي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي مَعْنَىٰ(٣١)، عَن أبي مَالِكِ الأَشْعَرَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غَرْفَةٌ تَرَى ظَاهِرَهَا مِن بَاطِنَهَا وَبَاطِنَها مِن ظَاهِرَهَا، أُعَدِّها اللَّهُ مِن أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَلَّاَنَّا اللَّهُ وَرَبِّ الْكُلَّمَ وَتَابِعِ الصَّيْامِ وَصَلِّي وَنَاسِبِ النِّيَامِ".".

(١٠) في المطبوع: «الذي» وهو خطأ.

(١٠) المسند (٦٧/٥٨) وابن ذكرى ابن جي bisa في الثقافات (١٩٢٩/١٩) والخافط في التمكين.

(٣٠) ولم يورد فيه جرحا ولا تعديل. رتباه بسير بن محمد السختياني، ثنا عبد الله به.

(٣١) أخرجه البخاري في الأدب الفرد (٧٩) ثنا عبد الله به، رضي الله عنه.

(٣٢) أخرجه البخاري في الأدب الفرد (٧٩) ثنا عبد الله به، رضي الله عنه.

(٣٣) أخرجه البخاري في الأدب الفرد (٧٩) ثنا عبد الله به، رضي الله عنه.

(٣٤) أخرجه البخاري في الأدب الفرد (٧٩) ثنا عبد الله به، رضي الله عنه.

(٣٥) المسند (٦٧/٤٧) وابن جي bisa في الثقافات (١٩٢٩/١٩).

(٣٦) ثم نهى عن أبي مالك الأشعري وما أراه.

(٣٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٩٣) كتاب، يورد به من طريق ابن جي bisa في صحيحه.

الإحسان (١٩١/٣) والطياري في الكبير (١٩٢٩/١٩). وأخرجه:

٣١٤
تفسير سورة الشعراء


وقال: قلما ترأى الجمعان قال أصحاب موسى، تراه: قلما ترأى الجمعان.

كلا إن معي ربي سيهدين يقولون في الغون على فرعون، يقول تعالى، ولا تخزني يوم بيعون يوم لا يدفع مال ولا بيت.

فسمعته يقول: اللهم لا تخزني يوم القيامة.

قال ابن البرك: يحيى بن حسان من أهل بيت المقدس وكان شيخا كبيرا.

حسن الفهم.

وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين.

قرأت على أبي: ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عمرو، عن قبيصة ابن مخارق ووهب بن عمرو قال: لما تزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنذر عشيرتك الأقربين.

قال أبو: كذا قال ابن عدي: وهب بن عمرو، وإنما هو زهير بن عمرو.

البرمذي (رقم 1985) كتاب البر: باب ما جاء في قتل المورف، و (رقم 2549) كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في غرف الجنينة، وعبد الله بن أحمد في زوايثه على المستند (156/11).

من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن التميم بن سعد، عن علي بن أبي طالب مرفوعا، به: وعبد الرحمن بن إسحاق هو الواسطي، قال في الحافظ في التربت: ضعيف، فأخذ بحسن جميع طرقه والحديث الذي قيله، والله أعلم، وأوردته البيروتي في الدر المدثر (286/7).

(1) للرد على الزادة والجملة ص 47.
(2) المند (2435) روايه صحيح، وأوردته البيروتي في الدر المدثر (286/7).
(3) للمول (85، رقم 3).

410
سورة الشعراء 216

712- ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن الأعمش، عن المهال، عن عباد بن عبد الله الأدبي، عن علي، قال: لما تزالت هذه الآية فأنذر عشيتك الأقربين، قال: جمع النبي عليه السلام من أهل بيته فاجتمع ثلاثون، فكلوا وشربوا، فقال لهم: من يضمن عندي ديني وموعيدي ويكون معي في الجنة، سيكون خليفتتي في أهلي؟ فقال رجل لم يسمعه شريك: يا رسول الله، أنت كنت بحراً من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال الآخر: فنعرض ذلك على أهل بيته، فقال علي: أنا!

713- ثنا عبد الزواق بن همام، ثنا ماهر، عن همام بن مته، قال:

هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله ﷺ، قال: وَالَّذِي فَنَّسْ مُحَمَّدٍ بِهِ لَّا يُسْمَعُ يَبِي أَحَدٍ مِّن هَذِهِ الْأُمَّةِ رَأِيَةً وَلَا يُهْوَدُونَ وَلَا نُصْرَانِي رُمَاتٍ وَلَمْ يُؤْمِنَ بالذي أرسلته به إلا كان من أصحاب النار. (1)

714- حدثنا عبد الله بن غيير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما أنزل الله ﷺ غزوة، وَأَنْذَرَ عَشِيْتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قال: أتى النبي عليه السلام فصعد عليه ثم نادى: يا صباه، فاجتمع الناس إليه، بين رجل يجيء إليه، وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله ﷺ: يا بني عبد المطلب، يا بني نهر، يا بني لؤي، أرأيت لو أخبرتم أن خيلى يسفع هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقاتكم، فقالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تب الله كسائر اليوم أما دعوتنا إلا هذا فأنزل الله ﷺ.

(1) البخاري (111/11) وفضائل الصحابة (7/200، رقم 1192) وعبيد بن عبد الله الأدبي قال فيه المعتزل في التقرب: ضعيف. وشريك النخعي قال فيه المعتزل في التقرب: صدوق. يخطي، كثيرا. وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (17/212، رقم 1420) في غرنا، وَثَا أبُو عوانة، عن عثمان بن المغيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذ، عن علي عليه السلام. وعده، قال: فالحديث صحيح إن شاء الله والله أعلم.

(2) البخاري (127/8) وابن Thickness، وهو في صحيح همام برقم 190. وأورد، ابن كثير في تفسيره (176/9).

316
سرة الشعراء 416

زو جبل فيت يا أبي ل定点 وكتب

715-ثناء وكعاب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لما نزلت "أنتذر عشترك الأقرین" قام رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: "يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شينا، سلوني من مالي ما شئت".

716-ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا زائدة، ثنا عبد الملك بن عمر، عن موسى بن نحل، عن أبي هريرة، قال: لما نزلت هذه الآية "أنتذر عشترك الأقرین" دعا رسول الله صل الله عليه وسلم رقية فمضى فيرفل: "يا معشر قريش، أنتذروا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب بنяти أنذروا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد مناف أنذروا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنذروا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنذروا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنذروا نفسكم من النار، فإن الله ما أملك لكم من الله شينا، إلا أن لكم رحمة ساblindها بلالها".

717-ثنا حسن، ثنا شيبان، عن عبد الملك بن موسى بن نحل، عن أبيه هريرة، قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صل الله عليه وسلم...

(1) المسند (187/40). آخره البخاري في صحيحه (رقم 477) كتاب التفسير، باب 6 وأنتذر عشترك الأقرین.
(2) المسند (187/46). آخره مسلم في صحيحه (رقم 7) كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى "آنذر عشترك الأقرین" من طريق وكعاب، به، وأورد ihn كبح في تفسيره (177/6) والسويطي في الدر المثير.
(3) المسند (187/76). آخره مسلم في صحيحه (رقم 3) كتاب المذاهب، باب في قوله تعالى "آنذر عشتك الأقرین" من طريق وكعاب، به، وأورد ihn كبح في تفسيره (177/6) والسيوي في الدر المثير.

317
سورة الشعراء 214: 3

أنتو قال: فإني لا أملك لكم من الله ضراً ولا نفعاً يعني فأطمة عليها السلام (1).

718 - ثنا يزيد قال: أنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا صفية عمرو رسول الله ﷺ فاطمة بنت رسول الله ﷺ اشترى أنفسكم من الله لا يعني عنكما من الله شيئا سلتي من مالى ما شئتتم » (2).

719 - ثنا يحيى بن سعيد، ثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة ابن مخالق وزهير بن عمرو قالا: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقررين صعد رسول الله ﷺ صرفة من جبل على أعلاها حجر فجعل ينادي: يا بني عبد مناف إننا نذير إنما مثل ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب بريأ. أهله فخشى أن يسبقه فجعل ينادي ويهتف يا صباحاء الحرما.  

حديث: احتج آدم وموسى ... تقدم في تفسير الآية 122 من سورة طه.

قوله تعالى: وتقبلك في الساجدين (3).

720 - قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ قو الله ما

(1) المسند (12/7816، رقم 378) وانظر الحديث الذي قبله.
(2) المسند (42/868-944) أخرج البخاري في صحيحه (رقم 3527) كتاب الثقات: باب من أصل إلى أبيه في الإسلام والاجتهاد من طريق أبي الزناد بح. والحديث في المسند (18/813) حديثاً عن أبيه، حدثنا عبد الرحمن الأعرج بح. و(2) المسند (996-3996) ثنا معاوية بن عمر، ثنا زائدة، ثنا أبو الزناد، ثنا أورده ابن كثير في تفسيره (188/9).
(3) المسند (5/186) أخرج مسلم في صحيحه (رقم 27) كتاب الإبان: باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقررين من طريق سلمان التيمي بح. والحديث في المسند (10/8) أبضا: ثنا إسماعيل، عن التيمي، بح. وأورده ابن كثير في تفسيره (168/7) والسنيصي في الدر المختار (724/8).

318
سورة الشعراء 219-227

يفغى علي خشوعكم ولا ركوعكم إنني لأراك من وراء ظهري (1). وسألته عن حديث النبي ﷺ: "ترأوا فاني أراك من خلفي كما أراك من بين يدي" ما تفسيره؟ قال أبو عبد الله: يراهم الله عز وجل في الساجدين هذا تفسيره (2).

قوله تعالى "والشعراء يتبعضم الغارون" (3).

721 - ثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا لبث، عن ابن الهاد، عن يَعْنِي مولى مصعب بن الزبير، عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله ﷺ: "خذوا الشيطان" أو "أمسكوا الشيطان"، لأن يثلي جوف رجل قباه خير له من أن يمتليء شعراء (4).

 قوله تعالى "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" (5).

722 - ثنا وكيع، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء، أن النبي ﷺ قال حسان: "هاجهم" أو "أهجمهم، فإن جبريل ملك" (6).

---

(1) المسند (2/403/2). من أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 418) كتاب الصلاة: باب عظة الإمام الناس في إقام الصلاة وذكر القبلة، و (رقم 746) كتاب الأذان: باب الخشوع في الصلاة، من طريق مالك، به، وأودره إلى بني يهودي في الدار المنثور (1861) ولم يجزه لأحمد.

(2) المسائل (2/198/2) للنسائي.

(3) المسند (8/3). من أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 2459) كتاب الشعر، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، به، والحديث في المسند (3/41) ؛ ثنا بونس، ثنا لث، به، وأودره ابن كثير في تفسيره (1879/18).


(5) من طريق عدي بن ثابت، به، وأودره ابن كثير في تفسيره (187/6).

(6) 319
سيرة الشعراء

١٩٩٨- ثنا يحيى بن آدم ، ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء
ابن عازب قال: قال رسول الله ﷺ لحسن بن ثابت: «إهِج المشركين ، فإن
روح النذار معقٌ» (١).

٢٠٢٦- ثنا عبد الرزاق ، قال: أنا مصهر ، عن الزهري ، عن عبد
الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه قال: قال النبي ﷺ: «إن الله عز
وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل» فقال: «إنه المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه،
والذي نفسي بيد له كأنما ترمونه به نضح النبل» (٢)

٢٠٥٥- ثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عطاء بن السائب ، عن
محارب بن دثار ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيها الناس،
antقوا اللطام فإنه ظلمات يوم القيامة» (٣)

٢٠٧٦- ثنا يزيد بن هارون ، أنا إبراهيم بن سعد ، عنه الزهري ، عن أبي
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن مروان بن الحكم ، عن ابن
الأسود بن عبد يغوث ، عن أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ قال: «إن من الشعر
حکمة» (٤).

(١) المند (١٩٨/٤) ورجاءه ثلاث . وانظر تخرج الحديث الذي قيله . والحديث في الموشد.
(٢) المند (٤٤٣/٣) وحنين صاحب . والحديث في المند (٤٥٧/٣) : ثنا ابن المان ، أنا
شعبة ، عن الزهري ، به . وأوردته ابن كثير في تفسيره (١٨٧/٦).
(٣) المند (٩٦/٢) وعطاء بن السائب صهوق إلا أنه اختلط بآخرة . وانظر (التكرير وأصوله).
(٤) المند (٣٧٣/٣) من حديث جابر بن عبد الله مرفوع نحوه . وأوردته ابن كثير في تفسيره
(١٨٧/٦).
(٥) المند (١١٦). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦١٤٧) كتاب الأدب : ياب ما يجوز من
الشعر . وأبو داود في سنن (رقم ١٠) كتاب الأدب : ياب ما جاء في الشعر . ومن طريق
الزهري ، به . والحديث في المند (١٦٧، ١٦٨) من طريق مروان بن الحكم ، به . وأوردته
السيوي في القدر المنثور (١٣٨٨/٦) من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة .
سورة الشعراء ٢٧٨ - ثنا حسن بن موسى، ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن أَعْرَابِيًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: "إِنَّ الْبَيْتِ وَمَا ثَمَّهُ حَكَمَاً" (٠).  

٢٧٩ - ثنا أحمد بن عبد الملك - وهو الحرائي - ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مjahad، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يَخْرُب الْكَعْبَةُ ذِرَ السَّوِيَّقِينِ مِنَ الْحِبَشَةِ، وَيَسْلِمُها حَلِيَّتَهَا، وَيَجِرُّهَا مِن كَسْوَتِهَا، وَلَكِنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ: أُصِبِّعُ أُفِيدُ العَيْبَ يُضِربُ عَلَيْهَا يَسِحَّاهُ وَمَعْرُوهُ" (١).  

---

١ المسند (٠٣/٤٠٠،١) وآستاداً جيداً. أخرج أبو داروفي سنته (٠٠٠،٥) كتاب الأدب: باب ماجأة في الشعر، من طريق أبي عوانة، به. والحديث في المسند (٠٠٠،٤٧٩،٣٦٥،٣٧٦،٣٢٨) من طريق من سماك، به. وأورده السيوطي في الفرد المتنور (٠٠٠،٣٣٨).  

٢ المسند (٠٣/٢٧٠) ورجاله ثنا ثان إثنيان، إذ أن محمد بن إسحاق وعبد الله بن أبي نجيح مدانسان، وقد عتنما، أخرج البخاري في صحيحه (٠١٩،١٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.  

٣ اخرج البخاري في صحيحه (٠١٩،١٥٩) من حديث أبي عباس رضي الله عنه.  

٤ أخرج البخاري، وأخرج البخاري أيضاً في صحيحه (٠٠٠،٢٧٠) من حديث أبي عباس رضي الله عنه.  

٥ أخرج البخاري في تفسيره (٠٠٠،٣٢٩).
تفسير سورة النمل

آية 8
قوله تعالى : "فلا جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين" 

779- ثنا عبد الرحمن وابن جعفر، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى، قال: قال فينا رسول الله ﷺ: "يا أبا بكر الصديق يا عائشة أخبرت، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار، وعمل النهار بالليل".(1)

780- ثنا وكيع، ثنا المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله عز وجل لا ينام ولا ينامنه حتى يتورع، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبّحات وجهه كل شيء، أدركه بصره". ثم قرأ أبى عبيدة: "فأود أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين".(2)

781- ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله: "أن بورك من في النار قال الله: "فأود أن بورك من في النار وسبحان الله وملالكة".(3)

(1) السنن (4/5). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 179 وما بعده) كتاب الإيام: باب في قوله عليه السلام: "إن الله لا ينام .. من طريق عمرو بن مرة، به، بالحديث في السنن (4/4-4.4-4.4). من طريق عمرو بن مرة، به، وأبوه السيوطي في الدر الفضيل (3/24).

(2) السنن (4/1). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 179) كتاب الإيام: باب في قوله عليه السلام: "إن الله لا ينام .."و ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (195.6). في طريق عمرو بن مرة، به، وأبوه السيوطي في الدر الفضيل (3/24).

(3) السنة (1/1). رقم (582) وعطاء بن السائب قال فيه الناظر في التقرير: صدوق اختلف.

وأورد هذا التفسير للآية الكريمة ابن كثير في تفسيره (7/190) عن ابن عباس وغيره.

٣٢٢
سورة النمل: 18-19

ولأثينا من كل شيء، إن هذا لبغي الفضل المبين.

فقال تعالى: "وروث سليمان داو وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير.


فقال تعالى "حتى إذا أتوا على واد النمل قالت غلاة ..."

173-3 ثنا وكيع، ثنا مسعود، عن زيد العمري، عن أبي الصديق الناجي، قال: خرج سليمان بن داو عليه السلام بالناس يستسقي، فمر على غلاة مستلقية على قفها قوامها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غنا عن رزقك، فإما أن تسبقينا وإما أن تهلكنا (2).

---

(1) في المطروح والصرفية، وما أثبته من تفسير ابن كثير (193/79). ونقل ابن كثير عقب الحديث قرأ ابن الجوزي المضريحة: النسوء الحمر.
(2) المند (419/24). ورجاء ذلك إلا أن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب كثير التدليس ولم يصح مصاحبه عن أبي هريرة. نظر الزرقاوي وأصوله، وترجمة الوالي بين عبد الله بن صيدان في التعجيل (1287). وأوردته ابن كثير في تفسيره (193/79).
(3) الزهر (147/71) وزيد العمي قال في الحافظ في التقرب: ضعيف. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (194/9). ومن طريق مسعود بن كنام. به. وأوردته =

323


(2) السند (46/812-813) إسناده حسن إلى ابن عباس. وأخبره الحاكم (2/610) من طريق الأعشى، عن المُهَيَّر بن عمو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، نحوه. وصححه الحاكم على شرف الشهيد، ووافقناذهب. وأورد السويطي في الدر المثير (6/472-473).
تبارك وتعالى لا يحب المخيلة » (1)

قوله تعالى "إذًا وقع القول عليه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا يأتنا لا يوقنون" (2)

737 - ثنا سفيان بن عبيدة، عن فرات، عن أبي الطفيل، عن حذيفة
ابن أسيد: اطلع النبي ﷺ علينا ، ونحن نذكر الساعة فقال: 'ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: 'إنه لن تقوم حتى تروى عشر آيات: الدخان، والدجال، والذابحة، وطلى الشمس من مغربها، وزور
عيسى بن مريم، وياوجوج وماوجوج، وثلاث خسوف: خسف بالملحش,
و خسف بالغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قبل
[ عدن ] (3) تطور الناس إلى محشرهم. (3)
قال أبو عبد الرحمن: سقط كلمة. (4)

738 - ثنا منصور بن سلمة، أنا سليمان - يعني ابن بلال - عن
العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: 'بادروا بالأعمال
ستا: طلى الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والذابحة، وخاصة
أحدكم، وأمر العامة'. (5)

(1) المستند (6/54) واستفاده صحيح، والرجل الذي سأل النبي ﷺ هو جابر بن سليم الهنجمي،
والحديث في المستند (6/32-34): ثنا عبان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا يونس، ثنا عبيدة
الهنجيمي، عن أبي بنياهة الهنجيمي، عن جابر بن سليم الهنجمي، مرجعة نحوه، وسقط جابر بن
سليم الهنجمي من مطبعة المستند واستذكرنا من تفسير ابن كثير (6/143، وأغراف المستند
4/7/1)، وأوافقه ابن كثير في تفسيره (6/215، 216) والسيوفي في الدارالشام (6/277).
(2) ما بين المفرقين من المستند المطبوع (6/7/4). وقد أشار إلى وجود السطط الإمام أبو عبد
الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله.
(3) المستند (6/4). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1901) كتاب الفتاوى: الآيات التي تكون قبل
الساعة، وأبو داود في سننه (رقم 4211) كتاب الملاحم، باب أمارات الساعة، والترمذي (رقم
184) كتاب الفتاوى: باب في الخسوف، وابن ماجه في سننه (رقم 410) كتاب الفتاوى: باب
أشراف الساعة، من طرق فرات الفزار، باب . والحديث في المستند (6/4): ثنا محمد بن جعفر،
ثنا شعبة، عن قتادة، باب: وأبو ريدة ابن كثير في تفسيره (6/7/22).
(4) المستند (6/32) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1947) كتاب الفتاوى: باب في بقية من

326

(1) أخبرني خالد بن عبد عصام، ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: ذهب بي رسول الله ﷺ إلى موضع بالبادية قربا من مكة فإذا أرض ياسية حولها رمل، فقال رسول الله ﷺ: "تخريج الدابة من هذا الموضع". فإذا فتر في شهر.

(2) ثنا حجين بن المشن، ثنا عبد العزيز - يعني ابن أبي سلمة الماجشون - عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلف المزني، لا أعلمه إلا حدثه عن أبيه أمامة يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "تخريج الدابة فتحسم الناس على خراطيحهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشترى الرجل البيع فيقول: من اشتريته؟ فيقول: اشترته من أحد المخطمين" (3).

سورة النمل 27-87

وَقَالَ بُيْنِسُ يَعْنِى ابْنِ مُحَمَّدُ فَلَم يُغْفِرُونَ فِي كَمْ ِ/ وَلَمْ يِشْكُ ِ/ قَالَ: فِرْفَعَهُ.

۲۷-۸۷ ثُمَّ يَزِيدُ أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ. وَعَفَانُ ثُمَّ حَمَّادُ أَنَا عَلَى بْنِ زِيَدٍ (۱) عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هِرْيَةٍ عَنْ النَّبِيْ رَضِيَ اللَّهُ بِهِ قَالَ: "تَخْرِجُ الدَّابِرَةَ وَحَمِّلُوا عَصَا مَوْسِى عَلَى الْسَّلَامَ وَخَاتِمُ سَلِيمَانَ عَلَى الْسَّلَامِ فَتَخْلُصَ الْكَافِرُ" قَالَ عَفَانُ: "أَنَفَ الْكَافِرُ بِالْحَاتِمَ وَتَخْلُصُ رَجُلُ الْمُؤْمِنِ بِالْحَصَاصَ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخَانَارِ لِيَجْتَمَعُونَ عَلَى خَوَانِهِمْ فِي قَرْعُ الْهَيْبَةِ. فِي قَرْعِ الْهَيْبَةِ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ رَبِّكَ." (۲)

يَقُولُهُ تَعَالَى: "وَيَوْمَ يَنْفِخُ فِي الْخَوَارِ فَزَعْمُ مِنْ فِي السَّمَاءِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلُّ أَثْوَارٍ ذَاتِهَا "

۸۷-۲۷ ثُمَّ مَهْدَى بْنُ قَعَبْرِ، ثُمَّ شَعْبَةُ عَنِ النَّعَمَانِ بْنِ سَالِمٍ سَمَعَت يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمَ بْنَ عَرْظَةَ بْنَ يُسَعْفَانَ سَمَعَت رَجُلًا قَالَ لَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ: "إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَاٰ" قَالَ: لَقَدْ هَمَسَتَ أَنَّ لَا أَحْدَثُكُم شِيْئَانَا إِلَّا قَلْتُ أَنَّكُمْ سَتُّرُونَ بُعْثِي أُمَّةً عَظِيمَةً كَانَ تَحْرِيقُ الْبَيْتِ. قَالَ شَعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَخْرِجُ" (۳)

۳۳۸۹/۷۲۶ (مَسْنُودُ ۸/۸) قَالَ الْإِسْتَمَارُ: "يَخْرِجُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى". أَخْرَجَهُ الْبِحَارِي فِي تَارِيخِهِ (۱۷۲/۶۱) مِنْ طِرِيقَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنِ أُبي سَلَمَةِ الْمَاجِشُونَ عِنْدَ هُوَآرِدَةِ السَّيِّبَيِّي فِي الدُّرَّ الْمُنْتَهَى (۷۹/۹۳)

۱) فِي الْمُطْبِعِ: "يَزِيدُ إِنَّهُ حُرَّ حَدِيثٌ" وَهُوَ حُرَّ حَدِيثٌ "وَهُوُّ عَلَى بْنِ زِيَدٍ بْنِ جَدْعَانِ التَّمِيمي الْبَصْرِيِّ" أَنْظِرْ (۲) مَسْنُودَ (۸۹۴/۲۷) رَوَاهُ بْنُ زِيَدٍ بْنِ جَدْعَانَ قَالَ فِيهِ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ: ضَعِيفُ. أَخْرَجَهُ بِهِ مَاجِحُ فِي سَنَتِهِ (۱۷۸/۶۴) كَتَبَ الْفَالِقُ بِبَابِ دَائِيَةَ الْأَرْضِ مِنْ طِرِيقَ حَمَادٍ بْنِ حَمَادٍ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ بِهِ. وَالْحَدِيثُ فِي الْمَسْنُودِ (۲۴۱/۶۱) مِنْ طِرِيقَ حَمَادٍ بْنِ حَمَادٍ بْنِ حَمَادٍ كَبِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (۲۴۱/۶۱) وَالسَّيِّبَيِّي فِي الدُّرَّ الْمُنْتَهَى (۷۹/۹۳)
سورة النمل 27-89-90:
قال محمد بن جعفر: حدثني بهذا الحديث شعبة مرات وعرضت عليه.

قوله تعالى "من جاء بالحسن فله خير منها وهم من فرع يومئذ آمنون".
ومن جاء بالسبيئة فكبت وجههم في النار هل تجرون إلا ما كنتم تعملون؟ ٤٤٤-٧- ثنا هاشم، ثنا المبارك، ثنا بكر بن عبد الله المزني، عن جابر ابن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "الموجتان ملقي اللهم عن عز وجل ولا يشرك به شيئاً فينفخ ونقل وهو مشرك دخل النار". 

(1) المسند (٦٦٢/٤) ـ أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٢٩٤٠) كتاب الفقه: باب في خروج الدجال، ومكتبه في الأرض ... من طريق شعبة، به وأوردته ابن كثير في تفسيره (١٧٦٥/١). 
(2) المسند (٣٦٩/٣٤٩-٣٥٠) وإسناده جيد، وأوردته السيوطي في الدر المنثور (٢٥٨٠/٦).
تفسير سورة القصص

آية ١-١٠٥-٨٤٩

قال تعالى: "ثنا يحيى بن آدم، ثنا وكيع، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن
معدي كرب، قال: أتينا عبيد الله فسأله أن يقرأ علينا "طسم" المائتين
فقال: ما هي معي ولكن عليكم من أخذهما من رسول الله ﷺ: خياب
الأرض. قال: أتينا خياب بن الأرت فقرأها علينا (١).

قوله تعالى: "وئيد أن غن على الذين استضعفوا في الأرض وجعلهم أمة
وجعلهم الوارئين".

قال: "وئيد أن غن على الذين استضعفوا في الأرض وجعلهم أمة
وجعلهم الوارئين" لا يعني وخلقهم أمة وخلقهم الوارئين (٢).

قوله تعالى: "إنا رادوه إليك وجاعلوهم من المرسلين".

 وقال الإمام موسى: "إنا رادوه إليك وجاعلوهم من المرسلين" لا يعني
وخلقهم من المرسلين لأن الله وعد أم موسى أن يبرده إليها ثم يجعله من بعد
ذلك رسولا (٣).

قوله تعالى: "هذا من عمل الشيطان".

وأما قول موسى "هذا من عمل الشيطان" يعني من تزين الشيطان
كمما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الله المخلصون، فهذا تفسير ما
شكت فيه الزنادقة (٤).

__________________________
(١) العيد (٤٨١/١٥) وعدد ٤٧١/١٥ claimed to be جرحاً ولا تعديل.
وذكره ابن حيان في النقوش (٤٨٥/١٥). وأبر إسحاق السباعي محسن وقد عنيـ.
وأورده ابن كيـر في تفسيره (١٥/٩) والسيروفي في الدر المنثور (٢٨٩/٤).
(٢) الرد على الزنادقة والجهيمة (ص) (٧١).
(٣) الرد على الزنادقة والجهيمة (ص) (٧١).
(٤) الرد على الزنادقة والجهيمة (ص) (٧١).

٢٤٩
سورة الفصص 27-28

قوله تعالى: «وَلَمَّا تَرْجَهُ تَلَقَّاهُ مِديِّن قَالَ عِيسَى رَبِّي أَن أَهْدِني سَوَاء السَّبِيل»

746- ثُمَّ هَضَابَمُ اللَّهِ بِهِرْمَا، ثُمَّ كَعْبَ بَنَ عَلَى قَالَ: إِنَّ مُوسى نَبِيَّ اللَّهِ أَخْرَجَ هَارِيًّا مِنْ فَرْعُوْن قَالَ يَا رَبُّ أُوْصِنَى، قَالَ: أَوَلَمْ يَتَعَلَّمُ بِي شَيْتَانٍ أَبَأٍ إِلاً اخْرِتْتُي عَلَيْهِ، فَأَنْعَيْنَ لَأَرْحَمَ وَلَا أُزَكَّيْنَ مِنْ لَمْ يَكِنْ كَذَالِكَ، قَالَ: يَا رَبُّ، قَالَ: سَأَبْعَثُ لَهَا حَمَلْتَكَ وَهَنَّى عَلَى وَهَنٍّ. قَالَ: ثُمَّ مَيَاذَا يَا رَبُّ قَالَ: ثُمَّ يَأْبِيكَ، قَالَ: ثُمَّ مَيَاذَا قَالَ: ثُمَّ مَيَاذَا يَا رَبُّ قَالَ: إِنِّي سَأَعْفُ أُسِيَّةً مِنْ أَمْرِكَ إِلَّا تَعْفِنِهَا مَا تَعْفِنِهَا وَلَا تَشْقِعُهَا عِنْدَنَا وَقَدْ عَفُوْنَا عَنْهَا فَإِنَّ إِنَّ ذَٰلِكَ ذِي نَعْلُوْنَ عَلَى وَلَدِي وَلَا تَقُولُ وَكِيلٌ»

747- ثُمَّ أَبْوَبُ مَعَارِجً، ثُمَّ هَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ: جَاءَ حَمَزَةُ الأَسْلَمِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي رَجَلُ أَسْرَدِ الصُّوْمُ أَفْأَصُومُ فِي السَّفَر قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ شَيْتَانَ فَصَمَّ وَإِنْ شَيْتَانَ فَأَفْطَرَ". (٢)

(١) الزَّهَّادُ (١٢٩/١٥) إِسْتِادًا صَحِيحٌ إِلَى كَعْبَ بَنَ عَلَى، وَأَوْرَدَهُ السُّوْيِّيُ، في الْدِّرَرِ الْمُنُوَّرُ.
(٢) المُسْتَنَدُ (٦٨/٤) - أُحْرِجَ الْبِخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (١٩٤٢، ١٩٤٣) كَتَابُ الصُّوْمِ: بَابُ الصُّوْمِ فِي السَّفِرِ وَالإِنْطَظَارِ، وَرَسَلُهُ فِي صَحِيحِهِ (١١٨١٧) كَتَابُ الصُّوْمِ: بَابُ التَّخَمِيرِ فِي الصُّوْمِ وَالْعِطْرِ فِي السَّفِرِ وَالْإِنْطَظَارِ (٧/٨) أَبْوَبُ دَاوُدُ فِي سَنَتَهُ (١٩٤٢) كَتَابُ الصُّوْمِ: بَابُ الصُّوْمِ فِي السَّفِرِ وَالإِنْطَظَارِ (١٨/٤٠) وَابْنُ مِحَاطَةُ (١٩٤٢) كَتَابُ الصُّوْمِ: بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ السَّفِرِ فِي طَرِيقَ عَنْ هَشَامٍ، بَنِي، وَالْحَدِيثُ فِي السَّنَدِ (١٩٤٢، ١٩٤٣) (٧/١٢، ١٩٤٣) مِنْ طَرِيقَ عَنْ هَشَامٍ، بَنِي، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (١٩٤٢).
 قوله تعالى في أولتك يُؤتن أجرهم مرتين بما صبروا ... ٤٨

(٨٤٨ - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن صالح، عن الشعبي، عن أبي بكر، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ: ثلة يُؤتن أجرهم مرتين: رجل كتب له أمة فاؤدها، فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعطها فتزاوجها، وعلمه أعطى حقه عز رجل وحق موالاه، ورجل أمن يكتب له ويعود عليه.)

قال: قال لي الشعبي: خذها بغير شيء، ولو سرت فيها إلى كرمان، لكان ذلك يسيراً.

(٨٤٩ - ثنا يحيى بن إسحاق السحيقي، ثنا ابن لهيعة، عن سليمان ابن عبد الرحمن، عن القاسم، عن أبي أمة، قال: إنني لتحت راحلة رسول الله ﷺ يوم الفتح، فقال قولا حسنة جميلاً، وكان فيما قال: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره، وله ما لنا وعليه ما علينا.)

(١) المسند (٤/٤١) (أنجب لدى) في صحيحه (رقم ٢) كتاب الجهاد: باب فضل من أسلمن من أهل الكتاب، ورسول الله ﷺ في صحيحه (رقم ١٠٤) كتاب الإيام: باب وجوب الإيام برسالة محمد إلى جميع الناس، والدارمي (٢/١٥٤) وأبو داود في سننه (٢) كتاب الكح: باب في الرجل يعطق أمه ثم ينزعها، والترمذي (رقم ١١١) كتاب الكح: باب ما جاء في الفضل في ذلك، وابن ماجة في سننه (رقم ١٩٥) كتاب الكح: باب الرجل يعطق أمه ثم ينزعها، من طرق عن الشعبي، به، والحديث في المسند (١) ٣٩٥/٤، ٤١٢/٥، ٤١٤/٤، ٤٢٨/٦، ٤٢٨/١٢.

(٢) المسند (٥/٥٣) وابن لهيعة حسن الحديث في التابعين والشامخاء. أخرجه الطبراني في الكبير (٨/٢٤، رقم ٧٧٨) من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني سليمان.
سورة القصص

 قوله تعالى ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء﴾

75- ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسبح، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي ﷺ وعنده أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أرأيت أمّا قبل لا إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله عز وجل. فقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أتغرب عن ملة عبّد المطلب؟ قال: فلم يزل يكلمانه حتى قال آخر شيء كلامه به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي ﷺ: لا أستغفرون لك ما لم أنه عناك، فنزلت ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولم كانوا أولي قريض من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الджحيم﴾. قال: فنزلت فيه ﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾.

751- ثنا يحيى، عن يزيد، يعني ابن كيسان، ثنا حذني أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله أشد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعبرني ترقيق يقولون إنما حمله على ذلك الجعف لأقرطس بها عينك. فأنزل الله ﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾.

(1) سورة النور (231).

(2) المسند (434/3) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 477) كتاب التفسير: باب ۲ إنك لا تهدي من أحببت...

(3) المسند (434/2) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 476) كتاب الإيام: باب الدليل على صحة الإسلام من حضره الموت ما لم يشع في النزاع، والطبري (476/20) من طريق الزهري، به: وأورد ابن كثير في تفسيره (196/79) والسيبطي في الدر المتل゜ُ (407/6).

(4) المسند (434/2) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 54) كتاب الإيام: باب الدليل على صحة الإسلام من حضره الموت، والتمذي (رقم 304) كتاب التفسير: باب ومن سورة القصص، والطبري (476/20) من طريق يزيد بن كيسان، به: والحديث في المسند.
سورة القصص 8
قوله تعالى ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه الرحمن ﴾
وعلى الشكر ﴿وتعالى ﴾

276- ثنا إسحاق بن عيسى وأبو سعيد يعني مولى بني هاشم المنى.
وأيضاً لفظ إسحاق، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال المدني، ثنا محمد
ابن المتكر، عن جابر بن عبد الله، قال، كان رسول الله ﷺ يعلمنا
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا هم أحكم بالأمر
فليرك ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقبل الله إني أستخيرك بعلمك
ومعذرتك وقدرتك وأسألوك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم
ولا أعلم وأتت علام الغيوب. الله فإن كنت تعلم هذا الأمر يسعى
باسمه - خيراً لي في ديني ومعاشي، قال أبو سعيد: "ويعيشني
وعاقبة أمري فاقدره لي ويسر، ثم بارك لي فيه. الله فإن كنت تعلم
لى الخبر حيث كان، ثم رضني به" وثنا أبو سعيد: "وعاقبة أمري
فافرده لي ويسر لي وبارك لي فيه. الله وإن كنت تعلم شراً لي في
دينى ومعاشي وعاقبة أمري فافرده عنه واصرفه عني واقدر
لى الخبر حيث كان ثم رضني به".

قال أبو عبد الرحمن: ثنا، منصور بن أبي مزاحم، ثنا، عبد الرحمن بن
أبي الموال، عن محمد بن المتكر، عن جابر، عن النبي ﷺ، ناهو (11).

= (544/2) (256/6) والسيوطي في الدر المتوفر (6/428).

(1) المنسد (3/244). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1164) كتاب الجهاد. ياب ما جاء
في التنزه مثله، و (رقم 1382) كتاب الدعات: ياب الداع عن الاستخارة، و
(رقم 749) كتاب التوحيد: ياب قول الله تعالى قيل هو النادر . . . من طريق عبد الرحمن
ابن أبي الموال، به. وأورده السيوطي في الدر المتوفر (6/424) ولم يجز لأحمد.
قوله تعالى ﴿واثبت فيما آتاك الله الدار الآخرة﴿

(1) الزهد (77/11) وهو مرسوم ضعيف الإسناد فإن فرج هو ابن قضاء التربخي الشامي قال فيه المحافظ في التربيب ضعيف.

(2) الزهد (89/14). أخرجه الحاكم (177/4) من طريق الأعشى. الله. وصححه الحاكم. وأوردته المذكور في التربيب والتحريب (177/3) وعما للحاكم ونقل صحيح الحاكم له.

(3) الرعاع (ص 172، رقم 20).
SERATE LUCAS 79-77


عن ماجدة: عن عائشة قالت: نهى النبي عن الميثر الحمراء (4).


حدثنها يونس، ثنا عبد الواحد، فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال: جاء صعيبة بن صوحان إلى علي رضي الله عنه (6).

عن مالك: عن عمرو بن عبيئة أن صعيبة بن صوحان أتى عليه فسلم عليه فقال: يا أمير المؤمنين، إننا عما نهاك رسول الله. فقال: نهاني عن لبس القسي والحمر والميثر الحمراء (4).

(1) الوعر (ص 129، رقم 592). وأورد هو البكري في الدر المنشور (441/6) عن ابن جريج والدي بنجرة.
(2) الوعر (ص 129، رقم 598). وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم 5838) كتاب اللباس.
(3) أنظر: (تنجيل التفسير 98-97).
(4) المند (128/1) وإسناد قيد. والحديث في المسند (11/104، 105، 106، 119، 119).
(5) انظر ترجمته في (التقريب وأصوله).

٢٣٠
وانتصرت من عند أبي همام ودخلت على أبي عبد الله فأخبرته الكتاب ودفعته إليه فإذا فيه أحاديث: من كان يركب بالأرجوان فقال هذا زمان ما تحدث مثل هذه وكرهها وأنكرها (1). عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر (2). قال: مرجل على النبي عليه صلوات فضل عليه ثريان أحمران، فسلم قلما يرد عليه (3).


قوله تعالى في فسخنا به ودارا الأرض ...» (1)

سورة التصفح 77-79-81-82

خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة(1).


قوله تعالى: لا تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين(3).

ومنه ابن جرير: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن أبي المخيمي، ثنا صالح بن مالك، ثنا عبد القفزور، ثنا أبو حاشم الرماني: عن زاذان: قال: رأيت علي بن أبي طالب يسكي الشمع بيد يه في الأسواق فينال الرجل الشمع، ويرشد الضال، ويعين الحمالة على الجواز، ويقرأ هذه الآية: تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين(4) ثم يقول: هذه الآية أنزلت في الواحة وذي القرية من الناس(5).

(2) الم孖ن (717/27) وعوطاً بن السائب قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق اختلط. والمحدث صحيح باقيه.
(3) قصاص السجاح (484/736–897). رقم 497. وعبد القفزور هو الواسطي متروك الحديث.
(4) ومنه ابن حبان بالرجوع. انظر (المجوهرين) 148/216، والبخاري 2/441/49.
سورة الفصلين
قوله تعالى ﴿ولا تدع مع الله إلّا آخرين لا إلّه إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون﴾

(1) سما سفيان، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "اصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خل الله باطل. وكاد ابن أبي الصلت يسلم".

(2) ثنا جعفر، أخبرنا ثابت قال: لما رأى موسى بن عمران عليه السلام جالت الملائكة في السماوات يقولون: مات موسى فأي نفس لا تموت.

(3) قالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطموعا في البقاء، فنزل الله آية يخبر عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يقولون فقال: كل شيء هالك من الحيوان هالك يعني ميت إلا وجهه أنه حي لا يموت فأيقوان عند ذلك بالموت.

(4) وأما قوله ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ ذلك أن الله أنزل ﴿كل من عليها فان﴾.

---


(2) الحد (130/1). وأورده السيوطي في الدر المنثور (448/9).

(3) الرد على الزادة والجهيمة (ص 3/1). وأورده السيوطي في الدر المنثور (447/9) بنحوه.

(4) الرد على الزادة والجهيمة (ص 2/1). وأورده السيوطي في الدر المنثور (447/7) بنحوه.

(5) سورة الرحمن (486).
تفسير سورة العنكبوت

آية 8

قوله تعالى: "وصمنا الإنسان بالدية حتى..."


قوله تعالى (6) ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أرذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ...

762 - ثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك.
قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد أوديت في الله عز و.www وما يؤذي أحد، وأخفت من الله وما يخف في أحد. ولقد أنت على ثلاثة من بين يوم وليلة وما لي وعلي، طعام باكر الذي إذا ما يواري يطع بلال».

ثنا عبد الصمد، قال في هذا الحديث: «أنت على ثلاث من بين يوم وليلة».

قوله تعالى (6) ولا ينحل أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ...

763 - ثنا عفان، قال: حديثي عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: كان النبي ﷺ في طريق مكة فأث neurotrans: هذا جماعة سبعة سبعة سبعة الفردون» قالوا: وما المفردون؟ قال: الداكرُون الله كثيرا».

764 - ثنا أبو عامر، ثنا علي - يعني ابن المبارك - عن بحيى - يعني ابن أبي كثير - عن ابن يعقوب قال: سمعت أبو هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «سبع الفردون» قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال:
«الذين يهترون في ذكر الله».

---

(1) المسند (3/120)، وإسناده صحيح. أخرجه الترمذي (رقم 2479) كتاب القيامة، باب بعض ما لا قل فيه في آخر أمره، وفي الشمائل (رقم 127) وابن ماجه (رقم 1181). في ظلّم لسان أبي ذر والفقد، من طريق عمان بن سلمة، به. واخرجه في المسند (3/1186/3). ثنا عفان ثنا عمان بن سلمة. وأودره السيسي في الدر المتهر (493/6).
(2) المسند (2/111) وعبد الرحمن بن إبراهيم هو القاضي الذي قال فيه أبو داود والسيسي وابن حبان: منطر الحديث. انظر المعجم (165-164). إلا أن الحديث صحيح. فقد أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 6767) كتاب الذكر: باب الحث على ذكر الله من طريق روح بن القاسم. عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
(3) المسند (2/324) وأخرجه الحاكم (1/490/1) ومن طريق البيبسي في شبه الإيان (3/148/11) من طريق أبي عامر العظي، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط...

24.
سورة العنكبوت - 26

765 - ثنا عبد الصمد، حدثني أبي، ثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وطلب عليه، فقال رجل: عندي كذا وكذا، قال: فما بقي في المجلس رجل إلا قد تصدق بما أتى أو أكثر. فقال رسول الله ﷺ: `من سئف خيراً فاستن به كان له أجره كاملاً ومن أجر من استن به لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن استن شراً فاستن عليه فعليه وزره كاملاً ومن أوزار الذي استن به لا ينقص من أوزارهم شيئاً."

766 - ثنا وهب بن زرارة، ثنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي عبيدة بن حذافة، عن حذافة قال: سأل رجل على عبد النبي ﷺ مسألة، فلم تificate، ثم إن رجلاً أعطاه فأعطى القرم. فقال النبي ﷺ: `من سئف خيراً فاستن به كان له أجره من أجر من يتبعت غير منزق من أجرهم شيئاً، ومن سئف شراً فاستن عليه فعليه وزره ومن أوزار من يتبعت غير منزق من أوزارهم شيئاً.

قوله تعالى: (فآمن له لو ت قال إن مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز)

767 - ثنا عبد الرزاق، أنا مسلم، عن قتادة، عن شهيد بن حوشب، قال: لما جاءنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام تأخرت بقم يقومه نوفر فجعلته إضياء رجل فاستن الناس عليه صاحبة، وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما رأى نوفر أفسك عن الحديث فقال عبد الله ﷺ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: `إنها ستكون هجرة بعد هجرة بنجاح الناس إلى مهاجر

الشيخين: ووافقه الذهب، وأوردته السبطوري في الدر المنشور (455/6).

الisz (364) (361/2) واسئاده صحيح، أخرجه ابن ماجة (رقم 2195) المقدمة: باب من سنسة حسنة أو سببة من طريق عبد الصمد بن عبد الرازي، به، وقال البصري: إسناده صحيح.

(3) المسند (387/4) وأبو حبيب بن حذافة قال في الماظ في التقرير: مقبول، وذكره ابن حبان في القطائف (59/89). أخرج الزهري - كشف الأسئلة (87/1)، رقم 150 من طريق زيد، وابن جرير، به. راجع رجل الصحيح إلا أبا عبيدة بن حذافة وقد وثقه ابن حبان. انظر (مجمع الزوائد 177/8). والحديث صحيح بما قبله، وأوردته السبطوري في الدر المنشور (455/6).
سورة العنكبوت 22

إبراهيم ، لا يبقى في الأرض إلا شرر أهلها ، تلفظهم أرضهم تقدرهم نفس الله تمحورهم النار مع القردة والخنزير تبيت معهم إذا باتوا وتقبل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف .

768- ثنا زيد ، أنا أبو جعفر يحيى بن أبي حية ، عن شهر بن حوشب ، سمعت عبد الله بن عمر يقول : لقد رأيتنا وما صاحب الدخان والدرهم بأحق من أخيه المسلم ، ثم لقد رأيتنا بآخوة الله وليل الليل والدربه أحب إلى أحدثنا من أخيه المسلم ، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول : " لن أنتم اتبعتم أدناه البقر وتباعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله ليزلمنكم الله مذلة في أعناقكم ثم لا تنزع منكم حتى ترجعون إلى ما كنت عليه وتنورون إلى الله " وسمعت رسول الله ﷺ يقول : " لتكون هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم ﷺ حتى لا يبقى في الأرضين إلا شرر أهلها ، وتلفظهم أرضهم وتقديرهم روح الرحمن عز وجل وتحورهم النار مع القردة والخنزير ، تقول حيث يقولون وتبيت حيث يبيتون ، وما سقط منهم فنها " وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول : " يخرج من أمتي قوم يسيرون الأعمال يقرؤن القرآن لا يجاز خناجرهم " قال زيد : لا أعلم إلا قال : " يحرق أحدكم عمله مع عملهم يقتلون أهل الإسلام ، فإذا خرجوا فاقتلوه ، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ، فطريون في رحمة من تعلهم وطريبي لا غد فيه ثلثهم فردد ذلك رسول الله ﷺ " üçرنين مرة أو أكثر وأنا أسمع . 

(1) المسند (2/199-198) وشهر بن حوشب قال فيه الخلفان في التقرب : صدوق كثير الإرسال والأزهار . أخرج أبو داود في سننه (رقم 72482) كتاب الجهاد : باب في سكتي الشام ، من طريق تقادة ، به ، وأورد ، ابن كثير في تفسير .

(2) المسند (2/184-182) وشهر بن حوشب قال فيه الخلفان في التقرب : صدوق كثير الإرسال والأزهار . رجحي بن أبي حبة الكعبي قال فيه الخلفان في التقرب : ضعفو لفظة تدليس . وأورد ، ابن كثير في تفسيره .

٢٤٢
سورة المنكبوت 27-55
قوله تعالى "ولاتئنون أجره في الدنيا" 
وتئنون أجره في الدنيا قال: البتاء، قال: يتولى إبراهيم الملك 
كلها يتسولونه(1).

قوله تعالى "أتنكم لتتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتتأتون في ناديكم المنكر..."

769- ثنا حماد بن أسامة قال: أخبرني حاتم بن أبي بكر.
وروح، قال: ثنا حاتم بن أبي بكر، قال: ثنا سماك بن حرب، عن أبي
صالح مولى أم هانئ، قال: روح في حديثه: حدثني أم هانئ، قالت لي:
سألت رسول الله ﷺ عن قوله "وتأتون في ناديكم المنكر" قال: "كانوا
يخذلون أهل الطريق ويسخرون منهم فذال المنكر الذي كانوا يأتون"(2).
قال روح: فذلك قوله تعالى "وتأتون في ناديكم المنكر".

قوله تعالى "إذ إن الصلاة تنها عن الفجعة والمنكر...

77- ثنا أبو معاوية، ثنا الأشعري، عن مالك بن الحارث، عن
[عبد(3) الرحمن بن يزيد، عن عبد الله: قال: "من لم تأمره الصلاة
بالمعرف وتنهاه عن المنكر لم يزد إلا بعدا"(4).]

(1) بأمر الفرواد (4/919).
(2) المسند (418/9). وأبو صالح مولى أم هانئ، اسمه باتم، قال فيه الخلف في التقریب:
ضعيف برسل. أخرجه الترمذي (رقم 1305) كتب التفسير. ياب، ومن سورة المنكبوت،
والطبري (2/99/406) عن طريق حماد بن أسامة، وهو صحيح الهاكم على
شرط مسلم ألا الدهبي قد رفع لتصحیحه على شرط مسلم. وقال الترمذي: هذا حديث
صحيح، وإنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي بكر صفرة عن سماك، أ.ه، وأوردته ابن كثير في تفسيره
(3) ما بين المفسرين ساخط من الطبع واستنكره من مصادر التخريج وهو عبد الرحمن بن يزيد
النخعي. انظر (تهذيب الكمال ومروعة).
(4) الزهراء (1/77/1) أخربه الطبري (2/207/155) والطبرياني في الكبير (1/77/11، رقم
8503) عن طريق أبي معاوية، وهو. وقال العراقي: صحيح، صحيح، وقيل الهشمي: رجال رجال
الصحيح. انظر (تخريج الإحياء 20/11، ومجمع الزوايد 229/2) وأوردته السبوعي في الدر
المثير (4/69).
سورة النكيرت 8:46-47


772 - ثنا حجاج، قال: أنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن أبي غيلة، عن أبي غيلة الأنصاري أخبره أنه بينا هو في الجاهلية، رأى رسول الله ﷺ يمجد رجل من اليهود، فقال: يا محمد! هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال: رسول الله ﷺ: "الله أعلم". قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله ﷺ: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: أمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقاً لم تذكروهم وإن كان بطلانا لم تصدقوهم".

773 - ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا يونس، عن الزهري، قال: أخبرني ابن أبي قلعة أن أبا حذيفة قال: بينما أنا جالس عند رسول الله ﷺ جاء رجل من اليهود، فقال: "لا أنت وأنت". فذكر مشهور إلا أنه قال: "وكتبنا ورسله".

774 - ثنا حجاج، قال: ثنا لينت، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ما من الأنيباه نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وليما كان الذي أورثه وحياً وحَيأً.

(1) المقدمة (47/2) ورسالة صحيح، وأدرج ابن كثير في تفسيره (296/6).
(2) المقدمة (136/4) وابن أبي غيلة، وبيه دلائل إسهاب في الحديث في القول: مقبول. وذكر ابن حيان في الصحيح، وأدرج في الحديث. انظر (تهذيب التهذيب) (57/11). أخرجه أبو داود في سنده (رقم 442) كتاب العلم: باب رواية حدث أهل الكتاب، وابن حيان في صحيحه - الإحسان - (ف3-23، رقم 1246) من طريق الزهري، به.
الله سبحانه وتعالى قال: "أي عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإن أياي فاعبدون".

قوله تعالى "و الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبينهم من الجنة غزفاً شجري من تحتها الأنهار ..."

حديث أبي مالك الأشعري: "إن في الجنة غزفة قربها من بابتها ..." الحديث. تقدم في تفسير الآية 76 من سورة الفرقان. قوله تعالى "وكأين من دابة لا تتحمل رزقها لله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم"

775- حدثنا قتيبة، حدثنا ابن اللهبة، عن دراج، عن ابن حجرة، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "سافروا تصحوا واغزروا تستغنوا".

(1) المسند (346/6) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (776) كتاب الاعتصام، باب قروت النبي ﷺ: بعث بجواهرين عمرو بن عبد ربه، ثنا بقية بن الزبير، ثنا جبير بن عمرو القرشي، ثنا أبو سعد الأنصاري، عن أبي بكر بن أشعيا مولى آل الزبير بن العوام، عن الزبير بن العوام، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصيب خيراً فاقتم".

(2) المسند (587/7) وقعله البخاري، وفيه جملة لم أعرفها. أنظر (مجمع الزواري) 74.

(3) المسند (588/2) وعند الله بن كهلان صدره اختلط بعد إحراق كتبه. انظر (الطيب وأصوله). وله شاهد أخرجه البهتري (7/2) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رضوان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً: "سافروا تصحوا وتغزوا.


350
سورة المنكرون ۶۹
قوله تعالى: "وَالذِينَ جَاهَدُوا فِي نَجْاهَتِنَا لِيَهْدِينَهُمْ سَبِيلًا" قَرَّئْ عَلَيْهِ: "وَالذِينَ جَاهَدُوا فِي نَجْاهَتِنَا لِيَهْدِينَهُمْ سَبِيلًا" قال: الذي قال سفيان: إذا اختلفتم في شيء فانظروا ما عليه أهل التقوى يتأول الآية (۱).}

(۱) يهود الشرطة (۳/۱۱۰).
تفسير سورة الروم

676  - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمیر، قال:
سمعت شيبة أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ، أنه
صلى الصبح فقرأ فيها بالروم فأوحى فيها، فقال: وما يعني (1).
قال شعبة: فذكر الرقع ومعنى قوله: إنكم لستم بمنظفين.
قله تعالى "الم غلبت الروم..."

677  - ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن حبيب
ابن أبي عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: "الم غلبت
الروم" قال: غلبت غلبت قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على
الروم لأنهم أهله أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس
لأنهم أهل كتاب فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله ﷺ، فقال:
"أنا إنيهم سئفون" قال: فذكره أبو بكر لهم، فقالوا:
اجمل بيننا وبينك أبلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم
كذا وكذا. فجعل أبلا خمس سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي
فقال: "لا جعلتها إلى دون" قال: أراه قال العشير. قال: سعيد بن
جبير: البضع ما دون العشير، ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذكروا قوله: "الم
غلبت الروم" إلى قوله: "فومين يفرح المؤمنون" قال: يفرحون بنصر الله (2).

(1) المسند (5) وقال ابن كثير: وهذا إستاد حسن ومات حسن وفيه سر عجيب ونباً غريب
وهو أنس على السلامة - نظر بنقصان وضوءاً من النصي به فدل ذلك أن صلامة الأموم مقنعة
بصحة الإمام. انظر (تفسير ابن كثير 372/6). والحديث في المسند (376/2) من طريق
عبد الملك بن عمیر، به: وأوردته البصري في البخاري في المتنى (678/6).
(2) المسند (376/2). وإسناد صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (رقم 7193) كتاب
التفسير: مبناً ومن سورة الروم ولفظي (40/201) وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير
41/41) - من طريق أبي إسحاق الفراذى، به: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح
غريب، وإنما تعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرو. وأورد، ابن كثير في
۱۸۷-۱۷۸

قوله تعالى: "ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق لقال تعالى: "ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق" فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله لأن الله يقول الحق وقال: "فالحق وأقول: "كن" فيكون قوله الحق فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض والحق قوله وليس قوله مخلوقاً.

قوله تعالى: "فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وخشبت وحين تظرون".

۱۷۹-۱۷۸

۷۷۸- ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا وإسرائيل، عن أبي سنان، عن أبي صالح الحنفي، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله اصطفى من الكلام أربعاً: سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب الله له عشرين حسنة أو حث عنه عشرين سهينة، ومن قال الله أكبر فجعل ذلك، ومن قال إلا الله إلا الله فجعل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له ثلاثين حسنة وحظ عليه ثلاثين سهينة"ﷺ.

۷۷۹-۱۷۸

۷۷۹- ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا زياد بن نايف، عن سهل، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: "ألا أخبركم لم سمي الله تبارك وتعالى إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبه وأمسى فسبحان ﷺ.

۲۴۸

(١) تفسيره (٢/٤٣٨) والسياطي في الدر المثير (٧/٥٩).
(٢) الرد على الزنادقة والجهيمة (٨/٤٨).
(٣) المسند (٢/٦٢ ، ٣٦/٥٨) وإسناده صحيح، أبو سنان هو ضرار بن مرة الكوفي، وأبو صالح الحنفي هو عبد الرحمن بن قيس، وإسرائيل هو أبي يونس، وكلهم ثقات. أخرجه الحاكم. (٤/١٧٢) من طريق إسرائيل، به، وصححه الحاكم على شرط سلم، ووافقه الدهلي. (٥) الحديث في المسند (٣/٣٧) ثنا عبد الزاقر، أنا إسرائيل، وأورده السيوطي في الدر المثير (٤/٨٩).
سورة الروم 17-18:

الله حين تسبون وحين تصبحون حتى يختم الآية (11).

4780 - قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا الشيخ أبو بكر
بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد
الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين، قال:
جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: الصلوات الخمس في القرآن؟
فقال: تعم، فقرأ: «فسحان الله حين تمسون» قال: صلاة المغرب وحين
تصبحون صلاة الفجر وله الحمد في السموات والأرض وعشا صلاة
العصر وحين تظهرون صلاة الظهر وقرأ: ومن بعد صلاة العشاء ثلاث
عورات لكم (12).

قله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أتم شتر تنتشرؤون.

4781 - ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، قالا: ثنا عوف، قال:
حدثني قسمة بن زيبر. قال ابن جعفر: عن قسام بن زهير، عن أبي
موسي، عن النبي ﷺ: قال: «إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من
جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأبيض والأحمر
والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك (13).»


(2) والسويطي في الدر المنثور (16/348).

(3) سورة النور 58.

(4) السن الكبير 1/49/9. وناASSWORD ابن الأزرق ذكر ابن حيان في النفثة وقال: وليس هذا يثابر
ابن الأزرق الخروري، أخرج الحاكم (2/411) وثنا أبو بكر بن إسحاق، به. وصحبه، الحاكم.

(5) وأنه الله. وأوردته السويطي في الدر المنثور (2/468).

(6) المسند (4/348). وسنده صحيح. أخرجه أبو داود (رقم 3993) كتاب السنة، باب في
القدر، والترمذي (رقم 4/465) كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة، من طريق عوف
الأزرق، به. وقال الترمذي: هذا حسن صحيح، وأوردته ابن كثير في تفسيره.

(7/315).
سورة الرم 21

قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجكم ۳۸۲ - ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن النخعي، أنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إن النساء خلقن من ضلع لا يستقنن على خليقة، إن تقمها تكسرها وإن تتركها تسمع بها وفيها عوج (۶۱).

۳۸۳ - ثنا عبد الزرقاء، ثنا معمر، عن سعيد الجريجي، عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشيخ، عن نعم بن قيس، قال: خرجت إلى الرزبة فإذا أبو ذر قد جاء فكلم امرأته في شيء فكانت ردة عليه، وعاد فعادت، فقال: ما تزدهن على ما قال رسول الله ﷺ: "المرأة كالضلع فإن تثبتها انكسرت، وفيها بلغة وأود" (۶۵).

۳۸۴ - ثنا محمد بن جعفر، ثنا عوف (۳)، قال: وحدثني رجل قال: سمعت سمرة يخطب على منبر البصرة وهو يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها" (۶).
سورة الروم 21:27-28

۲۸۷ - ثنا عامر بن صالح، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "المراة كالضلع إذ أمسحت كسرتها، وهي يستمع بها على عوج فيها" ۳۳.

قوله تعالى، "وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه..." ۲۸۸ - ثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو يونس، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إني عز وجل قال: كذابي عدي ولم يكن له ليكذبني، وشتمي عدي ولم يكن له شتمي، فأما تكذيبه إيايا فيقول: لن يعذبني كاذبي بدائي، وليس آخر الخلق أهون على أن أعيده من أوله، فقد كذبني إن قالتا، وأما شتمه إيايا فيقول: اتخذ الله ولداً، أنا الله أحد الصمد لم ألد" ۴۱.


(۱) المسند (۲۷۹/۲) وعامر بن صالح الزبيري قال فيه الخائف في التفريض: متروك الحديث أقرط فيه ابن معين فكذبه. وهـ. والحديث صحيح يا قبله.
(۲) المسند (۲۶/۲۵۱-۲۵۲) وعبد الله بن لهيعة: سرد اختلافه بعد احترام كتبه. انظر (التقريب وأصوله). إلا أن الحديث صحيح فقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۴۹۳۴)، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الإخلاص من طرق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (۳۱۸/۵۸).
(۲) المسند (۴۸۱/۴۸۱-۴۸۲). أخرجه مسلم في صحيحه (۲/۲۷۵۸)، بعد رقم ۲۷۵۸، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على القطرة من طرق عن الأعشش. به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (۶/۷۲) والسيوطي في الدر المنثور (۴۹۳/۶).
سورة الرم 788-789

788- ثنا عبد الزواج، ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن السيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كل مولود يولد على الظفرة فأباؤه يهوداناه ويرصانه ويعسانه كما ينجب الهيمة هن حمدين فيهما من جدوعه". ثم يقول: "وافرووا إن شئتم فظفرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل فلعل الله".(

789- ثنا هاشم، حدثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "كل مولود يولد على الظفرة حتى يعرف عنه لسانه. فإذا أعرب عنه لسانه، فإنه شاكراً وإما كفورًا".(


 فقال: "ما بال أقوم جازهم القتل اليوم حتى تقاتوا الذريه". فقال رجل: يا رسول الله، إنهم أولاد المشرونين. فقال: "ألا إن خياركم أبناء المشرونين". ثم قال: "ألا لا تقاتوا ذريه، ألا لا تقاتوا ذريه". قال: "كل نسمة تولد على الظفرة حتى يعرف عنه لسانها فأباؤها يهوداننها ويرصاناتهم".(

و(1) المنسد 275/2. (2) أخرجها مسلم في صحيحه (رقم 2958 وما بعد) كتاب القدر: باب

(2) المنسد 273/2. (3) وأخرج جفزهي الوازي قال: فيه الحافظ في التقرب: صدر مدفون. قال ابن حيان: "كان يقرد عن المشاهير إذا كان لا يعجبني الاحتجاج بهديه، إلا فيما وافق ده". وقال الجليلي: ليس بالقرير. أنظر (التقرير، نبذة التأليف) 57/16.

(3) المنسد 273/2. (4) وأخرج نسائي في السير في سنة الكبر - كما في نسية الأعراف 7/101، رقم 146. (5) وقوله جزاه بجعة: هو. وقوله المهني: رواه أحمد بن عبيد. يعكس أبوحمد... ويعطى أسانيد أحمد رجل الصحيح. أنظر (مجموع ز加入了) 396/1.

والحديث في المنسد 273/2 (435/24) من طريق عن الحسن بن. وأوردته ابن كثير في تفسيره.

(6) 371/2، والسريعي في الدر المصور (494/1).
سيرة الروم (2)

791 - ثنا عفان ، ثنا أبو عوانة ، ثنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي ﷺ فنذل عن أولاد المشركين ، قال : « إن الله أعلم بما كانوا عاملين إذا خلفتهم » (1).

792 - ثنا عفان ، ثنا حماد ، يعني ابن سلمة - أتا أعززل رضوان وأنا أقول : أولاد المسلمين وأولاد المشركين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين ، حتى حدثني قلاؤن عن فلان أن رسول الله ﷺ فنذل عنهم فقال : « إن الله أعلم بما كانوا عاملين » . قال : فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولني (2).

793 - ثنا حبيب بن سعيد ، ثنا هشام ، ثنا قتادة ، عن مطرف ، عن عياض بن حارث بن أبي سفيان أن النبي ﷺ خطبه ذات يوم فقال في خطبه : « إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمنكم ما جهله مم ما علمني في يومي هذا : كل مال نحلته عبادي خلاصه ، وإن تخلت عبادي خناءهم كلهم ، وأنهم أهتم الشياطين فأضانتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم أن يشركون بي ما لم أنزل به سلطانا ، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فبعثهم عجيمهم وعريبهم إلا بقاء من أهل الكتاب . وقال : إذا كتبتك لأتليك وأتتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغلسه الماء ترعرؤ نائما وبيطرا ، ثان المؤمنين . ثان الله عز وجل أمرني أن أخرجوك فأمرك أن تفرقو أنفق عليهم تستنق عوائدك ، واستخرجهم كما استخرجوك فأمرهم أن يذكروا وأنفق عليهم فانتفق عليهم ، وأبعث جنا منه خمسة مثله وقاتل من أطاعكم من عصابكم . وأهل الجنة ثلاثية : ذوي سلطان مقصط متصدق موفق ، ورجل حريص لقي القلب لكل ذي (3).

(1) المسند (728/6) أن عطبرة بن مالك في صحيحه (رقم 1382) كتاب الصحيح : باب ما قبل في أولاد المشركين ، وسمع في صحيحه (رقم 7766) كتاب الفرد : باب كل مولود برقد على النفرة ، من طريق أبي بشر جعفر بن إسحاق البصري ، به ، وأوردود ابن كثير في تفسيره (771/6).

(2) المسند (726/5) وسادة رضوان ، والحديث صحيح بما قبله ، وأوردود ابن كثير في تفسيره (771/6).
سورة الرعد 46:41

قريه ولمسلم، ورجل فقير عفيف متصدق، وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زير له الذين هم فيكم تبعاً - أو تبعاء شك يحيى - لا يبتغون أهلاً ولا مالاً، والغانين الذي لا يخفى عليه طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يسيء إلا وهو يخدعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشظيف الهاش.

قوله تعالى: "اللّه الذي خلقكم ثم رزقكم ..."

794- ثنا أبو معاوية قال: ثنا الأعمش عن سلام أبي شرحبيل عن حية وسواه أبيني خالد قال: دخلنا على النبي ﷺ وهو يصلى شيئاً فأعناه فقال: "لا تأتيه من الرزق ماهززت روسكم فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم برزقه اللّه عز وجل".)1).

قوله تعالى: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ..."

795- ثنا محمد وحسن قالا: حدثنا عوف عن أبي تحنم، قال: وجد في زمن زيد أو ابن زيد حفرة فيها حب أمثال الثوم (2) عليه مكتوب:

هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل.)4).

(1) المسند (4/1162). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 2895 وما بعده) كتاب الاجتهاد، باب الصناديق التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، من طرق عن تقداة، فيه: وأوردده ابن كثير في تفسيره (6237).


(3) في التعجيل وتفسير ابن كثير: "النوى.

قوله تعالى ﴿ولكن أرسلنا ريحًا شهم مصغرًا ...﴾

797- ثنا عبد الرزاق، ثنا معاصر، عن الزهري، حدثني ثابت بن قيس، أن أبا هريرة قال: أخذ الناس ريح بطريق مكة، وعمر بن الخطاب حاج، فاشتدت عليهما. فقال عمر لن حوله: من يحدثنا عن الريح؟ قلما يرجعوا إليه شيئا، فبلغني الذي سأله عنه عمر من ذلك. فاستحثت راحلي حتى أدركته، فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح وإنك سمعت رسول الله ﷺ يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتها فلا تسبوها وسولوا الله خيراً وسعتمها به من شرها.

قوله تعالى ﴿إنك لا تسمع الموتى﴾

797- حديثا يزيد، أخبرنا محمد، يعني ابن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه حدثهم عن ابن عمر أنه قال: وقف رسول الله ﷺ على القليب يوم بدر، فقال: يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدهكم ربيّما حقاً؟ أنا والله إنهم الآن ليسمون كلامي. قال يحيى: فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن. إنه وقفل، إنما قال رسول الله ﷺ: ﴿والله إنهم ليسمون الآن أن الذي كنت أقول لهم حق، وإن الله تعالى يقول ﴿إنك لا تسمع الموتى﴾ و ﴿ما أنت بسمع منه في القبر﴾.

---

(1) السنن (237/248) وإنان، صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 720) وأبو داود في سنن (رقم 399) كتاب الأدب: ياب ما يقول إذا هاجت الريح. ياب ما واجا في سنن (رقم 3277) كتاب الأدب: ياب النبي عن سب الريح. والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 391) والحاكم (4/285) والبيهقي (391/2) من طريق الزهري، به. وحديث في المسند (2/240، 241، 250، 259، 266، 546) من طريق الزهري، به.

(2) سنن تداري (22).

(3) المسند (21/2، رقم 484) وإنان، صحيح. وكذل كحن الخلفاء ابن حج إسناذه في الفتح (رقم 8/74). وأخرج البخاري في صحيحه (رقم 398، 3981) كتاب المغازي. ياب قتل أبي جهل، من طريق هشام، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً به.
سورة الروم

قوله تعالى: ﴿الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة...﴾

798- ثنا وكيج، عن فضيل بن مروزق، عن عطية المالقي، قال: قرأت على ابن عمر ﴿الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة...﴾ فقال ﴿الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة...﴾ ثم قال: قرأت على رسول الله ﷺ كما قرأت عليه فأخذ عليّ كما أخذت عليه. (1)

(1) المستند: (٢٠٥٨/٢) وعطية العوفي قال فيه الخالق في الترتيب: صدره بخطه كثيراً وكان شيخاً مللاً، أخرج أبو داود في سنده (رقم ٣٩٧٨) كتاب الخروج والقراءات، والترمذي (رقم ٢٩٣٩) كتاب القراءات: فاب ومن سورة الروم، من طريق فضيل بن مروزق، بيه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث فضيل بن مروزق. وانظر وجه قراءة الآية الكريمة في: (النشر في القراءات العشر ٢٣٥٦-٢٣٦٦) والتصور للداني ص ١٧٦٦-١٧٧٦، وأورده ابن كثير في تفسيره (١١/٣٣-٣٢٠) والسنوي في الدر المتوفر (٠٠/٣).
تفسير سورة لقمان

آية 10-11
قوله تعالى: «ومن الناس من ينكر له الحديث ليضل عن سبيل الله».

(10) - ما ذكره الشافعية من ضرورة التفسير لفصل القرآن.

(11) - حدثنا وهب بن منبه. قال: رأيت النبي ﷺ وهو يقسم في نبأه، فقلت: يا رسول الله، ما الذي تقسم فيه؟ قال: النبي ﷺ، ماذا تصنع في نبأه؟ قال: ما في النبأ.}}

307
سرة لفمان
8-2. ثنا هاشم يعني ابن القاسم، ثنا شعبة عن سبأر أبي (1) الحكم.
قال قيل للفمان: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كنيت، ولا أتكفل ما لا يعنيني.
8-3. ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجايف، عن أبيه قال يعني.
لفمان: الصم حكمة وقليل فاعل
8-4. حديثا أبوب معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة يا بني إياك والربوب، فإن الرغب كل الرغب يعد الفاقي من القريب، ويزيل الحكم كما يزل الطرد يا بني إياك وشدة الغضب، فإن شدة الغضب معقاة لقعود الحكم.
8-5. حديثا أبوب معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: بني لنكن كمن كناء طيبة، وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس عن يعطيهم المطا.
8-6. وقال: مكتوب في الحكمة أو في التوراة. الرفق رأس الحكم.
8-7. وقال: مكتوب في التوراة: كما ترحمون ترحمون.

(1) في المطبوع: دوامي بزيدة الزوار وهي متحقة. وهو سيار أبي الحكم العتزي. أنظر (التقريب) وأصولهم.
(2) الزهد (159/11) وإسناده صحيح إلى سبأر أبي الحكيم العتزي. وأورده السيوطي في الدر الشور (151/6).
(3) الزهد (159/11) وإسناده صحيح إلى أبي نجايف بسارة المكي. وانظر (حسن السمت في:
المست سعيدي ص 41، رقم 18. 119).
(4) الزهد (153/16) وإسناده صحيح إلى عروة بن الزبير. وأورده السيوطي في الدر الشور (517/6).
(5) الزهد (154/16) وإسناده صحيح إلى عروة بن الزبير. وأورده السيوطي في الدر الشور (517/6).
سورة لقمان 17

8-5 حديثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان لقمان عبذاً حبشياً. 23


8-7 حديثنا أسود، حديثنا حماد، عن علي بن يزيد، عن سعيد بن المسبب: أن لقمان كان خبياً. 25

8-8 حديثنا عبد الرزاق قال سمعت ابن جريج قد: كنت أقنع رأسي بالليل، فقال لي عمر: أقرعت أن لقمان قد: اقتناع بالنهار، مذلة مذلة. أو قال: مذلة بالليل، فلم تقنع رأسك بالليل؟ قال: قلت له: إن لقمان لم يكن عليه دين. 26

---

1) الزهد (151-161) وإسناده صحيح إلى ابن عباس، أشعت هو ابن أبي الشعواء المحاري، وهو ثقة. أخرجه الطبري (226/1) من طريق وكيع، به. وأوردته السيوطي في الدار المنشر (4/72).
2) الزهد (152/1) وإسناده صحيح إلى خالد الريعي. أخرجه الطبري (217/67-68) من طريق وكيع، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (33/76) والسيوطي في الدار المنشر (516/6).
3) الزهد (157/1) وعلي بن يزيد هو الأذبياني قال فيه الحافظ في التراجم: ضحيف. وأوردته السيوطي في الدار المنشر (4/72).
4) الزهد (41/4) وأخرج الحاكم (41/57) هكذا: حديثنا أبو علي المسن بن علي الحافظ، ثنا يحيى بن محمد الخليلي، ثنا المخرت بن سليمان، ثنا عقبة بن علقمة، عن الأزراعي، عن
سورة القلم (17)


821- حديثنا سفيان هو ابن عبيدة قال: قيل للقمان أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً.

822- حديثنا أبو عبد الصمد عن مالك بن دينار قال: وجدت في بعض الحكمة: يبدل الله عظام الذين يتكلمون بأهواء الناس. ووجدت فيها: لا خير لك في أن تعلم ما لم تعلم، ولا تعمال ما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبًا فحزم حزيمة، ثم ذهب يحملها فعجز عنها.


ب) تمام النباتاء وقال الخادم: ولاء مان شاهد إسただ صحيح، وقال له: الذهبي.

(1) الزهد (154/1) وإسادة صحيح إلى أبي قتادة عبد الله بن زيد الجرمي. وأورده السيوطي في الفهر المنشور (1967/1).

(2) في الطيروف (145) وهو صحيح. وهو أبو قتادة عبد الله بن زيد الجرمي. أنظر (التقريب) وأصوله.

(3) الزهد (155-156). وإسادة صحيح إلى أبي قتادة، أبو بكر السعدان وعبد الرحمن هو السعداني وعبد الرحمن هو الضيحي ونور السيوطي في الفهر المنشور (1967/6).

(4) الزهد (154/1) وأورده السيوطي في الفهر المنشور (1967/9). 

36.
فظمن إليها أخرى (1)

813 - أخبرنا شجاع بن الوليد، عن ليث، عن عيزار، عن محمد بن جحادة قال: قال لقمان: يأتي علي الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم (2).

814 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا نافع بن عمر، عن أبي ميلكة، عن عبيد بن عمر، قال: قال لقمان لا يبته وهو يعظه: «يا بني اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت المجالس يذكر الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إنك في عالما ينفعك علمك، وإنك غيبا يعلمك، وإن يطلع الله عليه برحمة يصبك معهم. يا بني لا تجلس في المجالس الذي لا يذكر الله فيه، فإنك إنك في عالما لا ينفعك علمك، وإنك غيبا يزيدك غباء، وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بضخ يصبك معهم. يا بني لا تغivitéوا إمراً بحب الذراعين يسفع دماء المؤمنين، فإن له عند الله قاتلا لا يموت» (3).


816 - حدثنا سيراز، ثنا جعفر، ثنا مالك - يعني ابن دينار - قال: قال لقمان لابنه: «يا بني اتخذ طاعة الله ثجارة، تأتيك الأرباح من غير بضاعة» (5).

(1) الزهد (146/11) وأورده السيوطي في الدرالنثر (518-517/6).
(2) الزهد (165/11) فليث هو ابن أبي سليم قال فيه الحافظ في التراث: صدوق، اختلط جداً ولم يتميز حديثه في ترجمة. وأورده السيوطي في الدر النثر (518/6).
(3) الزهد (146/11) وإسحاق صحيح إلى عبد بن عمر الليثي. وأورده السيوطي في الدر النثر (516/17).
(4) الزهد (153/11) وإسحاق صحيح إلى قنادة. وأورده السيوطي في الدر النثر (516/17).
(5) الزهد (154/11) وسيراز هو ابن أبي حاتم الفوزي صدوق إلا أن روايته عن جعفر بن سليمان.
سورة لقمان

817 - حدثنا يزيد ، حدثنا أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال: كان لقمان يقول لابنه: "يا بني اتبع الله ولا تري الناس أنك تخشي الله ليكربوك بذلك وقبلك فأجر".(1)

818 - ثنا مسكي بن بكير ، أنبأنا سفيان عن أبي، أن لقمان الحكيم قال لابنه: "أي بني إن الدنيا بحر عريق قد غرق فيه ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله عز وجل ، وحشواها الإيمان بالله عز وجل ، وشراعها التوكل على الله لملك تنجر ولا أراك ناجياً".(2)

819 - أخبرنا إسماعيل ، عن برنس ، عن الحسن قال: قال لقمان لابنه:

يا بني حملت الجناد والهديد فلم أجد أثقل من جيء السوء.(3)

820 - ثنا وكيج ، ثنا السعدي ، عن عون قال: قال لقمان لابنه: "يا بني إن المؤمن لذو قلين ، قلب يرجو به وقلب يخف به".(4)

821 - أخبرنا هارون بن معروف ، عن يحيى بن السري بن يحيى ، قال قال لقمان لابنه: "أي بني إن الحكمة أجلس المساكين مجالس الملوك".(5)

822 - أخبرنا سهير ، ثنا جعفر ، عن أخبرنا بس扶贫 من مسلم عن الوقدي ، عن معاوية بن قرة قال: قال لقمان لابنه: "يا بني جالس الصالحين

-----

(1) الطبيعي ممركزاً ، وقد روى عنه هنا. انظر (الميزان) 564-2015، والتقريب وأصوله.
(2) وأورد السيد في الدل المثير (514-5) (الزهد ال14) وسياسته صحيح إلى محمد بن واسع الأزدي ، أبو الأشهب هو جعفر بن حيان السعدي ، وهو ثقة. وأورد السيد في الدل المثير (516-5). (الزهد ال15) وأورد السيد في الدل المثير (518-5) (الزهد ال15) وإسناده صحيح إلى الحسن الفصي. وانظر الدل المثير (516-6).
(3) (الزهد ال15) وإسناده حسن إلى الحسن بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن إسحاق، وهو ثقة. وهو حرف وعذر في المطبوع إلى «حوَّر».
(4) (الزهد ال15) وإسناده حسن إلى السري بن يحيى، وأورد السيد في الدل المثير (518-6).
(5) في المطبوع دسنة، وهو حريف. انظر (التقريب وأصوله).

262
سورة الرقية

من عياد الله، فإنك تصيب من محاسنهم خيراً، ولعله أن يكون آخر ذلك أن تنزل عليهم الرحمة فنصبكم معهم. يا بني لا تجعل الأشرار، فإنك لا تسبب من مجالستهم خيراً، ولعل أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقية فينصبكم معهم.

(1)

873- أخبرنا محمد بن عبيد، أخبرنا السعدي، عن عون(3) بن عبد الله قال قال لفمان لا ينثي: ارج الله عر وجل رجاء لا تسأل فيهم مكره، وخف الله مخافة لا تتأس فيها من حقته. قال: يا أبتاه وكيف أستطيع ذلك وإذا لي قلب واحد؟ قال: يا بني إن المؤمن لذل قلب ، قلب يرجع به وقلب يخفف به.

874- أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبد الرزاق أبي عثمان شيخ من أهل البصرة أن لفمان قال لا ينثي: يا بني لا ترغب في ود الجاهل فيري أنك ترضي عمله، ولا تتهانين به الحكم في الأزهد فيك.

875- ثنا هشام، أخبرنا ابن عياش(4)، عن عبد الله بن دينار أن لفمان قال لا ينثي: يا بني أنزل نفسك، يعني من مولاك، منزلة من لا حاجة له بك، ولا بد لك مني. يا بني كن كم لا يلبغي محمد الناس، يكتسب مدمهم فنفسه منه في عناة والناس منه في راحة.

____________________

(1) الزهد (156/11) وسيار هو ابن حام العتيز صدره إلا أن روايته عن عمير بن سليمان الضحي مكرمة، وقد روى عنه هذا. انظر (اليزاز 375-4 وكتاب التقريب وأصوله).

(2) في الطريقة وعرف، وهو عميد. وهو عن ابن عبد الله بن عبيبة بن مسعود الهمذي. انظر (التقريب وأصوله).

(3) الزهد (156/11) وإمارة حسن إلى عون إن شاء الله تعالى.

(4) الزهد (156/11) وأبو عثمان هو الجملي - كما في القدر المتنور (519/6) - لم أقف له على ترجمة بعد تسع طويل.

(5) في الطريقة: دان عن عياش وهو عن ابن عياش ومثله من سنة الرقان (ص 130). وهو إسماعيل بن عياش المحمدي. انظر (التقريب وأصوله).

(6) الزهد (156/11) وإسماعيل بن عياش المحمدي يختلف في روايته عن غير أهل بلده. وعبد الله بن دينار مكي. انظر (التقريب وأصوله).

 قوله تعالى: «أن أشكر لي ولوالدي إلى المصير» (277-278) ثنا يزيد، أنا الريبع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس!» (278).

 قوله تعالى: «أن أشكر الناس» (279-280) ثنا بهزء، ثنا محمد بن طلحة بن مصر، عن عبدالله بن شريك العامري، عن عبد الرحمن بن عدي الكدبي، عن الأشعث بن قيس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أشكر الناس الله عز وجل أشكرهم للناس».

سورة الناقة ١٦-١٨
قوله تعالى: «يا بني إسرائيل إن تلك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة...»

٨١٠ - ثنا حسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا ذرَّاج، عن أبي الهيشم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ وقال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كرة خرج عمله للناس كاتنا ما كان» (١).

٨١١ - حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا زائدة، عن الأعجم، قال:

٨١٢ - قوله تعالى: «ولا تصرخ عند الناس ولا تمش في الأرض مرحلا»

٨١٣ - ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، أنه قال: «ألا أخركم بأهل النار وأهل الجنة؟ أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف أشتهذ ذي طمرين لو أقسم على الله لأبهر، وأما أهل النار فكل جعفري جواهري جماع مناع ذي تبع» (٣).


(٢) الزهاد (٤/٥٤١) وإسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين الأعجم وأئمة.

سورة لقمان

19

قلت له تعالى "ولأقصد في مشيكم واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لأصوات الحمير"

33- ثنا هاشم، ثنا ليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا سمعتم صياح الدنيا من الليل فإنما رأت ملكا سلوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهاية الحمار فإنه رأى شيطانًا تعودوا بالله من الشيطان» (1)

44- حدثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن نهيل بن مجمع، عن قويعة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه» (2)

وقال مرة: نهيل عن قويعة أو عن أبي غالب.

45- ثنا وكيع، ثنا علي بن صالح، عن أبي المهلب، عن عبيد الله بني زهر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحبب أولئك، غنيم من خفيف الحناذ، ذو حسن عبادة، وحسن عبادة، وكان غامضا في الناس، لا يشر إليه بالأصابع، فجعله منبه، وقاله رحمة الله عليه» (3)

قال أبو عبد الرحمن عبد الله: سألت أبي ما تراه؟ قال: ميراثه.

(1) المندى (٢/٢٠٠ - ٢/٢٠٠) أخرج البخاري في صحيحه (٣٣٠ - ٣٣٠) كتاب الصدقات

(2) صحابي (٢/٢٠٠ - ٢/٢٠٠) ومسلم في صحيحه (٢١٢٩) كتاب الحديث

(3) البخاري (٢/٢٠٠ - ٢/٢٠٠) وسفيان في المسند (٢/٢٠٠) ثنا علي بن إسحاق، ثنا أبي بكر، ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا سفيان، به، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٢٤٦ - ٢٤٦) والسيوطي في الدر الم nëش (٢٤٦ - ٢٤٦)
سورة اللفان 19

836 - ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن زهير ، عن عمرو - يعني ابن أبي عمرو مولى المطلب - عن المطلب - يعني ابن حنيب - عن عائشة ، عن النبي ﷺ قال: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » (1).

837 - ثنا عفان ، ثنا عبد الوارث ، ثنا أبوب لباه ، ثنا أنس بن مالك ، قال: كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا .

838 - ثنا مصعب بن سلام ، ثنا الأجلح ، عن زياد بن علامة ، عن أسامة بن شريك رجلاً من قومه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ، أي الناس خير ؟ قال: "أحسنهم خلقاً" . ثم قال: يا رسول الله ، أنت لذا ؟ قال: "نتداول فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل عنه شفاء عمه من


(1) السنند (477/87) ، وبراجيل نتائج لا أن في سناع الطيوع من خليفة . انظر (الرسائل) في سن +(78) كتاب الأدب : باب في الحسن الخلائق ، وايضاً جاهز في صحيحه - الإحسان (187/401) ، رقم (480) - والحاكم (167/68) من طريق عمرو بن أبي عمرو ، به . وصححه الحاكم على شرطهما . ووافقه اللغيمي . وله شاهد من حديث أبي هريرة : أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 284) والحاكم (168/48) من طريق حماد بن سلمة عن بديل ، عن عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعاً به . وصححه الحاكم على شرط مسلم . ووافقه اللغيمي . والحديث في السنند (477/84) ، ورردت ابن كثير في تفسيره (478/59).

(2) السنند (477/84) ، أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 723) كتاب الفضائل : باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقاً ، عن طريق عبد الوارث ، به . وأوردته ابن كثير في تفسيره (479/61).
سورة لقمان 19

عليه وجعله من جهله {11}.


340 - حدثنا حسن بن ثنا العński، عن داوود بن يزيد {13}، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "أكثر ما يجل به الإنسان النار: الأحافر، الفم والفرج، وأكثر ما يجل به الإنسان الجنة: تقوى الله عز وجل وحسن الحلق" {4}.

المستند (347/7) واستناد صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير (179/11، رقم 416) وسنده صحيح. كتاب الأدب.

المستند (346/6) واستناد صحيح. أخرجه أبو داود في سنده (رقم 6779) كتاب الأدب.

المستند (444/6) واستناد صحيح. بأبي بزة عن عطاء الكحلازي، به في تفسير، وابن كثير في تفسير.(1347/6).

المستند (248/7) وسنده صحيح. ضمن مذهب. داوود بن يزيد الأدبي قال فيه: الحلق في التفسير: ضعيف. والحديث في السنده (219/6) وسنده صحيح. ورد في ayrان السنده (287/2) وسنده صحيح. أبو محمد بن عبد رحمان من سنده، وهو في حديث.(234/22) كتاب الزيارة.

المستند (248/7) وسنده صحيح. أبو محمد بن عبد رحمان من سنده، وهو في حديث.(234/22) كتاب الزيارة.

المستند (444/6) وأبو أحمد الطارقي من سنده، وهو في حديث.(234/22) كتاب الزيارة.

المستند (347/7) واستناد صحيح. في حديث غريب. وسنده صحيح. وحدث على النبي ﷺ: هذه بعض سنده. وابن كثير في تفسير (347/6).
سيرة لقمان 19

841- ثنا محمد بن أبي (1) عدي، عن داود، عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنك أخلاقًا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقًا؛ ثم أولاً المفتيقون المتقدمون» (1)

842- ثنا أبي معاوية، ثنا الأعماش، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ لم يك فاحشاً ولا متفحشاً وكان يقول: «من خبركم أحسنكم أخلاقًا» (2)

843- ثنا ابن إدريس، قال: سمعت محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيثانًا أصحابهم خلقًا، وخيرهم خيارهم لنسائهم» (3)

(1) «أبي»، ساقيطة في الطريج.
(2) المندب (193/2)، ورجاله ثقات إلا أن مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة. انظر (تهذيب الكمال)
(3) ترجمة مكحول الشامي. أخرجه ابن أبي شببة (858) وأبو حبان في صحيحه. إن طريق داود ابن أبي هند، به وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح. انظر (مجمع الرواية 246/8).トイレ أخرجه الترمذي (رقم 16277) كتاب البور والصلاة. يشكل ما جاء في معايي الأخلاق من طريق حيان بن هلال أخونا مبارك بن نفاضة. حدثني عبد ربيع بن سعيد، عن محمد بن التكدر عن جابر مرفوعاً به. ورجاله ثقات إلا أن مبارك بن نفاضة البصري يدل على تفسيره. يختلف بسماح في جميع السيد، وقد عدناه ابن عبيد ربي بن سعيد ومحمد بن التكدر، وبيجود محمد بن التكدر. انظر (التقريب وأصوله).
(4) المندب (22/2)، وسماه حسن، أخرجه أبو داود في سننه (رقم 4182) كتاب السنة: «باب الدليل على زيادة الإيانة، ونقصانها، والترمذي (رقم 1172) كتاب الرضاع: «باب ما جاء في حق المرأة على زوالها، من طريق محمد بن عمرو بن عائشة»، به. واحدثه في المندب (2/277/7). ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، به، و(1) 577/7. ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا.
سورة القنان

844 - ثمّ حسن بن محمد - ثنا مسلم - يعني ابن خالد - عن العلماء
بن عبد الرحمن - عن أبيه - عن أبي هريرة - عن النبي ﷺ. قال: «كرم
الرجل دينه، ومرأته عقله، وحسبه خلقه.»

845 - ثنا عفان، ثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثني الأعمش، عن
إبراهيم، عن علقمة - عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل
الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال
حبة من خردل من إيان.»

حدثي: "بينما رجل بعثه في يرده قد أعيته نفسه إذ خسف الله به
الأرض فهو يتجلجل في بطنها إلى يوم القيامة". تقدم في تفسير الآية
81 من سورة القصص. وانظر: (تفسير ابن كثير ١٢٦٠٨/٦, ١٢٦٢, ١٢٦٤).

= سعيد، حدثني ابن مجلان، عن التمتع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا

(١) المسند (١٢٤١/١) ومسلم بن خالد الزليقي قال فيه الحافظ في التقويم: صدق كثير
الأهلاء. أخرجه ابن حبان في صحيحه - الإحسان (١٥١٠/١، رقم ١٤٨٣) - وفي رواية المقلة
(ص ١٢٩) والأخام (١١٣/١) والبيهقي (١٣٥٤/٧) من طريق مسلم بن خالد الزليقي
وهنا وصحد الحاكم على شرط مسلم. وتعقب الذهبي يقوله: قلت: بل مسلم ضعيف وما خرج له
احده. وأخرجه الحاكم (١٤١٣) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقيري، عن
جده، عن أبي هريرة مرفوعا، وسكت عنه الحافظ، وتعقب الذهبي يقوله: عبد الله
وأحمد. ظلت: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقيري قال عنه الحافظ في التقويم: متروك.
وأخرج البخاري - كشف الأسئلة (٥٠٧) - من طريق مهاجر بن سليمان، عن ابن مجلان
عن أبيه: عن أبي هريرة مرفوعا: «حبس الرهبان ملكه وكرمه وثيبر» ومعمار بن سليمان قال فيه
الحافظ في التقويم: ضعيف. ومحمد بن مجلان قال فيه الحافظ في التقويم: صدوق إلا أنه
اختلط عليه أحديث أبي هريرة.

(٢) المسند (١٢٤٤/١) وأبو داود، صحيح، إبراهيم هو النحوي، وعلقة هو ابن قيس النحوي، وحا
قفان. أخرجه الترمذي في سنده (١٩٣٢/١) كتب الباز والصلة: ياب ما جاء في الكبري، من
طريق الأعمش، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأورد ابن كثير في تفسيره
١٣٤٨/٦
وقوله تعالى { إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام }.

{ قال زيد بن الحباب: ثنا حسن بن واقد، حدثني عبد الله، قال: سمعت أبي بريدة يقول: سمعت رسول الله يقول: "خسوس لا يعلمون إلا الله تعالى}.

{ فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ومتى نسما تكسب غدا ومتى تجري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم خبير }.

{ سألت الله: أ отметني بكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خسوس { وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تجري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم خبير }.

{ حديثنا يحيى عن شعبة حدثني عمرو بن مروة عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله: أ عليني نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء خسوس }.

{ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تجري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم خبير }.

{ حديثنا وكعب: حديثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله { مفاتيح الغيب خسوس لا يعلمون إلا الله }.

{ فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تجري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم خبير }.

{ حديثنا محمد بن حمر: حديثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أبوه محمد يحدث عن ابن عمر عن النبي قال: }

{ (1) المسند (565/4) وإسناد صحيح. وأوردنه ابن كثير في تفسيره (273/6) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأوردته السيوطي في الدر المثلث (631/6). }.

{ (2) المسند (2837/4) وإسناده حسن. أخرجه الطبري (221/89) من طريق عمر بن مرة، هه. والحديث في المسند (646/1) من طريق عمر بن مرة. ووردته ابن كثير في تفسيره (276/6) وقال: وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السن والي بخاريه. }.

{ (3) المسند (232/7) وإسناده حسن. أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 369/2) كتاب الاستم Abilities: 1. لم يخرج من بعده، من طريق سفيان، فه. وأورد ابن كثير في تفسيره (275/3) والسنيدي في الدر المثلث (631/7) والحديث في المسند (22/4) ثناء عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان سه. }.

371
سورة الفاتحة

...ورثت مفاتيح كل شيء إلا الخمس فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحم وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليكم خير ١١١.

٨٥ - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا أبى قال: حدثنا أبى شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مفاتيح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحم وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليكم خير» ١١١.

٨٥١ - ثنا إسحاق بن أيوب بن أيوب بن عمرو بن جريج، عن أبي بكر، عن أبي بكر بن عمرو بن جريج، عن أبي عبد الله، وعن النبي ﷺ أن بالله أن تؤمن بالمكارم والصلاة والمغفرة وتعبده، قال: يا رسول الله ﷺ ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وما لائمه وكتابه ورسالته ورسله، وتصوم رمضان، قال: يا رسول الله ﷺ، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ﻷن لا تشرك به شياً وتقيد الصلاة المكية وتزويج الزكاة المفروضة وتعبد الله ﷺ، قال: يا رسول الله ﷺ، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله ﷺ كأنك تراه فإنه لا تراه فإنه يراك»، فقيل: يا رسول الله ﷺ، حتى الساعة؟ قال: وما المسؤل عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشرافها، إذا ولدت الأمه بِهذا فلاك من أشرافها، وإذا تطوال رعاية الله في البنين فذلك من أشرافها في خمس لا يعلمهم إلا الله، ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ١١١ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلمان ما في الأرحم وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليكم خير ثم أدر الرجل فقال: رسول الله ﷺ، ردوا علي الرجل» فأخذوا ليردوه، فلم يروا شيئاً فقال: «هذا جبريل عليه السلام.

١١١ (المستند ٢٠/٢١٠) راسخة صحيح، وأورد أبن كثير في تفسيره (٢٠٥) والسيوطي في الور المتحرر (٣٧٢/٧٦).

١١١ (المستند ٢٠/٢١٠) راسخة صحيح، وأورد أبن كثير في تفسيره (٢٠٥) والسيوطي في الور المتحرر (٣٧٢/٧٦).
سورة قمان 74

 جاء ليعلَم الناس دينهم »(11).

857 - ثنا أبو اليمان، أنا شعيب قال: ثنا عبد الله بن أبي حسين، حدثنا شهر بن حرشب، عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك أن النبي ﷺ


(1) المندر (227/421), رقم 9897. أخرجه البخاري في صحيحة (رقم 477) كتاب التفسير.

تفسير سورة قمان:باب 6 إن الله عهد أعلم الساعة 6 رسل في صحيحة (رقم 9 وما بعده)

كتاب الإيام:باب بيان الإيام والإسلام والإحسان .. من طريق عن أبي حيى محيي بن سعيد التيمي، به. وأوردته ابن كثير في تفسير (369/369) والسبط في الأثر المنشور (576/576).
سورة الفتح

دُنيهم، والذي نفس محمد بيه ما جامع قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة».(1)

853 - ثنا أبو النضر، ثنا عبد الحميد، ثنا شهر، حدثني عبد الله بن عياس قال: جلس رسول الله ﷺ في مجلس، جميعاً له فأدأه جبريل عليه السلام، فجلس بين يدي رسول الله ﷺ، واضعاً كفيه على ركبتي رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ، حدثني ما الإسلام؟ قال رسول الله ﷺ: "الإسلام أن تسلم وجهك لله، وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسله" قال: "إذا فعل ذلك فأنا مسلم" قال: "إذا فعل ذلك فقد آمنت" قال: يا رسول الله ﷺ، حدثني ما الإيمان؟ قال: "الإيمان أن تؤمن بالله وتؤمن الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت، وتؤمن بالجلالة والنعمة، ويتمن بالقدر كله خيره وشره" قال: "إذا فعل ذلك فقد آمنت" قال: "إذا فعل ذلك فقد آمنت" قال: يا رسول الله ﷺ، حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله ﷺ: "الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإذن الله ﷺ: "سبحان الله في خمس من الغيب لا يعلمهم إلا هو" إن الله ﷺ عند علم الساعة، وبنيت الغيث وعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب في وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله ﷺ عليه خيرك، ولكنه إن شئت حذرك بعلمه لها دون ذلك" قال: أجل يا رسول الله ﷺ، حدثني قيل: "إذا رأيت الأمة ولدت ريثها أو ريها، ورأيت أصحاب الشاء كانوا ينصرونا، ورأيت الحفاظ الجياع العائلة كانإجراء الناس، وذلك من معلام الساعة وأشرافها" قال: يا رسول الله ﷺ، ومن أصحاب الشاء، الحفاظ الجياع، العائلة؟ قال: "العرب".(2)

هديث ربيعي بن حراش ... أحمد (368/5-379/6). تقدم في تفسير الآية 27 من سورة النور.

(1) السيد (129/5-134/6) وشهير بن حرب قال فيه الخاظ في التزقيب: صدوق كثير الإرسال والأهام. والهديث صحيح بإيadic د. أورده السويغ في الدر المصور (133/6).

(2) السيد (134/5-139/6) وأسأده كسايقه، والهديث صحيح بإيadic د.
تفسير سورة السجدة

ففيها

۸۴- ثنا أسعد بن عامر، ثنا حسن بن صالح، عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ ينام حتى يقرأ في المنزيل السجدة واكره، قال: "بعده الملك".\(^{(1)}\)

سورة السجدة - فضائلها 8-10-12

565- ثنا هشيم، ثنا منصور - يعني ابن زاذان - عن الوليد بن مسلم، عن أبي التوكل أو عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري قال:
كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في ظهر الغزوة، قال: فحزروا قيام رسول الله ﷺ في ظهر الركعتين الأولى، قدر قراءة ثلاثين آية قدر قراءة سورة "الزئبل" السجدة، قال: وحزروا قيامه في الأخرى، في العصر في الركعتين الأولى، على النصف من ذلك، قال: وحزروا قيامه في الغزوة، في النصف من ذلك. قال: وحزروا قيامه في الأخرى، في النصف من الأولى.

قوله تعالى: "من سلالة من ماء مهين" 

هذا بيان خلق آدم، وأما قوله: "من سلالة من ماء مهين" فهذا بدء خلق ذريته، في سلالة يعني النطفة، إذا انسلت من الرجل، فذلك قوله: "من ماء" يعني: النطفة "مهين" يعني: ضعيف هذا ما شك في الزندقة.

قوله تعالى: "رثنا أبصرا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا" 

أما تفسير: "هذا يوم لا ينطقون" فهذا أول ما تبعث الخلق على مقدر ستين سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار، فيغتيرون، ثم يذرون لهم في الكلام، فيهكلون، فذلك قوله: "رثنا أبصرا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا" فإذا أذن لهم في الكلام، فتكلمو، واصصوا، فذلك قوله: "ثم إنكم يوم القيامة عند ربك، تتخصصون" عند الحساب وإعطاء العظالم، ثم يقال بعد ذلك "لا تختصموا لدى أي عنتدي" وقد قدمت إليكم بالوعيد، فإن العذاب مع هذا قول كان.

قوله تعالى: "إذا نؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربه وهم لا ينكرون" 

856- ثنا روح وعفان قالا: ثنا حماد بن سلمة. قال عفان: أنا عطاء.

(2) الرد على الزانتقة والجهيمة (ص 54).
(3) الرد على الزانتقة والجهيمة (ص 8).
سورة السجدة

ابن السائب، عن مرة الفهمي، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال:
"عجب ربتنا عز وجل من رجلين: رجل ثار عن وطائه وخفاه من بين أهله وحبه إلى صالاته، فيقول ربتنا: أيها ملائكته انظروا إلى عيدي ثار من قراشة وطائه ومن بين حبه وأهله إلى صالاته رغبة فيما عندى وشفقة ما عندى. ورجل غزا في سبيل الله عز وجل، فانهمر حتى علم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندى وشفقة ما عندى، فيقول الله عز وجل ملائكته: انظروا إلى عيدي رجع رغبة فيما عندى ورهبة ما عندى حتى أهريق دمه." 

قوله تعالى تتجاني جنوبهن العماد يدعون ربي خوفاً وطمعاً:

57- "ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت عمرو ابن النزال يحدث عن معاذ بن جبل قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ من غزوة تبوك فلما رأيتهم خلياً قلت: يا رسول الله ﷺ، أخبرني بما يدخلني الجنة؟ قال: "يخذل، لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من سأله الله عليه: تقيم الصلاة المكبوتة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله عز وجل لا تشريك به شيئاً. أرى الأكثرة على رأس الأمر وعمده وذروته سهامة: أما رأس الأمر فالمسلم، فمن أسلم سلم، وأما عمده فالصلاة، وأما ذروته سهامة فالمهاد في سبيل الله. وألا أدل على أبوب الخير: الصوم جنة، والصدقة، وقيام العبد في جرف الليل يكفر الخطايا، وتلا هذه الآية تتجاني جنوبهن عن العماد يدعون خوفاً وطمعاً وما رزقناه يتفقهون؟ أو لا أدل على أملك ذلك لك كله. قال فأقبل نفر. قال: نشبنت أن يغفلوا عنى رسول الله ﷺ. قال شعبة: أو كلمة نحروا - قال: فقلت يا رسول الله..."

(1) المند (111/119)، وابن جرير، فإن حماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل اختياله.

انظر (التكونين التحديات ص 172-173) تحليل الرواية (270/3). أخرجوه أبو داود في سننه.

(2) (التكونين التحديات ص 171-172) تحليل الرواية (270/3). أخرجوه أبو داود في سننه.

(3) (التكونين التحديات ص 172-173) تحليل الرواية (270/3). أخرجوه أبو داود في سننه.

(4) (التكونين التحديات ص 172-173) تحليل الرواية (270/3). أخرجوه أبو داود في سننه.

(5) (التكونين التحديات ص 172-173) تحليل الرواية (270/3). أخرجوه أبو داود في سننه.

(6) (التكونين التحديات ص 172-173) تحليل الرواية (270/3). أخرجوه أبو داود في سننه.

(7) (التكونين التحديات ص 172-173) تحليل الرواية (270/3). أخرجوه أبو داود في سننه.

277
سورة السجرة 17-16

الله، قولك: "أو لا أدلوك على أملك ذلك؟" قال: فأشار رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده إلى لسانه. قال: قلت يا رسول الله، وإنا لنؤخذ ما نتكلم به؟ قال: «كلكمة أمل معاذ وظل يكب الناس على متأخرهم إلا حصائد ألسنتهم» (1).

قال شعبة: قال لي الحكم: وحدثني به ميمون بن أبي شبيب. وقال:

الحكم: سمعته منه منذ أربعين سنة.

858- حدثنا زيد بن الحباب: حدثنا حمزة بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ: تتجاعي جنوبهم عن المضايع، قال: «قيام العيد من الليل» (2).

قله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهوم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون».

859- ثنا هارون بن معروف، وسمعته أنا من هارون بن معروف، (3)

أنا ابن وهب، حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد يقول: شهدت من رسول الله ﷺ مجسما وصف فيه الجنة حتى أنهى ثم قال في آخره: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا على قلب بشر خطر» ثم قرأ هذه الآية: تتجاعي جنوبهم عن المضايع يدعون بهم خوفا وطمئنا وما زدنهم ينقولون فلا تعلم نفس ما أخفى لهوم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» (4).

____________________

(1) المسند (6/5377/8) وعروة بن الزبال ذكر ابن عبان في الثقافات (193/8) وقال فيه المحقق في التقرب: مقترب. وانظر (تهذيب التهذيب) 189/7 والحكم هو ابن عتبة وهو ثقة ثبت.

(2) الزهدي (14/11) والمسند (7/6372) وشهر بن حوشب قال فيه المحقق في التقرب: صدوق كونه الإسرار والأهم. أخرجه الطبري (11/1) من طريق حماد بن سلمة، وهذا الحديث في المسند (5/624) من طريق حماد بن سلمة، وبه، وأورده ابن كثير في تفسيره.

(3) الفاطر هو عبد الله بن الإمام أحمد، رحمهما الله.

(4) المسند (6/5374/8). أخرج أيضا في صحيحه (رقم 2825) في أول كتاب الجنة والطبري.
سورة السجدة

86- ثنا ابن غير ، قال : ثنا الآدم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا تعلم نفس ما أخفها ثم قرأ : فلا تعلم نفس ما أخفها لهم من قرئة أعين ۴۱.

87- ثنا عبد الرزاق بن همام ، ثنا معاذ بن اليمام ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله ﷺ : وإن الله عز وجل قال : أعبدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشير.

88- ثنا يحيى - يعني ابن سعيد - عن محمد بن عمر قال : ثني أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : قال الله ﷺ تعالى : أعلدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشير فأقرأوهم إن شئت فلا تعلم نفس ما أخفها لهم من قرئة أعين.

(1) المستند (4495/1216 و1217، رقم 2476 و2477، وأيدها ابن كثير في تفسيره (1288/38) والسروفي في الدر المثير (1308/78).

(2) المستند (4495/1216 و1217، رقم 2476 و2477، وأيدها ابن كثير في تفسيره (1288/38) والسروفي في الدر المثير (1308/78).

(3) المستند (4495/1216 و1217، رقم 2476 و2477، وأيدها ابن كثير في تفسيره (1288/38) والسروفي في الدر المثير (1308/78).

يريدون أن يبدعوا كلم الله ﷺ من طريق ابن المبارك ، عن عمر ، عن الله ﷺ. 

(4) المستند (4495/1216 و1217، رقم 2476 و2477، وأيدها ابن كثير في تفسيره (1288/38) والسروفي في الدر المثير (1308/78).

(5) المستند (4495/1216 و1217، رقم 2476 و2477، وأيدها ابن كثير في تفسيره (1288/38) والسروفي في الدر المثير (1308/78).
قوله تعالى: "أفن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستترون" (1) حيث أن إبراهيم، نا حجاج، نا حماد، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أن الوالد بن عقبة قال لعلي: أسلت أسطرة ملك لساناً وأخذ منك سناً وأنا ألمها審 حائراً؟ فأنزل الله عز وجل: "أفن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستترون" (2).

قوله تعالى: "كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها.." وقال: "كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها" وقال: "إنها عليهم مؤصلة" ومتله في القرآن كثير (3).

قوله تعالى: "أو لم يروا أما نسوع الماء إلى الأرض الجرز..؟" نسوع الماء إلى الأرض الجرز هي أرض لا يأتيها المطر إلا بساق إليها الماء وقد مررت بها بليل. قلت: وكان شيخنا أبو العباس أحمد بن أسم بن تيمية يقول: هي أرض مصر وهي أرض أيلاز لا ينفعها المطر فلر أمطرت مطر العادة لم ينفعها ولم يروها ولم دائمو عليها المطر لعدم البيوت وقطع المعايش فأمطر الله بلاد الحبشة والنوبة ثم ساق الماء إليها. وعندى أن الآية عامة في الماء الذي يسوقه الله على مترن الرياح في السحاب وفي الماء الذي يسوقه على وجه الأرض فمن قال: أرأى التمثيل لا التخصيص (4).

(1) قضايلة الصحبة (21/761، رقم 1043) والكلبي اسمه محمد بن السائب وهو متورك. انظر (المرازم 21/657، والقرن، وأصوله). وأخبره الطبري (21/741) من طريق ابن إسحاق، عن بعض أصحابه، عن عطاء بن سدار قره. وأخبره الواحد في أنساب النزول (ص 200) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بعه: "أني أبي ليلى شهيف من جهة حلفه، انظر (القرن، وأصوله). وأرده السيرطي في الدر المقرمر (5/176).

(2) الرد على الزنادة والجمعة (ص 171).

(3) ينائع الفوائد (3/111-111).

(4)
تفسير سورة الأحزاب

آية٤٥

قوله تعالى: "ما جعل الله لرجل من قلبيين في جوفه"

864 - حدثنا حسن، حدثنا زهير، عن قايوس بن أبي ذياب، أن أباهم
حدثه قال: قلت لابن عباس: أرأيت قول الله عز وجل: "ما جعل الله لرجل
من قلبيين في جوفه": ما عنى بذلك؟ قال: قام النبي الله ﷺ يوماً يصلي،
قال: فخطر خطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبيين.
قال: قلب معكم وقلب معهم، فأنزل الله عز وجل: "ما جعل الله لرجل من
قلبيين في جوفه".¹)

قوله تعالى: "ادعوهم لأبائهم هو أقسم عند الله فإن لم تعلموا أباهم
فإخوانكم في الدين ومواليكم ...

865 - ثنا عبيد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: أنا ابن شهاب،
أخيرني عمرو بن الزبير، عن عائشة أن أبا حذيفة تبنى سالماً وهو مولى
لمرأة من الأنصار كما تبنى النبي ﷺ تبنياً، وكان من تبنى رجلاً في
الخالدية دعاء الناس ابنيه، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل

¹) المسند (٢٦٧/٤، رقم ٤٢١) وقايوس بن أبي ذياب قال فيه العقظ في التصريحة.
سورة الأحزاب

«ادعوه لأبائكم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أبائكم فإن أبائكم فأخوانكم في الدين وموالكم فأرووا إلى أبائكم. فمن لم يعلم له أب فسوى وأب في الدين، فجأت سهيلة فقالت: يا رسول الله، كنت نرى سلمًا ولدا يأوي معي ومع أبي حديثة ويراني فضا وفد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت؟ فقال: أرضعه خمس رضعات. فكان بمزلة ولده من الرضاعة(1).»

866- حدثنا عفان، حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله. أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما كنت ندعو إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: «ادعوه لأبائكم هو أقسط عند الله»(2).

872- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية. يعني ابن صالح، عن ربيعة بن يزيد، قال: سمعت وائل بن الأسف يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أعظم الفرآء ثلاثة: أن يفتري الرجل على عينيه، يقول: رأيت ولم ير، وأني يفتري على والدي فيديعي إلى غير أبيه. وأيقول:»

(1) المسند (1/63). أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي (رقم 4040). وفي كتاب التكاح (رقم 988) باب الأكفاء في الذين مصصروا في الموضع الأول وأطول منه في الموضع الثاني. والدارمي (168/2) عن طريق ابن شهاب الزهري. وقد خرجته في مرويات النادر في التفسير. والحديث في المسند (66/65) عن طريق ابن شهاب. وأورده السيدي في الدر المثير (467/6).

(2) المسند (1/77). رقم 649. أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 331) كتاب التفسير: باب ادعوه لأبائكم هو أقسط عند الله ورسول الله ﷺ و殳سل في صحيحه (رقم 1420) كتاب فضائل الصحابة، كباب فضل زيد بن حارثة ... والشرملي (رقم 849) كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب. و(رقم 1283) كتاب المنافقون: باب منافق زيد بن حارثة ونبي الله ﷺ عليه، من طريق موسى بن عقبة، وأورده ابن كثير في تفسير (1/336) والسيري في الدر المثير (167/6).
سورة الأحزاب

868- ثُمَّ نَاسَرْتُمُونِي وَلَمْ يَسْمَعِنِي، (1) ثُمَّ نَاسَرْتُمُونِي وَلَمْ يَسْمَعِنِي. (2)
869- ثُمَّ نَاسَرْتُمُونِي وَلَمْ يَسْمَعِنِي، ثُمَّ نَاسَرْتُمُونِي وَلَمْ يَسْمَعِنِي.

تَقَامُ يُوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرايِبٌ مِنْ قَرْرٍ وَذَرْعٍ مِّنْ جَرْبَ. (3)}

87- ثُمَّ نَاسَرْتُمُونِي وَلَمْ يَسْمَعِنِي، ثُمَّ نَاسَرْتُمُونِي وَلَمْ يَسْمَعِنِي.

(1) المسند (1190) والمعلق (15/1190، رقم 1192) وإسحاق حسن. والحديث في المسند (216) والمعلق (15/1193، رقم 1193)؛ ثُمَّ نَاسَرْتُمُونِي وَلَمْ يَسْمَعِنِي.

(2) المسند (1190) والمعلق (15/1190، رقم 1192) وإسحاق حسن. والحديث في المسند (216) والمعلق (15/1193، رقم 1193)؛ ثُمَّ نَاسَرْتُمُونِي وَلَمْ يَسْمَعِنِي.

(3) المسند (1190) والمعلق (15/1190، رقم 1192) وإسحاق حسن. والحديث في المسند (216) والمعلق (15/1193، رقم 1193)؛ ثُمَّ نَاسَرْتُمُونِي وَلَمْ يَسْمَعِنِي.

282
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس »(1)." 

فقال ابن عباس: ما إخلاء أهداً يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس. 

حديث عمر بن الخطاب: « بعث الله محمدًا فلتعال الحق وأنزل معي الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم...» 

تقدم في تفسير الآية (2) من سورة النور. وقد أوردته الحافظ ابن كثير في تفسيره (76/380). 

قوله تعالى "النبي أولى في المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" 376-76. ثنا أبو عاصم وسراج قالا: ثنا فلبيع، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: « ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة أقرؤا إن شئتتم إلى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأنا مؤمن هم تلك وترك مالاً فليره عصيهم من كانوا، ومن ترك دينه أو ضباعاً فليأتني فإني مولاه »(2). 

376-72 ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: " أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأبيكم ما ترك ديناً أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأياكم ترك مالاً فليبرث ." 

(1) السند (311/11) وجاء حتى أن رواية الحسن بن عبد الله المؤذي عن ابن عباس مرسلاً. 

انظر: (تهذيب التهذيب 2/291 -292، والشعراب). أخرجته أبو داود في سننه (رقم 194) كتاب المنساك: باب التحجيل من جموعه، وابن ماجه في سننه (رقم 25) كتاب المنساك: باب من تقد من جموع إلى منى لرمي الجمار، من طريق بيني أبي، به، والحديث في المسند (237/1) ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، به. وأورد ابن كثير في تفسيره (78). 

(2) السند (232/257 -259، رقمة 7399). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 4781) كتاب التفسير: تفسير سورة الأحزاب، والطبري (127/247) من طريق فلبيع، به. وأورد ابن كثير في تفسيره (381/6) والسيوطي في الدر المنثور (626/9). 

284
سورة الأحزاب


874 - ثنا عبد الرزاق، عن عمرو، عن الزهري في قوله تعالى: "أنبي أولاً بالمؤمنين من أنفسهم" عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي ﷺ كان يقول: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيا رجل مات وترك ديناً فعلي، ومن ترك المال لأقاربه". (3)

875 - ثنا يحيى بن سعيد، ثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أخرج مسلم في صحيحه (1238/3، 318/19، رقم 8219) بعد رقم (1619) من طريق عبد الرزاق، به.

(1) المسند (27/2، 7887/2، رقم 7887) ورسالة صحيحة، والحديث في المسند (27/2، 287/2، 356، 450، 465) من طريق عن أبي هريرة مرفوعاً به.

(2) المسند (3/2، 796/2، رقم 296) ورسالة صحيحة. أخرجه أبو داود في سننه (رقم 296) كتاب الخراج، والإمارة والقيء، باب في أرزاق النذرية. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، به.

(3) المسند (3/2، 327/3، 405) من طريق آخر عن جابر بن مروان، به.

(4) المسند (133/2، 123/2، 327/3، 327/3، 776/3، 2168/1) من حديث أنس بن مالك مختصراً.

رضي الله عنهم أجمعين. وأورده، ابن كثير في تفسيره (688/6).

385
سورة الأحزاب 76-87

أنا لكم مثل الوالد أعلمنكم فإذا أتي أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستديروها ولا يستنجني بسمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمية.

قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جند فأرسلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها...


(1) المنسد (25) رأسادة حسن. أخرجوه أبو داود في سننه (رقم 8) كتاب الطهارة: باب كراهة استقبال القبلة عند فضاء الحجاج، وابن ماجه في سننه (رقم 513) كتاب الطهارة: باب الاستنجاد بالحجارة، والسناوي في سننه (رقم 58/1) كتاب الطهارة: باب النبي عن الاستنجاد بالروث، و طرق محمد بن عجلان، و الحديث في المسند (رقم 247/12)، ثنا سفيان، ثنا ابن عجلان، ثنا أباه ابن كثير في تفسيره (38/7).
سورة الأحزاب 9-1

يكن لي بد من القيام حين دعائي فقال: "يا حذيفة، فاذهب فدخلت في القوم فأlarınızı ما يفعلون ولا تحدث شيئاً حتى تأتيين" قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجدود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقتلته; من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخفقتنا بنو قريصة، بلغنا منهم الذي نكره، ولقينا من هذا الريح ما ترون، والله ما تطمن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسيك لنا بناء. ففرحنا فاني مرتجل، ثم قام إلى جمله وهو معقول، فجلس على، ثم ضربه فورث على ثلاث فما أطلق عقده إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله ﷺ: "لا تحدث شيئاً حتى تأتيين" ثم شنت لقتله بسهم. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله ﷺ وهو قائم بصل في مرط لبعض نسائه مرجل، فلما رأني أدخلني إلى رحله وطرح على طرف المرط، ثم ركع وسجد وإنأ لفقيه، فلمأ سلم أخبرته الخير. وسمعها غففنا بما فعلت قريش وانضموا إلى بلادهم.

قوله تعالى ۷: "إِذَا جَاء مَعْكَ مِن فُرُقِكَ مُفْقَهُ مِن أَسْفَلِ مِنْكَ إِذَا زَاغَتُ الأَبْصَارِ"

وبلغت القلوب الخناجر ...

٧٨٧ - ثنا أبو عامر، ثنا الزبير بن عبد الله حدثني ربيعة بن

(1) المسند (٥/٣٢٣ - ٣٢٤) و إسحاق حسن. (٢) المسند (٣٢٣ - ٣٢٤) - عن يزيد بن زياد، به. (٣) المسند (٣٢٤) - عن يزيد بن زياد. (٤) المسند (٣٢٤) - عن يزيد بن زياد. (٥) المسند (٣٢٤) - عن يزيد بن زياد.
سورة الأحزاب 13-16


878- ثانيا هاشم، ثانيا ليث، هو ابن سعد، حدثي سعيد، عن أبيه، عن أبيه هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول: "لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده ولا شيء بعده" (6).

879- ثانيا إبراهيم بن مهدي، حدثنا صالح بن عمر، عن يزيد بن...
سورة الأحزاب 2:11-13

أبي زيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: "من سمي المدينة يشربه فلبستغفر الله عز وجل، هي طابة هي طابة". 1

81- ثنا عبد الرحمن، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يشربون، وهي المدينة تنفي الناس كما ي تنفي الكبير خبث الحديد". 2

قوله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم كان يرجم الله". 3

81- حدثنا عبد الزؤاق، سمعت عبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبي رواج، يحدثان عن نافع قال: خرج ابن عمر يريد الجحج، زمان نزل الحجاج يابن الزبير، فقال له: إن الناس كائن بينهم قتالاً، وإننا نخاف أن يصدِّوقي، فقال: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله ﷺ... إلى آخر الحديث". 4

(1) المندى (285/4) رزيد بن أبي زيد هو الباصمي قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف.
(2) أخرجه أبو يعلى في مسند (3/448-449)، رقم (1688) من طريق صالح بن عمر الواسطي.
(3) وفيه البصري: رواه أحمد وأبو بكر بن رجاء ثمثاق، اثنتان مجمع الزوايدان (2/32). وأوردته ابن كثير في تفسيره (6/390) وقال: تفرد به أحمد، وفي إسناده ضعيف، والله أعلم.
(4) المندى (227/2). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1871) كتاب قضاة المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ومسلم في صحيحه (رقم 1382) كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارة، من طريق مالك به، والحديث في المندى (2/464، 2/32) من طريق يحيى بن سعيد، به.

289
سورة الأحزاب 71

882- ثنا روح، ثنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع رجلاً سأل عبد الله بن عمر: أصيب الرجل امرأته قبل أن يطرف بالصفا والمروة؟ قال: أما رسول الله ﷺ فقد فطر بابيت ثم ركعتين، ثم طاف بين الصفا والمروة، ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (1).


884- حدثنا إسماعيل، أنيانا هشام، قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة: أن عمر كان يقول في الحرام: يمین يكفرها. قال هشام: وكتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. فقال ابن عباس: لقد

(1) رواه مسلم في صحيحه (2/879، رقم 1340، وما بعده) من طريق نافع، به.
(3) رواه البخاري (2/82، رقم 1554) بإسناده حسن.

39.
سورة الأحزاب

كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ٧(١).


886- ثنا عفان، ثنا وهب، ثنا عبد الله بن عمرو بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أبَّ على الركن فقال: إني لأعلمه أنك حجر، ولو لم أمر بحبسي، فقلتُ أو استلمك ما استلمتك ولا قبلك، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ٧(٣).

887- حديثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن مjahad، عن ابن عباس، أنه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله أسوة حسنة.

(1) المسند (٢٣٩، وقعده ١٩٨٦) أخرجه مسلم في صحيحه (رق٢٤٤) وما بعده. كتب الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم أمره ولم ينت القمل من طريق إسماعيل بن إبراهيم. هذه وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٨٤/٦).
(2) المسند (٣٨٧/٦)، وسنده جيد. وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥٨٤/٦).
(3) مبضع، وهو خطا. والصواب ما أثبت من أطراف المسند (٣٧٦/٧) وهو عبد الله ابن عثمان بن خثيم المكي. أنظر: (تهذيب الكمال وفرعه).
(4) المسند (٢١٠/٦) وسنده جيد. وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥٨٤/٦).

٣٩١
سورة الأحزاب 21-23

بستلمهما؛ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً، فقال ابن عباس:
"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية: صدقت".

قوله تعالى: «من المؤمنين رجال صدقو ما عاهدوا الله عليه...» 878

- ثنا أبو كامل، ثنا إبراهيم، ثنا ابن شهاب، أخبرني خريجة

ابن زيد، أنه سمع زيد بن ثابت يقول: فقدت آية من سورة الأحزاب حين
تسخننا المصاحف قد كنت أسمع رسول الله يقرأ بها. 879 رجاء صدقوا ما
عاهدوا الله عليه فالتمستها فوجدتها منها خزية بن ثابت فأحفظتها في
سورةها في المصحف.

889 - ثنا بهز، وثنا هاشم، قالا: ثنا سليمان بن المغيرة، عن
ثابت، قال: قال أنس: عمري، قال هاشم: أنس بن النضر سمعت به، ولم
يشهد من النبي يوم بدر. قال: فذلك عليه وقال في أول مشهد شهد,
رسول الله غبت عنه لتن أراني الله مشهدًا فيما بعد، مع رسول الله.
لم يعمر الله ما أصعد. قال: فهبه أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله
يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ، قال: فقال له أنس: يا أبا
عمرو، أين؟ وأنا لريح الجنة أجدته دون أحد. قال: فقاتله حتى
قتل، فوجد في حسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية. قال:

(1) المند (127/11، رقم 1877) نصيف هرثاب عبد الرحمن الجريزي قال فيه المحافظ في
التقريب: صدوق سيد، النظم خط بأخرة.
(2) المند (88/1 ك. أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1.7.2 ك) كتاب الجهاد: باب قول الله
عن جدل من المؤمنين رجال صدقو ما عاهدوا الله عليه، و (رقم 2748) كتاب التفسير:
تفسير سورة الأحزاب: باب أنفظهم من قضا تحتبة ومنهم من ينتظر وما بادوا تفديلاً، و (رقم
27482، 4985) كتاب فصلان القرآن: باب جمع القرآن، والزملي (رقم 292) كتاب التفسير: باب ومن سورة
النور، من طريق ابن شهاب، وابن عدي، ابن كثير في تفسير، و1392، والسويطي في الدر شير.

397
سورة الأحزاب

قالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببناته. ونزلت هذه الآية « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » قال: فكانوا يقولون أنها نزلت فيه وفي أصحابه.

قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وکفى الله المؤمنين القتال ...


ورد الله الذين كفروا بغيظهم قال: جاءت ريح فقطعت أطباب النساطير فرجعوا.

891- ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، قال: سمعت أبا إسحاق عن سليمان بن صرد ، قال: انصرف رسول الله ﷺ يوم الأحزاب قال: «الآن»


(3) بيان العلماء (3/201-11).

393
سورة الأحزاب: 22-27

نغوؤهم ولا من هو من علمنا

قلوه تعالى: { وانزل الذين ظلهم من أهل الكتاب من صيامهم وئذى في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً } وأرثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤها وذكى الله على كل شيء قديراً.


893- ثنا يزيد قال: أنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقة بن وقاص، قال: أصحابني عائشة قالت: خرجت يوم المندق أفندو.


سورة الأحزاب 29-30

آثار الناس. قالت: فسمعت ونبيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض.
قالت: فالصمت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس
يحمل مجندة. قالت: فجلس إلى الأرض، فمر سعد وعلىه درع من حديد
قد خرجت منها أطرافه فأتى أخشى على أطراف سعد. قالت: وكان سعد
من أعظم الناس وأطولهم. قالت: فمر وهو يرتل ويقول:

"لَوْ يَدْرَكَ الْيَوْمُ الْآخَرُ مَا أَحْسَنَ مَوَاتٍ إِذَا حَانَ الْأَجْلَ".

قالت: فقتم فاقتتحت حديثة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر
ابن الخطاب وفيهم رجل عليه سبعة، يعني مغفرة، فقال: عمر: ما جاء
بك؟ لعمر والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحرز.
قالت: فما زال يلوموني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعنت إذ ندخت
فيها. قالت: فرفع الرجل السبعة عن وجهه فإذا طلحة بن عبد الله.
فقال: يا عمر وبحكر إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله
عذر وجل قالت: وبرغمي سعدا رجل من المشركين من قرئين يقال له: ابن
العرقة بسهم له، فقال له: خذها وأننا ابن العرقة. فأصاب كحله فقطعه
فدعنا الله عز وجل، سعد فقال: اللهم لا تمنيت حتى تقر عيني من قرئة.
قالت: وكانا حلفاء ومواليه في الجاهلية. قالت: فرقى كله. بعث الله
عز وجل الريح على المشركين، فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال وكان الله
قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بهتامة، وخلق عبيبة بن بدر ومن
معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنا في صيامهم، ورجع رسول الله ﷺ.

1) في المطبوع: دليت، وما أثبتته من تفسير ابن كثير (6/490).
2) في المطبوع: دليت، وما أثبتته من تفسير ابن كثير.
سورة الأحزاب 29-30

إلى المدينة فوضع السلاح، وأمر بقبضة من أدم فضربت على سعد في المسجد. قالت: فأجاب عليه السلام وأنه بل ثنايا، فتوجه إلى الفقار فقال:

أقد وضعت السلاح! ولله ما وضعت الملكة بعد السلاح، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله ﷺ ألمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله ﷺ فيلم على بني غنم، وهو جبران المسجد حوله فقال: «من يركنكم؟» فقالوا: مر بنا دهية الكلبي. وكان دحية الكلبي

تشبه لحية وسنه وجوه جبريل عليه السلام. فقالت: فأتاه رسول الله ﷺ

نحاصروا خمساً وعشرين ليلة، فلما استهد حضرموت واشتد البلاء قبل لهم:

انزلوا على حكم رسول الله ﷺ استشاروا أبا لبابة بن عبد المذر فأشار إليهم أنه النفيج. فقالوا: تنزل على حكم سعد بن معاذ. فقال رسول الله ﷺ:

"انزلوا على حكم سعد بن معاذ" فنزلوا، وبعث رسول الله ﷺ أبا عمرو حلفاؤه ومواليه وأهل النكاثة ومن قد علمت. قالت:

فقالوا: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاثة ومن قد علمت. قالت:

وأني لا يرجع إليهم شيئاً ولا يتلفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومهم فقال: قد أنا لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. قال: قال أبو سعيد. قالت: فلما طلعت على رسول الله ﷺ قال: "انزلوا". قال رسول الله ﷺ:

"أحكم فيهم" قال سعد بن عزة وجل. قال: "انزلوا". قال رسول الله ﷺ:

"أحكم فيهم". فانغمس فيهم أن تقتل مقاتلتهم. فتبني دارهم وتقسم أمرهم. وقال: يزيد ببغداد. ويقسم. فقال رسول الله ﷺ:

"لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسول الله". قالت: ثم دعا سعد

قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قرش شيئاً فأبكتي لها

إلا كنت قطعت الحرب بينه وبينه فاقبضني إليه. قال: فانثرت كله...
وركان قد بريء، حتى ما يرى منه إلا مثل الخصر، ورجع إلى قبته التي
ضرب عليه رسول الله ﷺ. قالت عائشة: فحضره رسول الله ﷺ وأبو بكر
وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بنه إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي
بكر وأنا في حجري وكانا كما قال الله عز وجل «رحماء بينهم».
قالت علقة: قلت أي أمد فكيف كان رسول الله ﷺ يصنع؟ قالت: كانت عينه
لا تدمع على أحد ولكنه كان إذا وجد فإما هو أخذ بلحيته(1).
قوله تعالى: «ما أبهاء النبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا
وزينتها» ... إلى قوله: «أجرا عظيماً».
8-94 ثنا محمد بن بشر قال: ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة،
عن عائشة قالن: لما أنزلت آية التخوير قالن: بدأ بعائشة، فقال: «يا
عائشة، إني عارض عليك أمراً فلا تفتئتن فيه بشيء حتى ترضيه على
أبيك أبي بكر وأم رومان» قالت: أي رسول الله ﷺ وما هو؟ قال: «يا عائشة,
إني عارض عليك أمراً فلا تفتئتن فيه بشيء حتى ترضيه على أبيك أبي
بكر وأم رومان» قالن: يا رسول الله ﷺ وما هو؟ قال: «يا عائشة، إني
عارض عليك أمراً فلا تفتئتن فيه بشيء حتى ترضيه على أبيك أبي بكر
وأم رومان» قالت: يا رسول الله ﷺ وما هو؟ قال قل الله ﷺ «ما أبهاء النبي قل
لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعك وأشركون
سراحاً جميلاً وإن كنت تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد
لمحسنات منكن أجرًا عظيماً» قالن: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة
ولا أؤامر في ذلك أبيي أبا بكر وأم رومان. قالت: فضحك النبي ﷺ
ثم استقرأ الهجر فقال: «إن عائشة قالت كذا وكذا» قال: فقلن مثل الذي
(1) المسند (١٤٢-١٤١/٦) واسناده حسن. وأورد ابن كثير في تفسيره (٣٩٩/٦.٤).
قالت عائشة(1).

865 - ثنا يحيى بن إسحاق، أنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لما نزلت آية الخيار. دعاني رسول الله ﷺ فقال: يا عائشة، إنني أريد أن أذكر لك أمرًا فلا تفضين فيه شيئاً دون أبيبك. فقالت: ما هو؟ قالت: قد علمني رسول الله ﷺ فقرأ علي هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعملان أمتمكن واسرحان سراحا جميلا وإن كنت تردن (2) الله ورسوله والدار الآخرة... الآية كلها. قالت: فقلت: قد اخترت الله ورسوله. قالت: ففرح لذلك رسول الله ﷺ(3).

866 - ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: لما نزلت: إن كنت تردن الله ورسوله، دخل علي رسول الله ﷺ. بدأ بي فقال: يا عائشة، إنني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلني فيه حتى تستأمرني أبيبك. قالت: قد علم والله لم يكون ليأمراني بفراقه. قالت: فقرأ علي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها ... الآية كلها. فقلت: أي هذا استأمر أبيك، فإني أريد الله.

(1) المسند (211-211) وإسناده حسن. أخرجه الطبري (158/211) من طريق محمد بن عمر بن علقمة. وآورده ابن كثير في تفسيره (4/203) والسابطي في الدرالشور (596/6).

(2) ما بين المفروضين ساقط من الطروح في الموضوع.

سورة الأحزاب 28-29

عز وجل ورسوله والدار الآخرة!

897 - ثنا عبد الملك بن عمورو أبو عامر، قال: ثنا زكريا، يعني ابن إسحاق، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله، والناس يبابه جلوس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أخذ أبي بكر يدخل، وعمر قد خلا والنبي في مجلس وحوله نساءه وهو ساكن، فقال عمر رضي الله عنه: لا كمن النبي لم يعله يضحك، فقالت عائشة: يا رسول الله، لم رأيت بني يزيد أمة عمر فسألتني النفقة آنفاً نفقات عنقي، فضحك النبي، فقلت: يا نبي الله، فقلت: عنقتي، فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة لبضربها، وقام عمر إلى حفصته كلاماً يقولون: تسألان رسول الله، ما ليس عندك، فنهاهما رسول الله، فقال نساءه: والله لا تسألن رسول الله، إنما هذا المجلس ما ليس عندك. قال: وأنزل الله عز وجل الخبر، فبدأ بعائشة، فقال: إن أريد أن أذكر لك أمرًا ما أحب أن تعملي فيه حتى تستأمرني أبيك، قالت: ما هي؟ قال: فتلا عليها: "لي أبها النبي، قل لأزواجه..." الآية قالت عائشة: أنبيك استأمر أبيك، بل أختار الله ورسوله وأسأل أن لا تذكر لأمرة من نسائك ما ابتغت. فقال: "إن الله عز وجل لم يبعثني معفناً ولدبعثي معلمو ميسرا لتأسني امرأة منهن عما ابتغت إلا أخبرتها".

(1) المسند (116/2) واسناده صحيح. وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم 4789) كتاب التفسير: تفسير سورة الأحزاب: باب 6 وإن كنت تردن الله ورسوله... وسائله في صحيحه (رقم 1475) كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير أمرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، والطبري (رقم 158/2) من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، بـ: وأوردته ابن كثير في تفسيره (67/2) والسيوطي في الدر المثير (959/6).

(2) المسند (2/442) وأخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1488) كتاب الطلاق: باب بيان أن...
سورة الأحزاب

قوله تعالى: "إِفَّأَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيذْهَبَ عِنْكُمُ الرِّجَضُ أَهْلَ الْبَيْتِ وِي طَهِّرِكُمْ تَطْهِيرًا...")


= تفسيره (٢٥٩٣/٦/١٢).
الرجل أهل البيت ويطهركم تطهيراً ... إلى آخر الحديث

حدثنا أبو مالك كثير بن يحيى، قال: حدثنا أبو عوانة، عن
أبي يُلّج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس نحواً.

879 - ثنا محمد بن مصعب، قال: ثنا الأوزاعي، عن شداد أبي
عمار، قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وعندما قوم فذكروا علياً، فلما
قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله؟ قلت: بلى. قال: أبت
فاطمة رضي الله عنها أسوأها عن علي قالت: توجه إلى رسول الله ﷺ.
فجلس تنتظره حتى جاء رسول الله ﷺ ومعه علي وحسن وحسن رضي الله
عنهم أخذاً كل واحد منهم بيده حتى دخل، فأذن علياً وفاطمة فأجلسهما
بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم
ثوبه، أو قال: كساء، ثم تلا هذه الآية (إبّا يرث الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيراً) وقَالَ: «الله هؤلاء أهل بيتك وأهل بيتي أحق ».

900 - ثنا عبد الله بن نصير، قال: ثنا عبد الملك، يعني ابن أبي
سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، قال: حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن
النبي ﷺ كان في بيته فأحيتاها فاطمة ببرمة فيها خزرة، فدخلت بها عليه،
فقال لها: «ادعي زوجك وأبيتك» قالت: فجاء علي وحسن والحسن،
فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة، وهو على منامة له على

(1) المند (14:1-3) وإسناد صحيح.
(2) المند (14:1) وفي إسناد محمد بن مصعب القرطبة، قال فيه الحافظ في التحقب:
صدوق كثير الفطائف، وتابعه الوليد بن مسلم، قال: ثنا أبو عمر ورث الأوزاعي - قال: ثنا
شداد أبو عمر، قال: سمعت واثلة بن الأسقع، فذكروا وإسناد صحيح. أخرجه الطبري
(26:78) حديثي عبد الكريم بن أبي عمر، قال: ثنا الوليد بن مسلم - به وأورده ابن كثير
في تفسيره (38:4) والسيوطي في الدر الشهير (6:5).
سورة الأحزاب

33

ذلك تحته كساء له خبرى. قالت: وأنا أصلي في الجهرة، فأنزل الله عز
وجل هذه الآية: "إذا يرد الله ليذهب عنكم الرحمن أهل البيت ويطهركم
تطهيراً". قالت: فأخذ نفضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج بده فألون رحا
إلى السماء، ثم قال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذنب عنهم الرحمن
وطهيرهم تطهيراً". اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذنب عنهم الرحمن
وطهيرهم تطهيراً. قالت: فأدخلت رأس biت، نقلت: وأنا معكم يا
رسول الله. قال: "إنيك إلي خبر إنيك إلي خير". 

قال عبد الملك: وحدثني أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء، سواء.
قال عبد الملك: وحدثني داوود بن أبي عوف الجحاف عن حوشب عن أم
سلمه يثله سواء.

91

- ثنا أسود بن عامر، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد،
عن أسى بن مالك، أن النبي ﷺ كان ير ببيت فاطمة سنة أشهر إذا خرج إلى
الفجر فيقول: "صلاة يا أهل البيت! إنا يريد الله ليذهب عنكم الرحمن
أهل البيت ويطهركم تطهيراً".

---

1. المنسد (679/6). وقال ابن كثير بعد أن سأق الحديث: هي إسحاق من لم يسم، وهو شيخ
عظام، وثقة رواجه ثقات. 1.8. وحديث صحيح بإسناد. وحديث في المنسد (686/69).

2. المنسد (679/6). وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. انظر (التقريب وأصوله).

أخبر الترمذي (679/6). كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، من طريق حماد، به.
وذكر الترمذي: هذا حديث حسن غرير من هذاوجه إذا نعرفه من حدث حماد بن سلمة.
والحديث في المنسد (679/6). ثنا عميان، ثنا حماد، به. وأورد حدث ابن كثير في تفسيره.
سورة الأحزاب 2-27

9.2- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش،
عن أبي الضحى، حدثنا من سمع عائشة تقرأ: { وَقُرِّنُ فِي بِيْنِ يَكْنَى فَتَيِّبَكَ},
قلت: تعالى { إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين، والمؤمنات...}

10- ثنا يونس وعفان قالا: ثنا عبد الواحد يعني ابن زياد:
قال: ثنا عثمان بن حكيم، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، قال: عفان
في حديثه: قال: ثنا عبد الرحمن بن شيبة، قال: سمعت أم سلمة، قالت:
قلت يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم
يرعني منته يوماً إلا وتداؤه على المنبر، يا أيها الناس، قالت: وأنا أسرح
رأسي فلففت شعري ثم دنت من الباب فجعلت سمعي عند الجريد قسمته
بقول: { إن الله عز وجل يقول: { إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين
والمؤمنات...}}, هذه الآية قال عفان: { أعد الله لهم مغفرة وأجراً
عظيمًا}. (1)

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

(1) الزهاد (1/24) وفي إسناده من لم يسم وهو شيخ أبي الضحى، ويتبية رجاله ثقات، وأوردته
السيوطي في الدر المتثر (2/600).
(2) المند (6/672) ولا إسناد، صحيح، أخرجه الطبري في تفسيره (2/670) من طريق
عبد الواحد، في ورد، وأوردته ابن كثير في تفسيره (2/673/1) والسيوطي في الدر
المتثر (6/672).
سورة الأحزاب

۹۴ - ثنا حجى بن المثنى، ثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة، أنه بلغه عن معاذ بن جبل أن قال: قال رسول الله ﷺ: «ما عمل آدمي عمل قط أُخَذَّ له من عذاب الله من ذكر الله» (1).


(1) المستند (۱۲۹/۵) وزيد بن أبي زياد المخزومي لم يدرك معاذ بن جبل، وأخرجه الترمذي (رقم ۱۳۷۳) رابع عساكر في فضيلة ذكر الله (رقم ۶) يحتفظ. من طريق زياد مولى ابن عباس، عن أبي بكر بن عبد المطلب، عن أبي الفردا، مرفوعا بالشفق الثانى من الحديث (٤٧٧/۴) من طريق بعيبي بن سعيد، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن معاذ مرفوعا به، وقال الهيثمي (۳۷/۱): رواه الطبري (۲/۱۲۷) ورواه رجال الصحيح، فلما طاوس لم يلق معاذ. انظر: (تهذيب الكمال ۲/۱۲۷) وأخرجه الطبري (۸/۷۴/۱) من حديث جابر رضي الله عنه. وقال الهيثمي (۷/۱۹۷): رواه الطبري في الصحيح (۷۷/۱) من حديث جابر. ورواه البخاري في الصحيح، فهذا صحيح إن شاء الله تعالى. وأوردته ابن كثير في تفسيره (۴۱۹/۶).
 والسورة الأحزاب 35

والصدق، كل ذلك رسول الله ﷺ يقول: "أكبرهم لله تبارك وتعالى ذكرآ".
فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمري رضي الله تعالى عنه: يا أبا حفص.
ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله ﷺ: "أجل". ١٠٧

٩٨- ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا دراج، عن أبي الهيثم، عن
أبي سعيد الخدري، قال: قلت يا رسول الله، أي العباد أفضل درجة عند
الله يوم القيامة؟ قال: "الذاكرون الله كثيرا". قال: قلت يا رسول الله,
ومن الغازى في سبيل الله؟ قال: "لوضر بسبيبه في الكفار المشركين
حتى ينكر ويخضب دماً لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة". ١٠٨

٩٩- ثنا عفان، قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء,
عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: كان النبي ﷺ يسير في طريق مكة فأتى
على جمادان فقال: "هذا جمادان سيروا سبهم المفردون" قالوا: وما
المفردون؟ قال: "الذاكرون الله كثيرا" ثم قال: "اللهم اغفر للمتقصين
قالوا: والمقصرين؟ قال: "اللهم اغفر للمتقصين" قالوا: والمقصرين؟ قال:
"المقصرين". ١٠٩

(١) المسند (٤٣٨/٣) وزيان بن قائد ضعيف الحديث، وعبد الله بن لهيعة اخلت عينه بعد اختلاف كتب
ورواية حسن عن بعد الاختلاف. انظر التقريب وأصوله، وأورد، ابن كثير في تفسيره
(٦/٤٤٨).
(٢) المسند (٢٥٦/٥) وفي رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيف. انظر: التقريب وأصوله، وأورد،
ابن كثير في تفسيره (٤١٥-٤١٦).
(٣) المسند (١١١/٢)، أخرج مسلم في صحيحه (رقم٦٢٧٦) كتاب الذكر والدعاء: باب الحث
على ذكر الله تعالى، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به، وأورد، ابن كثير في تفسيره
(٤٤٦/٦).
سورة الآخزاب

قوله تعالى: "إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ...

9:9 - ثماناً ابن أبي عدي، عن داود، عن عامر، قال: قالت عائشة: لو كان رسول الله ﷺ كائناً شيئاً، لما أنزل الله عليه لحكم هذه الآيات على نفسه فراذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشي الناس والله أحق أن يتخشاه، إلى قوله: "وكمان أمر الله مفعولاً؟"

9:11 - ثماناً هاشم، ثماناً معاذ بن عبد الله، ثماناً عيسى بن طهمان.

قال: سمعت أسماً قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي ﷺ تقول: إن الله عز وجل أنكحني من السماوات وأظعم عليها يومئذ خبرًا وفال وحياً، وكان القوم جلوساً كما هم في البيت، فقال رسول الله ﷺ: "فليث الماء ما شاء الله أن يليث، ثم رجع والقوم جلوس كما هم، فشقت ذلك عليه وعرف في وجهه، فنزل آية الحجاب (2)

9:11 - ثماناً يهز، ثماناً هاشم، قال: ثماناً سليمان بن المغيرة.

1. المسند (6/161) ورسالتاه صححي. آخره الطبري (1/3/226) من طريق داود بن أبي هند، به، والحديث في المسند (6/266) : ثماناً عبد الوهاب، عن داود، به، وأورده السيوطي في الدار المكتوب (6/161).

2. المسند (3/226). آخره البخاري في صحيحه (رقم 7421) كتاب التوحيد، باب 9، وказан عرشه على الماء، والنساتي في سنده (79/6-8) كتاب التكاثر، باب صلاة المرأة، إذا خلطت واستخارتها ربيها، من طريق عيسى بن طهمان، به، إلى قوله: "هكذا أن عز وجل أنكحني من السماوات، وقد خرجت في ثلاثينات البخاري، بتحقيقي (1050)، وآخره النساني في تفسير البخاري (179/6)، رقم 4231، من طريق الفضل بن دكين الملاوي، عيسى بن طهمان، به، كاملة، وإسناده صحيح.
سورة الأحزاب 37
عن ثابت، عن أنس، قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ﷺ: "اذهب فاذكرها علي". قال: فانطلق حتى أتاه، قال: وهي تخمص عينيها فلما رأيتها عظمتي في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ﷺ ذكرها، فوليتها ظهري وركست على عقبها، فقلت: يا زينب، أبشري أرسلني رسول الله ﷺ يذكرك. قالت: ما أنا بصاحة شيئاً حتى أؤامر بعيون. فقامت إلى مسجدها، ونزل بعيون القرآن، وجاء رسول الله ﷺ فدخل عليها بغير إذن، قال: ولقد رأيتها أرسلنا رسول الله ﷺ أطعمنا الخمر واللحم. قال حاشم: حين عرفت أن النبي ﷺ خقتها. قال حاشم في حديثه: لقد رأيتها حين أدخلت على رسول الله ﷺ أطعمنا الخمر واللحم، فخرج الناس وباقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله ﷺ وأتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه، فجعل يسلم عليها ويقلن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستة على ورائه، ونزل الخجاب. قال: روعت القوم يا وعظوا به. قال حاشم في حديثه: "لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ماظرين إناه... ولا مستأمنين لحديث إن ذلكم كان يؤدي النبي فاستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق" (11).

(1) سورة الأحزاب (53).
(2) المسند (3/195-196). أخرجه مسلم في صحيحه (2/480.1، رقم 1428) كتاب النكافب، باب زواج زينب بنت حش ونزل الخجاب وإباحات رثية العرس، من طريق سليمان بن المغيرة، به، وآثره ابن كثير في تفسيره (6/204-205، 443) والسيوطي في الدر المنثور (6/1-162، 160).
سورة الأحزاب 28-39

قوله تعالى: { ... وكان أمر الله قدرا مقدرا}.

13- حدثنا يحيى بن حماد، أنا أبو عوانة، عن رقية، عن أبي ضمرة، عن عمرو بن ميمون، سمعت عمر بن الخطاب يقول حين طعن:

{كان أمر الله قدرا مقدرا}.

قلتو تعالى: { الذين يبلغون رسالتات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله}

وكفى بالله حسبا.

13- ثنا ابن مير، أنا آبان الأسهم، عن عمرو بن مرة، عن أبي البخترى، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: { لا يحقون أحدهم نفسه أن يرى أمراً الله عليه فيه مقالا ثم لا يقوله، فيقول الله: ما منكبك أن تقول فيه؟ فيقول: رب خشي الناس. فيقول: وأنا أحق أن يخشى}.

14- ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن زبيد، عن عمرو بن مرة، عن أبي البخترى، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: { لا يحقون أحدهم نفسه أن يرى أمراً الله عليه فيه مقالاً فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة: ما منكبك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس.}

فيقول: إياي أحق أن تخاف}.

(1) السنة (2: 979، رقم 108) واسناده صحيح إلى عمر بن الخطاب.
(2) المسند (3: 729) واسناده صحيح. أخرجه ابن ماجة في سننه (رقم 7008) كتاب الجهال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من طريق ابن مير، به، وأوردته ابن كشر في تفسيره.
(3) المسند (27: 624) واسناده صحيح. واتصر تخرير الحديث الذي قبله. وأوردته ابن كشر في تفسيره.

408
سورة الأحزاب 40

قوله تعالى «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختام النبيين...»

216- ثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر، قال: ثنا زهير - يعني ابن محمد - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفل بن أبي بن كعب - عن أبيه - عن النبي ﷺ قال: «مثلي في النبيين كمثل رجل بني داراً فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطرقون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة، فأنادي في النبيين موضع تلك اللبنة.»(1)


(1) المسند (137/36) وإسناده حسن. آخره الترمذي (رقم 3913) كتاب المنافق: باب في فضل النبي ﷺ، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرج البخاري (رقم 354) وسلم في صحيحه (1794/308، بعد رقم 2286) من حديث أبي هريرة عنه مرفوعاً به وأوردته ابن كثير في تفسيره (20/213).

(2) المسند (220/32) وإسناده حسن. آخره الترمذي (رقم 4272) كتاب الرؤيا: باب ذهبت النبوة وبيعت المبشرين، من طريق عفان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلقل. وأخرج البخاري (رقم 699) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (422/19).
سورة الأحزاب 40

917- ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا معاوية - يعني ابن صالح - عن سعيد بن سويد الكلبي ، عن عبد الأعلى (1) بن هلال السلمي ، عن عمرو بن سارية ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنني عبد الله خاتم النبيين ، وإن آدم عليه السلام لم تجلد في طينته ، وستنتمي بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى ﷺ ، ورؤيا أمي التي رأت ، وكذلك أمهات النبيين ترين" (1).

918- ثنا يحيى بن إسحاق ، ثنا ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هبراء ، عن عبد الله بن مُرِيح (3) الخولاني ، قال: سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: "من صلى على رسول الله ﷺ صلاة صلى الله عليه وسلم ، أكل ذلك من ذلك أو ليكثر". وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: "خرج علينا رسول الله ﷺ يوماً في الطيور ، وعبد الله هو خطايا. وجاه على الصواب في تفسير ابن كثير (2/657) . انظر:

(1) في المطبوع وعبد الله هو خطايا. وجاء على الصواب في تفسير ابن كثير (2/657) .
(2) المندى: 37/462 ، وترجمة سعيد بن سويد الكلبي في تجميل المتنعة ، ص. 41.
(3) المندى: 127/462 ، وعبد الأعلى بن هلال السلمي ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/657) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ، وسعيد بن سويد الكلبي ترجمه الحافظ في تجميل المتنعة (ص. 10) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ، ونقل الحاكم عن الإمام البخاري أنه قال: لم يصح حديثه، وذكر حديثه هذا ، وأوردته ابن كثير في تفسيره (4/657).
سورة الأحزاب 20: 41-42

كالموعد، فقال: «أنا محمد النبي الأمي، قاله ثلاث مرات، ولا النبي بعدي، أوريت فواتق الكلم وخواتم وجوابتم، وعلمتكم خزنة النار وحملة العرش، وتخجل بي وتعلقين ووعفوني أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيهكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أخلوا خلاله وحروموا حرامة».

1919 - ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبرة، عن عبد الرحمن بن جعفر، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: خرج علينا رسول الله ﷺ يوما كالموعد، فقال: "أنا محمد النبي الأمي، أنا محمد النبي الأمي، ثلاثا، ولا النبي بعدي، أوريت فواتق الكلم وجوابتم وخواتم، وعلمتكم خزنة النار وحملة العرش، وتخجل بي وتعلقين ووعفوني أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيهكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أخلوا خلاله وحروموا حرامة".

المحدث العلماء محمد ناصر الدين الألباني على هذا السنن: وابن لهيعة ضعيف، وعبد الله بن مردي الخولاني لم أعتره، ولم يردوا الحافظ في تعجيل المنعة وهو من شرطه. ولم يرد ورد، وإنما هو من مخلية ابن لهيعة وسوء حفظه، فقد سما في الرواية الأخرى عبد الرحمن بن جعفر وهو ثقة معروف من رجال مسلم. والله أعلم. انظر (السلسلة الصحيحه 461/2). قلت: بل هو عبد الرحمن بن مريع المتقدم ذكره، وانظر: (القول البديع للسخارى ص 168-169).

والرواية الأخرى التي أشار إليها الألباني ستأتي.

(1) السيد (226/2) واسناده، كاشفه.

(2) السيد (226/2) وعبد الله بن لهيعة اختتف بعد احترق كتبه ورواية يحيى بن إسحاق عنه بعد الاختلاف. انظر: (التقريب وأصوله). والحديث صحيح الألباني شرطه الآخر وفاسقوا وأطيعوا ما دمت فيهكم... في السلسلة الصحيحة (رقم 412). وأوردته ابن كثير في تفسيره (6245/6) وقال: تفرد به الإمام أحمد.
سورة الأحزاب (61): 44

قوله تعالى: "يا أباها الذين آمنوا اذكروا الله كثيراً وسبحوا بكرة وأصيلاً".

92- ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبد الله بن سعيد، حدثني مولى ابن عياش، عن أبي بحرية، وحدثنا أبي، ثنا مكي، ثنا عبد الله بن سعيد، عن زياد بن أبي زياد، عن أبي بحرية، عن أبي الدرداء، قال:
قال رسول الله ﷺ: "ألا أخبركم بخير أعمالكم" قال مكي: "وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخبير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضروا أعيناقكم ويبضرون أعيناكم".
قالوا: وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله عز وجل» (1).

93- ثنا حاجج بن محمد، ثنا أبو معاذ، عن موسى بن عقبة، عن زياد بن أبي زياد، مولى ابن عياش (2)، عن أبي الدرداء، قال:
قال رسول الله ﷺ: "ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخبير لكم من إعطاء الذهب والورق، خبير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضروا رقابهم ويبضرون رقابكم»: ذكر الله عز وجل» (3).
سورة الأحزاب

922- ثنا و كيف، ثنا فرج بن فضالة، عن أبي سعد الخمسي، قال:
سمعت أبا هريرة يقول: دعاك حفظته من رسول الله ﷺ أدعه: «الله ﷺ أجملني أعظم شكرك، وأتبع نصيحتك، وأكثر ذكرك، وأخفظ وصيتك.»


924- ثنا سريج، ثنا ابن وهب، عن عمر بن الحارث، أن دراجًا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «أكثرنا ذكر الله حتى يقولوا مجنون».

(1) المسند (477/2)، وأبو سعد الخمسي مجهول، وفرج بن فضالة، ضعيف، انظر: (التقريب وأصوله). أخرجه العرمشي - محمد الأحوذي (2101، رقم 317) - من طريق وكيج به، وخرج فيه الخايمي، بالمقبرة، ولم أجدوه في مطوية سان الترمذي التي يتعلق في إبراهيم. عذبة عرض، والحديث في المسند (2/1311)؛ ثنا هاشم، ثنا فرج بن فضالة، به لكن قال: «عن أبي سعيد المذني»، فدل على أول سعد الحمسي» وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (25/2/1/1). وأوردته ابن كثير في تفسيره (2276/6).

(2) المسند (190/4) إسنادة حسن، وأوردته ابن كثير في تفسيره (98/247).

(3) المسند (2/68/3) وفي رواية دراج عن أبي الهيثم، ضعيف، انظر: (التقريب وأصوله). أخرجه عبد ابن حميد في المتنخب (ص 189، رقم 245) وابن حبان - الإحساني (2/314، رقم 814) والحاكم (2/699/7) من طريق دراج، وصححه الحاكم، وسقط الحديث من تلخيص الليثي المطروح. والظاهر أنه لا يوافقه على التصحيح لأنه ساق في ترجمة دراج في الميزان (20/2) أحاديث مشروعة، ومن هذا الحديث منها: والحديث في المسند (73/77)؛ ثنا حسن بن موسى،
سورة الأحزاب 41:26-44

925- ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا شداد أبو طلحة الراسبي، سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو (1) يحدث عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حرسة يوم القيامة" (2).

قوله تعالى: "... وكان بالمؤمنين رحماً" 926- ثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، قال: مر النبي ﷺ في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأى أحد القوم خشيت على ولدها أن يوطئ فأقبلت تسعي وتقول: أبنى ابنى، وسعت فأخذته. فقال القوم: يارسول الله ﷺ، ما كانت هذه تتلقي ابنها في النار. قال: فخفضهم النبي ﷺ فقال: "ولكن الله عز وجل لا يُلقي حبوبه في النار" (3).

اعلم أن الشيطان إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مده.. فالمؤمن أولى به وإن اجتمعا في اسم

(1) المنسد (244) وإسناده حسن. وأورد ابن كثير في تفسيره (247/6) وناظر ترجمته في (النقوش وأصوله).
(2) في المطبوع: "ولأ يرث الله بريدة الهمزة وهي متحركة. أنظر: (مجمع الزوائد) 213/10.
(3) مصادر التخريب.

414
سورة الأحزاب 42-43-46


(1) سورة المجد (18).
(2) سورة هود (18).
(3) الرد على الزناقة والجميمة (ص. 81-81).
(4) المسند (27/27). أخرجه البيخاري في صحيحه (1159). كتاب الطهارة، باب كراهة السفغ في الأسواق، (4838) كتاب التفسير، باب إن أرسلناك شاهداً وبشراء ونذيراً، من طريق هلال بن علي - وهو ابن أبي هلال - يه، وأورده ابن كثير في تفسيري.
سورة الاحزاب

قوله تعالى: «أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تسوهن ...»

928 - ثنا محمد بن جعفر، عن عبد الله بن بكر، قال: ثنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شبيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، قال: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عناق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك»

سألت عبد الله عن رجل هلف متى ما تزوجت مادام أبي حيا فكل امرأة تزوجته فهي طالق.


(1) المسند (189/2) ومطر هو ابن طهمان الوراق، قال فيه الخاظ في التقريب: صدره كثير المطلب. أخرج أبو داود في سنده (رقم 1219) كتاب الطلاق: باب في الطلاق قبل النكاح، من طريق مطر الوراق، به. وتابعه عامر الأحوال، عن عمرو بن شبيب، به. أخرجه الترمذي (رقم 1181) كتاب الطلاق: باب ما جاء لا طلاق قبل نكاح، وأيضاً الناج في سنده (رقم 1747) كتاب الطلاق: باب ما جاء لا طلاق قبل نكاح، من طريق هشيم، به. وتابعه عامر الأحوال، به. وعامر الأحوال، قال عنه الخاظ في التقريب: صدره يغطي، به. وتابعه أيضاً عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو ابن شبيب، به. أخرجه ابن ساجا في سنده (رقم 4720): ثنا حنتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، به. وعبد الرحمن بن الحارث هو المخزومي، قال عنه الخاظ في التقريب: صدره له أوراه. فالحديث حسن بإجماع طرقه. والله أعلم. وأوردته ابن كثير في تفسيره و السيوطي في الدر المتوفر (4/177).
سورة الأحزاب 49-50

نكافح

قُوله تعالى { ... وامرأة مؤمنة إن عينت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين }


________________________________________________________________________

(1) المسائل للنسائي (130)، ونظر إلى: (الدر المنثور/972/6). 
(2) المسند (7/6). أخرج البخاري في صحيحه (رقم 100) كتاب الكفاح: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وسيد بن خويج (12/6) كتاب الكفاح: باب الصدق، وجوهر كونه تعليم القرآن وغذاء حديد وغير ذلك ... من طرق عن أبي حازم، به وأورد فيها.
(3) المسند (7/7). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 5120) كتاب الكفاح: باب عرض =

417
سورة الأحزاب 5-95

95-31 ـ ثنا عبد الله بن بكر أبو ودب، ثنا سنان بن ربيعة، عن الحضرمي، عن أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ابنتي لي كذا وكذا ... ذكرت من حسنها وجمالها ... فأكررت بها. فقال:

"قد قبلتها." فلم تزّل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشعك شيئاً.

فقال: "لا حاجة لي في إبتنتك" (1).

قلوه تعالى "ترجي من تشاء منهن وتؤي إليها من تشاء..."

95-32 ـ ثنا يونس، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: لما نزلت هذه الآيات: "ترجي من تشاء منهن وتؤي إليها من تشاء" قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هوال (2).

95-33 ـ ثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: ثنا ابن مبارك، عن عاصم

= المرة نفسها على الرجل الصالح، ورقم (٦٣٧) كتاب الأدب،باب ما لا يسمعها من الحق للتفسيق في الدين، من طريق مهروج، به، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٦٣٥) والسبيطي في الدر المثير (٦٣٤) (1).

(١) المسند (١٥٥) وسنان بن ربيعة الباهلي قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق فيه لين، أخرج له البخاري مرصوناً وأه. أخرجه أبو يعلى في مسنه (٣٧٧) ورقم (٤٥٤) من طريق عبد الله بن كرحج، به، قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاه ثلاثة، أنظر (مجمع الزواين) (٢٤٩٥/٦) وأوردته ابن كثير في تفسيره (٨٣٠/٦).

(٢) المسند (٢٧٢) وأخرج البخاري في صحيحه (رقم ٧٨٨) كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، باب (ترجي من تشاء منهن وتؤي إليها من تشاء ..." ومسجد في صحيحه (٨١) ورقم (١٤٦٤) كتاب الرضاع، باب جواز هيئة نواياها لضرتها، من طريق هشام، به. والحديث في المسند (١٥٧، ١٣٤/٦) من طريق هشام بن عروة، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (٣٦٣٩/٦) والسبيطي في الدر المثير (٦٣٧/٦).
سورة الأحزاب 51

94- ثُمَّ أَبَى سَعِيدٌ مُولِّي بَنِي هَاشُمٍ ثُمَّ سَلَّمَ أَبُو المَذَرِ المَقَارِيٌّ ثُمَّ ثَانِي ثَانِي ثُمَّ أَنَسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَبِّ إِلَيْنِ مِن الدَّنْيا النَّسَاءِ والطَّيِّبَةِ وَجِلَّ قَرْآنٌ عِينٌ فِي الْصَّلَاةِ (۲).

95- حُدَّثْنَا وُكَيْبٌ قَالَ: حُدَّثْنَا إِسْرَائِيلٌ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضَيْنِ عَشَرَةَ امْرَأَةً (۳).

96- حُدَّثْنَا وُكَيْبٌ قَالَ: حُدَّثْنَا زَكْرِيَّةٌ عَن عَامِرٍ قَالَ عَلَى يَزْلَفَ قَالَ تَرْجِي مِن نَّسَيْنَةٍ وَتَؤْوِي إِلَيْكَ مِن تَشَاءٍ قَالَ: كَنْ نَسَاءٌ وَهُنَّ أَنفَسُهُنَّ لِلْنَّبِيَّ ﷺ فَدُخِلَ بِبَعْضِهِنَّ وَأَرْجَا بِبَعْضِهِنَّ لَمْ يَتَزَوَّجُوا بَعْدَ مَنْهُ أَمْ شَرِيكَ الدَّوْسِرِ (۴).

(۱) المَوْسِلِيٌّ (۸۷۶/۶۷) أَخْرِجَهُ البِخَارِيُّ فِي سَبِيعَةٍ (رَقْمُهُ ۴۷۸۹) كَتَابُ التَّفَرِيْسُ تَفَرِيْسُ سُورَةِ الأَحْزَابِ: بَابُ تَرْجِي مِن نَّسَيْنَاتِ مَنْهُنَّ من طَرِيقٍ عَيْدِ الدُّنْيَا المَبَارِكَةِ ﻟَهُ يَوْمَ يُنَادِيهِ مُجَالِمُهُ. (۲) المَوْسِلِيٌّ (۸۷۶/۶۷) إِسْتِادِرَادُ حَسَنٌ أَخْرِجَهُ السَّتِّيِّ (۷۸/۷۷) كَتَابُ عَشَرَةِ النَّسَاءِ: بَابُ حَبِّ النَّسَاءِ مِن طَرِيقَ سَلَّامٍ ﻟَهُ. (۳) المَوْسِلِيٌّ (۸۷۶/۶۷) ﺗَحْدِيثُ ﻟِهِ (۸۷۶/۶۷) مِن طَرِيقَ سَلَّامٍ ﻟَهُ. (۴) ﺑَاءُ ﺳَلَّامٍ ﻟَهُ: ﺑَاءُ ﺳَلَّامٍ ﻟَهُ; وَاَنْظُرُ ﻋَلَى ﺳَرِيعٍ (۹۷۴) ﺑَاءُ ﺳَلَّامٍ ﻟَهُ. (۵) ﺑَاءُ ﺳَلَّامٍ ﻟَهُ وَهُوَ مَرَسلُ ضَعِيفُ الإِسْتِمْعَ لِضَعِيفُ جَابِرٍ بِنِ يَزِيدٍ جَعِفيٍّ. (۶) ﺑَاءُ ﺳَلَّامٍ ﻟَهُ وَهُوَ مَرَسلُ وَزَكْرِيَّةٌ ﻟَهُ إِبْنُ أَبِي زَائِدٍ.
سورة الأحزاب

937- ثنا يزيد قلت أنا حماد وعفان قال ثنا حماد بن سلمة
عن أيوب قال عفان: ثنا أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد
عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل قال عفان: ويقول: "هذا قسمتي" ثم يقول: اللهم هذا قمي فيما أملك فلا تلميني فيما ملك ولا أملك (1).
قوله تعالى "لا يحل للكنساء من بعد ولا أن تبدل بين من أزواج ولو أعجيك حسنن إلا ما ملكت يمناك وكان النعيم على كل شيء رقيبا"

938- ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا وُقِيَب عن ابن جريج
عن عطاء عن عبيد بن عمر عن عائشة قالت: ما كان رسول الله ﷺ
حتى أحل له النساء (2).

939- ثنا أبو سلمة الخزاعي ثنا بكير بن مضر قال حدثني موسى

(1) التشريحي وأصوله وتعريف أهل التقدير عبر المروج السيوطي بالتدبيس 77. وأورده البيروتي في الدر الشريحي (1397-134).

(2) المسند (1446) وأسنده صحيح. أخرجه أبو داود في سنده (رقم 134) كتاب النكاح،
باب في القسم بين النساء، والدرر في (رقم 140) كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين
الضرائر، والنسائي في سنده (1397-136) كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض
نسائه دون بعض، وإنما جاء في سنده (رقم 1971) كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء,
من طريق حماد بن سلمة، وثنا، وأورده ابن كثير في تفسيره (438/6).

(3) المسند (1397). أخرجه الدارمي (24) والنسائي (1397) والطبري (1397).
والحاكم (24) والبيهقي (86/7) من طريق وهب بن خالد، وثنا، وإسناده صحيح. فكان ابن
جريج صح به التحديث عند الحاكم والبيهقي. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين.
وفي شاهد ناهج. وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير، والحديث في السنن (619).
(4) 41 من طريق عطاء به، وأورده ابن كثير في تفسيره (438/6) والبيروتي في الدر الشريحي (1397).
سرة الأحزاب

ابن جبير، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عاصم بن عمر، أن رسول الله ﷺ تلقى خسارة بنت عمر بن الخطاب، ثم ارتجعتها. 

قلت تعالى في أيها الذين آمنوا لا تنزلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنها ...

94- ثنا حجاج، قال: ثنا ليث، قال: حدثني عقيل بن خالد، عن [١١] ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن أزوج النبي ﷺ كن يخرجن بالليل إذا تبزر إلى المناصع، وهو صبى أفيق، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله ﷺ: أحبب نساءك، فلم يكن رسول الله ﷺ يفعل، فخرجت سودة بنت زوج النبي ﷺ فقتيلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداه عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، قالت عائشة: فنزل الحجاب.

(١) المند (٣٧/٥٨) وموسي بن جبير قال عنه الهاشمي في التهذيب: مسترور، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١٣٧٨/٨) ولم يذكر فيه جمعا ولا تمديلا. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. ذكر، ابن حبان في الثقات (٥٥٧/٧) وقال: يخطئ، ويخلف. رواه تهذيب التهذيب (١٣٧٢/٦) وأخرج أبو داود في سننه (رقم ٢٣٨٣) كتاب الطلاق: باب في المراحم. 

(٢) في السنن: عقيل بن شهاب وصرامة بن أبي زرارة، عن عائشة، أن النبي ﷺ، في طرقه من بلال بن زكريا بن أبي زرارة. عن صالح بن صالح بن حبيش، عن سعدية بن كهلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر أن رسول الله ﷺ طلق حصة ثمانية. بإسناد صحيح. وأورد ابن كثير في تفسيره (٢٩٤) من حديث عمر بن الخطاب الذي ذكره شاهده عائشة، عن عمر، رضي الله عنهما.

(٣) في السنن، وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٩٨٢) كتاب التفسير: تفسير سورة الأحزاب: باب لا تنزلوا بيوت النبي ...ومسلم في صحيحه (رقم ٢٩٧) كتاب السلام: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، والطبري (٢٢/٤) من طريق هشام بن...
سورة الأحزاب ۵۳

۵۳- قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن عروة.
عن عائشة، أنها أخبرته أن أفحض أخا أبي الطيب جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبنت أن آذن له فلمما
جاء النبي ﷺ، أخبرته بذلك صنعت فأمرني أن آذن له على

۵۴- حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا السعودي، عن أبي نهشل,
عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: فضل الناس عمر بن الخطاب بأربع: يذكر
الأسرى يوم يدر، أمر بقتلهم فأنزل الله وجل اللولاكتوب من النسب
لسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ۵۴(1) ، وذكره الحجاب أمر نساء النبي
أن يحتجن منقاتله زينب: وإنك علينا يا ابن الخطاب والوحى يتزل في
بيوتنا ۵۶(1) فأنزل الله وجل وإذ سألتموه من عذابهم من رواة
حجاب ۵۶(1) وبدعوه النبي ﷺ: اللهم أبد الإسلام بعمر. ورآيه في أبي
بكر، كان أول الناس بايعه ۵۶(1).

حديث أنس: لما تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت حش، دعا القوم فطعموا

٣- عروة، عن عروة، يه. وحدثنا في المسند (۵۵۱/۶) من طريق عروة بن الزبير، يه.

وأرده أبن كهیر في تفسير (۴۴۳-۴۴۴) والسبوطي في الدر المنثور (۴۸۷/۶).
(1) المسند (۱۷۷/۶). وأخرجه البخاري في صحيحه (رقمن (۴۴۷) كتب التفسير: تفسير سورة
الأحزاب: باب ۵۵ إن تبوا شيئاً أو تخنع، فإن الذكان بكل شيء علماً ... من طريق ابن
شهاب الزهري، يه.

۴- سورة الأحزاب (۵۳).
(2) سورة الأئشائل (۶۸).
(3) المسند (۴۵۷/۱، رقم ۴۴۳) وأرده نهشل قال عليه الحافظ في الجامع (ص ۴۴۲):
مجهول والسعودي صدوق اختلط بآخره ومن سبع منه ببغداد السماعة بعد الاحترام، وله
ابن القاسم بغدادي. انظر: (التحرير وأصوله، والكراك التمرات ص ۴۶) وأرده السبوطي
في الدر المنثور (۴۸۷/۶).

۴۲۲
لـ ٥٣٣ الحدث: تقدم في تفسير الآية ٣٧ من هذه السورة.

٥٣٣- ثنا حجاج، أنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي
الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم والدخول على
النساء". فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال:
"الحمو الموت" (١).

٥٣٤- ثنا يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي

(١) إذا نودي أُتْهِم إلى وليمة فليأتها.

٥٣٥- ثنا ابن مهر، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن
رسول الله ﷺ قال: "إذا دعو أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" (٢).

٥٣٦- ثنا عفان، ثنا وُقيب، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي ﷺ قال: "إذا دعو أحدكم إلى الدعوة فليجب" أو قال:
"فليأتها" (٣). قال: وكان ابن عمر يجيب صائناً ومفتراً.

١١) المسند (١٤٩/٦). أخرجه البخاري في صحيحه (٧٣٢) كتاب النكاح: باب لا يخلون
رجل بامرأة إلا ذو محرم، وصلح في صحيحه (٤٧٢) كتاب السلام: باب تحرير الخروة
الأجنبية والدخول عليها، والترمذي (٦٧١) كتاب الرضاع: باب كراهية الدخول على
اللغيبات، من طريق ليث بن معد، به. وقال الترمذي: حدث عقبة بن عامر حديث
حسن صحيح، والحديث في المسند (١٥٤/٦): ثنا هاشم، ثنا ليث، به. وأورده ابن كثير في
تفسيره (١/٦).

٢) المسند (١٥٠/٢). أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٤٩) كتاب التكاح: باب الأمر بإجابة
الداعى إلى دعوة، من طريق مالك، به. وأورده ابن كثير في تفسيره (٤٤٤/٦).

٣) المسند (١٥٨/٣). أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٣٢) بعد رقم (١٦٤٩) من طريق
عبيد الله، به. والحديث في المسند (٣٧/٧) من طريق عبيد الله، به.

٤) المسند (١٥٨/٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٥٣/٦). بعد رقم (١٦٤٩) من طريق
سورة الأحزاب

947 - ثمان أبو معاربة ووكيع، قال: ثنا الأعشش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا أهديت لي ذراع لقيبت، ولدو دعيت إلى كراع لأجيت" (1).

قال ووكيع في حديثه: "لا أهديت إلي ذراع".

948 - ثمان عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" (2).

949 - ثمان يزيد، أنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: قال: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مقطعاً فليطعمن" (3).

950 - ثمان سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به إلى النبي ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى طعام و هو صائم.

= أبو عب، به. والحديث في المسند (2/167، 127/2) من طريق أبو بكر، به.

(1) المسند (2/464). أخرج البيhari في صحيحه (رقم 5188) كتاب التكاح: نبأ من أبا حازم، عنه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مقطعاً فليطعمن".

(2) المسند (3/392). أخرج مسلم في صحيحه (2/480، رقم 1430) من طريق سفيان، به. وأورده ابن كثير في تفسيره (646/6).

(3) المسند (2/76). أخرج مسلم في صحيحه (2/482، رقم 1431) من طريق هاشم، به. والحديث في المسند (2/489/2). ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن أبي عبد الله، عن محمد بن سفيان، به. وأورده ابن كثير في تفسيره (646/444).
فليليقل: "إني صائم".(1)
قال أبي(2): لم نكن نكتيه بأبي الرحمان، كنا نكتيه بأبي عبد الرحمن.
قوله تعالى: "إن اللهولاكله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو
عليه وسلموا تسليماً".(3)

951 - حدثنا عثمان بن عمر، أنا مالك، عن نعيم المجمر، عن
محمد - يعني ابن عبد الله - عن أبي مسعود، قال: قيل يارسول الله،
كيف نصلي عليك؟ فقال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في
العالمين إنك حميد مجيد".(4). قال عبد الله: وقال أبي(5): وقرأت هذا
الحديث على عبد الرحمن: مالك عن نعيم بن عبد الله أن محمد بن عبد الله
ابن زيد، أخبره عن أبي مسعود.(6)

952 - ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعشم، عن الحكم,
عن عبد الرحمن بن أبي ليلة، عن كعب بن عجرة، أن رجلاً قال للنبي
عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد علمتنا السلام عليك فكيف
صلتك؟ قال:...

(1) المستند (2/472). أخرجه مسلم في صحيحه (2/800، رقم 1150) كتاب التكاح: باب
الصائم يدعى لطماع فليقل: "إني صائم، من طريق سفيان بن عيينة، به.
(2) هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
(3) المستند (4/698). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 405) كتاب الصلاة: باب الصلاة على
النبي عليه السلام، وأبو داود في سنن (رقم 98، 181) كتاب الصلاة: باب الصلاة على
النبي عليه السلام، وابن تيمية (رقم 222) كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، من طريق نعيم
المجمر، به. وأوردته ابن كثير في تفسير (3/450) والسروي في الدر المصور (162/1).
(4) هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
(5) والحديث في المستند (5/274/5) بالسنده المذكور.

420
سورّة الأحزاب

قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إبنك
حمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم إبنك حمد مجيد» (1).

953- قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن عبد الله بن أبي بكر،
عن أبيه، عن عمرو بن سليم، أنه قال: أخبرني أبو حمّيد الساعدي أنهم
قالوا: يا رسول الله، كيف تصلي علّيك؟ فقال رسول الله ﷺ: «قولوا: اللهم
صل على محمد وآزواجه وذرّته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على
محمد وآزواجه وذرّته كما باركت على آل إبراهيم إبنك حمد مجيد» (2).

94- ثنا يزيد بن هارون، أنا إسماعليل، عن أبي داود
الأعمى (3)

(1) المسند (6/481). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 4797) كتاب التفسير: تفسير سورة
الأحزاب: باب ﷺ إن الأمور تصلن على النبي ﷺ و(رقم 6157) كتاب الدعوة:
باب الصلاة على النبي ﷺ، وسلم في صحيحه (رقم 4) كتاب الدعوة: ﷺ
باب الصلاة على النبي ﷺ بعده الشهيد، وأوزاره في سنة (رقم 769) كتاب الصلاة: باب الصلاة على
النبي ﷺ بعده الشهيد، والتمدني (رقم 483) كتاب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي
ﷺ، وباب ماجا في سنة (رقم 904) كتاب الإقامة: باب الصلاة على النبي ﷺ، وبياني في
سنة (67/488) من طريق الحكم بن عتبة، به، وأوزاره ابن كثير في تفسيره (648/26)
 والسبيطي في الدر المثور (267/6).

(2) المسند (6/485). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 4799) كتاب الأنباء: باب (1)
و(رقم 6360) كتاب الدعوة: باب هل يصل على غير النبي ﷺ، وسلم في صحيحه (رقم
617) كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي ﷺ بعده الشهيد، من طريق مالك، به، وأوزاره ابن
كثير في تفسيره (644-645) والسبيطي في الدر المثور (619/6).

(3) في المطبوع: د. الماعزي، وهو خطأ. وجا على الصوارب في تفسير ابن كثير (654/6).

واست ترجمته في (توضيح الكمال والفرع).
سورة الأحزاب

عن بردة الخزاعي，则 قال: قلنا: يا رسول الله، قد علمتنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم إجعل صلواتك ورحمةك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت علينا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (1).

55- ثنا علي بن بحر، ثنا عيسى بن يونس، ثنا عثمان بن حكيم، ثنا خالد بن سلمة، أن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه، فقال: يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي؟ فقال موسى: سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبي؟ فقال زيد: إنني سألت رسول الله نفسي، كيف الصلاة عليك؟ قال: «صلى واجتهدوا، ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد» (2).

66- حدثنا سليمان بن داود، أنبنا إسحاق بن يعقوب بن جعفر، أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي: قال: «من صلى على واحدة يصلي الله عليه عشرة» (3).

---

(1) المسند (2/353/5) وفي إسناده أبو داد الأعمي، واسمه نقيب بن الحارث وهو مشروط. انظر التّرقب وأصوله. وانظر: (القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع ص 16، وأورد، ابن كثير في تفسير (457/63، والسيوطي في الدر المتنور (691/6-157-156). (2) المسند (1199/11، وإسناده جيد. أخرجه النسائي في سنده (493/6)، وابن إسحاق الفاضي في فضل الصلاة على النبي (679، وأورد تعيم في الحلية (372/6، من طريق عثمان بن حكيم، به. وانظر: (القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع ص 16). (3) المسند (275/2، رقم 8839، أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 48-48) كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي بعد التشبل والدارمي (276/2، 883) من طريق إسحاق بن جعفر، به. وقد خرجته في مرويات الداري في التفسير، والحديث في المسند (21/2، 883) من=427
سورة الأحزاب 56

957- حدثنا محمد بن فضيل، ثنا يونس بن عمرو - يعني ابن أبي إسحاق - عن يزيد بن أبي مريم، عن أسس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلاوات، وخط عنه عشر خطئات". 

958- ثنا محمد بن جعفر، قال: أنا شعبة. وحجاج قال: حدثني شعبة، عن عاصم بن عبد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، يحدث عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: "من صلى عليّ صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليّ، فليُكَلِّل عبدي من ذلك أو ليُكَلِّمه". 

959- ثنا عوفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا ثابت، قال: قدم علينا سليمان مولى للحسن بن علي، زمن الحجاج، فحدثنا عن عبيد الله بن أبي طلحة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه أتاني ملك فقال: يا طريق العلماء، ابن عبد الرحمن، به، وأوردوه ابن كثير في تفسيره (457/6) والسيوطي في الدر النور (6/372). 

(1) المسند (3/207) وإسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (417/2) والبخاري في الأدب المفرز (رقم 1643) والنسائي في سنده (2/265) وفي غلبهم ودليلة (رقم 372، 376) والحاكم في المصنف (319/500) من طريق يونس بن أبي إسحاق، به. وحديث في المسند (2/416) ثنا أبو نعم، ثنا يونس، به، وأوردوه ابن كثير في تفسيره (458/46). 

(2) المسند (3/443) وعاصم بن عبد الله الدوري، قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف. أخرجه ابن ماجه (رقم 97) كتاب الإقامة: باب السفر على النبي ﷺ، من طريق شعبة، به. وضعف البصري سند له ضعف عاصم بن عبد الله.

428
سورة الأحزاب

محمد، إن ربك يقول: أما يرضى أن لا يصلي عليك أحد من أمتاك إلا
صلاة عليه عشراً ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشراً »(1).

96- ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، ثنا ليث، عن يزيد
ابن الهاد، عن عمرو بن أبي عمر، عن أبي الخويرث، عن محمد بن جبير
ابن مطعم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: خرج رسول الله ﷺ فجاءه حتى
دخل نخلة فاستسلم إلى الحق بحري، حتى خفته. أو خشي أن يكون المهد
توفاه، أو قضي، قال: فجعل أنظر، فرفع رأسه فقال: مالك يا عبد
الرحمن؟ قالوا: فذكرت ذلك له. فقال: إن جربيل عليه السلام قال لي:
لا أبشرك: إن أرعين وجل يقول لك: من صلى عليك صلية عليه، ومن
سلم عليك سلمت عليه »(2).

(1) المسند (2/119/6/5/6) وسليمان الهاشمي مولى الخصين بن علي قال فيه المناظر في التقرب:
مجهول، ورواه له الساتي حديثاً واحداً - وهو هذا الحديث - وقال: سليمان هذا ليس بالمشهوء.
(2) أخرجه النسائي في سننه (2/144) كتاب الصحراء باب قضي التحذير على النبي ﷺ والدارمي (2/137) من
طريق حماد بن سلمة، به. والحديث في المسند (2/176/6) ثنا سريج، ثنا أبو ماعر، عن
إسحاق بن كعب بن غزقة، عن أبي طالحة الأنصاري مسروحاً به. وإسحاق عن كعب بن عفراء، قال
فيه المناظر: مجهول الحال، وأبو ماعر ضعيف لم يسند. انظر: (التقريب وأصوله).
(3) وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 462) وحدثنا أبو نعيم، ثنا سليمان بن وردان، قال:
سمعت أنسا ومالك بن أمير بن عبد الرحمن فذكرناه تحدهما مسروحاً. ورسمة بن وردان ضعيف. انظر:
التقريب وأصوله) قال: الحديث حسن بجميع أطره. وأورد ابن كثير في تفسير (657/6)
والسيوطي في الدر المنثور (654/6). وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير.
(4) المسند (2/119/1/6/5) وأبو الخويرث هو عبد الرحمن بن معاوية الرضي، قال فيه المناظر في
التقرب: صدق شيء المناظر. والحديث حسن باعده، والحديث في المسند (1/191/1):
سورة الأخزاب

971 - ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا سليمان بن بلال، ثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله ﷺ نحن صدقته فدخل فاستقبل القبلة، فخبر ساعد، فأطلق السجود حتى ظنت أن الله جعل قبض نفسه فيها، فدنت منه نجله، فرفع رأسه فقال: «من هذا؟» قلت: عبد الرحمن، قال: «ما شأ sakir» قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيته أن يكون الله جعل قبض نفسه فيها. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فيبصري فقال: إن الله جعل قبض قد صلى عليه ومن صلى عليه سلم حسب الله وجل، سلم عليه وحنة نجدة لله عز وجل وشاكرًا(1).

حديث فالحمة بن بنت رسول الله ﷺ: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتكم» وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلكم».

تقدم في تفسير الآية 39 من سورة التوراة.

972 - ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، قال: قال رجل يا رسول الله، أرأيت

= وما يرأس، ثنا لبيد، ثنا أورد ابن كثير في تفسيره (٤٥٤/٦).

(١) المستند (١٩١/١) وعبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف ذكره البخاري في التاريخ (٥٥/٥) وأي ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٧/١) ولم يذكر فيه جزء ولا تعديلات، وذكره ابن حبان في اللفظ (١٣٧/٦). وانظر: تعجيل المنفة ص (١٧٨). فالحديث حسن بما قبله.

وأورد ابن كثير في تفسيره (٤٥٥/٦).

٤٣
سورة الأحزاب

إن جعلت صلاتي كلهما عليك ؛ قال: "إذا، يكفيك التبتارك وتعالى ما أهلك من دنياك وآخرتك" (1).

963- ثنا وكيع وعبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله السبب، عن زاذان، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: وقال وكيع -:

"إن لله في الأرض ملاكك سبائح يبلغوني من أمتي السلام" (2).

964- ثنا سريج، قال: ثنا عبد الله، نافع عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتخزروا قبري عبدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبراء، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني" (3).

965- ثنا حجاج، ثنا يزيد قالا: أنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى النزاء، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبىهم إلا كان عليهم تره" (4).

---

(1) المسند (139/5) واستشهاد حسن. أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (رقم 17) والترمذي.
(2) كتاب صفة القيامة، والحاكم (421/2) من طريق سفيان، به، وصححه الحاكم، ووافقه النجبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأوردته ابن كثير في تفسيره (457/6) والسني في الدل المثير (676/6).
(3) المسند (441/1) واستشهاد جيد. أخرجه النسائي في سنته (43/2) من طريق سفيان الثوري، به، وأورد ابن كثير في تفسيره (676/6).
(4) المسند (367/2) وإسناد صحيح. أخرجه أبو دار في سنته (رقم 264) كتاب الماسك: باب زيارة القبور، من طريق عبد الله، نافع الصاغر، به، وأورد ابن كثير في تفسيره (676/6).
(5) المسند (557/2) واستشهاد صحيح. فأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب سمع من صالح مولى النزاهة قبل اختلافه. انظر: (الكراكة النبرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقاف)
سورة الأحزاب

۹۶۷ - ثنا عبد الملك بن عمرو، وأبو سعيد، قالا: ثنا سليمان بن يلائ، عن عمارة بن غزية، عن عبد الله بن علي بن حسين، عن أبيه (عن أبيه) ّا أن النبي ﷺ قال: «البخيل من ذكرته عندنا ثم يصل عليّ» (۱۰) صلى الله عليه وسلم.

۹۶۸ - ثنا أبو عبد الرحمن المقري، ثنا حيوة، قال: أخبرني أبو هاني، حميد بن هاني، عن عمرو بن مالك الجبلي، حدثني أنه سمع فضالة بن عبد صاحب رسول الله ﷺ يقول: سمع رسول الله ﷺ يدعر في الصلاة ولم يذكر الرحمن وجعل ولم يصل على النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بما أحبب»

(۱) ص ٢٨٥–٨٨، والتقييم واصوله. أخرجبه الترمذي (رقم ٣٣٨) كتاب الدعاء: باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله، من طريق صالح، به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأوردته ابن كثير في تفسيره (١/٤٩٠).

(۲) رواه تجارة ونداة. انظر: (سان الترمذي ٥٠٦٦) وامرأة: (سان الترمذي ٦٩٤٧) ونور بن روي عن أبيه عن جده ص ٣٥٩–٣٥٨ (للقاسم بن قطليغا).

سرة الأحزاب

ربه والفتاء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد بما شاء» (١) ٥٦

٨٦٨- ثنا حسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا يكبر بن سوادة، عن زياد بن نعيم، عن وفاء المخضر، عن رويف بن ثابت الأنصاري، أن رسول الله ﷺ قال: "من صلى على محمد وقال: "الله يهم أنزله المعقد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي" (٢).

٨٦٩- حدثنا حسین بن محمد، حدثنا شريك، عن ليث، عن كعب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "صلى علي فإنها زكاة لكم، راسألوا الله الالهي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنّة لا ينالها إلا رجل، وارجو...

(١) المسند (١٨/٦)، وإسناده حسن، أخرجه أبو داود في سنن (رقم ١٤٨١) كتب الوتر: باب النлем، والمسلم (رقم ٣٤٧٧) كتاب الدعوات: باب ٦٥، وابن حبان في صحيحه - الإحسان (٣٧/٢، رقم ١٩٥٧ - من طريق حسين بن ماتي، به. وقال الشافعي: هذا حديث حسن صحيح، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٦١/٤٥٤، (٢) المسند (٦/٨)، وعبد الله الله لهيئة صدوق اختطاف بعد احترام كتبة ورواية حسن بن موسى عنه بعد اختطافه، انظر (الآثار في سيرتي في معرفة من أرأى الشقاستب والتقريب وأصوله). ورواه ابن شريخ المخضر، قال فيه الحافظ في الترقيم: مقبول، وذكره ابن حبان في الترقيم (٥٠/٤٩٧). وانظر (التهذيب النسائي) (١٢١/١١) أنجب الجزائر - كشف الاسماء (٤٥/٤٠، رقم ٣١٥٧)، إسماعيل الفهري (رقم ٥٣) والطياري في الكبير (٥٥/٣٠، رقم ٤٤٨) من طريق ابن لهيعة، به. وأخرج الطياري في الكبير (٥٥/٣٠، رقم ٤٤٨) حديث ابن موسى، ثنا أبو عبد الرحمن القريني، ثنا لهيعة، حدثني ابن هبة، عن زياد بن نعيم، به. وأبو عبد الرحمن القريني هو عبد الله يزيد ثقة ورواه عنه ابن لهيعة قبل اختطافه، انظر (التهذيب وأصوله) ليفتتح علة الحديث في وفاء بن شريخ المخضر، وقال الهشيمي: رواه البخاري والطياري في الأوسط والكبير وأسفندهم سنة. انظر (مجمع الأوراف) (١٦٣/١)، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٥١١/٣٩).
سورة الأحزاب 56

أن أكون أنا هو» (1)

97- ثمان١ أبا عبد الرحمن، ثمانية، أنا كعب بن علقمة، أنه
سمع عبد الرحمن بن جبير يقول: أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:
أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم
صلوا عليه فإنه من صلى صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا في
الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله أوجو أن
أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» (2).

971- ثمانية، وكونه، ثمانية، يونس بن أبي إسحاق، عن بَرَد (3) بن أبي
مريم السلولي، عن أبي الخوارج، عن الحسن بن علي، قال: علمني رسول
الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «الله أمهدني فيمن هديل،
وعافي فيمن عافيتي»، وطلحتي فيمن توالت، وبارك لي فيما أعطيت.

(1) المسند (2/650) كوكب هو المداني: مجهول. وليث هو ابن أبي سليم: صديق اختلط جداً.
(2) المسند (2/478). أخرج له بحري بن عبد الرازي: صديق يخطيء كثيراً. انظر:
التقرير وأصوله) أخرج الله بحري بن عبد الرازي في الصنف (رقم 312) والرسمي (رقم 3112)
كتاب المتنبي: باب في نقل النبي ﷺ، والثاني: في تهذيب الكمال (أ/3/142) في ترجمة كعب
المدني، من طريق سفيان عن لثيم ابن أبي سليم، به. والحديث في المسن (2/375): ثمانية
الرازي، أنا سفيان، عن لثيم، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنماه ليس بالقوي.
(3) المسند (2/678). أخرج له بحري بن عبد الرازي: صديق يخطيء كثيراً. انظر:
كتاب الصلاة: باب استحباب
القول مثل قول المؤذن من سمعه ثم صلى عليه النبي ﷺ، ثم سأل الله له الرسيلة، والنسائي في
سنده (2/45-46) من طريق كعب بن علقمة، به. وأورد له ابن كثير في تفسيره.

(4) في المطبوعة بينه، وهو خطأ. انظر: التقرير وأصوله.)
سورة الأحزاب 59

وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضي عليك، إنه لا يذل من واليتي، تباركت رينا وتغاليت».(1)

972- ثنا حسن بن علي الجعفري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنماني عن أوس بن أبي أوس قال:
قال رسول الله ﷺ: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض وفيه النهاة وفيه الصعقة فأكلوا عليّ من الصلاة فإن صلائكم معروضة عليّ". فقالوا: يا رسول الله، وكيف تحرص عليك صلاتنا وقد أرمت؟ - يعني: وقد بلت - قال: "إنا نعمل وجل حرّوم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم".(2)

قال الخطيب البغدادي: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيراً ما يكتب اسم النبي ﷺ من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظاً.(3)

(1) السنن (199/1) واسناده صحيح. أخرجه أبو داود في سنن (رقم 1425) كتاب الزور: ياب القروت في الزور، والشرمدي (رقم 416) كتاب الصلاة: ياب ما جاء في القروت في الزور، والنسائي (3/428) وأبنا ماجة في سنن (رقم 11778) كتاب إقامة الصلاة: ما جاء في القروت في الزور من طريق عبيد بن أبي مريم، به وأعده ابن كثير في تفسيره (6/1473).
(2) السنن (8/2) واسناده صحيح. أخرجه أبو داود في سنن (رقم 1467) كتاب الصلاة: ياب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، و (رقم 1521) ياب في الاستغفار، وأبنا ماجة في سنن (رقم 685) كتاب الصلاة: ياب فضل الجمعة، و (رقم 11473) كتاب الجنائز: ياب ذكر وفاته ودفنه كتابه، والنسائي (3/391-392) من طريق حسن بن علي الجعفري، به وأعده ابن كثير في تفسيره (6/1473).
(3) تفسير ابن كثير (67/9).
قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذِونَ النُّورَ مَعَهُمَّ الْقُوَّةَ الْمَفْتَرِقَةَ لَشُحُّوهُمْ إِلَّا مَّعَ النُّورِ إِلَّا مَّعَ الْمُهْنَى﴾: 67

973- ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ: «قلت الله: يؤمني ابن آدم يسب الدهر، وأننا الدهر بيدي الأمر أقبل الليل والنهاج.» (1)

974- ثنا يونس، قال: ثنا إبراهيم، يعني ابن سعد، عن عبيدة ابن أبي أرطاة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله مغفل المزني، قال: قال رسول الله ﷺ: «أصحابي لا تتخذهم غرضاً بعدي فنحن أحبهم فيحبى أحبهم، ومن أغضبهم فيبغض بغضبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الأوارش لك أن يأخذك.» (2)

سألت يحيى بن معين عن رجل يقال له سلمة عن عكرمة فقال: ما سمعت أحداً يحدث عنه غير يحيى بن سعيد حدثناه عن سلمة أبي بشر

(1) المسند (498، 499). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 2886) كتاب التفسير: تفسير سورة البقرة (2). وجاء في البخاريجانيل أخرج في صحيحه (رقم 2886) كتاب التفسير: تفسير سورة البقرة (2).

(2) المسند (498، 499). وأخرج في صحيحه (رقم 2886) كتاب التفسير: تفسير سورة البقرة (2).
سورة الأحزاب 76 - 99

عرفة في قوله { الذين يؤذون الْحُمَسٍ } قال: أصحاب التصوير (1)
قوله تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير ما اكتسبوا فقد
احتموا بهتانًا وإثماً مبينًا } (2)

975 - حديثنا عفان، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا العلاء,
عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال له: ما الفضيلة يا
رسول الله ﷺ قال: { ذَكْرُك أَخَاك بِمَا يُكَرِّمُهُ }، قال: أفرأيت إن كان في أخي
ما يقول؟ أي رسول الله ﷺ قال: { إِن كَانَ فِي أَخِيك مَا تَوْلِّتْ فَقَدْ أَغْتَبَتْهُ وَإِن
لَمْ يَكُن فِي مَا تَوْلِّتْ فَقَدْ بَلَدَهُ } (3)

976 - حديثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن
علقمة، قال: تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كراه فقال علقمة { والذين
يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير ما اكتسبوا فقد احتمروا بها، وإنما
فقال له الخارجي: أو منهم أن ت؟ قال: أرجو (4)
قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِين آذَوْا مُوسى فَيَرَأَهُ الله
ما قالوا } ...

_____________________
(1) العلل (٩٨/ رقـ ٥٦٥).
(2) المسند (٢٣٨/ ٣٨٦). أخرجها مسلم في صحيحه (رقم ٢٥٨٩) كتاب الْحُمَسٍ باب تحرير
الغضب، وأبو داود في سننه (رقم ٤٨٧٤) كتاب الأدب، باب في الغيبة، والترمذي (رقم
١٩٣٥) كتاب البر: باب ما جاء في الغيبة، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به، وأورده ابن
كثير في تفسيره (٢٥٠/ ٤٧).
(3) السنة (١٣٧/ ٢٤٧، رقم ٧٩٧) وإسناده صحيح إلى علقمة بن قيس الخزاعي، أخرجه الإمام
في الشريعة (ص ١٤١) من طريق الأعمش، به.

٤٣٧
سيرة الأحزاب


(1) المسند (2/61–615). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 408). كتاب الأبواب، باب}
سورة الأحزاب 29-70
فاحمر وجهه، قال: ثم قال: «رحمة الله تعالى موسى لقد أودي بأكثر من هذا فصبر» (1)

(1) المند (1/11). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 2405) كتاب الأئمة: باب (48) و (رقم 4950) كتاب فرض المس: باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة علهم وغيرهم من الناس ونسلم في صحيحه (رقم 492) وما ربده: كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة على الإسلام... من طريق أبي رائفة شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. به، وحديث في المسند (1/395/6-569) من طريق أخر عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه مطول، وأورده ابن كثير في تفسيره (2/475/12).

(2) المند (1391/4) وفي إسناده، لث بن أبي سليم وهو صدر اختلط جداً ولم يتميز حديثه في ذلك. انظر: (تنقيح وأصوله). أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (479/6) من طريق جل، به، وأورده السيوطي في الدر الشهير (1/677/6).

٤٣٩
قوله تعالى: «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابيَّن أن
يحمكمنها وأشفعك منها وحولها الإنسان...»

498 - ثنا أبو ساماء، ثنا الأعمش، عن زيدي بن وهب، عن
حذيفة. قال: ثنا رسول الله ﷺ حديثين قدي رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر.
حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعملوا من
القرآن وعلموا من السنة، ثم حديثنا عن رفع الأمانة فقال: «يئام الرجل
النومه فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكث، فتقبض الأمانة
من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمير دحرجه على رجله تراه منترا
لا يктاه أحد يؤدي الأمانة حتى يأتي، إن في بني فنان
رجالاً أمينا، حتى يقال للرجل ما أجبله وأظفمه وأعده، وما في قلبه حبة
من خردل من إيمان، ولقد أتي على زمان وما أبالي أيكم بابعت لن كان
مسلمًا ليبردن له دينه ولن كان نصرانياً أو يهودياً ليبردن له ساعيه.
فأما اليوم فما كنت لأباع منكم إلا فلناناً وفلناناً.»

491 - ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي،
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما
فاتك من الدنيا: حفظ الأمانة، وصدق الحديث، وحسن خليفة، ووعفة في

(1) المسند (638/5). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 6497) كتاب الرجاء في صحيحه (رقم 7277).
(2) كتاب الفتن: باب إذا بقي في حيالة من الناس، و (رقم 276).
(3) كتاب الامام: باب الامام وسائر رسول الله ﷺ، ورسوم في صحيحه (رقم 143 وما بعده).
(4) كتاب الإمام: باب رفع الأمانة، وسائرها من طرق عن الأعشم، به، والحديث في المسند.
سورة الأحزاب ٧٧

طمعة ١(١).

٩٨٢ - حدثنا هشيم، قال: زعم أبو بشر، عن سعيد بن جبير، في
قوله عز وجل: "إنا عرضنا الأمانة..." الآية. قال أبي: لم يسمعه
هشيم من أبي بشر ٢(٢).

---

١) تفسيره (١٧٧/٤٨). وعبيد الله بن أبي طالب اختلف بأخيره ورواية حسن بن سفيان عنه بعد
الاختلاف. انظر (التحرير وأصوله). وأوردته ابن كثير في تفسيره (٦٧/٤٨).

٢) الملل (١/٦٤. رقم ٢٣١١).
تفسير سورة سباً

آية 11-12
قوله تعالى: \( أَنَّ أَمْرَ سَابِعَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ \)

983- أخبرنا عمرو بن سليمان، حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن الحسن، قال: داوُد عليه السلام: إلّي أي رزق أطيب؟ قال: شربة يدك يا داود! .

984- حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان داوُد عليه السلام يصنع القفة من الخوص وهو على المنبر، ثم يبعث بها إلى السوق فيبيعها، ثم يأكل ثمنها.

قوله تعالى: 
\( ... وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرَ ... \)

عين القطر: النحاس المذاب.

قوله تعالى: 
\( اَعْمَلُوا آَلِ داودْ شَكِراً ... \)

985- حدثنا عبد الرحمن، حدثنا جابر بن زيد، عن المغييرة بن عبيدة، قال: قال: داوُد عليه السلام: يا رض هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرأً لك مني؟ فأنوى الله عز وجل إليه: نعم الضفدع. وأنزل الله عليه: 
\( اَعْمَلُوا آَلِ داودْ شَكِراً وَقَلِيلً مِن عِبَادِي الْشَكْرِ ... \)

وقال: يا رض كيف أطيب شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقي علي النعمة ثم تزيدني نعمة نعمة فالنعم ملك يا رض والشكر ملك فكيف أطيب شكرك يا رض؟ قال: 

(1) الزهاد (1538/1) وعمرو بن سليمان لم أقل له على ترجمة بعد تفعّل.
(2) الزهاد (139/1) وإسناده صحيح إلى عروة بن الزبير.
(3) يدائع الفارائد (3/38).
الآن عرفتنى يا داود حق معرفتي


987 - حدثنا أبو هريرة، عن النبي ﷺ... فذكر الحديث وقال:

«كان داود عليه الصلاة والسلام لا يأكل إلا من عمل يده».

988 - أخبرنا عبد الرحمن، حدثنا النعيم بن صبيح، عن الحسن، قال: قال نبي الله ﷺ: داود عليه السلام: إلهي لو أن لكل شعرة مني لساتين

135/11 وثابت أن زيد لم أعتره بعد تتبغ. أخرجه البهذل في شعب الإيام (رقم 4412) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به وأورده السيوطي في الدر المخصوص.

284/81.

115/22. أخرجه مسلم في صحيحه، بعد رقم 1159 كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر... من طريق ابن جريج، قال: سمعت عطاء يعتر ديناء أن أبي العباس أخبر أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص... فذكره مطولا. وقال مسلم: أبو العباس: السبتي بن فروخ، من أهل مكة، ثقة عدل. وأورده ابن كثير في تفسيره (388/6).

273/75. أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 273) كتاب البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده، ورقم (24177) كتاب الأنصاب: باب قوله تعالى 6 وآتينا داود زبورا من طريق مصر، عن حمام بن متيه، حدثنا أبو هريرة فذكره مرفوعا.

4442

(4) القائل هو أحمد بن محمد بن هارون الروزي راوي كتاب الروع.
سورة سيا 16-15

يسبحان الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة» (1).

قوله تعالى: «فَلما قضيت عليه المَوْت مَا دلَّهم على موتِه..»

فَلما قضيت عليه المَوْت قَال: مَكَت على عصاه سنة فَلما نخَرَت

العصى وقع» (2).

قيل تعالى: «لقد كان لسأب في مسكنهم آية...»

989 - ثُنِّى أبَو عبد الرحمن، ثُنِّى عبد الله بن لهيعة بن عقبة الخضرمي، أبَو عبد الرحمن، عن عبد الله بن هبهيرة السباني (3)، عن عبد الرحمن بن وقيلة، قال: سمعت ابن عباس يقول: اِن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن سبا ما هو أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال: «بَل هو رجل ولد عشرا، فسكن اليمين منهم ستة، وبالشام منهم أربعة، فأما اليمانيون فِنِذْحِج، وكندة والأرد والأشعيون وأثار وجِميِّر، عرباً كلهم، وأما الشامية: فلخم وجدام وعامالة وغسان» (4).

...........................................................

(1) الزهاد (135/11) وإسناده ضعيف إلى الحسن البصيري، لسواء حفظ الربع بن صبيح. انظر: التقريب، وتزهيب التزهيب (144/348-349). وأوردده السِّبْرِي في الدَّرْ المَّشْعَور (681/6).

(2) خاتم الفرائد (63/111).

(3) والسِّبْرِي، من المطبوع وأطراف السنيد (67/127/11) ونزهيب التزهيب (681/6) وفي التقريب والمطابقة وتزهيب السنيد (681/7). والسباني.

(4) السنيد (316/11) وإسناده جيد، فإن أبا عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المصلي. وقد روي عن ابن لهيعة قبل اختلافه. اخره الحاكم (643/22) من طريق عبد الله بن يزيد المصلي، به وصحبه. والفقه الذهبي. وأوردده ابن كثير في تفسيره (491/6).
سورة سبأ 15-16

99- حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبو جعفر بحبي بن أبي حبیب الكلبی، عن بحبي بن هانيه بن عروة، عن فروة بن مسيك(1)، قال:
أثبت رسول الله ﷺ. قال: قلت يا رسول الله ﷺ، أثبت سبأً أود هؤلاء أجيب الهو؟ قال: هو؟ قال: "بل رجل من العرب ولد عشرة، فتيام(2) ستة، وتشابم(3) أربعة، تيام: الأزر، والأشعيون، وحمر، وكنتة، ومذحج، وأثار الذين يقال عنهم: بجيلة وخشعم، وتشام: نحم، وجدام، وعامة، وغسان"(4).

(1) في المطبوع: ومسكية. وهو خطا. وجه، على الصواب في تفسير ابن كثير (49/67).
(2) أي سكتها اليمن.
(3) أي سكتها الشام.
(4) في الإملاء (27/41). وبحبي بن أبي حبیب الكلبی قال في هذه الملاحظ في التقریب:
سورة سبأ 19-12

قوله تعالى: "فأعرضوا فأرسנתי عليهم سبيل الْغَرِيمٍ..." 
سِيْلَ الْغَرِيمِ قال: السبيل هو السبيل والعرم هو مسَّةَةُ البحر.
قال الروزي: حدثنا محمد بن جعفر ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة في قوله: "سيل العرم" قال: "المسَّةَةُ بلحن اليمن".
ذواتي أكل خط قال: الأراك.

قوله تعالى: "... إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
991- ثنا بهر وحجاج قال: ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب، قال: قال رسول الله ﷺ: "عجيت
من أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء
شكر كان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء فصبر كان ذلك له خيراً" (١).
992- ثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى، قالا: أنبأنا سفيان، عن
أبي إسحاق، عن العيسيار بن حريث، عن عمر بن سعد، رضي الله عنه،
عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "عجيت من قضاء الله عز وجل للمؤمن،
إذا أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبته حمد ربه
وسعبر. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقطة يرفعها إلى فيِّ

= في المثنى لأحمد ربيعة بن حميم، ولم أجد في مطبوعة المسند بعد تَتَبيِّعِ، وهو في أطراف المسند
(١) بديان الفوائد (٢/١٠، ١٠، والمساكنة: ضفيرة تشي للسبيل لفرود الماء، انظر: (المسان العرب
(٢) بديان الفوائد (٣/١٢، ١٣، ١٤).
(٣) المسند (٤/١٣٣، ١٣٣) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ١٩٩٨) كتاب الزهد: ما يبال المؤمن أمره كله
خير، من طريق سليمان بن المغيرة، به. وأورد السيد الطويش في الدرس المشروط (١٩٤٠).
والحديث في المسند (١٣٣، ١٣٣) من طريق ثابت، به.

٤٤٦
أمرته»(1)

993- ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني القاسم بن شريح، عن ثعلبة، قال: سمعت أناسا يقولون: سمعت النبي ﷺ يقول: "عجبت للؤمن
إن الله لم يقض قضاة، إلا كان خيرا له"(2).

قوله تعالى "حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك ..." (3) وقد سبت الملكة كلام الله كلاماً ولم تسمه خلقاً قوله "حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك"(4)

وذلك أن الملكة لم يسمعوا صوت الريح ما بين عيسى ومحمد(5)

وبينهما كذا وكذا سنة(6).


(2) المستند (117/3) والقاسم بن شريح قال فيه أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقاة.


في المطبوع: "حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا نوح ... بزيادة: "حدثني أبي" وهي مقتحة.

انظر: (أطراف المستند 3/153، وترجمة نوح بن حبيب في تهذيب الكمال وفروعه).

(3) الرد على الزنادقة والجهمية (ص79).
ستة سيا

فلما أوجي الله إلى محمد ﷺ لسهم الملائكة صوت الوحي كموقع الحديد
على الصفا فظفوا أن أرم من الساعة فنزعوا وخروا لوجوههم سجداً، فذكر
قوله { حتى إذا قُزى عن قلوبهم } يقول: حتى إذا اتحل عن قلوبهم رفع
الملائكة رؤوسهم فناس بعضهم بعضًا، فقالوا: ماذا قال ريكمة؟ ولم يقولوا:
ماذا خلق ريكمة؟ فهذا بيان من آراد الله هداه (1).

994- نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعشم، عن مسلم,
عن مسروق، عن عبد الله: إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل
السماء يخبرون سجداً، { حتى إذا قُزى عن قلوبهم } قال: سكن عن
قلوبهم - نادي أهل السماء، { ماذا قال ريكمة؟ } قال: { الحق قال كذا
وكذا (2) }.

995- ثنا محمد بن جعفر، ثنا معاي، وعبد الرزاق، قال: أنا معاي،
أنا الزهري، عن علي بن حسين، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ
جالساً في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق: من الأنصار - قريب بنجم
عليم فاستناد قال: { ما كنت تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية }؟
قال: كنت نقول بولد عظيم أو بيرت عظيم. قلت للزهري أكان يرمي بها في
الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي ﷺ فإننا لا يرمي بها

(1) الرد على الزنادقة والجهنية (ص 79-80)، وانظر: (الدر المنشور 7/1988-89).
(2) السنة 218/11، رقم 533، المحاربي مسلم، وقد عنهم، أخرجبه أبو داود في سنده (رقم 4728)
كتاب السنة: باب في القرآن، من طريق أبي معاوية، عن الأعشم، عن مسلم بن
صبح، عن مسروق، عن عبد الله مرفوعاً منه مالاً. وصلة صحابه، والحديث ملكه البخاري
في صحيحه (فتح الباري 452/12، 453/22) كتاب التوحيد: باب قوله تعالى { لا تفعن
الشفاعة عندن إلا من أذن له } وأورده السباعي في الدر المنشور (7/1988).
سورة سبأ 24-28

لموت أحد ولا امته ولكنه ريا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبيح حملة
العرش، ثم سبيح أهل السماة الذين يلدونهم حتى يبلغ تسبق هذه السماة
الدنيا، ثم يستخبر أهل السماة الذين يلدون حملة العرش فيقول الذين يلون
حملة العرش حملة العرش: «ماذا قال ربك» فيخبرونهم، ويخبر أهل كل
سماة السماه حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماة ويخطف الجن السمع
فيهم، فما جاء بها على وجه فهو حق ولكنهم يذفون ويزيدون. قال
عبد الله: قال أبي: قال عبد الرزاق: ويخطف الجن ويرمون (1).

قوله تعالى: «ما أرسلناك إلا كاتبة للناس بشرًا ونذيرًا ...»

996- ثنا علي بن عاصم عن يزيد بن أبي زيد عن مقسم
ومجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أعطيت خسأا لم يعطهن
أحد قبلنا ولا أقوله فخرا: بعثت إلى كل أحمر وأسود، وليس من أحمر
ولا أسود يدخل في أمتي إلا كان منهم، وجعلت لي الأرض مسجدا" (2).

١) المنسد (٢١/٨١). أعده مسلم في صحيحه (رقم ٢٢٢٩) كتاب السلام: باب تحريم الكهانة
 وإذاب الكهانة، من طرق علي الباجي. وروده ابن كثير في تفسيره (١٨/٦).

٢) المنسد (٢٨/٣٦) وزيد بن أبي زيد هو الهامش، وهو ضعيف. انظر: (التقريب وأصوله).
لا أن الحديث صحيح فقد أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٢١١) في أول كتاب المسجد
ومواقف الصلاة عن جابر بن عبد الله مرفوعا نحوه. والحديث في المنسد (٢٠/١) ممن طرق
يزيد بن أبي زيد، و (٤/٢١٦) من حديث أبي موسى الأشعري. و (١٤٨، ١٥٨) من حديث
١٦٣ من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهم.

٤٤٩
سورة سبأ سورة سبأ 37-39-46

قوله تعالى: "فما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى..."

97-7-ثنا كشیر، ثنا جعفر، ثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إن الله عز وجل لا ينتر إلى صوركم وأموالكم ولكن إذا

ينتر إلى قلوبكم وأعمالكم" (1).

قوله تعالى: "فما أنفقت من شيء فهو يخلفه":

98-6- حدثنا عفان، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: ثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبيه هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل" (2).

"فما أنفقت من شيء فهو يخلفه" ما لم يكن فيه سرف أو تقدير (3).

قوله تعالى: "فإن هو إلا تذير لكم بين يدي عذاب شديد":

99-9- ثنا أبو نعيم، ثنا بشير، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: خرج إليتنا النبي ﷺ فقال: "ما يأتيكم من شئ ما كنت تراوا" فقالوا: "ما وردنا ورسوله أعلم" قال: "إذا كنت متملككم مثل قوم خافوا عداًً يأتهم فبعشرو رجلا يتراءا لهم، فبينما هم كذلك (4).


(2) المندب (387/11). أخرجته مسلم والدارمي من طريق العلاء. به، وقد خرجه في مسويات الدارمي في التفسير، والأخدي في المندب (2/325) 438 من طريق العلاء، به.

(3) يدائع الفوارد (3/111).

450
سورة سبأ 51

أبصر العدو، فأقبل لينذرهم وخشى أن يدرك العدو قبل أن ينذر قومه، فأخبر بشرى: أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم (1) ثلاث مرات.

1000-1000 تأي أبو نعيم، ثنا بشير، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "بُعِثت أنا والساعة جميعاً إن كادت لتسبقني" (2).

قلو لعلي: (3) لو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

1001-1001 ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، قال: سمعت بقيرة امرأة التعاقب بن أبي حرب تتقول: سمعت رسول الله ﷺ، على المنبر وهو يقول: "إذا سمعتم بجيش قد خسف به قرباً فقد أظلمت الساعة" (4).

1002-1002 ثنا محمد بن حفيظ، عن (4) سفيان بن عيينة، عن أمية يعني ابن عبد الله بن صفوان، عن جده، عن حفص، قالت: سمعت رسول الله ﷺ، يقال: تفرد به

(1) المسند 5/1348، وسناده حسن. وأوردته ابن كشیر في تفسيره 6/1391، وقال: تفرد به الإمام أحمد في مسنده.


(3) المسند 6/1784، ورواه ثقات ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنهم. أنظر: تعرف أهل التدريس برابطة التدريس ص 131، والتقرير وأصوله) والمتحدث في المسند 6/1784، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن عمر بن عطاء، عن بقيرة مرفوعاً به. وأوردته السبدي في

الدر المنثور 7/1281.

(4) في الطباع دين، وهو خطأ.
سورة سبأ ۵۱-۵۲

"ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بالبيضاء خسف بأوطبهم فينادي أولهم وآخرين، فلا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم". (۱) فقال رجل: "كذا والله ما كنت على حفصة ولا كنت حفصة على رسول الله ﷺ.

۱۰۰۲ - ثان عبد الرحمن بن مهدي، ثان سفيان، عن سلمة، يعني ابن كهبل، عن أبي إدريس، عن ابن صفوان، عن صفية بنت حبي، عن النبي ﷺ فقال: "لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى إذا كانوا ببيضاء من الأرض خسف بأولهم وآخرين ولم ينج أوطبهم"، قالوا: يا رسول الله ﷺ، يكون فيهم المكر؟ قال: "يبعثه الله ﷺ على ما في أنفسهم". (۲) قوله تعالى: "وأوتي لهم التناشى، قال: التناول بالأيدي". (۳)

۱) المسند (۲۸۶/۶۴۱)، أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ۲۸۸۵). كتاب الفئة: باب الخسف بالبيضاء الذي يغمى البيت. من طريق سفيان بن عيينة، به. والحديث في المسند (۲۸۶/۶۴۱) من طريق أخرى عن حفصة مرفوعاً نحوه. وقد أخرجه مسلم في الموضع المذكور.


۱۰۰۲
تفسير سورة فاطر

آية 1-2
قوله تعالى "الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي جنات متنى وثلاث ورباع يزيد في الحلق ما يشاء ..."

أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الحلق ما يشاء ...

هذا الحديث عن رسول الله ﷺ رأى جبريل ليلة الإسراء، ولمه ستمائة جناح ...

الحديث.

سبيأتي في سورة النجم عند تفسير قوله تعالى "فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحي إلى عبده ما أوحى".

قوله تعالى "ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يمس فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم".

400 - ثنا علي بن عاصم، ثنا المغيرة بن شبل، عن [1] عامر ، عن
وداد كاتب المغيرة بن شبل، قال: كتاب معاوية إلى المغيرة بن شعبة، كتب
إلى وما سمعت من رسول الله ﷺ، فدعاي المغيرة قال: فكنت إليه أي
سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا انصرف من الصلاة قال: "لا إله إلا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الخدود وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

وسمعه ينهى عن قبل وقال، وعن كثرة السؤال، إضافة
المال، وعن واد البنات، وحقوق الأمهات ومنع وهات.

(1) ما بين المعطوفين ساقط من المطبوع.
(2) المسند (244/255-265). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 444) كتاب الآذان: باب الذكر
في الصلاة، وفي موضع آخر من صحيحه أنظر: فتح الباري (345/7) ومسلم في =
سورة فاطر 2

105 - حدثنا الحكم بن نافع، ثنا سعید بن عبد العزیز، عن عطیة
بن قیس، عن قزعة بن يحيى، عن أبي سعید الخدیري قال: كان رسول الله
عییة إذا قال: «سمع الله من حمد م» قال: «الله م ربتنا لك الحمد مل
السموات وملاء الأرض وملاء ما شئت من شيء، بعد أهل الشمس والمجد
احق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك
الجد» (1).

قوله تعالى: «أقم حنین له سوء عمله فرآه حسنًا فإن الله يضل من يشاء
ويهدی من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علیم بما يصنعون»
6:106 - ثنا معاوية بن عمرو، ثنا إبراهیم بن محمد أبو إسحاق
الفزاري، ثنا الأزاعي، حدثني ریبى بن زید، عن عبد الله بن الدیلیمی
قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو في حائط له بالطائر قال له
الوهب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله عز وجل خلقه في
ظلمة، ثم ألقى عليهم نوره يومئذ، فمن أصابه من نوره يومئذ اهدی،
ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلب على علم الله عز وجل» (2).

= صحيح (1) 4-415، رقم 596 وما بعده) من طرق عن ورود، به. والحديث في المسند
(1) 125/44، 248/21، 248/20 من طرق عن ورود، به. وأوردت ابنا كثير في تفسيره (9/19).
(2) المند (27) 87/22، أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 477) كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا رفع
رأسه من الركوع، من طريق سعید بن عبد العزیز، به، وأوردته ابن كثير في تفسيره
(2) 87/21.
(3) المند (179/22) لإسناده صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن
کشیر (127/22) - وابن حبان في صحیحه - الإحسان (218/36، رقم 1136) - والحاکم
(4) 301/21 من طريق الأزاعی، به. صحيح الحاکم، ووافقه الذیبی، وأوردته ابن کشیر في
تفسیره (722/26).

404
سورة فاطر 8-9

حضرت الصلاة مع أبي عبد الله يوم عيد فإذا قاص يقص ذكر القاص... فقال له: قاص فقرأ هذه الآية: "أفنن زين له سوى عمله فرآه حسنًا". 

قال أبو عبد الله فهو إيش زين له؟ ثم ذكر كلمة فقال: والله ما كانت حجة عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم علي إلا بأبي نصر التممر وإسحاق جعل يقول لي: ألا ترى إلى إخوانك إسحاق بن أبي إسرائيل وأبي نصر (١).

 قوله تعالى "والله الذي أرسل الرياح فتخير سحابًا فسقناه إلى بلد ميت فأحبنا به الأرض بعد موتها كذلك النشر "

حديث أبي رزين العقيلي: أثبت رسول الله خلقه فقال: يا رسول الله كيف يحب الله الموتى؟ قال: "أما مرت بالمرض من أرضك مجدبة، ثم مرت بها مخصبة؟" قال: نعم... الحديث.

تقدم في تفسير الآية (٥) من سورة الحج.

 قوله تعالى "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه".

٧-١٠- عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، عن أبي سنان، عن أبي صالح الخنفي، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله قال: "إن الله أصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وآله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب الله له عشرين حسنة أو حظ عنه عشرين سنة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له ثلاثون حسنة " (١)

المسائل للنسبوري (١٥٧/٢).
وحل عنه ثلاثون سنة »(1)«.

١٠٠٨ ـ ثنا ابن غير، ثنا موسى، يعني ابن مسلم الطحان، عن عون ابن عبد الله، عن أبيه أو عن أخيه، عن التنعم بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ: « الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميه وتكبيره وت呼びه يتعاطفون حول العرش لهن دوبي كدري النحل يذكرون بصاحبهن، لا يحب أحدهم أن يزال له عند الله شيء يذكر به »(٢).

١٠٠٩ ـ ثنا إبراهيم، ثنا ابن المبارك، عن عبد الملك بن عيسى الثقفي، عن مولى المتبهث، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: « تعلموا من أسابيع ما توصل بده أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثارة في الملل منساة في أثره »(٣).

(١) المسند (٢٢/٢، ٣٥/٣، ٥٠) وإسناده صحيح. أخرج الحاكم (٥١٦/١١) من طريق إسرائيل بن يونيس، به. وصحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والمحدث في المسند (٣٧/٧، ٣٧/٣). ثنا عبد الزرائ، أخبرنا إسرائيل، به، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٩٢/٩). والسيوي في الدر المثير (٧٧) عن ابن مسعود نحرا.

(٢) المسند (٢٦٨/٤، ٢٦٨/٤)، وإسناده جيد فإن أبا عون ثقة، وأعاه عبيد الله ثقة ثابت. أخرجه ابن ماجه (٢٨٠/٩) كتاب الأدب: باب فضل التسبيح، من طريق موسى الطحان، به. والمحدث صحيح الألباني في صحيح سناب ابن ماجه (٢/٢٠)، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٩٤/٨).

(٣) المسند (٣٦٨/٢) صولى المتبهث هو عبد الله بن يزيد المذن به فقه الحافظ في التحقيق.

صدد. وعبد الملك بن عيسى، قال في أبي حاتم صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقافات. انظر: الجرح والمحميل (٣٦١/٦، ٣٦١/٨، ٣٦١/٨). فالسند جيد إن شاء الله، أخرجه الترمذي (١٩٧٩) كتاب البر والصلاة: باب ما جاء في تعليم النسب والحاكم (١٩٧٩/٤) من طريق عبد الله بن المبارك، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والمحدث صحيح الألباني في صحيح سناب الترمذي (٢/١٩٠).
سورة فأطراء

10-11 - في إسناد رضوان بن سعد وهو ضعيف. انظر: (التقريب وأصوله). إلا أن الحديث صحيح، فقد أخرج البخاري في صحيحه (رقم 267) كتاب البهجة: يُباب من أحب البسط في الزوق وصلاب في صحيحة (رقم 257) كتاب البهجة والصلاة: يَباب صالحة الرحم وتَحمير قطيعتها، وغيرها من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أسس بن مالك مرفوعاً، به. وأردة ابن كثير في تفسيره (526/6).

(1) المسند (267/3) وفي إسناد رضوان بن سعد وهو ضعيف. انظر: (التقريب وأصوله). إلا أن الحديث صحيح، فقد أخرج البخاري في صحيحه (رقم 267) كتاب البهجة: يُباب من أحب البسط في الزوق وصلاب في صحيحة (رقم 257) كتاب البهجة والصلاة: يَباب صالحة الرحم وتَحمير قطيعتها، وغيرها من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أسس بن مالك مرفوعاً، به. وأردة ابن كثير في تفسيره (526/6).

(2) المسند (267/11) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 267) وما بعد) كتاب القدر: يَباب بيان أن الآجال والأوامر وغيرها لا تزيد عما سبق به المقدر، من طرق عن علامة، به. والحديث في المسند (11/397، 397، 446، 446، 446، 446) من طريق علامة، به. وأردة السيوطي في الدر المنشور (13/7).
سورة ناطرة

قوله تعالى: «ولا تزر وزرة وزر أخرى ـ»


(١) المقدمة (٢٤/١). أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤/١، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٣، ١٣٨، ١٣٩) كتاب
الجنازة: باب البيت يعدب ببكة أجله عليه، من طريق هشام بن عروة، به.
(٢) المقدمة (٢٤/٩) وسنده حسن. أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٧، ٢٨، ٢٨) كتاب
الترج: باب في الخضاب، والترمندي (٢٨١، ٢٨١) ببعضه كتاب الأدب، باب في الشعر.
سورة نازر 18-19: 21-27-20-10-3

قوله تعالى: "وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىِّ وَالبَصِيرَ..." 

وقال: "وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىِّ وَالبَصِيرَ" فَلَمَا كَانَ البَصِيرُ غِيرُ الأَعْمَىِّ فَصَلْ بَيْنَهُمَا.

قوله تعالى: "وَلَا الظُّلْمَاتَ وَلَا النُّورَ. وَلَا الظَّلْلَ وَلَا الخُرُورَ" 

ثم قال: "وَلَا الظُّلْمَاتَ وَلَا النُّورَ وَلَا الظَّلْلَ وَاَلْخُرُورَ" فَلَمَا كَانَ كُلُّ واحدٌ مِن هَذَا الْشَّيْءِ، غَيْرِ الشَّيْءِ الآخِرِ فَصَلْ بَيْنَهُمَا.

قوله تعالى: "وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءِ وَلَا الأَمَوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مِن بَعْضٍ وَما أَتَى بِبَعْضٍ مِنْ فِي الْقَبْرِ" 

حديث ابن عمر: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على القليب يوم بدر... الحديث.

تقدم في تفسير الآية (٢) من سورة الروم.

قوله تعالى: "لَيْتِ ذَلِكَ جُنُوبًا وَيُبِيزُهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّ غُفُورَ شَكُورٌ" 

١٤.١٠-١١ ثُمَّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ حَيْبَةُ، أَخْبِرَتِي سَالِمُ بْنُ غُيَّاثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ دِراْجًا أَبَا السَّمِيحِ يُبِدِّلُثَا بِنَبِيِّ الْهَيْمَهِ، عِنَّ أَبِي سَعْدِ الخَدْرِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا رَضَى عَنِ الْعَبِيدِ أَنَّهُ عَلِيَّ عَلَى عَدْيٍ أَنَّهُ عَلِيٌّ عَلَى عِدَّةِ أَعْصَافِ النَّاسِ مَنْ لاَ يَعْلَمُهُ، وَإِذَا سَخَطَ عَلَى الْعَبِيدِ أَنَّى عَلَى عِدَّةِ أَعْصَافِ النَّاسِ مَنْ لاَ يَعْلَمُهُ".

______________________________

الأخضر، من طريق ابن بن لقيط، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وأوردته السباعي في الدر المنثور (١٥٠/٧).

(١) الرد على الزنايدة والجميلة (ص ٤٦)،
(٢) الرد على الزنايدة والجميلة (ص ٧٥).
(٣) المسند (٣٨/٣) وفي رواية دراج عن أبي السميح ضعف. انظر: (التقريب وأصوله). أخرجته
أبو نعيم في ذكر أخبار أصباهان (١٩٦/٢) وفي حلية الأولياء (١٩٦/٣٧) من طريق حبيرة.
سورة ناظر ٣٠-٣٢

قوله تعالى: "ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالأخيرات بإذن الله ...").

١٥: ١- ثنا ركيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن ثابت أو عن أبي ثابت أن رجلا دخل مسجد دمشق فقال: اللهم آمَن وحشي وارحم غريتي وازتنقي جليساً صاغاً فسمعه أبو الدرداء فقال: لست كنت صادقاً لأن أستبعد بما قلت منك سمعت رسول الله ﷺ يقول: «فمنهم ظالم لنفسه ـ يعني العالم يؤذَّن منه في مقاتله ذلك فذلك الهم والحزن ـ ومنهم مقتصد ـ قال: يحاسب حساباً يسيراً ـ ومنهم سابق بالأخيرات بإذن الله ـ قال: الذين يدخلون الجنة بغير حساب» (١)

١٦: ١- ثنا محمد، عن (٢) شعبة، عن الوليد بن العيسار، أنه سمع رجلاً من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ أنه قال في هذه الآية: "ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالأخيرات"، قال: «هؤلاء كلهم منزلة واحدة وكلهم في الجنة» (٣).

(١) المستند (٤٠/٤٥)، وسنده صحيح. أخرجه الطبري (٢٢٢/١٣٧٢م) من طريق سفيان، وله الحديث ذكره الحافظ في أطراف المستند (٢/١٣١٦)، في مرويات ثابت عن أبي الدرداء.

(٢) وأوردته ابن كثير في تفسيره (٥٩٤/٣٥).

(٣) في الطبري: (١٦١/٨٧)، وهو خطأ. وحمد هو ابن جعفر. انظر: (أطراف المستند ٢/١٧١/أ)، وتهذيب الكمال وفروعة، وهو خطأ. وحمد هو ابن جعفر. انظر: (أطراف المستند ٢/١٧١/أ) من طريق محمد بن جعفر، وثنا كلمته وثنا كلمته. والثاني مأخوذه من السيرة المالكية، وطبري (٢٢٧/١٣٧٢م) من طريق محمد بن جعفر، وثنا كلمته وثنا كلمته.

٤٦٠
سورة ناطر 37:17

17.1- ثنا إسحاق بن عيسى، حدثني أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة، عن موسى بن عقبة، عن علي بن عبد الله الأزدي، عن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قلت الله عز وجل: إن أورثنا الكتاب الذين أstütفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متصلد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله »، فأما الذين احتدوا فأولئك يحاسبون حساباً يسيراً، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسنون في طول المحرش، ثم هم الذين تلاقاهم الله برحمة فهم الذين يقولون: للحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رينا لغفور شكور إلى قوله: لغرب » 1.

18.1- ثنا سليمان بن حرب، ثنا بسطام بن حريث، عن عثمان الخدافي 2، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » 3.

قوله تعالى: ولباسهم فيها حرير

19.1- حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو ذبيحان سمعت عن عبد الله بن

---

= هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الرجل. أه. قلت: نقل المزي في مقدمة الأشراق (37/1) عن الشرمدي أنه قال في هذا الحديث: حسن غريب. قاله أعلم. وأوردته ابن كثير في تفسيره (37/4) وقال: هذا حديث غريب من هذا الرجل. ففي إسناده من لا يسمى.

1 (المستند) (198/5) إسناده حسن. وأوردته ابن كثير في تفسيره (37/12). 

2 (والحديث) من أطراف المستند (111/1) وهو الصحيح. فما في الطيور: (المرائي) نفخاً.

3 وهو أشتهى بن عبد الله بن جابر الدرازي. انتشر: (تهذيب الكمال وفرعه).

4 (المستند) (231) إسناده جيد. أخرجه أبو داود في سنده (رقم 4739) كتاب السنة: باب في الشهاعة، والحاكم (19/9) عن طريق سليمان بن حرب، به: والحديث في المستند (32/4) عن جابر بن عبد الله مرفعاً نحوه. وأوردته ابن كثير في تفسيره (37/6).
السببير يقول: لا تلبسوا نساكما الحريفر فإنكم سمعت عمر يحدث يقول عن
النبي ﷺ أنه قال: «من ليس الحريفر في الدنيا لم يلبسه في الآخرة».
و قال عبد الله بن الزبير من عنده: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل
الجنة. قال الله تعالى: «ولباسهم فيها حرير».
قوله تعالى: «أو لم تعمركم ما يذكر فيه من تذكر وجاءكم التذير فذوقوا
فما للظلمين من نصير!»

1- حديثنا عبد الزراك، ثنا معمر، عن رجل من بني غفار، عن
سعيد المقرب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لقد أذر الله إلى عبد
أحياء حتى بلغ ستين سنة أو سبعين سنة، لقد أذر الله، لقد أعذر
الله».

1- ثنا عبد الزراك، ثنا معمر، عن عاصم بن أبي النجواء، عن
زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال المرازي. . . قال: وسمعت

(1) المنسد (37/1، رقم 127/1) أخرجه البخاري في صحيحه (مراجع 683) كتاب اللباس: باب
ليس الحريفر للرجال وقدر ما بجوز منه، وسماح في صحيحه (1378/1، بعد رقم 1299) من
طريق شعبة، وله، وأوردته ابن كثير في تفسيره (57/1).
(2) المنسد (277/2) والرجل من بني غفار هو معين بن محمد التفتري. أنظر: (فتح البخاري
277/11). أخرجه البخاري في صحيحه (مراجع 9419) كتاب الرقاق: باب من بلغ ستين سنة.
فقد أعذر الله إليه في العمر، من طرق معين بن محمد التفتري، عن سعيد المقرب، به.
والحديث في المنسد (417/1، 418/10) من طرق عن سعيد المقرب، به نحوه. وأوردته ابن كثير
في تفسيره (54/1).

٤٦٢
سورة فاطر (1)

رسول الله ﷺ يقول: "إن بالمغرب باباً مفتوحاً للشواية مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من ناحية" (1).

تفسير سورة يس

فصلها

102- ثنا عمار، ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، وليس النهدي، عن أبيه، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: "اقرؤوها على موتاكم". يعني فس ١١.


(١) المند (٦/٥٥) وأبو عثمان هذا قال له ابن أخيه: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال في الحافظ في التحرير: مقبول. أنظر: (تهذيب التهذيب) ١٢٦٣/١٢. وأبوه لم يرفع له اسماً بعد تسميته. أخرجه أبو داود في سنده (رقم ١٣٢) كتاب الجنازة: باب القراءة على البيت، وأبوه بابه في سنده (رقم ١٤٤٨) كتاب الجنازة: باب ما جاء فيما يقول عند الروم إذا حضر، والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ١٨٢) والرازي في تهذيب الكمال (٢٣/٦) من طريق عبد الله بن المبارك. ر. الراوي. رواه أن النسائي والرازي عن أبي عثمان، عن معقل بن يسار. وأنظر تفصيل ذلك في تهذيب الكمال (٢٣/٦). وللحديث طرف تقدم في فضائل سورة البقرة، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٦٤٨/٦) والسيوطي في الدر المشور (٣٧/٧).

(٢) المند (٦/٥٤). وأوردته ابن كثير في تفسيره (٦٤٨/٦) والسيوطي في الدر المشور (٣٩/٧).

٤٦٤
قوله تعالى: {يس والقرآن الحكيم} إلى قوله: {رسوا عليه أأنذرتهم أم لم تنذروهم} ليؤمنون.

سورة يس 12-1

تقرأ نافعحة الكتاب ؛ قال : نعم ، قال : فاترا ، فقرأ : « الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين » قال : قف ، علام استعنته ؛ على أمر بيده لا تستطيعه إلا به أو على أمر في يدك أو بيده ؟ اذهبوا به فاقشعوا يديه ورجله واضربوا عنقه واصلبوه »

قوله تعالى : « إذا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموه وآثارهم وكل شيء » أحسيناه في إمام مين.

25-10- ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن المنذر بن جرير ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ قال : « من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينثني ذلك من أجرهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سريئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينثني ذلك من أوقارهم شيء ».

26-1- حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا إسماعيل ، أي أنا العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ، إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو.

(1) السنة (429/1984 429، رقم 948) ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ ، انظر (التقرير وأصوله).
(2) المسند (4257/34). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1711) كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق ترفة ... من طرق شعبه ، به في قصة ، والحديث في المسند (4259-4261)
ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، به في قصة ، وأوردته ابن كثير في تفسيره (1051/6)
والسيوفي في الدر الدودر (7/48).
سورة يس 12

له »(1).

27-10 - ثنا عبد الصمد ، ثنا أبي ، ثنا الجريري ، عن أبي نضره ، عن جابر ، قال: خلت الباقع حول المسجد ، فأراد بنو سلامة أن ينقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال لهم: "إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد" ؛ قالوا: نعم يا رسول الله ، قد أدرنا ذلك. قال:

"يا بني سلامة ، دياركم تكتب آثاركم ، دياركم تكتب آثاركم"(2).

28-10 - ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا حميد ، عن أسن ، قال: أراد بنو سلامة أن يتحولوا عن منزلهم إلى قرب المسجد فكره النبي ﷺ أن تعرى المدينة ، فقال: "يا بني سلامة ألا تحبسون آثاركم"(3).

29-10 - ثنا يحيى بن سعيد ، عن التيمي ، عن أبي عثمان ، عن أبي ابن كعب ، قال: كان رجل بالمدينة لا أعلم رجلاً أبعد منه منزلًا أو قال دارًا من المسجد منه فقيل له لو اشترى حمارًا فركته في الرضاء والظلمات ؛ فقال: ما يسرين أن داري أو قال منزلتي إلى جنب المسجد. فنما الحديث

(1) المندى (3772/4). أخرجته مسلم في صحيحه (رقم 1631) كتاب الوصية : ياب ما يلحق الإنسان من الشريعة بعد وفاته ، من طريق إسحاق بن جعفر. به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (551/6).

(2) المندى (3733). أخرجته مسلم في صحيحه (رقم 965) كتاب المساجد : ياب نفل كشرة الخطا إلى المساجد ، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث. به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (486/6) والسيوطي في الدر المنثور (7/2).

سورة يس 12
إلى رسول الله ﷺ فقال: "ما أردت بقولك ما يسرني أن منزلي أو قال داري إلى جنب المسجد؟" قال: أردت أن يكتب إقبالي إذا أقبلت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال: "أعطاك الله ذلك كله أو انطاك الله ما احتسبت اجتمع أو انطاك الله تعالى ذلك كله ما احتسبت اجتمع"(1).

30- 1- ثنا حسن بن ثنا ابن لهيعة، حدثني حبي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن البصري، عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة فصلى عنه رسول الله ﷺ فقال: "يا ليته مات في غير مولده". فقال رجل من الناس: لم يأرسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن الرجل إذا توفي في غير مولدته قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة"(2).

31- 1- حدثنا ابن مهدي، عن أبي عوانة. ويكن بن أبي عيسى، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن سلمان، قال: "الفترة بين عيسى ومحمد ستمائة سنة"(3).

(1) المندب (5337/5) آخره مسلم في صحيحه (رقم 266) وما بعده من طريق سليمان التيمي. وحديث في المندب (132/5) من طريق عن عاصم سليمان التيمي، به وأوردته الصويري في الدير المثير (47/7).
(2) المندب (1777/5) وعبد الله بن لهيعة اختلط بعد احترام كتبه وزواية حسن بن موسى عنه بعد الاختلاف. انظر: (التقريب وأصوله). إلا أنه تبع فقد أخرج ابن ماجه في سننه (رقم 1914) كتاب الجنائز: باب ما جاء في فسخ مات غريبًا، ونساني في سننته (4648)، من طريق عبد الله بن وهب، حديثي حبي بن عبد الله، وعبد الله بن وهب ثقة حافظ، وحبي بن عبد الله حسن الحديث فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى. وحديث حديثه الألباني في صحيح سان ابن ماجه (1679/6) وأوردته ابن كثير في تفسيره (543/6) وإسناده صحيح إلى سلمان.
(3) العلل (339/6) رقم 2046 وإسناده صحيح إلى سلمان.

468
سورة يس ٢٠٠٠-٢٠٠١

قال أبو نعيم في حديث سفيان عن السدي، عن عكرمة (وفارقهم مثلًا أصحاب القرية إذ جاءها المسلمون) قال: هي أنطاكية. قال لنا أبو نعيم: عن الشيباني، عن عكرمة. نقلت له: إنا هو السدي. فأخرج كتابه صحيحة فإذا هو عن السدي (١)

قوله تعالى {وجه ممن أقصى المدينة رجل يسعى ...} ٢٢٠-١: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثني يزيد النحوي، عن عكرمة في قول الله عز وجل {وجه من أقصى المدينة رجل ...} قال: كان نجاراً (٢).

٢٢٠-١: وفيما كتب إلينا الله بن غنام الكوفي يذكر أن الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المكفوف حدثهم قال: أنا عمرو بن جميع البصري، عن محمد بن أبي ليلى، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه أبي ليلى، قال: قال رسول الله ﷺ: الصديقين ثلاثة: حبيب التجار مؤمن آل ياسين الذي قال {يا قوم اتبعوا المرسلين} وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال {أقتنلون رجلاً أن يقول ربي} (٣) وعلي بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم (٣).

١) السورة: ٢٠٢٠ (١٣٣٣، رقم ١٣٣٣). وانظر: {تفسير ابن كثير} ٦٠٥٤، والدر المنثور ٧٢٩٧ /٧.

٢) السورة: ٢٠٠٢ (١٣٣٣)، وانظر: الدر المنثور ٧٢٩٧ /٧.

٣) فضائل الصحابة (١٧٤، رقم ١٧٤) وفي إسناده عمرو بن جميع البصري منهم. أانظر: {الميزان} ٣٢، و{الميزان} ٢٥٣، و{الميزان} ٢٥٣، وأبو عبد الله السباعي في الدر المنثور ٧٢٧ /٧.
قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم» في سورة بس (38).

1. ثنا محمد بن عبيد، ثنا الأعمش، عن إبراهيم التهمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: كنت مع رسول الله في المسجد حين وجبت الشمس فقال: «يا أبا ذر، تدري أين تذهب الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد وترجع إلى مطلعها، فتستأنف في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قبل لها. إرجمي من حيث جبت، فترجع إلى مطلعها، فذلك مستقرها. ثم قرأ: «والشمس تجري لمستقر لها...».

2. قوله تعالى: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون».

3. انظر الحديث المتقدم في تفسير الآية (24) من سورة النور من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً. وفيه: «... ثم إنكم مدعوون مقدمة أفواهكم بالفدام، ثم إن أول ما بين عن أحدهم لفخذه وكنه...».

(1) المسند (157/5). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 370). كتاب التفسير: تفسير سورة بس. باب «والشمس تجري لمستقر لها» ومسلم في صحيحه (رقم 159) وما بعده. كتاب الإبان: باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه الإبان، من طريق عن إبراهيم بن يزيد الشمسي، به. والحديث في المسند (158/7). والسيوطي في الدر المنثور (359/6).

(2) انظر تفسير الحديث الآتي.
سورة بس ١-٥

١٣٥ - ثنا الحكم بن تائف ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم بن
زرعة ، عن شريحة بن عبيد الحضرمي ، عن حدثه ، عن عقبة بن عامر أنه
سمع النبي ﷺ يقول : "إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختتم على
الأفواه : نفخة من الرجل الشمال". 

قوله تعالى ۶٠ وما علماناه الشعر وما ينبغي لي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ۶۰.

١٣٦ - ثنا الفضل بن دكين ، ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن ذكران ،
عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : "لأن يعتلي، جوف الرجل قبحاً
بريه خير له من أن يعتلي، شعرًا".

(١) المنسد (١٥١/٤). وفي سنته مجهول. أخرجه الطبري (٢٤/٢٣) وابن أبي حاتم في تفسيره
- كما في تفسير ابن كثير (١٩٧). والطبراني في الكبير (١٧٦/٣٣) من طريق
إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم بن زرعة ، عن شريحة بن عبيد ، عن عقبة بن عامر مرفوعاً.
وشريحة بن عبيد ثقة إلا أنه لم يدرك عقبة بن عامر - وإن ذكر الذي رأيته عنه في تهذيب
الكمال - لأن شريحة لم يدرك أبا أسماء الهاشمي الذي توفي سنة ٨٦ هـ . فكيف يدرك عقبة بن
عامر المرضي حوالي سنة ٢٠٠ هـ. انظر : (تهذيب الشهيد ٢٠٨ـ٣٧، والتقريب). وقال
البهمي : رواه أحمد والطبراني واستادهما جيد. انظر : (مجمع الزوائد ١٥٠/٩). وأورد ابن
كثير في تفسيره (٦٧) والسبطي في الدر المنثور (٧٨/٩).

(٢) المنسد (٢٠٨/٢) واستاده صحيح ، أخرجه أبو داوود في سنده (رقم ٩٠٠). كتاب الأدب :
باب ما جاء في الشعر ، من طريق الأعمش ، به . والحديث في السنده (٢٣٦/٢، ٣٥٣، ٣٩٩،
٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٧٨) من طريق عبد بن أيوب مرفوعاً ، به . وقد أخرجه أحمد أيضاً (١٧٥/٢)
١٧٧ (١٨١) عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً ، به . و (١٠٢/٣، ٣٤١) عن ابن عمر مرفوعاً ،
به . و (٣/٣، ٦٨) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً ، به . وأورد ابن كثير في تفسيره
(٦٧/٦) وخرجه لأبي داود وقال : تفرد به من هذا الوجه، واستاده على شرط الشيخين ولم
يخرجاه.

٤٧١
سورة يس

137- 1- ثنا يزيد بن هارون، أنا قزعة بن سويد الباهلي، عن عاصم ابن مخلد، عن أبي الأشعث الصصعاني. قال أبي (١) ثنا الأشبيب (٢) فقال: "عن أبي عاصم (١) بن مخلد (٣) عن أبي الأشعث، عن شداد بن أرس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرض بيت شمع بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة". (٤)

(١) هو الإمام أحمد بن حنبل، والمسج: ابنه عبد الله.
(٢) هو الحسن بن موسى الأشبيب، انظر: (التحريب وأصوله)، وترجمة عاصم بن مخلد في تعميل المفسرة (١٣٨) (١٣٨، ١٣٩).
(٣) في الطبع: "عن أبي عاصم الأحول"، وهو خطأ. انظر: (التحريب وأصوله) (١٣٨).
(٤) المسند (١٤٠/٤) وعاصم بن مخلد مجهول. أخرجه البزار - كشف الأسوار (٤٥٣-٤٥٤) - والطبراني في الكبير (١٣٥/٧) والمج미ع في الضمائر (٣٧٩/٣) وابن الجوزي في الموضوعات (١٣٩/١) من طريق قزعة بن سويد الباهلي، عن عاصم بن مخلد، به. وقال ابن الجوزي: وهذا حديث موضوع، قال المالكي: لا يعرف إلا بعاصم ولا يتابع عليه. قال الصنف: روعاص في عداد الجهليين. قال أحمد بن حنبل: قزعة بن سويد مستحب الحديث. وقال ابن حبان: كان كثيراً اختالفوا المصليه فلما كثر ذلك في روايتهما، الاستجاج بعده. هكذا أحسب حالهم. وردنا الجاحظ ابن حجر في القول المسمد (٤٩/٥) فقال: ليس في شيء من هذا ما يقضي على الحديث بالوضع، إلا أن يكون استثمار عدم القول من أجل فعل البال لأن قرض الشعر مباح. اتحد ذكر الحافظ أقول العلماء في قزعة بن سويد، ثم قال: فالحاصل من كلام هؤلاء الكبار له أن حديثه في مرتبة الحسن - والله أعلم. اذ قلت: قزعة ضعيف. انظر الميزان (٣٩/٣). إلا أنه ترجم فقد تابع الحسن بن موسى الأشبيب عن عاصم .. عند أحمد (١٣٥/٦) كما تقدم، والحسن بن موسى قصة، لقيت على الحديث في عاصم بن مخلد، وقد تراب عاصم بن مخلد أيضاً. تابع عبد القادر بن حبيب في الجمعيات - كما في القول المسمد (٤٩/٥) - لكن عبد القادر متروك. انظر: (الميزان) (٢٢/٤، ١٢/٤) وقال الحافظ ابن حجر: لكن عاصم أصلح من عبد القادر، فقال عبد القادر سرق منه. انظر: (التحريب) ص١٣٨، ترجمة عاصم بن مخلد). والحديث أورده الذهبي في الميزان (٣/٤٩٣) =
38- 1- فثنى عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، أنا شرحبيل بن شريك المعافري، أنه سمع عبد الرحمن بن رافع التنوخي يقول: أنا سمع عبد الله ابن عمر بن العاص يقول: أنا سمع رسول الله ﷺ يقول: "ما أبالي ما أتيت" أو "ما أبالي ما ركبت إذ أنا شریت ترابا"، أو قال: "علقت قيمة أوقلت شعرًا من قيل نفسي"، المعافري شك "ما أبالي ما ركبت" أو "ما أبالي ما أتيت"؟

39- 1- فثنى هشيم، قال: أنا أميرة، عن الشعبئي، عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا استراح الخضر في بيت طرقه: *ويا تأييك بالأخبار من لم تزود*؟

*في ترجمة عبد القادر بن حبيب. وقال المخاطر ابن حجر، وقد وجدت هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي الأشمع، وذكره ابن أبي حاتم في الفضل فقال: سألت أبي عن حدث رواه موسى ابن أبوبكر، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، عن أبي الأشمع الصناعي، عن عبد الله بن عمر برفقة: من قرض بيت شعر بعد المساواة، لم تقبل له صلاة حتى يصبح. فقال: هذا خطأ، الناس يرون هذا الحديث لا يفترونه بقولون: عن عبد الله بن عمر فقط، يعني مروته. فقمت له: الفلك من تناوله. فقال: من موسى. أنظر: (القول المند ص 85) وأوردته ابن كثير في تفسيره (578/6) وقال: هذا حديث غريب جدا من هذا الرجاء ولم يخرج عنه أحد من أصحاب الكتب السماوية. والمذكور بذلك نعم لا إشادة. والله أعلم. أه.

(1) المسند (21) 167/6 وعبد الرحمن بن رافع التنوخي قال فيه المخاطر في التمرين: ضعيف. أخرجه أبو داود في سننه (رقم 3879) كتاب الطب: باب السرياق، من طريق شرحبيل، به. وقال أبو داود: هذا كان لنبيه. خاص، وقد رخص فيه قوم بمعنى الترياق، وأوردته ابن كثير في تفسيره (577/6) وخرجه لأبي داود، وقال: تفرد به أبو داود.

(2) المسند (64) 146/6 ورجاله تقاتلا بفكرة وهو ابن مقتضي الورد، وقد عثمان وله الكاتر ابن حجر في المرة الثالثة من المند ص 87 في معرفة أهل التمرين برتق الموسيقى بالبنك ص 111. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 473).
سورة بس ۶۹

۱ ۰۴ - ثنا أسود، ثنا شريك، عن ابن عمير، يعني عبد الملك، عن
أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال على المنبر: "أشتر بيت
قالته العرب ألا كل شيء ما خل الها باتل وركام أمية بن الصلت أن
يسلم"(۱).

۱۰۴ - ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن الأسود بن شببان، عن أبي
نوفل، قال: سألت عائشة: أكان رسول الله ﷺ يتسامع عند الشعر؟ فقال:
كان أغض الحديث إليه. وقال عن عائشة: كان يعجبه الجواب من الدعاء
ويدع ما بين ذلك. قال: وقالت عائشة: إذا ذكر الصحابة فحيلاً
بعمراً(۲).

۲۸۴۸ (۱) من طريق هشيم، به. وأخرجه الترمذي (رقم ۱۳۰۷۹) كتاب الأدب: باب ما جاء في
إنشاد الشعر، والسناوي في عمل اليوم والليلة (رقم ۱۹۰۵۰) من طريق سкий، عن المقدام بن
شريع، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً به. وشريع هو ابن عبد الله التهمي قال فيه الحافظ في
التقريب: صدوق بخطي، كثيرا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي
في عمل اليوم والليلة (رقم ۴۰۰۴۱) : أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بنثل، عن أبيه، عن
أبي عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر، عن عائشة مرفوعاً به. وإسناده حسن. فالحديث
صحيح بجميع طرقه. وقد صححه الألباني في صحيح سن الترمذي (۲۷۲/۲). وأورد ابن
كثير في تفسيره (۵۷۵/۲).

۲۷۴۸ (۱) المسند (۱۳۰۷۹) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۱۳۰۷۹) كتاب الرقات: باب الجنة أقرب
إلى أحدكم من شرائط الله، وسلم في صحيحه (رقم ۲۵۶) وما بعده. في أول الشعر،
والترمذي (رقم ۱۳۰۵۴) كتاب الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، وأبو جعفر (رقم ۳۷۵۷)
كتاب الأدب: باب الشعر، من طرق عن عبد الملك بن عمر، به. و حدث فيه المسند
(۱) المسند (۱۳۰۷۹) (۲۷۱/۲) وإسناده صحيح. وأورد ابن كثير في تفسيره (۵۷۷/۶).
قوله تعالى: "أو لم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون" إلى قوله تعالى: "ألا يشعرون".

2- سمعت رسول الله ﷺ يقول: "في كل إبل: ساثمةً، في كل أربعين: إبنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاؤها مؤتَّجاً فلا أجرها، ومن منعها فإنها آخذوها وشطر إبله، وعزيمة من عزمات ربتا تبارك وتعالى لا يحل لأهل محمد منها شيء".

"أو لم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين".

3- تنا أبو النضر، تنا حرز، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن جبير بن نفير، عن بْسَر بن جَُجَاح القرشي، أن النبي ﷺ نزل يوماً في كفه نوض عليها أصابعه ثم قال: "قال الله: ابن آدم أنت تعجزني وقد خلقتك في مثل هذه حتى إذا سوينك وعدلتك مشيت بين بردين والأرض منك وثيد، فجمعتم ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأبني أوان الصدقة".

سورة بس 78-79

tوله تعالى : « وضرب لنا مثالاً وننسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ».


قال عقبة بن عمرو: أنا سمعت يقول ذلك وكان نياشًا.
ثمن ذروني في الريح لعلي أصل الله تبارك وتعالى قال ففعل به ذلك ورب محمد حين مات قال فجيء به أحسن ما كان فعرض على ربه تبارك وتعالى فقال ما حملك على النار قال خشيتك يا ربياه قال إني لأسمعن الراهبة قال يزيد اسمعك راهبا فتيب عليه قال بهز يحدث بهذا الحديث الحسن وقادة وحدثانيه فتيب عليه أو كتاب الله عز وجل عليه شك يحيى

قوله تعالى ۴۷۷-۶ ۴۷۷-۶ إذا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

۴۷۷-۶۱ - ثنا ابن ثور - ثنا موسى يعني ابن المسبح الثقفي عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عفا عليك فاستغفروني أغفر لكم ومن علم منكم أنى ذكر قدرة على المغفرة فاستغفروني بقدرتي غفرت له ولا ألبابي وكلكم صال إلا من هديت رسولنا الهدى أهديكم وكلكم فقير إلا من أفتيت فسلوني أرزقكم ولو أن حيكم وميثكم وأولاقكم وأخراكم ورطيبكم وياسكم اجتمعوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزيدوا في ملكي جناح بل عصي، ولو أن حيكم ومعتمكم وأولاقكم وأخراكم ورطيبكم وياسكم اجتمعوا في سأل كل سائل منهم ما بلغت أمته وأعطيت كل سائل ما سأل لم يقتني إلا كما لو أهديكم على شفة البحر فغضب إبرة ثم انتزعها ذلك أتي جوا أبو جوع واجد أن ععلما أتت فاعترفونا بالنار، من طريق بهز بين حكم، فه، والحديث صحيح بما قيله.

(1) المسند (45/6) وإسناده حسن، أخرجه الدارمي (32/430) كتاب الرقاق: ياب فيمن قال إذا
سورة بين 87

كلامي وعذابي كلامي إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكون<br>
قوله تعالى 4 فسجاح الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. 87

٤٧ ١- ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا زائدة، عن عبد الملك بن عمير،<br> حدثني ابن أخي حذيفة، عن حذيفة قال: أتبت رسول الله ﷺ ليلة<br> لأصل حلافاته فافتتح فقرأ قراءة ليست بالخفية ولا الرفيعة، قراءة حسنة<br> يرتب فيها يسمعنا. قال: ثم ركع نحواً من قيامه، ثم رفع رأسه نحواً من<br> ركوعه، فقال: «سمع الله من حمده» ثم قال: «الحمد لله ذي الجبروت<br> والملكوت والكبيراء والعظمة» حتى إذا فرغ إلى الطول وعليه سود من<br> الليل. ١

قال عبد الملك: هو تطوع الليل.

٤٨ ١- ثنا سريج بن النعمان، ثنا حماد، عن عبد الملك بن عمير،<br> حدثني ابن عم حذيفة، عن حذيفة، قال: قمت مع رسول الله ﷺ ليلة<br> فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال:<br> «سمع الله من حمده». ثم قال: «الحمد لله ذي الملكوت والجبروت<br> والكبيراء والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه، وسجدها مثل ركوعه,

(1) المسند (١٧٧) رearer بن حرب قال فيه المحافظ في التحقيب: صدوق كثير الإرسال<br> والأربع. أخرجه الترمذي (٢٤٩٥ كتاب صفة القيامة: باب (٤٠٤) وابن ماجه في سنة<br> (٢٥٧) كتاب الزهد: باب ذكر النبوة، من طرق عن شهر بن حرب، به وقائلمالرئيسي:<br> هذا حديث حسن والحديث في المسند (١٥٤/٥): ثنا عمر بن محمد بن أخت سفيان الثوري:<br> عن ليث بن أبي سليم، عن شهر بن حرب، به وأبو إدريس ابن كثير في تفسيره (٥٨٣/٦).<br> (٢) المسند (٢٠٠٤) وإسناده صحيح، وابن أخي حذيفة اسمه عبد العزيز، وأبو إدريس ابن كثير في<br> تفسيره (٥٨٣/٦).
فانصرف وقد كادت تنكسر زجاجي (1).

(1) المسند (2388/8) وابن عم حذيفة لم أعرفه. وقال المحقق ابن حجر: عبد الملك بن عمير عن... وعن ابن عم حذيفة عن حذيفة... وأما الراوي عن ابن عم حذيفة فهو ... وله. وقال المعقل: يباح في الأصل. انظر: (التعمج ص 231) فصل فيما لم يسم ولم ينسب على ترتيب الرواة عنهم. والحديث صحيح بما قبله. والحديث في المسند (1396/397، 398، 399) من طرق عن حذيفة به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (583/6).
الفهرس

فهرس الأحاديث المرفوعة

فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين

فهرس الموضوعات
فهرس الأحاديث

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
<th>معرفة الجملة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>557</td>
<td>258</td>
<td>بشرى يا عائشة.</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>553</td>
<td>256</td>
<td>بشرى يا عائشة، أما الله فقد ...</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>556</td>
<td>257</td>
<td>بشرى يا عائشة فقد أنزل الله ...</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>548</td>
<td>247</td>
<td>بشرى يا بلال فقد جعل الله لك فرجاً ...</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>37</td>
<td>19</td>
<td>أثاني رسول الله آنفاً وآتى جالس ...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أمامة</td>
<td>120</td>
<td>62</td>
<td>أنتي لأمرك؟ ( يعني الرزى)</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>138</td>
<td>7</td>
<td>أنتي النبي؟ ص أعربب عليه جية ...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>165</td>
<td>81</td>
<td>أثني رسول الله ص بلحم، فرفع إليه الذراع ...</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس</td>
<td>51</td>
<td>25</td>
<td>أنتي بالعراق، وهو دابة أبيض ...</td>
</tr>
<tr>
<td>حذيفة</td>
<td>1047</td>
<td>478</td>
<td>أثني رسول الله ص ذات ليلة لأصلي بصلاته ...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>582</td>
<td>243</td>
<td>اجلدها، فإن عادت فاجلدها ...</td>
</tr>
<tr>
<td>زيد بن خالد</td>
<td>276.275.267.118.116</td>
<td>276</td>
<td>أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى أربع ...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>392</td>
<td>174</td>
<td>احتيج آدم وموسى ...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>390</td>
<td>172</td>
<td>احتيج آدم وموسى عليه السلام، فقال موسى</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>389</td>
<td>171</td>
<td>احتيج آدم وموسى عليه السلام، فقال موسى</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>386</td>
<td>170</td>
<td>احتيج آدم وموسى فقال موسى لآدم ...</td>
</tr>
<tr>
<td>معاوية بن حيدة</td>
<td>600</td>
<td>274</td>
<td>احفظ عورتك إلا من زوجتك ...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو عبيدة</td>
<td>726</td>
<td>104</td>
<td>آخر ما تكلم به النبي ص: أخرجوا اليهود ...</td>
</tr>
<tr>
<td>أم سلمة</td>
<td>617</td>
<td>280</td>
<td>أخرجوا هؤلاء من بورتكم ( يعني المختفين)</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو عبيدة</td>
<td>726</td>
<td>104</td>
<td>أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل مجار ...</td>
</tr>
</tbody>
</table>
طرف الجنين
أخري إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولي
رجل من بني عامر
270 59
داعر إلى الله وحده الذي إن مسكون ضر... جابر بن سليم 324
إذا أحب الله عبادًا دعا جبريل عليه السلام أبو هريرة 374
أبو هريرة 158
فتال...
إذا أحب الله عبادًا قال: يا جبريل... 376
إذا انتهى أجدكم إلى المجلس فليسكم...
أبو هريرة 387
إذا جمع الله عز وجل الأولين والأخرين ليوم...
أبو سعيد 316
إذا جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة...
ابن عمر 124
إذا حدثتمكم حديثًا لا تزيدي عليه...
سمرة بن جندب 118
إذا حدثتمكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا...
أبو قتلة 774
إذا دخل أجدكم لبلا فلا يأت أهله...
جابر 593
إذا دخل أجدكم المسجد فليقل: اللهم انتح...
أبو حميد، أبو أسيد 652
إذا دخل أهلك الجنة وأهل النار النار...
أبو هريرة 349
إذا دخل أهل الجنة وأهل النار النار...
أبو سعيد 500
إذا دعي أجدكم إلى الدعوة فليجيب...
ابن عمر 423
إذا دعي أجدكم إلى طعام وهو صائم...
أبو هريرة 466
إذا دعي أجدكم إلى وليمة عرس...
ابن عمر 423
إذا دعي أجدكم فليجيب، فإن شاء...
جابر 488
إذا دعي أجدكم فليجيب، فإن كان صائماً...
أبو هريرة 489
إذا وقت أجدكم عن الصلاة أو غفل عنها...
أنس 380
أبو سعيد 269
إذا سلم أجدكم ثلاثاً فلم يجيب فليرجع.
482
<table>
<thead>
<tr>
<th>سنة</th>
<th>مسألة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>801</td>
<td>إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان...</td>
</tr>
<tr>
<td>833</td>
<td>إذا كان إحداكم مكاتب فكان عنه ما يؤدي.</td>
</tr>
<tr>
<td>970</td>
<td>إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل...</td>
</tr>
<tr>
<td>951</td>
<td>إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين...</td>
</tr>
<tr>
<td>817</td>
<td>إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين...</td>
</tr>
<tr>
<td>821</td>
<td>إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين...</td>
</tr>
<tr>
<td>984</td>
<td>إذا نودى أهديكم إلى وليمة فلأتها.</td>
</tr>
<tr>
<td>754</td>
<td>إذا هم أهديكم بالأمر قليركم ركعتين...</td>
</tr>
<tr>
<td>784</td>
<td>إذا وجد أهديكم القلمة في ثوب فليصرها...</td>
</tr>
<tr>
<td>988</td>
<td>رجل من الأنصار</td>
</tr>
<tr>
<td>817</td>
<td>أرأيت سبباً أراد هو؟ أبسل هو...</td>
</tr>
<tr>
<td>845</td>
<td>أراد بئس سمعته قنواتهم...</td>
</tr>
<tr>
<td>964</td>
<td>أريد أن أتحدث عن مجازاتهم...</td>
</tr>
<tr>
<td>840</td>
<td>أبى الله بن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>819</td>
<td>أبوبكر</td>
</tr>
<tr>
<td>833</td>
<td>أربعة أدوات</td>
</tr>
<tr>
<td>الصحابي رقم الصفحة رقم النص</td>
<td>طريق الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>أرسل إلى أبوب جراد من ذهب...</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>أرضعه خمس رضيعات.</td>
</tr>
<tr>
<td>معاذ بن جبل</td>
<td>أركيها سلمة ودروعها سلمة...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكرة</td>
<td>استتري بستير الله عز وجل.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد</td>
<td>استكثروا من الباقات الصاغات...</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد</td>
<td>أسقه عسل.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>أشرب بيت قالت العرب...</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>أشهد وكذلك أنزلت، وكذلك كان رسول الله يقرؤها.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو نعيم النحام</td>
<td>أشيروا على النساء في أنفسهن...</td>
</tr>
<tr>
<td>الإشراك بالله تعالى وعقول الوالدين...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سعد بن أبي رقاص</td>
<td>أصبت سيفاً قلته: يا رسول الله تفتيحه. قال: ضعه.</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن مغفل</td>
<td>أصحابي لا تتخذهم غرضًا بعدي...</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>أصدق بيت قاله الشاعر...</td>
</tr>
<tr>
<td>جبرير بن عبد الله</td>
<td>اصرف بصرف.</td>
</tr>
<tr>
<td>أم سلمة</td>
<td>أصلح لنا اللبس فإنه ينزل ملك...</td>
</tr>
<tr>
<td>حذيفة</td>
<td>اطلع النبي صلى الله عليه وسلمنا نتذاكر الساعة...</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>أعطت خمساً لم يعطهن أحد قبلهم...</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>أعطت خمساً لم يعطهن نبي قبلي...</td>
</tr>
<tr>
<td>واثلة بن الأسقع</td>
<td>أعطيت مكان التوارة السبع...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

484
<table>
<thead>
<tr>
<th>الحساب</th>
<th>رقم الصفحة رقم النص</th>
<th>عرف الناس تقبل أهل الإيان.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>124</td>
<td>ابن مسعود 64</td>
<td>اعملوا فكل سيبشه ما خلق له.</td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td>ابن مسعود</td>
<td>أعملوا وأبشروا فإنك فوالذي نفس محمد بعده...</td>
</tr>
<tr>
<td>446</td>
<td>عمر بن حصين</td>
<td>أفضل السلام وأطعم الطعام وصل...</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>أفضل الصلاة بعد المروضة صلاة...</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>أفضل الكلام بعد القرآن أربع...</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>سمرة</td>
<td>أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله...</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>بعض أصحاب النبي</td>
<td>النبي</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>أنس</td>
<td>أنظر عندكم الصائمين، وأكل طعامكم...</td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>أم سلمة</td>
<td>أفعضوا أنتما لستما تبصراً؟</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>أبو سعيد</td>
<td>أتلا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>البراء بن عازب</td>
<td>اقرأ فلان فإن السكينة نزلت للقرآن.</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>البراء بن عازب</td>
<td>اقرأ فلان فإن السكينة نزلت للقرآن.</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td>اقرأ القرآن في شهر.</td>
</tr>
<tr>
<td>442</td>
<td></td>
<td>اقرأوها على مرتاكما. يعني (بس).</td>
</tr>
<tr>
<td>464</td>
<td>معقل بن يسار</td>
<td>أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عند الشعرا؟</td>
</tr>
<tr>
<td>478</td>
<td>أبو نوافل</td>
<td>أكثر ما يلقي به الإنسان النار: الأحرقان...</td>
</tr>
<tr>
<td>395</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى.</td>
</tr>
<tr>
<td>604</td>
<td>معاذ بن هشام</td>
<td>أكثروا ذكر الله حتى بقراها مجنون.</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>أبو سعيد</td>
<td>أكل طعامكم الأبارز، وصلت عليكم...</td>
</tr>
<tr>
<td>366</td>
<td>أنس</td>
<td>أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً...</td>
</tr>
<tr>
<td>369</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>الآن نغزرهم ولا يغوزنا.</td>
</tr>
<tr>
<td>393</td>
<td>سليمان بن صرد</td>
<td>ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمنون بالأنبياء...</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>المغيرة بن شعبة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>368</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الصفحة</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟ أما أنس 165</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أخبركم بالمؤمن ومن أمنه الناس فضالة بن عبيد 119</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أخبركم بغزير أعمالكم وأزكاهما عند معاذ بن جيل 404</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ملككم ألا أخبركم بغزير أعمالكم وأزكاهما عند أبو الدرداء 412</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ملككم ألا أخبركم بما هو أخرف عليك من المسيح أبو سعيد 318</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أخبركم لم سمي الله تبارك وتعالى إبراهيم معاذ بن جيل خليله ألا أدلل على باب من أبواب الجنة؟ ... قيس بن سعد 779</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أدلل على باب من أبواب الجنة؟ ... معاذ بن جيل 367.268</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أدلل على كلمة من كنز الجنة تحت العرش؟ أبو هريرة 267</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أدلل على كنز من كنز الجنة؟ ... أبو موسى 251</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أدلل على كنز من كنز الجنة؟ ... أبو ذر 113 260.259</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أدلل على كنز من كنز الجنة؟ ... أبو هريرة 260.259 269</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أعلمكم أعظم سورة في القرآن؟ ... أبو سعيد بن المعلي 16 8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله أبو بكر 870</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أنبتكم بأهل الجنة: كل ضعيف متضاعف ... أنس 375</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ألا أنبتكم بغزير أعمالكم وأزكاهما ... أبو الدرداء 92 412</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
ألا إنها سبعة: أن لا تشركوا بالله شيئًا
ألا إنه سيكون بعدك أمراء يكلبون ويظلمون
النعمان بن بشير
ابن عباس
ابن عمر
رجل من بني يريوع
الأسود بن سريع
سهل بن سعد
الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه...
ابن عباس
ابن عباس
أبو هريرة
عائشة
ابن عباس
الله أعلم ما كانوا عاملين إذ خلقهم...
الله أعلم ما كانوا عاملين...
الله أعلم ما كانوا عاملين...
الله أعلم ما كانوا عاملين...
الله أعلم ما كانوا عاملين...
أبو هريرة
أبو سعيد
أبو هريرة
فاطمة
سعد بن أبي رقاص
الحسين بن علي
الله جننني الشيطان، ونجن النبي...
الله اهدني فيمن هديت، وعانني...
487
اللهم زدنا ولا تتقصنا، وأكرمنا...
اللهم لا تجعل قبري وثناً...
اللهم لا تخزني يوم القيامة.
اللهم منزل الكتاب سربع الخصام هازم الأحزاب
ابن أبي أوفي
عائشة
اللهم هذا فعلي فيما أملك...
اللهم هؤلاء أهل بريتي، وأهل بريتي أحق...
والثلا من الأسقع
أم سلمة
اللهم هؤلاء أهل بريتي وخاصتي...
أم بقل الله تبارك وتعالى (يا أيها الذين أبو سعيد بن المعلي)
أليس كلكم ينظر إلى القمر مخلباً؟
أبو زين
أما إن ملكاً بينكمما يذهب عنك كلما يشتملك النعوم بن مقرن
هذا...
أما إن هذا ليس بشيء، ولكنه يطيب ...
أبو أأمامة
أما إنه لا يجني عليكم ولا يجني عليه.
أبو رمثة
أما إنه سيفلبن.
أبو عباس
أما إنكم سنرون ركع عز وجل كما ترون هذا.. جبريل بن عبد الله
عائشة
عائشة
عائشة
عائشة
عائشة
فلكاً...
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصاحب</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
<th>حرف الحقيقة</th>
<th>اسم الرسول</th>
<th>شرف</th>
<th>معطى في طالب أبي مسعود</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>882</td>
<td>290</td>
<td></td>
<td>ابن عمر</td>
<td></td>
<td>نشأة...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>404</td>
<td>204</td>
<td></td>
<td>أبو زينب</td>
<td></td>
<td>وذكره في هكذا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>526</td>
<td>236</td>
<td></td>
<td>أبو سعيد</td>
<td></td>
<td>وذكره أحداثه...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td>أم العلاء</td>
<td></td>
<td>وذكره في هكذا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>88</td>
<td>389</td>
<td></td>
<td>أبو عبيد</td>
<td></td>
<td>نشأة...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>515</td>
<td>236</td>
<td></td>
<td>أم عبد الله</td>
<td></td>
<td>وذكره في هكذا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>669</td>
<td>297</td>
<td></td>
<td>نشأة...</td>
<td></td>
<td>وذكره في هكذا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>872</td>
<td>211</td>
<td></td>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>84</td>
<td>نشأة...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ابن مسعود</td>
<td></td>
<td>وذكره في هكذا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>597</td>
<td>277</td>
<td></td>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>417</td>
<td>نشأة...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>417</td>
<td>185</td>
<td></td>
<td>عائشة</td>
<td></td>
<td>وذكره في هكذا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>إن إبراهيم عليه السلام حين أنقى في النار لم تكن...</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>إن أيهاكم إلي وأفركم مني في الآخرة... 339</td>
<td>أفركم مني في الآخرة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>إن أحمد يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين... 320</td>
<td>يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>320.319</td>
<td></td>
<td>محمود بن عبد الله</td>
<td>137</td>
<td>يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>إن أدى أهل الجنة منزلة لينظر... 420</td>
<td>أهل الجنة منزلة لينظر...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>602</td>
<td>176</td>
<td></td>
<td>ابن عمر</td>
<td></td>
<td>وذكره في هكذا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>421</td>
<td></td>
<td>عائشة</td>
<td></td>
<td>وذكره في هكذا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تبين...</td>
<td></td>
<td>وذكره في هكذا...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس... 229</td>
<td>أن يشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>أحمد بن نسيب</td>
<td>328</td>
<td>أن يشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>إن أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس... 678</td>
<td>أن يشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس...</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
إن أبغض أوليائي عندي مؤمن خفيف...
إن أبغض الناس عندي مؤمن خفيف...
إن أفضل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق
أبو الدرداء.
المحسن.
إن أفضل الضحايا أغلها وأسمنها...
أبيه عن جده
إن أقبل أخا أبي يقيس جاء يستذاذن...
عانشة
إن الذي أمشاه على أرجلهم قادر على ...
أنس
إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل...
أبو هريرة
إن الله إذا أحب عبدا قال جبريل...
أبو هريرة
إن الله إذا رضي عن العبد أثني عليه سبعة...
أبو سعيد
إن الله اصطفي من الكلام أربعة: سبحان
أبو سعيد وأبو
الله...
أبو هريرة
إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للمالكي...
أبو أمامة
إن الله عز وجل حرر على الأرض أن تأكل
أوس بن أبي
أوس
أجسام الأثرياء...
إن الله عز وجل خلق آدم من قبيحة قبيضا...
أبو موسى
إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة...
إن الله عز وجل قال: أعادت لمبادي الصالحين
أبو هريرة
ما لا ...
إن الله عز وجل قال: كتبني عبدي ولم يكن...
أبو هريرة

490.
<table>
<thead>
<tr>
<th>نص</th>
<th>عدد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>إن الله عز وجل قال لي: أنفق أنتق عليك. أبو هريرة</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل... كعب بن مالك</td>
<td>742</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم... ابن مسعود</td>
<td>518</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل كب الأحسن على كل شيء. شداد بن أوس</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله لا يظلم المؤمن حسنة بعثي عليها... أنس</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل لا ينام ولا ينفي له... أبو موسى</td>
<td>729, 720</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم... أبو هريرة</td>
<td>997</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل ليرضي عن العبد أن يأكل أنس الأكلة...</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل وجل بالرحيم ملكاً قائل: أي أنس رب...</td>
<td>652</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل بأمرني أن آمرك أن تسوق عبده بن قيس الله...</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل يستخلص رجلاً من أمني عبد الله بن عمرو على رؤوس...</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل يقول: أنا خير قسم... شداد بن أوس</td>
<td>316</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كلكم أبو ذر مذنب إلا...</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الله عز وجل يوصيكم بأمباتكم... المقدم بن معدن الكرب</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يغتيم... عقبة بن عامر</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>إن أول من يكسى حلة من النار إبليس... أنس</td>
<td>191</td>
</tr>
</tbody>
</table>

491
إبن الأمانة نزلت في جذر قلب الرجل...
إبن المغرب باباً مفتوحاً للتجربة مسيرته...
أنا مجمل لله عز وجل نداً وهو خلقه.
أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت...
معاوية بن حيدة...
أن ثلاثة كانوا في كهف نوقع إجليل...
أنس...
أن ثلاثة تفر فيما سلف من الناس انطلقوا...
أن جبريل عليه السلام - آناني فيشرني عبد الرحمن بن...
عوف...
أن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أيشك... عبد الرحمن بن...
عوف...
إن الحريم ليصب على رؤوسهم فينفذ...
أبو هريرة...
إبن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهتهم...
عباس بن حمار...
إن رجالاً يزعمون أن الشمس والقمر إذا النعمان بن بشير...
انكشف...
أن رجالاً حضرت الموت، فلم أيس من الحياة...
خليفة...
إن رجالاً سأل رسول الله ص عن سيا ما هره... عباس...
أن رجلما ساله: أي الجهاد أعظم أجراء؟...
معاذ بن هشام...
أن رجالاً من المسلمين استأذن رسول الله في عبد الله بن عمرو...
امرأة...
إن الرجل إذا توفي في غير مولدله كيس له...
ابن عمر...
إن الرجل ليذرك بصنخ درجة الصائم...
عائشة...
أن رسول الله ص أخذ غصناً فنفذه...
أنس...
<table>
<thead>
<tr>
<th>الأحاديث رقم الصفحة رقم النسخة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أن رسول الله ص استأذن على سعد بن عبادة 266</td>
</tr>
<tr>
<td>أن رسول الله ص أمر ببنين المساجد في 297</td>
</tr>
<tr>
<td>الدور...</td>
</tr>
<tr>
<td>أن رسول الله ص أهدي في بدنى بعيراً كان... 212</td>
</tr>
<tr>
<td>أن رسول الله ص طرقة ليلة وفاطمة فقال لهم... 122</td>
</tr>
<tr>
<td>أن رسول الله ص طلق حفصة بنت عمر ثم... 431</td>
</tr>
<tr>
<td>أن رسول الله ص كان إذا ضحي اشترى... 216</td>
</tr>
<tr>
<td>كيشين...</td>
</tr>
<tr>
<td>أن رسول الله ص لعن قرماً اتخذوا قبور... 103</td>
</tr>
<tr>
<td>أنبيائهم...</td>
</tr>
<tr>
<td>أن رسول الله ص لم يكن ناخشاً ولا ... 339</td>
</tr>
<tr>
<td>أن رسول الله ص ليلة أسرى به مسر على... 84</td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم...</td>
</tr>
<tr>
<td>أن رسول الله ص نهى أن يطرق الرجل أهله... 273</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الرسالة والنبوة قد انتجعت فلا رسول بعدي... 409</td>
</tr>
<tr>
<td>إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفاض... 120</td>
</tr>
<tr>
<td>إن السالم من سلم الناس من يده وسناته. ... 264</td>
</tr>
<tr>
<td>إن شئت فصم وإن شئت فأطمر. ... 330</td>
</tr>
<tr>
<td>إن الشمس والقمر آيات من آيات الله... 76</td>
</tr>
</tbody>
</table>

493
أن صلى في رحالكم
أبيه
 إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان
أمس
 إن فضل عائشة على النساء، كفضل الفريد...
نفث
 إن في الجنة غرفة برى ظاهرها من باطنتها...
عبد الله بن عمرو
 إن في الجنة غرفة برى ظاهرها من باطنتها...
أبو مالك
 إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استرعى
ابن عمر
 شيناً حفظه.
 إن لله تبارك وتعالى عباداً لا يكلهم الله يوم
القيامة...
 إن الله في الأرض ملائكة سباقين، بيلغون...
ابن مسعود
 إن من البيان سحراً، وإن من الشعر حكماً.
ابن عباس
 إن من الشعر حكماً.
أبي بن كعب
 إن منهم من تأخذ النار إلى كفعيه...
سمرة بن جندب
 إن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم...
أبي بن كعب
 إن موسى كان رجلاً حبيباً ستيراً لا يكاد يرى
أبو هريرة
 إن المرأة خلت من ضلع وإنك إن ترد إقامة...
سمرة بن جندب
 أبو أماة
 إن المدة من الله...
 إن الهاجر من هجر ما نهى الله عنها...
عبد الله بن عمرو
 إن المؤمن لينضي شبابته كما ينضي أهدهم...
أبو هريرة
 بغيره...
 إن الميت يبكي أهله عليه...
ابن عمر
 أن ناقة للمرأة دخلت حانطة فأفسدت فيه...
حمان بن محيسنة
فَقَضَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أن نَّحْجَأُ عَلَيْهِ الْسَلَامُ لَمَّا حَضْرَتْهُ الْوَفَاتَةُ دِعَا إِبْنَ الرَّسُولِ ﷺ إِبْنَ عُبَيْسَ ﷺ

١٣٨

٦٧٨

٥٣

١٢٢،٢٣٦،٤٦١،٦٦٤

٨٥٢

٨٩

٧٦٧

١٠٠

٥٨٨

٩٣٣

٩٠١

٩٣

٧٨٢

٥٨٩

٦١١

٦٠٣

٦٠١

٦٦٦

٥٨٩

٨٥

٨٦
الطريق الحجيب:

أنا أولي بكل مؤمن من نفسه...
أنا أولي الناس بالمؤمنين في كتاب اللهم...
إنا بينا نحن مع رسول اللهم وليس معنا ما... ابن مسعود
أنا خير الشركاء فمن عمل عملًا...
أنا سيد الناس يوم القيامة...
أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض...
أنا محمد النبي الأمي، ولا نبي بعدي...
عبد الله بن عمرو
أنت ولي في الدنيا والآخرة...
انتعلت أنا وأخي إلى رسول اللهم...
سليمة بن يزيد
أنتعلت مع أبي نحو رسول اللهم...
أبو رتمة
أنفقي - أو انضحي أو انفحي - هكذا أسماء بنت أبي بكر...
وهكذا...
انكسفت الشمس على عهد رسول اللهم ص النعيم بن بشير...
فخرج...
أمي حبيبة
إنك سألت الله لأجل مضروبة...
إنك محشرون يوم القيامة حفاة عرارة...
إنك محشرون رجالاً وركباناً...
إنك أنا عبد أكل كما يأكل العيد...
إنك أنا عبد أكل كما يأكل العيد...
إنك أنا لكم مثل الوالد...
إن فسي خضراً أنه جلس على فروة...
إذا يفعل ذلك الذين لا يعلمون...
إنه أنتائي ملك فقال: يا محمد إن ربك يقول...
أبو طلحة...

496
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
الصابرين رقم الصفحة رقم النص

الأميرا بن عازب 329
البراء بن عازب 319
أنس 299
ابن عمز 319
ابن مسعود 319
أو غير ذلك يا عائشة ؟ إن الله عز وجل غفل أُوتِيك مفاتيح كل شيء إلا الخمس.
أو تأتي مفاتيح كل شيء إلا الخمس.
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفل
أو تأتي مفاتيح كل شيء ؟ إن الله عز وجل غفضل
الجواب

725
أبو عمر

268
أبو موسى

255
الأ.empire

518
أبو هريرة

24
خالد بن الوليد

112
أبو موسى

الأماكن

999
بريدة

630
ابن عباس

285
الأم وأم كمرها، والبيضة تستمرن...

335
ابن عباس

287
الأم وأم كمرها، والبيضة تستمرن...

337
حذيفة

65
بئس مملة الرجل (بعني زعموا).

738
بادروا بالأعمال سنة: طارع الشمس من أسرة

425
غريما...

235
بسم الله، أعوذ بكلمات الله الحميدة من عبد الله بن عمر...

477
بسم الله والله أكبر. اللهم هذا غني وعم...

213
جابر

682
أبو بن كعب

302
بشت هذه الأمة بالمنا، والرفعة والدين...

1001
بريدة

287
المغيرة بن شعبة

149
بعصي رسل الله ص إلى انجران...

388
معاوية الهمزي

267
بعصي الله تبارك وتعالى بالإسلام.

379
زيد بن أرقم

214
بكل شعرة حسنة...

20
بلى، بل قعد حالف رسول الله ص بين...
قريش...

بينما أمرأة معهما ابنتان لها جاء اللنبي...

أبو هريرة 189

بينما أنا رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم بيني...

معاذ بن جبل 301

أنس 27

بينما أنا في الحظيم مضطجع إذ أتاني آت...

ابن مسعود 237

بينما أنا والنبي ص في بعض طرقات المدينة...

ابن مسعود 237

بينما رجل يبكيهرب في بردين وقد أعجبته أبو هريرة...

نفسه...

756

بينما رجل يبكيهرب في بردين قد أعجبته أبو هريرة...

نفسه...

758

بينما رجل يبكيهرب في حلة إذ أمر الله...

عبد الله بن عمرو

757

بينما رجل يشي بين برديه مختالاً...

أبو سعيد 326

بينما رسول الله صلي الله عليه وسلم...

ابن عباس 18

بينما نحن نسير مع رسول الله صلي الله عليه وسلم...

أبو سعيد 319

بالحر هو جهنم.

244

البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل عليّ...

الحسين بن علي 437

670

أنس

297

البصاق في المسجد خطيبة...

232

أبو هريرة 286

البلاد بلاد الله، والعبادات عباد الله، فحيضا...

الزيتر بن العروام 385

379

تباذروا بالأعمال ستاء: طلوع الشمس من...

مغفرها...

858

378

(يتجافي جنوبهم عن المضاجع) قال: قيام العبد معاذ بن جبل...

من الليل.

500
طارف الحنيث

تحييتم يوم القيامة على أنورهم القدام... معاوية البهذي
تحييتم يوم القيامة على أنورهم القدام... أبو هريرة
تحييتم يوم القيامة على أنورهم القدام... وصال حموسي...
تحييتم يوم القيامة على أنورهم القدام... أبو أمامة
تحييتم يوم القيامة على أنورهم القدام... بريدة
تخرج الدابة فقلم الناس على خراطيهم...
تخرج الدابة من هذا الموضع.
تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام...
تخرج الزكة من مالك فإنها طهية...
تزوج رسول الله ص أربع عشرة امرأة.
تزوجوا الودود الأولد إني مكاثر الأنبياء...
تستأمر الليثي ومستأرن البكر...
تستأمر الليثي في نفسها، فإن سكت...
تستأمر الليثي في نفسها، فإن سكت...
تستأمر الليثي في نفسها، فإن سكت...
تشهد ملائكة الملي وملائكة النهر.
تعلموا إذا أكلت، وتكسرها إذا اكستي...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبن به أرحامكم...
تعلموا من أسابيع ما تسلبي...
ثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة ولا ينظر ... أبو هريرة ٦٣
٧٤٨
ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين: رجل كانت له أموتا...
٣٦١
أبو موسي
١٠١٦
[ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا...] قال: أبو سعيد
٤٦٠
هؤلاء كليم بنزلة واحدة...
٢٨٥
ابن عباس
٦٣١
الشث أحق بنفسها من رليها، والبكر...
٢٨٧
عدي الكندي
٦٣٧
الشث تعرب عن نفسها، والبكر...
٧٤٧
جاء ابن الامسية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمنا...
٨٤
ابن مسعود
١٤٨
جاء يسوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصرع في...
٧٧
أبو سعيد
١٤٩
وجهد...
٤١٧
جأت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا النبي الله، أنت...
١٦٣
هل لك في حاجة؟
٣٠٦
لمبة مائة درجة ما بين كل درجتين مسيرة... عبادة بن الصامت
١٣١
لمبة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة... أبو هريرة
١٣٢
حاج آدم موسى فقال: يا آدم أنت الذي...
٢٨٥
أخجرت...
١٧٠
حب إلي من الدنيا النساة والطيب ...
٣١٩
حب على الظهر المبارك والبركة من الله...
٦٨
ابن مسعود
١٣٣
احظ قال أبا كذا وردها.
٦٨٨
ابن مسعود
٩٨٤
حمد الله في الجبروت والملكتوالكبراء...
٤٧٨
حذيفة
١٠٤٧
خذوا الشيطان، لأن يعتلى، جوف رجل
٣١٩
أبو سعيد
٧٢١
فيها...
٢٤١
خذوا عنى خذوا عنى، قد جعل الله لهن...
٥٣٦
عبادة بن
المحاسبة رقم الصفحة رقم النقي

طرح الجهاد

الصامتا...

خير رسول الله ص على نسائ بقص أحر أمة...

فامسك...

خير رسول الله ص ناسته حتى دخل نخلاً... عبد الرحمن بن عوف...

خير نحن في المسجد... النعمان بن بشير...

خيرنا مع رسول الله ص... ثم تقرأ: [ لا تفتح البراءة عاраб...

لهم أبواب ... ]...

خلت الملائكة من نور...

خمس لا يعلم من إلا الله تعالى...

خير مساجد النساء قتير بربتهن...

خير يوم محتون فيه سبع عشرة...

الخلاقة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك...

دخل النبي ص وحول الكعبة ستون وثلاثمئة...

نصب...

دعو فأهريت على بوله سفجل ما...

دعي النبي ص إلى جنازة غلام من الأنصار...

أحر هريرة...

دم عفراء أحب إلى من دم سوداون...

الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع...

ذالك عمله...

ذبحنا يوم خبير الخيل والبغال والحمير...

رسول الله...
ذراري المسلمين في الجنة...
ذكرك أخلاء ياخرك...
رأيت رسول الله ص يتوضا رضوتي هذا...
عثمان بن عفان
رحمت الله على موسى لقد أرذي بأكثر من هذا
ابن مسعود
فصبر.
رحمت الله علينا وعلى موسى لو كان صبر...
أبي بن كعب
رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف رجل أدرك...
أبو هرهيرة
الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي...
أبو هرهيرة
بالمداب...
سالم أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم...
ابن عباس
ذهبا...
سأوعل الله ص أي الذئب أعظم؟...
ابن مسعود
سأوعل الله ص أي العمال أحب إلى...
ابن مسعود
الله؟
سأوعل الله ص أي العمال أحب إلى...
ابن مسعود
الله؟
سأوعل الله ص عن قصوله (واتأرن في...
أم هاثى
ناديكم المنكر؟...
سأوعل الله ص: أي الذئب أكبر؟...
ابن مسعود
سأوعل الله ص: أي المؤمنين أفضل؟...
أسد بن رودية
سافروا تصحوا واغزوا تستغنى...
أبو هرهيرة
 سبحي الله مانعة تسبيحة فإنها تعبد لك...
أم هاثى
سبق المنفرد
504
الجواب رقم الصفحة رقم النص

سلم رسول الله ص رجلاً بدعه في الصلاة فضالة بن عبيد 427
ولم...

214 زيد بن أرقم 478

شغبني هذا عتك من اليوم ( يعني خاقه) ابن عباس 300

461 أنس 1818

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده معاوية البصري 267
ورسله ...

358 الشهداء على بارق نهر باب الجنة ...

153 ابن عباس 548

247 زيد بن ثابت 482

31 أبو سعيد 16

656 صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أبو سعيد 293
وعشرين درجة.

658 صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع ...

293 ابن عمر 657

293 أبو هريرة 658

294 صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الفذ ...

بيته ...

495 صلى بنا رسول الله ص الصبح بركة فاستفتح ...

227 عبد الله بن السائب 679

 صلى بنا رسول الله صلى صلاة ثم قال: علي عبد الله بن قيس ...

439 مكانكم ...

679 صلى على فأثنا زكاة لكم واسألوا الله لي أبو هريرة ...

433 الرسيلة ...

495 صلاة واجتهدوا ثم فرقلوا: اللهم بارك على زيد بن خارجة 277

505
الصحابي رقم الصفحة رقم النص

الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل أبو ليلى

الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم...

خالد بن الوليد

ابن مسعود 55

أبو الملك عن

أبيه

الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب أنس عنكم الرجس...

طائر كل إنسان في عنقه.

جابر 44

الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش...

عبد الله بن عمر 60

عجج رينا عز وجل من رجلين: رجل ثائر عن ابن مسعود وطائه...

856

عجبت للمؤمن إن الله لم يقض قضاء إلا...

أنس 447

عجبت من أمر المؤمن كله له خير...

صهيب 446

عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن، إن سعد أصابه خير...

992

عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل...

خريم بن فاثك 808

عرض على ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء...

أبو أمانة 89

مكة ذهبا...

604

على كل نفس من بني آدم كتب حظه من...

أبو هريرة 276

الزنا...

426

أبو هريرة 188

506
الطريق الحكيم

الغادر ينصبه له يوم القيامة...

إذا الجدار يريد أن ينقض فأقامه...

فأعطي رسول الله ص صلاةloyd: أعطي الصلوات

ابن مسعود

الخمس...

فاطمة مغانتي مقبضي ما قبضها...

المسور بن مخرمة

فرض على نبيكم ص خمسون صلاة...

ابن عباس

فصل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمسة

أبو هريرة

وشرين...

فصل صلاة الرجل في الجمع على صلاته وحده

ابن مسعود

خمس...

فصل الجماعة على صلاة الفذ خمساً

عائشة

وشرين...

فلمكم تأكلون مفترقين، اجتمعوا على واحشي بن حرب

عن أشبه عن جده

فسمهم ظالم لنفسه (يعني الظلم يؤخذ منه).

أبو الدرداء

فنهى أن يطرق الرجل أهل ليلان.

عبد الله بن رواحة

في كل إبل سانسة في كل أربعين ابنة لبون...

معاوية بن حيدة

فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله...

أنس

فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت...

سهل بن سعد

قاتل الله قوماً اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد.

عائشة

قاتل الله اليهود اتخذوا قبر أنبيائهم...

زيد بن ثابت

أبو هريرة

429, 4226
قُتِلَ اللَّهُ الْيَهِودَ والْمُسْلِمِينَ أَطْفَأْهُ مَا كَبَرَ... أَبُو هِرَبَةَ ٢٢٧ ٢٣٣ ٤٠٣
قَالَ اللَّهُ: أَنَّ أَمَامًا أَتَى تَمْسَكْنِ. وَقَدْ خَلَقْتُكَ... يَسِيرُ بِنِ جَاحِشٍ ٣٧٩
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَآ أَبُو هِرَبَةَ عِينَ...
٤٨٦
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أَغْيَبَ أَوْلِيَاءِ عِنْدِي أَبُو آمَامَةٍ ٣٦٦ ٣٦٥
مؤَمِّنَ... ٣٤٦ ٣١٧
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا خَيْرُ الْشَّرَّاءِ... أَبُو هِرَبَةٍ ١٦٧ ١٦١
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثُمَّ أَوْرَثَنَا الْكِتَابَ الْذِّينَ أَبُو الدَّرَدَاءٍ اصْطَفِيَتِنَا... ١٦١ ١٦٦
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كَذِنَبُي عَيْبِي وَلَمْ يَكْنَ لِهِ أَبُو هِرَبَةَ ذَلِكَ... ١٥
٣٠
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَبُو آمَامَ لا تَعَجَّزِ عَنّى نَعْمَى بِنِ هِمْارٍ أَرَبَعٍ... ٩ ٩
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَبُو آمَامَ لا تَعَجَّزِ عَنّى نَعْمَى بِنِ هِمْارٍ رُكْمَاتٍ... ١٧٧ ٤٠٥
قَالَ اللَّهُ: يُؤْذِينِي إِنَّي آمَمٍ. يَبْسُ الْحَدَرَ... أَبُو هِرَبَةٍ ٤٣٦ ١٧٤
قَالَ سُلَيْمَانُ بِنِ دَاوُدْ: أَطْفَأْنَ اللَّيْلَةَ بِنَاةٍ أَبُو هِرَبَةَ امْرَأَةٍ... ١٠٥ ٤٥٣
قَالَ بِهِرَدٍ لِصَاحِبِهِ: اذْهِبْ بِنَا إِلَى النَّبِيِّ... صَفِرَانَ بِنِ عَسَالٍ ٩١ ١٩٣
قَامَ أَعْرَابُ فِي الْجَلْدِ لَنْ تُنَادَ نَاسَ... أَبُو هِرَبَةٍ ٢٩٨ ٧٦٤
قَامَ مَوْسِعٌ عَلَى عِلْمِهِ الْصَّلاَةَ خَطَّبًا فِي بَنِي أَبِي بُكْرٍ إِسْرَائِيلٌ... ١٢٣ ٢٨٧
قَامَ نَبِيِّ اللَّهِ صَرُّصَمَا يَصْلِي، فَخُطْرُ... ابْنِ عُبَاسٍ ٤٨١ ٨٦٤
٥٠٨
قد أفعل بلأل، رأيت له كذا وكذا...
قذ أفعل من أسلم ورزق كفاً...
قد أنزل الله فيك وفي صاحبك فإنذهب...
سهر بن سعد 788
أبو ذر 72
قد رأيته، نوراً أني أراه...
قد زوجتها ما معها من القرآن...
قد سألت ربي حتى استحببت منه...
قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلي...
أم حميد 796
الأمام أحمد 949
قدمنا على رسول الله ص أغمامة بني عبيد
ابن عباس...
المطلب...
قررت فتلة نبياً من الأنبياء، فأمر بقرية النمل...
أبو هريرة 748
قرن ينفخ فيه (يعني الصور).
عبد الله بن عمر 917
قسم رسول الله ص ذات يوم قسمنا، فقال:
ابن مسعود...
رجل...
قص قلتنا أقدم غدرة حتى تشرق الشمس...
أبو أمامة 927
قضى الله ورسوله: أن من رجع عن دينه معاذ بن جبل
فاقتره...
قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً...
أبو بكر الصديق 828
قل لا إله إلا الله أنشد لك بها يوم القيامة...
أبو هريرة 832
قلما خطب النبي ص خطبة إلا أمر فيها سمرة...
بالصدقة...
قل يا بلال فأرحبنا بالصلاة...
محمد بن الحنسية 748
قمت مع رسول الله ص ذات ليلة فقرأ السبع...
884
قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمةك وبركاتك برية الخزاعي
على محمد...
قولوا: اللهم صلى على محمد وآزراهه وأبرحده
الساعدي وذرته...
قروا إلى سيدكم فأزلوه.
قيل لرسول الله ص: [يوبأ كان مقداره خمسين
ألف سنة]...
القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج...
أبر سعيد
[كالملح]: كعب الزيت...
كان آخرما تكلم به النبي الله ص: أن أخرجوا
أبو عبيدة
بهي...
كان داود عليه الصلاة و السلام لا يأكل إلا من
عمل يديه.
كان داود النبي فيه غيرة شديدة، وكان...
أبو هريرة
كان رجل بالمدينة لا أعلم رجلاً أبعد منه أبي بن كعب
منزله...
كان رجل بدخل على أزواج النبي ص مخت.
عاشة
كان رسول الله ص أحسن الناس خلقاً.
ناس
كان رسول الله ص إذا أراد أن يخرج سفراً عاشة
أقرع...
كان رسول الله ص إذا استراح الخبر...
عاشة
كان رسول الله ص إذا دخل المسجد صلى على فاطمة بنت النبي
محمد...

51
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصحابي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النجع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبي بن كعب</td>
<td>125</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>385</td>
<td>873</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعيد</td>
<td>454</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس</td>
<td>87</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>إبن عباس</td>
<td>488</td>
<td>990, 3</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر</td>
<td>375</td>
<td>854</td>
</tr>
<tr>
<td>أنس</td>
<td>288</td>
<td>639</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>25</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>جابر</td>
<td>332</td>
<td>707</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>230</td>
<td>548</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>420</td>
<td>937</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>439</td>
<td>328, 327</td>
</tr>
<tr>
<td>إبن عمر</td>
<td>191</td>
<td>435</td>
</tr>
<tr>
<td>إبن عباس</td>
<td>347</td>
<td>777</td>
</tr>
<tr>
<td>إبن عباس</td>
<td>290</td>
<td>685</td>
</tr>
<tr>
<td>عائشة</td>
<td>474</td>
<td>140</td>
</tr>
</tbody>
</table>

النبي صلى الله عليه وسلم قام يتهجد من الليل قال... كان يعجه الجوامع من الدعاء...
كانت زينب بنت جحش تُفحَر على نساء النبي...
كانت عينه لا تدعم على أحد ولكنه كان إذا وجد...
كانت تخلفون أهل الطريق ويسخرون منهم... أم حانئة
كتبه الله على كل نفس حظها من الزنا.
كتبع على ابن آدم نصيبه من الزنا أدرك لا مهال...
كرم الرجل دمه، ومرده عقبه...
كسفت الشمس على عهد رسول الله ص فقام... أبو بكر...
كفر تيزوم من نسب وإن دقي...
كل شيء خلق من ماء...
كل مولد بولد على النفس، حتى يعبر...
كل مولد بولد على النفس فأبواه...
كل نسة تولد على النفس حتى يعبر عنها... الأسود بن سريح...
كلماتن خفيفتان على السنان، ثقيلتان في الهزان...
كلها الزيت وادهتنا به... فإنه...
كنى رسول الله ص في سفر، فلما رجعنا... جابر...
كنى النبي ص في سفر فحضر النهر... ابن عباس...
كنى نحزر قيام رسول الله ص في الظهر... أبو سعيد...
كنى أصلي فمر بي رسول الله ص فدعاني... أبو سعيد بن...

516
لا تتبع النظرية النظرية، فإنها لها أولى...
لا تتخذه قبر ودعاً، ولا تحجز بهارك...
لا تغرس شهادة علاج ولا خاتمة...
لا تدخلوا على هؤلاء القوي المذكورين...
لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع ذي محم.
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا...
لا تطوفوا كما أطرى ابن مريم...
لا تعزروا بذاب الله.
لا تفضروا بعض الأشياء على بعض، فإنّ ابن عم...

513
لا تفعل، ارددها في ثوبك حتى تخرج...
شيء من أهل مكة 298
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المسجد.
أنس 297
أبوهريرة 295
زيد بن خالد 295
عائشة 295
إبن عمر 294
أنس 418
جبير بن مطعم 19
إبن عمر 40
ابن عباس 257
عائشة 248
لا حلف في الإسلام...
لا عودة ولا طيرة...
لا اعتنوا بينهما.
لا يبا بنت أبي بكر... ولكن الذي يصلي
ويصوم...
لا يحقن أحدكم نفسه أن يري أمرا لله...
أبو سعيد 408
ابن مسعود 37
كير...
لا يدخل الجنة أحد في قلبه مسقال حب...
أبر الدرداء 57
حقصة 169
لم يدخل النار أحد شهد بدرا والهندية.
أم مبشر 169
تلاعب إلا رجل متي وأنا منه.
ابن عباس 400
516
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة رقم النص</th>
<th>الوصف الجمالي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>962</td>
<td>عبد الله بن يسر 413 لا يزال لسانك رطباً بذكوله عز وجل.</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>أبو هريرة 63 لا يزنني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق...</td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td>أبو هريرة 34 لا يشكر الله من لا يشكر الناس.</td>
</tr>
<tr>
<td>828</td>
<td>أسعد بن قيس 36 لا يشكر الله من لا يشكر الناس.</td>
</tr>
<tr>
<td>822</td>
<td>أبو هريرة 28 لا يقبل الله لمرأة صلاتها تطيبت للمسجد...</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>ابن عباس 334 لا يقرأ أحدكم وهو راكع ولا...</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>أبو هريرة 72 لا يشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح...</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>أبو موسى 226 لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله عز وجل...</td>
</tr>
<tr>
<td>مكانيه النار...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1003</td>
<td>صفة بنت حبي 452 لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى...</td>
</tr>
<tr>
<td>898</td>
<td>ابن عباس 400 لأبعثن رجلًا لا يخزني الله أبداً...</td>
</tr>
<tr>
<td>800</td>
<td>لأن يزنني الرجل بعشيرة نسوة أيسر عليه... المقداد بن الأسود 312</td>
</tr>
<tr>
<td>705</td>
<td>لأن يسرق الرجل من عشيرة أبناه أيسر المقداد بن الأسود...</td>
</tr>
<tr>
<td>705</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1036</td>
<td>أبو هريرة 471 لأن ينفي جرح الرجل تباهي يربه خير له...</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>لمن أتعد في مثل هذا المجلس أحب إليّ... رجل من أصحاب بدر 107</td>
</tr>
<tr>
<td>768</td>
<td>ابن عمر 342 لتكون هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم...</td>
</tr>
<tr>
<td>768</td>
<td>ابن عمر 342 إبراهيم...</td>
</tr>
<tr>
<td>482</td>
<td>أبو سعيد 108 لسرادق النار أربع جدر...</td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>زيد بن ثابت 103 لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم...</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>أبو هريرة 104 لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم...</td>
</tr>
</tbody>
</table>
طرف الحجيج

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا...

عائشة وابن عباس

216, 217

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا...

عائشة

470

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا...

أسامة بن زيد

236

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا...

أبو هريرة

218

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا...

عائشة

217

لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا...

عائشة وابن عباس

462

لقد أ врем الله إلى عبد أحياء حتى بلغ أبو هريرة...

339

لقد أزتل عل من أمهين...

496

لقد أزيلت في الله عز وجل لما يؤذي أحد...

762

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل عمر بن خزيمة...

540

لقد حكنت فيهم بحكم الله عز وجل...

896

لقي آدم موسى فقال: أنت آدم الذي خلقته...

394

لقيت ليلة إسرى بي إبراهيم وموسى...

173, 387, 393

لكل بني آدم حظ من الزنى، فالعشير...

670, 276

لم يسم خضراً إلا أنه جلس على فروة...

296

لم يكلب إبراهيم إلا ثلاث كذبات...

413

516
طريق الجهيت

لم يهم بحبى بن زكريا بخطيئة ولا

۱۴۸ بحبى بن جعده

۱۳۷ لما أسري رسول الله ص انتهى به إلى سدرة...

۷۱۶ ابن مسعود

۶۷۱۶ لما أنزل الله [وأنذر عشيرتك الأقربين] أمي

۷۱۱۱ عباس

۸۹۲ النبي ص...

۴۰۷ لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ص لزيد...

۳۹۴ أنثى

۸۹۲ لما رجع رسول الله ص من الخندق ووضع

۰۱٨ السلاح...

۶۱۴ لما عرج يبي ربي مررت بقوم لهم أظهر...

۶۴ أنس

۶۱۶ لما كان ليلة أسرى بيه وأصبحت بكة...

۳۴ ابن عباس

۶۶ لما كانت الليلة التي أسرى بيه فيها أنت علي

۳۹ رائحة...

۵۸ لما كنتي قريش حين أسري بيه...

۳۲ جابر

۱۳۱۳ لما نزل رسول الله ص طفق يلقي خميصته...

۱۰۱ عائشة وابن

۵۵۹ عباس

۵۰۸ عائشة

۸۹۵ عائشة

۷۱۲ لما نزلت آية التشخيص دعاني رسول الله ص...

۳۱۶ فقال...

۷۱۰.۷۱۶ لما نزلت هذه الآبآة [وأنذر عشيرتك الأقربين]...

۳۱۷ أبا هريرة

۱۸۳۲ لما نزلت هذه الآيات [ترجي من تساءة...]

۴۱۸ عائشة

۰۱۷
عندما نزلت [وأنذر عشيرتك الأقرن] صعد رسول قبصة بن مخارق الله...
368 719
لما نزلت [وأنذر عشيرتك الأقرن] قام رسول عائشة...
317 715
لما وضعتم أمر كلكم ابنتي رسول الله ص في أبو امام...
168 382
الفبر...

لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ...
175 799
عمارة بن روبية

لو استعنتي (يعني سليمان بن دارو) لولد له أبو هريرة...
106 235
مانة غلام...

لو أعلمك تنتظر لطممت به عينك ...
266 579
سهل بن سعد

لو أن أحدهم - أو لو أن أحدهم - إذا أتيت أبو عباس...
77 157
أمهائه قال ...

لو أن أحدهم يعمل في صغراء صماء ...
365 830
أبو سعيد

لو أن مقمعًا من حديد ووضع في الأرض ...
200 858
أبو سعيد

لو أنه كان قال : إن شاء الله لولد كل امرأة ...
106 336
منهن ...

لو أهديت لي ذراع لقبلت ، ولو دعيت ...
446 947
أبو هريرة

(لو شئت لاتخذت عليه أجراً )
124 288
أبي بن كعب

لو ضرب الجبل بقمع من حدود لتفتت ...
200 599
أبو سعيد

لو قسم أجره بين أهل الحجاز وسمعهم ...
243 541
أبو بكرة

لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ...
6 12
أبو هريرة

ليؤمن هذا البيت جيش يغزوه حتى ...

452 1002
حفظة

518
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم السنة</th>
<th>رقم الحجم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>432</td>
<td>194</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>584</td>
<td>267</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>924</td>
<td>815</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>831</td>
<td>332</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>286</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>739</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>868</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>686</td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>677</td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>473</td>
<td>843</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>485</td>
<td>198</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>310</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>790</td>
<td>352</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td>226</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>526</td>
<td>236</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3214</td>
<td>215</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>675</td>
<td>431</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3101</td>
<td>336</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>699</td>
<td>1115</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>304</td>
<td>404</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
الله...

ما قطر من البهيمة وهي حب في ميزة.

أبو واقد الليثي 466

ما كنت تقولون إذا كان هذا في الجاهلية؟ ابن عباس 420

ما مات رسول الله ص حنيه رضي الله عنه...

عاشة 420

ما من أيام أعظم عند الله ولاحب إليه...

ابن عمر 466

ما من الأنباء، النبي إلا قد أعطى من الآيات...

أبو هريرة 773

ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله...

أنس 420

ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله... عبد الله بن عمر 614

ما من قوم يظهرهم الزنا إلا...

عمر بن العاص 121

ما من مسلم ينظر إلى محاسن أمارة...

أبو أمية 275

ما من مصر يعبر في الإسلام أربعين سنة ...

أنس 210

ما من مؤمن إلا وأنا أولي به في الدنيا...

أبو هريرة 876

والأخر...

ما من مولود بولد إلا على الله...

أبو هريرة 787

ما منكمن من أهديلا سيكلمه ربه عز وجل عدي بن حاتم...

ليس...

ما تقصد صدقة من مال، وما زاد...

أبو هريرة 998، 110، 50، 09

ما هذه النجوى؟ ألم أنهما عن النجوى؟

أبو سعيد 137

ما ينكل أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟

ابن عباس 168، 108، 103، 361

مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين ...

أبو هريرة 111

مثل الذي يجلس فيمسم الحكمة ثم لا...

أبو هريرة 576

يحدث...

مثل في النبيين كمثل رجل بنى داراً، أبي بن كعب...

910
طوف الحجيج

فأحسنها...

مثلي كمثل رجل استوى قد ناراً، فلما أضاقت... أبو هريرة
688 605
72
أبو أبوب
الأصراري

مر رجل على النبي ص وعليه ثياب أحمران... عبد الله بن عمرو
326
59
صارت ليلة أسري ب على قوم تقهر... أس
32
شفاههم...

مررت ليلة أسري ب على موسى...
05
22
أس

مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً... عبد الله بن عمرو
984 302
80
من ناتج الغيب خمس فإن الله عنده علم
奄
ابن عمر
372
الساعة...

884
371
ابن عمر
105
05
من أحب أن يوسع الله عليه في رزقه ونساً
لله...

689
300
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهسر
عايشة

00
97
من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار...
أبي بن مالك
368
588
085
من استأذن ثلاثة فلم يؤذن له فليرفع...
أبو موسى
331
749
من أسلم من أهل الكتبين فله أجره مرتين...
أبو أباماه
039
538
086
من أصاب ذئباً أقيم عليه حد ذلك الذئب فهو...
خريزة بن ثابت
97
90
من أصابته فاقة فأزلها بالناس لم تسد...
ابن مسعود
291
649
من أهل رأس غاز أظل الله يوم القيامة...
امرأة الخطيب
438
749
من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق أدم...
أوس بن أبي
طريق الحجيج

أبو هريرة

من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة ...

ابن عباس 41
معاذ بن جبل 47
621
620
621
628
627
626
625
624
623
622
621
620
619
618
617
616
615
614
613
612
611
610
609
608
607
606
605
604
603
602
601
600
621
620
619
618
617
616
615
614
613
612
611
610
609
608
607
606
605
604
603
602
601
600
621
620
619
618
617
616
615
614
613
612
611
610
609
608
607
606
605
604
603
602
601
600
542
<table>
<thead>
<tr>
<th>السحابي رقم الصفحة رقم النص</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>من سن في الإسلام سنة حسنة كان له ... جزير 416</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من شرط لأنبه شرطاً لا يريد أن يفي ... حذيفة 20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من صلى الصلوات الخمس رحح البيت الحرام ... معاذ بن جبل 133</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من صلى على صلاة لم تزل الملاكمة تصلي عامر بن ربيعة 428</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عليه ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه أنس 428</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عشر ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من صلى علي محمد وقال : اللهم أنزله المقدص روبن بن ثابت المقرب ... 432</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من صلى علي واحدة بصلي الله عليه عشرة . أبو هريرة 427</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من صلى يراني فقد أشرك ومن صام ... شداد بن أس 135</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من صلى عمر بن عمر ... 46</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من صمته نجا ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من صور صورة علب يوم القيامة حتى ... ابن عباس 129</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من فقة الرجل رفضه في معيشته ... أبو الدرداء 66</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من قام بخطبة لا يلمس بها إلا رياه ... أبو اليمان 32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من قام مقام ريا وسمعة راعي الله به ... أبو هند الداري 139</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من قرأ أول سورة الكهف رآيتها كانت ... معاذ بن هشام 96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من قرأ عشر آيات من آخر الكهف عصمه ... أبو الدرداء 49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم ... شداد بن أس 107</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أتقبل الله ... 55</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>منكم من صلى الصلاة كاملة ، ومنكم من ... أに関する البصر 223</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

542
مفرد الحصين
من ليس الحرير في الدنيا فإن يلبسه... أسس
من ليس الحرير في الدنيا لم يلبسه... عمر بن أغتاب
من لم تأمره بالصلاة بالمعروف وتنهيه عن ابن مسعود
الзнак... من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل...
أبو هريرة 209
ثابت بن أنس 151
ابن عباس 75
أبو هريرة 40
أبو هريرة 217
أبو هريرة 139
عبد الرحمن البجيلي 137

شداد بن أوس 314
مؤمن مغوم القلب ليس فيه غل ولا حسد... أسد بن وداعة 336
الماء طهور لا يتنجسه شيء... أبو سعيد 40.7
عاشقة 351
المرأة كالضبع إن أتمتها كسرتها...
المرأة كالضبع إن تعنيها انكسرت...
المسلم آخر المسلم لا يظلمها...

السلم من سلم المسلمين لسانه...
عبد الله بن عمر 264. 568, 570.
571, 572, 573
575
أبو هريرة 264

546
المرجعتان: من نبى الله عز وجل ولا يشرك به
نعم، دعاء أبي آدم
نعم، دعاء ذي التهنذ فهم في بطن
المرح.
نعم، ومن لا يسجدها فلا يقرأها ( يعني عقبتين عامر
سجدتي الحج).
نهى رسول الله ص أن يطرق الرجل أهله جابر بن عبد الله
ليلاً.
نهى رسول الله ص عن التبتل.
نهى رسول الله ص عن الشراة والسبع في عبد الله بن عمر.
المسجد.
نهى رسول الله ص عن خصوم الحمر يوم جابر
خير.
نهى النبي ص عن الميظرة الحمراء.
نهي رسول الله ص عن ليس القسي.
نهائي عن الختم والدباء والنقير.
النبي في الجنة والشهيد في الجنة.
الندم توبة.
لا تنسى أن جبريل ملك.
جابر
كحيل
عائشة
علي بن أبي طالب
علي بن أبي طالب
عم امرأة من بني
البر بنت مصعب
66
288
776
272
لا نسيب
13
6
375
375
755
82
46
776
722
050
744
195
197
197
272
595
680
288
199
676
197
288
التحديب رقم الصفحة رقم النص

687 362 معاوية البهزلي
16 56 أبو سعيد
236 378 673 لجنة
54 38
252 111 أبو موسى
104 59 أبو سعيد
453 111 هل تدري أو هل أدلك - على كنز من كنوز

هل تدري ما حق الله على العباد ؟ ... معاذ بن جبل
1 06 هل تدري ما هذا ؟ ...
620 318 هل ترون قبلتي ها هنا ؟ قوم الله لا يخفى

هل لك في كنز من كنوز الجنة ؟ ... أبو ذر
108 56 هل لك من آم ؟ قال : نعم . فقال : الزمها ... معاوية بن جاهزة
87 48 عاشقة
132 79 هو الامام الذي أشعف لأمتي فيه ...
10 8 أبو هريرة
676 296 وإذا شهدت إحداكن العشاء فلا تقس ...

الله

والذي نفس محمد بيدّه إن دواب الأرض أبو هريرة
130 301 لتسام

والذي نفس محمد بيدّه لا يسمع بي أحد ... أبو هريرة
316 713

والذي نفسي بالحق لو قرأها موصى على جبل ابن مسعود
237 548
<table>
<thead>
<tr>
<th>جريدة المدينة</th>
<th>رقم الصفحة رقم النص</th>
<th>لزالت ...</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>150</td>
<td>151</td>
<td>والذي نفسي ببيده إنه ليخفف على المؤمن أبو سعيد</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>161</td>
<td>حتى ...</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>163</td>
<td>والذي نفسي ببيده لأقضين بينهما بكتاب أبو هريرة رضي الله عن خالد</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>165</td>
<td>وإن ناساً يقولون ما بالرجل ... وقد رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>298</td>
<td>299</td>
<td>وجد رجل في ثوبه قملة فأخذه ليطرحها ... شيخ من أهل مكة</td>
</tr>
<tr>
<td>354</td>
<td>355</td>
<td>وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجل صورته ثابت بين أنس بالبكاء ...</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 239 | 240 | وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ...
| 356 | 357 | وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب يوم بدر ... ابن عمر |
| 614 | 615 | ولا الله - عز وجل - يلقي حبيبته في النار ... أنس |
| 10 | 11 | وما يدرك أن الله أكرمه ؟ ألم العلاء الأنصارية |
| 337 | 338 | (وهم فيها كالمون ) قال تشريبه النار فقتله أبو سعيد |
| 277 | 278 | شغفه ... |
| 178 | 179 | ابن مسعود |
| 88 | 89 | وسألونك عن الزور ... |
| 88 | 89 | السيدة والمؤمنة في النار ... |
| 49 | 50 | الوالدة وأوسط باب الجنة فحافظ ...
| 54 | 55 | الوالد أوسط باب الجنة فحافظ ...
| 100 | 101 | البر الوداد |
| 155 | 156 | الدخول لا يبقي ير ولا فاجر إلا ... جابر |

527
طوف الجهين

يا أبا يا ذكر، ألا أدرك على كنز من كنوز الجنة؟ أبو ذكر

يا أبيا يا ذكر، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ أبو أسد

يا أبيا يا ذكر، ألا أدرك أن تذهب الشمس؟

يا أبيا يا ذكر، ألا أدرك أن كنز الجنة؟ أبو هريرة

يا أبيا يا ذكر، ألا أدرك أن كنز الجنة?

يا أبيا يا ذكر، ألا أدرك أن كنز الجنة؟ أبو هريرة

يا أبيا يا ذكر، هل تدري ما حق الناس على الله؟...

يا أبيا يا ذكر، هل تدري ما حق الناس على الله؟...

يا أبه بنا الناس انقطعوا رجعكم إن زلزلة عمران بن حصين

يا أبه بنا الناس، إن الله عز وجل يقول (إن أم سلمة)

يا أبه بنا الناس، إن لكل أهل بيت في كل منف بن سليم

يا أبه بنا الناس، إن لكل أهل بيت في كل منف بن سليم

عليم أضاحه...

يا أبه بنا الناس، إنكم لا تدعون أسم...

يا أبه بنا الناس، تويعوا إلى رجعكم فإني أتوب...

يا أبه بنا الناس، تويعوا إلى رجعكم...

يا أبه بنا الناس، تويعوا إلى رجعكم...

يا أبه بنا الناس، تويعوا إلى رجعكم...

يا بني سلمة آنذاك تكتب آثاركم...

يا بني سلمة آنذاك تكتب آثاركم...

يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله...

يا بني غفر قولوا ولا تختلفوا فإن الصادق...

المصدق حدثي...

528
طريق الحج:

يا جبريل ما هذا? 
يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة?
يا رسول الله ائذن لي بالزنا.
أنت رسل الله، ابنة لى كننا إرثك بها.
أنت رسل الله، أخبرني بما يدخلني الجنة؟ معاه بن جبل.
قال: يع...
يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها أبي بن كعب عليه؟
يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا رأى امراهته، ابن عمر على فاحشة...
يا رسول الله أردت الغزو وجتتك استشريكم. معاوية بن مالك.
يا رسول الله، أفضلت سورة الحديد على القرآن عقبة بن عامر.
يا رسول الله إن أحدنا رأى مع أمرائه رجلاً مسعود...
يا رسول الله إن لي ملكين يكلبوتي...
يا رسول الله أني ذو مال كثير وذر أهل...
انس
يا رسول الله أني قد وجبت نسيك...
سهل بن سعد
يا رسول الله، أوصي بالي كله؟ فهدئني...
سعد بن أبي رقاص
يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟...
عبد الله بن عمر
يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟...
ابن مسعود

649
يا رسول الله، أي العباد أفضل درجة عند أبا سعيد الله...
836
يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: أسامة بن شريك أحسنهم...
926
يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عبد الله بن يسر عمره...
852
يا رسول الله، حديثي ما الإسلام؟ ... ابن عباس.
502
يا رسول الله، قد علمت الناس عليك فكيف كعب بن عمرو الصلاة...
951
يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: أب مسعود قوله...
804, 453.
يا رسول الله، كيف يحبي الله الموتى؟ أب زين
852
يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال أن تسلم... أبو مالك
872
يا رسول الله، ما الأيمان؟ قال الأيمان أن أبو هريرة تؤمن...
9.3
يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما... أم سلمة
4.3
يا رسول الله من أب؟ قال: أمك...
12
يا رسول الله، هل بقى عليّ من برى أبوي أبو أسد شيء...
88
يا رسول الله، هل من شيء نقوله فقد بلغت أب مسعود القرب...
877
يا رسول الله، والله ما أتيتتك حتى حللت معاوية بن حيدة أكثر...
388
566
907
يا سراعة ألا أدرك على أعظم الصدقة ... سرارة بن مالك 62
يا عائشة، أما عند ثلاث فلما: أبدا عند عائشة 199
الميزان ...

555

554

896

894

561

259

250

797

58

88

51

568

246

288, 289, 286, 284

632

638

287

510

يا وفودي، من كل يخلق: من نففسة ابن مسعود 228
يا نبي الله خطب عبد الله بن عمر ابنتي أبو نعيم النحام 287
فانتكه:Aloha ...
يا ماهر الديب: من استطاع منكم الباء ... ابن مسعود 288, 289, 286, 284
يا محمد ما البرح؟ ابن مسعود 88
يا محمد: هي خمس صلوات في كل يوم أنس وليلة...
يا ماهر الأنصار: ألا تسمعون ما يقول ابن عباس سيدكم؟
يا ماهر الشباب: من ابتنى النهام ... ابن مسعود 288, 289, 286, 284
يا عائشة إن اللهم عز وجل قد أنزل عليك ...
يا عائشة: إن كنت ألمت بلبن فاستغفري ...
يا عائشة إنك ذاكر لقل أمراً فلا عليك أن تعجلي ...
يا عائشة: إنني عارض عليك أمرًا فلا تفتتن ...
يا عائشة، إياك ومعاقر الذئاب فإن ...
يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمة كلمة ...
يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ريكم ابن عمر حقاً؟
الرجل...

ببعث الناس يوم القيامة فآكرني أنا وأمتي على كعب بن مالك...

تل...

83

167

بيجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهم من ذلك...

أنس...

80

277

5.8

يفجه خلق أهلكم في بطن أم أربعين ليلة...

ابن مسعود...

411

عبس...

181

عمن حيث عن النبي...

442

ابن عباس...

195

381

عبد الله بن أنيس...

121

يحل لها ويحل به رجل من قريش لو وزنت...

ابن عمر...

463

207

ذنوه...

يخرب الكعبة ذو السوقيتين من الخشب...

عبد الله بن عمر...

321

728

يخرج الدجال في أمتي فبيثت فيهم أربعين...

عبد الله بن عمر...

327

743

يخرج من أمتي قوم يسيئن الأعمال...

ابن عمر...

342

768

يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار...

أبو سعيد...

5

10

فيحبسون...

يعد المطي العليا: أمك وأباك وأختك...

رجل من بني يربع...

57

10.8

يدخل فقراء المؤمنين قبل الأغنياء...

أبو هريرة...

218

488

يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها...

ابن مسعود...

155

364

يفتح بأجوج وأموج يخرجون على الناس...

أبو سعيد...

193

438

يقول الله تعالى: أعدت لعبادى الصالحين...

أبو هريرة...

379

86
مالا عين ...
يقول الله عز وجل: ومن أظلم من ذهب يخلق
أبو حريرة 2116
خلاصا ... 
489

يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم تم
أبو سعيد 197
نافع ...
445

يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم حملتك
أبوهريرة 17
على الخيل ...
34

يقول الله عز وجل يوم القيامة: سبعلم أهل
أبو سعيد 3000
الجيم ...
679

يكون خلف من بعده ستين سنة أضافوا
أبو سعيد 151
صلاة ...
355

ينام الرجل النومة فتعفيض الأمانة من قلبه ...
حذيفة 440
980

ينصب للكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألف
أبو سعيد 127
884

يوشك أن يكون خبر مال الرجل غنم ...
أبو سعيد 100
211

يوشك أن يكون خبر مال الرجل المسلم غنم ...
أبو سعيد 100
208

يوشك أن يكون خبر مال الرجل المسلم غنم ...
أبو سعيد 100
210

يوشك أن يكون خبر مال المسلم غنم ...
أبو سعيد 100
209
فهرس الآثار

الراوي رقم النسخ رقم النسخ
1 278 547
2 260 613
3 279 619
4 124 290

[لا يبدئين زينتهن إلا ما ظهر منهما] قال: إبراهيم
الوجه والكفين.

يمكن بكتاب الله ويلزم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم...

إذا بلغ عشر سنين ضرب على الصلاة وعقل، الإمام أحمد...

فتغطى رأسها...

إذا دخل الرجل ببيته استعحب له أن يتنحّج...

استعمل عمر رجلاً فأتيه أنه يدخل له في
عمل...

قلة ساعة...

أما تريد النثيرة فلا.

أما قوله [ إن ليتيم إلا عشراً ] وذلك إذا خرجوا
من قبورهم...

أما قوله [ وإن بوماً عند ربك كألف سنة ...]
فهذا من الأيام التي...

إن عبادي ليس للكم سلطان ] يقول:
عبادي الذين استخلصهم الله...

إذا رادره إليك وجاءعوه من المرسلين لا...

معنى: وجاءوه من المرسلين...

أو نسائهن [ قال: ذهب بعض الناس إلى أنها
لا تضع...

الإيروه يكون ساعة...

548
الإثر
-
{ حتى إذا فزع عن قلبههم } يقول: حتى إذا الإمام أحمد
- يقبل
- 448
- اجلى...
-
- 208
- الهيج عندنا من وقف بعرقة ومن طاف...
- 446
- ذواتي أكل خطم } الأراك.
- 446
- سبيل المرم } السبيل هو السبيل، والعرم...
- 442
- عين القطر } البحار المذاب.
-
- 236
- فلا أنساب بينهم يومئذ } فهذا عند النفقه
- الثانية...
-
- 444
- فنما قضينا عليه المرت } قال: مكت على
- عصاء سنة...
-
- 168
- في كتاب لا يضله ربي } يقول: لا
- يذهب...
- 167
-
قال جل ثناؤه، لعسي } إنني ممكما } يقول: في
- الدفن...
-
- 338
- قالت الملائكة : هلك أهل الأرض وطمعنوا في
- البقاء...
-
- 49
- كفرت بأنعم الله } مكة.
-
- 310
- } كل إن معي بني سبيعدين } يقول: في
- العرين على فروع.
-
لا يحل لها أن تكشف رأسها عند أهل
- اللغة...
-
لا ينبغي أن تذبحوا ولا أن تحلبو ولا...
-
لا ينظر العبد إلى شعر ملائمه.
-
- 304
- 776
لرز كان هؤلاء أةما وردها قال: عيسى الإمام أحمد والعزيز...

384

ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالخلق قال: الذي خلق السموات والأرض قد كان...

178

ما يأتيهم من ذكر من ربيهم محدث... قالما اجتمعوا...

75

63

43

ما يحتبه على الجهمية من القرآن...

776

(من سلالة من ساء المهد) فهذا بدء خلق ذريته...

6.9

777

380

نساء أهل الكتاب لا ينظرن إلى شموعه...

677

387

(اوما إلى الأرض الجزء) هي أرض لا يأتيها المطر...

677

167

هرون أخى أشده به أزرى قال: أشركه معي...

272

276

هذا بدء خلق آدم خلقه الله أول بدء من تراب...

280

670

281

هذا في القرآن ولا يبدع في زينتهن إلا...

776

376

هذا يرم لا ينطقون نهذا أول ما تبعث الخلق...

347

342

وأتيناه أجره في الدنيا قال: الثناء...

181

وإذا انفرد الكائن وقع عليه اسم البغي...
وأما قول موسى { هذا من عمل الشيطان } الإمام أحمد يعني: من تزيين...

( وأتيت لهم التناول ) قال: التناول بالآيدي.

ورد الله الذين كفروا بفيضه { قال: جاءت } ريح...

( وقد سمت الملائكة كلام الله كلاماً ولم تسمه... ) 

( ولتن شئتنا لنذهب بالذي أوجينا إليك } قال:

القرآن.

( وما يستوي الأعمى } ثم قال: { والبصیر } 

فلما كان البصیر...

( ونحشر يوم القيامة أعمى } عن حجته.

( زيد أن غي على الذين استضعفوا في

الأرض وجعلهم أئمة... } لا يعني: ونقلهم أئمة...

( يراهم الله من خلفه كم يراهم من بين يديه... 

( يرى العبد شعر مولاته? قال: لا.

( يعلم السر وأخفى } قال: السر ما كان في 

القلب...

( يقول: إن أول من ليس الشياب الحمر قارون...

( يقول: وخلقنا الليل والنهار آتين. 

( نافلة لك } قال: إذا كانت النافلة خاصة لرسول أبو أمامة 

الله ص.

( إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة أمته الله... أس بن مالك 451

537
عمي أنس بن النضر لم يشهد مع النبي ص يوم أنس بن مالك بدر...

930 417
هي خير منك، رغبت في رسول الله ص...

185 73
مكتوب في مزامير دارود عليه السلام: تدري أبوب الفلسطيني
من أهفر...

611 278
[ إلا ما ملكت أياكم ] في القراءة الأولى: إلا بجالة التيمي

الذين...

186 416
لما ألقى إبراهيم في النار جارية عساممة بكر الخليفة...

424 187
أن دارود قال لسليمان عليه السلام: أي شيء، بكر بن عبد الله أبرد...

137 70
ما صيد من صيد، ولا عضدت من شجرة أبو بكر الصديق إلا...

926 405
يا أبا هفص ذهب الذاكرون بكل خير.

80 45
سمعت أبا السوار العدري بقرأ هذه الآية (وكل أبو التباح
إنسان ألمزنه طائره...)

365 188
بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا...

338 38
ثابت النباتي لما مات موسى بن عمران عليه السلام جالت
الملاك...

359 8.8
كنت أفتح رأسي بالليل فقال لي عمر: أما ابن جريج علمت...

497 223
أولما تفقدون من دينكم المشوع، وأخر...

69 33
والله ما صلى فيه رسول الله ليبلينه [ يعني

538
بيت المقدس

رأيتا محمد بن سيرين يفصل النظر بن حرب بن ميمون

أثت...

الذي يزيدون ما آتى وقلوبهم وجلة قال: الحسن

كانوا يعملون...

إن أيسر الناس حساباً يوم القيامة الذين...

إن يحيى وعيسي عليه السلام النقبا فقال

له عيسى...

الأرض التي باركتها قال: الشام.

قل كل يعمل على شاكلته قال: نيته.

كان آدم عليه السلام قبل أن يصيب الخطيئة

أجل...

لقد عدل على من جملك حسب نفسه...

ما كان بقي من أيرب إلا عيناه وقلبه...

ما يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة.

نزقته تنعة بيعتي قوله: فنحن يحياته حياة طيبة.

وعبد الرحمن الذين يشرون على الأرض

هرناً قال: حلماً...

وما نرسل بالأيات إلا تخويفاً قال: الموت...

النبرع.

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه قال:

من عجز بالليل...

696 308
296
44
22
40
190
618
173
398
176
87
185
147
142
288
344
236
242
67
48
76
105
76
النحو

الجهمية كفار بلغوا نسائهم أنهن طوالٍ خارجة

وجدت فاتحة الزبير الذي يقال له زبور داود... خالد بن باب

كان لقман عبداً حيوياً نجاراً... خالد الربيعي

كنت رجلاً قيناً. وكان لي على العاصم بن وائل خياب بن الأرت

278 166

444 73

869 359

671 167

قال سليمان بن داود عليه السلام: جربنا العيش خيمة

لينه وشديه...

قال عيسى بن مريم: طربى للمؤمن... 442 126

إليه أي أرق أطب؟ دارود عليه السلام

إليه لو أن لكل شعيرة مني للسائحين ... 443 983

يسبحان...

975 442

يا رب هل بات أحد من خلفك الليلة أطول... 372

دكراً...

499 274

677 299

372 337

888 392

نقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخنا...

المصاحف...

436 194

417 185

36 19

540
الله لا تقتني حتى يُرِي عيني من ترظية. [يحسبون أنهم يحسون صعباً] قلت له: أهتم سعد بن أبي داود الخارج?

أن لقمان كان خياطًا. سعيد بن المسبح

كنا عند سعد فسكت سكينة فقال: إنه قد قلت...

لا تفرنكم هذه الآية التي في سورة النور [أو ما ملكت أيانه؟]

يستذل الرجل على أمه، فإنه نزلت...

[إذا عرضنا الأمانة]...

ليس عليك جناح: لا أراها وهم...

[والذين جاءوا فيها لنهددهم سلنا] قال: إذا سفيان...

اختلفتم في شيء، فانظروا...

بسألوا إليه عن كل شيء حتى التبسم...

سفيان الثوري 122

قيل للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا سفيان بن عبيدة...

بطالي...

دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في سلمان الفارسي...

ذباب...

الفرقة بين عيسى ومحمد من ستمائة سنة...

لم نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار...

أم سلمة 142

تشربان وطية، أما ما جنيت يا ابن آدم...

أب السوار...

541
قبل للقمان: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما سبار أبو الحكم
كنيت...
212
101
شبيب الجبائي
298
125
إن اسم الغلام الذي قتله يحيى: جيسيه.
388
169
كانت الشجرة التي نهض عنها معن...
135
88
أبيا البحر إني هارب ... قرب داره عليه: شهر بن حرشب
68
السلام.

كان داره عليه السلام يسمى النراح...
135
68
(معيصة ضنكأ) قال: أخبرت أنه عذاب القبر. أبو صالح الخنفي
399
174
(معيصة ضنكأ) : عذاب القبر.
397
174
" خرج سليمان بن داره عليه السلام بالناس صديق
733
323
الناجي
90.2
40.3
سمع عائشة تقرأ [ وقرن في بيرته ] فتبكي: أبو الصحلي
45
حتى...

كنت مع ابن عباس في حلقة فذكر أهل طاوروس
74
43
القدر...
333
161
قال لي أصحاب محمد ص: يا أبا العالية لا أبها العالية
419
تعمل...
366
819
(ترجي من تشاء، منهن ...} قال: كن نساء عامر الشعبي
801
419
وهين أنفسهم للنبي...
1041
419
عائشة
865
381
إذا ذكر الصاؤرين فحيلا بعمر.
893
394
أن أبا حذيفة تبنى ساما وهو مولى...
خرجت يوم الخندق آخر آثار الناس...
542
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>الافتير</th>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>406</td>
<td>لو كان رسول الله ص لاقفاً شيئاً ما أنزل الله... عائشة</td>
<td>2</td>
<td>909</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>سمعت الحسن قرأ هذه الآية { وكل إنسان عباد بن راشد</td>
<td>46</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>أزمنة طائره... }</td>
<td>134</td>
<td>314</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>لين طال بكما عمر أحدكمما أو كلاهما عبادة بن الصامت</td>
<td>73</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>ليوشكان... في زيور آل داود ثلاثة أحرف...</td>
<td>47</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>عبد الرحمن بن بوضيه</td>
<td>400</td>
<td>898</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع ابن عباس</td>
<td>43</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>أفر نمف وقعوا في رجل له عشر...</td>
<td>222</td>
<td>731</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>أتي الخلقية منهم أحد فأخذ برأسه { يعني أهل القدر}.</td>
<td>74</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>224</td>
<td>{ أن بورك من في النار } قـال الله: { ومن حولها}</td>
<td>224</td>
<td>735</td>
</tr>
<tr>
<td>469</td>
<td>إن سليمان نزل منزلاً فلم يدر ما بعد الاما...</td>
<td>469</td>
<td>735</td>
</tr>
<tr>
<td>480</td>
<td>أن الوليد بن عقبة قال لعلي: أست أبسط</td>
<td>480</td>
<td>863</td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>منك لساناً...</td>
<td>431</td>
<td>887</td>
</tr>
<tr>
<td>391</td>
<td>أنه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية</td>
<td>391</td>
<td>887</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>يستلم...</td>
<td>92</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>أنه كان يقرأ: { نسال بني إسرائيل... تكلم أربعة صغار: عيسى بن مريم عليه السلام... }</td>
<td>18</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>التصفية في ثلاثة...</td>
<td>27</td>
<td>32</td>
</tr>
</tbody>
</table>

584
كل نبي صلى الله عليه وسلم ليلةً حتى أصبح. ابن عباس.
قالت قريش للبيرود: أعطونا شيئاً نسأل عنه. هذا الرجل...
كان لفمان عبداً حبشيًا.
كانت امرأة حسناء. تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم...
لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته.
لقد كن لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لما خرج النبي ص من مكة قال: أبو بكر: أخرجوا نبئكم...
ما سن رسول الله ص شيئاً إلا وقد علمته...
ما يعلمهم إلا قليل. قال: أنا من أولئك...
نزلت هذه الآية ورسول الله ص لم يتأثر بِكَّة. (ولا تشح بِسْلَانَكِ ... )
والتابعين غير أولي الإرية من الرجال. الذي لا يستحب من منه النساء.
والذين لا يدعون مع الله إلا آخرون. قال: نزل في أهل الشرك.
وما جعلنا الرؤيا التي أتيناك ... ) قال: هي رؤيا عين.
ومن يقتل مؤمنًا مستعمرًا. قال: لم ينسخها شيء.
كان لأبيوب عليه السلام أخوان يأتينا ذج عبد الله بن عبيد.

429 189
الراوي رقم الصفحة رقم النص

بن عمر
ابن عمر

الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد

{ ضعف قوة...

إنا قد بابعنا هذا الرجل ببيع الله ورسوله...

ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب...

قباماً مقيداً سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم...

لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص...

لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق

من أخيه...

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة...

ما كنا ندعوه إلا وزيد بن محمد، حتى نزل

القرآن...

يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله...

أجعل والله إنه موصوف في النورا بصمته في عبد الله بن عمرو.

القرآن...

إن أكل خرز البر وشرب الماء العذب...

اللقب ثمانين سنة.

من صلى على رسول الله صلى الله عليه...

إذا تكلم الله بالرحي سمع صوته أهل ابن مسعود...

السماء...

تعدل شهادة الزور الشرك بالله...

545
عدلت شهادة الزور بالشرك بالله... 209

قاتل الناس عصمه بين الخطايب بأربع: ذكر... 422

الأسرى...

133

67

لو أكن رجلاً هم في إقحاد وهو بعدين...

[معيشة طنجاً] قال: عذاب القبر.

398

174

قل: السلام عليكم أبا النبي ورحمة الله عبد الله بن أبي موسي...

582

267

إن أخذت علي صلبت خلف الصخرة... عبيد الله بن آدم.

65

38

ضاهيت اليهودية، لا ولكن أصلي حيث...

587

219

أن أبا موسي استاؤن على عمر ثلاثة مرات... عبيد بن عمر.

943

289

يا أبا عبد الرحمن، ألا تزوجه جارية شابة عثمان بن عفان لملها...

984

442

كان داود عليه السلام يصنع القفة من عروة بن الزبير الخرس...

358

مكتوب في الحكمة: أحب خليلك وخليل أبيك.

8.2

358

مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة...

358

مكتوب في الحكمة - أو في الفروا: - الرفق رأس الحكمة.

358

مكتوب في الفروا: كما ترحمون ترحمون.

358

مكتوب في الحكمة: كما تزعون تخصصون.
مكتوب في الحكمة : يا بني إياك والزبير ... عروة بن الزبير
أخيرني عن صفحة رسول الله ص في التوراة 927 عطاء بن يسار
سمعت وهب بن منبه ستل : ما كان شريعة عقيل 983
أجيب ...؟
واعبر عن أمتي تعرف إلا علي الرسول QA}
{ وأضرب لهم مشا أصحاب القرية ... قال : هي أنطاكية.
{ رجاء من أقصى المدينة رجل ... قال : كان
{ غازرا.
{ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيير ما علامة 976
{ أكتسبوا...
{ بلغني أن نرجى عليه السلام قال لابنه سام : يا علي بن رباح
{ بني لا تخجلن ... أبوب جهنم سبعة ...
{ علي بن أبي طالب 918
{ إن أخوف ما أخوف عليكم إثنتين ... } إن الذين سبقت لهم من أحسنت منهم عثمان.
{ 480 195
{ إني لإجراء أن أكون أنا والزبير وطلحة ... إن تلك الدار الأخيرة تجعلها للذين لا يريدون
{ علا ... قال : هذه الآية أنزلت في الولاة ...
{ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين .
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لها... { إلى الأرض التي باركتنا فيها...} قال: قتادة
أحبها الله...
- 325
فخرج على قومه في زينته} قال: علي ألف
بغرلة...
423
قال سليمان النبي عليه السلام: عجبًا لتجار
كيف يخلص؟...
395
اليوم الذي تيب على آدم يوم عاشوراء.
173
وجد في زمن زيادة حفرة فيها حب أمثال...
795
أبو قعلم
354
القوم...?
810
عن لقمان أنه حيل له: أي الناس أعلم؟ أبو قلابة
360
قال...
809
قبل لقمان: أي الناس أصاب؟ قال: صبر...
360
إن موسى نبي الله لما خرج هارياً من فرعون كعب بن علامه
746
قال...
330
قال عمر بريما وأنا عنده: يا كعب خفنت... كعب الأخبار
23
387
أن مريم وضعت عيسى لسعة أشهر...
438
الكلي
873
ارج الله عز وجل رجاء لا تأمن فيه مكره...
363
لقمان
871
يأ بني إن الحكمة أجلس المساكين مجالس ...
362
الملك
818
أي بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه ...
362
ناس...
816
يا بني اتخاذ طاعة الله تجارة...
لا ينكر الله ولا ترى الناس أنك تخفى

يا بني أخت الرجل على عينك...

يا بني اعتزل الشر بعذرك...

يا بني أنزل نفسك - يعني من موالك...

من...

يا بني إن المؤمن لندو قلبين، قلب يرعج به...

يا بني جلس الصالحين من عباد الله...

يا بني حملت الجندة والخديد فلم أجد أثقل من...

يا بني لا ترغب في ود الجاهل فير يأنيك...

ترضي عمله...

يأتي على الناس زمن لا تقر فيه عين حكيم.

يغفر الغلام في سبع ويحدث في أربع

ابن أبي ليلي عشرة...

بلغنا أن سليمان بن داود قال لابنه: امش وراء...

الأسد...

دعا بزيت قصبه على يده...

ماليك بن دينار...

قرأت في بعض زبور داود: تستأسف القرى...

قرأت في الزبور: بكير النافيق يعترق المسكن...

مكتوب في الزبور: بطلت الأمانة والرجل...

مكتوب في الزبور - وهو أول الزبور: طوي...

من...
وجدت في بعض الحكمة، بين الله عظام الذين مالك بن دينار
يتكلمون...

سألنا ابن عباس عن العزلة فقال: قد أجعلكم مجاهد
فيه...

[خرج عليه قومه في زينته: في ثوب أرجوان
حرمه.

19, 18

[فربيك نسألهم أجمعين) قال: عن لا إله إلا
الله.

كان طعام يحيى بن زكريا عليه السلام
العشب...

573

{لهم أعمال من دون ذلك...} أعمال لابد
لهم...

542

{من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} فليس
بمجزى...

159

وقد آتينا لقمان الحكمة) قال: الفقه...

800

والأصابة...

761

أخذت في أبي أربع آيات...

والله لا أعد حتى تضربوا عنقه...

767

أتيتنا عبد الله فسألنا، أن يقرأ علينا معدى كرب
الطم...

765

قال الصبيان ليحيى بن زكريا: أذهب بنا
نلعب...

761

ما بحمل الرجل على أن يتنمي محضاً غيبه المقداد بن الأسود

313

1101
الله عنه...

[سُلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْغَفَٰرُ وَالْغَيْبَةِ ۚ وَاتَّبِعُوا مَا سَلَّمَنَّكُم بِهِ ۚ} {السفاح} {٨٩}

أزنب ميسرة ٤٤٩

أتي أبو بكر بغراب وافر الجناحين فقلبه... ميمون بن مهران ٦٩

الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم... نافع بن الأوقل ٣٩٤

قال سليمان بن داود عليه السلام: أورينا ما ابن أبي نجيف

أوتي الناس...

٨٠٢

 يعني لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعلها. أبو نجيف

٨٨١

من قال في هذه الآية [إني أنا الله...] مخلوق التضرين محمد

فهر كافر.

١٩٠

مرَّ نفمر من بني إسرائيل بأبواب عليه السلام نرفابكالي

فقالوا:...

٤١٦

سألت أبا عبد الله عن رجل هفط مني ما الشيبوري

تزوجت...

٢٤٩

وجد رجل من أمرأته رجلاً فقتلته... هاني بن حرام

١٧١

اختصمد آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم أبو هريرة

نخصم آدم...

١٩٠

أصاب أبو البلاء سبع سنين. وهب بن منبه

٢٩٨

إن الرج تبارك وتعالى قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل...

١٢٦

أن موسى سأل ربه عز وجل فقال: يا رب...

٥٩

في أول شيء من مزامير داوود: طريق لرجل...

٧٣

في حكمة آل داود: وحق على الفسائل أن لا...

٧٤

يشتغل...

٥٥٢
قال الخضر لموسى حين لقيه: يا موسى بن وهب بن منبه عمران انزع...
379ـ 378ـ 161-166
ما رأي موسى عليه السلام النار انطلق وelsey...
146ـ 97
وجدت في كتاب داود عليه السلام: أن الله تبارك وتعالي يقول: بعزتي...
186ـ 77
قال سليمان بن داود لابنه: يا بني لا تكشر بحنين بن أبي كثير ألفيرة...
187ـ 74
[والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا...] قال: أولئك يزيد بن أبي حبيب أصحاب محمد ص...
147ـ 110
كان طعام يحيى بن زكريا عليه السلام يزيد بن ميصرة الجراد...
109~ 146
ألا ترون أن الله عز وجل يقول: (ناراً أحاط بهم يعلي سراديها).
العهد إلى الناس نصف المثل...
114~ 59
يروئس بن عبيد
مروريات
الأعمال الإسلامية
في التفسير

الآباء الأربعة
وفقية منصوبة الصفات إلى أخوال القرآن

جمع وتفتيج
أحمد محمد البزة
حمص سيد بن الطفي
حفظ اللهجمهور

المكتبة المقدسة السعودية
_INDICATOR(wordCount)\n
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
سورة الصفات

آية 1-2

قلت تعالى: «والصفات صفاً فالجراحات زجراً فالثالثات ذكراً»

1- ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن المسبب بن رافع، عن قيم بن طرفة الطائي، عن جابر بن سمرة السواقي، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصفون كما تصف الملاكمة عند ربي تبارك وتعالى"؟ قال: قلت: يا رسول الله ﷺ وكيف تصف الملاكمة عند ربي؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتواصون في الصف (1).

2- ثنا محمد بن زيد، قال: ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: أميرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا تقاتلوها عصموا مني دماعهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله عز وجل.».

قال: فلما كانت الردة قال عمر للبكر: تقاتليم وقد سميت رسول الله ﷺ يقول كذا وكذا؟ قال: أبو بكر، والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ووقائع من فرق بينهما. قال: فقتلنا معه، فرأيناه ذلك رشدًا (2).

(1) المنسد (106/5). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 400 وما بعده) كتاب الصلاة: باب الأمر بالسكن بالصلاة... من طريق الأعمش، به. والحديث في المسند (5/101): ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/2).

(2) المنسد (143/2). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1399) كتاب الزكاة: باب وجب الزكاة. و (رقم 1456) باب: أخذ العناق في الصدقة ومسلم في صحيحه (رقم 20) من
سورة الصافات ۶۸-۷۲ ۱۰-۱-۷۷

قوله تعالى: "وعندهم قاترات الطرف عين" 

۳-۴ قاترات الطرف قال: قصرن طفاه على أزواجهن فلا يرين غيرهم (۱).

قوله تعالى: "ثم إن لهم عليها لشرياء من حميم" ۴-

ثنا علي بن إسحاق، أنا عبد الله، أنا صفوان بن عمرو، عن
عيد عبد الله بن بسر، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ في قوله: "يسقي من ماء
صديد يتجوعه"، قال: "يقرب إليه فيتكبه فإذا دنا منه شوي وجهه
ورقت فروة رأسه، وإذا شرب قطع أمعائه حتى خرج من ديره يقول الله عز
وجل وسقوا ماء حمماً فقطع أمعاءهم"، وقيل: "إذا استغيثوا
يغاثوا به كالمهل يشوي الوجه ببع الشراب" (۲).

قوله تعالى: "فلم يبلغ معه السعي... فلما أسلموا وillez للجبين وناذيناه أن
يا إبراهيم قد صدقت الروؤا إنا كذلك نجزي الملحين إن هذا لهو..." ۵-

ثنا سريج ويوس، قال: ثنا حماد - يعني ابن سلمة - عن أبي
عاصم الغنوشي، عن أبي الطلب، قال: قلت لابن عباس: يزعيم قومك أن
رسول الله ﷺ رمل بالبيت وأن ذلك ستنة فقال: صدقوا وكدروا، قلت: وما

(۱) يدعى الفوارد (۳۱۰-۱۱).
(۲) سورة إبراهيم (۱۶۹).
(۳) سورة محمد (۱۱۵).
(۴) سورة الكهف (۲۹۹).
(۵) المسند (۵۸۵) وعيد عبد الله بن بسر قال فيه الحافظ في التقريب: مجهول. أخرجه ابن أبي
حاتم - كما في تفسير ابن كثير (۷۷/۱۷)- من طريق صفوان بن عمرو، وله.
سورة الصافات

سورة الصفات 7.7

6- حدثنا يونس، أخبرنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: «إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان فремه ببعض حصبات فسخاً. ثم أتي الجمرة الوسطى، فعرض له الشيطان، فرمته ببعض حصبات. فسخاً، ثم أتي الجمرة القصوى، فعرض له الشيطان فرمته ببعض حصبات. فسخاً، فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق قال لأبيه: يا أبي أنت أحقني لا أضطرب فينبتضح عليك من دمي إذا ذبحني، فشلهم فأخذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودي من خلقه. أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا!».

(1) المسند (1182/1172). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1264 ومتينه) كتاب الحج باب الحج، باب استحباب الزم في الطريق. وأبو داود في سنده (رقم 1885) كتاب المناكش. باب في الرمل، من طريق أبي عاصم. وابن كثير في تفسير (24/7) والسروطي في الالف الثامن (8/7).
(2) المسند (1182/1172). رقم (2797) وعطاء بن السائب. اختلط بأخراه رحماد سبع منه قبل الاختلاط، وتبعته لم يتحيز، التقريب وأصله. وقد صح أحمد شاكر سنده فوهم. وقد أجاز فضيلة الحدث الألباني في حكمه على الحديث فقال: ضعيف بهذا السياق. فلت: والصوران أن النبي هو إسحاق عليه السلام كما صح في الأحاديث وما يوافق الأئمة القرآنية وفسنناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب! وهذا ما ذهب إليه المحققون من العلماء، كابن تيمية وأبي القيم رابن كثير والسروطي... أنظر: زاد الحج/2/11، وتفسير ابن كثير 27/7-27، والخ، للنعتاء (2/118/319). وأورد ابن كثير في تفسيره (24/7).
سورة الصافات 6:1-2

7- نسا سفيان، قال: حدثني منصور، عن خاله مسافع، عن صفية بنت شيبة أم منصور، قالت: أخبرتني أمرأة من بني سليم، ووالدتها عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان، وقال مرا: إنها سألت عثمان بن عفان: لم تدعوك النبي ﷺ؟ قال: «إني كنت رأيت قرنى الكبش حين دخلت البيت فنسبى أن أمرك أن تحمىهم فحمىهم، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يضلل المصلي».

قال سفيان: لم تزل قرنى الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحتمقا.

قوله تعالى: «فالقمة الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين لبلى في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعرا، وهو سقيم».


والسيوطي في الدر المنثور (7/4) (1)
(1) السند (4/685) واسناده صحيح. وأورد ابن كثير في تفسيره (67/7) والسيوطي في الدر المنثور (7/114) وقال ابن كثير: وهذا دليل مستنبط على أنه إنساميل، فإن قريحة توارثًا قرنى الكبش الذي ندى به إبراهيم خلقًا عن سلف وجيلًا، بعد جبل إلى أن بعث الله ﷺ رسوله ﷺ.
سورة الصافات 165-166

في بطنها سوقاً لفعله (1).

9- عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مjahad قال: حج البيت.

سبرونا نبياً منهم موسى بن عمران عليه السلام، عليه عباءتان قطوانيتان.

قال: وفيهم يونس عليه السلام يقول: ليبيك كاشف الكرب ليبيك (2).

10- حدثنا إسمايل، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، في قول الله عز وجل: فلولا أنه كان من السبحان قال: كان طويل الصلاة في الرخاء. قال: وإن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عشرة، وإذا صرعت وجد متكناً (3).

11- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن السدي، عن أبي مالك،

قال: ليبن يونس عليه السلام في بطن الموت أربعين يوماً (4).

(1) الزهد (111/11) ويني إسحاق، أربع علل: 1- سفيان بن وكيع بن الجراح، قال فيه المحفظ في التقيب: كان صدوقاً، إلا أنه يتيه بورقتة، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصحه فلم يقبل.

(2) سباق حديث. 2- جميع بن عروة وهو المجلية، وسماحة هو ابن سعيد السداسي، وهما ضعفاء. انظر: (التقيب وأصوله). 3- جهالة الرجل الذي حدث عنه الشمري.

(2) الزهد (111/11) ويني إسحاق، صحيح إلى مجاهد.

(3) الزهد (111/11) ويني إسحاق، صحيح إلى قتادة. أخرجه الطبري (673/1) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

(4) الزهد (111/11) ويني إسحاق، إلا أن إسمايل بن عبد الرحمن بن أبي كعبة السدي لم يدرك أبا ماكك الأشعري، رضي الله عنه. أخرجه الطبري (673/1) من طريق سفيان، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (73/2) والسياطي في الدين المنشور (127/7).
سورة الصافات 147-161
قوله تعالى: "أرسلنا إلى مائة ألف أو يزيدون"
12 - ثنا هاشم بن القاسم، ثنا صالح بن بشير، عن أبي عمران الجموشي، عن أبي الجلد قال: إن العذاب لما هبط على قوم يرون عليه السلام، فجعل يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم، فمشى ذرو الفضل منهم إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: إننا قد نزل بنا ما ترى، فعلمنا دعاء ندعو به عسى الله عز وجل أن يرفع عننا عقوبته، قال فقولوا: يا حي حين لا حي، يا حي محبوب الموتى، يا حي لا إله إلا أنت، فكشف الله عز وجل عنهم.

قوله تعالى: "فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفانتين إلا من هو صال الحليم"

(1) في المطبوع: "بشير، وهو خطأ. وهو صالح بن بشير العري، أبو بشير البصري، انظر: (تهذيب الكمال وموضوع).
(2) الزهد (14/119-115) وصالح بن بشير الراوي، قال فيه الخلف في التقرير: ضعيف. وأبو الجلد هو الجموشي وأسامة جبلان، ابن فروة وعليه: ابن أبي فروة، وثقة أحمد. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: (التاريخ الكبير 251، وجرح والتعديل 274/7، والثقات 119/6).
(3) العلل (149/1)، رقم 1968، واسناده صحيح إلى عمر بن عبد العزيز، وأخرجه أحمد.
سورة الصافات

14 - حدثنا محمد بن سلمة، أنا خصيف قال: قال عمر رضي الله عنه لفيحلاي: أمست تقر بالعلم؟ قال: بلى قال: فما تريد مع أن الله يقول:

«إنكم وما تعبدون ما أنت عليه بفاتنين إلا من هو صال الحليم».

15 - حدثنا إسحاق بن عياض، حدثني نافع بن مالك أبو إسحاق قال:

«إنكم وما تعبدون ما أنت عليه بفاتنين إلا من هو صال الحليم».

16 - قال عمر بن عبد العزيز: ويلهم يعني القدر - أما يقرأون هذه الآيات ما أنت عليه بفاتنين إلا من هو صال الحليم ويلهم أما يقرأون وقرأ حتى بلغ أولاً وصدق سبالتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندها لهم الفائزون».

= في السنة (22/21، رقم 436) ثنا ركح، ثنا عمر بن ذر، به، وأوردته السيوطي في الدر المثير (1347) بنحوه.

(1) هو عمر بن عبد العزيز.

(2) السنة (21، رقم 428/21، وخصيف صدوق سي، المنظ، خط بأخرى، انظر: التقرير وأصوله). وأوردته السيوطي في الدر المثير (1347) بنحوه.

(3) السنة (231/21، رقم 453، وإسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز. وانظر أحاديث القدرية التي ستأتي في تفسير الآية (69) من سورة التميم.

(4) سورة الصافات (173).

(5) السنة (22/4، رقم 9).
سورة الصافات ۱۶۷-۱۷۰
قوله تعالى { وإننا لحن الصافون }
حديث: { أقيموا صفوفكم - ثلاثة - والله لتعصمن صفوفكم أو ليخالفنا الله بين طليعكم.
تقدم في تفسير الآية (۱۶) من سورة المائدة.
قوله تعالى { فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المتذرين }
۱۷- ثنا روح، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قعاد، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة، قال: لما صنح نبي الله ﷺ خبر وقد أخذوا مساحيحهم وغدوا إلى حرثهم وأروضهم، فلما رأوا نبي الله ﷺ معه الجيش ركضا مدرين، فقال نبي الله ﷺ: { الله أكبر، الله أكبر، إننا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المتذرين }.
قوله تعالى { سبحان ربك رب العزة عما يصفون }
۱۸- سميت أبي رحمة الله يقول: أظن أنه استجيب في هذه الآية { سبحان ربك رب العزة عما يصفون } قال أبو حنيفة: هذا مخلوق.
قالوا له: هذا كفر. فاستباحه(۲).

(۱) المسند (۴۸/۴) واسناده صحيح. وأورد ابن كثير في تفسيره (۷/۴۱) وقال: لم يخرجوه من هذا وجه، وهو صحيح على شرط الشيخين. والأخير البخاري في صحيحه (رقم ۱۳۷۱) كتاب الصلاة :باب ما يذكر في الفتح، وفي مواضع أخرى كثيرة من صحيحه، وسما في صحيحه (رقم ۱۳۶۹) كتاب الجهاد :باب غزوة خيبر، من طريق إسماعيل بن عبارة، عن عبد العزيز بن سهيب، عن أنس بن مالك مرفوعاً به في قصة، وأورد السيوطي في الدر الممطر (۱۴/۱۳۹/۱۹). (۲) السنة (۱۹۲/۱)، رقم ۲۶۵، قال المحقق: لا يقال حكم بن طن.
تفسير سورة ص
آية 1-5
قوله تعالى: (ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشفق). النص يترجم حديثي سليمان
- عن يحيى بن عمارة، عن سفيان، عن جعفر بن عبيد قال: وسرى
أبو طالب فأتته قريش، وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند رأسه مقعد رجل
فقام أبو جهل فقعد فيه، فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا، قال: ما
شأن قومك يشكونك؟ قال: يا عم أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها
العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية، قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا
الله، فقاموا فقالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحداً؟ قال: ونزل 6 ص والقرآن
ذي الذكر فقرأ حتى بلغ 6 إن هذا لشيء عجاب).
2- ثنا أبو أسامة، ثنا الأعمش، ثنا عباذ فذكر نحوه. قال
الأشجعي: يحيى بن عبيد.

(1) المسند (227/1) و długi بن عمارة - عقب: ابن عبيد - قال: نبيه الحافظ في
التقريب: مقبول. وذكر ابن حبان في الثقات (76/5) فهوج حسن الحديث في المتبعة
والشراح. أخرجه الترمذي (رقم 2327) كتاب التفسير، باب: ابن سورة (ص) والطبري في
تفسيره (237/1) والحاكم (237/2) والبيهقي (188/9) من طريقة الأعمش، به
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، والحديث في المسند
(237/1): ثنا حبان بن أسامة، قال: سمعت الأعمش، قال: ثنا عباذ بن جعفر، عن سعيد
ابن جعفر، عن هو يحيى بن عمارة المتقدم. انظر: (المحقق الأشراف 198/196، 456،
رقم 5427، 5545، والتقيب وأصوله) وليس هو عباذ بن جعفر المتقدم في ثقات ابن حبان =
قوله تعالى: «وشدنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب» إلى قوله: «فظن داود أما فتناه فاستغفر ربه وخر راكبا وأتآب».


\[\text{انياجية} = 444/445\]

قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد، عن بعض أهله، عن ابن عباس. «فذكره مطولاً ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الحاكم في المستدرك (2/172)، والعباس بن عبد الله بن معبد ثقة. وقال الحاكم في التقريب: العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن بعض أهله يحتمل أن يكون عكرمة - وهو مولى ابن عباس - أو أبي عبد الله أو أبوه إنه يحتمل معبد. أمه قتلت: وتثلثمثين شاق. وصححه الحاكم على شرط مسلم. وأوافقهذهبية، وأوردته ابن كثير في تفسره (7/467) والسيوطي في الدر المنثور (7/146).»
فكيف يا رب وأنت حكم عدل، وأنت ديان الدين لا يتجاوز عنك ظلم طالم
كيف تغفر لي ظلامة الرجل؟ قال: فترك ما شاء الله، ثم أتاه ملك آخر
فقال: يا داود، إني رسول ربك إليك فإنه يقول لك إنك تأثنيت يوم القيامة
وأنت وابن صوريا تختصمان في فأقضى له عليك، ثم أسألها إياها فهنبها
لي ثم أعطيه من الجنة حتى يرضى ثم أعفها لك، قال: الآن أعلم يا رب
إنك قد غفرت لي (1)

24- حدثنا إسحاق ، ثنا أبوه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه
قال في السجود في (ص) : ليست من عزائم السجود، وقد رأيت
رسول الله ﷺ يسجد فيها (2)

25- حدثنا عفان ، ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا حميد ، قال:
حدثني بكر أنه أخبر أن أبي سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب (ص) قلمًا
بلغ إلى سجنتها ، قال : رأى الدوّة واللفم وكل شيء بحضرته انقلب
ساجداً. قال: فقصها على النبي ﷺ فلم يسأل بها بعد (3)

26- حدثنا إبراهيم بن خالد ، أخبره عمر بن عبد الرحمن ، قال:
سمعته وهب بن منبه يقول : إن داود ﷺ أصاب الذنب لم يطمط عينيه
قلم إلا مزوجاً بدموع عينيه ولم يشرب شربا إلا مزوجاً بدموع عينيه (4)

---
(1) الزهد (137/11) ورواية سبار بن حاتم عن جعفر بن سليمان الضبيعي منكرة. انظر
(2) المسند (1/226). أخرجه البيخاري في صحيحه والدارمي. وقد خرجت في مرويات الدارمي في التفسير.
(3) المسند (7/61-3) وسنده صحيح. والحديث في المسند (7/642). من طريق حمزة، به
وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/72) وقال: تفرد به أحمد.
(4) الزهد (136/11) وسنده صحيح إلى وهب بن منبه.
سورة ص 25

قوله تعالى ‏٢٥‏: ... وإن له عندها لزلقت وحسن مaber

ጥ- ثنا يحيى بن آدم، ثنا فضيل، عن عطية، عن أبي سعيد

قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة

وأقربهم منا مجلساً إمام عادل، وإن أغبي الناس إلى الله يوم القيامة

وأشده عذاباً إمام جائز".)

٢٦- ثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا أبو بكر، يعني ابن

عياش، عن إدريس بن وهب بن مئه، حدثني أبي، قال: كان لسليمان

ابن داود عليه السلام ألف بيت أعلاها قوارير وأسفلها حديد، فرك الريح

يوماً فمر بحراث فنظر إليه الحراث فقال: لقد أورتي آل داود ملكاً عظيماً

فحملت الريح كلامه فألقته في أذن سليمان عليه السلام قال: فنزل حتى

أتي الحراث فقال: إنني سمعت قولك وإنما مشيت إليك لنذا تمنين ما لا

تقدر عليه، لتسبيحة واحدة يقبلها الله عز وجل خير ما أورتي آل داود. فقال

الحراث: أذهب الله هلك كما أذهبت همي.

١) المسند (٢٧/٣٢) وعطية هو ابن سعد الصوفي وهو ضعيف. انظر: (التقريب وأصوله).

٢) الزهد (١٤٣/١) وادريس بن وهب بن منبه توجه الخلفاء في التعميل ولم يذكر فيه جراح ولا

تمديلاً. وجماع أنه هو إدريس بن سمان الصنعاني ابن أخت وهب بن منبه وهو من رجال الشرفاء.

وقال فيه الخلف من التمرين: مقبول.
قوله تعالى: "أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحين في الأرض أم تحمل المنافقين كالنجار؟"

27- حدثني سيبى، حدثني جعفر. قال: سمعت مالكًا ولا هذا الآية. أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحين في الأرض أم تحمل المنافقين كالنجار؟ يقول مالك: تعال هد شت فنهر ريح العشرة سنة.

قوله تعالى: "إذ عرض عليه بالعشي الصفائف الجياد. فقال إن أحببت حب الخير عن ذكر أبي حتى توارت بالخشاب.

حديث: "الميل مسجد في نواصيها الخير..." الحديث.

تقدم في تفسير الآية (260) من سورة الأنفال.

28- فطفق مسجناً بالسوق والأعمال. قال: ضرب أعناقها(11). قوله تعالى: "قال رب اغفر لي وذهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح....".

29- ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة. عن محمد بن زياد. عن أبي هريرة. عن النبي ﷺ قال: "إن عفريتا من الجن تقلت عليهم البارحة لبقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فذعن(3) وأردت أن أربطه إلى جنب سارية.

---

(1) الزهد (ص 387 - طبيعة الريان) ومالك هو ابن دينار. ورواية سيبى بن حاتم عن جعفر بن سليمان الصغير منكرة. انظر: (البزاز 264-264، وتهذيب الكمال 565/1).
(2) بيان المواقع (123/1).
(3) في الطبري: "فذعن(3) وهو خطأ. ومنع فذعن(3) فذعن(2).
سورة ص 36-37

من سواري المسجد حتى تصبحوا فتتنظرنا إليه ككلكم أجمعون. قال:
فذكرت دعوة أختي سليمان في حب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي.
قال: فرده خاشعًا .

36- ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عمر بن راشد اليمامي، قال: ثنا
إباس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي، عن أبيه، قال: ما سمعت رسول الله
عججب مستقبل دعا، إلا استفتحه بهبان ربي الأعلى العلي الوهاب .

37- ثنا معاوية بن عمرو، ثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق
الفرزجي، ثنا الأوزاعي، ثنا ربيعة بن يزيد، عن عبد الله الدليمي، عن
عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: سمعت رسول الله يبكر يقول: إن سليمان بن
دأود عليه السلام، سأل الله ثلاثنا فأعطاه اثنتين، ونحن نرجو أن تكون له
الثالثة. فسأله حكماً صادق حكمة فأعطاه إيهام، وسأله ملكاً لا ينبغي
لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أبا رجل جر من بينه لا يريد إلا الصلاة في

(1) المسند (6298/3). آخر جه البخاري في صحيحه (رقمه 6808) كتاب التفسير: تفسير سورة
ص. باب: حب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي .وعليها في مرايع أخرى من صحيحه،
ومسلم في صحيحه (رقمه 641 وما بعده) كتاب المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثواب
الصلاة . من طرق عن شعبة . به. وأوردته ابن كثير في تفسيره . (87/3).

(2) المسند (6298/4). آخر جه ابن أبي شيبة في المصنف (476/10) والطبراني في الكبير
(70/7). رقم 6932. واحدثه (698/10) من طريق عمر بن راشد، به. وصححه الحاكمة
واللهقه الذيب. وقال الباهي: رواه أحمد والطبراني بنحوه، وفيه عمر بن راشد اليمامي، وثقة غير
واحد، وبنيجاح رجل صحيح. انظر: (مجاهد الزوايده 106). بنيه عمر بن راشد
اليمامي ضمته أحمد والبخاري وابن معين والنسائي والباز والدارقطني وغيرهم. واتهمه ابن حبان
بالواضح. وقال الباجي: ليس به بأس. انظر: (تهذيب التلميذ 447/7). وأوردته ابن كثير
في تفسيره (78/7).
سورة ص ٢٥-٣٨

هذا المسجد - خرج من خطيته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه(١).


٣٨- ثنا الأعشش، عن خشمة قال: أتى ملك الموت سليمان عليه السلام وكان له صديقا، فقال له سليمان: مالك تأتي أهل البيت فتقبضهم جميعا وتدع أهل البيت إلى جنبهم لا تقبض منهم أحدا، قال: ما أنا بأعلم بما أقبض منك، إذا أكون تحت العرش فيلقه إلى صكاك (أي أوارم مكتوبة، مفردة صك) فيها أسما(٣).

(١) الزهد (١٤٨/١) واللند (١٧٦/٢) في حديث طويل، وإسناده صحيح. أخرجه ابن ماجه في سنته (رقم ١٦٨) كتاب الأمام: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس والنسائي في سنته (١٣٢/٢) من طريق عبد الله بن فيدر، واللند (١٧٦/٧) مفهوما.

(٢) الزهد (١٤٧/١) وشهر بن حوشب قال فيه المفسر في التفسير: صدوق كبير الإرسال والأوهام.

(٣) الزهد (١٤٧/١) وإسناده صحيح إلى خشمة.
سورة الصدق 35-36

سليمان بن داود عليه السلام لابنه: أي بني ما أقيح الخطيئة مع المسكنة، وأقيح الصلالة مع الهدى، وأقيح كذا وكذا، وأقيح من ذلك رجل كان عابداً فترك عبادة بره.

حدث أبي هريرة: قال سليمان بن داود: لأول من الليلة بينة امرأة... الحديث.

تقدم في تفسير الآية (36) من سورة الكهف.

قوله تعالى ﴿أنى مسني الشيطان بنصب وعداب﴾

36- ثنا عبد الصمد، ثنا أبى هلال (محمد بن سليم الراسي)، ثنا بكر قال: لما عفت الله رجل عن أبوب عليه السلام أمطر عليه جراداً من ذهب، قال: فجعل يلتقط، قال: فنودى يا أبوب ألم أذتك؟ ألم تشبع؟ قال: يا رب ومن يشعر من فضلك.

(1) الزهد (147/11) واسناده حسن إلى بحث بن أبي كثير.
(2) الزهد (147/11) راين عطاء اسمه عمر، وهو ثقة. وعطاء هو ابن أبي الخوار: بخت المكي.
(3) في الطبري (سليمان) وهو خطاً. انظر: (الفقه) وأصوله.
(4) الزهد (111/11) واسناده حسن إلى بكر بن عبد الله المزني.
سورة ص: 44-41

37- ثنا عفان، ثنا المبارك بن فضالة، قال: سمعت الحسن يقول:
كان أبواب عليه السلام كلما أصابته مصيبة قال: اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت، مهما تبقى نفسي أحمده على حسب بلائق أقوله تعالى: "وَخَذِبِيدِكَضَغْثَاءٍ فَاضْرِبْ بِهَ..."

38- ثنا أب المغيرة، أخبرنا صفران، أخبرنا عبد الرحمن بن جبير قال: لما أتتلي أبواب النبي ﷺ بماليه ولده وجسدته طرح في المزيلة، جعلت أمرأته تخرج تكسب عليه ما تطعمه. فحصد الشيطان ذلك وكان يأتي أصحاب الخبيز والشيواء الذين كانوا يتصدرون عليها فيقول: أطردوا هذى المرأة التي تغشاك، فإنها تعالج صاحبها وتلمسه بيدها، فالناس يقتذرون طعامكم من أجلها، إنها تأتيكم وتفشاك، فجعلوا لا يذرونها منهم ويقولون: تحاعدي عنا ونحن نطعمك ولا تقرينا. فأخبرت أبواب بذلك فحما الله عز وجل على ذلك. فكان يلقاها إذا خرجت كالمتحزون بما لقي أبواب فيقول: يغ صاحبك، وأبي إلا ما أبي، فوالله لو كمل بكلمة لكشف عنه كل ضر ورجع إليه ماليه ولده. فتخرج أبواب عليه السلام بذلك فيقول لها: لقيك عذب الله فلتقن هذا الكلام. لما أعطانا الله عز وجل المال والولد أمنا به، وإذا قبض الذي له تكره به، لتن أئماني الله عز وجل من مرسي هذا لأجل ذلك مائة جائزة. قال: فذكر قال الله عز وجل: "وَخَذِبِيدِكَضَغْثَاءٍ فَاضْرِبْ بِهَ..." (1) يعني بالضغث القبضة من المكانس (2).

---

(1) الزهد (111/1) بإسناد صحيح إلى الحسن البصري. وأورده السبويطي في الدير المنشور (4/1977).

(2) الزهد (111/1) بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن جبير. وأورده السبويطي في الدير المنشور (4/1977).
39- حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن ابن أبي قنال: قال داود نبي الله ﷺ: كان أبيب أصبر الناس، وأجمل الناس، وأكثمه للغيظ.

قوله تعالى: «إنا أخلصناهم بخالصة ذكري الدار»

1- أخلصناهم بخالصة ذكري الدار قال: أخلصوا بذكر الآخيرة.

قوله تعالى: «جنتا عدن مفتحة لهم الأبرواب»

حديث أبي موسى الأشجعي: «جنتا الفردوس أربع: تثنان من ذهب» الحديث.

سيأتي في تفسير الآية (46) من سورة الرحم.

قوله تعالى: «وآخر من شكله أزواج»

41- حدثنا حسن بن محمد، حدثنا ابن أبي ذبى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا الميت تحضر الملائكة إذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجها أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرج حميدة وأبشر روح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج، ثم يعرج

المشتر (194/7).

1- الزهد (112/7) ورجاءه ثقات إلا أن أبي إسحاق السبيعي مدلس وقد عمن. وانظر بقية الأحاديث في زهد أبيب عليه السلام في سورة الأنبياء (34).

2- بنات الفوائد (194/7).

3- حسن، من أطرف المند (210/2) وهو الصواب، فما في المطبوع وحسن، فخطأ.

انظر: (مناقب الإمام أحمد ص 37، وتغذيب الكمال وفروعه).

71
سورة ص 58-62

بها إلى السماء فيستفتح لها. فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون:
مرجعاً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، دخلي حميدة وأبشري بروح
وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها حتي ينتهي بها إلى
السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: أخرجي
أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرج ذميمة وأبشري
بحميم وغساس وآخر من شكله أزواجه، فلا يزال حتى يخرج، ثم يخرج بها
إلى السماء. فيستفتح لها. فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا
مرجعاً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح
لك أبوب السماء. فترسل من السماء ثم تصبر إلى القدر. فيجلس
الرجل الصالح فيقال له مثلاً ما قبل له في الحديث الأول، ويجلس الرجل
السوء فيقال له مثلاً ما قبل في الحديث الأول.

قوله تعالى: {ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار}
42- فتئتنا المطلب بن زياد، فتئنا ليث، عن مjahاد في قوله عز وجل
{ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار} قال: يقول أبو جهل في
النار: أين عمر ابن يلالة؟(2).

(1) المسند (396/82) وإسناده صحيح. أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم 3762) كتاب
الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له، والنسائي في تفسيره (رقم 487) عن طريق ابن أبي
ذئب في الحديث في المسند (4/288، 296، 316، 297) عن حديث البراء بن عازب
مرفوعاً، نسخه.
(2) فضل الصحبة (88/160، رقم 182)، وليث هو ابن أبي سليم بن زنيم قال فيه الحافظ في
التقريب: صدره احترس جداً ولم يتميز حديثه فترك. أخرجه الطبري في تفسيره
(181/248، 249)، وليث هو ابن كسيري في تفسيره (7/7) والسروطي في
الدر المنثور (201/2).
قوله تعالى: «إني بعثني إلي إلا أنا أنا نذير مبين»


(1) المسند (5/44/3) وإسناده صحيح. آخرجه الترمذي (رقم 2735) كتاب التفسير، باب = 43
سورة ص 31-42
قوله تعالى: "إذ قال ربك للملائكة: إنني خلق بشرًا من طين فإذا
سوته..."

حديث أبي هريرة: "احتج أدم وموسى ..." الحديث.
تقدم في تفسير الآية (122) من سورة طه.
44- وقرىء عليه: "خلقت بسدي" قال: مشددة مخالفّة على
الجميلة (1).

قوله تعالى: "قل ما أسأل لكم عليه من أجر وما أنا من المتكفلين"
55- حدثنا وكيع وابن ثور قالا: حدثنا الأعمش، عن أبي الضحى،
عن مسروق، قال: بينا رجل يحدث في المسجد الأعظم قال: إذا كان يوم
القيامة نزل دخان من السماء فأخذ بأسماع النافئين وأبحرارهم وأخذ
المؤمنين منه كهيئة الزكام قال مسروق: فدخلت على عبد الله فذكرت ذلك
له، وكان متكتأ فاستويا جالسا فأنشأ بحدث فقال: يا أبا الناس من نزل
منكم عن علم هو عنده فليقل به فإن لم يكن عنده فليقل: الله أعلم فإن
العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم إن هو عز وجل قال لنبيه ﷺ: "قل ما
 أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكفلين" إن قريشًا ما غلبوه النبي ﷺ
واستعسوا عليه قال: لله أعين عليهم يسمع كسمع يوسف. قال: فأخذتهم
سنة أكلوا فيها العظام والملعنة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وما
بين السماء كهيئة الدخان من المجموع فقالوا: "رنا اكتشف عينا العذاب إنا

(1) ينائع الفرائد (3/1990) (2) 71/2007 (3) 3/2012 (4)
سورة ص ٨٩
مؤمنون قال: فقيل له إننا إن كشفنا عنهم عادوا قدنا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى: "فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين" إلى قوله: "يوم نبطش البطشة الكبرى إذا منتممون" قال ابن غير في حديثه: فقال عبد الله: فلو كان يوم القيامة ما كشف عنهم (١).

(١) المستند (١٣٦/٤، رقم ٤١٥) . أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٤٠٠٩) كتاب التفسير .

تفسير سورة ص: باب "وما أنا من المشركين" ومسلم في صحيحه (رقم ٤٩٨) . وما بعده .

كتاب صفات المنافقين: باب الدخان، من طريق الأعشى . وأورد ابن كثير في تفسيره (١٣٣/٧) والسياطي في الدر المثير (٧٧/٢) .
تفسير سورة الزمر

آية 9

قوله تعالى: «أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما...»

46- قال الإمام أحمد: كتب إليَّ أبو توبة الربيع بن نافع، قال:
فنا الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثير
بن مرة، عن قيم الداري، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة آية في
ليلة كتب له قنوت ليلة» (1).

قوله تعالى: «لكن الذين آتوا بهم غرف من فوقها غرف مبنية تحجري
من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد»

حديث أبي هريرة: «قلنا يا رسول الله، إذا إذا رأيناك رقت قلوبنا
وكتا من أهل الآخرة» الحديث.

تقدم في سورة التوبة، آية (120).

حديث: «إن في الجنة لغرفة برى ظاهرها من باطنها، وباطنها من
ظاهرها. أعدها الله من أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام،
وصلى والناس نباه». 

تقدم في سورة التوبة، آية (72).

(1) المسند (10/64) وإسناده جيد، أخرجه الدارمي (2/64) من طريق زيد بن واقد، به:
وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير، وأوردته ابن كثير في تفسيره (2/79).
سورة الزمر ٣١-٣٢

حديث: «إن أهل الجنة ليستزرون الغرفة في الجنة ...»

المؤلف: محمد بن عمر بن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب

الحديث: تقدم في سورة التوبة، آية (٢٢).

قوله تعالى: «إبنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ريكم تختصمون»

٤٧- ثنا ابن غير، ثنا محمد، يعني ابن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام، قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله ﷺ، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ريكم تختصمون.

قال الزبير: أي رسول الله ﷺ، أيكرون علينا ما كان بيتننا في الدنيا مع خواص الذئب، قال: نعم ليكررون علينا حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه، فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد.

٤٨- حدثنا سفيان، عن محمد بن عمر، عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب، عن ابن الزبير، عن الزبير رضي الله عنه، قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ريكم تختصمون.


(١) المسند (١٧٦/١، رقم ١٤٣٤) وإسناده حسن. أخرجه الترمذي (رقم ٢٣٣) كتاب التفسير.

(٢) صحيح. وأوردته ابن كثير في تفسيره (٧٧/١٧) والسيوطي في الدر المنثور (١٢٦٧/٧).

(٣) سورة التكاثر (٨).

(٤) المسند (١٧٨/١، رقم ١٤٠٥) وإسناده حسن. أخرجه الترمذي (رقم ٣٣٥٦) كتاب =

٧٧
سورة الزمر

49- ثنا قتيبة، ثنا ابن لهيعة، عن أبي عطاء، عن عقية بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: "أول خمسين يوم القيامة جاران".(1)

50- ثنا يحيى بن إسحاق، قال: أنا ابن لهيعة، عن دراج أبي السمح، عن ابن(2) حجيرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا والذي نفسي بيده، ليختصم كل شيء، يوم القيامة حتى الشطان فيما انطحتنا".(3)

(1) التفسير: ياب ومن سورة التكاثر، وابن ماجه في سنته (رقم 619) كتاب الزهد: باب معيشة أصحاب النبي ﷺ من طريق محمد بن عمر عن عقية، به. وقال الترمذي: حديث حسن. وأورد ابن كثير في تفسيره (88/7) والسيبطي في الدر المثير (277/7).
(2) البخاري (156/4) وعبد الله بن لهيعة صدوق اختلاط بعد احترام كتبه رواية قتيبة بن سعيد عنه بعد الاختلاط. أنظر: (التقريب وأصوله). وأبو عطاء هو حي بن يبيع بن بويح بن عبد الله، وهو ثقة. أخرجه الطبراني في الكبير (95/1) من طريق قتيبة بن سعيد، به. وحسن الهشمي سنده. أنظر: (الجمع 169/1). وأخرج الطبراني في الكبير (177/1): ثنا أبو الزنابي وصح بن الفرج (256/1) ثنا يحيى بن سليمان الجهني، ثنا ابن رهب، ثنا أخيري عمر بن الحارث، عن أبي عطاء، به. وإسناده حسن لأجل يحيى بن سليمان فهو حسن الحديث وقال الهشمي: رجاله حسن الصحيح غير أبي عطاء وهو ثقة. أنظر: (مجمع الزوائد 8/170). وأورد ابن كثير في تفسيره (88/7) والسيبطي في الدر المثير (277/7) وحسن السبطي سنده.

(3) البخاري (126/2) وابن لهيعة حسن الحديث في التابعين والشافعية. والنحاة في المسند (126/2) من طريق ابن لهيعة، ثنا دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد مرفوعاً. ببه. وفي رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيف. أنظر: (التقريب وأصوله). وابن لهيعة قد علمنا حاله

(4) البخاري (126/2) وابن لهيعة حسن الحديث في السند (117/8): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سليمان، عن منذر الثوري، عن عائشة، عن أبي ذر مرفوعاً نحوه. وإسناده صحيح لولا جملة شهير منن ب.
سورة الزمر

قوله تعالى { الله يتو في النفس حين موتها والتي لم تلت في منامها
فينسك التي قضى عليها الزمان ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في
ذلك آيات لقوم يتفكرون },

51- ثنا يزيد، أنا عبد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة،
عن النبي ﷺ قال: { إذا أرى أحدهكم إلى فراشه فليقف بداخلة إزاءه فإنه
لا يدري ما حدث رديه، وإذا وضع جنبيه فقله: باسمك اللهم ومضت
جنبي ويلك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاعفني لها وإن أرسلتها
فاحفظها يا حفظ به عبادك الصالحين } \( ^{111} \).

52- ثنا سفيان بن النعمان، ثنا هشيم، أنا(1) الحضين بن عبدالله،
ثنا عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، عن أبيه أبي قتادة، قال: سننا مع
رسول الله ﷺ ونحن في سفر ذات ليلة فقلنا: يا رسول الله، لو عرست لنا
فقال: { إن أخطئ أن تناموا عن الصلاة فمن يوقتنا للصلاة } فقلنا بلأل:
أنا يا رسول الله. قال: فرس فبالقوم، فاضطجعتنا، واستند بلال إلى راحلته

= على الثوري. وسليمان هو الأحصي. فأخفده حسن بجموع طرقه والله أعلم. وأورد، ابن كثير
في تفسير (77/7) والسروي في الدر المنثور (2277/7) وحسن السروي سنه
(1) المسند (249/2). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 620) كتاب الدعوات: باب (116) و
(رقم 7293) كتاب التوحيد: باب السؤال بسماء الله تعالى والاستماع بها، ومسلم في
صحيحه (رقم 2714) وما بعده من طرق من سعيد المقبري، به. والحديث في المسند
(2) 427/427-428) من طريق سعيد المقبري، به. وأورد السروي في الدر المنثور
(2277/7).

(1) في الطبع: "ابن الحضين بن عبد الرحمن" بزيادة "ابن" وهي مفهومة. وهو حسن بن
عبد الرحمن السلمي. انظر (تهذيب الكمال وغيره).
سورة الزمر ٤٦-٤٧
فغلبته عيناه، واستيقظ رسول الله ﷺ وطغى حجاب الشمس فقال: «يا بلال أين ما قلت لنا؟!» قلت: يا رسول الله ﷺ والذي يبعثك بالحق ما ألمثت علي نزمة مثلها فقال ﷺ: «إن الله ﷺ عز وجل قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء». ثم أمرهم فانتشروا لاحتهم وتوضاً فارتفعت الشمس فصلت بهم الفجر.

قوله تعالى ﷺ: «قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنتم تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.»

٣٥ - ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا سهيل بن أبي صالح.
وعبد الله بن عثمان بن خطيب، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنني أشهد أن لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك فإنك إن تكلت إلى نفسي تقرني من الشر وتباعدني من الخير، وإنني لا أثق إلا برحمةك فاجعل لي عندك عهدًا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنا قال الله ﷺ ملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهدًا فأوفوه إياه. فведения الله الجنة.»

(١) المسند (٥/٣٧٠). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٩٥) كتاب مواقيت الصلاة: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، من طريق حسين بن عبد الرحمن السلمي، به وأوردته السيوطي في القدر المنشور (١٢٣٦/٢٣). (٢) المسند (٤١٨/١). ورجاله ثقات إلا أن رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمه عبد الله بن مسعود مرسولة. انظر: (تذكير النهيبي) ١٧٦١-١٧٣٧، والحديث الآتي يعداد شاهد صحيح له، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٩٦/٧) وقال: انفرد به الإمام أحمد. 

٣٠
سورة الزمر : 46-55
قال سهيل : فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عمونا أخبر بكذا وكذا. قال : ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خبرها.
54 نحاس، ثنا ابن لهيعة، ثنا حيي بن عبد الله أن أيما عبد الرحمن المجلح حدثه قال : أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقلت : كان رسول الله ﷺ يعلمنا يقول : و اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحده لا شريك له وأن محمد عبدي ورسولك والملاكية يشهدون، أعوذ بكم من الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقترف على نفسِي إثمًا أو أجره على مسلم».
قال أبو عبد الرحمن : كان رسول الله ﷺ يعلمنا عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام.
قوله تعالى : قل يا عبادي الذين أسركوا على أنفسهم لا تقطروا من رحمة الله ...
55 ثنا يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن شهير

(1) المسند (2/171) وعبد الله بن لهيعة حسن الحديث في المتلاعبات والشراح. والحديث في المسند (196/2) : ثنا خلف بن الوليد، ثنا ابن عياش، عن محمد بن زياد الأشهري، عن أبي راشد الليثي قال : أتى عبد الله بن عمرو بعدكم نحوه. راينا جيد، فإن محمد بن زياد حمسي وهو ثقة، وإسحاق بن عياش الخصي ثقة في روايته عن أهل بلده. والحديث في المسند (1/41) : ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شيبان، عن ليث، عن مجاهد، قال : قال أبو بكر الصديق : فذكر نحه مرفوعا. عليه بن أي سليم حسن الحديث في المتلاعبات والشراح، ومجاهد لم يذكر أبا بكر رضي الله عنه. فالأحاديث صحيح بها عليه. وأورد ابن كثير في تفسيره.

(2/95-96) وقال : انفرد به أحمد.
سورة الزمر

ابن حشوب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنه عمل غير صالح" (1) وسمعته يقرأ: "يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطعوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا" ولا يبالي: "إنه هو الغفور الرحيم" (2).


(1) سورة هود (146).

(2) المسند (642/7) وغيره بن حشوب قال فيه الخالق في التصوير: صدر كعبر الإرسال والأعوان. أخرجه الترمذي (رقم 3437) كتاب التفسير: باب ومن سورة الزمر، من طريق حماد ابن سلسة، بـ. وقال الترمذي: حديث همود غريب لا تعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حشوب. وأورد له ابن كثير في تفسيره (789/7) والسويطي في الدر المنثور (727/7).

(3) المسند (169). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1435) كتاب الجنائز: باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، و (رقم 7487) كتاب التوحيد: باب كلام الله مع جبريل ونداء الله الملائكة، وصلى في الإيام (رقم 94) كتاب الإيام: باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، من طريق واصلا الأحبب، بـ. وحديث في المسند (1288) من طريق واصلا الأحبب، بـ. و (828/6) عن محمد بن جبريل مرفوعاً بـ. و (49/5) عن أبي الأردن مرفوعاً بـ. وقد خرجته واستقصيت طرقه في كتاب النهاء لابن فضيل الضبي (رقم 13) - بتحقيقية -.
سورة الزمر

75 - ثنا حسن وحجاج قالا: ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو قبيل قال:
سمعت أبا عبد الرحمن الفراي يقول: قال حجاج: عن أبي قبيل: حدثني
أبى عبد الرحمن الجبلاني، أنه سمع ثريان مولى رسول الله ﷺ يقول: سمعت
رسول الله ﷺ يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذا الآية 89 يا
عبادي الذين أسركم على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر
الذنوب جميعا إن هو الغفور الرحيم» فقال رجل: يا رسول الله فمن
أشرك؟ فسكت النبي ﷺ ثم قال: «ألا و(1) من أشرك 88 ثلاث مرات.
76 - ثنا سريج بن النعمان، ثنا نوح بن قيس، عن أشمه بن جابر
الخزاعي، عن مكحول، عن عمرو بن عبيدة، قال: جاء رجل إلى النبي
عجّ شيخ كبير يدّعم على عصا له، وقال: يا رسول الله ﷺ، إن لي غدرات
وقف تفهر في لي؟ قال: «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال:
بلى وأشهد أنك رسول الله ﷺ. قال: قد غفر لك غدراتك وفجراتك» 89.

(1) زدت الوار من تفسير ابن كثير ومصادر الترجم، والدر المنثور.
(2) المسند (77/9) وأبو عبد الرحمن الجبلاني ترجمه البخاري في تاريخه (51/9) وابن أبي
خاتم في الجرح والتعديل (10/9) والحافظ في الترميم (ص 372) ولم يذكرها فيه جرجاً ولا
تمديلاً، وبعد الله، إن لهيعة صدوق اختلط عند اعتراق كتبه، ورواية حسن بن مرسي وحجاج عنه
بعد الاعتقاد. انظر: (التقرير وأصول). آخره الطبري في تفسيره (27/16) من طريق
حجاج، به. وتصحف فيه (أبو قبيل إلى أبو قبيل) و (الجبلاني إلى الجبلاني). وأورده ابن
كثير في تفسيره (97/67) والسيوطي في الدرالشجر (137/7). وقال ابن كثير: تفرد به
أحمد.
(3) المسند (385/6) ووجه نفاق إلا أن مكحولاً لم يدرك عمرو بن عبيدة، وأورده ابن كثير
في تفسيره (98/7) وقال: تفرد به أحمد.
سورة الزمر


60- ثنا إسحاق بن عيسى، حدثني لبث، حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز، عن أبي صرمة، عن أبي أبوب الأنصاري أنه قال حين حضرته الوافاة: قد كنت كنت عنكم شيئاً سمعته من رسول الله ﷺ يقول: «لولا أنكم تذئبون خلق الله تبارك وتعالى قوماً يذنبون فيغفر لهم» (2).

(1) في المطبوع: (أُخْشِن) وهو خطأ. انظر: (التاريخ الكبير 2/65، وتعجيل المنظمة 202).
(2) المسند (3/238/3) وأخشن السدوسي ترجه البخاري في تاريخه (2/65/2) وأبو هامات في الجرح والتعديل (2/467/2) ولم يرد في جرباً ولا تنديلاً وذكر ابن حبان في الشقات (1/4) وقال الحنفية: مجهول. انظر: (التعجيل 221). أخرجه البخاري في تاريخه (2/65/2) وأبو بكر في مسنده (7/237-238). رقم 626 من طريق عبد المؤمن بن عبيد الله، وبه. وقال البخاري: رواه أحمد وأبو بكر بن زيد بن ثابت. انظر: (مجمع الرواية 1/71). وأخرج مسلم في صحيحه (رقم 2749) كتاب الصرد: باب سقوط الذنب بالاستغفار، عن أبي هريرة مردوخاً نحوه. وأوردوه ابن كثير في تفسيره (199/27) وقال: تفرد به أحمد وأبو بكر السيوطي في القدر المثير (238/7) وعزاء لأحمد وأبو بكر بن القيم.
(3) المسند (4/214/3). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 2748) كتاب الصرد: باب سقوط الذنب بالاستغفار. توبة، من طريق ليو بن سعد، به. وأوردوه ابن كثير في تفسيره (238/7). (4) والسروطي في القدر المثير (7/100).
سورة الزمر

66- ثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، قال: ثنا يحيى بن عمرو بن
مالك النكروي، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي الزواء، عن ابن عباس،
قال: قال رسول الله ﷺ: "كفارة الذنوب الندماء" (1).
وقال رسول الله ﷺ: "لو لم تذنبوا لجزاء الله عز وجل بقوم يذنبون
ليغفر لهم" (2).

67- أخبرنا هاشم، أخبرنا صالح، عن أبي عمران الجزولي، عن
أبي الجلد: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود
أنذر عبادي الصديقين فلا يعجلون بأنفسهم ولا يتكلمن على أعمالهم، فإنه
ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلية وعذبته من غير أن
أظلمه، ومسر الخاطئين أنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأتجارز عنه (3).

(1) المستند (188/1) وبيهي بن عمرو بن مالك النكروي: ضعيف أنظر: (التقريب وأصوله).
(2) المستند (189/1) وبيهي بن عمرو بن مالك النكروي: ضعيف. أنظر: (التقريب وأصوله).
(3) الزهد (138/1) وصالح هو ابن يشير المري وهو ضعيف. أنظر: (التقريب وأصوله).
سورة الزمر 56-57

قوله تعالى: "أبى قولك نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساقرين أو قوللو أن الله هداني لكنت من المتقين ..."

126-57-83، قسلة، لقينب أبا بكر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كل أهل النار برى مقعده من الجنة فقولوا: لو أن الله هداني، فيكون عليهم حسرة"، قال: "وكل أهل الجنة برى مقعده من النار فقولوا: لولا أن الله هداني". قال: "فيكون له شكرًا (1)".

قوله تعالى: "ويوم القيامة ترى الذين كنزوا على الله ووجههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين".

126-84، تثنى يحيى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعبان، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: "يحشر المتكبرون يوم القيامة أعمال الذر في صور الناس يعلونهم كل شيء من الصغر حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: "بُرِّنَّس، فتعلو نار الأنبار يسقون من طينة الحبال عصارة أهل النار" (2).

(1) المنسد (26/7) وإسناده حسن. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، كما في تفسير ابن كثير (22/7) - والنسائي في تفسيره (3/4) والحاكم (3/4) والبيهقي في البحت والتنشیر (1269) من طريق أبي بكر بن عياش، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(2) أورده ابن كثير في تفسيره (3/4) والسيوطي في البحت والتنشیر (1269/7) وإسناده حسن، أخرجه الترمذي (3/7) كتاب صفقة القيامة، باب (47) - من طريق ابن كثير (3/7) - كما في تفسير ابن كثير (3/7). وأوردته ابن كثير في تفسيره (3/4) والسيوطي في البحت والتنشیر (1269/7).
سورة الزمر

قوله تعالى (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات..)

65- ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: ثنا ابن المبارك. وعن
ابن إسحاق قال: أنا عبد الله، عن عنبيسة بن سعيد، عن حبيب بن أبي
عمرة، عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أندري ما سعة جهنم؟ قلت: لا
قال: أجل والله ما تدري إن بين شمحة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين
خريفاً تحري فيها أودية القبح والدم. قلت: أنهاراً؟ قال: لا بل أودية.
ثم قال: أندري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل والله ما تدري
حدثني عائشة أنها سألت رسول الله ﷺ عن قوله (والأرض جميعاً قبضته)
يوم القيامة والسماوات مطويات بُصينه ؟ فأتي الناس يومئذ يا رسول الله؟
قال: هم على جسر جهنم (1).

66- حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك، عن يونس،
عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسبح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:
قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطرى السماء بُصينه ثم يقول: أنا
الملك أول ملوك الأرض (2).

(1) المسند (2/166) واسناده صحيح. أخرجه الترمذي (رقم 3461) كتاب التفسير: باب ومن
سورة الزمر، والطبري في تفسيره (248/36) والحاكم (2/436) من طريق عنبسة بن سعيد،
به. وصححه الحاكمة. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأوردته
السيوطي في الدر المنثور (7/247).

(2) المسند (2/376/380) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 519) كتاب الرقاق: باب
يقبض الله الأرض يوم القيامة. و (رقم 7382) كتاب التوحيد: باب قوله تعالى (ملك الناس)
ومسلم في صحيحه (رقم 2787) كتاب صفات المنافقين: باب صفقة القيامة والجنة والنار،
وأثنان ماجه في سنده (رقم 192) المقدمة: باب فيما أتكرت الجهمية، عن طريق يونس =

37
سورة الزمر

٦٧- ثنا أبو معاوية، ثنا الأعشى، عن إبراهيم، عن علقة، عن
عبد الله، قال: جاء رجل إلى النبي تسأل من أهل الكتاب فقال: يا أبا
القاسم، أبلغ أن الله عز وجل يحمل الخلق على أصحاب والسماوات على
أشياء والأرضين على أصبع، والشجرة على أصبع، والزناد على أصبع؟
فغضب النبي تسأل حتى بدت نواذبه، فأنزل الله عز وجل: وما قدروا الله حق
قدرهم...؟» الآية (١).

٦٨- ثنا يونس، ثنا شيبان، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم،
عن عبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر إلى رسول الله
عندها فقال: يا محمد، أو برسول الله، إن الله عز وجل يوم القيامة يحمل
السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع،
والشجر على أصبع، والماء والرثى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع
يؤتيه فيقول: أنا الملك، قال: فغضب رسول الله حتى بدت نواذبه
تصديقا لقول الخبر ثم تقرأ: وما قدروا الله حق قدره وأرض جميعا قبضته
يوم القيامة...؟» إلى آخر الآية (٢).

= ابن يزيد الأبليلي، يه. وأورد، ابن كسير في تفسير، (٥٧/٧) والسيوطي في الدر المنشور
(٢٤٦/٧).

(١) المسند (٢٧٨/١)، رقم ٣٥٠. أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٦) كتاب التوحيد:
باب قوله تعالى: «ما خلقته بيدي» (٨٥٦) باب قوله تعالى: «إن الله يسك السماوات
والأرض أن تزول»، ومسلم في صحيحه (٧٤/٤) بعد رقم (٢٨٨). كتاب صفات الحواملين
وأحفامهم: باب صفة القيادة والجنابة والنار، من طريق الأعشى، يه. وأورد، ابن كشير في
تفسيره (٥٧/٧) والسيوطي في الدر المنشور (٢٤٦/٧).

(٢) المسند (٣٥٧/٠)، والسنة (٢٣٥/٥)، رقم ٤٣٤. أخرجه البخاري في صحيحه
(٣٨١) كتاب التفسير: تفسير سورة الزمر: باب: «ما قدروا الله حق قدره» (٣٨١).
سورة الزمر ٦٧-٨٨


قوله تعالى: "وفي الصور فصبع من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفع فيه أخري فإذا هم قيام ينتظرون".

۷۰- ثنا يزيد، قال: أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال يسوع بسوق المدينة، والذي أصطفى موسى على البشر

١) كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: "لما خلت بدني" وسلم في صحيحه (رقم ٢٧٨٦)، والترمذي (رقم ٢٧٣٩)، كتاب التفسير: باب ومن سورة الزمر، من طريق عبيد الله، به: في الصورة في المسند (٢٧٨٨/٧) والسنة (٣٥١٤/٣) من حديث عبد الله بن عباس مرفوعاً نحوه. وأوردده ابن كثير في تفسيره (٣٥/٧) والسيوطي في الدر المنثور (٣٤٦/٦).
سورة الزمر ٦٨-٨٩
قال: فلتما رجل من الأنصار فقال: تقول هذا ورسول الله ﷺ فينا؟ قال: فأتى اليهودي رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "لا ينفع في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نلف فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون". قال: فآكل من يرفع رأسه فإذا هو موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أرفع رأسه قبل أم كان من استثنى الله، ومن قال: إنه خير من يونس بن متي فقد كذب.{(1)}
قوله تعالى: "وأشرقت الأرض بنور ربيها..."
٧١- وقال لنا الله نور فقال: هو نور كله. فقالنا: فالماء قال: "وأشرقت الأرض بنور ربيها". فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نور.{(2)}
حديث: "أول زمرة تلتح الجنة صورهم على صورة القمر ليلة القدر..." الحديث.
تقدم في سورة مريم، آية (٦٢).
قوله تعالى: "وسباق الذين انقوا وبهم إلى الجنة زموا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبكم فادخلوها خالدين".
٧٢- ثانى هاشم، ثنا سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازر: من أنت؟" قال: "فأقلل محمد". قال: "يقول بك أميرت أن لا أفتح

(1) المسند،٢٢،٥٥٠،رقم ٥٥٠، أخرجه مسلم في صحيحه (٤/٥٨٢).
(2) كتاب الفضائل: باب من فضائل موسى عليه السلام، من طريق أبي سلمة، به.
(3) وأورده السيسي في الدر المنثور (١٢٧٨/٧).
الزمر

لأحد قبلك

33- ثنا عبد الرزاق، أنا معاصر، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله، دعى من أبواب الجنة، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان». فقال أبو بكر: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أبيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم وإني أرجو أن تكون منهم».

34- ثنا حسان، قال حماد فيما سمعته، قال: وسعت الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «أنتم توفر سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً وليأتين عليه يوم وإنه لكظيب».

(1) الرد على الزنادقة والجميمة (ص. 21).
(2) المسند (3/292). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 147) كتاب الإيمان، باب قوله: «وأننا أول الناس يشعرون في الجنة... من طريق هاشم بن القاسم، بـ. وأوردته ابن كثير في تفسيره (77/11).
(3) المسند (2/228). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1489) كتاب الصوم: باب الريان للصائمين، وسلسلة في صحيحه (رقم 27) كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال الزكاة، من طريق الزهري، بـ. وأوردته ابن كثير في تفسيره (77/112).
(4) المسند (5/43). أخرجه ابن حميد في المنتخب، بـ. وأوردته ابن كثير في تفسيره (77/111-112) والسيوطي في الدرر الشؤوري.
سورة الزمر 72

72- ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن شهر بن حوشي، عن معاذ بن جبل
قال: قال لي رسول الله ﷺ: "مفاتيح الجنّة شهادة أن لا إله إلا الله". (1)
76- ثنا عبد الله بن يزيد، أخبرنا حيوة، أخبرنا أبو عقيل، عن
ابن عمه، عن عقبة بن عامر، أنه خرج مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك
فجلس رسول الله ﷺ، وما يحدث أصحابه فقال: "من قام إذا استقلت
الشمس فتحوّل فأخسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غيره له خاطئا، فكان
ما ولدته أمه". قال عقبة بن عامر: فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع
هذا من رسول الله ﷺ فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان مجاهما
جالساً: أتبعج من هذا فقد قال رسول الله ﷺ أعبج من هذا قبل أن يأتي
فلقت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله ﷺ: "من
توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له ثمانية

(7) (126/7)

(1) المسند (342/5). وشهر بن حوشي قال فيه المخاطر في التقريب: صدوق كشیر الإرسال
والأخوان. قلت: ولم يدرك معاذ، إسماعيل بن عياش الخصوصي صدوق إلا أنه ضعيف في
روايته عن غير أهل بلده. رشمخه الذي روى عنه مكي. أخبره البزار - كشف الأسئلة
(117/7). رقم 2 - والحسن بن عروفة - كما في تفسير ابن كشیر (117/7) - من طريق
إسماعيل بن عياش، به. وقال البزار: شهر لم يسمع من معاذ، بل، وقال الهيثمي: رواه
أحمد وأبى بكر وفيه انقطاع بين شهر ومعاذ، وإسماعيل بن عياش رواه عن أهل المجاز ضعيفة،
وهذه منها: انظر: "مجمع الزوارد (117/7). وأوردته ابن كشیر في تفسيره (117/7) والسيوفي في
الدر المثير (126/7).
سورة الزمر 74-77

أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»(1).

77- ثم أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: ثنا خريز، عن شرحبيل ابن شفقه، قال: سمعت عتبة بن عبد السالم أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

» ما من عبد يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل »(2).

قوله تعالى ﴿وقالوا الحمد لله الذي صدقتنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين﴾

78- ثم علي، ثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ لليهود: إنني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمتكة بيضاء، فسألتهم، فقالوا: هي خربة يا أبا القاسم. فقال رسول الله ﷺ:

» الحبزة من الدرمك »(3).

(1) المسند (76/3)، وأبو عقيل هو زهرة بن عبد القرشي وهو ثقة وابن عمه قال فيه الحافظ في التعريب. لم يسم. أخرجه أبو داود في سننه (740) كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توصل، من طريق عبد الله بن زياد المخري، ب، وأخرجه مسلم في صحيحه (736) كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، من طريق أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر، به. وأورده السيوطي في الدر المثير (745).

(2) المسند (46/3)، وإسناده جيد. وأورده السيوطي في الدر المثير (267).

(3) المسند (76/4)، ومجالد هو ابن سعيد الهيسنيد، قال فيه الحافظ في التعريب: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عصره. وأخرجه البخاري في صحيحه (752) ومسلم في صحيحه (760) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا أكبدو.
تفسير سورة غافر

آية 4-6

79- قرأت على أبي: وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى ابن عامر، عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يعد "حم" آية و"الم" آية.

80- قرأت على أبي: أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عطاء ابن السائب أو عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، أنه كان يعد "حم" آية و"الم" آية.

قوله تعالى: "ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يفرك تقلبهم في البلاد".

81- ثنا حماد بن أسامة، حدثني محمد بن عمرو الليثي، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مرأه في القرآن كفر".(1)

82- ثنا وكيع، عبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "جدال في القرآن كفر".(2)

(1) البخاري (22/438، رقم 473).
(2) السنن (2/478، إسناده حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فهم حسن الحديث.
(3) الصغير (2/265، 1499، 427/7، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، به.
1771). وأوردته السيوطي في الدر المنثور (2576).
(4) السنن (2/478، إسناده حسن، وأوردته السيوطي في الدر المنثور (2773).
سورة غافر

قوله تعالى ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يحمد ربهم ويؤمنون به ﴾

83- ثنا عبد الله بن محمد، حديثنا عبده بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتيبة١، عن عكرمة، عن (3) ابن عباس أن النبي ﷺ صدق أمية في شيء. من شعره فقال:

رجل (2) وثور تحت رجل يبينه والنسر للأخرى وليث مرصد

 فقال النبي ﷺ: "صدق". وقال:

والسماط تطلع كل وتر ليلة حمراء. يصبح لونها يتسرد.

تأتي نما تطلع لنا في رسلها إلا مأمأذبة ولا تحمل.

 فقال النبي ﷺ: "صدق" (4).

---

(1) في المطبوع "عبيبة" وهو خطأ. وهو يعقوب بن عتيبة بن المخيرة الثقفي. انظر: (التقريب وأصله).
(2) قوله و عن ساقطة من المطبوع.
(3) كنا في الأصل وفي تفسير ابن كثير بلغة: زحل.
(4) المسند (476/11) وإسناده حسن لولا عنة ابن إسحاق وهو مدلس.
قوله تعالى : « فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون »

48- ثنا عبد الله بن فيسر، قال : ثنا هشام، يعني ابن عروة بن الزبير، قال : كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا إياه. وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله خليفة له الدين ولو كره الكافرون. قال : وكان رسول الله ﷺ يهدي بهم دبر كل صلاة.

قوله تعالى : « يعلم خاتنة الأعين وما تخفي الصدور »

حديث جرير بن عبد الله : سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاة فأمرني أن أصرف بصري.

تقدم في سورة النور ، آية (130).

45- سمعت أبا عبد الله في قوله تعالى : « يعلم خاتنة الأعين »

قال : هو الرجل يكون في القوم فتتمر به المرأة فيلبته بصري.

46- « يعلم خاتنة الأعين » قال : هو الرجل يكون في القوم فتتمر به المرأة فيلبيها بصري. وقد سأل النبي ﷺ عن نظر الفجاة فقال : « أصرف بصرك عنها ».

(1) المسند (4/4). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 594) كتاب المساجد : باب استحمام الذكر بعد الصلاة وبين صفة، من طريقة عبد الله بن فيسر. و أورده ابن كثير في تفسيره.
(2) الوروى (ص 99، رقم 440).
(3) بدائع الغوامد (3/118). وذلك تقديم تخرج الحديث في سورة النور ، آية (130).
سورة غافر 28

قوله تعالى: "و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إذ اتهامه أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ريكم ..."

87- ثنا وكيع، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي غالب ان، عن أبي أمامة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ وقتله عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: فسكت عنه ولم يجيبه. ثم سأله عند الجمرة الثانية، فقال له مثل ذلك، فلما رمى النبي ﷺ جمرة العقبة وضع رجله في الفلز قال: "أين السائل؟" قال: "كلمة عدل عند إمام جائر" (1).

88- ثنا علي بن عبد الله، ثنا الهلاب بن مسلم، حديثي الأرزاعي، حديثي يحيى بن أبي كثير، حديثي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، حديثي عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمر، يا رسول الله، أخبرني بشيء صنعته المشروكون برسول الله ﷺ. قال: بينا رسول الله ﷺ يصلي بفنا الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فأخذ بنك النبي ﷺ، ولوي ثوبه في عنقه، ففتحه به خنقاً شديداً. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه، فأخذ بنكبه، ودفعه عن رسول الله ﷺ و قال: "أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله: "وقد جاءكم بالبينات من ريكم" (2).

(1) المنسد (568/5) و إسناده حسن. أخرجه ابن ماجه في سنده (رقم 1241) كتاب الفتان: ياب
الأمر بالصروف والنهي عن المنكر، من طريق حماد بن سلمة، ياب. والحديث في المسند
(259/5) و من طريق أبي غالب، ياب. و (164/6) من حديث طارق بن شهاب بإسناده
صحيح. و (193/2) من حديث أبي سعيد الخدري. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان
وهو ضعيف. انظر: (التقريب وأصوله). فالتحديث صحيح بمجموع طرقه إن شاء الله تعالى.
ووزيره ابن كثير في تفسيره (7/143).
(2) المنسد (64/6) و (1908). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 4815) كتاب التفسير.
سورة غافر 28-46

89- وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال:
 حدثنا رباح، قال: حدثت عن وهب بن سليمان، عن شعيب الجبائي، قال:
 كان اسم مؤمن آل فرعون: سمعان.(1)

حديث: «الصديقون ثلاثة ...»

تقدم عند تفسير الآية (120) من سورة يس.

قوله تعالى: « وأن المسرين هم أصحاب النار »

90- سمعت أحمد سهل عن حديث قصة، عن سفيان، عن سلمة
 ابن كهيل، عن مسلم الطيبي، عن أبي العبيدي، عن عبد الله: « وأن
المسرين هم أصحاب النار » قال: السفاكين الدماء. قال أحمد: ليس من
هذا شيء يتكره على قصة.(2)

قوله تعالى: « النار يعتصمون عليها غدراً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا
آل فرعون أشد العذاب »

91- ثنا يزيد، قال: أنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن
عائشة، قال: سألتها امرأة يهودية فأعطتها نقالة لها: أعاذك الله من عذاب القبر

(1) تفسير سورة المؤمن (7/130) قال: حدثنا علي بن عبد الله، به، وأوردته ابن كثير في تفسيره.

(2) السيوطي في الدر المثور (7/285).

(1) التحليل (102/11، رقم 64، 544، 642، رقم 194)، وروى ابن سليمان وشعيب الجبائي ترجهما
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/125، 642/27، رقم 523)، ولم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلًا.

(2) المسائل (5/436) - رواية أبي داود الجسائي.
فأنكرت عائشة ذلك فلما رأت النبي ﷺ، قاله. فقال: "لا". قالت عائشة: "ثم قال لنا رسول الله ﷺ: إن أهلك أثني إلى أنكم تفتون في قبوركم".

92 - ثنا إسحاق، أخبرني مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
قال رسول الله ﷺ: "إن أخذكم إذا مات عرض عليه مقعدة بالغدالة والمشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدة حتى يبعثك الله يوم القيامة".

قوله تعالى: "إنا لنتنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد".

93 - ثنا علي بن إسحاق، أنا عبد الله، يعني ابن المبارك. قال: أنا أبو بكر النهشلي، عن مرزوق أبي بكر (١) النبيمي، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ، قال: "من رد عن عرض أخيه رضي الله عن وجهه..."

(١) المسند (٣/٣٨٨/١). أخرجه مسلم في صحيحه (١٥٤) كتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة، من طريق الزهري، به: مطولاً. والحديث في المسند (١/٤٨، ٨١/٦) عن عائشة نحواً.
(٣) في الطبوع: "مكحول وهو خطأ. انظر: الميزان (٨٨)، والتقويب وأصوله".
النار يوم القيامة (١). قوله تعالى: 

٩٤ - ثنا عمرو بن الهيشم، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أسن بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "ما بعثني إلا أنذر أمته الأخور.

٩٥ - ثنا عبد المطلب بن عبد الوهاب، ثنا حبي بن سعيد الأموي، ثنا ماجد، عن أبي الزكاة، قال: قال لي أبو سعيد: هل يقر الحوارج بالدجال؟ فقدلقت. فقال: قال رسول الله ﷺ: "إني خاتم ألف نبي وأكثر، ما بعثني يفتي إلا قد جذره أمته الدجال، وإنني قد بين لي من...


والله أعلم. وأورد السيوطي في القدر المثير (٢٩٧/٧).

١٣ (المسند ٣/٣) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٧٣١) كتاب الفقه: باب ذكر الدجال، و (رقس ١٥٤) كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: وليست على عينين، ورسول في صحيحه (رقم ٢٧٣٣) كتاب الفقه: باب ذكر الدجال رصفة ما معه، من طريق شعبة، به. والحديث في المسند (٢١١) من طريق عن أيض مرفوعاً، و (٣٣٣/٣) من حديث جابر بن عبد الله (١/٢٧) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهم. وأورد السيوطي في القدر المثير (٢٩٥/٧).
أمره ما لم يبين لأحد، وإنه أورع وإن ريكم ليس بأورع وعينه اليمنى عوراء جاحظة ولا تخفى كأنها نخامة في حائط مخصص، وعينه البصرة كأنها كوكب دري، معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تداخنٌ(1).

66 - ثنا أبو النضر، ثنا حشر، حدثني سعيد بن جعفر، عن سفيان، مولى رسول الله ﷺ قال: خطتنا رسول الله ﷺ فقال: آلا إنّه لم يكن نبي يقبل إلاّ إذا حذر الدجال أمه هو أورع عينه البصرة يعني اليمنى ظفرة غلظة مكتوب بين عينيه؛ كافر يخرج. معه وأدبان أهدهما جنّة والآخر نار، فنار جنّة وجنته نار، معه ملّكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء لو شئت سميتهما بأسمائها وأسماء آبائهما واحد منهم عن يمينه والآخر عن شماله، وذلك فتنة، يقول الدجال: أهـ! أهـ! بأيّة! وأمية؟ فيقول له أحد الملكين: كذبت ما بسمه أحد من الناس إلا صاحبه، فيقول له: صدقن. فيسمعه الناس ففيضون إذا يصدق الدجال، وذلك فتنة، ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها. يقول: هذه قرية ذلك الرجل. ثم يسير حتى يأتي الشام فيهللله صلى الله عليه وسلم عند عقبة أفقي(2).


(2) المسند (2/711) وإسناده حسن. وأورده السيوطي في الدر المنثور (7298/1271).
سورة غافر

97 - ثنا روح، ثنا سعيد. وعبد الوهاب، أنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن نبي الله ﷺ كان يقول: هم الدجال خارج وهو أمير عين الشمائل عليها ظفرة غليظة، وأنه يبري الأكمه والأبرص ويحبس الموتى. ويقول للناس: أنا ريم. فن قال أنت ربي فتى، ومن قال: الله حتى يموت فقد عصمه من فتنته، ولا فتنة بعد عليه ولا عذاب في لبث في الأرض ما شاء الله، ثم يجيء عيسى بن مريم عليه السلام من قبل المغرب مصدقا بحمد الله فيقتل الدجال، ثم إذا هو قيام الساعة. (1)

98 - ثنا حبيبة بن شريح وزيد بن عبد ربه قالا: ثنا بقية، حدثني بجير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عمرو بن الأسود، عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال: إن رسول الله ﷺ قال: إنني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيتم أن لا تعقلوا أن مسيحي الدجال رجل قصير أفتحج جعد أمور مظلمة العين ليس بنايته ولا حجازها، فإن ألبس عليكم - قال يزيد - ريم، فأعلموا أن ريم تبارك وتعالى ليس بأمور، وأنكم لن ترون ريم تبارك وتعالى حتى تموتون». قال يزيد: تروا ريم حتى تموتون.

(1) المسند (13/5) وورجال ثقات وفي سناع الحسن من سمرة خلاف مشهور. أخرجه الطبراني في الكمبيوتر (2217/70) من طريق سعيد بن أبي عروبة. وحدثته في المسند (240) من حديث هشام بن عامر مرفوعا ببعضه. وإسناده صحيح. وأوردته السيوطي في الدير المشرى (2196/7).

(2) المسند (248/5) وإسناده جيد. أخرجه أبو داود في سننه (رقم 432) كتاب الملاحم: باب خروج الدجال، عن طريق حبيرة بن شريح، به.
سورة غافر

99- ثنا عفان وعبد الصمد قالا: حدثنا حماد بن سلمة، أنبنا خالد
الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن سرقة، عن أبي عبيدة بن
الجراح، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا
وقد أنذر الدجال قومه وإنى أنذركموها"، قال: فوصفه لنا رسول الله ﷺ قال:
"ولعله يدرك بعض من رأني أو سمع كلامي" قالوا: يا رسول الله، كيف
قلونا يومئذ أثبتها اليوم؟ قال: "أو خبر".

100- ثنا سليمان بن داود، ثنا شعبة، عن حبيب بن الزبير، قال:
سمعت عبد الله بن أبي الهذيل، سمع ابن أبيزي، سمع عبد الله بن خياب،
سمع أبيًا يحدث أن رسول الله ﷺ ذكر الدجال فقال: "إحدى عينيه كأنها
زجاجة خضراء، وتعوذوا بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر".

101- ثنا يحيى بن سعيد، ثنا هشام بن حسان، ثنا حميد بن هلال،
عن أبي الدهماء، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: "من سمع
بالدجال قليناً منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزول به لما

(1) المسند (195/1) ورجاهي نثاً إلا أن عبد الله بن سرقة الأزدي لم يسمع من أبي عبيدة بن
الجراح. انظر: (التاريخ الكبير 97، وتهذيب التمهيد 1/31), أخرج أبو داود في سنته
(السورة ﴿النَّار﴾ 476), كتاب السنة; باب في الدجال، والتمذي (7236) كتاب الفقه، باب ما جاء
في الدجال، وابن حيان في صحيحه - الإحسان (77387), رقم 962 - والحاكم (874),
من طريق خالد الحذاء. وقاب الترمذي: حديث حسن غير من حديث أبي عبيدة بن الجراح.

(2) المسند (1/327) وسنده صحيح، وابن أبيزي هو عبد الرحمن وأوردو السيوطي في الدر
المتشور (728/7).
سورة غافر ۱۰-۱۰

معه من الله حتى يتعهد (۱).

۱-۲- ثنا روح، قال: ثنا ابن أبي عروبة، عن أبي البساح، عن المغيرة بن سبيع، عن عمرو بن حريث، عن أبي بكر الصديق، قال: ثنا رسول الله ﷺ: «إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتعبه أقوم كأن وجههم المجان المطورة» (۲).

۱-۳- حدثنا حسين بن محمد، قال: ثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد، يعني ابن حلال، عن هشام بن عامر الأنصاري، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال» (۳).

قوله تعالى: «وقال ركمني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين» (۴).

۱-۴- ثنا وكيع، قال: ثنا أبو مليح المدني، شيخ من أهل المدينة.

۱) المسند (۴۳۱/۶) وإسناد صحيح. أخرجه أبو دارج في سننه (رقم ۴۳۱۹) كتاب الملامح: باب خروج الدجال، والطباثي في الكبير (۱۱۸/۱۸) والحاكم (۴۳۴/۴) من طريق هشام بن حسان، به. صححه المهاجم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وأورده السيوطي في الدر المنثور (۳۷۹/۷).

۲) المسند (۴/۱۱، ۱۲) وإسناد صحيح. أخرجه الشرحني (رقم ۲۲۳۷) كتاب الفتن: باب ما جاء من أبي بكر الدجال، وابن ماجه في سننه (رقم ۴۷۲). كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم. والحاكم (۴۷۳/۴) والخاطب في تاريخه (۱۱۸/۱۰) من طريق ابن أبي عروبة، به. رد صاحبه الألباني في الصحيح (۱۵۹۱) وأورده السيوطي في الدر المنثور (۱۹۸/۷).

۳) المسند (۴/۲۰). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ۲۹۴۶) كتاب الفتن: باب في بقية أحاديث الدجال، من طريق حميد بن حلال، به. وأورده السيوطي في الدر المنثور (۱۹۸/۷).
سورة غافر

سمعه من أبي صالح، وقال مرة قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يدعو الله غضب الله عليه»(1).

5 - 10. ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعمش ومنصور، عنذر، عن سيبس الكندي، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ (2) (داروعني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي...)

6 - 10. ثنا عبد الرحمن، ثنا عبيد، ثنا جعفر، أنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى الأشعري، قال ابن جعفر في حديثه: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «إني الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهاز ليترب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»(3).

(1) المسند (727/2). وإسناده صحيح. أخرجه ابن ماجة في سننه (رقم 3872) كتاب الدعاء:

باب أفضل الدعاء، من طريق وكيع، به. وأورده ابن كثير في تفسيره (7/437) والسريفي في الدر الم_lensور (7/437).

(2) المسند (727/4). إسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (7/2/100) والبيهقي في الأدب المفرد (رقم 185) والبصري (رقم 2447) وابن ماجة (رقم 2848) والطبري (7/269).


(3) المسند (727/4). أخرج مسلم في صحيحه (رقم 72759) كتاب التوبة، باب قبول التوبة من اللئرب... من طريق: شعبة، به.
سورة غافر
10-1 - حديثا سيارا، حديثنا جعفر، حديثنا ثابت البناني، قال: تصد
رجل سبعين سنة، قال: فكان في دعائه: رب اجزني بعملي، قال: فمات
فأدخل الجنة فكان بها سبعين عاماً. فلما فت قيل له: اخرج استوفيت
عملك، فقلّب أمره أي شيء، كان في الدنيا أوقت في نفسه فلم يجد شيئاً
أوقت في نفسه من دعاء الله عز وجل والرغبة إليه فأقبل يقول في دعائه: يا
رب سمعتك وأنا في الدنيا وأنت تقبل العصوات، فأقبل اليوم عثرتي. فترك
في الجنة.(1)
8-1 ثنا الحكم بن موسى، قال عبد الله(2) وثنا الحكم بن موسى,
ثنا ابن عباس، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن شهر بن
حوشbee، عن معاذ، عن رسول الله ﷺ: «لن يفتح حذر من قدر، ولكن
الدعاء يفتح مما نزل وما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله»(3).
حديث: «يحضر المتكيرون يوم القيامة أمثال الذر...» الحديث.
تقدم في سورة الزمر آية (6).

(1) الزهد (ص 121) ط: أبواب - ورواية سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان الضعيف مكرة.
انظر: الميزان 7/245-252، وتهذيب الكمال 8/1، وأورده السيوطي في الدر المنشور
(20/37).
(2) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.
(3) المسند (ص 284/5) رواية إسماعيل بن عباس الحمصي عن غير أهل بلدة ضعيفة، وشيخه
مكر. انظر: التقرير وأصوله (21/137) من طريق إسماعيل بن عباس،
وحد. وأورده السيوطي في الدر المنشور (7/12).

56
سورة غافر 72-77

قوله تعالى: "إذ الأغلال في أعناقهم والسلال يسحبون في الجمجم ثم في النار يسجون"

1- ثنا علي بن إسحاق، أنا عبد الله، أنا سعيد بن يزيد، عن أبي السمح، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "لو أن رصاصة مثل هذا، وأشار إلى مثل جمجمة، أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها".

---

(1) المسند (1172/2) وإناسده حسن. أخرجه الترمذي (رقم 2588) كتبه صفة جهمي: باب (9) من طريق عبد الله بن المبارك، به. وقال الترمذي: هذا حديث إناسده حسن صحيح. وأورده السيوطي في الدر المنثور (376/2).
تفسير سورة فصلت

آية 9-12

قوله تعالى: «قل أتتكم لتتكفرون بالذي خلق الأرض... ذلك تقدير العزيز العليم»

11- ثنا حجاج، قال ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى لأم سلمة، عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ﷺ أنه ما بيدي فقال: "خلق الله الشمس يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الآخر، وخلق الشجر فيها يوم الإثنين، وخلق بآدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل".11

قله تعالى: «ثم استوى إلى السماء، وهي دخان فقال لها الأرض أنتها طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين»

11- حديثنا إسماعيل، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول. عن طاروس، عن ابن عباس في قوله عز وجل: "أنتها طوعاً أو كرها". قال: أعتبة. وفي قوله عز وجل: "قالتا أتينا". قالتا: أعتبان. قال أبي: وصال

(1) المسلم 2/327. أخرجه مسلم في صحيحه (رقمه 2789) كتاب صفات النافاقين: باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. من طريق حجاج بن محمد. وأروده ابن كثير في تفسيره 15/77. وقال: وهو من غرائب الصحيح، وقد علّه البخاري في التاريخ. فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار، وهو الصحيح. وهذا صحيحه الألباني في الصحيح 1833. ورد عليه من ضعفه فأجابه.

58
سورة نصرت 22-24

حجاج، عن ابن جريج، عن عمرو بن مسلم. فقيل له حاجج: إن يحيى بن سعيد يقول عن سليمان الأحول فقال حاجج: قولوا له يستدفي في القطن(1).

قوله تعالى ﴿وَمَا كَتَمَتْ تَسْتَنِيرُونَ أَنْ يُشَهِّدُ عَلَيْكُمْ سَمِعَكُمْ﴾ إلى قوله تعالى ﴿فَأَصْبَحَتْ مِنِّ الْخَاسِرِينَ﴾.

112- حدثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعماش، عن عمارة، عن وهب بن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود قال: إنني لستر بأسوار الكعبة، إذ جاء ثلاثة نفر، فقالوا: خذتنا قرشيّان، كسرُ شحم بطول، قلبه فقه قلبه فقه، فقالوا: ها بينهم حدث قال: فقال أحدهم: ترى أن الله عز وجل يسمع ما قلقنا؟ قال الآخر: أوه! يسمع إذا ردناه ولا يسمع إذا خفضناه! قال الآخر: إن كان يسمع شيئاً منه إنه ليسمعه كله، قال فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ قال: فأنزل الله عز وجل ﴿وَمَا كَتَمَتْ تَسْتَنِيرُونَ أَنْ يُشَهِّدُ عَلَيْكُمْ سَمِعَكُمْ﴾.

حتى ﴿الخاسرين﴾(2).

حديث: "تحشرون هنا - وأومنا نبيء إلى الشام - مشاة وركبانا وعلى وجهكم وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الغفاء...


---

(1) الجماعة (376/20، رقم 1377).
سورة فصلت 42-3

113 - ثنا النضر بن إسماعيل القاص، وهو أبو المغيرة، ثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله: لا يؤمن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، فإن قوما قد أردناهم سوء ظنهم بالله عز وجل.

وذكركم ظنكم الذي ظنتم بركم أردكم فأصبحتم من المحسنين.

» قوله تعالى: «إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخفوا ولا تحزنوا وأبدروا بالجنة التي كنتم توعدون».


(1) المسند (3/390-391) والتنضر بن إسماعيل قال فيه الحافظ في التقريب، ليس بالقوي.

وشيخ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فيه الحافظ في التقريب: صدرق سيء الحفظ، حيث أن الحديث صحيح فقد أخرجه مسلم في صحيحه (6/4/2700 بعد رقم 2977) من طريق راحيل، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً به. والحديث في المسند (3/2270 من طريق خالد بن رباح، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً به. وأورده ابن كسرى في تفسيره (7/162) والمسيوطي في الدر المنثور (7/165).

(2) المسند (4/385-386) وإسناده صحيح، أخرجه الدارمي (2/298) من طريق شعبة، عن أهل بن عطاء، به. وقد خرجته في مربيات الدارمي في التفسير. والحديث في المسند (4/262 من طريق أخرجه عبد الفاكه الثقيفي مرفوعاً به. وأورده ابن كسرى في تفسيره (7/373) والمسيوطي في الدر المنثور (7/166).
سورة فصلت

١١٥ - حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، أن عمر ابن الخطاب، قال: وهو يخطب الناس على المنبر فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فقالوا: استقاموا والله بطاعة الله ثم لم يروغوا روحان التعلب.١)

١١٦ - ثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن ابن أبي نس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قلنا: يا رسول الله، كننا نكره الموت؟ قال: ليس ذاك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله عز وجل، يا هو صائر إليه فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله عز وجل فأحب الله لقاءه، وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه يا هو صائر إليه من الشر أو ما يلقاه من الشر فكره لقاء الله ﷺ كره الله لقاءه.٢)

قوله تعالى: " ومن أحسن قولًا من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين "

١١٧ - ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن مروي بن أبي عثمان، قال: سمعت أبي يحيى قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

١) الزهدي (٢٤/٤٥) ورواية الزهري عن عمر بن الخطاب مرسلة. انظر (تهذيب الكمال وفروعه).

٢) المسند (٣٤/١٠٧) وإسناده صحيح. أخرجه البزار - كشف الأسثار (رقم ٧٨٠) - من طريق حميد. وآخِرَهُ البخاري في صحيحه (رقم ٢٧٥) ومسلم (رقم ٢٧٤) وما بعده من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً. وأوردته ابن كثير في تفسيره (١٦٧) والسيوطي في الدر النشر (٣٣٣/٣).
سورة فصلت

المذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطلب ويبس، وشاهد الصلاة
يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكره عنه ما بينهما »(1)

118 - ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر والثوري، عن الأعشى، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: "الإمام ضامن والمؤذن أمين، اللهم ارشد الأمة، واغفر للمؤذنين"(2)

119 - ثنا ابن فير يعني، قال: ثنا طلحة، يعني ابن يحيى، عن عبيسي بن طلحة، قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن المؤذنين أطول الناس أعباءً يوم القيامة"(3)


(2) من طريق شعبة، به وابن ماجه (726/1267). ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن منصور، وهو ابن المتنبي، عن عبد بن أبي أسيل، عن أبي هريرة مرفوعاً. به، وعبيد بن أبي أسيل ذكره ابن حبان في الشناف (141/1267) رقية رجال المسند، والحديث في المسند (126/236). ثنا أبو الجراح، ثنا عمر بن رزيق، عن الأعشى، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً. وإسناده حسن.

(3) في الصحيح بن يجعل، إن شاء الله تعالى. وأورده السيوطي في الدر المثير (317/236/1267).

(2) المسند (42/236). ثنا عبد الرزاق في الصنف (141/287) والترمذي (724/287). ثنا أبو حمزة، ثنا محمد بن قيس، ثنا عبد ذهير، عن الإمام ضامن والمؤذن أمين، من طريق الأعشى، به، الحديث في المسند (56/261) عن أبي أمامة، و(61/275) عن عائشة، رضي الله عنها. وأورده ابن كثير في تفسيره (158/7).

(3) المسند (95/297). أخرجه مسلم في صحيحه (727) كتاب الصلاة: باب فضل الأذان.

(4) رواه البيضاني عند مسلم، من طريق ابن حذافة، به، والحديث في المسند (101/298) ثنا ابن فير، به، و(219/1266) من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه. وأورده ابن كثير = 67
سورة فصلت 37-37

قوله تعالى: «إما ينزعنك من الشيطان نزع، فاستعد بالله إنه هو السميع العليم»

١٦٠ - ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ قال: استعجل رجلان عند النبي ﷺ فغضب أحدهما فقال النبي ﷺ: «إني لأعلم كلمة لقالها ذهب غضبه: أوعزة بالله من الشيطان الرجيم» ١١.

قوله تعالى: «ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر»

١٦١ - ثنا عبد الأعلى وريعي بن إبراهيم المعنی، قالا: ثنا يونس، عن الحسن، عن أبي بكر، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، فقام يجر ثوبه مستعملاً حتى أتي المسجد وثاب الناس فصلي ركعتين، فجزته عنه ثم أقبل علينا فقال: «إن الشمس والقمر آيات من آيات الله تبارك وتعالى يُحَوَّفُ بهما عباده ولا ينكفان لموت أحد»، وقال: وكان ابنه

}= في تفسير (١٦٨/٧ ١٩٤٤).

(١) المسند (٥/٥٤٥). ورجحاداً، ثقات إلا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. انظر: (١) المختصر (٢٤٨/٥). وراحاً، ثقات إلا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. انظر: (١) المختصر (٢٤٨/٥). وأخرجه أبو داود في سنده (١٢٣٤) كتاب الدعوات: باب ما يقول عند الغضب، والترمذي (١٢٥٧) كتاب الأدب: باب ما يقول عند الغضب، والترمذي (١٢٥٧) كتاب الدعوات: باب ما يقول عند الغضب، من طريق عبد الملك بن عمير، به. والحديث في المسند (٢٤٨/٧٩) من حديث سليمان بن صرد مرفوعاً، به. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٦) كتاب البر: باب فضل من يعلم نفسه عند الغضب، وأبو داود في سنده (١٢٤٦) عن سليمان بن صرد مرفوعاً، به. بالثقة. وزيد الله السبطاني في الدرس المبكر (٧/٣٦٨).}
سورة فصلت 27

إبراهيم عليه السلام مات - فإذا رأيت منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف منهما ما بكم (1).

122 - كان وكيع يقول في حديث الكسوف: حديث سفيان، عن حبيب، عن طارس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركما في أربع سجادات. قلت له: إن إسماعيل بن علية وحبى بن سعيد قالا: ثمان ركمات في أربع سجادات. فلما كان بعد ذلك رجع إلى ثمان (2).

123 - ثنا ابن غيبر، قال: أخبرنا الأعشم، عن فسل بن صبيح.

قال الأعشم: أرادا باباء بن عازب قال: مات إبراهيم بن رسول الله ﷺ وهو ابن ستة عشر شهرًا فأمر به رسول الله ﷺ أن يدفن بالقبيل وقال: «إنا له مرضعا في الجنة» (3).

---


(2) المتن (13/1). بقم (618).

(3) المتن (13/1). بقم (418). واسناد صحيح. والحديث في المسند (283/4). من طريق آخر عن البراء مرفوعًا به.
سورة فصلت

۲۴ - حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان(۱) عن أبي إسحاق 
عن السائب بن مالك، أن النبي ﷺ صلى في كسوف ركعتين ركعتين(۲)
قال أبي: السائب بن مالك: أبو عطاء بن السائب.

(۱) في الطريقة التركية وسنان، وهو خطأ.
(۲) العلل (۱۱۷۷، رقم ۲۴۰۷) ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عنمن.
تفسير سورة الشورى

آية 2-3

قوله تعالى: "كذلك برحلي إليك واللى الذين من قبلك عزى الحكيم".

125- ثنا محمد بن يحيى، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن الحارث بن هشام سأله الله: "كيف يأتيك نوح؟". قال: "أحياناً يأتيني في مثل صلصة الجرس وهو أشد علي، ثم يałص علي ودعتي، وأحياناً يأتيني ملك في مثل صورة الرجل فأعمى ما يقول".

قوله تعالى: "وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتندوز أم القرى ومن حولها وتندوز يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعبر".

126- ثنا أبو اليمان، أنا شعبان، عن الزهري، أنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن عدي بن الجحري الزهري أخبره أنه سمع النبي ﷺ وهو واقف بالجزرة في سوق مكة: "والله إنك لغبار أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولا أني أخرجت منك ما خرجت".

(1) المسند (4/158). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 7377) ومسلم في صحيحه (رقم 7378).

وما بعده (2) كلام الفضائل: باب عرق النبي ﷺ في البرد وعين يأتيه الوحي، من طريق عن هشام ابن عروة، به. والحديث في المسند (4/722) من حديث عبد الله بن عسيج مرفوعًا نحوه، وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/188).

سورة الشورى

127 - ثنا عبد الصمد، ثنا حمام، يعني ابن سلمة، ثنا الجريح، عن أبي نصرة، أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ يقول له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبيكي، فقالوا له: ما يبيكي؟ ألم يقل لك رسول الله ﷺ؟ "خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني". قال: بلني، ولكنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله عز وجل قضى ببيمنه قبضة و أخرى باليد الأخرى وقال: هذه لهذه وهذه ولهذه ولا أبالي". فلا أدرى في أي القبضتين أنا (1).


(1) المسند (176/4) واسناده صحيح. وقال البهذمي: رجالة رجال الصحيح، انظر: مجمع الزوائد (185-186) وأوردته ابن كثير في تفسيره (187/7).
سورة الشعرى 7: 12
من العباد، ثم قال باليمين فتبذ بها فقال: فريق في الجنة، ونذ باليسرى
قال: فريق في السعير (1).

129- حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن بكر بن
سواردا. قال: أبي: وحدثنا حسين، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكر بن
سواردا، عن كبرير بن غيرب الخولاني عن كريب الحضرمي عن أبي هريرة
قال: مضت الكتب وجهت الأقلاع. قال: حسن في حديثه. فلقي أو سعيد
فريق في الجنة وفريق في السعير (2).

قوله تعالى: فريق لكم من الدين ما وصى به نوها والذى أوصيأليك...

130- وجدت في كتاب أبي، رحمه الله، قال أخبرت أن فاضل بن
عباس........ وقال: عز رجل فريق لكم من الدين ما وصى به نوها
والذي أوصيأليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين
ولا تنفرقوا فيه قال الدين: الناسبون بالعمل كما وصفه الله عز رجل وكما
أمر أنبئه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل والتفرق بين القول
والعمل (3).

(1) المسند (817/167) رواه حسان. أخرجه الحرمي (رقم 3141) كتب القدر. باب ما جاء أن
الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار، والطبري في تفسيره (25/9) من طريق أبي قبيل
المغافري. بعده وأورده ابن كثير في تفسيره (7/180) والسهولي في القدر المنشور (7/737).
(2) السنة (241) 487، وعبد الله بن لهيعة صدوق اختلط بعد احتراف كتبه، وذكر بن
غيرب الخولاني وكرير الحضرمي لم أتفعل على ترجمة لهما بعد تبيع.
(3) السنة (41/1) 774-775، رقم 818 (818).
سورة الشرى ١٧-٢٠
قوله تعالى 
الله الذي أنزل الكتاب بالخلق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب

١٣١- ثنا مصعب بن سلام، ثنا جعفر، عن أبيه، عن جابر، قال:
خطبنا رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: "أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وإنا أفضل الهدى هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" ثم يرفع صوته ويعثر ويجتنب، ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش، قال: ثم يقول: "أتحكم الساعة، عبئت أنا والساعة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى صبحتكم الساعة، ومستحكم، من ترك مالاً فلأله، ومن ترك دينه أو ضابعاً فإلي وعليه" (١). والضابع يعني ولده المساكين.

قوله تعالى "من كان يريد حرب الآخرة نذر له في حربه ومن كان يريد حرب الدنيا نؤنها ومنها في الآخرة من نصيب"

- حديث: "بشر هذه الأمة بالستاء والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب".

تقدم في سورة النور، آية (٥٥).

(١) المسند (٣٠٨-٣١٥). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٨٦٧ وما بعده). كتاب الجماعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، من طريق محمد بن جعفر، وله. والحديث في المسند عن أبي مسعود مالك، وسهر بن سعد وجعفر بن سمرة وهب السواطي رضي الله عنهم في موضع كثيرة منه، وأورده السيوطي في الدر الم屯 (١٥٤٢/٧).
قروة البراءة

قوله تعالى: "قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا الردة في القرى".


133 - ثنا حسن بن موسى، ثنا قزلعة، يعني ابن سويد، حديثي عباد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أن رسول الله قال: "لا أسألكم على ما أتيتكم به من البيات والهدى أجرًا إلا أن توادوا الله ورسوله وأن تقربوا إليه بطاعة".

(1) المسند (238/1) رواة: بن سويق، وعبد الله بن أبي نجيح مدلس. وقد عنصر. أنظر (التقريب وأصوله، وتعريف أهل التدريس براتب الموصوفين بالتدليس ص.19). أخرجته الطياني في الكبير (141/9، رقم 11444) والخامس (442/2، رقم 490-491) من طريق قزلعة ابن سويد. بصحبه الحاكم. ووافقه الذهبي. وأورده ابن كثير في تفسيره (188/7) والسيوفي في الدر الشهور (724/7).

70
سورة الشعرى

134- ثنا يزيد هو ابن هارون، أثنيانا إسماعيل، يعني ابن أبي خالد، عن يزيد بن أبي زيد، عن عبد الله بن الحارث، عن العباس بن عبد المطلب، قال: فلقت: يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا بوجوه لا تعرفها؟ قال: فغضب النبي ﷺ غضباً شديداً وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله». 


---

(1) المسند (٢٠٧١) وزيد بن أبي زيد الباهشي ضعيف. انظر (التقريب وأصوله). آخرجه الترمذي (رقم ٢٧٥٨) كتاب المنافق، باب مناقب العباس بن عبد المطلب، رضي الله عنه، من طريق يزيد بن أبي زيد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وأوردته ابن كثير في تفسيره (١٨٩٧/٧) والسيوط في الدر النصوري (٤٣٩/٧).

قوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي يُقِبِّلُ التَّوْبَةَ عِنْ عِبَادِهِ وَيَغْفِرْ عَنْ السَّيِّدَاتِ وَيَعْلُمُ مَا فَتَآءُونَ﴾

١٣٦- ثنا عبد الرزاق بن حمام، ثنا معمر، عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله ﷺ، قال: «أُنفِّق أحدكم براحلته إذا ضالت منه ثم وجدها؟ قالوا: نعم يارسول الله. قال: «والذي نفس محمد بيده الله أشد فرحًا بتوه عبده إذا تاب من أقدام براحلته إذا وجدها». (2)

(1) المندب (٩٦/٣٦٢). أخرجه مسلم في صحيحه (٣٦١/٤). كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب، عن طريق إسماعيل بن أحمد، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٣٨٩/٧) والسيوطي في الدر المنثور (٧٩/١٩).
(2) المندب (٩٦/٣٦٢). أخرجه مسلم في صحيحه (٤٠٤/٢١). كتاب التوبة: باب في حكايته التوبة والفرح به، من طريق عبد الرزاق، به: «الحديث في المندب (٧/٤٣٦) من طريق آخر عن أبي هريرة، و (٣٨٣/١) عن ابن مسعود (٣٨٠/٣٧) عن النعمان بن بشير وأوردته ابن كثير في تفسيره (٣٧٦/٧) والسيوطي في الدر المنثور (٢٥١/٧).
 قوله تعالى { ولو بسط الله الزوّق لعبادة لبغوا في الأرض...} 

137 - ثنا أبي، عن صالح، قال: ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي، وكان شهد بدراً مع رسول الله ﷺ. أخبره أن رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، يأتي بجزيئها، وكان رسول الله ﷺ هو صالح أهل البحرين وامّر عليهم العلاء بن المخضري، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين قسمته الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ، فلما صلى رسول الله ﷺ صلاة الفجر انصرف فتعرضوا له فتتبعهم رسول الله ﷺ. فنحن رآهم، فقال: أفنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء، وجاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأتّلو مايسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسّط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان يقبل فتنافسوا كما تنافسوا وتلهكم كما ألتهم» (1).


(1) المند (6) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 3158) في أول كتاب الجزية، ومسلم في صحيحه (رقم 2981 وما بعد) في أوائل كتاب الزهد من طريق ابن شهاب الزهري، به.

(2) البهر: تتابع النفس من الإعباء، انظر: (السمن العرب 4/82 مادة: بهر).
سورة الشام١٥ - ٣٠

ولم أرد إلا خيراً. فقال رسول الله ﷺ: "إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن الدنيا خضرة حلوة، وكان يا نبأ الصبر يعقل حبة أو يعلم إلا آكلاً الخضر، فإنها أكلت حتى امتدت خاصرتها واستقبلت الشمس، فقتلت (١) ويادت ثم عادت فأكلت، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ومن أخذها بغير حقها لم يبارك له وكان كالذي يأكل ولا يشبع" (٢). قال سفيان: وكان الأعشى يسألني عن هذا الحديث.

قوله تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أديكم ويعفو عن كثير".

١٣٩ - حدثنا مروان بن معاوية الفراز، أنني أبا الأزهر بن راشد الكاهلي، عن الحضر بن القواس، عن أبي سخيلة رضي الله عنه، قال: قال علي: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى. حدثنا بها رسول الله ﷺ: "ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أديكم ويعفو عن كثير

وتأسستها لك ياعلي، ما أصابكم من مرير أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فيما كسبت أديكم والله تعالى أكرم من أن يبكي عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفانا الله تعالى عنه في الدنيا فقله تعالى أحمَّل من أن يعود بعد عفوه" (٣).

________

(١) النمل: الرقيق من الرجع. انظر: (لسان العرب ١٠٨٧ مادة: ثقل).
(٢) المند (٦٣) (٧) أخرج في مسلم في صحيحه (رقم ١٠٦٥) كتاب الزكاة: باب تخفف ما خرج من زهرة الدنيا، وتابع من وجهه في سنة (رقم ١٣٩٠) كتاب الفتن: باب فتنة المال، من طريق عبيد، ويأرده السيوطي في الدر المثوب (١٣٣) (٢) المند (٨٠) (٦٤٩) والأزهر بن راشد: ضيف، وأبو سخيلة والخضر مجهولان.٧٤
سورة الشورى 37 - 40

140- ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرا من العمل ابتعله الله عز وجل بالملزون ليكفروا عنه".  

141- ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا طلاله، يعني أبي يحيى، عن أبي بردة، عن معاوية، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤديه إلا كفر الله عنه به من سيناته".

قله تعالى: "والذين يجنبون كبار الإثم والفاوحش وإذا مغضبواهم يغفرون"

142- ثنا أبو عامر، ثنا فليح، عن هلال بن علي، عن أسق قال: لما يكن رسول الله ﷺ سباباً ولا لعاناً ولا فحاشاً كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: "مالك ترب جبينه".


(2) المسند (6/483) وإسحاق حسن. أخرج الحاكمة (4/61/2 من طرق حلقة ابن يحيى، به. وصححه على شرف مسلم. ووافقه الذهبي. وأوردته ابن كثير في تفسيره.

(3) المسند (7/37) أخرج البخاري في صحيحه (رقم 4141) كتاب الآداب: بحث ما ينفي عن السباب واللعن، من طريق فلح بن سليمان، به. ولاحظ في المسند (6/158، 1619) من
سورة الشمس

قوله تعالى: "والذين إذا أصابهم البغي فهم ينتصرون"

143 - قلت لأبي: ابن الحماني (1) حديث عنك عن إسحاق الأزرق، عن شريك، عن بيان (2) عن قيس (3) عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ، وأبوا بالصلاة. قال: كذب ما حدثه به. فقلت: إنهم حكوا عنه أنه سمعته منه في المذاكرة على باب إسماعيل بن عليّة. فقال: كذب.


(1) هو حبيبي عبد الحميد الحماني، قال في 해فظ في التقرير: حافظ إلا أنهم اتهموني بسورة الحديث.
(2) هو بيان بن بشر الأحمسي الباجلي.
(3) هو قيس بن حازم الأحمسي.
سورة البقرة ۳۹

نعرف أنه يسرق الأحاديث أو يلتقى بها أو يتلفها (1).

۱۴۴ - ثنا عبد الله بن محمد، قال: عبد الله (2) وسمعته أنا منه.
قال: ثنا محمد بن بشر، عن زكريا، عن خالد بن سلمة، عن الأبهي، عن
عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة: ما أعلمت حتى دخلت على زينب بغير
إذن وهي غصبى ثم قالت لرسول الله ﷺ: أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي
بكر ذريعيها، ثم أقبلت إلي فأعرضت عنها حتى قال النبي ﷺ: «دونك
فانتصري» فأقبلت عليها حتى رأيتها قد بيس ريقها في نفها ما ترد
علي شيئاً، فرأيت النبي ﷺ يتحمل وجهه (3).

(1) المعلل (۱۲۵/۶۷۸) روشك بن عبد الله التحفيز، ثنا فيه المحتاج في التقارب
صدوقاً ي.datخ السفيحة من زلي الفضله بالكتوبة، أخرجنا نقي في تهذيب
الكملال (۵۴/۸۰۸) ترجمة بحري بن عبد الحميد الحماني، ينتمي إلى الإمام أحمد بن حنبل.
فذكر الحديث وذكر بكامله. وحديث وآورده والصلاة فإن شدة الحمر من فتح جهيم في المندل.
(۴/۲۵) ۲: ثنا إسحاق الأزرق، به، وأخرج ابن ماجه في سنده (۶۸۸) كتاب الصلاة:
باب إبرام بالظاهر من شدة الحمر، وابن حبان في صحيحه. الإنسان (۷۲/۸/۱۵٣۰) من
طريق إسحاق الأزرق، به، وصحح البيوضي سنده. وأخرج البيوضي في صحيحه (وقم
۵۲۶) وتم في صحيحه (۱۴/۲۶۵/۶۴۶). رقم ۹۱۵ ومابعد عن أبي هريرة مروراً به.

(۲) هو الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل.

(۳) المسند (۷۱/۶۳) واسناده: حسن. أخرجه البيوضي في الأدب المفرد (۵۵۸) وابن ماجه في
سنده (۴۸۱) كتاب الدخال: باب حسن المشايرة، من طريق زكريا بن أبي زائدة به.
وصحح البيوضي سنده علش شرط مسلم. وأخرجه مسلم في صحيحه (وقم ۵۴۳۴) كتاب
فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله عنها. من طريق آخر عن عائشة به مطلقا.
وأورد، ابن كثير في تفسيره (۱۹۹/۷۷) والسروفي في الدر المنثور (۵۸۸/۷).
سورة الشورى 41

قوله تعالى: ۶ وجزاء سبئة سبئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الطالعين ۶٤٥ - ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن العلاء، ومرحمة بن جعفر، ثنا شعبة، قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "المستبان ما قالا، فأعلى البادي ملأه يعتد المظلم«.

۶٤٦ - ثنا يحيى، عن ابن عجلان، قال: ثنا سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رجلاً شتم أبا بكر والنبي ﷺ، قال: فجعل النبي ﷺ يعجب ويصف، فلم أكثر رد عليه يسمع، فغضب النبي ﷺ، وقام. فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كأنني ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ قال: "هذا كان ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم يكن لأعد مع الشيطان. ثم قال: "يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: مامن عبد يطلب مظلمة فيغضب عنها. إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عظيمة يرد بها صلة إلا زاد الله بها كثرة، ومافتح رجل باب مسألة يرد بها كثرة إلا زاد الله عز وجل بها.

(۱) المسند (٢/٤٢٥). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٢٥٨٧) كتاب البر والصلة: باب النهي عن السباب. من طريق العلاء، به. والحديث في المسند (٤١٧، ٤٨٨/٢) من طريق العلاء ابن عبيد الرحمن، به. وأورد ابن كثير في تفسيره (٢/٧٠) والسيوطي في الدر المتنور (٦/٢٥٨).

(٢) المسند (٢/٤٦). أخرجه عيسى بن سدراء في سننه (رقم ٢٤٨٧) كتاب الأدب: باب في الإنصاف، من طريق ابن عجلان، به. وأورد ابن كثير في تفسيره (٧/٣٦٠).
 قوله تعالى ۶ ... وإنما إذا أذقنا الإنسان منها رحمة فرح بها وإن تسهب سينة ما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.

147 - ثنا إسحاق يعني ابن عيسى، قال: أنا مالك، عن زيد، يعني ابن أسلم، عن عطاء بن يسأر، عن ابن عباس، قال: خسنت الشمس فصلى رسول الله ﷺ والناس معه قيامًا طويلاً قال: نحواً من سورة البقرة. ثم ركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع قبام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام، فقام قياماً طويلاً وهو دون الركوع الأول.
قال أبي: وفيما قرأت على عبد الرحمن، قال: ثم قام قياماً طويلاً.

(1) المنسد (1298/1) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 29) كتاب الإيمان: باب كفران العشير.
سورة الشورى 48

148- ثنا بهز وحجاج، قالا: ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليله، عن صهيب قال: قال رسول الله ﷺ: "عجبت من أمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضرر كان ذلك له خيراً، وإن أصابته سراء فنصب كان ذلك له خيراً". ١٦١

---

= مسلم في صحيحه (رقم 259). وابنه، (كتاب الكسرى: باب ما عرف حديث ابن المغيرة في صلاة الكسرى من أمر الجنة والنار، من طريق زيد بن أسلم، به، ويحيى بن صحاب في المند (٩٣). وأبوه ابن كثير في تفسيره (٧/٢٩) .
1 المند (٣٣٢). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ٢٩٩٩) كتاب الزهد: باب المؤمن أمه خير، من طريق سليمان بن المغيرة، به، وأبوه ابن كثير في تفسيره (٩/٢) .
سورة الزخرف

آية 4-14-6

قوله تعالى: "وإنّه في أم الكتاب لدينا لعلّ حكيم

149- حدثنا يحيى بن سعيد، عن حشام يعني الدستوائي، حدثني
القاسم بن أبي بزة، حدثني عروة بن عامر، سمعت ابن عباس يقول: "إِن
أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلى، فالكتابة عندنا,
ثم قرأ: "وإنّه في أم الكتاب لدينا لعلّ حكيم". (1)

150- حدثنا هاشم بن القاسم، أخبرنا عبد العزيز، يعني ابن أبي
سلماء، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن علي بن أبي
طالب قال: ذكر عنه القدر يومًا فأدخل أصحابه السبابة والوستى في فيه
فرم بهما باطن يديه فقال: أشهد أن هاتين الرقعتين كانتا في أم
الكتاب". (2)

151- ثنا أبو كامل، ثنا حماد، يعني ابن سلماء، عن أبي الزبير:

(1) السنة (2/25) ، رقم (898) - إسناده صحيح إلى ابن عباس. أخرجه الطبري في تفسيره
48/48 من طريق حشام الدستوائي، به، أورده السيوطي في الدر المتوفر (362/7)
(2) السنة (2/25) ، رقم (956) - وعبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ترجمه ابن أبي حاتم
95/95. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في الثقات (2/7) وقال الحافظ في
التمكيل: فيه تظر.
عن علي بن عبد الله البارقي، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، كان إذا ركب راحله كبر ثلاثا ثم قال: "سياحان الذي سفر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإننا إلى رينا منقلبين". ثم يقول: "الله إني أسألك في سفري هذا البر والترزق ومن العمل ما ترضى، الله هو علينا السفر واطمئن لنا البعيد، الله أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الله اصحبنا في سفرينا واحتفنا في أهلنا". وكان إذا رجع إلى أهله قال: "آيوب بن تانئبال إن شاء الله عابدون ورين حامدون". (1)

157 - ثنا يزيد، ثنا أبانا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحق، عن علي بن ربيعة، قال: رأيت علیا، وضي الله عنه، أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلا استوى عليها قال: الحمد لله سياحان الذي سفر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإننا إلى رينا منقلبين. ثم حمد الله ثلاثا، وكبر ثلاثا، ثم قال: سياحانك لا إله إلا أنت قد ظللت نفسيا فاغفر لي. ثم ضحك، فقالت: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل ما فعلت ثم ضحك، فقالت: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: "يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي، و يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري". (2)

(1) المسند (144/2) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1342) كتاب الوجوب: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، وأبو داود في سنن أبيه (رقم 5399) كتاب الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافر من طريق ابن جريج، وأخبر أبو الوليد، أبو واردي بن كحلاس في تفسيره (20/8/7) والسيوطي في الدر المنثور (368/7).

(2) المسند (97/1) وشريك بن عبد الله النخعي حسن الحديث في التقليبات والمنشور وآبن =
سورة الأحقاف ۱۴ - ۱۵

۱۵-۱ ثنا أبو المغيرة ثنا أبو بكر بن عبد الله عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ أرده على داينته فلما استوى عليها كبر رسول الله ﷺ ثلاثاً وحمد الله ثلاثاً وسُبِّح الله ثلاثاً وقال الله ﷺ: وهُن اللّهُ واحدة، ثم استلقي عليه فضحك ثم أقبل عليه فقال: ما من أمره يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله ﷺ تبارك وتعالى فضحك إليه كما ضحكت إليه. (١)

۱۵-۴ ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوران عن أبي لأس الخزاعي قال: حملنا رسول الله ﷺ على إبل من إبل الصدق للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن نحملنا هذه فقال: ما من بعير لنا إلا في ذروته شيطان


لا يملك الله عز وجل. (1) فإنما يحمل الله عز وجل.

156 - قال: انثى ابوب الله. وعلى بن إسحاق قال: أنا

عبد الله يعني ابن المبارك قال: أخبرنا أسامة بن زيد قال: أخبرني محمد بن حمزة أنه سمع آباء يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: على ظهر كل يعبر شيطان إذا ركبتها فسموا الله عز وجل ثم لا تقضوا عن حاجاتكم. (3)

قوله تعالى: وجعلنا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناهنا، يعني

156 - قال: انثى ابوب الله. وعلى بن إسحاق الذين هم عباد الرحمن إناهنا يعني

ابن أبي مريم وهو ضعيف. انظر: (مجمع الزواترات 131/1) وأوضح ابن كثير في تفسيره (87/20). والسبيط في الدر المنثور (78/7/4) وقال ابن كثير: تفرد به أحمد (1). والمصنف (421/4) ورجاله تقات إلا أن محمد بن إسحاق مسند وقد عنون. أخرج ابن خزيمة (377/4) والطبري في الكبير (324/4) واسبوع (326/4) والحاكم (826/4) من طريق محمد بن إسحاق، به. وصحة الحاكم على شرط مسلم. ورواقه الجمهور. وقال الحافظ في اللفت (33/1): ورجاله تقات إلا أن فيه عنترة ابن إسحاق، ولهذا توقف ابن المتنى في شيوخه. قلت: قد صرح محمد بن إسحاق بالسماوع في إحدى روايات الطبري، فالسند صحيح. إن شاء الله تعالى. وأوضح ابن كثير في تفسيره (77/1) والسبيط في الدر المنثور (87/20).

156 - في المطبوع: ؛ عبيد الله هو خطايا. وهو عبيد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة.

انظر: (التقريب وأصوله) (3). والمصنف (421/4) ومحمد بن حمزة بن عمر الأسلمي قال فيه ابن القطن: لا يعرف حاله. وقال الحافظ في التقريب: معقول. انظر (تذيب التذبي 9/127) فهو حسن الحديث في

84
أنهم سموهم إناثاً (1).
قوله تعالى: "وزخوا وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا" 157
- ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنيمة، ثنا أبى عن الحكم،
 عن عبد الرحمن بن أبي ليلة، عن حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا تشرعوا في الذهب ولا في الفضة، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج،
فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة" (2).
158- سمعت عمرو بن ذر يقول: "يا عباد الله، لا تفطروا بطول حلم
الله عليكم، وإحذروا أسفة، فإنه قال: بارك وتعالى، فلما أسفنا اتقمنا
منهم" (3).
قوله تعالى: "ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون" 159
- ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شيبان، عن عاصم، عن أبي رزين، عن أبي يحيى صوابي ابن عقيل الأنصاري قال:
قال ابن عباس: لقد علمت آية من القرآن ما سأنتي عنها رجل قط فما أدرى أعلمها الناس
فلم يسألوا عنها أم لم يفطروا لها فيسألوا عنها، ثم طلق يحدثنا، فلما
قام تلاوتنا أن لا تكون سألانا عنها. فقالت: أنا لها إذا راح غذاً فلما

المتابعات والشاهد. والحديث صحيح ما قبله. وأوردته ابن كثير في تفسيره (77/9)
والسيبط في الدر النشر (77/368).
(1) الورد على الزنادقة والجهمية (ص 19).
(2) السنن (56/190). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 420) كتاب الأطعمة: باب الأكل
في الإ sexe المفضّل، ومسلم في صحيحه (1673/32)، بعد رقم 2067 من طرق عن ابن أبي
ليلة، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (77/121).
(3) الزورع (رقم 79، ص 17).
85
سورة الزخرف ٥٧ – ٨

راح الغد قلت: يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألتك عنها رجل قط فلا تصدري أعلمه الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها، فقلت: أخبرني عنها وعن اللائي قرأت قبلها. قال: نعم إن رسول الله ﷺ قال لقريش: يا معشير قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، وقد علمت قريش أن الصارى تعبد عيسى بن مريم ومن يقال في محمد فقلت: يا محمد، أست تزعم أن مسيحي كان نبياً وعبداً من عباد الله صاحباً فقلت صادقاً فإن آلهتهم لكما تقولون. قال: فأنزل الله عز وجل وله ضرب ابن مريم مثلًا إذا قومك منه يصدون. قال: تكلت: ما يصدون قال: يضرون (1) إنها لعلم الساعة (1) قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة (2)

قلت: تعالى «مأضروه، لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون»

٦٦ - ثنا عبد الواحد الخداد، ثنا شهاب بن خراش، عن حجاج بن دينار، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوقوا الجدل». ثم تلا هذه الآية: «مأضروه، لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» (3)

(1) سورة الزخرف (٦١).

(2) المسند (١٠/٣٦٨ - ٣٦٨، رقم ١٩٢) وأبو يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري لم أعرفه بعد تتبيع، وفي طبعه: أبو يحيى مصنف بروي عن ابن عباس عنه ابن زرعين وقد جزم أحمد شاكر أنه هو، وليس كما قال. فقد قرر بينهما الحافظ ابن حجر العسقلاني في أطراف المسند.

(3) المسند (٥/٢٥، إسناد حسن). أخرجه الترمذي (رقم ٢٥٢) كتاب التفسير: ياب ومن سورة الزخرف، وابن منتهى في سنته (رقم ٤٨) والطبري في تفسيره (٢/٨٨) من طريق حجاج بن دينار، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي حاتم، كما في =
سورة الزخرف 71

قوله تعالى: «في طائف عليهم بصاحب من ذهب وأكراد وبفيما تشهيه الأنس والذيل الأذين وأنت فيها خالدون»

161- ثنا حسن، ثنا سكين بن عبد العزيز، ثنا الأشمش الضرير، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات، وهو على السادسة وفوقه السابعة، وإن له ثلاثمائة خادم ويبذل عليه ويرج كل يوم ثلاثمائة صحفة، ولا أعلم إلا قال: من ذهب - في كل صحفة لون ليس في الأخرى، وإن له ليلد أوله كما يلد آخره، وإن ليلون: يارب لو أدرت لي لأطعت أهل الجنة وسبحتهم لينقص ما عندي شيء، وإن له من الحر الدهن لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا، وإن الواحد منه ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض».

162- ثنا علي بن عبد الله، ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي بن عامر الأحول عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري، عن "

---

= تفسير ابن كثير (722/7) - من طريق مؤل، ثنا حماد، أخبرنا ابن مخزوم، عن القاسم أبي عبد الرحمن الدمشقي، عن أبي أمامة، وكتب حماد في رفعه. ومؤلف هو ابن إسماعيل وهو حسن الحديث في الثقات والشواهد، والحديث حسن الآباني في صحيح الوجه (رق: 1386/7). وورد، ابن كثير في تفسيره (722/7) والسيروني في الدر المنثور (728/7).

1 المسند (727/7) وشهر بن حوشب قال فيه المفهوم في التحقب: صدوق كثير الإرسال والأوهام.

نبى الله ﷺ قال: «إذا اشتهي المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي». (11)

قوله تعالى: «ورادوا يا مالك ليقض علينا ريك قال إنكم ما كنون ماء» (12) - ثنا سفيان بن عبيدة، عن عمرو، يعني ابن دينار، عن عطاء، عن صفوان، عن أبيه، قال: سمعت النبي ﷺ على المنبر يقرأ: (13) ورادوا يا مالك.

قوله تعالى: «لقد جنتناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون» (14) - ثنا أبو معاوية، ثنا الأعشى، عن ثامامة بن عقبة، عن زيد.


---

(1) المسند (3/2)، وسلاطنة. (2) أخرجه الترمذي (رقم 787) كتاب صفة الجنة: باب ما جاء.
(2) المسند (4/424). (3) المجموع. (4) تفسير سورة الزخرف: باب: ورادوا يا مالك ليقض علينا ريك واسلم في صحيحه (رقم 871) كتاب التفسير.
(5) المسند (4/376، وسناد صحيح. (6) أخرجه عبد بن حميد في المختصر (رقم 293) والبيزاز.
سورة الدخان

آية 4 - 10

قوله تعالى "فيها يفرق كل أمر حكيم"

165 - حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن عائثة، عن علي بن أبي طالب، عن سعيد بن جبير في قوله "فيها يفرق كل أمر حكيم" قال: أمير السنة إلى السنة، إلا الموت والحياة والشفاء والسعادة (1).

قوله تعالى "فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين"

166 - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سليمان ومنصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله: أن رسول الله ﷺ رأى قريشاً قد استعصوا عليه قال: "لله في أعينكم عليهم بسمع كسبع يوسف". قال: فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام وقال أحدهم: حتى أكلوا الجلود والميسرة. وجعل يخرج من الرجل كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: أي محمد إن قومك قد هلكوا فادع الله عز وجل أن يكشف عنهم. قال: فدعنا. ثم قال: "الله في يعسوا فنعد". هذا في حديث منصور ثم قرأت هذه الآية "فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين" (2).

(1) السنة (7/246، ومرحباً 887) ومحمد بن عبد الله بن عائثة قال فيه الخالق في التوضيح: "صدق يقوله رأوته السبطان في النذر المثير (7/399) عن ابن عمر نحوه.

(2) المسند (441/11) وقد قدم في سورة ص، الآية (86) مطولًا.
سورة الدخان 
167- ثنا عبد الزراق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن
ابن عمر، أن رسول الله ﷺ مر باين صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر
بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أعلم بني مغافلة وهو غلام قلم يشعر
حتى ضرب رسول الله ﷺ ظهره بيد. ثم قال: "أشهد أنني رسول الله ﷺ،
لن النبي ﷺ: أشهد أنني رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: "آمنت بالله
وبرسله". قال النبي ﷺ: "ما يأتيك؟" قال ابن صياد: "أني صادق
وكاذب". فقال النبي ﷺ: "خلط لك الأمر". ثم قال النبي ﷺ: "إني قد
خبرت لك خبيثاً وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين". فقال ابن صياد:
هو الدخ. فقال النبي ﷺ: "أخسأ فإنك تعدو قدرك". فقال عمر: "يا
رسول الله ﷺ تذكرى فيه فأضرب عنه فإن رسول الله ﷺ: "إني يكون هو دخ
تسلط عليه، وإن لا يكون هو فلا خير لك في قليله".11)
قوله تعالى: "أهم خير أم قومتبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كافروا
مجرمين".
168- ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو زرعة عمرو بن جابر، عن
سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تسبوا تبعاً فإنه قد
كان أسالم".2)

---
1) المسند (148/2)، أخرج البخاري في صحيحه (رقم 1348) كتاب الجنائز: باب إذا أسلم
الصبي هل يبذل عليه، وسلم في صحيحه (رقم 2930) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد، من
طريق الزهري، به وأبوه، بن كثير في تفسيره (7/234). 
2) المسند (140/3)، وأبو زرعة قال فيه الإمام أحمد: روى عن جابر مناكير، وبلغني أنه كان
يكثر. وقال النسائي ليس بنغة. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف. وعبد الله بن لهيعة:
صدور اختلاف بعد احترام كتب. انظر: (الميزان 7/25، والتقريب وأصوله). أخرجه ابن أبي
قوله تعالى: «إن شجرة الزكيم طعام الآثيم»

169 - سألت يحيى عن أبي إبراهيم الجرجانى قال: كان مع أبي أبوب وليس بأس، ورأيت أبا إبراهيم جاها يوما ليسلم على أبي فقال لي: ابش يحدث؟ قلت: يحدث عن شبيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير «إن شجرة الزكيم طعام الآثيم» قال: الآثيم أبو جهل. فكتب وكتب معه أحاديث (1).

قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاه عذاب الجحيم»

حديث: «إذا دخل أهل الجنة وأهل النار النار يجاج بالموت».

حديث: «إنه من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تلبى ثيابه ولا يغني شبابه، في الجنة مالا عين رأت ولا ذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». تقدم في سورة السجدة، آية (17).

---

(1) حاتم كما في تفسير ابن كثير (3/444/7) والطبراني في الكبير (1/764، رقم 169)؛ ثنا أحمد ابن علي الأبار، ثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة، ثنا مسلم بن إسحاق، ثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مررونا به. وقال البيهقي، رضي الله عنه، ثنا أحمد بن أبي بزة المكي، ولم أعرفه وبقية رجاءه ثقات، ثنا أحمد بن أبي بزة هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة مهذب المسجد الحرام ضعفه أبو حاتم الزراري. انظر: (التقريب، التعرض، وحدود 7/276). ومؤمن بن إسحاق قال فيه الحافظ في السبوع: بلغنا من ابن كثير في تفسيره (3/444 والسبوعي في الجرح وتعديل، 78/2). وأورد ابن كثير في تفسيره (3/415).
سورة الجاثية

آية 24 - 28

قوله تعالى (واتعلوا ماahi إلا حياتنا الدنيا ثم رحنا وما يحل لنا إلا الدهر)

حديث أبي هريرة: "قال الله عز وجل: يوذيني ابن آدم يسب الدهر،
وأنا الدهر تبدي الأمر أقلب الليل والنهار". تقدم في تفسير الآية (57)
من سورة الأحزاب.

قوله تعالى (ولى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون)

27. - ثنا هيشم، قال: ثنا حفص بن ميسرة، عن العلاء. وحدثنا
قتيبة (1)، قال: ثنا عبد العزيز، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن
النبي ﷺ قال: "يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم
رب العالمين، ثم يقال: ألا تتبع كل أمة ما كانوا يعبدون. فبمثيل
صاحب الصليب صلبه ولصاحب الصور صوره ولصاحب النار ناره فيتبعون
ما كانوا يعبدون، وينبئ المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا
تتبعون الناس؟ فيقولون: نعود بالله منك، الله رينا، وهذا مكانتنا
حتى نرى رينا. وهو بأمرهم وشجبهم، ثم يتوارى ثم يطلع فيقول:

(1) في المطبوع: (وحدثنا) يزيد الأول ونفي منحة. انظر: (ترجمة عبد الله بن أحمد بن حنبل
وأحمد بن حنبل وقضيب بن سعيد في تهذيب الكامل وتورعه)
سورة المجادلة


---

(1) المصدر (٣٨٨/٣٣٨-٣٩٩) وإسناده حسن. وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٦٧٢) كتاب الرقاق : باب الصراط جسر جهيم، و(٣٣٧) كتاب التوحيد : باب قوله تعالى (فهو بومذ ناضرة إلى ربيها ناظرة) وسم في صحيحه (رقم ١٨٢ وما بعده) من طريق عطا.
سورة الجاثية 36- 37

171- أما قوله: "اليوم ننساكما كما نسيتم لقاء يومكم هذا" يقول:
نترككم في النار "كما نسيتم" كما تركتم العمل للفريق يومكم هذا (1).
قوله تعالى: "وله الكبيرة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم"
172- ثنا إسماعيل، أنا عطاء بن السائب، عن الأخر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "قال الله عز وجل: الكبيرة، رדףي
والعظمة إزاري، فمن يناظعني واحدة منهما ألقيته في جهنم" (2).

(1) الرد على الزنادقة والجهمية (ص.13).
(2) المسند (2477/2)، وعبط بن السائب قال فيه الخالص في التقرب: صدر اتخاذ. وقد تبع
فقد أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 292) كتاب البر والصلة: باب تحريم الكبر، من طريق
عطاء بن السائب، به وأوردنه ابن كشیر في تفسيره (267/2) والسيبطي في الدرس المنشور
(432/7).

94
سورة الأحقاف

آية 4-9

قوله تعالى ′استوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم′

173- قال ابن عباس ومجاهد : يعني الخط.

174- ثنا يحيى عن سفيان، ثنا صفران بن سليم، عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن، عن ابن عباس، قال سفيان لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ.

أو ′أثارة من علم′ قال : ′الخط′.

قوله تعالى ′قل ما كنتَ يدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا يحكم إني أنا إلا نذير مبين′

175- ثنا أبو كامل، ثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، ويعقوب، ثنا أبي، عن ابن شهاب، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أم العلاء الأنصارية، وهي إمرأة من نساءهم. قال يعقوب: أخبرته أنها بابعت رسول الله ﷺ. قال عثمان بن مظعون في السكنى. قال يعقوب: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكني المهاجرين. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان بن مظعون عندي فأمرنيه حتى إذا توفي أدرجنا في أثوابه، فدخل علينا رسول الله ﷺ، فقالت: رحمة الله عليك يا أبا السائب شهادي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله ﷺ: ′وَما يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرِمُهُ؟′ قالت: فقلت: لا أدرى بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله ﷺ:

(1) المسند (226/1) وسنده صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير (363/10، رقم 1725) من طريق صفران بن سليم به وأوردته ابن كثير في تفسيره (259/6) والسيوطي في الدر المتوفر (434/7).
سورة الأحقاف 9 - 10

"أما هو فقد جاء اليقين من رب واتنأ لأرجو له الخير، والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بي. قال يعقوب: "بهد" قالت: والله لا أزكي أحدا بعد، أبدا، فأخذته ذلك فنمت فأرثت لمشمان عيناً حجري، فجئت رسول الله فأخبرته ذلك فقال رسول الله: "ذاك عمله".)

قوله تعالى (قل أرأيت إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

176- ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا صفوان، قال: ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك، قال: انطلق النبي يوماً وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم فكرحوا دخولنا عليهم، فقال لهم رسول الله: "يا معشر اليهود، أبابنا، أبابنا، أتمنى رجلاً يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحبط الله عن كل يهودي تحت أدم السماء الغضب الذي غضب عليه". قال: فاسكتوا ما جاور من منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجibe أحد، ثم ثلاث فلم يجيب أحد، فقال: "أبابنا، فبه الله إننا لنا الخاصر، وأنا العاقب، وأنا النبي المصطفى، أمئتم أو كذبتتم، حملتم وانصرف وأنا معه حتى إذا كننا أن نخرج نادي رجل من خلفنا، كما أنت محمد. قال: فأتلل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم إنه كان فينا أعلم بكتاب الله منك، ولا أفقه منك، ولا من أبيك قبلك، ولا من جدك.

(1) المسند (437/6) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 7929). كتاب مناقب الانتصار، باب مقدم النبي الصـ. أحدثه المدني، من طريق إبراهيم بن سعد، به وأورد، ابن كثير في تفسيره (26/47) والسبطي في الدر المتوفر (437/7).
сура аль-аимв 10 - 11

قبل أبيك . قال : فإنني أشهد له بالله إنه نبي الله الذي عبدوه في الْثِّرَاءِ . قالوا : كنت . ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شراً . قال رسول الله ﷺ : "كذبتكم لن يقبل قولكم . أما آنفاً فخشوا عليه من الخير ما أثنيتم . واما آمن كذبتكم ، وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم . قال : فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله ﷺ وأنا وأبي عبدالله بن سلّام ، وأنزل الله عز وجل فيه : "قل أرأيت إن كآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" (1).

قوله تعالى ﴿وإذ لم يهدوا به فسيقولون هذا إفك قديم﴾

177- ثنا إسماعيل ، عن ابن عون ، عن عمرو بن سعيد ، عن حميد بن عبد الرحمن ، قال : قال ابن مسعود : كنت لا أحبب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا . قال ابن عون : فنسى (2) واحدة ونسبت أنا واحدة . قال : فأنت له وعنه مالك بن ماراة الرهاوي فأدركته من آخر حديثه وهو يقول : يارسول الله ، قد تقسم لي من الجمال ما ترى ، فما أحب أن أبدأ من البشر فضلي بشرايين نما فوقهما ، أليس ذلك هو البغي ؟ قال : لا ليس ذلك بالبغي ، ولكن البغي من بطر - قال : أو قال : - سه الحق وغمط الناس" (3).

(1) المسند (95/61) وإسناده صحيح . أخرجه الطبري (21/11-12) وابن حبان في صحيحه - الإحسان (6/147-148) ، رقم 2718 - والسالم (3/415-416) من طريق صفوان بن عمرو ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين . ووافقهذه . وأوردته السيوطي في الدر المصور (7/437-438) وصححه .

(2) الذي نسي هو عمرو بن سعيد . انظر : ( المسند 427/6).

(3) المسند (785/1) وإسناده صحيح . وأخرجه مسلم في صحيحه ( رقم 91) كتاب الإيام .
سورة الأحزاب 15 - 20

قوله تعالى: «... حديث: إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة، ثم إذا بلغ الخمسين...»

البلايا: من الجنون والبرص والجذام، وإذا بلغ الخمسين... الحديث.

تقدم في سورة الحج، آية (5).

قوله تعالى: «... أذهبوا طيبدكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها...»


179- ثنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا يحيى، حدثني زيد بن سلام أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ حديثه أن ابنته هفيرة دخلت على رسول الله ﷺ وفي يدها خواتين من ذهب يقال لها الفتغج، فجعل رسول الله ﷺ ينزع يده بعصيته معه يقول لها: أسرك أن يجعل الله في يدك خواتين من نار. فأول فاطمة فشكت إليها ما صنع بها.

1) باب تحريم الكبير والبيئه، من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه، الحديث في المسند (2/274) من طريق عبيد الله بن عeson، وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/35).

2) الزهد (2/127). وأوردته السيوطي في النادر المنشور (7/446). وأخرج أحمد في الزهد (37/137) عن إسماعيل بن إبراهيم، ثنا بونس، عن الحسن، قال: دخل عمر على ابنه عبد الله ابن عمر... فذكر نحوه، وراجحه، ثقات إلا أن رواية الحسن البصري عن عمر مرسلة. 98
سورة الأحزاب 20-21-24

رسول الله ﷺ قال: وانطلقنا أنا مع رسول الله ﷺ فقام خلف الباب، وكان إذا استأذن قام خلف الباب، قال: فقالت لها فاطمة، انظر إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن، قال: وفي يدها سلسلة من ذهب فدخل النبي ﷺ فقال: «يا فاطمة بالعدل أن يقول الناس فاطمة بنت محمد وفي يده سلسلة من نار». ثم عذبها عندما شدداً، ثم خرج ولم يقعد فأمرت بالسلسلة فبيعت فاشتهرت بسمنها عيداً، فأعتقت نصاً، ثم سمع بذلك النبي ﷺ.

كبير وقال: «المحمد لله الذي تجي فاطمة من النار».

قوله تعالى: «ورأذك أحداً إذ أتذج قومه بالأحزاب...»

الأحزاب: «الرمل».


(1) المسند (768-769) وإسناده صحيح، وأورده السيوطي في الدر المبهر (2/6/71).

(2) بائع الغزيل (3/111).

(3) قوله (ابن) ساكن من الطبع وهو في طبعة الريان (ص 6474) وهو نضيف بين سليمان التميمي.

(4) الزهدي (7/101) وهو مرسال جيد الإسناد.
سورة الأحزاب 26 - 45

حديث: عن المخرظ البكري قال: أشكون العلاء بن الخضري إلى رسل الله ﷺ فمررت بالريدة فإذا عجوز من بني تميم.... الحديث تقدم في سورة الأعراف، آية (72).

181- ثنا معاذ، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة، قالت:
كان رسول الله ﷺ إذا رأى مخيله، يعني الفيم، تلون وجهه وتغيّر ودخل وخرج وأقبل وأدرّ، فإذا مطرت سري عنه، قالت: فذكرت له عائشة بعض ما رأت منه فقال: وما يدريني فعله كما قال يقوم عاد: قلما رأوه عارضاً مستقبل أودعتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به ربيع فيها عذاب أليم.

قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربي.

182- ومن الأملاك والدلائل أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلولة. قال الله ﷺ للريح التي أرسلها على عاد: تدمر كل شيء بأمر ربي.

وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها: منازلهم، ومساكنهم والجبال التي بحضروهم فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها وقال: تدمر كل شيء.


2) كتاب الاستفسار: باب الرياح عند رؤية الريح والفيض بالطلور، والترمذي (رقم 3257).

3) كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، من طريق ابن جريج، به: وحدثت في المسند (1677، 192، 190) من طريق آخر عن عائشة نحواً. وأورد ابن كثير في تفسيره.

4) السيوطي في الدر المنثور (7/249).

5) الرد على الزنادقة والجمهية (ص 77).
سورة الأحقاف 29

قوله تعالى "وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا
قالوا أنصتوا فلما قضى وَلَا إلى قومهم منذرين"

183 - ثنا سفيان، قال: [حدثنا] [العمرو] [العمرو] سمعت عكرمة
"وإذ صرفنا إليك ..." وقري، وعلى سفيان عن الزبير: "فأخرجنا من الجن 
يستمعون القرآن" قالت: بنخلة، ورسول الله ﷺ يصلي العشاء الأخيرة
"كادوا يكرون عليه لبذا". قال سفيان: اللبد: بعضهم على بعض
كاللبد بعضه على بعض.

١٨٤ - ثنا إسماعيل، أنا داود، وابن أبي زائدة المعني قالا: ثنا
داود، عن الشعبي، عن علقمة قال، قلت لابن مسعود: هل صحّ
رسول الله ﷺ ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ماصحبه ما أنا أحد، ولكننا قد
فقدناها ذات ليلة فقلنا: اغتيل استطير مافعل. قال: فثبتنا بشر ليلة بات
بها تقوم، فلما كان في وجه الصحيح، أو قال: في السحر، إذا نحن به
يجيء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله . . . فذكرنا الذي كانوا فيه،
قالوا: "إنه أتاني داعي الجن فأثنيتهم فقرأت عليهم". قال: فانطلق بنا
 فأراني آثارهم وآثار نيرانهم. قال: وقال الشعبي: سأله الزاد، قال ابن
أبي زائدة: قال عمرو: فسألوه ليلتئذ الزاد. وكانوا من جن الجزيرة. فقال:

(1) ما بين المقوتين زيادة من تفسير ابن كثير (٢٧٧/٢).
(2) في المطبوع: وسُمِّيت بزيادة الوار وهي مفهومة. انظر (الصدر السابق).
(3) سورة الجن (١٩).
(4) المندوب (١٦٧/١) وسنن أبيه صحيح. وأورده ابن كثير في تفسيره (٢٧٧/٧) والسيوطي
في الدر المنثور (٦٥٤/٧) وقال ابن كثير: تفرد به أحمد.
سورة الأحقال ٢٩
© كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أبديكم، أورماً كان عليه حمأ، وكل بعرة أروثة علف لدوابكم فلاتستنجوا بهما، فإنهم زاد إخوانكم من الجن.» (١)

١٨٥- ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رأهم، انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب. قال: فرجعتم الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قال: فقالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فأضربوا مشارق الأرض ومغاربها فأنظرنا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال: فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ﷺ وهو بنخلة عامةً إلى سوق عكاظ وموسيلي بأصحابه صلاة الفجر، قال: لما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال: فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إذا سمعتنا القرآن عجبناه يهدي إلى الرشد فآمنا به...» (٢) الآية. فأنزل الله على نبيه ﷺ قل أومي إلى أنه... وإذا أومي إلىه قول الجن» (٣)

(١) المسند (٣٧٦/١). أخرجه مسلم في صحيحه (٤٥) كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، من طريق داود بن أبي هند، به. وأورده ابن كثير في نفسه.

(٢) مسلم (٤٥٣). ص ٢٧٦/٧ والبسوي في الدر المثير (٧/٦٥٤)، الآية.

(٣) المسند (٢٥٧/٣). أخرجه مسلم في صحيحه (٤٤٩) من طريق أبي عوانة، به.
سورة الأحقاف 29

186- ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي فزارة العبسي، قال:
ثنا أبو زيد، مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود، قال: لما كان ليلة
الجن تخفف منهم رجلان. وقالا: نشهد الفجر مكم يا رسول الله. فقال لي
النبي ﷺ: "أمعن ماء؟" قلت: ليس معي ماء، ولكن معي إداوة
فيها نبيذ، فقال النبي ﷺ: "ثمرة طيبة وعمر طهور". فتعوضاً.

187- ثنا عبد الرزاق، أخبرني أبي، عن ميّنا (٣)، عن عبد الله بن
مسعود قال: كنت مع النبي ﷺ ليلة وقذ الجن، فلما انصرف تنفس فقال:
ما شأتك؟ فقال: "تغتبت إلى نفسي يا ابن مسعود" (٣).

_____________________

(١) والحديث في المسند (٤٤٩/١) وأبو زيد القرشي مجهول. انظر: (التقريب وأصوله). أخرجه الترمذي
(رقم ٤٨) وأبو ماجه (رقم ٣٨٤) من طريق أبي فزارة. له. والحديث ضعيف بجميع طرقة
وقد وصلت الكلام عليه في كتاب التنكيس والإجارة في ترجيح أحاديث خاصة سفر السعادة
(٤٨) فارجع إليه. والحديث في المسند (٤٤٩/٤ - ٥٠٠) من طريق أبي فزارة. له و
(٤٥٨/١) من طريق آخر عن ابن مسعود. وأورد، ابن كثير في تفسيره
(٢٧٧/٧).

(٢) في المطبوع: "ميتاً" وما أثبته من التقريب.
(٣) المسند (٤٤٩/١) وميّنا هو ابن أبي ميّنا الخراز منهم بالكتب. انظر: (التقريب وأصوله).
ومهمن بن ثابت الخصيبي والد عبد الرزاق قال فيه الخلف في التقريب: مقبول. أخرجه عبد الرزاق
في المصنف (رقم ٤٤٢) وأخبرني أبي، له. و
(٢٧٧/٧) أورد ابن كثير في تفسيره.
تفسير سورة محمد

آية 4

قوله تعالى: "فإذا ليقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتهم فشدوا الوثائق فإما منا بعد وما فداء حتى تضع الحرب أوزارها."

188- ثنا الحكم بن نافع، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن إبراهيم ابن سليمان، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير، أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن سيبت(1) الحيل وألفيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قلت لا قتال. فقال له النبي ﷺ: "الآن جاء القتال، لا تزال طائف ممن أمتي ظاهرين على الناس يرفع الله قلوب أقواق فيقاتانونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة."(2)


(1) في المطروح: "سنتم"، وما أثنيته من تفسير ابن كثير (290/7).
(2) المسند (104/6) واسناده جيد. أخرجه النسائي. (216/6) من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عليه، وأوردت ابن كثير في تفسير (279/7) والسعيطي في الدر المنثور (460/7).
العين، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأخير - قال الحكم: يوم الفزع الأخير - يوضع على رأسه تاج الوفاقين يعانقته منه خير من الدنيا وما فيها. ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من سور العين، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه.

190 - أما قوله: «ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا» يقول: ناصر الدين آمنوا. وأن الكافرين لا مولى لهم يقول: لا ناصر لهم.

قله تعالى: «والذين كفرنا يتمنون ويأكلون كما تأكل الأفئد والمأكول».

191 - ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمز، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله، قال: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد».

---

(1) المسند (417/4) واستاده جيد. أخرجه الترمذي (رقم 1664) كتاب فضائل الجهاد: باب في ثواب الشهيد، وابن ماجه (رقم 779) كتاب الجهاد: باب فضل الشهادة في سبيل الله. من طريق بحري بن سعد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وحديث في المسند (417/4) من حديث قيس الجهاني مرتفعًا نحوه. وأوردته ابن كثير في تفسيره (2297).

(2) الرد على الزنادقة والجهادية ص 61.

(3) المسند (318/2) واستاده صحيح. وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم 5296) كتاب الأفاسمة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرتفعًا به. و(رقم 5497) من طريق أبي هام بن أبي عبيد عن أبي هريرة مرتفعًا به. وأخرجه مسلم في صحيحه (رقم 292) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرتفعًا به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (292/7).

105
سورة محمد

قوله تعالى: «مثل الجنة التي وعد الملائكة فيها أنهار من ماء غير آس». 192 - ثنا عبد الصمد، قال: ثنا أبو قدامة الحارث بن عبيد الإيادي، قال: ثنا أبو عمران يعني الجنوبي، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «جتان الفردوس أربع: جتان من ذهب حليتهما، وآتيتهما وما فيهما، وثمانية من فضة آتيتهما وحليتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربيع عز وجل إلا رداء الكريءاً على وجهه في جنة عدن، وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن، ثم تصدع بعد ذلك أنهاراً».

193 - ثنا يزيد بن هارون، أنا الجريري، عن حكيم بن معاوية أبي بهز، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الجنة بحر اللبن، وبحر الماء، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تشق الأنهار منها بعده».

194 - ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة، قال: جاء رجل إلى عبد الله من بني بجيلة يقال له: نهيك بين سنان، فقال يا أبا...
سورة محمد

عبد الرحمن كيف تقرأ هذه الآية أياً تجدها أو أينما؟ (9) من ماء غير آسوس [أو غير ياسين] (1)؟ فقال له عبد الله أو كل القرآن أحصيت غير هذه؟ قال: إتي لألقرأ المفصل في كل ركعة فقال عبد الله: هذا كتابه الشعر إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود وليقرأ القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم ولكنه إذا قرأ فرسخ في القلب تفع إليه لأعرف النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرأ سورتين في كل ركعة. قال: ثم قام فدخل فجأة فدخل عليه، قال: فقلنا له: سله لنا عن النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرأ سورتين في ركعة. قال: فدخل فسأله: ثم خرج إلينا فقال: عشور سورة من أول المفصل في تأليف عبد الله (1).

قوله تعالى ٥ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغثة؟ فقد جاء أشرافها...

١٩٥ - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي الحجاج، قال: سمعت أنس بن مالك يحدث أن رسول الله ﷺ قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين». وسبط أصبى السباية والوسطى (2).

(1) ما بين المفترفين زيادة من صحيح مسلم والدر المنثر ليستقيم النص.
(2) المنس ن (68/8). أخرج له مسلم في صحيحه (722) كتاب صلاة المسافرين. باب ترتيل القراءة واجتناب البهدل من طريق الأعشى، به، والحديث في المسند (417/1). ثنا عقان، حدثنا حماد، ثنا عاصم، عن نز أن رجلاً قال لابن مسعود: فذكره مختصراً.
سورة محمد

١٩٦ - ثنا معاوية بن عمرو ، ثنا زيادات ، عن الأعمش ، عن شقيق قال:
كانت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى، وهم يتحدثان فقالا: قال رسول الله ﷺ: "بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم، ويتزل فيه الجهل، ويظهَر
فيه الهجر، والهرج القتل" (١)

١٩٧ - ثنا زيد ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي بكر بن مالك قال:
لأحدثكم مكن لا يحدثكم به أحد يعد سيمنه من رسول الله ﷺ قال:
"إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويشرب الخمر،
ويظهر الزنا، ويقبل الرجال، ويكسر النساء، حتى يكون أطعمه خمسين أمرأة
وحلي واحد" (٢).

١٩٨ - ثنا يونس وسريع قالا: ثنا فليح، عن هلال، عن عطاء بن
يسار، عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله ﷺ جالس يحدث القوم في
مجلس حدثنا جاء أعرباني فقال: يا رسول الله، رأيت الساعة ؟ قال: فمضى
رسول الله ﷺ يحدث، فقال بعض القوم: سمع فكره ما قال، وقال:
بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: "أين السائل عن
الساعة؟" قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: "إذا صبعت الأمانة"

(١) السند (٥/١). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٧٩٦) كتاب الفتن: باب
ظهور الفتن، و المسلم في صحيحه (رقم ٧٢٧) كتاب العلم: باب رفع العلم، وقبضه، من طريق
الأعمش، به، وأورده السبويطي في الدر المثير (٧/١٩١).

(٢) السند (٤/٣). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٨١) كتاب العلم: باب رفع العلم
وضهر الجهل، و المسلم في صحيحه (رقم ٦٤/٦). بعد رقم ٧٧٦ باب علم، باب رفع
العلم، وقبضه، وظهر الجهل، والفقه في آخر الزمان، من طريق شعبة، به، وأورده السبويطي في
الدر المثير (٧/٢٨).
سورة محمد

فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله كيف؟ أو قال: ما إيضاعتها؟ قال:

"إذا توسَّد الأمر غير أهل فانتظر الساعة".(

199- تثنى محمد بن عبد الله قال: ثنا كامل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تذهب الدنيا حتى تصير للجَّماعة ابن لجَّم (2)."

200- ثنا عفان، ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت الحسن، ثنا عمرو ابن تغلب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً نعاليهم الشعر - أو يتعلمون الشعر - وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراضاً لوجههم المجان التي طرطت."(

201- ثنا عبد الصمد، ثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: بين يدي الساعة ثلاثون كذاباً".(

(1) المسند (7/2). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 59) كتاب العلم: باب من ستة علماء وهو مشتق في حديثه... من طريق قلاب بن سليمان، به، وأوردته السيوطي في الدر المنثور (488/7).

(2) لجج بن لجج: أي لجج ابن لجج أحمد. أنظر: (فيض القدر) 394/9.


(4) المسند (7/2). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 2477) كتاب الجهاد: باب الفتح: باب الفتح، من طريق جرير بن حازم. به، وأوردته السيوطي في الدر المنثور (7/699).

(5) المسند (7/698). وسنده حسن، وأوردته السيوطي في الدر المنثور (7/670) وغيره لأحمد فقط.

18
سورة محمد

18

2-7- ثنا محمد بن مصعب، ثنا عمارة، عن أبي نصرة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من سمك تلك الغدامة؟ فقيلولون: صفق فلان وفلان".

2-3- ثنا وكيع، عن المهاس بن قَمْهُ، حدثني شداد أبو عمارة، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: "ست من أشراط الساعة: موتي، وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ في الناس كقبحات الفناء، وفتنة يدخل عليها بيت كل مسلم، وأن يعطي الرجل ألف دينار فيسخطها، وأن تغدر الروم فيسرون في ثمانين نبذة تحت كل نبذ أثنا عشر ألفاً".

4-4- ثنا أبو المغيرة، قال: ثنا صفوان، قال: ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: أتيني النبي ﷺ (1) المسند (6/403) ومحمد بن مصعب هو الفرنساني قال فيه الحافظ في التأريخ: ضوء كثير الغطس. وقال الذهبي: رواه أحمد عن محمد بن مصعب وهو ضعيف. انظر: (مجمع الرواية 9/6) أخرجه الحاكم (448/4) من طريق محمد بن مصعب، به: وصحبه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب الذهبي يقول: قال عمارة تجاه لم يخرج له. قال: ولم يعقب الذهبي بشيء عن محمد بن مصعب الفرنساني، وأوردته السيوطي في الدر المنثور (679/7).

(2) المسند (5/238) والتهاس بن قيم قال فيه الحافظ في التأريخ: ضعيف. رضوان بن عبد الله القرشي، أبو عمار الدمشقي لم يدرك معاذ بن جبل، وله شاهد صحيح الإسناد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الحاكم (244/4) حديثاً أبو حمزة محمد بن يعقوب، ثناقبال بن نصر الحولاني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمر بن الحارث عن سعيد ابن أبي هلال، عن أبي زيد، عن الصحابي، عن عوف بن مالك مرفعًا، به في قصة وصحبه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم (34/486) من طريق آخر عن عوف بن مالك مرفعًا، به في القصة، سكت عنه الحاكم وكذلك الذهبي، وأوردته السيوطي في الدر المنثور (7/487).
سورة مريم


503- ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا علي - يعني ابن مبارك - عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني سالم بن عبد الله، حدثني عبد الله بن عمر، قال: "قل لنا رسول الله ﷺ: "ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت - أو من حضرموت - تحشر الناس". قالوا: فهم تأمراً يا رسول الله؟". قال: "عليكم بالشاهد". (2)

(1) المسند (76/5) وأسادة صحيح. ونظر الحديث الذي قيله. وأورد له السبهي في الدر المنثور (486/7).

(2) المسند (76/4) وأسادة صحيح. أخرجه الترمذي (رقم 2217) كتاب الفتن: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز، من طريق يحيى بن أبي كثير. وقيل الترمذي: حديث حصين غريب صحيح من حديث ابن عمر. وأورد له السبهي في الدر المنثور (492/7).
سورة محمد 18

۲۰۶- ثنا هاشم ، ثنا زهير ، حدثنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة
قال : قال رسول الله ﷺ : "لا تقوم الساعة حتى يقترب الزمان . فتكون السنة كالشهر ، ويكون الشهر كالجمعة ، وتكون الجمعه كاليوم ، ويكون اليوم كالساعة ، وتكون الساعة كاحتراق السعفة" (1) الخروبة زعم سهيل.

قالوا : وما الهجر يا رسول الله ؟ قال : "القتيل" (2).

۲۰۸- ثنا ابن أبي عدي ، عن حميد ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله" (3).

۲۰۹- ثنا زيد بن الحباب ، قال : حدثني حسنين بن واقد ، حدثني معاذ ابن حربة الأزدي ، قال : سمعت أنسا يقول : قال رسول الله ﷺ : "لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرًا عامة ولا تنبت الأرض شيئاً" (4).

(1) المسند (1/208-378) وسناده جيد. وأوردته السيوطي في الدر المنشور (676/7).
(2) المسند (3/670-378) وسناده صحيح. وقال الهيائي : راجله رجال الصحيح. انظر : مجمع الزوائد 331/7. وأوردته السيوطي في الدر المنشور (676/7).
(3) المسند (4/297-331) وسناده صحيح. وأخرج حمزة بن عبد الرحمن في صحيحه (رقم 148) كتاب الإمام : باب ذهب الإمام آخر الزمان ، من طريق ثابت عن أنس مرفوعًا به.

112
سورة محمد

261- ثنا علي بن ثابت، قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، عن أبيه، عن علي بن الصلح، قال: إن رسول الله ﷺ يقول: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس".(1)

262- ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقوم الساعة إلا حتى تضرب ألباس نساء دوس حول ذي الخصلة".(2) وكانت صنناً بعدها دوس في الجاهلية بتكبالة.

263- ثنا يحيى بن آدم، أنا بشير(3) أبو إسماعيل، عن سبار أبي حمزة(4)، عن طارق، عن عبد الله قال له: يا أبا عبد الرحمن تسليم الرجل عليك فقت: صدق الله ورسوله. قال: فقال: قال رسول الله ﷺ: "بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وتفشى التجارة حتى تبين المرأة زوجها على التجارة، وتقطع الأرحام".(5)

(1) المسند (2/499) وسنده صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير (64/84-85 من طريق علي بن ثابت، به وأبوه السيوطي في الدر المتنثر (7/767).

(2) المسند (2/271). أخرجه البخاري في صحيحه (رواية رقم 77) كتاب الفائض، باب تغير الزمان حتى تعبد الأرواح، ومسلم في صحيحه (رواية رقم 2967) كتاب الفائض، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد ارواح الأرواح، من طريق الزهري، به وأبوه السيوطي في الدر المتنثر (7/477).

(3) في الطبع (أبو يشمر) بزيادة (أبي) وهي مقتبسة، وواجع على الصواب في أطراف المسند.

(4) في الطبع (سبر أبي الحكيم) والصواب ما أثبتته، وهو الكوفي. انظر: (التقريب وأصوله).

سورة محمد

۲۱۳- ثنا أبو النضر، ثنا أبو معاوية شيبان، عن مطر بن طهمن، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يلملك رجل من أهل بيتي أجل إلى أفنى، لعل الأرض أبداً كما ملكت قبله ظلماً يكون سبع سنين».

۲۱۴- ثنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريته من أهل الأرض فيبقى فيها عجالة لا يعرفون معرفاً ولا ينكر منكراً».

الحديث بريدة: «بعثت أنا والساعة جميعاً إن كادت لتحققني».

تقدم في تفسير الآية ۴۶ من سورة سبأ.

۱۷۰/۸۷: والطحاوي في مشكل الآثار (۲/۴) والحاكم (۹/۴۴ - ۴۴۵) من طريق بشير، به.

۱۷۱/۸۷: وصححه الحاكم في الموضع الأول، ووافقه الذهبي، وسكت عنه في الموضع الثاني، وأوردته السيوطي في الدر المتنور (۷/۳۷۷).

۱۷۲/۸۷: والمسلم (۳/۳۷۳) وخطب بن طهمن الوراق قال فيه الحافظ في الطريقة: صدوق كثير الأخطاء.

۱۷۳/۸۷: وقد تابعه عوف بن أبي جميلة الأعرابي - وهو ثقة - عن أبي الصديق الناجي، به. وأخرجه أحمد (۳/۳۷۳): ثنا محمد بن جعفر، ثنا عوف، به. ومحمد بن جعفر المروف بتدوين ثقة.

۱۷۴/۸۷: فالسند صحيح. وأخرج ابن حبان في صحيحه - الإحسان (۸/۱۹۱-۱۹۱، رقم ۴۸۷) من طريق يحيى بن سعيد - وهو القطان - ثنا عوف، به. وأورد السيوطي في الدر المتنور (۷/۳۷۷).

۱۷۵/۸۷: والمسلم (۲/۲۴) ورجاله ثقات. وقال الهيثمي: رواه أحمد مرنوناً وموقوفاً ورجالهما رجال


۱۱۷
сурыа محمد 18-19-22:

- حديث أنس : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد».

تقحم في تفسير الآية (136) من سورة النور.

قوله تعالى : «فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك ومعذركم».

215- ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، قال:


حديث الآخر المزني: «يا أيها الناس توبوا إلى ربي فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة».

تقحم في تفسير الآية (136) من سورة النور.

قوله تعالى: «فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم».

216- ثنا عفان، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني محمد بن عبد الجبار، قال: سمعت محمد بن كعب القرطبي، بعد أن سمع أبا هريرة يقول:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرحم شجعته من الرحمن تقول يارب إني العالي إلى هذا الطريق كما تقدم، وأورد، السوطي في الدور المتلثر (748/7).

(1) ما بين المقوتين زيادة من تفسير ابن كثير والدر المتلثر.

(2) المصنف (8/27). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1362) كتاب الفضائل، باب إثبات خاتم النبوة، وصفته: من طريق عاصم الأحول، به. وأورد، ابن كثير في تفسيره...
سورة محمد 22

قُطعت يا رب إني أَسِّي، إِلَيْكَ يا رب إني ظلَّتُ يا رب قال: فيجيبها أما ترضين أن أصلِ من وصلك وأقطع من قطعك؟ (1)

217 - ثنا محمد بن بكر، ثنا ميمون أبو محمد المزكي (2)، ثنا محمد ابن عباد المخزومي، عن ثوبان، عن النبي ﷺ قال: "من سره النسا في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه " (3).

218 - ثنا يزيد بن هارون، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن لي ذوي أرحام أصل وبطقعونى، وأعفو وظلمونى، وأحسن وبيسونى، أفأكافئهم؟ قال: "لا إذا تكترون جميعاً ولكن حذ بالفضل وصلهم فإنه لن يزال معلك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك" (4).

= (7/498-502) والسيوطي في الدر المنثور (7/498-502).

(1) المسند (3) محمد بن عبد الجبار الأنصاري قال فيه المناظر في التقيب: مقبول. إلا أن الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 5987) كتاب الأدب: باب من وصل رسل الله ﷺ، وسلم في صحيحه (رقم 2554) كتاب البين والصلة: باب صلة الرحم ومحرم قطيعتها، ومن طريق معاوية بن أبي مذر، حديثي عمى أبو الحبوب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا، وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/498) والسيوطي في الدر المنثور (7/498).

(2) "المزين" من تفسير ابن كثير (7/4) وجامع المسانيد (1716/2) وهو الصواب، كما في المطبوع: "المزين" فخطأ. انظر: (الكيني، اللدريبي 2/4، والمقتنى في سرد الكني 2/46، رقم 5368، والتقيب وأصوله) وكاء في التقيب: أبو موسى.

(3) المسند (279/5) وعند فتح مسجد النور قال فيه المناظر في التقيب: صدر يدل، عدد في الطباعة الشاشية من المسند. انظر: (تصريف أهل التدريس براهmes الوصوفين بالتدليس) وقد صح بالتحديد هذا نزال العلة. وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/41).

(4) المسند (2) وحجاج بن أرطاة ملَّس رقد عنهم، وعدده المناظر ابن حجر في.
سورة محمد 2-43

219- ثنا وكيع ، ثنا قطر ، ويزيد بن هارون ، قال : أنا قطر ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : "إن الرحم معلقة بالعرش ، وليس الواعل بالمكنافي ، ولكن الواعل من إذا قطعته رحمه وصلها". قال يزيد : المواصل.

220- ثنا عبد الصمد وحسن بن موسى ، قالا : ثنا حماد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ، قال : "الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف". حديث أبي بكر رضي الله عنه : "ما من ذنب أخرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يذخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم".

تقدم في تفسير الآية (31) من سورة المائدة.

221- حدثنا عبد الرزاق ، أبننا سفيان ، عن العلاء بن المصيب رفع الحديث إلى سلمان قال : "إذًا ظهر العلم وخزن العمل واتتلت الألسن واختلت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه عفت ذلك لعنىهم الله فأصبهم

= المرتبة الرابعة من المذكرين . انظر : (تعريف أهل التقديس برتبة الموصوفين بالتحديس ص 125 ، والتقريب وأصوله) . وأوردته ابن كثير في تفسيره (6/7) .

(1) المند (179/2). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 5991) كتاب الأدب : باب ليس الواعل بالمكنافي ، من طريق قطر ، به دون قوله ، و إن الرحم معلقة بالعرش ، والحديث في المسند (112/3) : ثنا يعلى ، ثنا قطر ، به . وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/6) .

(2) المسند (227/2). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 7648) كتاب الصلوة : باب الأرواح جنود مجددة ، من طريق سهيل بن أبي صالح ، به . والحديث في المسند (295/7) : ثنا =

117
سورة محمد 22-22

وأعسِ أَبْصَارَهُمَّ (١).  

۲۲- ثُمَّ رَكَبُنَا ثَانِيَ سَفَيْنِ، عَن سَلْمَةٍ، عَن عِيْضَاءٍ بِن عِيْضَاءٍ، عَن 
أَبِهِ، عَن أَبِي مُسَعُودٍ قَالَ: حَطَّبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبَةً فَهُمْهُ أَوْلَى 
عَلَيْهِ ثُمَّ قَالُوا: إِنَّ فَيْكُم مَنافِقُينَ فَمَن سَمَتُ فِليْقَمُ ثُمَّ قَالُوا: قَمْ يَا فَلَان 
قَمْ يَا فَلَان قَمْ يَا فَلَان» حَتَّى سَمَى سَمَتِهِ وَثَلَاثِينَ رَجُلاً، ثُمَّ قَالُوا: إِن 
فَيْكُمْ أَوْ مَنْكِمْ [مَنافِقُينَ] (٢) فَاتَقُوا اللَّهَ (٣). قَالُوا: فَمَرَّ عَرْضٌ عَلَى 
رَجُلٍ مِن سُمَى مَقْعَعْ قَدْ كَانَ يَعْرَفُهُ قَالُوا: مَا لَكَ قَالُوا: فَهَدِيهِ بَا قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: بَعْدًا لَّكَ سَأَتِرُ الْيَوْمَ.

١— يُزِيدُ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلْمَةَ، بَيْهَ وَاوَرَىُهُ بْنُ كَيْثَرٍ فِي تُسْبِيرِهِ (٧/٧٦١).

٢— ذُهِبَ (٢٠٣/٦)، طِبْعَةُ الْرُّيَانِ، وْرُوَايَةُ الْعَلَامَاءِ بِنْ نَمَسِيبِ عِنْ سُلْمَانَ الْفَارِسِيّ مَرْسِلًا، 
وأَخْرِجَهُ الطَّيِّبِيُّ فِي الْكِبَيْرِ (٢٦٩/٧)، رَقْمُهُ (٥١٧٠) مِنْ حَدِيثِ سُلْمَانَ مَرْقُوًا 
بَيْهَ، وْرُوِيَ الْهُيَشَّيُّ: رْوَاهُ الطَّيِّبِيُّ فِي الرَّأْسِ وَالْكِبَيْرِ وَقَبِلَ جَمِيعَهُ لَمْ أَعْرَفُهُ، أَنْتَظِرُ: (مَجمَعُ الزِّوَّادِ 
٧/٧٧)، وَاوَرَىُهُ بْنُ كَيْثَرٍ فِي الْمُعْمَرِ (٧/٧٦١).

٣— مَا بَيْنَ الْمُقْتُوفِينَ سَانِقٌ مِنْ مَطْبَعَةِ الْمُسْتَفْرَدَةِ وَأَسْتَدَرَكَهُ مِنْ تَقْسِيمِ بْنِ كَيْثَرٍ (٧/٧٦١).

٤— الْمُسْتَفْرَدِ (٢٧٣/٥). أَخْرِجَهُ الطَّيِّبِيُّ فِي الْكِبَيْرِ (٢٦٩/٧)، مِنْ طُرُقِ سُلْمَانَ بِنَ كَيْثَرٍ، بَيْهَ 
لَكِنَّ أَسْقَطَ وَالْدَعَاءُ عَلَى سُنَّةِ الْمُسْتَفْرَدَةِ، وْرُوِيَ الْهُيَشَّيُّ: 
رْوَاهُ أَحْمَدَ، وَالْطَّيِّبِيُّ فِي الْكِبَيْرِ وَقَبِلَ جَمِيعَهُ بِنَ مَعْبَاسٍ بِنَ عَايَشَةٍ بْنَ عَايَشَةٍ بْنَ أَبِي مُسَعُودٍ، وْرَأَاهُ الْهُيَشَّيُّ: 
(مَجمَعُ الزِّوَّادِ) (١١٢/٤٧)، لَقَلَّ لِلْحاَقِظِ الْهُيَشَّيُ يَقِدَدُ عَبْضَهُ وَلمْ أَمْهَلْ بِمَنْ تَرَجِمَهُ، أَيْ لَمْ 
يَذَكَّرَ بِبَسْحَةٍ وَلَا تَعْمَلَ، لَأَنْ عَبْضَهُ بِنَ عَايَشَةٍ تَرَجَمَهُ الْبَضَائِرُ فِي الْسَّارِعِ الْكِبَيْرِ 
(٢٧٦/٧٧) وَذُكِرَ الْحَدِيثُ وَتَرَجَمَهُ بْنُ كَيْثَرٍ فِي الْمُعْمَرِ (٧/٧٦١) وَلَمْ يَذَكَّرَ 
فِيهِ بَسْحَةٍ وَلَا تَعْمَلَ، وَذُكِرَ بْنُ كَيْثَرٍ فِي الْمُعْمَرِ (٧/٧٦١) وَذُكِرَ أَيْضاً بْنُ خَلْفَيْنَ فِي 
الْقَلَاعِ، أَنْتَظِرُ: (تَعْجِيلُ الْمَلْفَأَةِ) (٣٠٦/١). فَمَثَلُ هَذَا لَا يَخْفِيْ حَائِلًا عَلَى الْخَافِظِ الْهُيَشَّيِّ.
سورة محمد

قوله تعالى: "فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم..."

223 - وقال: "فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم" في النصر لكم على عدوكم (11).

(11) الرد على الزنادقة والجهمية ص 97.

119
تفسير سورة الفتح
فصلها: آية 2-4


قله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر». 

225- ثنا أبو نوح، ثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفر قال: فسأله عن شيء، ثلاث مرات، فلم يرد عليّ، قال: قلت لنفسي تكلم، أمرت يا ابن الخطاب، نزرت رسول الله ﷺ ثلاث مرات، فلم يرد عليك. قال: فكرت راحلتي، فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء، قال: فإذا أنا منداد نادي: يا عم، أين عمر؟ قال: فرجعنا وأنا أظن أنه نزل في شيء. قال: فقال النبي ﷺ: «نزلت على البارحة سورة هي أحب إلى من الدنيا وما فيها» (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر).»

(1) المند (5/64). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 483) كتاب التفسير. تفسير سورة الفتح: باب فتحنا لك فتحاً مبيناً ولمسلم في صحيحه (رقم 794) كتاب صلاة المسافرين: باب ذكر قراءة النبي ﷺ سورة الفتح يوم فتح مكة، من طريق شعبة، به، وأورد:

(2) المند (131/1). أخرجه مالك في الموطا (7/204-7). عن زيد بن أسلم، به، ومنه =

120
سورة الفتح 2-1

۲۲۶ - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن جامع بن شداد، قال:
سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال:
أُبَلِّغُنا مع رسول الله ﷺ من الحديثة عن الحدبية فذكروا أنهم نزلوا ذخاماً من الأرض - يعني الدهاس الرمل - فقال: «من بكلوّنا، فقل بلال: أنا. فقال رسول الله ﷺ: «إذن تنتم!» قال فتلمموا حتى طلعت الشمس فاستقبط ناس منهم فلان وفيهم عمر، قال: فلنتنا اهضروا - يعني تكلموا - قال:
فاستقبط النبي ﷺ، فقال: «افعلوا كما كنت تفعلون!» قال: ففعلنا. قال:
وقال كذلك: «فافعلوا من نام أو نسي!» قال: وضعت ناقة رسول الله ﷺ، فطلبها، فوجدت عجلها قد تعلق بشجرة، فجفت بها إلى النبي ﷺ، فركب مسروراً. وكان النبي ﷺ إذا نزل عليه الوحي أشتد ذلك عليه وعرفنا ذلك فيه. قال: فتنحنى مستنداً خلفنا، قال: فجعل يغطي رأسه بشوره ويشتد ذلك عليه حتى عرفننا أنه قد أنزل عليه، فأنا فأخبرنا أنه قد أنزل عليه، فالتنا فتحنا! (1)

۲۲۷ - ثنا سفيان، عن زيد بن عاقة، سمع المغيرة بن شعبة قال:
قام رسول الله ﷺ حتى تورمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبي! فقال: «ألا أكون عبداً شكوراً!» (2)

طريق مالك أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 4833) كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب:
باب «إذن تنتم!» لكن فتحنا مبيناً، وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/60) والسني في الدور الثاني (7/67).

(1) المسند (6/216) ورسالة صحيح. أخرجه أبو داوود في سنده (رقم 447) كتاب الصلاة: باب فهم نام عن الصلاة أو نسيها، والطبري في تفسيره (79/26) من طريق شعبة، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/67).

(2) المسند (256/14). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 4839) كتاب التفسير: تفسير =
228- حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا مجمع بن يعقوب، قال:

قوله تعالى: «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم»
229- سمعت أبا عبد الله يتأول هذه الآيات في الإيام، وما أمرا إلا = سورة الفتح: بابnad 4 في صحيحه (رقم 2819) كتاب صفات المنافقين: باب إ كثير الأعمال والاجتهاد في العبادة، والترمذي (رقم 412) كتاب الصلاة: باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة، والنسائي (رقم 219/2) وابن ماجه في سنته (رقم 1419) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأورد ابن كثير في تفسيره (رقم 7/697) والسيوطي في الفيروز (رقم 5167/

ليبعذوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويتواتوا الزكاة، وهذه الآية: "لبدادوا إيمانًا مع إيمانهم". 

قوله تعالى: "إن الذين يباعونك إنا يباعون الله ..." (2)


قوله تعالى: "لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بيعونك تحت الشجرة ..." (4)

232- حدثنا حجاج، وابن يونس قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يدخل النار أحد من بيع تحت الشجرة." (5)


(1) المسائل للنبيصيري (2) (163/2).
(2) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، والراوي عنه ابنه عبد الله.
(3) التربلي (16/1، تمạn، رقم 361، من الورثاء).
(4) المسند (3/600) وإسناد صحيح. أخرجه أبو داود في سنن (رقم 664) كتاب السنة: باب في الحلال، والحرام وין (رقم 389) كتاب المناقب: باب في فيض من بائع تحت الشجرة، من طريق الليث بن سعد، به، وأخرجه مسلم في صحيحه (رقم 2496) كتاب فضائل الصحاية: باب من فضائل أصحاب الشجرة ... من طريق أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: أخبرتهني ابن مشرّع، فذكرته مرفوعًا.
(5) الغلاب (3761، رقم 2496).

١٢٣
سورة الفتح


قوله تعالى: "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً".


(١) العلل (١٧١-١٧٩، رقم ١٩٩).
سورة الفتح ٢٤-٢٥

وجَلَّ فَوَّهُ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيْهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدَ أنَّ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ يَا تُعْلِقُونَ بِصِيَّرَةٍ. ١)

قَالَ أَبُو عُبْدِ الرَّحْمَٰنٍ: قَالَ حَمَّادٍ بْنِ سَلْمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَن ثَابِثٍ عِنْ نَسٍ، قَالَ حَسِينٌ بْنُ وَاَقِدٍ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفِلٍ وَهَذَا الصَّوَابُ عِنْدِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.*٢)

٢٣٥- ثُمَّ يُزِيدُ ثَانِي حَمَّادٍ عَنْ ثَابِثِ الْبَيْتَانِيِّ عِنْ أَنسٍ قَالَ: لَمْ كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسَةِ هِبْطًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ نَفَآنِي رَجْلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ فِي السَّلَاحِ مِنْ قَبْلِ جُبَلِ الْفَتْنَمَ مُعَدَّةٌ عَلَيْهِمْ فَأَخَذَهَا وَنُزِّلَتْ هُذَهُ الْآيَةُ: وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيْهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدَ أنَّ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. قَالَ: يَعْنِي جُبَلِ الْفَتْنَمَ مُعَدَّةٌ مِنْ مَكَّةِ. ٣)

قُولُهُ تَعَالَى: وَالْهَدِيُّ مَعْكُوْنَآ أَنْ يَبْلَغَ مَحْلَهُ. ٢٣٦- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ الْبِغْوِيِّ وَسَمَعَ أَحْمَدٍ يُقُولُ: فِي قُوْلِهِ تَعَالَى: وَالْهَدِيُّ مَعْكُوْنَآ أَنْ يَبْلَغَ مَحْلَهُ. قَالَ: هَذَا يَبْلَغُ حَجَّةَ. ٤)

١) المسند (٤٦، ١٨٧) وإسناده جيد. أخرجه النسائي في التفسير (رقم ٢٢٤) من طريق حسين بن واعظ، به. وأخرجه مسلم في صحيحه (رقم ١٦٨) كتب الكتاب: باب صلح الخميسية، من طريق ثابت عن أنس فذكره. وأوردته ابن كثير في تفسيره (٢٣٦) والسبيطي في الدر المثير (٧٣٨).

٢) المسند (٣٣، ١٤٥ - ١٩٢). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ١٨٥) كتب الكتاب: باب قوله تعالى: وَرَهَبُ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيْهِمْ عَنْكُمْ ... رَجْلِي دَاوُدَ فِي سَنِئٍ (رقم ٢٧٠) كتب الكتاب: باب ومن سورة الفتح، من طريق حماد بن سلمة، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (٢٣٣).

٣) مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ق ١١٣/ب). [الظاهرية مجموع ٨٢].
سورة الفتح 25-126

25-126  ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة
ومروان بن الحكم قالًا: خرج رسول الله ﷺ عام الخديبية يريد زيارته البيت لا
يريد قتالًا وساق معه الهادي سبعين بدة، وكان الناس سبعمائة رجل
فكنانت كل بدة عن عشرة. قال: خرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان
بعسفن لقيه بشر بن سفيان الكلبي فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت
يسيرك فخرجت معها الموذ المطافيل قد ليسوا جلود النمور يعاهدون الله
أن لا تدخلها عليهم علبة أبداً، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا
إلى كراع الخضير. فقال رسول الله ﷺ: يا عبد قريش لقد أكثتكم الحرب ماذا
عليهم لو خلو ببنتي وبين سائر الناس فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم رافعين، وإن لم يفعلوا قاتلوا
همه قوة فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجازهم على الذي يعبث
الله به حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه السالفة. ثم أمر الناس فسلكوا
ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والخديبية
من أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك الطريق، لما رأت خيل قريش
فترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم نكسموا راجعين إلى قريش. فخرج
رسول الله ﷺ حتى إذا سلك ثنية المرار برثت ناقتته. فقال الناس: خلت
فقال رسول الله ﷺ: ما خلات وما هو لها بخلق ولكن حبضها حابس
الفيل عن مكة والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة
الرحم إلا أعطيتهم إياها» ثم قال للناس: انزلوا. فقالوا: يارسول الله ما
بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله ﷺ سهمًا من كنانته

126
فأعطاه رجلاً من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب فغزه فيه نجاح الماء بالرواة، حتى ضرب الناس عنه بعطن، فلما أطام رسل الله ﷺ إذا بديل ابن ورقان في رجال من خزاعة، فقال لهم كفره ليشير بين سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد وإن محمدًا لم يأت لقتال إنا جاء زائراً لهذا البيت معظمًا فحلفه فاتهموه. قال محمد: يعني ابن إسحاق - قال الزهري - كانت خزاعة في عيبة رسول الله ﷺ مسلمها ومشركها لا يخفون على رسول الله ﷺ شيئاً كان مكة قالوا: وإن كان إنا جاء لذلك فلا والله لا يدخلها أبداً علينا عنوة ولا تتجه بذلك العرب ثم ببعوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيبر أحد بني عامر بن لوئي فلما رآه رسول الله ﷺ قال: هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ كله رسول الله ﷺ بتحمو ما كلمه به أصحابه، ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله ﷺ قال: فبعثوا إليه الخلس بن علقمة الكتاني وهو برمذي سيد الأحافش، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: هذا من قوم يتآملون فابعثوا الهادي في وجهه. فبعثوا الهادي، فلما رأى الهادي يسيل عليه من عرض الوادي في قلادة قد أكل أوتاره من طول الخيس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله ﷺ إعتماً لما رأى فقال: يا معشر قريش قد رأيت ما لا يحل صده الهادي في قلادة قد أكل أوتاره من طول الخيس عن محله. فقالوا: اجسلي إذا آتاك أعرابياً لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي، فقال: يا معشر قريش إنني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثر إلى محمد إذا جاءكم من التعنف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وراني وراني، وقد سمعت بالذي نابكم فجمعتم من أطاعتي من قومي.
سورة الفتح 2-26

سورة الفتح ٢٥-٢٦

"بلياً"، قال: فعلام نعطي الدالة في ديننا؟ فقال: "أنا عبد الله ورسوله لمن أخلف أمره ولي بضيعتني". ثم قال عمر ما زلت أصوم وأصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيراً. قال ودعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب فقال له رسول الله ﷺ: "أكتب بسم الله الرحمن الرحيم". فقال سهيل بن عمرو: ولا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك الله. فقال له رسول الله ﷺ: "أكتب باسمك الله هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ﷺ سهيل بن عمرو". فقال سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله ﷺ ما أقاتلك، ولكن اكتب هذا ما أصلح عليه محمد بن عبد الله سهيل ابن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أئمة رسول الله ﷺ من أصحابه وغير إذن وله رده عليهم ومن أئته قريشاً من مع رسول الله ﷺ لم يردوه عليه وإن بنيتنا عبيبة مكافحة، وإنه لا إسلاط ولا إبلال. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهدته دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدتهم دخل فيه فتوثبنا خلافة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله ﷺ وعهدته. وتوثبتنا بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدتهم. وإنك ترجع عنا عمارا هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنه فتدخلها وأقمن فيهم ثلاثا معاك سلاح الراكون لا تدخلها غير السبون في القرب. فيبنا رسول الله ﷺ يكتب الكتاب إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديدا تقفت إلى رسول الله ﷺ قال: وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رأهما رسول الله ﷺ فلما رأوا ما رأوا من

١٣٠
سورة الفتح 29-30


(1) المند (227/4-226-227) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 4721، 7373، 7374) كتاب =
سورة الفتح ۲۲-۲۶

۲۲۸- ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن متسم، عن ابن عباس قال: نحر رسول الله ﷺ في الجحج سنة بئدة، نحر بهد منها ستين، وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بئدة بضعة فجمعته في قدر، فأكل منها وحسا من مروقها، ونحر يوم الحديبية سبعين فيها جمل أبي جهل، فلما صدت عن البيت حتت كما تنحن إلى أولادها ﴿۵﴾.


قوله تعالى (محلقين رؤوسكم ومقصرين)

۲۴۰- ثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قالا: ثنا إسرائيل، عن أبي

الشريف، باب الشروط في الجهاد، من طريق الزهري، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (۲۳۷/۷).

(۱) المسند (۳۱۵/۱۱) ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فيه الخلف في التقرب: صدرق سب، الخلف جداً. وأوردته ابن كثير في تفسيره (۳۳۲/۷).

(۲) المسند (۳۱۷/۳). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ۱۷۸۴) كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية، من طريق عثمان، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (۳۳۶/۷).

۱۳۲
سورة الفتح 27-29


۴۲۱ - ثنا يونس، ثنا حماد - يعني ابن زيد - ثنا أبو ب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة وقد وَهْنَتَهُم حمیّ يَثْرُب، فقال المشركون: إنه لقد قدم عليهم قوم وَهَنْتُهُم حمیّ يَثْرُب وَلَقَوْا مِنْهَا شَرًا. فجَلَّسُ المشركون في الناحية التي تأتي الجبر. فأطع الله تنبه على ما قالوا، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يُرَمُّوا الأشواط الثلاثة إلى المشركين جَلِّدُهُم. قال: فَرَمَلَاهُمُ أَثَّانِيَةً أَشِواطٍ، وأَورَمُوهُم أَن يَمِشُوا بِالرَكِينِ حيَثْ لَا يَراَهُم المشركون. وقال ابن عباس: ولم يَمِنَ النَّبِيُّ ﷺ أَن يَأْمُرُوهُم أَن يَرِمُّوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمي قد وَهْنَتُهُم هؤلاء أُجْلَد من كذا وكذا."

(1) المسند (115/4/5) ورجاله نبات، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنده عدد الحافظ ابن حجر في المربعة الثالثة من المدلس. انظر: (تصريف أهل التقدم بمراب الموجودون بالتدليس من 1). وأخرج البخاري في صحيحه (رقم 1747) كتاب الحج، باب الجبر والقصص عند الإحلال، ومسلم في صحيحه (رقم 1301 وما بعده) كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على القصص وجواز القصص، من حدث عبد الله بن عمر مرفوعاً نحوه. وأورد أبو بن كثير في تفسيره (337/7) والسيوطي في القدر المثير (605).

(2) المسند (6194/11) وأخرج البخاري في صحيحه (رقم 4258) كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، ومسلم في صحيحه (رقم 1786) كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطرف، من طريق حماد بن زيد، به. وأورد أبو بن كثير في تفسيره (639/7). وقد تقدم حديث أبي الطفيل عن ابن عباس في الرمل أثناء الطوف في تفسير الآية (142) من سورة الصافات.

۱۳۳
سورة الفتح

قوله تعالى في محمد رسول الله والذين معه أسادة على الكفار رحمة بينهم تراهم ركماً سجداً يبتعتون فضلًا من الله ورضوانا سيماهم في وجههم من أثر السجود...

242- ثنا حسن، ثنا زهير، قال: ثنا قابوس بن أبي طلحة أن أبا بهدث عن ابن عباس عن نبي الله ﷺ. قال زهير: لا شك فيه. قال: «إن الهدى الصالح والسط الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة»(1).


244- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا منصور بن سعد عن عمر مولى بني هاشم قال: سألت أبا هريرة عن القدر فقال: اكتف منه بآخر

سورة الفتح(3).


(2) المسند (204). وقابس الهيثمي رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم. انظر: (مجمع الزوائد 176/10).

(3) السنة (2) 472/2. رقم 930. وإسناده حسن إلى أبي هريرة.
تفسير سورة الحجرات

آية 2

قوله تعالى: ۶۷ ۵۷ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 

۲۴۵- ثنا وكيع، ثنا نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة قال:
كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم علي النبي ﷺ، وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس المنظلي أخي بني مجاشع وأشاع الآخر بغيشه. قال: أبو بكر لعمر: إذا أردت خلاقي. فقال عمر: ما أردت خلاقي. فارتفت أصحابهما عند النبي ﷺ، فنزلت آية أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 

۲۴۶- ثنا هاشم، ثنا سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: لما نزلت هذه الآية: ۶۷ ۵۷ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 

۷۷ ۷۷ إلى قوله: ۶۷ ۵۷ وأنتم لا تشعرون، وكان ثابت بن قيس بن الشهاب رفع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله ﷺ حبيب عمي، أنا من أهل النار، وليس في أهله حزيناً، فتفقده رسول الله ﷺ، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله ﷺ، فقلت: ها، ماذا؟

(1) المنسد (۷۶۴/۷). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ۴۸۴۵) كتاب التفسير: تفسير سورة الحجرات: ۶۷ ۵۷، ۷۷ ۷۷ من طريق نافع بن عمر، ﷺ، وأورد أبو بكر كثير في تفسيره (۷۶۷۷/۷۷) والسيروني في الدر المFillColor (۷۷۷۷/۷۷).
سورة الحجارة 2-6-178

أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي وأجهر بالقول حيّة عملي وأننا من أهل النار فأبوا]** فأخبروني بما قال فقال : لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس وكتاب نزح فيهم أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، فلما كان يوم اليمامة كنا فينا بعض الانكشاف نجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تخطاه وليس كفنه فقال: بنماس تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل(1).


قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنأ، فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ...


سورة الحجرات ۶-۸

الحارث بن أبي ضرار، الخزاعي، قال: قدمت على رسول الله ﷺ فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقتل: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعهوفهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، فسار إلى رسول الله ﷺ لأباؤه كذا وكذا.


( ) في المطبوع: «الحارث بن ضرار» وما أثبتته من تجاوزته في الإصابة (194/1).
سورة الحجرات ٢-٧

خشيت أن تكون سخطة من الله عز وجل ورسوله. قال: فنزلت الحجرات ٤٨١ لا أياها الذين أمموا إن جاءكم فاسق بناء فتبعنا أن تصيبوا قوماً بجهالة تتصبوا على ما نعلم نادمين إلى هذا المكان ٤٨١ فلا من الله ونعمه والله عليكم حكيم ٤٨١.

قوله تعالى ٤٨٢ ولكن الله حبيب إليكم الإيان وزيدت في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الرادون ٤٨٣-٤٨٤ ثنا بهز ، ثنا علي بن مسعدة ، ثنا قتادة ، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "الإسلام علاقته والإيمان في القلب". قال: ثم يشير ببده إلى صدره ثلاث مرات ، قال: ثم يقول: "الثقة هنا التقوى ها هنا" ٤٨٥-٤٨٦ ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، ثنا عبد الواحد بن أبيين المكي ، (١) المنسد (٢٧٧/٤). ودينار الكوفي والد عيسى قال فيه الخفاظ في الت قريب: مقبول. ذكره ابن حبان في الشقات (٢٣٨/٤). أخرجه الطباطس في الكبير (٢٧٤/٣، رقم ٣٣٩٥) من طريق محمد بن سباق، وعنه في الجمجم الزياد (١٥/٧) وأورده ابن كثير في تفسيره (١٥٥/٧) والسيصلي في القدر الشوير (٥٥٥/٧).

(٢) المنسد (٠٩/٤ - ١٣٥/٣) وعلي بن مسعدة مختلف فيه فقال فيه ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: لا يأت بإبه. وقال البخاري فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: كان من يفتحي على قلة روايه ونفيه بما لا يتابع عليه فامتحن ترك الاختجاج به ما لا يوافق اللقات من الأخبار. أخرجه أبو يعلى في مسنده (٠٢/٣ - ٠٣/٣)، رقم ١٩٣٣، والبزار - كشف الأسئلة (٠٣/٢) - والسيصلي في القدر الشوير (٠٣/٢) وابن حبان في المجرونين (١١٠/٢) عن طريق علي بن مسعدة، وابن طفيل، وابن حبان في المجرونين (١٥٩/٣) في ترجمة علي بن مسعدة بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه. وأورده ابن كثير في -

١٣٨
عن عبيد الله بن عبد الله الزرقي، في أبيه قال: وقال الفزاري مرة: عن ابن رفاعة الزرقي، عن أبيه قال: قال أبي: وقال غير الفزاري: عبيد بن رفاعة الزرقي (1). قال: لما كان يوم أحد وانتفاخاً المشركون قال رسول الله ﷺ: "استرووا حتى أثقوة على ربي" فصاروا خلفه صفوناً فقال: "الله لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسته لما قبضت ولا هادي لما أضلت ولا مضل من هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إن أسألك التعم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إن أسألك التعم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، اللهم إنى عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرافدين، اللهم تفتنا مسلمين وأحننا مسلمين وأنفقنا بالصاحبين غير خزاء ولا مغتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يذكرون سلك وイスدون عن سبيلك واجعل عليهم رجز وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتر الكتاب إله الحق" (2).

(1) تفسير (2354/7) والسويوفي في الدر المثير (583/7).
(2) وكذلك ساء في التقرير وفي تهذيب الكمال (893/21) ونحوه. وقال: وقيل فيه عبيد الله.
(3) المستند (244/3) وإسناده حسن. أخرجه البخاري في الآداب المفرد (رقم 1700) والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 189) والبيزاز - كشف الأساطير (رقم 180) - الطبراني في الكبير (رقم 180). الحامش (21/12-82-34) من طريق مروان بمعمارية، به. وصححه الحامش على شرف الشيخين رضوان الله عليه، وأورد إبراهيم كشيري (735/7) والسويوفي في الدر المثير (505/7).

139
قوله تعالى ف иностран من المؤمنين اقتحموا فأصلحوا بينهما... ٢٥١

٢٥٢- حدثنا سفيان، عن عمرو بن دياب، عن عمرو بن أوس، عن
عبد الله بن عمرو بن العاص، يبلغ به النبي ﷺ: "المقسطنون عند الله يوم
القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن، عن وجد، وكلما يديه بين
الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم، وما زاؤوا (١)."

(١) المسند (١٦٢، ١٨١). أخرجه البخاري في صحيحه (٩٢٧). كتاب الصلح: باب ما
جاء في الإصلاح بين الناس و المسلمين في صحيحه (١٧٩). كتاب الجهاد: باب في دعا
النبي ﷺ، وصبره على المنافقين، والطبري في تفسيره (١٢٨/١). من طريق معتمر بن
سليمان، و أورده ابن كثير في تفسيره (٥٤٨/٣)، والسياطي في الدردش (٠/٥٠.٦).
(٢) المسند (١٦٢، ١٨١). أخرجه مسلم في صحيحه (٩٢٧). كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام
العذال والنسائي (٢٠٢/٣). من طريق سفيان بن عبيد الله، وأوردته ابن كثير في تفسيره
(١٢٨/٣)، والطبري في الدردش (٥٦٢/١).
سورة الحجارة

قوله تعالى { إننا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم } ٢٥٣ - ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل المؤمن كمثل الجسد إذا اشتكى الرجل رأسه تداعى له سائر جسده". ٢٥٤ - ثنا أحمد بن الحجاج، ثنا عبد الله، أنا مصعب بن ثابت، حدثني أبو حازم، قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يحدث عن النبي ﷺ قال: «إن المؤمن من أهل الإيام ينزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيام كما يألم الجسد لما في الرأس» ٢٥٥ - ثنا أبو عامر، عبد الملك بن عمرو، أنا عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله، قال: حدثني أخى الحكيم بن المطلب، عن أبيه، عن قُتيبة بن مُطرَف الغفاري أن رسول الله ﷺ سأله سأله سائل: إن عدا علي عاد؟ فأمره أن ينهاه ثلاث مرار، قال: فإن أبي فأمره بقتائله قال: فكيف بنا؟ قال: إن قتلك فأنت في الجنة، وإن قتله فهو في النار.


(٣) المسند (٣/٣٨٢)، وقابض بن مطرفة قال الحافظ في الإيضاح (٣٧٩/٢). قال له صحيحه. وحكم البخاري بأنه مسول من هذا الوجه. انظر: (التاريخ الكبير) (١٩٩/٢) وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧/٥٨٦).
سورة الحجرات ۱۱-۱۲

قوله تعالى ﴿ولا تنازروا بالألقاب باب اسم الفسوق﴾

۱۲-۵۶ ثنا حفص بن غياث، ثنا داود بن أبي هناد، عن الشهاب، عن أبي جعفر بن الضحاك الأنصاري، عن عمرة له، قدم النبي ﷺ، وليس أحد منا إلا له لقب أو لقبان قال: فكان إذا دعا رجلًا بلقبه قلنا: يا رسول الله ﷺ إن هذا يكره هذا. قال فنزلت ﴿ولا تنازروا بالألقاب﴾

قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم﴾

۱۲-۵۶ ثنا روح، ثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إياكم والله فإن الظن أشرك الحديث، ولا تحسسوا ولا تناقسوا ولا تحاسموا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا﴾

(1) المسند (۵/۴۸۰) وإسناده صحيح، أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقه ۴۴۲) وأبو داود في سنده (رقه ۴۹۶۳) ككتاب: الأب، باب الألقاب، والشريدي (رقه ۷۷۸۷) ككتاب التفسير: باب ومن سورة الحجرات، وابن ماجه في سنده (رقه ۳۷۰۱) ككتاب الأب، باب الألقاب، والطبري في تفسيره (۷۷/۳۸) والحاكم (۶۸۲/۳۸) من طرفا من دائرة بن أبي هند، حيث صاحب النافع على شرط مسلم، رواه عليه شهاب الدين، وربما الترمذي، حيث حسن صحيح، والحديث في المسند (۶۶۶۹) من طريق داود بن أبي هند، به، وأورد ابن كثير في تفسيره (۷۶/۷) والسيوطي في الدر المنشور (۷۶/۷).

(۲) المسند (۴۷/۸۸) وإسناده صحيح، أخرجه مالك (۶۸۷/۸) عن أبي الزناد، به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في صحيحه (رقه ۶۲۶) ككتاب الأدب: باب ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن﴾، ومسلم في صحيحه (۳۷۶۳) ككتاب البر والصلة: باب تحريم الظن والمحسس والتنافس، وأورد ابن كثير في تفسيره (۳۱/۷) والسيوطي في الدر المنشور (۷۶/۷).
سورة الحجارة


260 - ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن ابن جبير، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "ما عرج بي بي عز وجل مرت بقوم لهم أظهر من نحاس يغمرون وجوههم وصدورهم«(3)».

(1) المنسد (2/230، 408)، أخرجه العداري (299/689، مسلم). (2) المنسد (67/7)، والسبطي في الدر المثير (679/7). (3) المسند (163/6)، وأبو النيثم مولى عقبة بن عامر قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. أخرجه أبو داود في سنده (رقم 4891) كتب الأدب: باب في الستر على المسلمين، وابن حبان في صحيحه - الإحسان (367/68)، رقم (518)، والطبراني في الكبير (319/68)، من طريق عن إبراهيم بن نيشط، به، وأبو داود ابن كثير في تفسيره (358/7).
سورة الحجرات

فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون غور الناس ويقيمون في أعراضهم.(1)


262- حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا واصل مولى أبي عبيدة، حدثني خالد بن عفقة، عن طالحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله ﷺ، قال: كنت مع النبي ﷺ فافتتحت ريح جعفت منه فنقال رسول الله ﷺ:

(1) المستند (224/2) وإسناده صحيح. أخرجه أبو دار دقي سنته (رقم 4878) كتاب الأدب: باب في الغيبة: من طريق أبي المغيرة الخمصي، بهـ. وأورده ابن كشيري تفسيره (7/72). والسيوطي في الدر المتنور (7/574).

(2) المستند (5/347) وقال الهميسي بعد أن عرزا لأحمد: رفعته رجل لم يسم. انظر: (مجمع الزوائد 3161/172) وأورده ابن كشيري تفسيره (7/376) والسيوطي في الدر المتنور (7/572).

144
سورة الحجات 13-14

«أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يفتاخون المؤمنين» (1).

276- ثنا أحمد بن الحجاج وثنا بشر. قال أحمد: أنا عبد الله.
وقال بشر: ثنا عبد الله، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن
سليمان أن إسماعيل بن يحيى بن علي الغافري أخبره عن سهل بن معاذ بن أس
الجهني (عن أبيه) عن النبي ﷺ قال: «من حمي مؤمناً من منافقين
يعيبه بهت الله تبارك وتعالى ملكاً يحيى له يوم القيامة من نار جهنم،
ومن بغي مؤمناً بشيء يريد به شيئة جباهه الله تعالى على جسر جهنم حتى
يخرج ما قال» (2).

 قوله تعالى: «يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم...» (3).

276- ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن بكر، عن أبي ذر أن النبي ﷺ
قال له: «أنت فنادك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله
بتقوى» (4).

(1) المسند (3/251) وثنا أحمد بن عرفة قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. وذكره ابن حبان في
(2) وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/1367) والسويطي في الدر المنثور (576/7).
(3) ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع واستدركته من تفسير ابن كثير (7/1367) ومصدر
التعرف.
(4) المسند (3/441) وإسياعيل بن يحيى الغافري قال فيه الحافظ في التقريب: مجهول.
وعبد الله بن سليمان الطويل قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. أخرجه أبو داود في
سته (رقم 488) كتاب الأدب.باب من ردع من مسلم غبيه. من طريق عبد الله بن الباريك
(7/1367). وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/484/8).
(5) المسند (5/158) وقال الهيثمي في المجمع (8/484/8): رواه أحمد وروجاه ثقات إلا أن بكر =
سورة المجرات

265 - ثمانية هاشم، حديث أبا المبارك، عن الحسن بن أبي جعفر أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ من أفلامهم عبر رجلاً رآه رسول الله ﷺ يسمع، فقال:

"والذي نفسي بيدهما ما أنت بأفضل من ترى من أجل ولا أسود إلا أن تفضلهم بالتقوى".

266 - ثانياً حيي بن إسحاق، أنا ابن لقيمة، عن الحارث بن يزيد، على بن رباح، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله ﷺ:

"إن أنسابكم هذه ليست بسبه على أحد، كُلُكم بنو آدم طفوف الصاع لم تسلموا، ليس لأحد على أحد فضل إلا بينين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون ذي بذلة بخيلًا فافشأ".

267 - ثالثاً أحمد بن عبد الملك، ثنا شريك، عن سماك، عن عبد الله، ابن عميرة، عن زوجة بنت أبي لهب، عن دره بنت أبي لهب، قال:

"قامت رجل إلى النبي ﷺ وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال ﷺ: خير الناس أقوؤهم وأتقؤهم، وأمرضهم بالمعروف وأنهواهم عن...


(1) الزهدي (7/88/178).

(2) (طف الصاع لم يقال) هو أن يقرب أن يلقي، فلا يفعل. انظر: (الصحاح 4/1395، مادة: طقف).

(3) المسند (158/43) وعبد الله بن لهيعة صفوق اختلط بعد احترام كتبه. انظر: (التهذيب وأصوله)، أخرجه الطبري (126/140) من طريق عبد الله بن وهب، ثنا ابن لهيعة، بده، وعبد الله ابن وهب روى عن ابن لهيعة قيل اختلطت به الحديث صحيح إن شاء الله تعالى، وأورد ابن كثير في تفسير (7/366) والسويطي في الدر المنثور (7/579).
المنكر وأوصلهم للرحمّ(1)。

٢٦٨- ثنا حسن، قال: ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن القاسم
ابن محمد، عن عائشة، قالت: ما أوجب رسول الله ﷺ شيء من الدنيا ولا
أعجبه أحد قط إلا ذو تقي(٢).

٢٦٩- ثنا يونس بن محمد، ثنا سلام بن أبي مطيع، عن تعداد، عن
الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الحسب المال والكرم
de القوى"(٣).

(١) المسنود (٦٩٢/٦٩٣) وشريك بن عبد الله النخعي قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يخطى،
كثيراً. وسماه بن حرب قال فيه الحافظ في التجريف: صدوق ي kupir بأجرة فكان ريا تلقن. وقال
الذهبي في الكافиф (٦/٥٥٠): ثقة ساء حفظه. وزوج ذكره الحافظ في التجمع عن باب
المهاتمة ولم يسمه. وذكر في ترجمته في الإسماعية (٧٧/٥٨) أنه دعاه بن خليلي
الصحابي الجليل. والله أعلم. أخرجه الطبراني في الكبير (٢/١٥٧) من طريق
شريك، به. وقال الذهبي بعد أن عزا لهما: رجلاً مما ثقات وثفي بعضهم كلام لا يضر. انظر:
(مجمع الزوائد) (١٣٨٠/٧). وأورده ابن كهف في تفسيره (١٣٨٢/٧) والسيوطى في الدر المنثور
(٤٨٠/٧).

(٢) المسنود (٦٩٢/٦٩٣) وعبد الله بن لهيعة قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق اختلق بعد احتراق
كتبه. وأورده ابن كهف في تفسيره (١٣٨٣/٧) وقال: تفرد به أحمد رحمه الله، والسيوطى في
الدر المنثور (٥٨٢/٧).

(٣) المسنود (١٦٠) وفي رواية سلام بن أبي مطيع عن تعداد ضعف. أخرجه الترمذي (رقم
١٧٦٠) كتاب التفسير: باب ومن سورة الحجات، وابن ماجه في سنده (رقم ١٧١٩) كتاب
الزهد: باب الروع والتهيج، والحاكم (٣/٢٢٦)، الدارقطني (٣/٢٢٨) من طريق سلام، به
وصاحب الحاكم على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غير
لعنفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع. وأخرجه الدارقطني (٣/٢٣٠): نا ابن
صاحب، نا بن دار، نا مصدى بن سليمان، نا ابن عامران، عن أبيه، عن أبيه مرحبة مرفوعاً به.
ومعدى بن سليمان قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرج أحمد (٥/٣٤٣، ٤٣٢) من=
سورة الحجرات 14-15

قوله تعالى : "قالت الأعراب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لما يدخل الإيمان في قلوبكم ..." 

271 - ثنا عبد الزرقاء، أنياباً معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص، عن أبيه قال : أعطى النبي ﷺ رجالاً ولم يعط رجالاً منهم شيئاً، فقال سعد : يا نبي الله أعطيت فلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمن، فقال النبي ﷺ : "أو مسلم" حتى أعادها سعد ثلاثاً، وقال ﷺ : "إنى لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إليّ منهم فلا أعطيه شيئاً مخافة أن يكلوا في النار على وجههم".

قوله : "لا يلتمك من أعمالكم" لا يظلمكم.

قوله تعالى : "إذا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون".

271 - ثنا يحيى بن غيلان، ثنا رضوان، قال : ثنا عمر بن المارد، عن أبي السمح، عن أبي الهشم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال : "المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم طريق حسن بن واقذ، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرثياء: وإن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال، وإسناده صحيح. وأنبأه السيوطي في الدر المنثور (581/7).

1) السنن (179/1). أخرج البخاري في صحيحه (رقم 27) كتاب الإيمان: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. ورسول ﷺ في صحيحه (رقم 15) وما بعد. كتاب الإيمان: باب تألف قلب من بخاف على إيمانه لضمه. من طريق الزهري، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (368/7).

2) يباع الفوائد (1/9).
سورة الحجرات 17-15

لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذى يأمره الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله غز وجل» (1).

قوله تعالى 4: «إيما عليك أن أسلمو قال لا تعلوا علي إسلامكم بل الله ين علىكم أن هداكم للإيمن إن كتب صادقين».


(2) المسند (4/62). أخرج رد البخاري في صحيحه (رقم 433) كتاب الغزاة: باب غزوة الطائف، ومسلم في صحيحه (رقم 616) كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤقتة قلبهم على الإسلام... من طريق عمرو بن يحيى، به وأوردته ابن كثير في تفسيره (379/7).

149
تفسير سورة ق

فحلها

۲۷۳- ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائي، عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي، عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الرقاد الذين أتوا النبي ﷺ أسلموا من ثقيف من بنى مالك أزرتنا في قبة له، فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد، فإذا صلى العشاء الأخيرة انصرف إلينا ولا نبرح حتى يحدثنا ويستكي قريشا ويستكي أهل مكة، ثم يقولون: لا سواء كنا بمكة مستذلين ومستضعفين فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجاد الحرب علينا ولنا. فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: قلنا ما أمكنك عنا يا رسول الله؟ قال: طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيته. قال: فسألنا أصحاب رسول الله ﷺ حين أحبنا قال: قلنا كيف تخزيون القرآن؟ قالوا: نحبب ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وثمانية سور، وإحدى عشرة سورة، وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصل من قاف حتى يختتم.

۲۷۴- ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبو وأقد الليثي: بم كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيد؟ قال: كان يقرأ يقول:

(1) المسند (٩/٢٦) وعثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول.
وذكره ابن حيان في التقبعات (١٩٨/٧). أخرج جده ابن صفية بإسناده (١٣٦٨) كتاب إقامة الصلاة: باب في دم يستحب ختم القرآن. من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائي، به وأورده ابن كثير في تفسيره (٧/٣٠) والسيموتي في الدر المنثور (٨/٥٨٧).
فضلها - آية 17

و (اقتربت) (1).

270- ثالث عقوبة، ثانى أبى، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تئونا وتنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أهل بيته، وما أخذت قلنية القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس (2).

قوله تعالى "رأيت المتلقيان عن اليمن وعن الشمال تمهد".

271- ثانى عفان، ثانى حماد بن سلمة، ثانى أبى ربيعة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى النجاشي فإن المسلم يبلى في جسده قال للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فإن شفاه غسله وظهره وإن قبضه غفر له ورحمه" (3).


(2) المستند (6/237-236). أخرج مسلم في صحيحه (رقم 795)، بعد رقم (787) كتاب الجماعة، وتأييد له في صلاة الميدين من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به وأوردته ابن كثير في تفسيره (795/588) والسيوطي في الدر المتوفر (795/588).

قوله تعالى: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتبٍ" (277).

ـ ثنا أبو معاوية، ثنا محمد بن عمر بن علقمة الليثي، عن أبيه، عن جده علقمة، عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما يبلغ يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما يبلغ عليه سخطه إلى يوم القيامة."

قال: فكان علقمة يقول: كم من سلام منعني حديث بلال بن الحارث.

قوله تعالى: "وجاءت سكينة الموت بالحق ذلك ما كنت منه محبذ..." (278).

ـ ثنا منصور بن سلمة، قال: أنا لثث، عن يزيد بن الهاد، عن موسي بن سرجس، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: رأيت رسول الله ﷺ وهو يموت وعندته قذح فيه ماء، وهو يدخل يده في ممسح به وجهه ويقول:

اللهم أعني على سركيات الموت." (1)

(1) المسند (277) وعمرو بن علقمة. قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. وذكره ابن حبان في الثقاقات (499) وقد صحح الترمذي وابن حبان، وصحح له ابن خزيمة حديثا آخر.

(2) المسند (777) وموسي بن سرجس. قال فيه الحافظ في التمتع: مستور. أخرجه الترمذي (رقم 978) كتاب الجنازة: باب ما جاء في التشديد عند الموت، وابن ماجه في سنة (رقم 164) كتاب الراقي: باب حفظ اللسان من حدث أبي هريرة. رضي الله عنه مرفوعا، وأوردته ابن كثير في تفسيره (377).
سورة في 19-278-279

278- ثنا أبو عبيدة الحداد وإسماعيل بن علیة قالا: أخبرنا صالح بن رستم، عن عبد الله بن أبي ملکة، قال: صحبتي ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة فكان إذا نزل قام شتر الليل، قال: فسأله أبوب: كيف كنت قراءته؟ قال: قرأ الآية 6، وجاءت سکرة الموت بالحقذا ذلك ما كنت منه محض 7 فجعل يرتد ويكثر من ذاکم التشییع.

279- حدثنا يزيد أنسانًا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البصمي مولى الزبير بن العوام قال: لما استمع أبو بكر رضي الله عنه خالد، رضي الله عنها بالبيت، أعاد مجيء النحاز عن الفتى إذا حشرت يرمق رضوان بها الصدر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس كذلك يا بنیة ولكن قره 8 وجاءت سکرة الموت بالحقذا ذلك ما كنت منه محض 7 فقال: انظر توای هذین فاغسلوها ثم كنفتها فيهما فإن الحی أخرج إلى الجديد من البيت 9.

cوله تعالى 7 آلیة في جهنم كل کنار عنة. مناع للخير معتد مرب. الذي جعل مع الله إلیها آخر فألقاه في العذاب الشديد 8.

التنمرذ: حديث حسن غيره. وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم 131) كتب الرقائق: باب سکرات الموت، من طريق آخر عن خالد، منعاة منوعة بها. والحديث في المسند (76/164): ثنا يونس، ثنا لیث، ثنا۸، وآرده ابن کشیرفی تفسیره (768/7) والسیوطي في الدر المنثور (84/7).

(1) الزهد (76/14) وإسناده حسن إلى ابن عباس. أخرجه أبو نعیم في ${	ext{الحلة}} (737/161) من طريق صالح بن رستم، وآرده السیوطي في الدر المنثور (768/7). 899هـ.
(2) الزهد (76/11) وأرده ابن کشیرفی تفسیره (768/7) والسیوطي في الدر المنثور (84/7). 899هـ.
سورة ق 29-26

أبو صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يخرج عتق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهاما، وأذان يسمع بهما، ويسان ينطق به.
فقيل: إنك وكيك بثلاثة: بكل جار عيني، و بكل من أدعى مع الله إليها، آخر، والمصورين".  

282- حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله ﷺ أنه قال: "يخرج عتق من النار يتكلم.
فقول: وكيك بثلاثة: بكل جار، و من جعل مع الله إليها الآخر، ومن قتل نفسه بغير نفس، فينفث عليهم نقيضهم في غمرات جهنم".  

قوله تعالى: 
فيقولون ها... وتقولون هل من مزيد؟  

283- ثنا عبد الإرتاب، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك.
عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تزال جهنم بلقي فيها وتقول: هل من مزيد؟
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوء بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقاً.
فيسكنهم فضل الجنة".

(1) المنسد (37/42) و إسحاق، صحيح، أخرجه الترمذي (رقم 2564) كتاب صفة جهم: باب ما جاء في صفة النار، من طريق عبد العزيز بن مسلم: به.
(3) المنسد (274/3). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 2488) كتاب التفسير: تفسير سورة ق: باب 6 وتقولون هل من مزيد؟، ومسلم في صحيحه (رقم 2488 وما بعد)، كتاب الجنة: =

154
سورة ق 30-35

284 - ثنا عبد الزارق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه قال:

هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: وحجاجت الجنة والجحيم
فقالت النار: أوترت بالتكبرين والمتجرين. وقالت الجنة: فما لي
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسلفتهم وعرتهم؟ فقالت الله ﷺ: ورجل للجنة.
إذا أنت رحمة أرحم بك من أشقاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عنذي
أذنب بك من أشقاء من عبادي وكل واحد منكم ما ضلوا. فأما النار فلا
قتلى، حتى يضع الله ﷺ: ورجل رجله فتقول: قط قط - أي حسبى -
فهنالك قتلى، ويزي ويوم بعضا إلى بعض ولا يظلم الله ﷺ من خلقه أبداً، وأما
الجنة فإن الله ﷺ: ينشئ، لها خلقاً.

285 - حدثنا عبد الورهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن خليد
العصري، عن غزوان الرقاشي قال: قوله عز وجل: ولدينا مزيد ﷺ، قال:
ما يسرني لطفي من المزيد الدنيا جميعاً.

«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ...»

حديث جرير بن عبد الله: كنا جلساً عند النبي ﷺ، فنظر إلى القمر.
ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ركب فтренة كما ترون هذا

باب النار يدخلها الجبارون والجلة يدخلها الضعفاء. من طرق عن قتادة، به، وأورده ابن كثير
في تفسيره (387/7) والسياطي في الدر المنشور (6/7).

(1) المسند (2/231). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 486). كتاب التفسير: تفسير سورة
ق: باب: لا تقول هل من مزيد، وتسليم في صحيحه (2186/4) بعد رقم 2849 كتاب
الجنة: باب النار يدخلها الجبارون والجلة يدخلها الضعفاء، من طريق عبد الرزاق، به، وأورده
ابن كثير في تفسيره (387/7) والسياطي في الدر المنشور (6/7).

(2) الزهدي (ص 255) وسنده صحيح إلى غزوان الرقاشي.
القرآن... الحديث.

تقدم في تفسير الآية (130) من سورة طه.

قوله تعالى (1) ومن الليل فسيحه وأدبار السجرود

286- ثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن

عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ صلى

علي أثر كل (1) صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر(2)

وقال عبد الرحمن: (في دير كل صلاة).

قوله تعالى (2) واستمع يوم يناد الوصول من مكان قريب

287- ثنا عبد الوهاب في تفسير سعيد عن قتادة قوله عز وجل

(2) واستمع يوم يناد الوصول من مكان قريب قال سعيد: قال قتادة: كنا

نتحدث أنه ينادي من صخرة بيت المقدس وهي وسط الأرض(3).

1 - في المطبوع وكل أثر، وما أثبت من تفسير ابن كثير (387/7) ومصادر الترجم.

2 - المسند (144/1). ورجاء ثقات إلا أن أبي إسحاق السبيعي ملسل رقد عنمن، وعبد الحافظ

ابن جبير في الرتبة الثالثة من الدليس. انتصر: (تعريف أهل التقلد براتب المرصوفين

بالتدلية 91). أخرجه أبو داوود في سنن (رقم 1265) كتاب الصلاة: باب من رخص

فيهما إذا كانت الشمس مرتعة، من طريق سفيان، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره.

3 - فضائل الصحابة (2/2، 9-9، رقم 76). ومعيد هو ابن بشير الأزدي قال فيه المحقق

في التقريب: ضميف. أخرجه الطبري في تفسيره (180/7) من طريق معيد بن بشير.

به. وأخرج (بشير) في مطبوعة تفسير الطبري إلى (بشر). وأوردته السيوطي في الدر المتوفر.

106
تفسير سورة الذاريات

آية ١-٢٠-١٧

٢٨٨- ثنا مكي بن إبراهيم، قرآناً يبدع بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد أنّه قال: أتى إلى عرعر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القرآن فقال: اللهم أمكِني منه. قال: فتبنا عمر ذات يوم جالس يغطي الناس إذ جاءه وعليه ثياب وعمرانة فغداه. ثم إذا فرغ، قال: يا أمير المؤمنين! والذاريات ذروها فالفحملات وقرأ: قال عمر: أنت هو، فمال إليه وحرص عن ذراعيه، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. ثم قال: واحلموه حتى تقدموه بلاده. ثم ليقم خطيبًا ثم لبقل: إن صبيغًا! ابتقي العلم فأخطأ فلم يزل وضيعًا في قومه حتى هلك. وكان سيد قومه. (١)

قوله تعالى: قاتل الخراصون

٢٨٩- حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو هلال، عن مطر في قول الله عز وجل: قاتل الخراصون. قال: أهل القراء والكتب. (٢)

قوله تعالى: كانوا قليلاً من الليل ما يهعون

حديث عبد الله بن سلام: "أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، (٣)

(١) هو صبيغ بن عسل المنظلي.
(٢) فضائل الصحابة (١/٤٤٧، رقم ٧٧٧) وإسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب. بأمره الآخرين في الشروعة (ص ٤٣) من طريق يزيد بن خصيفة، به، وأدره ابن كثير في تفسيره. (٤١٤/٧) والسيوطي في المدر المثير (٢٠٩/٧، رقم ١٥٧٧).
(٣) المعلل (٢/٢٧٩، رقم ١٥٧٧).
وصلوا الأراحم، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام

تقدم في تفسير الآية (17) من سورة يونس.

حديث عبد الله بن عمرو: «إن في الجنة غرفة يرى ظاهراً من باطنها وباطنها من ظاهراً» فقال أبو موسى: لم يه سوسل الله؟ قال: «لم ألقان الكلام وأطعم الطعام ويات الله قانياً والناس نيام».

تقدم في تفسير الآية (76) من سورة الفرقان.

299 - حديث يوسف بن يعقوب السدوسية(1)، حدثنا هشام، عن الحسن في هذه الآية: "كانوا قليلًا من الليل ما نهجون" كانوا قليلًا من الليل ما يرتدون (وبالأسحار هم يستغفرون) قال: مدوا الصلاة إلى السحر ثم دعوا وتضرعوا(2).

قوله تعالى: «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم»

301 - ثان وكيح وعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن مصعب بن محمد، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها - قال عبد الرحمن: حسين بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "للسائل حق وإن جاء على فرس"(3).

---

(1) في المطبوع: «السديس» وهو خطأ، والصواب ما أثبته من ترجمه في التقرير وأصوله.
(2) الزهد (2/240) وإسناده صحيح إلى الحسن البصري، وأوردته السبطوي في الدر المنثور (7/265).
سورة الذاريات 56

قوله تعالى "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"

292- ثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا عمران، يعني ابن زائدة بن نشيط - عن أبيه، عن أبي خالد، عن أبي هريرة، قال النبي ﷺ:
«قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتى أملا صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تغلب ملامل صدرك شغلاً ولم أسد فكرك».

قوله تعالى "إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين"

293- ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: أقرأتي رسول الله ﷺ:
"إني أنا الرزاق ذو القوة المتين".

(1) المسند (2/358/2) وزائدة بن نشيط قال فيه الحافظ في التقريب: مقتراً. وذكره ابن حبان في
الثقات (6/339/6). وأخرج الترمذي (رقم 2466) كتاب سلسلة القيادة: باب (40) وأثناء ماجه
في سنته (497) كتاب الزهد: باب الهم البالنديا، من طريق عمران بن زائدة، به. وقال
الترمذي: حديث حسن غيري وأبو خالد الوليلي اسمه هرمز، وأخرج الحاكم سند صحيح
(276/4) من طريق سلام ابن أبي مطيع، ثنا معاوية بن مرة، عن مسلم بن يسار مرفوعاً به.
وصحه الحاكم. وبALIGN=right>وافية الذريعة، وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/40) والسيوطي في الدر
المشتر (7/372).

(2) المسند (1/394/1) ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق م диагност وقعت عنهم، وعده الحافظ ابن حجر
في المرتبة التالى من المحسناء. انظر: (تعريف أهل التقدير برابط المرصوقين بالسدخ
ص 11). وقال الحافظ في الفتح (136/126): ووقع في رواية الغاصبي "إني أنا الرزاق..."
إلى وعده جرى ابن بطال، وتبعه ابن النهر والكريماني، وجعل به الصغاني. وزعم أن الذي وقع عند
أبي حذيفة وغيره من تخبرهم أن خلاف القراءة: قال، وقد لبث ذلك قراءة عن ابن مسعود.
قلت: وذكر أن النبي ﷺ أقرأ كذلك. إنه أخرجه أبو داود في سنته (رقم 3993) كتاب الحروف
والقراءات، والترمذي (رقم 296) كتاب القراءات: باب ومن سورة الذاريات من طريق
إسرائيل، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/40).
قوله تعالى ف إن الذين ءامنا ذنبًا مثل ذنب أصحابهم قال: سجل من الذنب

194 - ذنبًا مثل ذنب أصحابهم. قال: سجل من الذنب (11).

تفسير سورة الطور

فصلها

195- ثنا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور (2).

196- ثنا عبد الرحمان، عن مالك، عن أبي الأسود، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة، نذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "طوفى من وراء الناس وأنتم راكبة" قالت فسمعت رسول الله ﷺ وهو عند الكعبة يقرأ بالطور (3).

---

السبيعي في الدر المثير (7) (65/).

(1) بيان الفوائد (63). (310). (2) المند (4/2). أخرجه مالك والبخاري ومسلم والدموطي من طريق الزهري، به. وقد خرجته في مزRoyت الطارم في التفسير. وأخرجه في المند (63/84) من طريق الزهري، به. و

(5/4) من طريق آخر عن جابر بن مطعم بأمر منه.

(3) المند (419/56). أخرجه مالك في المروأ (72). (72-71) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نويل، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1919) كتاب الحج: باب طرف النساء مع الرجال، و (رقم 1854) كتاب التفسير: تفسير سورة الطور، و (رقم 1776) كتاب الحج: باب جزاء الطروف على بغير وجه، وأورده ابن كثير في تفسير (7/43) والسبيعي في الدر المثير (7).
سورة الطور ٢١-٤٧٨

قال أبي (١): وقرأته على عبد الرحمن، فطفت وزغسل الله تعالى حينذ يصلي بجنب البيت وهو يقرأ بـ "الطور وكتاب مسطور".

قوله تعالى: "والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإياك ألقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمره بما كسب رهين".

٢٩٧ - ثنا يزيد، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة ف يقول: يا رب أني لي هذه فيقول: باستغفر ونستغفر لكم". (٢)

قوله تعالى: " وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون".

٢٩٨ - حدثنا وكيع، حدثنا العلاء بن عبد الكريم، عن أبي كرمة الكندي قال: كنا جلساً عند زاذان فقرتنا هذه الآية: "إن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك". قال زاذان: "عذاب القبر". (٣)

قوله تعالى: "واصر لحكم ربك فإنك بأعيبين وسبيح بحمد ربك حين تقوم".

٢٩٩ - ثنا حسن بن البربع، ثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن علي، عن أبي المروكل، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا انتتح الصلاة قال: سبحاني الله وحمدك وبارك اسمك وتعالى جدك.

(١) هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والراوي عنه ابنه عبد الله.
(٢) المصدر (٢/٥٠) و إسناده حسن. آخره ابن ماجه في سنته (١٣٠٦) كتاب الأدب: باب بر الوالدين, من طريق حسان, به, وأوردته ابن كبحش في تفسيره (٧/٩) وقال: إسناده صحيح.
(٣) المصدر (٢/٦٦٤) رقم ١٤٥٩.
سورة الطور

ولا إله غيرك(2).

300- ثنا أوليد بن مسلم، ثنا الأزرماعي، حدثني عمرو بن هاني، العنسي، حدثني جنادة بن أبي أمية، قال: حدثني عبادة بن الصامت عن رسول الله ﷺ قال: "من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وحده، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي - أو قال: ثم دعاه - استجيب له فإن عزم فتوضاً ثم صلى تقبلت صلاته"(3).

301- ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من مجلس في مجلس كثير فيه لفظه فقال قبل أن يقوم: سبحاتك رتنا وحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك ثم أتوب إليه إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك"(4).

(1) المسند (364/7) راينا. حسن. أخرجه الترمذي (رقم 144) كتاب الصلاة. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. رأيناه في سننه (رقم 68) كتاب إقامة الصلاة. باب افتتاح الصلاة. والساني (2/133) من طريق جعفر، به. وأخرجه مسلم في صحيحه (299/11). بعد رقم كتب الصلاة. باب حجة من قال لا يجهز بالتسليم. ومن حديث عمر بن الخطاب موفقاً. والحديث في المسند (1/2). ثنا محمد بن الحسن بن آدم. وصحبه فيه (آتى). إلى (أبو س). ثنا جعفر بن سليمان، به مطولاً. وأوردها ابن كثير في تفسيره (72/44).

(2) المسند (363/5). أخرجه الخزاعي في صحيحه (رقم 116) كتاب التهجد. باب فضل من تعار من الليل فصلي، وأبو داوود في سننه (رقم 509) كتاب الأدب. باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل، والترمذي (رقم 2414) كتاب الدعاء، باب الدعاء إذا انتهى من الليل. رأينه في سننه (رقم 2478) كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا انتهى من الليل، من طريق أولد بن مسلم. به. وأوردها ابن كثير في تفسيره (72/44).

(3) المسند (364/496-50). أخرجه الترمذي (رقم 4963) كتاب الدعاء. باب ما يقول إذا
تفسير سورة النجم

آية 1

قوله تعالى: «والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى... فأوحي إلى عبده ما أوجى»


سورة النجم

ولم يسمه خلقاً

قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى)

3-2. ثنا يزيد، ثنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن أبي أमامة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس ببشي ملك الحسين أرمل أحد الحسين - ربيعة ومضر» فقال: رجل: يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ فقال: إنما أقول ما أقول».

4-3. ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخص، أنا الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ أريد حفظه فهند قرطبة نقالا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ يعلم في الغضب والرضاعة، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال:

«أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج معي إلا حق».

5-3. ثنا يونس، ثنا ليث، عن محمد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنني لا أقول إلا حقاً».

قال بعض أصحابه: فإني تدعونا يا رسول الله؟ فقال: إنني لا أقول إلا...

(1) الرد على الزادة والجهمية (ص 75).
(2) المسند (16/8) وإسناده حسن. أخرجه الطياري في الكبيرة (1699/8، رقم 7938) من طريق حريز بن عثمان، به دون قوله: «أنا أقول ما أقول» وأورد إبن كثير في تفسيره (16/818/7) والسيوفي في الدر المشرو (16/8). مسندة (2) المسند (16/8) وإسناده حسن. أخرجه الدارمي (125/1) وأبو داود وابن حاكيم من طريق الوليد بن عبد الله. وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير. وأورد إبن كثير في تفسيره (16/8).
 قوله تعالى: «فكان قاب قوسين أو أدنى...»
30:6 ثنا حسن بن موسى ثنا زهير ثنا أبو إسحاق الشباني قال:
أثبت زر بن حبيش وعلى دربان، فألقِيت على محبة منه، وعندِه شباب
فقالوا لي: سل الله فكان قاب قوسين أو أدنى فقال: ثنا عبد الله
ابن مسعود أن رسول الله ﷺ رأى جبريل عليه السلام، ولله ستمائة جناح.

قوله تعالى: «ما كذب الفؤاد ما رأى»
30:7 ثنا أبو معاوية، ثنا الأعشى، عن زياد بن الحصين، عن أبي
العائلة عن ابن عباس نقله في قوله عز وجل: «ما كذب الفؤاد ما رأى» قال:
رأى محمد ربه عز وجل يقبله مرتين.

(1) المسند (7/240). وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان وهو حسن الحديث، وليث هو ابن
سعد. انظر:*التقريب وأصوله.* أخرجه الترمذي (رقم 199) في كتاب البر والصلاة وأحمد
(2) المسند (7/240/36) من طريق عبد الله بن البارك، عن أسامة بن زياد، عن سعيد المочки، بح.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأورد ابن كثير في تفسيره (7/418) والسيوطي في
الدرنافور (7/42).

(3) المسند (7/298/11). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 4856) كتاب التفسير: تفسير سورة
النجم: ثنا في كتاب قاب قوسين أو أدنى، وسُمِّم في صحيحه (رقم 174 وما بعده) كتاب
الإيضاح: ثنا في ذكر سورة المثنى من طريق الشباني، بح. وأورد ابن كثير في تفسيره
(7/423) والسيوطي في الدرنافور (7/446).

(4) المسند (7/223/11). أخرجه مسلم في صحيحه (1/188/168) بعد رقم 176 كتاب الإيضاح: ثنا
معنى قول الله عز وجل: «ولقد رآه نزلة أخرى»... من طريق الأعشى، بح. وأورد ابن كثير في
تفسيره (7/423) والسيوطي في الدرنافور (7/446/194).
11 سوره النجم

3-28: ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن
عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله: في قوله: "ما كذب الفؤاد ما رأى رأي
قال: رأى رسول الله ﷺ جبريل في حلة من رُجْفٍ، قد ملا ما بين السماء
والأرض" (1).

3-29: ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو بكر بن عباس، عن إدريس بن منبه،
عن أبيه وذهب بن منبه، عن ابن عباس، قال: نسأل النبي ﷺ جبريل أن يراه
في صورته، فقال: ادع ربك. فدعا ربه، قال: فطلع عليه سواد من قبل
الشمس. قال: فجعل يرتفع ويتشر. قال: فلما رأى النبي ﷺ صعق فأثنا
فنعشه ومسح البزاق عن شدقته" (2).

3-31: ثنا أسود بن عامر، ثنا حماد بن سلمة، عن قطادة، عن
عمروة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "رأيت ربي تبارك
وتمالي" (3).

(1) المسند (94/1). ورجاله ثقات، وأبو إسحاق السبيعي، مدلس وقديم، وعهد الحافظ ابن
حجر في المربعة الثلاثة من المفسرين. انظر (التفسير برتق المروي، بالدار البيضاء
1326، والتبريزي، وتاريخ وأصوله). أخرجه الترمذي (رقم 3843) كتاب التفسير: ياب ومثل سورة
النجم، والطبري في تفسيره (77/49) من طريق إسرائيل، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره
(937/2) والسيوطي في الدر المنثور (7/144).
(2) المسند (1347/1). وإدريس بن منبه هو إدريس بن سنان الصنعاني، وهو ضعيف. وهو ابن ينت
رهب بن منبه، فقاله هناء: (عن أبيه، وذهب بن منبه) فيه تفسير كنا الحافظ في التحقيق
وإذا هو منسوب له. انظر: التحقيق ص 22، والطبري وأصوله. وأوردته ابن كثير في تفسيره
(6/38/2) وقال: اتفق به أحمد.
(3) المسند (285/1). وإنها صحيحة وهو مختصر من حديث الرؤيا المتقدم في تفسير الآية
(39) من سورة الدرون. أخرجها الآخرين في الشريعة (ص 614)، من طريق حماد، به. والحديث
= 166
سورة النجم 13-11

311- ثنا زيد بن الحباب، حدثني حسن، حدثني حصين، حدثني شقيق، قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله ﷺ: «أنا النبي جبريل في خضر معلم به الدرر».

قوله تعالى «ولقد رأى نزلة أخرى».

312- ثنا يحيى، عن إسحاق بن عثمان، ثنا عامر، قال: أتي مسعود عائشة فقال: يا أم المؤمنين! هل رأي محمد ﷺ ربه؟ قالت سبعان الله: لقد قف شعري لما قلت أين أنت من ثلاث من حديثكين فقد كذب من حديثك أن محمد ﷺ ربه فقل كذب ثم قرأت «لا تدرك الأبصار» وهو يدرك الأبصار» وماكان ليبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب؟ ومن أخبرك بما في غد فقد كذب ثم قرأت «إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرواح» هذه الآية ومن أخبرك أن محمد ﷺ كتم فقد كذب ثم قرأت «يا أباها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين.

313- ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله ﷺ سألتله. قال: وما كنت تسألته؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل؟ قال: فإني قد سألته فقال:

في المند (11/29): ثنا عفان، ثنا عبد الصمد بن كيسان، عن حماد، به، وأوردته ابن كثير في تفسيره (425/7) وقال: إسناده صحيح على شرط الصحيح.

1 المند (11/7) واسناده جيد. وأوردته ابن كثير في تفسيره (427/7) وقال: إسناده جيد.

2 المند (49/76-100). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 488) كتاب التفسير، وقلت: تفسير سورة النجم، ومسلم في صحيحه (رقم 377) كتاب الإيضاح، باب عن قول الله عز وجل: «ولقد رأى نزلة أخرى».

167
سورة النجم (17-18)

«قد رأيته نوراً أتى أرداً» (1).

31 - ثنا أبو النصر، ثنا محمد بن طلحة، عن الوليد بن قيس، عن إسحاق بن أبي الكهالة، قال: محمد بن أظهرنا عن ابن مسعود أنه قال: إن محمدًا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته، فأراه صورته فسد الأنف وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به وقوله: «وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين» أو أدنى فأطرق إلى عينه ما أروى قال فلما أحس جبريل ربه عاد في صورته وسجد فقوله: «ولقد رآه نزلة أخرى عند سدمة المنتهى» عندها جنة الأخرى إذ يغشى السدمة ما يغشى ما زاغ البصر وما طفي لقد رأى من آيات ربه الكبيرة قال: خلق جبريل عليه السلام (2).

56 - حدثنا حسان بن موسى، ثنا حامد بن سلمة، عن عاصم بن بهذلة، عن زر بن حبيب، عن ابن مسعود في هذه الآية: «ولقد رآه نزلة أخرى عند سدمة المنتهى» قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت جبريل عليه السلام، وله ستمائة جناح، ينتشر من ريشه التهاءؤ الذر واليابووت» (3).

---

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (والم 168) كتاب الإيمان: باب قوله عليه السلام: نور أي أردا... من طريق قنادة، وقال: وأوردته ابن كثير في تفسيره (628/7).
(2) المسند (5/71) وإسحاق بن أبي الكهالة ترجمة البخاري في تاريخه. ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لم يورد فيه جرحلا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في النقوش. انظر (ال التعجيل ص 74). وأوردته ابن كثير في تفسيره (630/2) وقال: هكذا رواه الإمام أحمد وهو غريب.
(3) المسند (1/66) وإسناة جيد. أخرجه الطبري (277/69) من طريق حماد، وله، وأوردته ابن كثير في تفسيره (649/27) وقال: وهذا إسناد جيد قوي، والسبع في الدر المصور (644/7).
316- تنا ابن خير، ثنا مالك بن مغول، عن الزبير بن عدي، عن طلحة، عن مرة، عن عبد الله قال: لما أسرى برسول الله ﷺ أنشهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما يصعد به من الأرض وقال مرة: وما يمر به من الأرض يقيض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها يقيض منها، إذ يغشى السدرة ما يغشى قال: عركش من ذهب، قال: فأعطي رسول الله ﷺ ثلاث خلاف: الصلاوات الخمس، وحلافتهم سورة البقرة، وغفر لم لا يشرك بالله عز وجل من أمته شيئاً من الجهميات.

قوله تعالى: "أم للإنسان ما تمنى" (2)

317- حدثنا إسحاق، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمانته" (1).

قوله تعالى: "اذئين يجتنبون كبار الإثم والفواحش إلا اللحم..." فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بن انتهى.

حديث ابن عباس: "إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من

(1) المسند (6/1421). أخرجه مسلم في صحيحه (الرقم 176) كتاب الإيمان: باب في ذكر سدرة المنتهى، من طريق مالك بن مغول، به. وأوردده ابن كثير في تفسيره (637/6) فيDDR (749/6).

(2) المسند (2/357/1) وعمير بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عرب، قال فيه الحافظ تي المقرب: "صبر يغطي، وقال الهيثمي: إسناد أحمد رجال الصحيح، انظر: (مجمع الرواية 1051/10). قلت: عمر بن أبي سلمة ليس من رجال أزمه من الصحيحين إذا روى له البخاري في الأدب المفرد هذا الحديث (الرقم 1796) من طريق أبي عوانة، به. وأحدث أورده الحافظ في الفتح (12/422) وزعى المبخاري في الأدب المفرد، وقال: ليس على شرطه قسم بمجرد عليه. أي عمر بن أبي سلمة - في الصحيح. وأوردده ابن كثير في تفسيره (637/6)."
الزنا...» الحديث.

تقدم في تفسير الآية (٣٠) من سورة النور.


قوله تعالى: ٥ فاسجدوا لله واعبدوا

٣٧٠ - ثنا وكيع، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: سجد رسول الله ﷺ.

(١) المسند (٥٠٧/٥). أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٦٢) كتاب الشهادات: باب إذا زكي رجل رجلاً كناه، ومسلم في صحيحه (٧٠٠) كتاب الزهد: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط. في طرق خالد بن مهران اختذا به. وأورد ابن كثير في تفسيره (٤٨٨/٧).

(٢) المسند (٦٥). أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٧)٣١٢، بعد رقم (٢١٣) كتاب الزهد: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط... من طريق سفيان ب. وأورد ابن كثير في تفسيره (٤٨٨/٧).
السورة النجم

وال المسلمين في النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة (1).

321 - ثنا سهير بن النعمان ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عمر (3) الدمشقي ، عن أم الدرداء ، كانت : حدثني
أبو الدرداء أنه سجد مع رسول الله ﷺ إحدى عشرة سجدة منهن النجم (2).

322 - ثنا وكيع وزيد قالا : أنا ابن أبي ذئب ، عن يزيد بن عبد الله
ابن قسيط ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : قرأت على رسول الله ﷺ .
والنجم ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ 

قال يزيد : قرأت عند رسول الله ﷺ.

323 - ثنا عبد الزراغ ، قال : ثنا عمر ، عن ابن طاووس ، عن عكرمة
ابن خالد ، عن المطلب بن أبي وداعة ، قال : رأيت رسول الله ﷺ سجد في
النجم ، وسجد الناس معه . قال المطلب : ولم أسجد معهم - وهو يؤمن
مشرك - قال المطلب : ولا أدع السجود فيها (9).

(1) المند (2/4427/7) وإسناده جيد . وأوردته السيوطي في الدر المصور (7/939).
(2) في المطبوع : (عمرو) والصواب ما أثبته من مصادر التخريج وترجمته في التقرير وأصوله.
(3) في المند (5/194) وعمر بن حبان الدمشقي مجهول . انظر : (التقريب وأصوله) أخرجه
الترمذي (رقم 578) كتاب الصلاة : باب ما جاء في سجود القرآن ، وابن ماجه في سنته (رقم
55) كتاب إقامة الصلاة : باب عند سجود القرآن ، من طريق عبد الله بن رحب ، بـ.
(4) الحديث في المند (2/4427/7) : ثنا محب بن غيلان ، ثنا شديان ، ثنا عمرو بن الجارث ، بـ.
(5) وأوردته السيوطي في الدر المصور (7/160).
(6) السبعة (2/4427/7) أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 577) كتاب المساجد : باب سجود
النجمة ، من طريق يزيد بن قسيط ، بـ . وأوردته السيوطي في الدر المصور (7/160).
(7) المند (7/200) وإسناده صحيح . أخرجه النسائي (2/116) من طريق عمر ، بـ . وأوردته
ابن كثير في تفسيره (7/444).
تفسير سورة القمر

فصلها - آية ١

حديث أن عمر بن الخطاب صال أبا راقد البيضي : ما كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيد ؟ قال : كان يقرأ بقاف و "اقتريت". تقدم في أوائل سورة ق. قوله تعالى "اقتريت الساعة وانشق القمر".

٣٢٤- ثنا الفضل بن ذكير ، ثنا شرِّيك ، سمعت سلمة بن كعب بن كعب يحدث عن مجاهد ، عن ابن عمر قال : كنت جلوساً عند النبي ﷺ والمشمس على قميقان بعد العصر ، فقال : "ما أعمارك في أعمال من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه".

٣٢٥- ثنا محمد بن كثير قال : ثنا سليمان بن كثير ، عن حسين بن عبدالرحمن ، عن محمد بن جعفر بن مطعم ، عن أبيه قال : "انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذتن الجبل فقالوا : سحننا محمد. فقالوا : إن كان سحننا فإنه لا يستطيع أن يسحر

сура аль-фатеха 1-2

المسلم (1) الخاص بالله

ijo مساعد: "يا نفسي وصياً على الناس كلههم"

تقدم في تفسير الآية (6) من سورة محمد.

126- ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي مصعب، عن عبد الله قال: "أنشقت القرم وإن نحن ب никتمي حتى ذهبت فرقة منه خلف الجبل قال: فقال رسول الله ﷺ: "أشهدوا" (2).

127- صنعب الزراق، أنا مصعب، عن الزهري، عن قناة، عن أنس: "أسأل أهل مكة النبي ﷺ آية فانشقت القرم بعكة مرتين فقال: "اقتربت الساعة وانشقت القرم وإن يروا آية يعرضوا ويقولون سحر مستمر" (3).

128- "فولو تعايا في نهل من مدرك"

11 المسند (482-834) وإسناده حسن. أخرجه الترمذي (رقم 2829) كتاب تفسير القرآن: "باب ومن سورة القرم والطبر (47/6) من طريق حسین، به، وأوْرُه، ابن كشیر في تفسیره (7/6) والسیّمی فی الدر المثرو (7/6).

12 المسند (456/4) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 4812) كتاب التفسير: "فسیر سورة القرم: باب "وانشقت القرم..." وسیّمی فی الدر المثرو (7/6) وما بعده كتاب صفات المناقين: باب "انشقت القرم والطبر (47/6) من طريق وعده، به، وأوْرُه، ابن كشیر في تفسیره (7/6) والسیّمی فی الدر المثرو (7/6).

23 المسند (184/3) أخرج مسلم في صحيحه (رقم 280 وما بعده) كتاب صفات المناقين: "باب انشقاق القرم، والترمذي (رقم 2829) كتاب التفسیر: "باب ومن سورة القرم من طرق عن قناة، به، وأوْرُه، البخاري في صحيحه (رقم 4812) كتاب التفسیر: "فسیر سورة القرم: باب "وانشقت القرم..." والطبر (47/6) من طريق قناة، به، دون ذكر الآية، وأوْرُه، ابن كشیر في تفسیره (7/6) والسیّمی فی الدر المثرو (7/6).
سورة القمر 10-50-48-49

سأّل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال: كيف تقرأ هذا الحرف «فهل من مذكر» أذاذ أم دال؟ فقال: لا بل دال، ثم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مذكر» دالاً؟

قوله تعالى «سيهبم الجمع ويبولون الدير»

۳۲۹- ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: وهو في قبة يوم بدر: اللهم إنني أشُدك عهداً ووعدك، اللهم إن شئت لم تعد بعد اليوم، فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبني يا رسول الله، فقد أحتجت على ربك، وهو يسب في الدرع، فخرج وهو يقول «سيهبم الجمع ويبولون الدير».

قوله تعالى «يوم يُسْتَحْيَون في النار على وجههم ذوقوا من سَمَر إنا كلٌ شيء خلقنا بقدر»

۳۳۰- ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن زيد بن إسماعيل، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي هريرة قال: جاء مشركون قريش إلى


١٧٤
النبي محمد ﷺ يخصمهم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجههم ذوقوا مس سقر إنما كل شيء خلقنا بقدر ١١.

٣٦١- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم بن أبي خفصة، عن محمد ابن كعب القرظي قال: نزلت تعميراً لأهل القدر "إنا كل شيء خلقنا بقدر" ٢٣.

٣٦٢- حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن محمد بن كعب قال: نزلت هذه الآية "يوم يسحبون في النار على وجههم ذوقوا مس سقر إننا كل شيء خلقنا بقدر" ٣٤.

٣٦٣- ثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد - يعني ابن أبي أيوب - حدثني أبو صخر عن ناَعِفَة قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتب، فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر، إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سكون في أمتي أقوم يكذبون بالقدر" ٣٥.

---

(١) المندب (٢/٢٧٥٧) والسنة (٥٨/٢١٩/٢) والسنة (٤٧٧). أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٩٨). 

(٢) كتاب القدر: باب كل شيء بقدر، من طريق وكيع، به وأورد ihn كذير في تفسيره.

(٣) السنة (٢/٢٧٧). وإسناده حسن إلى محمد بن كعب القرظي. وأورد فيه في القدر المنثور (٧/١٨٨).

(٤) السنة (٢/١٩٠) وحسنها حسن. وأورد صخر هو حميس بن زياد وهو حسن الحديث. انظر: الترريب وأصوله. أخرجه البيهقي (٩٠/٢٠٠/١٠) من طريق سعيد، به. وأورد ihn كذير.
سورة الفجر

334- ثنا أنس بن عياض، ثنا عمر بن عبد الله مولى غُنِّرة، عن
عبيد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لكل أمة مجوسر، ومجوسر أمتي
الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا
تشهدوه»(١).

335- ثنا قتيبة، ثنا رضي الله عن أبي صخر حميد بن زياد، عن
نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سيكون في هذه
الأمة مسخًا ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقة"(٢).

336- ثنا إسحاقٍ - يعني ابن الطباخ - أخبرني مالك، عن زياد بن
سعد، عن عمر بن مسلم، عن طاووس اليماني قال: أدركت نازياً من
أصحاب النبي ﷺ يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسعت عبد الله بن عمر
يقول: قال رسول الله ﷺ: "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس"(٣).

(١) المسند (٢/٦٧) وعمر بن عبد الله مولى غُنِّرة ضعيف. انظر: (التقريب وأصوله). والحديث
حسن بجميع طرق فقد جرى من وصيفه وأست miệngه في كتاب التنكيس والإفادة في تحرير أحاديث
خالصة سفر السعادة (٨٨) بتحقيق أبي وأرده ابن كثير في تفسيره (٤٨٦/٧).

(٢) المسند (٢/٨٠) ورشدي بن سعد ضعيف. انظر: (التقريب وأصوله). أخرجه الترمذي
(رقم ٦٤٣) كتاب القدر: باب (١٦٨) ثنا قتيبة، به. وأخرجه الترمذي (رقم ٢٣٤) وابن
ماجاه في سنة (رقم ٤٠٠) كتاب الفناء: باب المفسر، من طريق أبي عاصم ثنا حُرْيَة (ت)
شلَّوٍ، ثنا أبو صخر حميد بن زياد، به. وعُبْسَة بن شريح وأبو عاصم النبهيل ثقاتٍ، ثاَثٍ.
فالسناد حسن لأنه أخذ أبو صخر حميد بن زياد فهُر حسن الحديث. وقال الترمذي: حديث حسن
صحيح غريب. وأورد، ابن كثير في تفسيره (٤٨٦/٧).

(٣) المسند (٢/١٠) أخرج مالك (٦٨٩/٢) عن زياد بن سعد، به. ومن طريق مالك أخرج
مسلم في صحيحه (رقم ٢٣٧٥) كتاب القدر: باب كل شيء بقدر. وأورد، ابن كثير في
تفسيره (٤٨٦/٧).
سورة الفجر


قوله تعالى: {وكل صغير وكبير مستتر}.

حديث: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالباً».

تقدم في تفسير الآية (15) من سورة النور.

سورة القمر 54-55

قوله تعالى: «إن المنتمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر»

حديث: «المقسطرون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلمنا يديه ييين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ووابولا».

تقدم في تفسير الآية (9) من سورة الحج.
تفسير سورة الرحمن
فضلها - آية ۹-۱۱-۱۲

حديث: أن رجلاً قال لابن مسعود: كيف تعرف هذا الحرف ما غير
ياسين أم آسم؟ فقال: كل القرآن قد قرأت؟ قال: إنني لأقرأ المفصل
أجمع في ركعتين واحدة؟ فقال: أخذ الشعر لا أبا لك؟ قد علمت قرائت
رسول الله ﷺ التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل، وكان أول
مفصل ابن مسعود ﷺ الرحمن 

تقدم في تفسير الآية (۱۵) من سورة محمد.

قوله تعالى: «والنجم والشجر يسجدان»
۳۳۸- الحرف والشجر يسجدان قال: الشجر ما كان إلى الطول
قائم، والنجم النبات الذي على وجه الأرض (۱).

قوله تعالى: «فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام»
۳۳۹- ذات الأكمام قال: النخل (۲).

قوله تعالى: «فأي ألا ربيتا تكذبان»
۳۴۰- ثنا يحيى بن إسحاق، قال: أنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود،
عن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله ﷺ وهو يقرأ
وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصعد بما يأمر، والمشروكون يستمعون
فليأ ألا ربيتا تكذبان (۳).

(۱) بنات الفوائد (۱/۹۲۶). 
(۲) بنات الفوائد (۱/۷۱).
(۳) المستند (۱۴۹/۷۶) وعبد الله بن لهيعة قال فيه الحافظ في التهذيب: صدوق اختطاف بعد احتراف
كتبه، وأورده ابن كثير في تفسيره (۷/۱۶۶) والسيوطي في الدر المنثور (۷/۸۸۹) وعزاء =

۱٧٩
سورة الرحمن 16-17-18-19-20

قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجلان من مارج من نار فليأتي آلا ربكما تكلبان

341- ثنا عبيد الزقاق، أنا مشعر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "خلقت الملائكة من نور، وخلق الجلان من مارج من نار، وخلق آدم عليه السلام مما وصف للكم" (1).

قوله تعالى: رب المشرقيين ورب الغربين

342- أما قوله: "رب المشرق والمغرب" (2) فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله بشرقه ومغربه. وأما قوله: "رب المشرقيين ورب الغربين" فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة أقسم الله بشرقه ومغربه وما قوله "رب المشاركين والمغاربين" فهو مشترق السنة ومغاربه فهذا ما شكت فيه الزنادقة (3).

قوله تعالى: "ولل الجوار المشتقات في البحر كالأعلام"

343- ثنا يهود بن أسد، قال: نا حماد - يعني ابن سلمة - قال: حدثني العرار بن سويد الكوفي، عن عسة بن سعد قال: كنت مع علي على شاطئ النافورة فمرت سفينة مرفوع شراعها فقال علي: يقول الله عز وجل: "ولل الجوار المشتقات في البحر كالأعلام" والذى أنشأها في بحر من...

= أيضاً لابن مردوخ وحسن ندبه.


(3) السبتي في الدر المنثور (7/566).

(4) سورة الشعراء (28).

(5) سورة المعارج (45).

(6) الرد على الزنادقة والجميلة (67/565).
سورة الرحم٧ 24-27

بحاره ما قتلت عثمان ولا ماله على قتله

قوله تعالى: «فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان»

44-33 - ثنا أحمد بن عبد الملك، ثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء، ثنا نافع أبو غالب الباهلي، قال: حدثني أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش (3) عليهم".

(1) فضائل الصحابة (658-659/1). وBUMPERA بن سعد الهمداني قال في النافج في النقل: مقبول. والمرأة بن سعيد الكوفي ترجعه البخاري في تاريخه (647/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (647/7) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (686/7) من طريق حماد بن سلمة. وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (686/7) قال: قال أبو نعيم، نافع أبو غالب الباهلي، قال: "يمتِّع الله من مصروف، عن عميرة بن عمرو، عن عميرة بن عمرو، عن مصروف.

(2) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(3) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(4) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(5) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(6) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(7) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(8) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(9) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(10) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(11) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(12) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(13) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(14) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.

(15) الطاش: المطر الخفيف. انظر (تفسير ابن كثير 4473/7) وابن السعد (3/766-767). وعبيد الرحمن بن أبي الصهباء البصري ترجعه البخاري في تاريخه (648/7) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (646/5) ولم يذكرها فيه جرحا ولا تعيدا.
سورة الرحمن ٣٩-٤١

قوله تعالى « فيومئذ لا يسَّت عن ذنبه إنس ولا جان ، فأي آلاء ربكما تكذبان » يعرَف المجرمون بسِيماهم فيؤخَّذ بالتناصي والأقدام .

٣٤٥- ثنا حسن قال : ثنا ابن لهيعة قال : ثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال : لا يحاسب يوم القيامة أحد فيغفر له ، يرى المسلم عمله في قبره ويفنُّق الله عز وجل فيومئذ لا يسَّت عن ذنبه إنس ولا جان ... يعرَف المجرمون بسِيماهم ».

قوله تعالى « ومن خاف مقام ربه جنتان ».

٣٤٦- ثنا علي بن عبد الله ، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، ثنا أبو عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال : جنتان من فضَّلة آتيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم تعالى إلا رداء الكبيرة على وجهه عز وجل في جنات عدن ».

٣٤٧- قرُى على أبي عبد الله وأنا أسمع : عبد الوهاب في تفسير سعيد ، عن قتادة : ومن خاف مقام ربه جنتان قال : وإن لله مقاماً هو قائمه وإن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودأبوا ونصبوا بالليل والنهار».

(١) المسند (١٠/٣، رضي الله عنه). وعيد الله بن لهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه . انظر : (التقريب وأصول) . وأورده ابن كثير في تفسيره (٧٢) والسيوطي في الدر المتنور (٧/٣، ٦٧- ٧٠). ٤٠/٢.

(٢) المسند (٤٤١/٤، رضي الله عنه). أخرجره البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارمي وقد خرجه في مرويات الدارمي في التفسير.

(٣) الوعر (ص ٩٠، رقم ٤٤٢). وأورده السيوطي في الدر المتنور (٧/٧، ٣٦).
سورة الرحمن 49

348 - «وَلَنْ خَافِ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ» قَرَأَ عَلَى أَبِي عِبَادَةٍ أَنَّا أَسْمَعُ عَن رَحْمَةٍ عِنْدَ أَبِي الْنَّدْرَاءٍ. وَلُنْ خَافِ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ» قَالَتُ: وَإِنَّ زَنَا وَإِنَّ سَرِّقَةَ وَإِنَّ زَنَا وَإِنَّ سَرِّقَةً رَفَعَ أَنْفُهُ أَبِي الْنَّدْرَاءٍ. قَالَ أَبِي عِبَادِ اللهُ مَا سَمِعْنَا إِلَّا مِنْ رَحْمَةٍ.

349 - قَرَأَ عَلَى أَبِي عِبَادِ اللهٍ أَنَّا أَسْمَعُ عَن وَكِيحٍ عَن سِفيانٍ عَن مِنْصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ فِي قُوْلِهِ «وَلَنْ خَافِ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ» قَالَ: هَوَّ الْرَجُلُ يُسَمِّي بِالْمَصِيبَةِ فِيذَكِرُ اللَّهُ فِي دُعُوَّاهُ. قَالَ مُجَاهِدُ: فَلَهُ الْأَجْرُ مَرَتَينِ (1).

350 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شَهْبَةُ عَن مِنْصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمٍ تَالِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ «وَلَنْ خَافِ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ» قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذَبِّثَ أَمِسْكَ مَخَافَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (2).

351 - قَرَأَ عَلَى أَبِي عِبَادِ اللهٍ أَنَّا أَسْمَعُ عَن عَفَانٍ عَن بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ عَن أَبِيهِ فِي قُوْلِهِ «وَلَنْ خَافِ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ» قَالَ: جَنَّتَانِ مِن ذِهَبِ للسَّابِقِينَ وَجَنَّتَانِ مِن فَضْلِ اللَّهِ لِلْبَاقِعِينَ (3).

---

(1) الورع (ص. 91، رقم. 49). وهذا الحديث صحيح وقد خرجته بالتفصيل في كتاب الدعاء لأبي فضيل الداعي (رقم 7). وأوردته السيوطي في القدر المثير (7/7).
(2) الورع (ص. 391، رقم. 461). وأوردته السيوطي في القدر المثير (7/7).
(3) الزهد (ص. 477، رقم. 412). وأوردته السيوطي في القدر المثير (7/7).
(4) الورع (ص. 92، رقم. 413). وأوردته السيوطي في القدر المثير (7/7).
قوله تعالى «متكتئين علي فرش بطائشها من استبرق وجنى الجنين دان»


قوله تعالى «فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فأي آلة ريكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فأي آلة ريكما تكذبان»


قوله تعالى «فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان»

حديث: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة القدر.

(1) الزهد (ص ٢١٨) - ط: الزيتون - وأوردته السبزواري في الدر المنتصر (٧/٧٩، ٧/٧٩، ٧/٧٩).
(2) المستند (٢٧/٧٢) وإسناده حسن. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري ١٥/٨٩، رقم ٤٠٨١، رقم ١٥٨٩، رقم ١٥٨٩). من حديث أنس بن مالك مرفوعاً نحوه بمعنا. وأوردته ابن كثير في تفسيره (٧/٧، ٧/٧).
لا يبصرون ولا يتنقلون فيها ولا يتمطرون فيها لا يتغفوون فيها، آتيتهم وآشيائهم الذهب والفضة، ومجامعهم الألوة، ورشحهم المسك، وكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشياً.

تقدم في تفسير الآية (62) من سورة مريم.

 قوله تعالى «كأنهم الباقون والرجبان»

354- ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا يونس، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء القيان».

 قوله تعالى «حور مقصورات في الخيام»

355- ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا همام بن يحيى، عن أبي عمران الجوني، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً هي كل زاوية منها أهل للمؤمن ولا يراهم الآخرون».

 قوله تعالى «تبارك اسم ريك ذي الجلال والإكرام»

356- ثنا موسى بن داود، ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن

(1) المسند (2365/2). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 284) كتاب الجنة: باب أول زمرة تدخل الجنة... من طريق أربعة عن محمد بن سيرين، به، نحوه، وأورده ابن كثير في تفسيره (81/7).

(2) المسند (4116/4). أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والداquí من طريق أبي عمران الجوني.
سورة الرحمن

عمير بن هاني، عن أبي العذراء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ: "أجلوا الله يغفر لكم". قال ابن ثوين: يعني أسلموا.

357. ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن حسان - من أهل بيت المقدس وكان شيخاً كبيراً حسن الفهم - عن ربيعة بن عامر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أنظر بيذا الجلال والإكرام".  

= به، وقد خرجته في مرويات النادر في التفسير، وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/483). والسيوفي في الدر المنشور (7/719). 

(1) المسند (199/5) وأبو العذراء قال فيه أبو جعاف: مجهول. انظر: (تعميل المتفسرة) ص (321). وقال الذهبي في المجمع (41/32) بعد أن عرّض لأحمد: وفي إسناد أبي العذراء وهو مجهول. اث. أخرج الجاحظ في تاريخه (67/91) في ترجمة أبي العذراء من طريق موسى بن داود، به، وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/485). 

(2) المسند (177/4) وإسناده جيد. أخرجته الطبان في الكبیر (64/499) وحاكم (499/1). من طريق عبد الله بن المبارك، به، وصححه المهاكم، ووافقه الذبي. وأوردته ابن كثير في تفسيره (7/486) والسيوفي في الدر المنشور (7/726).
تفسير سورة الواقعة
فصلها - آية 10
358 - ثنا عبد الرزاق، أنا إسرائيل، ويحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنذر صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور.

قوله تعالى: «والسابقون السابقون» 359 - ثنا حسن وحبيبي بن إسحاق قالا: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أتدركون من السابقين إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: نصرموه أعلم؟ قال: "الذين إذا أعطوا الحق قبله، وإذا سلوا بذلوا، وحكموا الناس كحكمهم لأنفسهم". 3


(3) المسند (177/1) وعبيد الله بن لهيعة صدر صدر خالد بن عبد الرحمن بن الزهد (819-819) عن طريق يحيى بن إسحاق. (4) المسند (177/1) وحديث في المسند (177/1).
قوله تعالى: "ثلث من الأولين وقليل من الآخرين..."

وقوله تعالى: "ثلث من الأولين وثلث من الآخرين..."

(1) السند (759/1362). محمد بياع الإلماعه هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة الملاعي قال فيه الحافظ في التقرير: مقبول. أبوه عبد الرحمن مهضة. وشريك في ابن عبد الله الخمسي. قيل فيه الحافظ في التقرير: صدق بخطي، كثيراً تغير حنظله ولبى القضاء بالكونة. أخرج به ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (469/2) - من طريق شريك، به وأورد به ابن كثير في تفسيره (469/2) والسيوطي في الدر المنثور (78/2).
فعقدوا عليها، وأتي بصحيفة - أو كلمة نحوها - فيها بسرة فأكلوا منها، فما يقبلونها لشفّ إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم قال فجاء البشير من تلك السريّة فقال: يا رسول الله كان من أمننا كذا وكذا، وأصيب فلان، وفلان حتى عد الاثنين عشر الذين عذّبهم المرأة - قال رسول الله: «عليّ بالمرأة» فاجتاء قال: قصي على هذا رؤيتك، فقصت. قال: هو كما قالت لرسول الله:(1).


 قوله تعالى: «وحور عين» 373- حدثنا سيبان، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا عباد بن عمر العبدي، قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد ما الحور العين؟ قال: هن عجائزكم هؤلاء الدرب ينشETH الله تبارك وتعالى خلقا آخر. قال يزيد بن أبي مريم السكولي للحسن: من حدثك هذا الحديث يا أبا سعيد؟ قال:

(1) المعنى (135) وإسناد صحيح، آخره أبو عبيد في مسنده، (64-65، رقم 3789). وابن حبان في صحيحه - الإحسان (718-719، رقم 62)، وابن مخزومي في غريبه في تفسيره (496-497، رقم 74) وقوله: قال الحافظ الشافعي: هذا على شرط سلم.

(2) المعنى (276) ورواية سيبان بن حاتم العتزي عن جعفر بن سليمان الضيسي مطوية. انظر: الميزان (263-264، وتهذيب الكمال (565-566)، وأوردته ابن كثير في تفسيره (1497/1497).

وقال: تفرد به أحمد من هنا الوجه.
فَحَسَرَ عِنْمِ كَمْ قَيَّمَهُ فَقَالَ : حَدَّثَنِي فِلَانِ بْنِ فِلَانِ الْمُهَاجِرُ وَحَدَّثَنِي فِلَانِ ابْنُ فِلَانِ الْأَنْصَارِيُّ حَتَّى عَدَّ خَمْسَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَأَرْبَعَةَ مِنَ الْأَنْصَارِۛ (١١)

٣٦٤- ﴿حَرُّ عَيْنٍ﴾ قَالَ : كَثِيرٌ بِيْضُ أَعْيَنِهِنَّ شَيْدُ سَوَادُ الحَدَّقِۛ (١١)

قَوْلُهُ تَعَاَلَى : «وَأَصْحَابَ اليمَينِ مَا أَصْحَابُ الْشَّمَالِ ۔َۛ (١١)

وَقَوْلُهُ تَعَاَلَى : «وَأَصْحَابُ الْشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الْشَّمَالِ» .َۛ (١١)

٣٦٥- ثُمَّ نَحْيُبْنِي عَبْدُ رَبِّي ، ثُمَّ الْبِرَاءَ النَّفِئِيَّ ، ثُمَّ النَّفِئِيَّ عَنْ مَعَاذَ بْنِ جَبِيلٍ ﴿وَأَمَرَّهُ﴾ تَلَّا هَذِهِ الآيَةُ ﴿أَصْحَابِ الْيَمِينِ» (١١)

وَأَصْحَابُ الْشَّمَالِ ﴿فَقَبْضُ بِيْدِهِ قَبْضَتِينَ﴾ قَالَ : «هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أَبْيَلَي، وَهُذِهِ فِي الْجَحِّةِ وَلَا أَبْيَلَي﴾ (١١)

٣٦٦- حَدَّثَنَا يَحيِي بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَجَالِدٍ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ الشَّعَبِيَّ ، عَنْ مُسْرِقَةَ قَالَ : ﴿قُلُوا رَجُلٌ لِّيَدَ عَبْدُ رَبِّي﴾ كَثِيرٌ مِنَ الْيَمِينِ أَكْبَرُهُمْ إِلَّا ذُكِرْنِي ، لَكِنْ هَذَا رَجُلٌ وَدَّ أَنْ هَذَا إِذَا مَاتُ لَيْسَ يُبْقِىُّ. يَعْتَيْنِهُ﴾ (١١)

(١١) المَلِكُ (٢٨٩/٢، رقَمٌ ١٣٨٣٢، وَرَوَىَ سِبَارُ بْنُ حَاتِمِ الْمَزِيَّ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ سَلِيمَانِ الْمُشْعِبِيِّ مَتَكَّرَ كَذَا ذَكَرَهُ في الخَبَيثِ السَّابِقِ.

١١١- يَنْبِعُ الفَرَؤَدَ (٣/٢٢).

(١١) الْمَلِكُ (٢٨٩/٥، وَرَوَىَ الْحَسَنُ الْبَصَرِيُّ عَنْ مَعَاذٍ رَوَى مِنْهُ فِي عَمَامِكَتِي فِي سَنَةِ ١٨٩٩ مِنْ آيَةٍ قِبْلَ وَلَدَةِ الْحَسَنِ. وَالْبَشَرُ بْنُ عَبْدُ رَبِّي ضَعِيفٌ. أَنْظَرُ : (الْتَّقَرِيبُ وَأَصْوَلُهُ). وَقَالَ البَشَرُ فِي المَجِمَعِ (٣/٧٢) : رَوَى أَحَدُ رَوَى وَبِنَيْهِ الْبَشَرُ بْنُ عَبْدُ رَبِّي قَالَ بْنُ عَبْدِي ، وَهُوَ أَقَرْبُ عَنْدِيٍّ إِلَى الْمَثَلِ نَزْدِهِ إِلَى الْبَشَرِ. وَرَأَيْنِي قَرَأَ الشَّاهِدَ رَجَالَ الْمَجِمَعِ. أَهُدَى أَبُو كَحْرِ فِي تَقْسِيْرِهِ.) (٣/٧٢)

(١١) الْزَٰهِدُ (٢٨٩/٩٩٠) وَمَجَالِدُ هُوَ أَبُو سَعِيدِ الْهَسَمِيَّ قَالَ نِيَهُ العَمَّامِيُّ. لَيْسَ مِثْلُهُ قَرَأَ فِي آخِرِ يَمِينِهِ.

١٩٠
سورة الواقعية 20-28-36

قوله تعالى «وظل ممدوح»

السند (٠٢٤/٠٢٤). أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٥٠، رقم ٦٦٦) كتاب
التفسير: باب «وظل ممدوح» وسماح في صحيحه (١٠٢٥، رقم ١٠٢٥) كتاب
باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سنة عام لا يقطعها، والهسيدي في
مسنده (٢/١٠٣٨، رقم ١٠٣٨) من طريق أبي الزناد، به. والحصري في المسند (٣/٦٨٦).

قوله تعالى «وكانوا يصرون على الحزن العظيم»

السند (٢/٥٥). أخرج ابن جعفر في تفسيره (١٦/١٦٥) والدحياني في
البخاري في تفسيره (١٩/٢). أبو زيد يقر في تفسيره (١٨/٩).

قوله تعالى «وتصرون على الحزن العظيم» قال: الكفر (٣).

(1) السند (٠٢٤/٠٢٤). أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٥٠، رقم ٦٦٦) كتاب
التفسير: باب «وظل ممدوح» وسماح في صحيحه (١٠٢٥، رقم ١٠٢٥) كتاب
باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سنة عام لا يقطعها، والهسيدي في
مسنده (٢/١٠٣٨، رقم ١٠٣٨) من طريق أبي الزناد، به. والحصري في المسند (٣/٦٨٦).

(2) السند (٠٢٤/٠٢٤). أخرج ابن جعفر في تفسيره (١٦/١٦٥) والدحياني في
البخاري في تفسيره (١٩/٢). أبو زيد يقر في تفسيره (١٨/٩).

(3) بديع القرار (٣/٨٩)
سورة الواقعية 55-71-72-72

قلت تعالى: فشاريون شرب الهيم.

77- شرب الهيم (الإيل).

قلت تعالى: أفرأيت النار التي تورون أنتم أنشأتهم شجرتها أم نحن
المشيكون

77- ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن
النبي ﷺ، عن عمرو، عن يحيى بن جعفر -: إن ناركم هذه جزء من
سبعين جزء من نار جهنم، وضُربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله
فيها منفعة لأحد

قلت تعالى: وتجعلون رزقكم أنتم تكذبون.

77- ثنا حسن بن محمد، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي
عبد الرحمن، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «وتجعلون رزقكم
يقول: شكركم أنتم تكذبون تقولون: مطروا بنو كذا، بنجم
كذا وكذا».

(1) بدائع الفرواند (2/11)

(2) المسند (244/21). أخرجه مالك في الموطأ (2/94) والبيخاري في صحيحه (رقم 3295)
كتاب بعد المخلق: باب صفة النار، وعذابه، وعلمه، وعذابه، وعذابه، وعذابه.

(3) المسند (1/81). أبو وأبي الأعلى هو ابن عامر الثعبي: ضعيف. انظر: (تهذيب الشهداب
94/95). أخرجه الترمذي (رقم 3295) في كتاب التفسير: باب من سورة الواقعية، والطبري
في تفسيره (91/8). وقائلا: بنو إسرائيل. بني إسرائيل. هذا حدث حسن
غريب صحيح لا تعرفه مرفوعا إلا من حدث إسرائيل. وأورد أبو كمش في تفسيره (2/8)
والسيطي في الدر المتنور (29/8).

192
سورة الواقعة 86-88

قوله تعالى (غير مدنيين) ٣٧٣

قوله تعالى: "فَأَمَّا إِنَّ كَانَ مِنَ الْمَقْرِيمِ، فَرُوحٌ وَرِيحانٌ وَجَنَّةٌ نَعْمَى، وَأَمَّا إِنَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا إِنَّ كَانَ مِنَ الْمَكْنَوْنِ الصَّالِحِينَ، فَتَنَزَّلُ مِنْ حَمْيمٍ، وَتَصِيلَةٌ جَحِيمٍ، إِنَّ هَذَا لَهُ قَرَبُ حقَّ الْقِيَمَٰ»، فَسِيْحُ بَيْنَ رِيْبِ العَظِيمِ

٣٧٤- ثَنَى أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنَا شَعِيبٌ عِنْ الزَّهْرِي، قَالَ: حَدِيثي عَرْوَةٌ بْنُ النَّزِيرِ، أَنَّ عَاشِشَةَ زوْجَ النَّبِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ تَعَالَى، وَعَنْدِي اِمْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَهِيَ تَقُولُ لِيًّا: أَشُرِّطَ أَنْكَمْ تَفَتَّنُوْنَ فِي الْقِبْسُورِ، فَأَرْتَاعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ تَعَالَى، فَقَالَتْ عَاشِشَةُ، فَلَبِنَتَا لِبَالِي، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ تَعَالَى: "هَلْ شَعِرتَ أَنَّ أُرْحَى إِلَى أَنْكَمْ تَفَتَّنُوْنَ فِي الْقِبْسُورِ"؟ فَقَالَتْ عَاشِشَةُ، فَسِمَعَتُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعْيَدُ مِنْ عَذَابِ الْقِبْسُورِ

٣٧٥- ثَنَى عَفَانٍ، ثَنَا هَامِمٍ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّبَيْبِ، قَالَ: كَانَ أَوَّلٌ يُومٌ عَرَفَتْ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لِبْلِي رَأَى شَيْخًا أَبِيضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ عَلَى حُمَّارٍ وَهُوَ يَتَبِعُ جِنَازَةَ فَسُمِعَهُ يُقُولُ: حَدِيثي فَلَانِ بْنُ فَلَان، سَمَعَ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقُولُ: "مِنْ أَحْبَبِ لِقَاءِ اللَّهِ أَحْبَبُ اللَّهَ لَقَاءِهِ، وَمِنْ كَرَهِ لِقَاءِ اللَّهِ كَرَاهُ اللَّهَ لَقَاءَهُ"، قَالَ: فَأَكَّبَ الْقُومُ يَبْكُونَ، فَقَالَ: مَا يَبْكِيكُمُ فَقَالُوا: إِنَّا نَكَرَهُوا الْمُوتُ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنْهُ إِذَا حَضَرَ فَأَمَّا إِنَّ كَانَ مِنَ الْمَقْرِيمِ، فَرُوحٌ

(١) بِدْنَاءُ الْفَوَائِدُ (٣/١٠٨).
(٢) الْمَسْنَدُ (٨٦/٧٤) وَإِسْتِمَادُ صَالِحٍ، وَأُورُوهُ السَّبِيطِيُّ فِي الْمُنْثَرٍ (٧٥/٢٧٩).
وريحان وجبة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وللقاءه أحب. [1如果你]
إن كان من المكلفين الضالين فنزل من حميم قال عطاء: وفي قراءة ابن مسعود: "إذا تصلب جمجم،" فإذا بشر بذلك يكره لقاء الله وللقاءه أكره. [2]

276- ثنا محمد بن إدريس - يعني الشافعي - عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أنه أخبره أن آية كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال: «إذا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسدته يوم بيعته.» [3]


(1) المسند (4/259-260). وأخرجه مسلم في صحيحه (رقم 2984) كتاب الذكر: باب من أحب لقاء الله أحب لقاءه، عن عائشة مرفوعاً به نحوه. وأوردته ابن كثير في تفسيره (278/3).
(2) المسند (6/355) وإسناده صحيح. أخرجه مالك (1/420) عن ابن شهاب، بد. ومن طريق مالك أخرجه: النسائي (1/108) وأبي هريرة (رقم 4771) كتاب الزهد: باب ذكر القبر والليل، وأوردته ابن كثير في تفسيره (278/3) وقال: وهذا إسناد عظيم ومنه قوم.
(3) المسند (1/436-440) وعبد الله بن لهيعة صدوق اختلط بعد احترام كتابه. انظر: التقنقر وأصوله. والحديث صحيح بما قبله، وأوردته ابن كثير في تفسيره (278/3).
سورة الرافعة 89-46

378 - ثنا يونس بن محمد، ثنا هارون، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقرأ: "فروح وريحان يرفع الراة".1

379 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن منذر السديري، عن الرياح بن حسان: "فأما أن كان من المؤمنين فروح وريحان" قال: هذا له عند الموت وياخبا له في الآخرة الجنة. وأما أن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليحة جحيم قال: هذا له عند الموت وياخبا له في الآخرة النار.2

قوله تعالى: "فسح باسم ربك العظيم".3

378 - ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا موسى، يعني ابن أيوب الفافقي، حديثه عمى إباه بن عامر، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: لما نزلت "فسح باسم ربك العظيم" قال: لنا رسول الله ﷺ: "أجعلوها في ركوعكم". فلما نزلت "فسح اسم ربك الأعلى" قال: "أجعلوها في سجودكم".4

---

(1) المنسد (54/636) وإسناده صحيح، ونظر: (المسوي في القراءات العشر) ص 248
(2) أورده ابن كثير في تفسير (26/262) والسيوطي في الدر المثير (26/268)
(3) الزهد (22/27) وإسناده صحيح إلى الربيع بن خشيم الثوري، وأورده السيوطي في الدر المثير (26/268)
(4) المنسد (60/663) وإسناده حسن، أخرجه الدارمي وأورده، ابن خزيمة وابن حبان والطياري، والحاكم والبيهقي من طريق عيسى بن أيوب، به. وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير، وأورده ابن كثير في تفسير (28/28/28) والسيوطي في الدر المثير (26/268).
تفسير سورة الحديد

فصولها - آية 2

381- ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا بقية بن الوليد. قال حدثني يحيى بن سعد، عن خالد بن معدان، عن ابن أبي يلال، عن عريض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المسحات قبل أن يرقد وقال: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية» (1).

قوله تعالى: "هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم" (2)

382- ثنا خلف بن الوليد. قال: ثنا ابن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، قال: الحب والندى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء. أنت أخذت بنصحبته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، أقض عنا الدين، واغتنا من الفقر» (3).

(1) المسند (4/126). وابن أبي بلال اسمه عبد الله قال فيه الخلف في التقرير: مقبول.Wie

(2) المسند (2/40). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 772) كتاب الذكر: ياب ما يقول عند النوم، وأخذ المصغر، من طريق سهيل، وابن كثير في تفسير (31/8) والسيوطي في الدر المصور (48/8).

196
قوله تعالى { لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعبد الرحمن }.

384- ثنا أحمد بن عبد الملك، ثنا زهير، ثنا حميد الطويل، عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيعون علينا بأيام سبقتمونا بها. فبلغت أن ذلك ذكر للنبي ﷺ فقال: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنتم مثل أحد أو مثل الجبال - ذهب ما بلغت أعمالهم. (1)

قوله تعالى { يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايامهم }.

385- ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير أنه سمع من أبي ذر وأبي الدرباء أن رسول الله ﷺ قال: إنني لأعرف أمتي يوم القيامة بين الأمم، قالوا: يا رسول الله وكيف تعرف أمتك؟ قال: وأعرفهم يؤتن كتبهم بأيامهم، وأعرفهم بسيماهم في وجههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. (2)

(1) المسند (٣٢٦٢/٣) وإسناده صحيح، وأورده ابن كثير في تفسيره (٣٨/٨) والسرياني في الدر الفتح (٨/٨).
(2) المسند (١٩٩٩/٥) وعبد الله بن لهيعة صوره اختلط بعد احترام كتبه. انظر: التفسير وأصوله، وأورده ابن كثير في تفسيره (٤٥٠/٨٤) والسرياني في الدر المنشور (٨/٨).

١٩٨
قوله تعالى ف.... والشهداء عند ربيهم لهم أجرهم ونورهم...

386- ثنا يحيى بن إسحاق، أي ابن أبي لهيجة، عن عطاء بن دينار، عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت فضالة بن أبي بكر يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: و الشهدا أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فقتله فقد تقبل ذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا، ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله ﷺ أو قلنسوة عمر والثاني رجل مؤمن لقي العدو فقتله، فظهر عليه بشوك الطلح جاء سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية، والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سينا لقي العدو فقتله، فقد تقبل ذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا. قال: فذاك في الدرجة الثالثة. ورابع رجل مؤمن أسره على نفسه إسراها كثيرا لقي العدو فقتله فقد تقبل ذلك في الدرجة الرابعة.

قوله تعالى 5 سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنّة عرضها كعرض السماوات والأرض.

387- ثنا ابن غير، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال:

قال رسول الله ﷺ: النجدة أقرب إلى أهدم من شراك نعله، والناصر مثل

(1) المسند (1271) عرفة الله ﷺ لهيمة صدوق اختطاف بعد احتراق كعده. انظر: (التقريب وأصوله). وأبو يزيد الخولاني قال فيه الخيار في التقرب: مجهول. أخرجه الترمذي (رقم 1644) كتاب فضائل الجهاد، في فضل الشهادة عند الله، قال: هدانتا كما راهن عينه، حدثنا ابن لهيعة، هم. قال: وهم يرواه علي بن أبي طالب، عن أبي داود الطالسي، عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة.

قال: هذا إسناد مصرى صالح. اذهب.

قلت: عبد الله ﷺ المبارك روى عن ابن لهيمة قبل اختلافه. انظر: (التقريب وأصوله).
سورة الحديد ۲۲

ذلك»(1)

قوله تعالى ۹ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ...

۳۸۸- ثنا روح، ثنا سعيد، عن قطادة، عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلَا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله ﷺ كان يقول: إذا الطيرة في المرأة والدابة والدار، قال: نفرت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن نبي الله ﷺ كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة ۹ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ... إلى آخر الآية(2).


_________________________

(1) المقدمة (۱۶۴۸/۸) ۱۶۳۷/۸ رابعه. وآورده البخاري في صحيحه (۱۶۴۸/۸) كتاب التوفيق م: في الجنة أقرب إلى أحكام من شراك، نعم، والدار مثل ذلك، من طريق الأعشش. وآورده ابن كثير في تفسيره.

(2) المقدمة (۱۶۴۸/۸) رابعه. وآورده السيوطي في الدرالشوري (۱۶۴۸/۸).

(3) ما بين المتفقين ساقط من الطبوع واستدرجه من تفسير ابن كثير (۱۶۴۸/۸).

(4) المقدمة (۱۶۴۸/۸) ۱۶۳۷/۸ ۱۶۴۸/۸. وآورده ابن كثير في تفسيره (۱۶۴۸/۸).
سورة الحديد 22-391

حدثنا إسماعيل بن منصور بن عبد الرحمن القذافي، قال:
قلت للحسن: قوله لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: سبحان الله ومن يشك في هذا كل مصيبة بين السماء والأرض في كتاب الله قبل أن يبرأ النسمة(1).

391- ثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت أبا سنان يحدث عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الدليمي قال: وقع في نفس شيء من القدر فأثبت زيد بن ثابت نسأله فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لأ أن الله عذب أهل سمارته وأهل أرضه لعنهم غير ظالم لهم، ولرحمهم كانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم، ولر كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهب أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منه حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وإنما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إنمت على غير هذا دخلت النار (2).

قوله تعالى بالله لا يحب كل مختال فخور (3)

392- ثنا يزيد، أنا الأسود بن شببان، عن يزيد أبو (3) العلاء، عن

(1) السنة (2/137، رقم 561) وإسحاق حسن إلى الحسن البصري وعمه الله تعالى.
أخبره الطبري في تفسيره (3200/7) من طريق إسماعيل بن علي بن أبي عبد الله محمد بن عبد الملك، وأوردته ابن كثير في تفسيره (38/1) والسعودي في الدر المنثور (10/3).
(2) المسند (4785) وابن أبي حاتم، وابن الدليمي هو عبد الله بن قيصر. أخبره أبو داود في سننه (رقمه 4799) كتاب السنة: باب في القدر، وابن ماجة في سننه (رقمه 77) المقدمة: باب في القدر، من طريق وهب بن خالد، بـ. وانظر حدوث عبادة في الصمت المتبعد في تفسير الآية 49 من سورة الفجر.
(3) في المطعوم: يزيد بن العلاء، وهو خطأ، والصواب ما أتيت. وهو أبو العلاء يزيد بن =

---

= عبده بن الشخير. انظر: (التفريق وأصوله، وترجمة مطرف بن عبد الله في تهذيب الكمال).

1 المسند (176/5) وإسناده صحيح.
سوارة الحديث 27:4-28

قوله تعالى: «... وجعلنا في قلوب الذين اتبعوها رأفة ورحمة ورهبانية»

393 - «كان يعمِر»، ثنا عبد الله، أنا سفيان، عن زيد العباس، عن أبي إباس، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: «كل نبي رهبانة ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل.»

قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله» (11)

394 - ثنا إسحاق، ثنا أبو بكر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "كلكم ملك ثعالبي اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيامات قيامات ألا فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل له من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيامات قيامات ألا، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل له من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيامات قيامات ألا فأتهم الذين عملتم، فغضب اليهود والنصارى قالوا: نحن كنا أكثر عملاً وأقل عطاء. قال: هل ظلمتمكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنا فضلنا أرتى من أشيك.» (12)

(11) المسند (276/3) wherein Ibn al-mu'ayyad says: "Abu Ebes is weak." And Abu Ebes is his weak companion. (12) The hadith is recorded in the book of jurisprudence (278/8) in the section: "The judiciary: legal murder."
سورة المجادلة

آية 4

قوله تعالى: «قد سمع الله قول التي تجادلوك في زوجها...»

1- 395 - ثنا أب معاوية، ثنا الأعمش، عن قيم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة قالت: محمد بن عجل الله الذي وسع سمعه الأصوات، فقد جاءت المجادلة إلى النبي، يكمله و أنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فنزل الله عز وجل: «قد سمع الله قول التي تجادلوك في زوجها...» إلى آخر الآية. (1)

1- 396 - ثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب، قالا: ثنا محمد بن إسحق، قال: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف بن عبدالرحمن بن سلام، عن خولة بنت ثعلبة، قالت: والله في و الله في، وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عندما ركبت شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه و ضجر، قالت: فدخل علي يوما فرأيته بشي، فغضب فقال: أنت علي كظاهر أمي، قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فذا أذا

(1) المسند (6/496) و إسناده صحيح. أخرجه ابن ماجه في سنن (رقم 188) المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية و روع (2) اكتسب الطلاق: باب الطلاق، والناساني في سنن (6/198) كتاب التكاح: باب الطحار، والطبري في تفسيره (287/5) والحاكم (481/7) والبيهقي (6/198) والواحدي في أسباب النزول (278) من طرق عن الأعجم، به، و صححه الحاكم. ووافقه البخاري، وقد علقه البخاري في صحيحه (فتح الباري 13/77) بصيغة الجزم فقال: وقال الأعمش، عن قيم، فذكره وأورده ابن كثير في تفسيره (6/198) والسبطي في الدر المثير (79/8).
سورة المجادلة 2-4


(١) المسند (٤٣) وعمري بن عبد الله بن حنظلة قال فيه ابن القطان: مجهول الحال، وذكره ابن حبان في الشقات (٤٣٨/٤٣٩) وقال فيه المخاطب في النقشب: مقبول. وانظر: (تهذيب التهذيب ٤٣٩/٤٢٩). أخرجه أبو داود في سنن (رقم ٣٢١٤) كتاب الطلاق.

قوله تعالى «أليم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو راعيهم...»


ورده ابن كثير في تفسير (27/8) والسروطي في الدر المشور (79/3).

(1) السند (439) محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنهم، ورواية سليمان بن يسار عن سمعة بن صخر مرسلة. انظر: جامع التحصيل ص 190-191، رقم 290، وتهديب التذهيب 228/4 أخرجه الدارمي (1132/24) بسماه، والحديث صحيح، ورد شرجه واستقصاً طرهه في مرويات الدارمي في التفسير، وأورد، ابن كثير في تفسير (72/8)، والسروطي في الدر المشور (79-78).
سورة المجادلة 7-8

بهم "أينما كانوا ثم نبتهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليهم".

399- حدثني سريج بن النعمان، أخبرني عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: من قال القرآن مخلوق يرجع ضرباً ويبصص حتى يتبوع. وقال مالك: الله في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، ولا هذه الآية. "ما يكون من نخويف ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم" وعظم عليه الكلام في هذا واستشهده.

040- ثنا نوح بن ميمون، قال: سمعت بكير بن معروف أبا معاذ قاضي نسبور، عن مقاتل بن حيان، عن الضحاك في قوله عز وجل "ما يكون من نخويف ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم" قال: هو على العرش وعلمه معهم.

قوله تعالى: "إذا جازوك حيوك بما لم يحيك به الله..."

041- ثنا أبو معاوية وابن غير، قالا: ثنا الأعشى، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: أتى النبي ﷺ ناس من اليهود فقالوا:

(1) الرد على الزندقة والجهيمة (ص 95)

(2) السنة (10/1-2/7، ورقم 11) واسناد صحيح إلى مالك بن أنس الأصحي.

(3) السنة (4/4، ورقم 597) والرد على الزندقة والجهيمة (ص 10، والمائل للسجستاني) (32/6/5) واسناد حسن إلى الضحاك بن مازاح. أخرجه الطبري في تفسيره (12/28-13) من طريق نوح بن ميمون المضرور، بعه. ووقع في مجموعه تفسير الطبري (نصير بن ميمون المضرور) وهو خطاً. انظر: (ترجمة نوح بن ميمون المضرور في تهذيب الكمال وفرعه).

207
سورة المجادلة 8-10

السامل عليكم يا أبا القاسم. فقال: «وعليكم»، قالت عائشة: فقلت
وعليكم السامل والذام. فقال رسول الله ﷺ ﴿ياعائشة لا تكوني فاحشة!﴾
قالت: فقلت يارسول الله، أما سمعت ما قالوا: السامل عليكم؟ قال:
أليس قد رددت عليهم الذي قالوا، قلت: وعليكم». (1)

قال ابن مغره: يعني في حديث عائشة: «إن الله عز وجل لا يحب
الفحش ولا التفحش». وقال ابن مغره في حديثه: فنزلت هذه الآية: ﴿وإذا
جاءوك خيّرك بما لم تُحْيِيك به الله...﴾ حتى فرغ.
- حديث أبي سعيد الخدري: كنا نتناول رسول الله ﷺ فتثبت عنده
تكون له الحاجة... فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله ﷺ من الليل فقال:
ما هذه النجوى! ألم أنهكم عن النجوى...» الحديث.
تقدم في تفسير الآية (11) من سورة الكهف.
- حديث ابن عمر في النجوى: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه
كنفه ويستره من الناس...» الحديث.
تقدم في تفسير الآية (18) من سورة هود.

قوله تعالى: ﴿إذا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم
شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾

٤-٠٢ - ثنا إسحاق، ثنا الأعشش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن
(١) المسند (٨٣٩/٦٦). أخرجه مسلم في صحيحه (٤/١٧٠-١٧٠، بعد رقم ١٢٣٨) كتاب
السلام، باب النهي عن ابتذال أهل الكتب بالسلام وكيف يرد عليهم. من طريق أبي معاوية،
به. والحديث في المسند (٢٥٧، ٢٧١) من حديث عبد الله بن عمر بن العاصمر مرتفعاً به.
وأورده ابن كثير في تفسيره (٨٣٩/٨) والسيوطي في الدر المنثور (٨٨/٣).

٢٠٨
مسعودٌ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كنت ثلاثة فألا يعتناك أثناً" دون صحبهما فإن ذلك يحزنه. 1)

قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فانفسحوا يفسح الله لكم..." 2)

3-4/01- ثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال:
قال رسول الله ﷺ: "لا يقيم الرجل الجهر من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا". 2)

(1) المسند (٣٨٣/١). أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٣٨). كتاب الاستثناء: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا أسو باس بالمسار والمائدة، ومسلم في صحيحه (١٦٨٤) وما بعده.
كتاب السلام: باب تعميم مائدة الآثرين دون الثالث بغير رضاء، من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، به. والحديث في المسند (٢٠٥/١، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٤٤٠، ٤٤٨، ٤٦٢، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٧٤، ٤٧٦، ٤٧٨، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٩٠، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٨، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٢٨). عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً به. (2) والحديث في المسند (٣٨١/٥). عن أبي هريرة مرفوعاً به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (١٧٧/٥). والسيوطي في الدر المنثور (٤٠/٨).

(2) المسند (٢٤/١٦٩). أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٨٧). كتاب الجهر: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويعد مكانه، ومسلم في صحيحه (٢٠٧٧) وما بعده.

٢٩
سورة المجادلة 11

4- 40 - ثنا يونس، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد، عن أبي ماعشر، عن
إبراهيم، عن علامة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "ليکیني منكم أولوا
الأحلام والنهى ثم الذين يقولون ثم الذين يقولون، ولا تختلفوا فتخالف
قلوبكم، وإياكم وشهورات الأسواق" (1).

5- 40 - ثنا عتاب، ثنا عبد الله، أنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "لا
يخل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهم" (2).

قوله تعالى: "... يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات..." (3).

6- 40 - ثنا أبو كمال، ثنا إبراهيم بن سعد، ثنا ابن شهاب (ح)
وحدثنا عبد الرزاق، أنبنا معمر عن الزهري المعني، عن أبي الطفيل
عمر بن واثلة أن نافع بن عبد المطلب لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه
بمسفان، وكان عمر رضي الله عنه استعمله على مكة، فقال له عمر

(1) المسند (457/61). أخرج مسلم في صحيحه (30/397، بعد رقم 422) كتاب الصلاة:
باب تسنيم الصفوف وأعمالها ... وغيره من طريق يزيد بن زريع، به، وأورده ابن كثير في
تفسيره (73/8).

(2) المسند (316/62) وسنده حسن. أخرج أبو داود في سننه (رقم 845) كتاب الأدب:
باب في الرجل يجلس بين الرجلين يغير إذنهما، والمرنيي (رقم 277) كتاب الأدب: باب
كراهة الجلوس بين الرجلين يغير إذنهما، من طريق أسامة بن زيد الليثي، به. وقال الزرخاني:
هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عامر الأحول عن عمو بن شعيب أيضاً، وأورده ابن كثير
في تفسيره (74/8).
سري المجلدة 20-14-13


قوله تعالى ( ويحلفون على الكذب وهم يعلمون )

7. 4- ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سبأ بن حرب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، قال : قال رسول الله ﷺ : ( يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان ). قال : فدخل رجل أزرق فقال : يا محمد علام سبنتي؟ أو شتمتي أو نحو هذا. قال : وجعل يحلف، قال : فنزلت هذه الأية في المجادلة ( ويحلفون على الكذب وهم يعلمون )، والآية الأخرى (2).

(1) المند (231/1) أخرجه مسلم في صحيحه ( رقم 817 وما يشبهه) كتاب صلاة السافرين

(2) المند (8/40) إسناده صحيح فإن شهبة روي عن سبأ بن حرب قبل اختلاطه. نظر: (فتنيهم التهذيب 234/4) والكواكب النبرات في معرفة من اختلاف من الرواة الثقات ص 23. أخرجه الطبري في تفسيره (28/473) من طريق محمد بن جعفر، به، والحديث في المند (227/1) من طريق سبأ بن حرب، به، وآرده ابن كثير في تفسيره (27/78) والسيوفي في الدر المنشور (8/85).

111
قوله تعالى: "استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله..."

4-8: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة بن قدامة. وركع قال:
حدثني زائدة بن قدامة، عن السائب - قال وركع: ابن حبيب الكلاعي - عن معدان بن أبي طلحة الابعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكتك؟ قال: قلت في قرية دون حمص. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من ثلاثة في قرية فلا يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسي." (1)
قال ابن مهدي: قال السائب: يعني بالجماعة في الصلاة.
قوله تعالى: "لا تجعد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٍ الله ورسوله..."


---

(1) البخاري (6/296) ونسيلة سعد. أخرجه أبو داود في سنده (رقم 547) كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائل في سنده (1/267) من طريق زائدة بن قدامة، به الحديث في المسند (445/6) من طريق أخرى عن معدان. به نحوه إلا أن فيه: "ما من خمسة..." بدلاً من "ما من ثلاثة...". وأورده ابن كثير في تفسيره (7/178) والسيوطي في الدر المنثور (478/1).
сура المجادلة 22

عري الإيمان أن يحب في الله وتبغض في الله » (1).

(1) المسند (288/4) وليث هو ابن أبي سليم وهو حسن الحديث في التابعين والشوارع. وأخرجه الطبرياني في الكبير (117/10، رقم 477) من طريق حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس ت قال: قال رسول الله ﷺ لأبي ذر ... فذكر نحوه. وحنش هو الحسين بن قيس الرخعي قال فيه المخاطب في التقرب: متروك. وأخرجه أبو دار المميته في سنة (رقم 4899) كتاب السنة: باب سجودة أهل الأعراء وبعضهم، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن رجل، عن أبي ذر مرفوعاً نحوه. وفي سند مجهول. ويزيد بن أبي زياد هو الحاشمي. قال فيه المخاطب في التقرب: ضعيف. وأخرج الطبرياني في الأوسط - كما في المجمع (117/16) - عن أبي طيب أمامة مرفوعاً نحوه. وقال الهيشمي: وفيه صدقة ابن عبد الله السمك ضعفة البخاري وأحمد وغيرهما. وقال أبو حاتم: مصلحة الصدق. فيه. وأخرج الطبرياني في الكبير (117/10، رقم 4757) من طريق هشام بن عمارة، ثنا الويلدي بن مسلم، حدثني بكير بن مصروف، عن مقاتل بن حيان، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه. عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه في حدث طويل. والويلي بن مسلم يدل تدلس النسوة وهذا يقتضي التصريح بالسماع في جميع طيات السند الأعلى منه. انظر: (الميزان 47/36، والتقريب وأصوله). فالحديث حسن بجميع طرقه إن شاء الله تعالى. والله أعلم. وأورد النسائي في في الدر المثير (87/8).

214
سورة الحشر

آية 5-7

قوله تعالى: "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين"

41- ثنا حجاج وأبو النضر، قالا: ثنا ليث، حدثني نافع، عن عبيد الله أن رسول الله ﷺ حرق نخل بني التضير وقطع وهي البيرة فأنزل الله تعالى: "فما قطعتم من لينة أو تركتموها ..." إلى آخر الآية (11).

قوله تعالى: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذل القربى والبيتى والمصاكن وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخدوهما وما نهكم عنه فانتموا واتقوا الله فإن الله شديد العقاب".

411- ثنا سفيان، عن عمرو ومعمر، عن الزهري، عن مالك بن أسف ابن الخدثان، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كانت أموال بني التضير ما أفاء الله على رسوله ﷺ ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا حذر.


47/8 saber في الدر البشري (91/8).
سورة الحشر

ركاب، فكانت للرسول الله ﷺ خالصة، وكان يتفق على أنه من نفقة سنة. وقال مرة: قوت سنة وما بقي جعله في الكراع والسلام عدة في سبيل الله عز وجل (1).

412- ثنا عارم وعفان، قالا: ثنا معتمر، قال: سمعت أبي يقول:

1) المستند (١٨٨/١٦٠، ١٦٨). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٩٠٤) كتاب الجهاد: باب المجن من بُكر بن سُليمان بن عبد الله (١٦٨). وروى (٢٩٤) كتاب نفي الخمس: باب فرض الخمس، ومسلم في صحيحه (رقم ١٧٥٧) كتاب الجهاد والصبر: باب حكم الغي، وأبو داود في سنته (رقم ١٧١٣) كتاب الخراج والإمارة والقي، باب في صفاء رسول الله ﷺ من طريق الزهري، به في حديث طويل، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٩٠) والسومري في الدر المنشور (٨٨/١٩٩).

2) المستند (١٧٩/٣). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٩٠٤) كتاب المغازي: باب مرجع.
سورة الحشر 8-7


قله تعالى 7 اللقترا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ...}. 414- حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرني أبو هانياء، أنه سمع أبا عبد الرحمن المهربي يقول: أنه سمع عبد الله بن عمرو سأله رجل، فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله، ألك إمرأة تأري إليها؟

النبي ﷺ من الأحزاب، وخرج إلى بني قريظة ومعاشرته إياهم، وصلب في صحبته، ويشير إلى ابن سيمان، بإعده، ورده ابن كشيرة في تفسيره (1392/3). بعد رقم (177) من طريق معتمر بن سليمان، بإعده، ورده ابن كشيرة في تفسيره (198/8).

(1) السند (433-434/1). أخرجه البخاري ومسلم والمقدسي من طريق منصور، بإعده، وخرج في مرويات الدارمي في التفسير، وأورد ابن كثير في تفسيره (97/8) والسيوطي في الدر المعلوم (8/1).
سورة الحج 8

قال: نعم. أكل مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: قلت من فقراء المهاجرين.(1)

5:41- حدثنا حجاج، حدثنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن محمد بن كعب الطزقي، عن علي عليه السلام قال: لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ وأتي لأربط الحجر على بطنى من الجوع، وإن صدقتني اليوم لأربعون ألفاً.(2)

 قوله تعالى: ﴿والذين تبوؤوا الدار والإيام من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صورهم حاجة بما أرتو ويترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن برق شع نفسه فأتلكهم المفلحون﴾.

4:46- ثنا يزيد، أنا حميد، عن أنس. قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن موساة في قليل ولا أحسن بذلاً في كثير، لقد كفرون المؤنة وأشركونا في المهنا حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: و لا، ما أثبتتم عليهم ودعوت الله عز وجل لهم.(3)

(1) الزيت 132/144 واسناده حسن إلى عبد الله بن عمرو بن العاص.
(2) الزيت 132/242 وشريك هو ابن عبد الله النخسي قال فيه الخلف في التقرب: صدر بي خطيط.
(3) المند 32/200-201 واسناده صحيح. أخرجه النوري ( رقم 7487) كتاب صفة القيامة: باب (444) من طريق حميد الطويل. و قال الترمذي: هذا حدث صحيح حسن.
سورة الحشر


= غريب من هذا الوصف، وأخرجه أبو داود في سنته ( رقم 2817) كتاب الأدب: باب في شكل المعروف، عن طريق حماد، عن ثابت، عن أنس بن مرفوعاً به. وإسناده صحيح، والمحدث في المسند (4/412)؛ ثنا معاذاً، ثنا حميد، به. وأورد ابن كثير في تفسيره (4/68).
سورة الحشر

6

إيامٍ فقال عبد الله: هذى التي بلغت بك، وهي التي لا نطِيق (1).

- حديث جابر بن عبد الله: "إياكم والظلم فإنظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشع ...." الحديث.

تقدم في تفسير الأية (٢٩) من سورة الشعرا. ٤١٨

4١٨ - ثنا حجيج، ثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعده، عن أبي هريرة أنه قال: يارسول الله، أي الصدقه أفضل؟ قال:

" جهد المقل، وأبداً بين تعلول. " (٣)

4١٩ - ثنا ويكيع، عن سفيان، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زربة، عن أبي هريرة، قال: رجل يارسول الله، أي الصدقه أفضل؟ قال:

" أن تصدق وأنت شهيد أو صحيح تأمل العيش وتخشي الفقر ولا تقبل، حتى إذا كانت باللحوم قلت لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان. " (٣)

---

١) المسند (١٦٦/٣) وإسناده صحيح. أخرجه النسائي في عمل اليوم وليلة (رقم ٨٦٩) من طريق معاير، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (٨/٩٦-٩٧) وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيح.

٢) المسند (٢٥٨/٢) وإسناده صحيح. أخرجه أبو داود في سننه (رقعز٦٧٧) كتاب الزكاة.

٣) المسند (٢٢٧/٤) وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٢٧٤٨) كتاب الوضوء: "باب الصدقة من طريق الليث بن سعد، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (٩٦/٨).

(٣) المسند (٢٢) وأخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٢٣) وهو بعده كتاب الزكاة: "باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الصحيح، من طريق عمارة بن القعقاع، به. والحديث في المسند.

٢١٩
سورۃ الحشر ۹ - ۲۱

۲۰- ثنا يزيد ابن محمد بن عمرو، عن صفوان بن أبي يزيد، عن حصن بن اللجلاج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منغري رجل مسلم، ولا يجتمع شح وإيان في قلب رجل مسلم" (۱).

قوله تعالى: "لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشعاً متصدعاً من خشية الله ..." 


ثنا بونس، ثنا ليث، عن محمد يعني ابن عجلان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً به. ورجاله ثقات إلا أن سهيل بن أبي صالح تغير حفظه بأخرى. انظر: "الكواكب النبرات في معرفة من اختلاف الرواة الشافعية ص ۵۷، والتقريب وأصوله" وفيه: محمد بن عجلان كلام ليرس لا نزل حديث عن رتبة المحسن، والحديث في المسند (۵۰/۵).

ثنا يزيد وأبو عبد الرحمن، قال يزيد: أنا المسلم في عن محمد مولى آل طالبة، عن عيسى بن طالبة، عن أبي هريرة مرفوعاً به. ومحمد مولى آل طالبة هو ابن عبد الرحمن بن عبد الكريم وهو ثقة. ورواية يزيد بن هارون عن المسلم في بعد اختلافه. انظر: "الكواكب النبرات ص ۶۲-۶۶، قلت: إلا أن المسلم يوجب في هذا الحديث فقد تابعه سفان بن عبيدة، عن محمد ابن عبد الرحمن، مولى آل طالبة، به. أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم ۲۷۷۴) كتاب الجهاد: باب الخروج في النفي: حدثنا يعقوب بن خميس بن كاسب، ثنا سفيان بن عبيدة، به. وإسناه جيد. فالمحدث صحيح يجمع طرقه، والله أعلم. وأوردته ابن كثير في تفسيره (۹۸/۸) والسبيطي في الدر المنتشر (۱۹۸۸)."
سورة الحشر 21- 27- 22- 24- 26- 25

421- حدثنا سبار بن حاتم العزني (1) أبو سلمة، حدثنا جعفر قال:
سمعت مالك بن دينار قرأ هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لأرىته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فبكي قال: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه (٢).

422- قوله تعالى: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمب الزبير المتكر الخالق الباريء المصور ... فهذا كله شئ واحد فهو مرسل ليس بفصل (٣).

من قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ... إلى آخر السورة.

423- ثنا أبو أحمد الزبيري (٤) ثنا خالد يعني ابن طهبان أبو العلاء.
الخلفاء، حدثني نافع بن أبي نافع، عن معقل بن يسار، عن النبي ﷺ قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الراجم وقرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكَل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يسمي، إن مات في ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قالها حين يسمي كان بِن تلك المنزلة (٥).

(١) في المطبوع (العنيري) وهو خطأ.
(٢) الزهد (٢٤٩/٢) ورواية سبار بن حاتم عن جعفر بن سليمان الطبيعي منكرة. انظر: (الميزان ٢٥١ -٢٥٤، وتهذيب الكمال ٥٨/١).
(٣) الود على الزنايدة.
(٤) في المطبوع: ٥ أبو العلاء وهو خطأ.
(٥) المسند (٢٧٦/٥) وخلال بن طهبان الخلفاء اختلف قبل موته بعشر سنين، أخرجه الدرامي.
سورة الممتنة

آية ١

قوله تعالى "يَا أَبَيْها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْذُوا عَدْوِي وَعَدْوِكُمْ أَوْلَيَاءَ تَلْقَفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوْدَةِ وَرَكَّزُوا بِهَا جَاءَ كِمْ مِنَ الْحَقِّ ..."

٤٤٢ - ثنا سفيان، عن عموه قال: أخبرني حسين بن محمد بن علي، أخبرني عبيد الله بن أبي رافع - وقال مرة: أن عبيد الله بن أبي رافع أخبره - أنه سمع علياً رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد فقالاً: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خالد فأن بها ظمينة معها كتاب فخذه منهما". فانطلقنا نعادي بن خليفة حتى أتيت الروضة. فإذا نحن بالظلمينة فقلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معنى من كتاب. قلنا: لنخرج الكتاب أو لنقلن الشياطين. قال: فأخرجت الكتب من عقاقيرها. فأخذنا الكتاب فأتيتنا به رسول الله ﷺ إذا فنه فيهم نحن حاطب بن أبي بليعة إلى ناس من المشركون يبكيه يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: "يا حاطب، ما هذا؟" قال: لا تعجّل عليّ إن كنت أمراً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسها وكان من كان معلق من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم يومك فاقتبت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذهن فيهما يدّ يحمون بها قراباتي وما فعلت ذلك كفاً ولا

= والشمراني، وابن السني من طريق أبي أحمد الزبيري، به. وقد خرجته بالتفصيل في مرويات
الدارمي في التفسير. وضعه الألباني في ضعيف المجامع (٤٧٧، رقم ٥٤٨) وأوردت
أبو كثير في تفسيره (١٧)، والسروفي في القدر المثير (١٦٥).
سورة المنتجنة

ارتدادًا عن ديني ولا ضرًا بالفطر بعد الإسلام فقول رسول الله ﷺ: "إنه قد صددكم". فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنك هذا المنافق. فقال: "إنه قد شهد بدر ومايذريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر: فقال أعملوا ماشتم فقد غفرت لكم" (۱).

قوله تعالى "لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم..." و"الله ما تعملون بصير" (۲).

۴۲۵- ثنا مصعب بن سلام، حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربيعة بن حراس قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله ﷺ أمثالاً واحداً وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأربع عشية. قال: فضرب لنا رسول الله ﷺ منها مثلًا وترك سائرها. قال: "إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعدد، فأنجز الله أهل الضعف عليهم، فعمدوا إلي عدوهم فاستعملوا وسطروهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه" (۲).

۱) المسند (٧۹/٢-۷) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٩) كتاب التفسير: تفسير سورة المنتظنة: باب "لائتهدوا عدوكم وعبدوكم أولئك..." وسماه في صحيحه (٤٨٩) كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاتب ابن أبي بنتابعة، وأبو داود في سنن (٧٦٥) كتاب الجهاد: باب في حكم الجناحين إذا كان مسلمًا، والترمذي (٥٣٠) كتاب التفسير: باب ومن سورة المنتظنة، من طريق عن سفيان بن عيينة، به، وأوردته ابن كثير في تفسيره (٨/١-۷) والسروطي في الدر المتصر (١۷٥).

۱) المسند (٦٠/٥) وقوس بن أبي مسلم واسم أبو مسلم: رمانة - ذكره البخاري في تاريخه (٦٦٥) رآيتة ابن حامد في الجرح والتعديل (٧٧) ولم يرودا فيه جرجولا ولا تعدلوا، وذكره ابن حبان في الثقات (١٣٧) وذكره ابن خلدون في الثقات. انظر: "تعجيل المنفة" = ۱۰۱۲.
سورة المنتمحة 2-47

477 - ثُمَّ وَكِيَّعَ عَن حَمَادَّ، عَن ثَابِثٍ، عَن أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ للنبي ﷺ أَبِي؟ قَالَ: «نَفْيَ النَّارِ». قَالَ: فَلَمْ أرَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنِّي أَبِي وأَبَاكَ فِي النَّارِ». قُولَهُ تَمَالَىٰ... وَنَدَا بِنِتَانَا وَبِيْنِكُمَا الْمُداْرِضَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبْدًا حَتَّىٰ تَوَكَّمَا بِاللَّهِ وَحْدَهُ،...

478 - ثُمَّ مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثُنَّى شَمْعَةٌ، عَن النَّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعتُ أُوْسَا يَقُولُ: أَرْبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَّنْ فَيْنَاءَ يَقُولُ: اذْهِبُ، فَأَقْتُلْهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلِيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَنِّي إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: بَلِيٓ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُهَا تَعْوِظَأَ. فَقَالَ: رَدْهُ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّرَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَنِّي إِلَّا اللَّهُ، فِإِنَّمَا قَالَهَا حُرُمَتْ عَلَىٰ دَمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحَقّهَا.» (1). فَقَلَتُ لَشَمْعَةٌ: أَلِيْسَ فِي الْحَدِيثِ، ثُمَّ قَالَ: أَلِيْسَ يَشْهَدُ...
سورة المنتحلة 8 - 10

أن لا إله إلا الله وأني رسول الله  قال شعبة أظفها معها، وما أدرى. 
قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم
من دياركم ...

428- ثنا عمار، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: ثنا مصعب بن
ثابت، قال: ثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: قدمت
قتيلة 1 ابنته عبد العزيز بن عبد بن أسد 11 من بني مالك بن حسل على
ابنتها أسماء ابنته أبي بكر بهدايا صناب 12 وأقت وسمن وهي مشتركة
فأتيت أسماء، أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي 13 فأنزل
الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ... 14 إلى آخر
الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها 15.

قوله تعالى يا أينما الذين آمنوا إذا جاءهم المؤمنات مهاجرون فامتحنون
الله أعلم بإيابه فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجوهن إلى الكفار ...

(1) في الطبري (قبيلة) وهو خطاً، وجاء في الطبري أيضاً: (بين عبد أسعد) وهو خطاً،
والصواب ما أثبته من الإصابة (199/8).
(2) في الطبري (ضياء) وهو خطاً، وما أثبته من تفسير الطبري (290) وتفسير ابن كثير
(116/8) والصناب: صياغ يتم من الحرذ والزبيب. انظر: (الصحاح/164، مادة:صنب).
(3) المندس (4/4) ومضرب بن ثابت قال فيه الحافظ في التقريب: لن الحديث، أخرج ربي في
تفسيره (298) من طريق مصعب بن ثابت، به؛ والحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في
صحيحه (رقم 37) كتاب الهبة: باب الهدية للمشاركون، ومسلم في صحيحه (رقم 300).
كتاب الركاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأثريين. من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن
أسماء تطوع، والحديث في المندس (4/6) (247/247) (350) من حديث أسماء رضي الله عنها.
وأورد ابن كثير في تفسيره (116/8) والصوفي في الدر المورش (8/120).
سورة المنتفحة 10

429- ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ داد إبنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنوات، على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة.

430- ثنا يزيد بن هارون أنا حاجج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ داد إبنته إلى أبي العاص بعمر جديد ونكاح جديد (5). في حديث حاجج: "رد زينب ابنته ...".


(1) المندب (11) وداود بن الحصين ثقة إلا أن روايته عن عكرمة منكرة. انظر: (تهذيب التهذيب 187-188). أخرج أبو داود في سنن (رقم 342) كتاب الطلاق: باب إلى متي ترد عليه إمرأته إذا أسلم بعدها. والترمذي (رقم 1143) كتاب النكاح: باب ما جاء في الزوجين الشركين يسلم أحدهما قبل الآخر، من طريق محمد بن إسحاق، رحمه الله، عن أبي داود، وابن ماجه: (بسنن)، وهو ما رجحنا ابن كninger (119/8) يدل (بسنن). وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأمر، ولكن لا نكره وجه هذا الحديث ولعله قد جاء من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه. وأورده ابن كثير في تفسيره.

(2) المندب (257-258) ومحمد بن عبيد الله الفزاري قال فيه الحافظ في التقريب: متروك. أخرج الترمذي (رقم 1142) كتاب النكاح: باب ما جاء في الزوجين الشركين يسلم أحدهما، وابن ماجه في سنن (رقم 201) كتاب النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، من طريق الحاجج بن أرطاة، به. وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مطال. وفي الحديث الآخر أيضاً، قال: أي حديث ابن عباس المتقدم - والعمل على هذا الحديث بعد أن أعل ولم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها، وهي في الحدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن آنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، إلا. وأورده ابن كثير في تفسيره.

229
سورة المحنئة 16-1

ابن شهيب، إذا سمعه من محمد بن عبيد الله العزيز، والعزيزي لا يساوي حديث شيء. والحديث الصحيح الذي روي أن النبي ﷺ أقرهما على النكاح الأول.


قال القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام من أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنائم أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد بن حنبل على هذا، وكذلك قال مقاتل بن سليمان: كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف.

فبكله تعالى: يا أياها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك بالنسبهم ولا يسرقن ولا يزنون.

432- ثنا عبدالرزاق أنا مأمون، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: ما كان النبي ﷺ ينتج المؤمنات إلا بالآية النبي ﷺ قال الله ﷺ: قال الله: وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرككن بالله شيئاً.

(1) نواسق القرآن (ص 491).
(2) في الطبع: ( لا يشركون ولا...وهوجها مطيعي.)
ولا يسرقن... (1).

33-423- ثنا أبو معاوية، ثنا عاصم، عن حفصة، عن أم عطية، قالت:
لما نزلت هذه الآية ۷۷... بيابعنك على أن لا يشركوا بالله شيئاً... إلى 
قوله ۷۷... ولا يعصينك في معروف... ۷۷ قالت: كان منه النباحة،
فقلت: يارسول الله، إلا آللـفلان فإنهم قد كانوا أسدونى في الجاهلية فلا 
يُدِّى لي أن أسعدهم. قالت: فقال رسول الله ﷺ: "إلا آللـفلان". (3).

444- ثنا سفيان بن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة 
ابن الصامت، قال: كنا عند رسول الله ﷺ في مجلس فقال: تباعوني 
على أن لا تشركون بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزونوا ولا تقتلوا أولادكم - 
قرأ الآية التي أخذت على النساء - ۷۷ إذا جاءك المؤمنات ... ۷۷ فمن وقى 
منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له، 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستر الله تبارك وتعالى عليه فهو إلى الله إن شاء 
غفر له وإن شاء عذبه. " (3).

(1) المسند (167/6). أخرجه البخاري في صحيحه. (رقم 891) كتاب التفسير: تفسير 
سورة المائدة: باب ۷۷ إذا جاءك المؤمنات مهاجرات ... من طريق الزهري، به. وأورده ابن 
كثير في تفسيره (128/17-174).

(2) المسند (85/5). أخرجه مسلم في صحيحه. (رقم 937) كتاب الجنائز: باب 
التطهير في النباحة، من طريق أبي معاوية، به. وأورده ابن كثير في تفسيره (127/8) 
والسيوطي في الدرج المتعدد (137/8).

(3) المسند (314/5). أخرجه البخاري ومسلم والأموي من طريق الزهري، به. وقد خرجته في 
مرورات الدارمي في التفسير، وأورده ابن كثير في تفسيره (124/8) والسيوطي في الدرجة.
سورة المنتظرة


486 - ثنا عبد الرزاق، أنا ماهر بن منارة، أو غيره، عن عروة عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تتابع النبي عليه تأخذ عليها. أن لا يشرك بالله شيئا ولا يزنين. الأية. قالت: فوضعنا دها على رأسها حيه، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها. فقالت عائشة: أقرأ أيتها المرأة فوالله ما بابعنا إلا على هذا. قالت: فنعمر.

= المنشور (839/139).

(1) المند ص 26/57، وإسناد صحيح. أخرجه الترمذي (رقم 1597) كتاب السير. باب ما جاء في بيعة النساء، وأبو ماجه في سنن (رقم 2874) كتاب الجهاد. باب بيعة النساء، والنسائي (149/7) من طريق سفيان بن عبيدة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في المند ص 26/57 من طريق آخرون عن أميمة رضي الله عنها. وأوردته ابن كثير في تفسيره (122/8) وقال: إسناد صحيح، والسيوفي في الدر المصور (8/138)
سورة المنحة 12

يدا. فيليها بالآية (1).

437 - ثنا أبي، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سليم بن أبي المعلم بن سليم، عن أبيه، عن سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خيات رسول الله ﷺ قد صلى معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار، قالت: جئت رسول الله ﷺ، فببعته في نسوة من الأنصار فلم يسمعوا أن لا نشرك بالله شياً ولا نسرق ولا نزن، ولا نقتل أولاداً ولا نتأتي بيهتان نفتيه بين أديني وأرجلنا ولا نعصيهم في معروف. قال: لا تهجموا أزواجنا. قالت: فببعتنا، ثم انصرفنا فقلت لأمرأة منهن: أرجعي فاسأللي رسول الله ﷺ، ما غش أزواجنا؟ قالت: فسألته فقال: "تأخذ ماله فتحبشي به غيره" (2).

438 - حدثنا عبد الرزاق، وأبو بكر قالنا: أخبرنا ابن جريج، أخبرني حسن بن مسلم، عن طارس، عن ابن عباس، قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي ﷺ، وأبو بكر وأبي عمر وعثمان، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، قال: فنزلت نبي الله ﷺ كأنى أنظر إليه حين

(1) المسند (3/161) وإسناده صحيح. وأوردته ابن كثير في تفسيره (136/8).
(2) المسند (379/6) وسليم بن أبو بكر قال فيه الحافظ في التنقيب: مقبول. وأمد أمه سليم ذكرها الحافظ في التعجيل (ص 37) في ترجمة سليم بن قيس فقال: روي عنها أم سليم. وذكرها في التعجيل (ص 37) في مهمات النساء، ووقع في مطبعة التعجيل (سليم ابن أبي،، عن أبيه، عن سلمى بنت قيس) وهو خطأ، والصوره (سليم بن أبي، عن أبي، عن سلمى بنت قيس)، وانظر: (الإكمال للحسيني) ص 774، وأطراف المسند 9/391: ب.
سورة المتحدة

يجلس الرجال بيدته ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال:
"يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بيابعنك على أن لا تشركين بالله شيئاً..." فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها: "أنت على ذلك" فقالت امرأة واحدة لم يجبها غيرها منه: "نعم يهودي الله لا يدري حسن من هي". قال: "فتصدقن" قال: فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم ل لكن فذاكت أبي وآمي فجعلن يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلال (1).

439 - ثنا إبراهيم بن أبي العباس و巨型 المعني قالا: ثنا عبد الرحمن، يعني ابن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: حدثني أبي، عن أمه عائشة بنت قدماء قالت: أنا مع أمي رائبة بنت سفيان الخزاعية والنبي ﷺ يبايع النسوة ويقول: "أوابيعكم على أن لا تشركون بالله شيئاً ولا تسكنون ولا تلزمون ولا تقتلن أولادكم ولا تأتيين بيهتان تفتريته بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصين في معرف". قالت: فأطرقن فقال له النبي ﷺ: "قلن نعم فيما استطعتم". فكن يقنن وأقول معه، وأمي تلقنتني قولي: "أي بنيه نعم فيما استطعت فكنت أقول كما يقلن (2).

(1) المسند (321/1). أخرجه البخاري في صحيحه (رقمه 4895). كتاب التفسير. تفسير سورة المتحدة: باب "إذا جاءك المؤمنات بيابعنك..." وصل غم في صحيحه (رقمه 884) في أول صلاة العيد، من طريق ابن جريج، به. وأرده ابن كثير في تفسيره (124-124/8). والسيوفي في الدر المكرم (139/8).
(2) المسند (421/8) وعبد الرحمن بن عثمان ضعفه أبو حاتم الرازي. انظر: (الميزان 578/8). وأرده ابن كثير (124/8).
سورة المنتمئة

244- ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: "وليس لنا من شق الجيب وظلم الحدود، ودعا بدعوى الجاهلية". 

حديث: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتزكونهن: الفخر في الأحباب .... الحديث

تقدم في تفسير الآية (5) من سورة الأحزاب. وانظر تفسير ابن كثير (6/380-388، 1329/8).

---

سورة الصف

آية 1-2

441 - ثنا يحيى بن آدم ، ثنا ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، وعن عطاء بن يسار ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن سلام قال : تناكرنا أيكم يأتي رسول الله ﷺ فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى ، فلم يقم أحد منا ، فأنسل إلينا رسول الله ﷺ رجلا

نجمتنا ، فقرأ علينا هذه السورة - يعني سورة الصف - كلها (1).

442 - ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن سليمان ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن عصرو ، عن النبي ﷺ قال : « أربع من كن فيه نفوذ منافق ، أو كنت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر » ، وإذا خاصم نجرة (2).

443 - ثنا هاشم ، ثنا الليث ، عن محمد بن عجلان ، عن مولى لعبد الله ابن عامر بن ربيعة العدوي ، عن عبد الله بن عامر أنه قال : أتانا رسول الله ﷺ.

(1) المسند (5/570) وchez el darimi (27/120) وغيره من طريق عن الأوزاعي ، به . وقد خرجت في مرويات الدارمي في التفسير . والحديث في المسند (5/570) : ثنا يعمر ، ثنا عبد الله بن المبارك ، آنا الأوزاعي ، به . وأورده ابن كثير في تفسيره (13/16).

(2) المسند (218/27) وchez el bâkî في صحيحه ( رقم 34 ) كتاب الإيان : باب علاسة النافع ، ومسلم في صحيحه ( رقم 58 ) كتاب الإيان : باب بيان خصال النافع ، من طريق عن سليمان الأشع ، به . وأورده ابن كثير في تفسيره (13/17).
سورة الصف ۲-۴۴

في بيتنا وأنا صبي قال: فذهبت أخرج لألعب فقالت أمي: يا عبد الله، تعال أعطك. فقال رسول الله ﷺ: "ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه مروى. فقال رسول الله ﷺ: "أما إنك لو لم تفعلي كنت عليك كذبة".

قلت تعالى: "إن الله يُحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص".


قلت تعالى: "... وميشأ برسل يأتي من بعدي اسمه أحمد ...".

۴۴۵- ثنا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "إن لي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا كثير في تفسيره (۸/۱۳۳).

۱ (المسلم ۴۴۷/۲) ومسلم عبد الله بن عامر بن ربيعة لم أعرفه. أخرجه أبو داود في سننه (رقم ۴۹۹۱) كتاب الأدب: باب التشديد في الكذب، عن طريق الليث بن سعد، به، وأوردته ابن كثير في تفسيره (۸/۱۳۲).

۲) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع واستدركته من تفسير ابن كثير (۸/۱۳۳).

۳) (المسلم ۴۴۹/۲) ومحمد هو ابن سعيد الهمداني قال فيه الحافظ في التقرير: ليس بالقوي والرازي بينه وبين أبي الؤدك مجهل، وهشيم هو ابن يسر السلمي مدلس، ولم يصرح بالمساع من مجالد، وعبد الحافظ ابن حجر في المبناي الثالثة من المدلس، انظر : (تعريف أهل التقدير جواب المرخصين بالتدليس عدد ۱۱۵-۱۱۶، والتهيئه وأصوله). وأوردته ابن كثير في تفسيره (۸/۱۳۲) والسيوفي في الدر المنثور (۸/۱۴۸).

۲۷۴
سورة الصف

الخاسر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يحيي بي الكفر، وأنا العاقب. [1]

حدث عقب بن سارية: إن أعباد الله خياتم النبيين وإن أدم لمجلد في طينته.... الحديث.

تقدم في تفسير الأية (40) من سورة الأحزاب. واتناظر تفسير ابن كثير (5/6، 255، 136/8).


(1) المسند (318/4، 317/8). أخرجه البخاري ومسلم والدارمي (2/136-488) من طريق عيسى.

(2) المسند (272/6، 276/5). والفرج هو ابن فضالة قال فيه الخلف في التقرير: ضعيف. إلا أن الحديث صحيح. فقد أخرج ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام (181/1) - قال: رواه مسلم خير بن يزيد. عن بعض أهل العلم ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي. أن نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك.... فذكره في حديث طويل.

وقال ابن كثير في البداية (375/6): وهذا إسناد جيد قوي. وأورده ابن كثير في تفسيره (136/8).

٢٣٠
سورة الصف

447- ثُمَّ هُنَّ حِسَنٌ مِّن مُّوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِيدًا أَخَا زَهِيرٍ بِن مِّعاوية،
عَن أَبِي إِسْحَاقٍ، عَن عَبَّادِ اللهِ بِن عَبْدِ الوَلِيدِ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بِن مُّوسَى، قَالَ: مَرَّتْ رِسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّجَاشِي، وَنَحْنُ نَحْوَهُ مِنْ ثَمَانِينَ رَجَالًا فِي هُمُ عَبْدِ اللَّهِ بِن مُّوسَى، وَجِعْفَرٌ
و عَبْدِ اللَّهِ بِن عَرْفَة، وَعَمْشَانٌ بِن مَّظْعُومٍ، وَأَبُو مُوسَى كَاتِبُ النَّجَاشِي، يَتَبَكَّرُ
قَرْيَةً عَبْرِينَ لِلنَّاصِرِ وَعَمْرَةَ بِنَ الْوَلِيدِ الْبَهْدِيَة، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّجَاشِي
سَجَدًا لَهُ، ثُمَّ ابْتَدَأَهُ عَن يَمِينِهِ عِنْدَ شَمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِن نَّفَرًا مِّن بَيِّ
عَمْنَا نَزَلَا أَرْضًا وَرَغَّبَا عَنَا وَعِنْ مَلْتُنَا، قَالَ: فَأَيْنَ هُمُ؟ قَالُوا: هُمُ فِي
أَرْضَكَ فَابْثَعْ إِلَيْهِمْ، فَبَعَثْ إِلَيْهِمْ، قَالَ جِعْفَرٌ: أَنَا خَطِيفُكُمُ الْيَوْمِ,
فَاتَبَغْهُمْ، وَلَمْ يَسْجَدُوا، فَقَالُوا لَهُ: مَالِكُ الْمَلَك، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا لَا
نَسْجُدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: وَمَا ذَا قَالَ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعْثَ إِلَيْهِ
رِسُولَهُ ﷺ، وَأُمِرْنَا أَنْ لَا نَسْجُدَ لَأَحَدٍ إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأُمُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزُّكَّاةِ.
قَالَ عَبْرِينَ لِلنَّاصِرِ: فَإِنَّهُمُ يَخَالُفُونَكَ فِي عَبْسِيَ بِن مِّريمٍ، قَالَ: مَا
تَقُولُونَ فِي عَبْسِيَ بِن مِّريمٍ، ثُمَّ قَالُوا: نَقُولُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ
كَلِمَةُ اللَّهِ وَرَوَاهَا أَلْقَاهَا إِلَى الْعَذَّابِ الْبَيْنِ الَّذِي لَمْ يَسْحَبْهُ بَيْشُ وَلَمْ يَفْرَضْهَا
وَلَدُ. قَالَ: فَرَفَعَ عَدْوًا مِّن الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْحِبْشَةِ عَلَى الَّتِिन
الرَّجَبِانِ وَاللَّهُ مَآذِبُونَ عَلَى الَّذِي نَقُولُ فِيهِ مَا يُسَوِّي هَذَا، مَرْحَبًا بِكُم وَهَيْنَاءِ
جَنْتَمُ مِنْ عِنْدَهُ أَشْهَدَ أَنَّهُ رِسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْإِنْجِيلِ وَإِنَّهُ الرَّسُولُ
الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عَبْسِيَ بِن مِّريمٍ، انْزَلْوَا لَهُ فِيهِمَّ شَشَبَتُمُ، وَاللَّهُ لَوْ لَمْ آتَهُمْ مِن
الْمَلَكِ لَا تَتَّبِعُهُ حَتَّى أَكْوَنَ أَنَا أَحْلَمُ نَعْلِمُهُ أَوْضَاهُ، وَأَمَّرَ بِهِدْيَةِ الْآخَرِينَ
فَرَدَتُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ ثَعَجَلَ عَبْدِ اللَّهِ بِن مُّوسَى، ثُمَّ أَدْرَكَ بَدْرًا وَزَعَمَ أَنَّ الْبَيْتَ
أَسْتَغْفَرُ لِهِ حَيْثُ بَلَغَهُ مَوْتَهُ. (١)
(١) الْمَسْنَدُ (١٧١٨) وَحَدِيثٌ بِنِ مِّعاويةٍ قَالَ فِيهِ الْهَفْظُ فِي الْتَقْرِيبِ: صَدْرُ بَخْطِيٍّ، وَأَخْرَجَهُ.
سورة الجمعة

آية 3-5

قوله تعالى: «... وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم»

448 - ثنا قتيبة، ثنا عبد العزيز، عن ثور، عن أبي الفيث، عن أبي هريرة، أنه قال: "كنا جلوساً عند النبي ﷺ إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ: وآخرين منهم لم يلحقوا بهم قال: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه ﷺ حتى سألته مرة أو مرتين أو ثلاثاً، وفيه سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي ﷺ يده على سلمان وقال: "لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء"." (1)

قوله تعالى: "مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار..." 449 - ثنا ابن فیهر، عن مجدد، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له أنتم ليس له جمعة." (1)

___________________________


(2) المند (2/329) ومجدد هو ابن سعد الهذلي، قال فيه الحافظ في التклیم: ليس بالقوي =

237
سورة الجمعة

قوله تعالى في آية آبها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتنمّوا الموت إن كنتم صادقين؟

45: ثنا إسحاق بن يزيد الرقيق أبو يزيد، ثنا فرات، عن

عبدالكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لن نرّأ

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي عند الكعبة لأثنيت على أثنيته حتى أطلق على عنقه. قال: فقال:

"لَوْ فَعَلْتُ لَأَخْلَقْتُ مَلَائِكَةَ عَيْنَاكَ، وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَنِيَّهُمْ لَمْ تَمَاتُوا وَرَأَوْا

مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون

مَالًا ولا أهلاً" (2).

قوله تعالى في آية آبها الذين أئتموا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

إلى ذكر الله ...؟

451: ثنا يزيد، أنا ابن أبي ذنب، عن الزهري، عن أبي عبد الله

= أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناثرة (46/61، رقم 793) من طريق الإمام أحمد.

= وقال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: مجالد ليس بسيط. وقال يحيى: لا يعتقد بحيد.

= وإذا. وقال الباجي: فيه مجالد بن سيحه. وقد ضعفه الناس وروته النسائي في رواية. انظر:

(مجمع الزوائد 2/184، رقم 143/السياطي في القدر المنثور).

(154/8).

ففي الطبع: "بن، و هو خطاً رفقات هو ابن سلمان الحضري الجزيزي، ويعد الكريم هو ابن

مالة الجزيزي. انظر: (المحلل 2/188، والتفكير وأصوله).

(2) المسند (248/11) وأبسط، يزيد. أخرجه البخاري - كشف الأستخار - من طريق عبد الكريم بن

مالة الجزيزي، به. وقال: مجالد رجل الصحيح. انظر المجمع (19/71). وأخرجه البخاري في

صحيحه (رقم 344) والترمذي (رقم 348) من طريق عبدالكريم بن مالك الجزيزي، به

بالمهراء الأول من الحديث. وأوردت ابن كثير في تفسيره (144/8).
سورة الجمعة

الأخر، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملاكّة على أبواب المسجد فيكتوب الأوليّ، فالأول، فمثل المهاجر إلى الجماعة كمثل الذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي بئر، ثم كالذي يهدي كبيشأ، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بضعة، فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طرأوا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر".  

وقد على المنبر، ثنا روح، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، أنه سمع أبي هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "خير يوم طبت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها".  

(1) المسند (2/405). أخرجه البيhari في صحيحه (رقم 929) كتاب الجماعة: باب الاستماع إلى الخطيئة، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذ甜، به، والحديث في المسند (2/413).  
(2) المسند (2/412). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 512) كتاب الجمعة: باب فضل يوم الجمعة، من طريق برنس، عن ابن شهاب الزهري، به. والحديث في المسند (2/401، 486، 487، 488، 489) وأوردته السيوطي في القدر المثنى (155/8).
سورة الجماعة

453- ثنا أبو سعيد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله، عن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «من ترك الجماعة ثلاث مرات غير ضرورة طيع على قلبه» (1).

454- ثنا إسحاق، ثنا أبو يقول عن محمد، عن أبي هريرة قال:
قال أبو القاسم ﷺ: «إن في الجماعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه الله إياها». وقال بيده. قلنا: يقللها يزدهرها» (2).

455- حديثنا وكيع، قال: حدثنا يباس بن دغقل، عن عروة بن قبيصة، عن عدي بن أرطاة، قال: وكيع مرة: عمرو بن عتبة. فرده عليه يحيي بن معين، وقال بعد: عمرو السلمي. قال: الجماعة خطرتان خطوة

(1) المسند (5/600) إسناده صحيح. أخرجه ابن ماجه في سنته (رقم 1136). كتاب إقامة الصلاة، باب فين ترك الجماعة من غير عذر، من طريق أبي سعيد بن أبي أسيد، به. وقال البخاري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأورده السيوطي في القدر المنتشر (8/16).
(2) المسند (72/200) أخرجه البخاري في صحيحه، (رقم 1400). ورسام في صحيحه (82/22). به. ورد خرجته في مرويات الدامري في التفسير، والمحدث في المسند (272). مسند 205/255-256، 498-499-488، 485، 486، 484، 482، 476، 475، 372، 284، 278، 276، 275، 274، 273، 272، 271، 270، 269، 268، 267، 266، 265، 264، 263، 262، 261، 260، 259، 258، 257، 256، 255، 254، 253، 252، 251، 250، 249، 248، 247، 246، 245، 244، 243، 242، 241، 240، 239، 238، 237، 236، 235، 234، 233، 232، 231، 230، 229، 228، 227، 226، 225، 224، 223، 222، 221، 220، 219، 218، 217، 216، 215، 214، 213، 212، 211، 210، 209، 208، 207، 206، 205، 204، 203، 202، 201، 200، 199، 198، 197، 196، 195، 194، 193، 192، 191، 190، 189، 188، 187، 186، 185، 184، 183، 182، 181، 180، 179، 178، 177، 176، 175، 174، 173، 172، 171، 170، 169، 168، 167، 166، 165، 164، 163، 162، 161، 160، 159، 158، 157، 156، 155، 154، 153، 152، 151، 150، 149، 148، 147، 146، 145، 144، 143، 142، 141، 140، 139، 138، 137، 136، 135، 134، 133، 132، 131، 130، 129، 128، 127، 126، 125، 124، 123، 122، 121، 120، 119، 118، 117، 116، 115، 114، 113، 112، 111، 110، 109، 108، 107، 106، 105، 104، 103، 102، 101، 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93، 92، 91، 90، 89، 88، 87، 86، 85، 84، 83، 82، 81، 80، 79، 78، 77، 76، 75، 74، 73، 72، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65، 64، 63، 62، 61، 60، 59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. 

240
سورة الجمعة

درجة، وخطرة كفارة (1)

457- ثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد، قالا: ثنا شيبان، عن
يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: بينما نحن
نصلي مع النبي ﷺ، إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى دعاهم فقال: ما
شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، استعجلنا إلى الصلاة، قال: فالفتؤوا
إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبكم
فأقوها(2)

(1) المعلل (1456/7، رقم 772). وعروة بن قتيبة ذكره الشافعي في تاریخه (346/7) ولم يذكر
فیه جراحًا ولا نذبًا. وذكر ابن حبان في الفتاوى (2787/1) وذكر الخطاب في التعجيل (ص
189) توثیق ابن حبان له. وعندی بن أراثة قال فيه الخطاب في التنزیب: مقبول. وعروة
السالمی هو عمر بن عبیدة السالیمیه صهیبی. وأثرب في المعلل (1456/1، رقم 772):
حدثنا أبو نعوم، عن إسحاق بن دغل، عن عروة بن قتيبة، عن عدي بن أراثة، عن عمر بن
عبیدة بن فزیکه(3)

(2) المسند (5/306). أخرجه البخاری في صحيحه (رقم 638) كتاب الآذان: باب لا يسمی
إلى الصلاة مستمجلًا، وصلب في صحيحه (رقم 684) كتاب المساجد: باب استحباب إتيان
الصلاة بوقار رضیبیة، والنهی عن إتیابها سعباً، من طريق يحيى بن أبي كثير، به. والحديث في
المسنبد (2237/7، 2238، 2239، 2240، 2241، 2242، 2243، 489، 489، 489، 489) عن أبي هريرة مرفوعًا به.

(3) المسند (3/269، 270) عن أنس بن مالك مرفوعًا به. وأورد ابن كثير في تفییره (1418/8).

481
سورة الجماعة

٤٥٧ - ثنا معتمر بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال:

رسول الله ﷺ: "إذا جاء أحدكم إلى الجماعة فغتسل" (١).

٤٥٨ - ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا ابن المبارك، عن الأزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من غسل واغتسل يوم الجمعة، يكفر وابتكر ومشي ولم يركب نذدة من الإمام واستمع ولم يبلغ كان له بكل.

(١) المسند (٣/٢٩). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٨٧٧) كتاب الجماعة: باب فضل الفضل يوم الجمعة، ومسلم في صحيحه (رقم ٦٤٤) في أول كتاب الجماعة، من طريق نافع، به. والحديث في المسند (٣/٣٥، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٤٣). وتكرر من طريق ابن عمر مرفوعاً به، و(٤٣-١) عن ابن عباس مرفوعاً به. و(١/١٤٠) عن طريق المتنبي. و(١/٢٩) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، مرفوعاً به. وأورده ابن كثير في تفسيره (١٤٧/١٤).

(٢) الإحسان (٢/١١) والبخاري، صحيح. أخرجه النسائي (٣/٩٣) وابن حبان في صحيحه.
سورة الجمعة

خطوة أجر سنة صيامها وقيامها (1). 460 - ثم يعقوب، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمران بن أبي يحيى، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب فإن كان عنده، وليس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدأ له، ولم يؤذ أحداً، ثم أنصت إذا خرج أمامه حتى يصل إلى كفرة لما بينها وبين الجماعة الأخرى» (2).

وقال في موضع آخر: أن عبد الله بن كعب بن مالك السلمي حدثه أن أبا أيوب صاحب رسول الله ﷺ، حدثه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ... زاد فيه: «ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد».

(1) المنسد (44/404) وسنده صحيح. أخرجته أبو داود في سننه (رقم 345) كتاب الطهارة.

(2) المسند (5/500) وسنده صحيح. أخرجت هذه المرجعية في تاريخه (416-19/4-2007) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعددًا. وذكره ابن =

243
سورة الجمعة 

464- سألت أبا عبد الله: عنم يقرأ بقراءة عبدالله، أيصلح خلفه؟ ويحتج بقراءته: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. فجعلهم كالصفوف المفروش، قال: لا يصلي خانه. قوله تعالى: وإذا رأوا التجارة أو لهوا انقضوا إليها وتركوا قائماً ...

465- ثنا ابن إدريس، عن حصن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال: قدمت عبده، المدينة ورسول الله عليه الصلاة يخطب، فخرج الناس وقي اثنا عشر، فنزلت وإذا رأوا التجارة أو لهوا انقضوا إليها....

(1) حبان في الثقاف (14/7) والنظر: (تحجيل المنفعص 111). أخرجه الطبراني في الكبير (1/4). وفيه كابن إسحاق، فقال اللفظي: رجالاً ثمان. انظر: (مجمع الزوائد 176/2). والحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 88) كتاب الجمعة: باب فائض من اسمع وأنصى في الخطبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً نحوه، وأوردته ابن كثير في تفسيره (148/8).

(2) المفتاح للنيسابوري (1/9). وانظر: (زاد السير 266/8).

(3) في المطبوع: حيداء، وما أثيره من تفسير ابن كثير (150/8) ومصادر التحريج.

(4) المندو (317/3). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 689) كتاب التفسير: تفسير سورة الجمعة: باب: وإذا رأوا التجارة أو لهوا... ومضمون في صحيحه (رقم 383 من طريق حصن بن عبيد الرحمان، به: وأوردته ابن كثير في تفسيره (150/8) والسبيطي في الدر المثير (145/8).
سورة المنافقون

آية 4

قوله تعالى: «...وَلَهُمْ سَمِيعٌ تَنَاوَلُونَهُ...»

حديث: «أربع من كن فيهم فور منافق، أو كانت فيه خصيلة من الأربع كانت فيه خصلة من التفاهم حتى يدعها: إذا حدث كذب...»

الحديث.

تقدم في سورة الصف، الآية (29).

قوله تعالى: «...وإذا رأيتهم تعجوك أجسامهم وإن يقولوا تسعم لقولهم كأنهم شبه مسندة...»

316- حدثنا يزيد، أنا عبد الملك بن قُدَامَة الجُمَحِي، عن إسحاق بن بكر: أبي الفرات (1)، عن سعيد بن أبي سعيد المقيري، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تجتهم ليلة، وطعامهم نهبة، وغنمهم غفلة، ولا يقربون المساجد إلا ضجراً، ولا يأتون الصلاة إلا دبراً مستكبرين لا يألفون ولا يألون، خشب بالليل صحب بالتنهار». وقال يزيد مرة: «سُحُب بالنهار» (2).

---

(1) في المطبوع: و إسحاق بن بكر بن أبي الفرات، ولكنه ليس يزيد من الثانية وهي مخفمة. وهو إسحاق بن أبي الفرات بكر المدني. انظر: (تفسير وأصوله).

(2) المسند (2942، رقم 7913) و إسحاق بن أبي الفرات قال فيه الحافظ في التفريض: مجهول. وعبد الملك بن قدام الجمحي قال فيه الحافظ في التفريض: ضعيف. وأورد، ابن كثير، في تفسيره (153/8).
قوله تعالى: «هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله» إلى قوله:
«ليخرجن الأعز منها الأذل».

474- ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن الحكم، عن محمد بن كعب القرطي، عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله في غزوة فقال:
عبد الله بن أبي، لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال:
قال: فأرسل إلي نبي الله أو أتية رسول الله فقال: "إن الله عز وجل قد أنزل عذرك وصدبك". قال: فنزلت هذه الآية.
«هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا...» حتى بلغ... لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل... (1)

سورة التغابن

آية 11-12

قوله تعالى: "ذلك بأنّه كأنت تأتيهم وجعلكم بالبيتات فقالوا: أبشر بهدؤنا، فبكوا وزلوا واستغفرو لله والرسول ثم أرسلوا."

65-468: ثنا عبد الرحمن بن مالك، عن فضيل بن أبي عبد الله، عن
عبد الله بن دينار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله خرج إلى بدر,
فتبعة رجل من المشركين فلحقه عند الجمرة فقال: "أين أدرت أن أتبعك,
وأصيب مصعب قال: "تعوذ بالله من وجل ورسوله". كان يسأل:
قال: "ارجع فإن نستعين بشرك". قال: "ثم لحقه عند الشجرة، ففرج بذلك,
أصحاب رسول الله وكان له قوة وجلد. فقال: جئت لأنبئك وأصيب
مسك". قال: "تعوذ بالله ورسوله". قال: "لا. قال: "ارجع فإن
استعين بشرك". قال: "ثم لحقه حين ظهر على البداية. فقال له مثل ذلك,
قال: "تعوذ بالله ورسوله". قال: "نعم. قال: "خرج به".

466-467: ثنا حسان، ثنا ابن لهيعة، ثنا الحارث بن يزيد، عن علي بن

---

المستند: المنسق (1488/1494). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1317) كتاب الجهاد: باب كراهية
الاستعانة في الغزوة بكافر. وأبو داود في سنده (رقم 783) كتاب الجهاد: باب في المشرك
بسهم له، والترمذي (رقم 558) كتاب السير: باب ما جاء في أهل الدعوة بيغزون مع المسلمين،
هل يسهم لهم. وأبو ماجاه في سنده (رقم 382) كتاب الجهاد: باب الاستعانة بالشركين،
والنسائي في التفسير: تفسير سورة التغابن (رقم 67) كليهم من طريق مالك، به.
سورة التفاصيل 11-15

رباح أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول: سمعت معاذ بن الصامت يقول: إن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يابني الله، أي العمل أفضل؟ فقال: "الإيمان بالله، وتصدق به، وجهاد في سبيله". قال: أريد أهون من ذلك يارسول الله ﷺ؟ قال: "لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى له ذلك". قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله ﷺ؟ قال: "إذا أموالكم وأولادكم فتحت واللّه عينه أجر عظيم".

447- ثنا زيد بن حيآن، ثنا أئذن بن حسين بن واقئ، ثنا ثابت بن عبد الله بن بريدة. قال: سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله ﷺ يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قمصةان أحمران يشيحان ويعثران، فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: "صدق الله ورسوله! إنه أموالكم وأولادكم فتحت إلى هذين الصبيان يشيحان ويعثران فلم أصرح حتى قطعت حديثي ورفعتهما".

(1) المسند (318/10) وعبد الله بن لهيعة صدره اختلط بعد احتراق كتبه انظر: "القرآن وصوله". وأوردته ابن كثير في تفسيره (166/8) وقال: لم يعرفه.

(2) المسند (354/2) وفضائل الصحابة (77-78) قال: "إنا هو، أحمد بن حسن. أخرج أبى داود في سنن أبو داود (112) كتاب الصلاة: "باب الإمام يقطع المخطبة". والترمذي (177) كتاب المناقب: "باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام". والنسائي في سنن (196) يزيد من سنن (361) كتب الليلى والليلي: "باب ليس الأخضر للرجال، من طريق حسين بن واقئ". وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إذا تعرفه من حديث الحسن بن واقئ. وأوردته ابن كثير في تفسيره (165/8) والسني في الدر المنثور (185/8).
سوره التوبة 16-16

468 - ثنا سليم بن النعمان، ثنا هشيم، ثنا أنا مجادل، عن الشاعبي،
ثنا الأشعث بن قيس، قال: قدمت على رسول الله ﷺ في وفد كندة، فقال لي: هلك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي إلستك من ابنته جمدة. 1 ووجدت أن مكانه شعب القوم. قال: لا تقول ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرًا إذا قبضوا، ثم وثبت قلت ذلك إنهم لمجيلة محزنة إنهم لمجيلة محزنة. 2

469 - ثنا أبو العلاء الحسن بن سوار، ثنا ليث بن سعد، عن معاوية ابن صالح، عن عبيد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن كعب بن عباس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. 3 قوله تعالى: ۴۷ فاتقوا الله ماستطعتم واسمعوا وأطيعوا ...

47 - ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ

مردوهي فقط.

1) هو جمدة الكندي. انظر: (الإباضة (278/1)).
2) المسند (614/5) ومجلد هو ابن سعيد الهنديان قال فيه الحافظ في التقريب: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عصره. 1 ه. أخرجه الطياري في الكبير (67/1، رقم 167) من طريق هشيم، به. وأعله الهندي في المجمع (45/8) بمجاب بين سعيد. وأخرج الطياري في الكبير (157/1، رقم 167) من طريق آخر عن الأشعث بن جمعة مرفعًا نحوه. وفي سنه عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق اختلط بعد احترق كتبه. وشيخ الطياري بكر بن سهل النعمامي منهم بالوضع. انظر: (البيان البكاء 51-52)، وأوردته ابن كثير في تفسيره (318/4) المسند (64/160). وإسناده حسن. وأوردده السيوطي في القدر المنشور (185/8) وزعى لأب

679
سورة التغافن

فَبَايِعَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ثُمَّ يَقُولُ: «فِي مَا أَسْتَطْعَتْ» . وَقَالَ مَرَّةً:

فَبُلْغُنَّ أَحَدَنَا: فِي مَا أَسْتَطْعَتْ (١).

٤٩١ - ثُمَّ أَنَّى يَزِدَ، أَنَا مُحَمَّدٌ، عَن أَبِي الزَّنَادٍ، عَن الأَعْرَجَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: "ذَرُوني مَا تُرْكَتْكُمْ، فَإِنَّا هَلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِسَوَائِهِمْ وَخَالِقَهُمْ عَلَى أَنْبَائِهِمْ، فَإِنَّا نَهْيَتْكُمْ عَن الشَّيْءِ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمْرَتِكُم بِالشَّيْءِ، فَانْتَوِيْنَ مِنْهَا مَا أَسْتَطْعَمْتُمْ" (٢).

٤٩٢ - ثُمَّ سَرِّىَّ بِن النَّعْمَانِ، ثُمَّ مُحَمَّدٌ بْن طَلَحةٍ، عَن الأَعْمَشٍ عَن أَبِي سُفْيَانِ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: "قَارِبْوا وَسَدَواَ، فَإِنَّهُ لَبِسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَنْجِيهُ عَمْلِهِ" . قَالُوا: وَلَا إِبَيَّ يَأْسِرُ اللَّهُ. فَقَالَ: "وَلَا إِبَيَّ إِلَّا أَنْ يَتَعْمَدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ" (٣).

---

(١) المَسْنَدُ (٣/٢) وَالإِسْتَدَاةُ صَحِيحٌ.

(٢) المَسْنَدُ (٢/٢٨٨)، وَأَخْرُجَهُ البَخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٨٧/٤، ٢٥٧/٤، ٢٦٨/٣، ٣٤٨، ٦٤٧، ٤٤٨، ٥٩٧، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٤٨، ٥٩٧، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٨٧) مِنْ طَرِيقَ عَن أَبِي الزَّنَادِ، مَحَدِّثٍ فِي الْمَسْنَدِ (٢/٤٧، ٣١٤، ٢٧٤، ٤٨٧، ٥٧٧) مِنْ طَرِيقَ عَن أَبِي هُرَيْرَةِ مَرْفُوعًا بِهِ، وَأَوْرَدَهُ اِبْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (١٦٦/٨).

(٣) المَسْنَدُ (٢/٣٧٧)، وَالإِسْتَدَاةُ حَسَنٌ لَّا أَجِلٌ مُحَمَّدٌ بْن طَلَحةٍ بْن مَصْرُوفٍ البَصَارِيِّ. وَقَدْ تَوَجَّهَ، فَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو الْأَحْوَص سَلَامُ بْن سَلِيمٍ الْخَفْيِ، عَن الأَعْمَشِ، مَحَدِّثٍ فِي الْمَسْنَدِ (٢/٣٧٧) مِنْ طَرِيقَ أَخْرِجَهُ الدَّارِمِيُّ (٢/٤٧، ٢/٤٧)، (٣) كَتَابَ الْرَّقَابِ: بَابُ لا يَنْجِي أَحَدُكَمْ عَمْلِهِ، فَقَالَ: أَخْرِجْتُمَا الخَسِنَ بْن الْرَّيْبِ، ثُمَّ أَبِى الْأَحْوَصِ، مَحَدِّثٌ فِي الْمَسْنَدِ (٣/٣٧٧) مِنْ طَرِيقَ أَخْرِجَهُ الدَّارِمِيُّ (٢/٤٧).

٤٧٤- ثنا عبد الرحمن، ثنا زهير، عن شريك بن عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ، بعث معاذًا إلى اليمن فقال: يارسول الله، أوصني؟ قال: "عليك بنتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سبعة فأحدث عنها توبة: السر بالسر، والعلانية بالعلانية".

---


(2) الزهاد (٢١/٦٦) وشريك بن عبد الله هو ابن أبي بكر قال فيه الحافظ في التقريب: صدر بخطيئة. وعطاء بن يسار لم يذكر معاذًا. انظر: (تهذيب الكمال ٦٧/٨٧ والترغيب).
سورة الطلاق

آية 2-1
قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقت النساء فظلمرهن لعدتهن وأحصوا العدة ..." إلى قوله تعالى: "... فأمسكوهن بعرف أو فارقوهن بعرف..."

475- ثنا عبدالله بن حسان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر، رضي الله عنه، النبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها، ثم يسكيها حتى تطهر ثم تحض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها . وإن شاء أمسكه فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". 

476- ثنا عبدالله الزهري، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عبدالله بن عبد الله، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الخرث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بتفقة فقالا لها: والله مالك ...

رقم 159/20، رقم 131 من طريق شريك، وقال البهذي: إسناده حسن (1) أنظر: (مجمع الزواج 10/74/4). (2) المستند (12/2). أخرجه البخاري ومسلم والدارمي وغيرهم من طريق مالك. (3) وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير. والحديث في المستند (27/3/39، 50، 51، 58، 59، 66، 68، 79، 80، 128، 130، 148، 158، 160، 161، 164-165) من طريق من عبدالله بن عمر مرفوعاً، به (4/3-44). من حديث عمر بن الخطاب، و (39/2) من حديث حارب ابن عبد الله، رضي الله عنهم أجمعين. وأوردته ابن كثير في تفسيره (1/168) والسيوطي في الدر المثير (389).
سورة الطلاق 1


فأرسل إليها مروان: قبيصة بن ذئيب يسألها عن هذا الحديث فقالت به. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من إمرأة سأخذت بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت قاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل: "لا تخرجون من بيوتكم ولا يخرجون إلا أن يأتيين بفاحشة..." حتى بلغ... لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا» قالت: هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث.

77- حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن مصعب، عن الشعبي، قال: طلاق الصبيان ليس بشيء.

سألت أبي عن مصعب، فقال: ليس هو مصعب بن سليم.

478- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت الأشعث الأئمر يعني ابن سوار قال: سمعت الشعبي يحدث عن مسروق أو عن بعض أصحاب عبد الله، عن عبد الله أنه قال: السنة بالنساء - يعني


(2) الملل (3/413). ردت المذهب، بعد رقم 1687.
الطلاق والعادة - قال شعبة: وذاك قبل أن يختلط الأشعار الأثرم (1).

479 - قلت لأبي: حماد بن زيد، عن خنق، عن الحسن، المستحابة تطلق؟ قال أبي: وكذا أقول أنا (2).

480 - ثنا مهدي بن جعفر الرملي، ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - عن الحكم بن مصعب، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجأ ورزقه من حيث لا يحتسب (3).

قوله تعالى (4) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ...

481 - حدثنا يزيد، أنبنا كهزم بن الحسن، حدثنا أبو السليمة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله ﷺ يعلو هذه الآية (5) ومن يتق (6).

(1) العلل (148/1، رقم 1794).
(2) العلل (132/1، رقم 1286).
(3) السند (248/1) والحكم بن مصعب قال فيه المناظر في التقرب: مجهول. أخرج أبو داود في سنة (رقم 1518) كتاب الصلاة: باب في الاستغفار، وابن ماجه في سنة (رقم 2819) كتاب الأدب: باب الاستغفار، والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 438) وابن البزري في الكبير (رقم 367/1، رقم 367/1). والحاكم (262/6) والبيهقي (394/6) والبغرى في شرح السنة (798/6) من طريق الحكم بن مصعب، فيه. إلا أنه لم يذكر: (عن أبيه) عن ابن ماجه. وصححه الحاكم. وتفقه اللغة بقوله: الحكم فيه جهالة، وقال في المذهب (932/3): الحكم مجهول. وأورد ابن كثير في تفسيره (112/8) والسياطي في الدر المصور (988/8).

254
سورة الطلاق 2

الله يجعل له مخرجًا ... حتَّى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذر! لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكنهم» قال: فجعل يتقؤوا علي ويردها حتَّى نعست 1).

2- حدثنا أبو نعيم الأحول، حدثنا الريبع بن المنذر الشمري، عن أبيه، قال: كان الريبع بن خزيمة يقول: من يبقي الله يجعل له مخرجًا ... 

قال: من كل شيء ضاق على الناس 2).

3- ثنا حسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا ذَرَّج، عن أبي الهيثم، عن أبي ذر، أن رسول الله  قال: سنة أيام ثم أعاق بالب نسب ما أقول لك بعد». فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بِتِقَرَّبِ الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسين، ولا تسألنّ أحدًا شيئًا، وإن سقط سوطك، ولا تقبض أمانة، ولا تقض بين اثنين 3).

1) الزهد (177-177) والمسند (178/5) وجاهه تثبّت إلا أن أبا السَّنِيل ضرب بن نقيب لم يدرك أبا ذر. انظر (تهذيب الكمال 2/619). أخرجه الدارمي (2/60) ابن ماجه في سنته (رقم 620) وغيرهما من طريق كعب بن أبي شمس. وقد خرجته في مرويات الدارمي في التفسير.

2) الزهد (275-275) والريبع بن المنذر بن يحيى بن الشمري ترجيسه البخاري في تاريخه (276-276) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (67-67). ولم يورد في غيره جزءًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في التفقات (276). أخرجه الطبري (276/8) من طريق الريبع ابن المنذر، به، وأورد ابن كثير في تفسيره (276/8) فقال: وTEL الريبع بن خزيمة ... والسيوطي في الدر المختار (276/8).

3) المسند (178/5). رفعت رواية ذَرَّج عن أبي الهيثم ضعف. وابن لهيعة صدوق اختلاف بعد احترام كتبه. انظر (التقريب وأصوله). وأورد السيوطي في الدر المختار (178/8).
سورة الطلاق 4:84 – ثنا حسین، ثنا ابن عیاش، يعني: إسماعیل، عن الحجج بن مروان الكلاعي، وعقب بن مدرک السلمی، عن أبي سعید الخدري أن رجلا جاء فقال: أوصني، فقال: سأئتك عند رسول الله ﷺ من قيلك: "أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهابية الإسلام، وعليك بذكر الله وثلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض".

4:85 – ثنا روح، ثنا قرة بن خالد، عن ضرغامة بن علیبة بن حملة العبیری، قال: حدثني أبي، عن أبيه قال: أنبئت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، أوصني. قال: "اتق الله، وإذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتم يقولون ما يعجبك فانته، وإذا سمعتم يقولون ما تكره فاتركه".

(1) المسند (۷۱/۳۲) وعقب بن مدرک السلمی قال فیه الحافظ فی التقریب: مقبول. الحجج بن مروان الكلاعي قال فی التمجل: ليس بالمشهور. وعقب بن مدرک لم يذكر أبا سعید الخدري. انظر: (تهذب الكمال وفرعه). والحديث في المسند (۷۱/۵۲) فی أخبار ﷺ نعم، ثنا نظر، حدثني إسماعیل بن رجا قال: سمعت أبا يقول: سمعت أبا سعید الخدري يقول... فذكره.

سورة الطلاق

قوله تعالى: "ويزره من حيث لا يحتسب" 486 - ثنا ركيع، ثنا سفيان، عن عبدالله بن عيسى، عن عبدالله بن أبي الجعد، عن ثوبيان قال: قال رسول الله: "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيره، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر". 1

487 - ثنا يونس، ثنا لبث، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنماني، عن عبدالله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله (ص) يوما فقال له رسول الله (ص): «يا غلام إني معلم كلمات: احفظ الله يجعله همتك، احفظ الله جده تجاهمك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء، قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرووك لم يضرووك إلا بشيء. قد كتبه الله عليك. رفعت الأفلام وربطت الصحف» 2.

---

1) المسند (77/2) - (282). وعبد الله بن أبي الجعد قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول.

وقال ابن القطان: ميجعل الحال. وذكره ابن حبان في الشقات (542). أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم 90) المقدمة: باب في القدر، و (رقم 427، 4) كتاب الفتن: باب العقوبات، والطهارة في الكبير (20/100، رقم 1442) والحاكم.

2) أوروك نعم في أخبار أصحاب (22/10) من طريق سفيان، به. وصححه الحاكم.

ووافقه الذهبي: وقال البرمسي: سأل الشيخنا أبا الفضل القراني عن هذا الحديث، فقال: حسن.


3) المسند (1/249) وابن ماجه صحيح. أخرج البوملي (رقم 2516) كتاب صفة القيامة: =
سورة الطلاق

488- ثنا وكيع، ثنا بشير بن سليمان، عن سيار أبي الحكيم، عن طارق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس كان قنيناً من أن لا تسد حاجته، ومن أنزلها بالله عز وجل أتاه الله برزق عاجل أو موت أجل» (11). 

489- ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن بشير أبي إسماعيل، عن سيار أبي حمزة فذكره. قال أبي: وهو الصواب: سيار أبو حمزة. قال:

وسائر أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء. 


= باب (59) من طريق لبند بن سعد، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في المند (3/797)، من طريق قيس بن الحجاج، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (1748/8).

(1) في الطبوع: (عاجل) وما أشبه من تفسير ابن كثير (1748/8) والمند (3/797).
(2) المند (1442/11). وسير أبو حمزة قال فيه الخلف في الترويح: مقبول والحديث في المند (3/799/1).
(3) ثنا وكيع، به. ولم يذكر طرق عبد الرزاق، وأوردته ابن كثير في تفسيره (1748/8).
(4) والسروطي في الدر المنثور (8/20).
سورة الطلاق 3-491
قدّراأ جلّاء(1).
491- حدّثني سيّار ، حدّثنا جعفر ، حدّثنا يونس بن عبيد ، عن رجل ، عن عمر بن ياسر أنه قال : كلفي بالمولى واعظاً ، وكفى بالليقنين غني ، وكفى بالعبادة شغلاً (2).

492- حدّثنا ابن أتش (3) ، حدّثنا منذر ، عن وهب قال : يقول الرب تبارك وتعالى : إذا تولك علي عبدي لى كادته السماوات والأرض جعلت له من بن ذلك المخ Ж (4).

قوله تعالى ﷺ وأولات الأعمال أجزعك أن يضمن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره بسرا (5).

493- ثنا حماد بن أسامة ، أنا هشام ، عن أبيه ، عن المسور بن

(1) الزهد (ص 9) ـ طبعة الريان ـ وفي سنده مجهول. ورواية سيّار بن حاتم العنزي عن جعفر ابن سليمان الضبعي مشكّة. انظر : "الميزان" 246-252، وتهذيب الكمال 565/1.
(2) وأورد السيوطي في الدل المتثر (8/201).
(3) في المطبوع : "ابن آتش وهو خطا . وهو محمد بن المحسن بن أتش اليماني الصنعاني . انظر : (التقريب وأصوله ) لـ.
(4) الزهد (ص 96) ـ طبعة الريان ـ ومحمد بن المحسن بن آتش قال فيه الحافظ في التقريب : صدوق فيه لين . والمنذر هو ابن النعيمان الألفت اليماني وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الشفاف (17/9). انظر : "المعجيل" (4/201). وأورد السيوطي في الدل المتثر (8/201).

259
سورة الطلاق 4 - 1

محرمة أن صبيعة الإسلامية تزوج عنها زوجها وهي حامل، فلم تتك ذا ليلي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها خبطت فاستعانت النبي ﷺ في النكاح فأذن لها أن تنكح، فنكحت.

494- قوله تعالى «و أولات الأُمَّال أُجَلَّنَّ أن يضمن حملهن» قال:

هذه نسمتها التي في البقرة (14)。

 قوله تعالى «أَسْكُنُوهُم مِن حِيث سَكَنْتُمْ» (2).


496- أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد تذهب إلى حديث قاطمة بنت قيس طلقتها زوجها؟ قال: نعم. فذكر له قوله

(1) المند (277/4). أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 5420) كتاب الطلاق 10.
(2) وأولات الأُمَّال أُجَلَّنَّ أن يضمن حملهن فرط طريق مالك عن هشام بن عروة، به وأورده ابن كثير في تفسيره (738/8) والسيوطي في الدر المنثور (178/8). 4-10.
(3) بedaاح الفرواد (2/8) والآية التي في سورة البقرة هي 4 والمطلقات يترى من أهل سند ثلاثة قروه 41- الآية (228). (4) ناسخ القرآن لابن الجوزي ص 225.
(5) العلل (1491/1، رقم 2754).
سورة الطلاق ٦-٧-٢٠

عمر رضي الله عنه، لا ندع كتاب رينا وستة نبينا... فقال: كتاب رينا أي شيء هو؟ قال الرجل: إن أصحابنا من حيث سكنتم... قال: هذا من يملك الرجعة (١)

 قوله تعالى: "ليِفْنِقَ ذَوَ سَعْةً من سَعْيَته وَمَن قَدِرَ عَلَيْه زَرَقَه فَلِيَفْنِقَ ما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاه سُيْجِلَ الله بعد عُسْرِ يسراً" 


__________________________________________________________

(١) المسائل للسجستاني (١٨٨/٤)
(٢) في الطيبع، ابن عم، وهو خطأ، وهو أبو عامر العقدي عبد الملل بن عمر القبيسي، انظر: "تهذيب الكمال في فروعه".
(٣) كذا في الطيبع.
(٤) المسند (٢٣٧/٤) وإسناده حسن، أخرجه البزار - كشف الأستار (١٩٧/٣) رقم ٥٧٨٧ من طريق أبي بكر بن عباس،恨ّه، وقال البزار: لا تعلم رواه عن هشام إلا أبي بكر بن عباس.
والحديث في المسند (٢٤١/٢) من طريق آخر عن أبي هريرة يعننه. وأوردته ابن كثير في =
سورة الطلاق 12


(1) المسائل للنسابوري (159/2)، وإسناده حسن إلى ابن عباس، أخرجه الطبري (153/278). من طريق ركيع، به وأورده ابن كشكير في تفسيره (183/8) والسيوطي في الدر المنثور (821/8).

(2) المسائل للنسابوري (159/2). أخرجه الطبري (153/278) والسيوطي في الأسماء والصفات - كما في تفسير ابن كثير (184/8) من طريق شعبة، به. وقال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح، وهو شايع. لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعًا. والله عالم. وأورده السيوطي في الدر المنثور (211/8).
سورة التحرّم

آية 4-5
قوله تعالى: "إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ..." 5-6 حدثنا أبى جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميك، قلنا الحسن بن سعيد البزاز، قلنا خالد بن العوام، عن ميمون بن مهران في قوله عز وجل: "إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ..." قال: أسر إليها أن أبا بكير خليفة من بعد (11).

قوله تعالى: "إن تنبأ إلى الله فقد صفت قلوبكم ..." 5-7 ثنا عباس الرضوان، أحنانًا معمرًا من الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أزل حريصًا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواجه النبي ﷺ اللتين قال الله تعالى: "إذ تنبأ إلى الله فقد صفت قلوبكم ..." حتى حج عمر رضي الله عنه وحججت معه، فلما كنت ببعض الطريق عداه رضي الله عنه وعدلت معه بالإداوة فشبروا، ثم أتأتي فسكت على يده فتعرضوا. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتين من أزواجه النبي ﷺ اللتين قال الله تعالى: "إذ تنبأ إلى الله فقد صفت قلوبكم ..." فقال عمر رضي الله عنه: واعجبنا لك يا ابن عباس قال: الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتبه عنه قال: هي حفصة وعائشة قال: ثم أخذ يسوق الحديث قال:

(1) فضائل الصحابة (299/11 ، رقم 611) وخلال بن العوام البزاز ترجعه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (119/5/1) ولم يذكر فيه جراحًا ولا تعديلًا، وأوردته السيوطي في الدر المنتور (218/8) وعزالله بن عساكر.
سورة التحريم 4
كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما
تفقبهم نسابهم، فطفقت نسابنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في
بني أمية بن زيد بالموالي. قال: فغضبتم يوما على امرأتي فإذا هي
تراجعتي، فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ما تذكر أن أرعبك فوالله إن
أزواج النبي ﷺ لمراجعنته وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت
فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله ﷺ؟ قالت: نعم. قلت:
وهبجرة إحداهن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل
ذلك منكن وخسر أنت وإن إحداكم أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا
هي قد هلكت، لا تراجعى رسول الله ﷺ ولا تسبةبه شيئا ورسلها ما بدا لك
ولا يفقرن إن كنت جارتك هي أوسما وأحب إلى رسول الله ﷺ منك. يريد
عانشة رضي الله عنها. قال: وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب
النزول إلى رسول الله ﷺ فينزل يوما وأنزل يوما فيأتياني بخبر الوحي وغيره
وآتاه مثل ذلك. قال: وكنى نتحدث أن غسان تنزل الخيل لتغزونا، فنزل
صاحب يوما ثم أتاني عشاء فضرب بابي، ثم ناداني، فخرجت إليه فقال:
حدث أمر عظيم. قلت: وماذا آجأت غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك
وأتول، طلق الرسول نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخرست، قد كنت
أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح شدت على ثيابي ثم نزلت يدخلت
على حفصة وهي تبكي فقالت: أطلتكن رسول الله ﷺ؟ فقالت: لا أدرى
هو هذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلامى له أسوأ فقالت: استأذن
لصبر، فدخل الغلام ثم خرج إلى فقال: قد ذكرتك له فصمت. فانطلقت
حتى أتيت المنبر فإذا عند رهط جلوس بيكى بعضهم فجلسوا أقبلًا، ثم

268
سورة التحريم ٥

غلبني ما أجد. فأتت الغلام فقتلت : استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج
علي فقال : قد ذكرت له فصمت. فخرجت فجلست إلى الميزن، ثم غلبني
ما أجد. فأتت الغلام فقتلت : استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال : قد
ذكرت له فصمت. فوليت مدبراً. فإذا الغلام يمدوني فقال : أدخل فقد أذن
لك. فدخلت نسلمت على رسول الله ﷺ: فإذا هو منكين على رمل حصير.
ح وحدثنا يعقوب في حدث صالح قال : رمال حصير. وقد أثر في جنبه
فقتلت : أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال : لا. فقتلت :
الله أكبر هو. لو رأيتنا يا رسول الله وكنا ماعبر قرش قوماً. نغلب النساء فلما
قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساوهم فطفق نساوتنا يتعلمن من نساوهم;
فتعتنت علي امرأتي يوماً. فإذا هو تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت:
ما تنكر أن أراكم فوالله إن أزواجه رسول الله ﷺ ليبرامه وتهجره إحداهن
اليوم إلى الليل. فقالت : قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتامن
إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله، فإذا هو قد هلكت. فخطب
رسول الله ﷺ. فقالت : يا رسول الله، فدخلت على حفصة فقتلت لا يعرف إن
كانت جارتك هي أومس وأحب إلى رسول الله ﷺ مني. فخطب أخرى
فقتلت. أستأذن يا رسول الله؟ قال : نعم. فقلت : فقتلت على
البيت فوالله ما رأيت فيها شيئاً يرد البصر إلا أهة ثلاثة. فقتلت : أدع
يا رسول الله أن يوضع على أمتكم. فقد سمع على فارس والروم وهم لا يعبدون
الله فاستوى جالساً. ثم قال : إن شكلك. أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم
عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فاقتلت. استغفر لي بارسول الله
وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً من شدة موجدهته عليهن حتى
سورة التحریم

عاتبه الله عز وجل (١١).

قوله تعالى ﴿فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين﴾.

٢ - زين بن حزم، عن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله ﷺ يهاراً غير سر يقول: «إن آن أبي فلان ليسوا لي بأولويه، إذا ولي الله وصالح المؤمنين» (٢).

٣ - حدثنا محمد، ثنا الحسن بن سعيد، ثنا خالد بن العوام، عن

فروت بن السائب في قوله عز وجل ﴿... وإن تظاهر عليه فإن الله هو

مولاه وجبريل وصالح المؤمنين﴾ أبى بكر وعمر (٣).

٤ - حدثنا عباس، ثنا العلاء بن مسلمة، ثنا إسحاق بن بشر،

ثنا عمر بن سيف، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل

«... وصالح المؤمنين...» قال: عمر بن الخطاب (٤).

(١) المسند (١/٣١٧٥-٠) - أخرجه مسلم في صحيحه (٢/١١١٩) - بعد رقم (١٤٧٩) من طريق

عبد الرزاق، به. وأوردته ابن كثير في تفسيره (١٨٩١-٠) - (١٩).

(٢) المسند (٣/٤٠) - أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٥٩٠) كتاب الأدب: باب الله الوه

ببلاها، و المسلم في صحيحه (رقم ٢١٥) كتاب الإيمان: باب موالاة المؤمنين و مقاطعة غيرهم

والبراءة منهم، من طريق محمد بن جعفر، به.

(٣) فضائل الصحابة (١/٣١٧٥) - رقم ١١٠، و خالد بن العوام البراز ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح

والتعديل (٣/٣٥٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وأوردته السيوطي في الدر المشهور

(٤) فضائل الصحابة (٢/٣١٢) - رقم ٤٩١ - والعلا، بن مسلمة الرواس وإسحاق بن بشر.
سورة التحريم ۴-۵

5-6- حدثنا أحمد، قلنا علي بن الجعد، قال: سمعت مقاتلا يقول في قول الله عز وجل: «فإن الله هو مولاه وجرير وصالح المؤمنين» قال: أبو بكر وعمر وعلي (۱).

5-6- قلت أبو قيلة، قال: أخبرني عبيد بن سليمان قال: سمعت الصحابة يقولون في قوله عز وجل: «... وصالح المؤمنين» قال: أخبار المؤمنين أبو بكر وعمر (۲).

5-7- حدثنا محمد، قلت زياد بن أبي بكر، قلت هشيم، عن أبي بوب، عن علاء أو بعض أصحابنا، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: «... وصالح المؤمنين» قال: عمر بن الخطاب (۳).

قوله تعالى: «عسي ربه إن طلقنكم أن يُزده أزواجاً خيراً منكن مسلمات» مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثياباً وأبكراً (۴).

---

(۱) فضائل الصحابة (۴۱/۱۸۶/۱، رقم ۱۳۴) ومقاتل هو ابن سليمان الأزدي المراضي: منهم بالكتاب. انظر: (التقرير وأصوله، والميزان ۱۲۳/۱۶۵). أخرجه ابن عساكر- كما في الدور المنثور (۴۲۳/۸) - عن مقاتل بن سليمان، به.

(۲) فضائل الصحابة (۴۷/۱۸۶/۱، رقم ۱۶۱) وسائحة صحابية إلى الصحابة بن مزاحم، وأبو قيلة هو يحيى بن واضح الأنصاري وهو ثقة. انظر: (القرآن وأصوله).

(۳) فضائل الصحابة (۴۳۰/۱۸۶/۱، رقم ۴۳۰) ورقالله ثقات، إلا أن هشيم مدد وقد عنمن، وأوردوه السبيسي في الدور المنثور (۴۲۴/۸).

٣٦٧
سورة التوبة 5 - 58
58- حديثنا محمد بن جعفر ، قال : حديثنا شعبة ، عن سفيان ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر ، عن عبدالله ، قال في { السائحات } الصائمات(1).


 قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلهكم ناراً وقودها الناس والجحارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يعورون } (4)

60- ثنا الوليد بن مسلم ، حديثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله (5) بن أبي المهاجر : أن دارذ النبي كان يُقَاتبُ في

(1) سورة التوبة (115).
(2) سورة البقرة (23).
(3) المسند (127-146) . أخرجه البخاري في صحيحه ( رقم 47) كتب الصلاة : باب ما جاء في القبلة ... من طريق هشيم ، به .
(4) في الطيبر : " عبد الله " وهو خطاً . انظر ترجمته في : ( تهذيب الكمال وقروءه ) .
سورۃ التحریم ۶ - ۸
کثرة البکاء فیقول : ذووینی أبکی قبل بوم البکاء ، قبّل تحریق العظام
وعشمال اللہی قبل أن يأمر بی ملائكة غلاط شداد لیعسین اللہ ما
أمرهم ویفعلون ما يمرون (1).

قوله تعالى « با أیها الذين آمنوا تربوا إلى الله تویة نصوحا ...»
۵۱۱ - ثنا كثير بن هشام ، قال : ترآت على عبد الكريم ، عن زياد بن
الجراح ، عن عبد الله بن میقل ، قال : كان أبي عند عبد الله بن مسعود
فسمعه يقول : سمعت رسول اللہ تعالی وسلم يقول : « الندم تویة » (2).
۵۱۲ - ثنا علي بن عاصم ، قال : أنا الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن
عبد الله قال : قال رسول اللہ تعالی : النذوبة من الذنب أن يعوب منه ثم لا
یعود فيه » (3).

(1) الزهد (135/1) وجمال تقات إلا أن الوليد بن مسلم يدل بفسدة التسریب وهذا يقتضی
التصنیف بالساع من كل طبقات السند ، وقد عتنى بين عبد الرحمن واسعیل.
(2) السند (422/11) وإسناة صحيح ، أخرجه ابن ماجه في سنن ( رقم 4252 )
کتباب الزهد : باب ذكر النذوبة ، من طريق عبد السلام الجری، به . والحديث في المسند
۷۷۳/۱ من طريق زياد بن الجراح - وهو ابن أبي سلمی - به . وأورده ابن
کثير في تفسیره (196/8) والسیبوطی في دراکسل (227/8).
(3) السند (446/11) وإبراهیم بن مسلم الهجري قال فيه الحافظ في التقریب : لین الحدیث رفع
موقفات . وقال الهیشی؛ رواه أحمد وإسناة ضعیف ، انظر : ( مجموع الزوات ) ۱۹۹/۱۰ -
۲۰۰ . وأورده ابن كثير في تفسیره (196/8) وقال : تفرد به أحمد من طريق إبراهیم بن
مسلم الهجري وهو ضعیف ، والموقف أصع . والله أعلم . ۱۹ ه . وأورده السیبوطی في الدر
النشر (227/8).
سورة التحريم ٨-١١-١٢-٥١٢

513- حدثنا يحيى، عن شعبة، عن عمر بن مرة، قال: سمعت أبا بردة قال: سمعت الأخر رجلاً من جهينة يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "يا أباها الناس تريدوا إلى رجلك فإنی أتوب إليه في اليوم مائة مرة". 

قوله تعالى ٌ... يوم لا يغزى الله النبي ...» 
- حديث: "الله لا يغزى يوم القيامة". 

تقدم في تفسير الآية (٨٧) من سورة الشعراء.

قوله تعالى ٌ... ونجني من فرعون وعمله ...
- مضافته (٢).

قوله تعالى ٌ وضرب الله مثلاً للذين آمنوا... أمة فرعون ...
- مضافته (٣).

515- ثنا يونس، ثنا داود بن أبي الفرات، عن علبة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: خذ رسول الله ﷺ في الأرض أربعة خطوط، قال: "تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله ﷺ: "أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد وأسية بنت مزاحم... امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران". رضي الله عنهن أجمعين (٤).

(١) الزهد (٦٧٠-٧٦٧) أخرجه مسلم في صحيحه (٧٢٨/٤، ٢٢) يعد رقم (٢٧) كتاب.

(٢) ينائع الفوائد (١٠٩/٣). 

(٣) المصنف (٢٧٣/١) إسناده جيد. وأوردته ابن كثير في تفسيره (٢٠٠/٨).
سورة تبارك

فضلها - آية 11-15

516 - حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عباس الجرشمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنه قال : إن سورة من القرآن ، ثلاثون آية ، شفعت لرجل حتى غفر له ، وهي : « تبارك الذي بيده الملك ».

قوله تعالى « فاعترفوا بذنابهم فسنهما لأصحاب السهير »

517 - ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البخاري الطائي قال : أخبرني من سمعه من رسول الله ﷺ أنه قال : لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم ».

قوله تعالى « فاعترفوا ومناكم، وكلوا من رزقٍ وإليك النشور »

518 - حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا حيوة ، أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن هبة يقول : إنه سمع أبا تيمي الجنشاني يقول : سمع عمرو...

(1) المندب 777 وآخره أيضا عن طريق شعبة (المندب 8259) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طريق قتادة به وقال الترمذي : حدث حسن . وقد صححه ابن حيان ، وقال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه . وسكت الذهبي . وعباس الجرشمي قال الحافظ فيه : مقبول . ولكن للحديث شواهد كثيرة منها عن أنس وابن معمر وابن حبان . وفحيس معهم . معاذ بن عمرو . وهو من سيرات السيدان (المندب 1871-1872).

(2) المندب 668 وآخره عن حسن عن شعبة (المندب 1976) أخرجه أبو داود عن طريق شعبة به نحوه (المندب - الملاح - باب الأمر والنهي 1254) وقال الألباني : صحيح ( صحيح الجامع 510) صحيح أبي داود 2518. ذكره ابن كثير ( التفسير 821).
ابن الخطاب يقول: إنه سمع النبي ﷺ يقول: لو أنكم تعودوا على الله حق توكيله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطنًا.

قوله تعالى: «أمتم من في السماء أن يخفس بكم الأرض...»

انظر حديث معاوية بن الحكم السلمي المتقدم في سورة المائدة آية 89.

قوله تعالى: «أيمن يشي مكباً على وجهه»

انظر حديث أنس المتقدم في سورة الفرقان آية 34.

السنن 272. أخرجه من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة به تفصيل (المسلم).


ذكره ابن كثير (التفسير 8/24).

272
سورة القلم
آية 40

قوله تعالى ﴿فان كن ﴾ 519 - ثنا أبو العلاء الخمس بن سوار، ثنا ليث، عن معاوية، عن
أبو بني زياد، حديثي عبادة بن الوليد بن عبادة، حديثي أبي قال:
دخلت على عبادة وهو مريض أتخاب فيه الموت فقلت: يا أبتاه، أوصني
واجتهذ لي فقال: أجل سوني، قال: يا ابني إنك لن تظلم طعم الإيمان، ولم
تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره.
قال: قلت: يا أبتاه، كيف لي أن أتعلم ما خبر القدر وشره؟ قال: تعلم
أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخلطك، يا ابني إنني
سمعت رسول الله ﴿يقول﴾: إن أول من خلقت الله تبارك وتعالى القلم، ثم
قال: أكتب، فجرب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة، يا ابني
إن ميت ومست على ذلك دخل النار﴾. (1)

قاله تعالى ﴿ف إنك لعلى خلق عظيم﴾

انظر حديث عائشة المتقدم في فضائل سورة المائدة (2).

وانظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة الأعراف آية 143.

52 - ثنا عبد الرزاق، ثنا مصعب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة

(1) المصدر 317/5 وأخرج نحوه من حديث ابن عباس (السنة 117/5، 114/5، أخرجه الترمذي)
الطبرياني والابن من طريق الوالي به، وأخرجه أبو داود من طريق حبيش بن شريح
عن عبادة بن نافع، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ويشهد له حديث ابن عباس وقال
الابناني: صحيح (السنن - التفسير - سورة ن والقلم) 445/5، المصدر 79، وانظر تفسير
ابن كثير 213/8، السنة - السنة - باب في القدر 425/4، صحيح أبي داود 89/8.

(2) ذكره ابن كثير 216/8)
قالت: مضرب رسول الله ﷺ بيدها خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله ﷺ بيد مشينا قط إلا أن يجاجد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحهما إليه أسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا تفتق لنفسه من شيء، يتأتي إليه حتى تنتهيك حرمات الله ﷺ عز وجل يكون هو ينتقم لله عز وجل (1).


522- ثنا هاشم، ثنا سليمان، قال: أنا ثابت قال أنس: ماشمت شيئا عنرا قط، ولا مسكا قط، ولا شيئا قط أطيب من ريح رسول الله ﷺ، ولا مست مست شيئا قط. دياجنا ولا حرينا ألين مما من رسول الله ﷺ قال (3).

(1) المسند 1326/8 وأخرجه من طريق هشام أيضا مطولا ومختصرا (المندد 32/6).
(2) المسند 1116/6 وفي إسحاد، حسب، وقد أخرج مسلم وغيره من طريق سعد بن هشام قال: أثبت عائشة أم المؤمنين فذكر نحر، بدون قصة القصة، وأها قصة القصة فهي ثابتة في الصحيحين من وجه آخر (الصحيح - الإصلاح - باب جامع صلة الليل 149/2 والنظر البخاري - النكاف - باب الفجيرة 97/4). 149/2 والنظر تفسير ابن كثير 8/314.

(3) هكنا في المطبوع وفي تفسير ابن كثير 8/314.
قال رسول الله ﷺ: إذا أمعن الله في مقتل نهضته، فأتى برسوله ﷺ خديجة. قال: خدمته عشر سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحب أن يكون، ما قال لي فيها: أفر ولا قال لي لم فعلت هذا ولا فعلت هذا.

232 - ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبن العزيز بن محمد، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

قال: قال رسول الله ﷺ: إني أمعن الله في مقتل نهضته.

قوله تعالى: (مشاء بنعم). 234 - ثنا أبو معاوية ونبوة المتنبي قالا: ثنا الأعمجم ومجاهد.


قال: أعله من يخفف عنههما، ثم قال: وكيف: تبسم.)

(1) المسند 2/722 وأخرج أيضا من هذا من طريق حميد عنه (المند 1/400)

(2) المسند 1/624 أخرج في سعد والحاكم من طريق ابن عجلان، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وكسر الذهبي: ولا شاهد مرسول ورواية مالك في المرأة بلاها وقال ابن عبد البر: حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. وقال الألباني: صحيح (الطبقات) (السن 45) ذكره ابن كثير (التفسير 1/223).

(3) المسند 1/603 وأخرج تحريه من حديث أبي بكرة ومن حدث أبي أمامة (المند 5/35).


ذكره ابن كثير (التفسير 1/227).
الكلمة
525- ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حديث قائل قال: قال رسول الله ﷺ: لا يدخل الجنة قتات (1).
واظهر حديث أسماء بنت يزيد وحديث عبد الرحمن بن غنم المتقدمين في سورة يس، آية رقم 19.

قوله تعالى: )۹۷ untreated بعد ذلك زينيم (۹۷
526- ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله ﷺ: ألا أنبتكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبهر، ألا أنبتكم بأهل النار؟ كل عتل جواز مستكبر (۲).

527- ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا موسى - يعني ابن علي - سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ قال عند ذكر أهل النار: كُل جعُوزي جواز مستكبر، جماع مثاعة (۳).
واظهر حديث عبد الله بن عمرو المتقدم في سورة المائدة، آية رقم ۹.

(۱) المصدر ۳۸۹/۳، وهذا أيضاً من طرق عن حديث وبي بعضها قام في (المستدرك ۳۸۹/۳،۳۸۹،۳۹۳،۳۹۷،۴۰۴،۴۰۷،۴۱۴) أخرجه البخاري ومسلم من طريق همام به نحوه (الصحيح – الأدب – باب مايكرش من النسخة ۲۱، الصحيح – الإيمان – بابankan غلظ تحريم النسخة ۷۱/۱ ذكره ابن كثير (التفسير ۲۱۷/۸).

(۲) المصدر ۳۸۴/۴ أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد به نحوه (الصحيح – التفسير – سورة الن.food ۱۸۸/۸، الصحيح – الجنة وسعتمها – باب النار بدخولها الجبارون ۱۸۸/۸) ذكره ابن كثير (التفسير ۲۱۸/۸).

(۳) المصدر ۵۸۸ وقال محقة: إسناده صحيح، وأخرجه أيضاً من طريق موسى به نحوه (المستدرك ۵۸۸) وقال الهيثمي: رواه رجال الصحيح (المجمع ۳۹۳/۱۰) أخرجه الحاكم من طريق موسى به وقال صحيح على شرط مسلم وسكك النبي (المستدرك ۴۹۹/۲) واظهر الحديث السابق. ذكره ابن كثير (التفسير ۲۱۹/۸).
الكلم

۲۰-۱۷۳

۲۵۸- ثنا وكيع، ثنا عبد الرحمن، عن شهير بن حوشب، عن
عبد الرحمن بن غنم قال: سأل رسول الله ﷺ عن العتل الزينم فقال:
هو الشديد الخلق، الصحيح الأكول الشرب، الواجب للطعام والشراب،
الظلم للناس، رحب الجوف. (۱)

۲۵۹- ثنا خلف بن الوليد، ثنا خالد، عن شهر، عن أبيه، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ولد الزنا أشر الثلاثة. (۲)
قوله تعالى "إنما بلومنا كما بلومنا أصحاب الجنة ..."
إلى قوله "كالصميم."

قال أحمد: هذه مدينة ضروان قد مرت بها وهي قريبة من عبد
الرزاق، رأيتها سوداء حمراء أثر النار بين فيها، ليس فيها أثر زرع
ولاخلضة إنما غدوا على أن يقصموها أو يجذوها وفيها حرب، وكانوا

(۱) ذكره ابن كثير (التفسير/۲۲۱). (۲) المسند ۳۷/۴ وفي إسناده، شهر بن حرش بمقام فيه، عبد الرحمن بن غنم مختلف في
صحبته، وقال الهيثمي: روا أحمد وفيه شهر وثقة جمعة وفيه ضعف عبد الرحمن بن غنم ليس
له صحة على الصحيح (المجليم/۱۲۸) وأخرج ابن جرير نحوه عن زيد بن أسلم وقال ابن
كشير: وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرسلين ونص عليه غير واحد من السلف منهم
 المجاهد وعكرمة والحسن وقناة وغيرهم. (فجزى التفسير/۲۳۳) وعزة النسبطي لعبد بن
حمد وابن أبي حاتم وابن مردوخة وابن عساكر عن شهر به ولبعضه شواهد عن أبي الندراء، وعن
زيد بن أسلم مرسلا (فجزى الدرب/۲۵۱). (۳) المسند ۳۷/۴ وأخرج نحوه عن عائشة (المسلم/۱۹.۱) أخرجه أبو داود والحاكم من طريق
سهل به وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ويسكن الذهبي، ووافقه الألبانى وذكر شواهده
وماجاه في تفسير معناه فلمراجع (السنج- المناخ- ياب في عقرا، ولد الزنا/۲۹۶۳,
المستدرك/۲۱۴، الصحيح/۶۲۷) ذكره ابن كثير (التفسير/۲۲۱).
القلم 28-42

قد أقسموا أن لا يدخلها مسكي، فأصبحت كالصرم قد أكلتها النار حتى تركتها سوداء. 

قوله تعالى: "قال أوسطهم" قال أحمد: أعدلهم. 

قوله تعالى: "يوم يكشف عن ساق".

انظر حديث أبي سعيد المتقن في سورة يونس آية رقم 30.

قوله تعالى: "وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون".

53- وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم الثعبي.

"يدعون إلى السجود وهم سالمون" قالت: المكتوبة.

53- مؤمن قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن عدي بن ثابت في قوله تعالى: "وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون". قال: الصلاة المكتوبة.

(1) يناثر الفوائد 2/193 في الجزء الذي نقله ابن القليم في تفسير الإمام أحمد لبعض آيات القرآن، وقد نص على اسم القرية عبيد بن جبير رحمه الله تعالى على عبد الرزاق، وعبد بن جميده، وعبد المثنى، وذكر أنها على سنة أمثال من صحابة فيما نقله من خبرهم (انظر تفسير ابن كثير).

(2) يناثر الفوائد 2/193 في الجزء الذي نقله ابن القليم في تفسير الإمام أحمد لبعض آيات القرآن، وهو الموشي عن ابن عباس رضي الله عنه.

(3) ذكره ابن كثير (التفسير 2/24).

(4) العلم 2/91 وأساندها صحيحة والأثر الأول أخرجه أيضاً عن أبي أحمد عن سفيان، وأثرث الثاني أخرجه أيضاً من طريق الأشجعي عن عدي به، والأثرث الثالث الآتي في الصفحة 2/219 أخرجه عبد الله عن ابن بكار عن إسحاق بن عبيد الله (انظر العلم 2/91). أخرجه الطبري من طريق سفيان، وأخرجه أيضاً أخرجه أيضاً من طريقة أسيسن أنب وعزاء.
الآية 24- محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن أبي
سنان ضرار بن مرة، عن سعيد بن جبير في قوله: "وقد كانوا يدعون إلى
السجود، وهم سالمون، قال: كنا يدعون إلى الصلاة فلايجيبونها من غير
أعذر".

الآية 25- ثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن سفيان، عن أبي
سنان عن سعيد بن جبير في هذه الآية: "وقد كانوا يدعون إلى السجود، وهم
سالمون"، قال: الصلاة في جماعة.

قوله تعالى: "رأمي لهم إن كيدي متين".

انظر الحديث المتقدم في آية رقم 103 من سورة هود.

قوله تعالى: "ولا تكن كصاحب الحوت".

الآية 26- عن قتادة: "ولا تكن كصاحب الحوت"، قال: لا تتمجل كما
عجل، ولا تغضب كما غاضب.

قوله تعالى: "فاجتباه ربه فجعله من الصالحين".

الآية 27- ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي واثل، عن عبد الله
قال: قال رسول الله ﷺ: لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من بونس بن
متي.

السيوطي يقول في شعب الإيان وأخرج معناه عن ابن عباس أيضا وأخرج ابن مرديع
عن كعب نحوي (انظر القدر 256/6).

(1) 1 انظر الخاصية السابقة.
(2) ذكره ابن كثير (التفسير 626/8).
(3) عزاد السيوطي للإمام أحمد في الزي، ولم أقف عليه وقال: أخرج عبيد الرزاق وأبو النذر عن
فتاة به (انظر القدر 256/6).
(4) المند 1/6. 49. أخرجه البخاري من طريق سفيان، وأخرجه من حدوث ابن عباس أيضا
وأخيراه في الصحيحين من حدث أبي هريرة (الصحيح، الأنبياء، باب قول الله تعالى: وإن"
الجمل

قوله تعالى ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلفونك بأبصارهم )

انظر حديث بريدة الأسلمي المتقدم في سورة يونس آية رقم 98.

536 - ثنا يونس بن محمد ، ثنا ديلم ، عن وهب بن أبي دبي ، عن
أبي حرب عن محصن ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : إن العين
لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه.

537 - ثنا عبد الزؤام بن همام ، ثنا معشر ، عن همام ، عن أبي هريرة
قال : قال رسول الله ﷺ : العين حق . ونهى عن الوشم.

538 - ثنا عبد الصمد ، حدثني أبي ، ثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب
قال : حدثني أبو نصرة ، عن أبي سعيد الخدري : أن جبريل عليه السلام

= يونس بن المرسلي 6 / 450 ، وانظر تفسير ابن كثير 877 / 227.

(1) ذكره ابن كثير ( التفسير 877/227) وأخرج أحمد نحوه أيضا من حديث عمر بن حصين
أوخرجه بالنظرة إلا فإنه من حديث سهل بن حنيف ( المسند 4 / 428.429.430).

(2) المسند 5 / 426 من طريق ديلم به ( المسند 5 / 167) قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ورجال
أحمد ثقات ( المجمل 176 / 10) أخرجه أبو يعلى من طريق ديلم به ، وقال ابن كثير : إنما
غريب ولم يخرجه ( التفسير 877/227) وقال الألباني : راجل كله ثقات مروعون غير محصن
هذا . وعربية له يحدث العين تستنسل الحال الذي رواه أحمد أيضا والحاكم عن ابن
عباس ( انظر الصحاح 889.140) وقال الألباني : صحيح ( صحيح الجامع 167/2).

(3) المسند 2 / 219 و أخرجه من طريق مضارب بن حزن ، عن أبي هريرة به ، ومن طريق
مكحول عن أبي هريرة به وزاد ويثبتها الشيخان وحسين بن أمد ومن طريق محمد بن قيس عن
أبي هريرة في حديث الطيرة في ثلاث ومن طريق أبي حبة عنه بلطف لأبو أس سفي الهجام والعين حق
وأصدق الطيرة قال ( المسند 2 / 478.479.480.289) ، وانظر تفسير ابن كثير 877 / 227.
وجملة العين حرفية ردت في عدة أحاديث عند أحمد منها حديث حاسيم التحيمي وحديث ابن عباس
وحديث عبد الله بن عمر ( المسند 6 / 274.275/227) أخرجه البخاري ومسلم
من طريق همام به ( الصحيح - الطب - باب العين حق 176/7 ، الصحيح - السلام - باب
الطبر والمرض 176/7) وقال الألباني : في حديث العين حق : متوفر ( انظر صحيح ابن ساجدة
167/7).
أتي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «أشتكى بابي مسلم؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين مشفيك، بسم الله أرقيك».)

539- ظننا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد الله ابن رفاعة الزرقي قال: قالت أمي: «يا رسول الله! إن بني جعفر تصبوا العينين، فأصغرقي لهم! قال: نعم، فلما كان شيء سابق القدر لسبقته العينين).


---
(1) المسند 28/3 وأخرجه من طريق داود عن أبي نصرة فقال: عن أبي سيدي أو عن جابر بن عبد الله فذكر نحوه ( المسند 58/65). أخرجه مسلم من طريق عبد الوارث به نحوه ( الصحيح المسند). - السلام - باب الطم والمرض والرقی 13/7، ذكره ابن كثير ( التفسیر 8/30).
(2) المسند 48/6 وأخرجه الترمذي والنسائي وابن مجاهز من طريق عبيد بن رفاعة به نحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح ( أنظر مرويات ابن مجاهذ ص 416) وهو في مسلم بعنه عن جابر وليس فيه نظر كان شيء سابق سبیله العین ( الصحيح المسند). - السلام - باب استحباب الرقية من العين والثمرة 676/4، في ذكره ابن كثير ( التفسیر 8/30).
الكلم

إزاره في قدم، ثم صب ذلك الماء عليه يصبح رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفي القدح وراءه ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به باش (1).

(1) المسند 3/484-485 وأخرج نحوه من حديث عامر بن ربيعة، مع بعض الاختلافات ( المسند 487/3) أخرجه ابن ماجه والنسائي في اليوم والنيلة وفي الطب من طريق سفيان عن الزهري عن أبيه أسماء بن سهل ولم يذكر عن أبيه وأخرجه مالك ومن طريقه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن سهل بن حنيف عن أبيه به، وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وقال: صحيح الإسناد. ورواه أبو داود من حديث عائشة وقال الألباني: صحيح (مرويات ابن ماجه ص. 411-412).
سورة الحاقة
فصلها - آية ١٨

قال: فوقع الإسلام من قلبي كل موقع (١).

قوله تعالى: يومئذ تعرضون لاتخفي منكم خافية

٤٤٢- حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن علي بن رفاعة، عن الحسن، عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأمّا عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة، فغذى ذلك تطير الصحف في الأيدي فأخذ بيمينه وأخذ بشمالي (٢).

(١) المنسق ١٠٧ أخرجته من طريق أحمد أبو نعيم وابن الأثير لإسناده، قال: غير مقطع لأن شريح لم يدرك عمر ولكن لمضمونه شوهد منها ما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم عن جابر ومارارة ابن إسحاق عن عطاء وإن ماجاه أوغيرهما ومارارة عبد الرزاق عن الزهري (انظر صحيح البخاري جهانبي رقم ٤٢٥ ذكره ابن كثير التفسير ٢٤٨٥).
(٢) المنسق ١٤٤ أخرجه ابن ماجة من طريق وكيع به، وأخرجه الترمذي من طريقه أيضا، إلا أنه عن الحسن عن أبي هريرة وقال الترمذي: لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد ورد به بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. وقال البصري: إسناد رجاله ثقات إلا أنه مقطع. وقال الشافعي: ضعيف. وله الحديث شاهد عن ابن مسعود بنحور عن قتادة مرسلاً، انظر مرويات ابن ماجة ص ٤١٤.
محجة ۲۲-۴۴-۲۲

قوله تعالى (في جنة عالية)

انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة النساء آية رقم ۹۶.

قوله تعالى (كلوا واشرعوا هنيئا بما أسفرتم في الأيام الخالية)

۵۴۳- ثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ليس أحد منكم ينجه ععمله. قالوا: ولا أنت رسول الله ﷺ قال: ولا أنا، إلا أن يتغذدني ربي بمنفترة ورحمة، ولا أنا إلا أن يتغذدني ربي بمنفترة ورحمة، مرتين أو ثلاثاً (۴).

قوله تعالى (ثم في سلسلة ذرعها سيكون ذراعاً فاسلكه)

۵۴۴- ثنا علي بن إسحاق، أنا عبد الله، أنا سعيد بن يزيد، عن أبي السمح، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لو أن رضاعة مثل هذه - وأشار إلى مثل جمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض - وهي مسيرة خمسمائة سنة - لبالتها الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار، قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها (۵).

(1) ذكره ابن كثير (التفسير ۲۴۱/۸).
(2) المسند ۲۳۲۵ وأخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة وجابر وإثني عشرة (المستند ۲۴۷، ۲۸۶، ۳۳۶، ۳۸۸، ۴۸۴، ۴۹۰، ۴۸۸، ۶۳۹، ۶۸۶، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۷۷، ۸۰۷، ۵۷۴، ۵۵۷، ۵۸۷، ۴۵۳، ۴۵۶، ۵۱۴، ۵۱۶، ۵۱۹، ۵۱۸، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۱۸، ۵۱۷، ۵۱۶، ۵۱۵).
(3) أخرجه البيخاري وصلى من حديث أبي هريرة به وهو في الصحيح أيضاً من حديث جابر وإثني عشرة بنحوه.
(4) الصحيح - الرقاق - باب الفصد والداومة على العمل ۲۹۶/۱۱، الصحيح - صفة القيامة.
(5) فلم يدخل أحد الجزء يعمله ۴۹/۴ مزوداً.
(6) المسند ۲۸۸۷ وقله محققة: إسناد صحيح وأخرجه أيضاً عن الحسن عن ابن المبارك به (المستند ۶۷۶) أخرجه الترمذي والطبري من طريق ابن المبارك به وقال الترمذي:

هذا حديث حسن صحيح (السنن - أبابب صفة جهنم - باب ماجاء في صفه طعام أهل النار).

۲۸۴
سورة الماعرج

آية 3-4

قوله تعالى فمن الله ذي المعارج 545- ثنا يحيى عن ابن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أن سعدا سمع رجلا يقول ليبيك هذا المعارج فقال إنه ذو المعارج ولكننا كنا مع رسول الله ﷺ لا نقول ذلك 1.

قوله تعالى تخرج الملائكة والروح إليه 546- انظر حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة المتقدم ذكرهما في آية رقم 27 من سورة إبراهيم 2.

قوله تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 546- ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قيل لرسول الله ﷺ: يوما كان مقداره خمسين ألف سنة مما أطول هذا اليوم فقال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده إنه


2) ذكره ابن كثير (التفسير 3/248).
المتى 8- 18
لىخفف على المؤمن، حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلها في الدنيا.

وانظر حديث أبي هريرة الأنصاري بطلوه في سورة الزهراء.
قوله تعالى: "يوم تكون السماء كالمهل".
قال أمحمد - "يوم تكون السماء كالمهل" - قال: مثل دردي النبت.

وانظر حديث ابن عباس المقتوم في سورة آل عمران، آية 113.

قوله تعالى: "وجمع فأوعي".

انظر حديث أسماء المقتوم في سورة الإسراء، آية 29.

(1) المسند 753 وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو موسى وإسناج حسن على ضعف في رأيه.
(2) المجمع 10/357/1 أخرجه ابن جرير من طريق عمرو بن الحارث عن دراج به، وقال ابن كثير: إلا أن دراج وشيخه ضعيفان ( التنفسير 272/2) وانظر تفسير ابن كثير 254/8 وعزال السيوطي أيضاً لابن ماجه وجود في البهت ( انظر الدرج 2/264) وله شاهد عن الهلال مرسلاً عند عبد بن حميد ووري عن أبي هريرة مرتفع أنه كتب ماينان للظهر إلى浓浓的 وروي نهود عن إبراهيم الحمي ( انظر الدرج 2/265) وروى أبو موسى عن أبي هريرة مرتفع أنه كتب على الشمس للغروب إلى أن تغرب وقال الهيثمي: رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبد الله بن خالد وهو ثقة. وعن عبد الله بن عيسى مرتفع أنه أقر من سنة من نهار قال الهيثمي: رواه الطبراني ورواه رجال الصحيح غير أبى كعب الزبيدي وهو ثقة ( انظر المجمع 2/327).

(2) ذكره ابن القمام في نسخة الفوائد 10/12. 1 نقل عن جيز نسخة الإمام أحمد وقد فسر بهذا
ابين عباس في الحديث المشار إليه أعلا، وقد فسر غير واحد من السلف منهم مجاهد وعطاء
وسيم بن جبير وعكرمة والنسدي (وانظر تفسير ابن كثير 251/8) وحديث ابن عباس: يغز
السيوطي لأحمد وعبد بن حميد وأبي المتنز وناجم الطبي في النحو والمتنز والضياء في المختارة
بفتح: إنها الآن خضرة وإنها تحول يوم القيامة لونا آخر إلى الحمرة ( انظر الدرج 2/265).
قوله تعالى: "إن الإنسان خلق هريرة"
547- ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا موسى - يعني ابن علي - سمعت
أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا هريرة
يقول: قال رسول الله ﷺ: «شر ما في رجل شح هالح وجبن خالع».(1)
قوله تعالى: «الذين هم على صلاتهن دائمون»
548- ثنا ابن غير قال: ثنا سعد بن سعيد - عن القاسم بن محمد - عن
عائشة - عن النبي ﷺ قال: "أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدمها وإن
قل".(2)

قوله تعالى: "والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون"

انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة المؤمنون آية رقم 8.(3)

قوله تعالى: "والذين هم بشهاداتهم قائمون"

انظر حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم في سورة النساء آية رقم 135.

---
(1) المسند 2/340 رقم 4246 وقائة محفوظة: إسناد صحيح. أخرجه أبو دارم من طريق أبي
عبد الرحمن المقرئ به. وقال الألباني: صحيح (المسان - الجهاد - باب في المرأة والجبن 14/3
صحيح أبي دارم 477/2). ذكره ابن كثير (التفسير 73/4).
(2) المسند 6/165. وأخرجه أيضاً من طريق أبي سلمة وعمره عنها بنحوه (المسند 2/125
199. 199). أخرجه البخاري ومسلم من طريق القاسم وغيره عن عائشة بن نحوه (الصحيح -
الإيام - باب أحب الدين إلى الله أدمها 17/1. الصحيح -صلاة - باب قضيلة العمل الدائم
188/2. ذكره ابن كثير (التفسير 73/4).
(3) ذكره ابن كثير (التفسير 265/8).
سورة المعارج

37

 قوله تعالى : « عن اليمن وعن الشمال عزين »

549 - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سليمان قال: سمعت المسبب بن رافع يحدث عن ميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، عن النبي ﷺ أنه خرج على أصحابه فقال: مالي أراكم عزين، وهم قومود (1).

(1) المسند 93/5 وأخرج أيضاً من طريق الأعمش به وأطول منه ( المسند 101/5). أخرجه مسلم من طريق الأعمش به نحوه ( الصحيح-الصلاة -باب الأمر بالسكون في الصلاة 29/2. ذكره ابن كثير ( التفسير 259/8).
سورة نوح
آية 26-28

قوله تعالى "وَقَالَ نوح رَبِّ لَاتَنَزَّرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنِّي الْكَافِرِينَ دِيَارًا"

55- ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنَ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ مَجاهِدِ،
عن عَبْدِ بْنِ عَمِيرِ قَالَ: كَانَ قَوْمُ نوح يُضِرُّونَهُ مِنْ شَيْءٍ، عَيْنَهُ، فَإِذَا
فَاقَ قَالَ: الْلَّهُمَّ اغْفِر لِقُوْمِي لأَنْ هُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (1).

قوله تعالى "...وَلَمْ يَدْخُلْ بِي بَيْتٍ مُؤْمِنًا "

انظر حديث أبي سعيد المتقدم في سورة المؤمنت آية 5(2).

(1) الزهد 911/1 وإسناده إلى عبيد بن عمير صحيح.
(2) ذكره ابن كثير (التفسير 2668/82).
سورة الجن

آية 1-18-19

قوله تعالى: "قل أوحى إلي أن نفر من الجن ..."

انظر ماتقدم في آية رقم 29 من سورة الأحقاف.

قوله تعالى: "وأنا كنت نقد منها مقاعد للسمع ...

انظر حديث ابن عباس المتقدم في سورة سبأ آية 25(1).

قوله تعالى: "وأن المساجد لله ..."

551- ثنا بهز، ثنا شعبية، ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكفر شعرا ولا ثوبا، وقال مرة أخرى: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكشف شعرا ولا ثوبا (2).

قوله تعالى: "وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه ليدا"

552- حدثنا مؤمن قال أبو عوانة: حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال في قول الجن: "وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا

يكونون عليه ليداً" قال: لما رأوه يصلي بأصحابه، ويصلون بصلاته.،

(1) ذكره ابن كثير (التفسير 8/377).

(2) المند 278/1 و أخرجه أيضا من طريق طاوس به نحوه (المند 278/2، 286، 292).

427/4 أخرجه البخاري ومسلم من طريق طاوس به (الصحيح - مواقف الصلاة - باب السجود على الأفواح، 290، الصحيح - الصلاة - باب أعضاء السجود 290) ذكره ابن كثير (التفسير 8/377).

290
الجبن

وركعون بركوهه، ويسجدون بسجوده، تعجرا من طواعية أصحابن له،
فلما رجعوا إلى قومهم قالوا: إنه لما قام عبد الله - يعني النبي -
yدعوه كادوا يكونون عليه لبدا(1).

٥٥٣ حديث سفيان قال عمر: وسعت عكرمة فإذ صرفنا إليه: 
وقرأ على سفيان: عن الزبير: نفتا من الجن يستمعون القرآن قال:
بتلخة رسول الله صلى الله عليه وسلم:فصلي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا
قال سفيان: اللب: بعضهم على بعض، كأللبد بعضه على بعض(2).

قوله تعالى (3) قال إن أدرى أن يجلع له ربي أمدا:
انظر حديث أنس وحديث عمر بن الخطاب المتقدمين في آية ١٨٧ من
سورة الأعراف (3).

(1) المسند ٤٣١ وقال محقق: إسناده صحيح. أخرجه الترمذي والحاكم وأبو جعفر من طريق أبي
بشر به وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت الدهني
(السنن - التفسير - سورة الجبن ٣٧/١٥، المستدرك ٥٠، التفسير ١٢٧) وقد
صححه أيضاً الضياء في المختارة وقال الألباني: صحيح الإسناد (انظر الدر المنثور ٦/٢٧٥،
صحيح الترمذي ٣/٢٤).

(2) المسند ٤٣٥ وقال محقق: إسناده معقد ثم هو منقطع فيما أرى وقال الباهي: رجالة رجال
الصحيح (المجمع ١٢٧) أخرجه ابن أبي حاتم عن الزبير بأطول منه وهو بنحو من ابن عباس
عند ابن جعفر وأبنا مروة وجه شاهد عن ابن مسعود عند أبي نعيم (انظر الدر ٦/٨) وقد
حل إشكاله ابن كثير إلا أن فيه انقطاعا بين عكرمة والزبير (انظر تفسير ابن كثير ٢٧٣/٧).

(3) ذكرهما ابن كثير (التفسير ٨/٢٧٣).
سورة المزمل

يزيد أرها


292
المثل ٤
بعد فضضته. فهممت أن أقوم ثم بدأ لي وتر رسول الله ﷺ. قلت: يا أبا
المؤمنين أسيرني عن وتر رسول الله ﷺ. فقال: كنا نعد له سواكه وظهوره،
ففيبه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل. فيمسك، ثم يتوضأ، ثم
يصلي ثمانية ركعات، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس ويدكر ربه
عز وجل ويدعو ويستغفر. ثم ينهض ولا يستلم ثم يصلي التاسعة، فيقعد
فيحمد ربه ويدعو، ثم يستلم تسلما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين
وهو جالس بعد ما يسلم فتلك إحدى عشرة ركعة ياباني، فلما أصباح
رسول الله ﷺ وأخذ اللحم أوثر بسبع، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما
يسلم فتلك تسع ياباني. وكان نبي الله ﷺ إذا صلى صلاة. أحب أن يداوم
عليها، وكان إذا شغل عن قيام الليل نوم أو وقع أو مرض صلى من
النهار اثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله ﷺ كرآ القرآن كله في ليلة
ولا قام ليلة حتى أصباح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأفتت ابن
عباس نشذهما بحديدها. فقال صدقت. أما لو كنت أدخل عليها لأنبتها
حتى تشافنها مشاشفة.

قوله تعالى لأرتج القرآن ترتبلا

٥٥٥- ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن السائب بن
يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، عن حفص بن عتيبة: أنهما قالتا: لم
أر رسول الله ﷺ يصلي في سبحة جالسا قط. حتى إذا كان قبل موته
بعام أو يومين، فكان يصلي في سبحة جالسا وينقرأ السورة فيرثنها.

(1) المنسد ٨٦-٤، وأخرجه ابن الجزrí من طريق أحمد عن عبد الوهاب عن سعيد به نحوه
مختصراً (رواية القرآن ص ٤٧٤). آخره مسلم من طريق قتادة به نحوه (الصحيح - الصلاة
باب جامع صلاة الليل ١٦٨/١٧-١٧). ذكره ابن كثير (التفسير ٢٧٩٨).
حتى تكون أطول من أطول منها(1).

556 - ثنا وكيح قال: ثنا جرير بن حازم، عن قتادة قال: سألت أنس
ابن مالك عن قراءة رسول الله ﷺ قال: كان يد بها صوته مدا(2).

557 - ثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: ثنا ابن جريح، عن عبد الله بن
أبي مليكة، عن أم سلمة أنها سُمِّئت عن قراءة رسول الله ﷺ، فقالت: كان
يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، المحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين(3).

558 - ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله
ابن عمرو، عن النبي ﷺ، قال: يقرأ لصاحب القرآن: أقرأ وأرق ورتل
كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها(4).

(1) المتعلق 485/6، وأخرجه أيضا من طريق أبي مليكة عن بعض أزواج النبي ﷺ ولا أعلمها
إلا حفصه بن بكر وأخرجه له شاهدا من حدث حفصة (المتنبئ 486/7، 1991/2) أخرجه
مسلم من طريق من الزهري به نحوه (ال الصحيح - صلاة المسافرين - باب جواز النافلة قانص
وقاعدا 7/56) ذكره ابن كثير رواية لائحة (التنبئ 487/8).

(2) المتعلق 489/2 وأخرجه أيضا من طريق عن جربه به نحوه (المتنبئ 481/2، 1992/2)
أخره البخاري من طريق جربه به نحوه (ال الصحيح - فضائل القرآن - باب القراءة 1/8)
وقاعدا 7/56) ذكره ابن كثير (التنبئ 487/8).

(3) المتعلق 492/2 أخرجه أبو داود والترمذي من طريق يحيى بن سعيد به وراض الترمذي، وكان
يقرأه ملك يوم الدين، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال: إسناده ليس بمعقول لأن النبي
ابن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن بعل بن مملك عن أم سلمة، وحديث البص در أصح
وليس في حديث الليث، وكان يقرأ ملك يوم الدين (السنن - الحروف والقراءات 376/3، السنن
- القراءات – باب في نافلة الكتاب 185/6) و مقابل الألباني: صحيح (الترمذي 133/3)
ذكره ابن كثير (التنبئ 487/8).

(4) المتعلق 492/2 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من طريق عاصم به وقال الترمذي:
حسن صحيح، وسقط تعليق الحاكم عليه وأختصرذهب كعادته بقوله: صحيح سمعه وküy
المزمور 4

598- ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الأعشير، عن طلحة، عن
عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء، قال: قال رسول الله ﷺ: زينوا القرآن
بأسلحتكم.

599- ثنا سفيان، عن عمر سمعت ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن
أبي نهيك، عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله ﷺ: ليس منا
من لم يتفن بالقرآن.

600- ثنا زيد بن الحباب، أخبرني مالك بن مغول، ثنا عبد الله بن
بريدة عن أبيه: أن رسول الله ﷺ دخل المسجد فأخذ بيدي فدخلت معه,
فإذا رجل يقرأ وصلي قال: لقد أرتى هذا مزمارا من مئامير آل داود
وإذا هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشجعي. قال: قلت: يارسول الله
فأخبره؟ قال: فأخبرته فقال: لم تزول لي صديقا.

601- منه: السخن - أبواب الورث - باب استحباب الترتيل في القرآن 76/2، السخن - أبواب
فضائل القرآن 5/177-178، وانظر تفسير ابن كثير 5/531 وله شواهد
كثيرة منها: عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وبريدة، وعن مجاهد ورسالا وكنذا عن الضحاك بن
قبس (انظر الدور 6/277 وقائمة الألفاظ: حصن صحيح (صحيح الترمذي) 3/520).


603- السخن 4/322 وأخرج أبو داود والنسائي، ابن ماجة وقائمة الألفاظ: صحيح (انظر مرويات ابن ماجة في
التفسير ص 41).

604- السخن 179/1 وأخرج أيضاً من طريق ابن أبي مليكة به نحوه: السعدية 177/1.

605- السخن 287/6 وأخرج ابن داود من طريق ابن أبي مليكة به وقائمة الألفاظ: صحيح (الصلاة - باب
استحباب الترتيل في القرآن 76/2، صحيح أبي داود 277/6، وأخرج البخاري وغيره من
حديث أبي هريرة) نحوه (الصحيح - التوحيد - باب في قول الله تعالى: وأسرى قولكم أو
أجبروا به) 1/12/5 فتح ذكره ابن كثير (التفسير 8/276).


607- السخن 3/326 وأخرج أيضاً من حديث عبيد الله بن بريدة عن أبيه، وهو في الصحيحين من حديث أبي
موسى نسيه (الصحيح - السنة - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن) 2/276/8.


296
الزمل 562- ثنا أبو معاوية، ثنا الأعشى، عن شقيق بن سلمة قال: جاء
عبد الله 
قوله تعالى: "إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً".
563- ثنا عبد الزقاق، ثنا عمر بن الزهري، عن قبيصة بن ذويبر، عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله ﷺ فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: يارسول الله إن أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة وقد ترى وجه بي، قال زيد: فشلقت فخذ رسول الله ﷺ على فيخذي حتى خشيته أن ترضيه. فقال أكتب: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرور والمجاهدون في سبيل الله".
(1) المسند 380/1، وأخرجه أيضاً من طريق أبي وأتال وغيره عن ابن مسعود (المستد 478/1، 479، 482، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491)، أخرجه البخاري ومسلم وغير واحد مطولاً ومختصراً من طريق عن ابن مسعود (انظر موسوعة فضائل سور آيات القرآن - القسم الصحيح - المجلد الثاني - سورة الفرقان 197.10.7.10)، ذكره ابن كثير (التفسير 277/8).
(2) المسند 5/175، وأخرجه أيضاً من طريق خزيمة بن زيد عن زيد بن أبي طالب منه: (المستد 5/191، 192، 193، 194) أخرج البخاري من طريق سراء بن الحكم عن زيد بن أبي طالب (التفسير 277/8).

الثناء
596
الزمل 564- ثنا قتيبة، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو ابن الوليد، عن عبد الله بن عمر قال: سألت النبي ﷺ فقال: يارسول الله هل تحس بالروح؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم أسمع صلاص ثم أستكع عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض (1).

565- قرأت على عبد الرحمن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله كيف يأتيك الروح؟ فقال رسول الله ﷺ: أحيانا يأتيني في مثل صلصة الجرس، وهو أشبه علي فيفصص عني وقد وعيت ماقال، وأحيانا يأتيني يتمس لي الملك رجلاً فيكلمني فأعيه ما يقول، قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصص عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقاً (2).

566- ثنا سليمان بن داود قال: أنا عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله ﷺ وهو على راحلته فتضرب بجرانها (3).

وانظر حديث أسماء المتقدم في بداية سورة المائدة وكذا حديث عبد الله

(1) المصنف 2/272، وقال محفوظ: إسناده صحيح، قال الهيثمي: إسناده حسن.
(2) المصنف 2/272، وأخرج جهانى وأبو تيمير من طريق ابن لهيعة به وصحب ابن لهيعة بالحديث فيما نقله ابن كثير وأظهره من أبي نعم، وهو عنه وما يحدد شواهيد يرتقي بها للحسن والدأعلم.
(3) التفسير 2/272، صحيح السيرة الخصبة رقم 562.
(4) المصنف 2/257، وأخرج أيضاً من طريق عامر بن صالح عن هشام بن نحوه، قال:
(5) المصنف 2/257، وأخرج البخاري ومسلم من طريق هشام بن الصحيح، عن أبي الولي:
(6) المصنف 2/257، وأخرجջرادي أبو عراق النبي ﷺ: «أبي جرجرى».
(7) المصنف 2/272، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع 7/2)، وأخرج الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن ثور عن محمود عن هشام به وزاد رتلت قول الله ﷺ: إن سلقي عليك قولًا ثقيلاً، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت النهيدي وأخرجه ابن جرير عن ابن عبد الملك عن ابن ثور حماسا 1 المستدرك 2/453، الدلائل 2/453.

297
أين عمرو.

 قوله تعالى: "إن لدينا أنكالا وحججنا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما" (الزمر 56-57).

 عن مجاهد: "إن لدينا أنكالا" قال: قيودا (1).

 ثنا وكيع، ثنا حزمة الزيات، عن هارون بن أعين: أن النبي قال: "إذا لدينا أنكالا وحججنا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما" فصصع (2).

 ثنا يونس، ثنا صالح، عن خليد، عن صالح بن حسان قال:

 أمسي الحسن صانعا فجنناه بطعم عند إفطاره قال: فلما قرب إليه قال:

 عرضت له هذه الآية: "إن لدينا أنكالا وحججنا وطعاما ذا غصة وعذابا".

 = (29/127) وأبلغه في الصحيحين وله شواهد عن آسية بن يزيد وعبيد الله بن عمرو بن العاص.

 وعن أم عمرو عن عمها وعن أبي أوزة البحاري (أئمة مراعيات أحمد - سورة المائدة، صحيح البخاري رقم 276/7، ذكره ابن كثير - التفسير 277/8) وعِلَامُ السُيِّدِيُّ (أين جابر بن جعفر، أبلغه في الصحيحين).

 (1) عِلَامُ السُيِّدِيُّ (أين جابر بن جعفر، أبلغه في الصحيحين).

 (2) الزمر 56/61 وأخرجه أيضاً من طريق حمران عن أبي حرب بن أبي الأسود، ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قرأ: "إن لدينا أنكالا وحججنا" فصصع، عهد إليه السُيِّدِيُّ في الدر 276/7، ولم أقر عليه فيه أخرجه ابن جابر وكيع ونافذ من طريق حمة به (التفسير 275/5، الزمر 253/1، الزمر 276/180، جابر) وعِلَامُ السُيِّدِيُّ أيضاً لعبد بن حميد ومحمد بن نصر (أين جابر).

 (3) ورواه أبو حرب أخرجيه أبي عبد في فضائله وابن عدي وعِلَامُ السُيِّدِيُّ أيضاً لعبد الله بن عبد الله عن أبيه في الحنانين، وابن أبي داود في الشيعة والبيهقي في الشعب كله، من طريق حمران، قال البيهقي: "ومع ذكره فيه مرسلاً، أئمة مراعيات الفضل، القسم الثاني، سورة الزمر، ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قرأ...

 298

قوله تعالى: "نكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا".

انظر حديث عمران بن حصين المتقدم في سورة الحج آية 27.

قوله تعالى: "السماء منفطر به".

570- نا محمد بن جعفر، نا شعبة قال: سمعت أبا رجا يحدث عن آلنسن: "السماء منفطر به". قال: مثله به (2).

571- نا عبد الرحمن، عن سعيد، عن قتادة: "السماء منفطر به". قال: مثله به (4).

572- أملى علیا، وكيع ببغداد عن سفيان، عن عكرمة: "السماء منفطر به".

(1) الزهد 246/2، وإسناده مسلسل بالضعفاء، فصالح هو المري وخليل هو ابن دعجل، وصالح بن حسان البضبي كليهم صفاء.

(2) ذكره ابن كثير (التفسير / 283/8).


(4) السنة 2/657/2، قال محققه: فيه انقطاع بين سعيد وقتادة اله. ولا أدرى من أين قال ذلك فإن سعيدا وهو ابن أبي عروبة راوية التفسير عن قتادة وإسناده، صحيح أخرجه ابن جرير من =

399
منفطر به قالت معتل الله:

573- نا وكيع، نا سفيان، عن جابر، عن عبدالله بن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال: منفطر به قال: معتل الله.

قوله تعالى «فاقروا ماتيسر من القرآن ...»

574- ثنا يحيى عن عبدالله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي ﷺ فسلم، فرد عليه السلام وقال: ارفع فصل فإني لم تصل. فرفع ففعل ذلك ثلاث مرات قال: فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكرب ثم أقرأ ماتيسر ملك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن جالساً، ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.

وإنظر الأحاديث المتقدمة في فضل فتحة الكتاب عن عائشة وعبادته بن الصامت وغيرهما.

= طريق سعيد به (التفسير 29/138/6-7) أخرجه عبد بن حميد وابن المتنز بن نحوه (التفسير 29/138/6-7).

(1) السنة 2/494 قال محققه: وقاله ثقات. أخرجته ابن جرب من طريق يزيد عن عكرمة نحوه

(التفسير 29/138/6-7) أخرجه عبد بن حميد بن نحوه (التفسير 29/138/6-7).

(2) السنة 2/494 وقال محققه: إسناده ضعيف. أخرجه حمزة بن جرب الحالي وهو ضعيف أخرجه ابن جرب من طريق جربه وأخرجه الفراء باباً من طريق عكرمة عن ابن عباس به وأخرجه ابن أبي حامد من طريق ماجاه عنه نحوه (التفسير 29/138/6-7 وانظر الدر 29/138/6-7).

(3) المسند 2/477 أخرجه البخاري وابن عمر من طريق سعيد بن أبي سعيد به نحوه (الصحيح - الاستمذان باب من رد السلام فقال على السلم 8/198، الصحيح - الصلاة - باب وجب قراءة الفاتحة في كل ركعة 8/284، فئاد) ذكره ابن كثير (التفسير 8/284).

300
المخلل

هـ 575 - ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وأثل، عن عبد الله قال: ذكر لرسول الله ﷺ رجل نام ليلة حتى أصبح قال: ذاك رجل بالشيطان في أذنه أو أذنيه.

هـ 576 - ثنا علي بن بحر، ثنا عيسى بن يونس، ثنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يأهل القرآن أوتروا؛ فإن الله عز وجل وتر برف الوتر.

هـ 577 - ثنا الحسن بن يحيى، ثنا الفضل بن موسى، عن عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: الوتر حق فنن لم يوتر فليس منا. قالها ثلياثاً.

---

(1) المسند 277/1، أخرجه البخاري ومسلم من طريق منصور به ( الصحيح - الصلاة - ياب إذا نام ولم يصل بالشيطان في أذنه/2، الصحيح - المساجد - ياب ماروي فيمن نام الليل.
(2) المسند 142/1 وأخرجه أيضاً من طريق عن أبي إسحاق به ( المسند 143/1، 144، 145، 146، 148،418، أخرجه البخاري وأبي داوود والنسائي، وابن ماجاه والحاكم من طريق أبي إسحاق به وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الألباني: صحيح ( السنة - ياب الوتر - ياب ماجاه أن الوتر ليس بحتمي/2، السنة - الوتر - ياب استحباب الوتر/2، السنة - قيام الليل - ياب الأمر بالوتر/2، السنة - إقامة الصلاة - ياب ماجاه في الوتر/2، السنة - المستدرك.
(3) المسند 375/5، وأخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة ( السند 582/1، أخرجه البخاري، وابن ماجاه، والبيهقي وغيرهم من طريق أبي النبي العتكي به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وأبو النبي العتكي صوقي ثقة يسمع حديثه ولم يخرجه، فتعجبه في بقولي: قلت: قال البخاري: عندنا متأكر له، وقال الألباني: ضعيف، والحديث يتعقب التوقيع لاسيما مع وجد شاهدة عن أبي هريرة وسكت أبو داوود عنه وتصحيح الحاكم له وقد قال البخاري في حديث أبي هريرة: رواه أحمد في الخليفة بن مرة ضعيف البخاري وأبو حاتم رواه أبو زرعة: شيخ صالح/1، وقال الزيلعي: نصحت وقال الحافظ: إسحاق ضعيف ( السنة - الوتر - ياب ميسن لم يوتر.

---

٣٠١
578- ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك، عن عميه، عن أبيه:
أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال:
يارسول الله ما الإسلام؟ قال: خمس صلوات في يوم وليلة. قال:
علي غيره؟ قال: لا. وسأله عن الصوم فقال: صيام رمضان. قال:
هل علي غيره؟ قال: لا. قال: وذكر الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال:
لا. قال: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله ﷺ: قد
أفضل إن صدق(1).
قوله تعالى: «وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه...»
579- ثنا أبو معاوية، ثنا الأعشى، عن إبراهيم التيمي، عن
الحارث بن سويد، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: أيكم مال وارته
أحب إليه من ماله؟ قال: قالوا: يارسول الله مامنا أحد إلا ماله أحب إليه
من مال وارته. قال: أعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارته أحب إليه
من ماله، مالك من مالك إلا ما ماقدمة، ومال وارتهما مأخرة. قال:
وقال رسول الله ﷺ: ما تصدعون فيكم العريضة؟ قال: قالوا: الذي لا يصرعه
الرجال. قال: قال: لا، ولكن العريضة الذي يملك نفسه عند الغضب.
قال: وقال رسول الله ﷺ: ما تصدعون فيكم الرقوب؟ قال: قالوا: الذي لا
ولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيناً(2).

(1) الإرواء 2/146-147 ذكره ابن كثير (التفسير 285).
(2) المسند 1/192 وأخرج نحوه من حديث عبد بن الصامت وله احتجاجه به على عدم وجب
البتر وهو الشاهد هنا (نظر المسند 315/5 316/3 317/3 319/3 أخرجه البخاري وسلم من
طريق مالك به ( الصحيح - الإمام - باب الزكاة من الإسلام 18/1). الصحيح - الإمام - باب
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 316/3). ذكره ابن كثير (التفسير 286).
(3) المسند 2/282 أخرج البخاري من طريق الأعشى به ( الصحيح - الزكاة - باب ما مقدم من ماله
فهر له 116/8 ذكره ابن كثير (التفسير 286).
سورة المدثر

نزولها - آية 4 - 5

58 - ثنا حجاج، ثنا ليث، ثنا عقيل، عن ابن شهاب: قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ثم فتر الوحي عنني فترة، فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء، فرتفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراً الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رقفاً حتى هوي إلى الأرض، فجئت أحلية قلته: زملوني زملوني زملوني، ننزل الله عز وجل يأباها المدثر، قم فأذرع، وريبك فكبر، وثيابك فظهر، والرجز فاهجر، قال أبو سلمة: الرجيز: الأوثان، ثم حمى الوحي بعد وتتابع.

قوله تعالى (وثيابك فظهر)
قال أحمد: وثيابك فظهر قال: عملك فاصحبه.

قوله تعالى (والرجز فاهجر)
قال أحمد: والرجز فاهجر قال: الرجز عبادة الأوثان.

(1) المسند 3/245 أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري به (ال الصحيح - بدء الملحق - باب إذا).
قال أحمد بن يحيى (141/2, الصحيح - الإمام - باب بدء الرحي) 199.
(2) ذكره ابن القسام في تفسير القوائد 3/10، وقال عن جزء من تفسير الإمام أحمد وهذا التفسير مروي عن معاذ بن قيس رضي الله عنه، وغيره من تفسير الإمام أحمد، وقد جاء تفسير الرجز بالآثاث في حديث جابر السبانيذ، ذكره وهو مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة وقادة، والزهري، وابن زيد (انظر تفسير ابن كثير 289/8).

303
المكرر 9-8-11

قوله تعالى (ولا تأمن تستكشر) قال أحمد: (ولا تأمن تستكشر) قال: (تأمن بما أعطيت لتأخذ أكثر) (1).

قوله تعالى (فإذا تقر في الناقور) 581- حدثنا أسباط ، حدثنا مطرف ، عن عطية ، عن ابن عباس : في قوله تعالى (فإذا تقر في الناقور) قال: قال رسول الله (ص) : كيف أنعم وصاحب القرن قد التم القرن ، وحني جهته يسمع متي يؤمر فينفع ؟ فقال أصحاب محمد : كيف تقول ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكيلنا (2).

قوله تعالى (ذرتي ومن خلت وحيدا) وقد سمي الله رجلا كافرا اسمه الويليد بن المغيرة المخزومي فقال: (ذرتي) ومن خلت وحيدا (وقد كان هذا الذي سماه الله (وحيدا) له عينان ، وأذنان وسان وشفتان ، ويدان ورجلان وجوارح كبيرة ، فقد سماه الله (وحيدا) بجميع صفاته فكذلك الله - وله مثل الأعلى - هو يجمع صفاته إليه واحد (3).

(1) ذكره ابن القيم في بيان العقول و 109 : يقال عن جزء من تفسير الإمام أحمد و ذكره ابن كثير عن ابن عباس و عكرمة و مjahid و عطاء و طاشو و أبي الأعرس وإبراهيم الخزيم و الضحاك و قتادة و السدي وغيرهم (انظر التفسير 8/299).

(2) المسند 306 : وقال محقق : إسناده ضعيف ، وقال الهشمي : فيه عطية وهو ضعيف ( المجمع 2/131/7 أخرجه ابن جربج وأبي حامد من طريق العموة عن ابن عباس به (التفسير 290/156 و 157 )، وانظر تفسير ابن كثير 8/297 و علاء السيوطي لابن أبي شيبة و الطبراني رابين مرويه (انظر الدار 8/282)).

(3) عقائد السلف 94: وقد جاء نزول هذا في الوليد بن المغيرة من طريق منبعا عن ابن عباس و عكرمة والسدي وغير واحد (انظر تفسير ابن كثير 8/297 8/296 6/284).
قوله تعالى: {سأرهفه صعودا}

انظر حديث أبي سعيد المتقدم في آية رقم 79 من سورة البقرة (1)

قوله تعالى: {لواحة للبشر}

582 - عن أبي رضوان: {لواحة للبشر} قال: تلوح جلده حتى تدعاه أشد سوادا من الليل (2)

قوله تعالى: {ومايعلم جنود ربك إلا هو}


(1) ذكره ابن كثير (التفسير 291/8) وانظر الدر المثير 283/6
(2) عزاء السيوطي لأحمد وأظهره في الزيده ولم أقف عليه، وأبو رضوان هو مصعود بن مالك وقد أخرجه ابن جرير من طريق سفيان عن إسماعيل بن سمع عن أبي رضوان نحوه واسعاد صحيح إليه وعزاء السيوطي أيضا لابن أبي شيبة وقد روى نحوه عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس (التفسير 159/8، وانظر الدر 283/6)
(3) المندى 173/5 أخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق إسرائيل به نحوه وواجه أخره مدرجا فيه وقال الترمذي: حسن غريب وبريء من غير هذا الوصف أن أبي ذر قال: لوددت أنى كنت شجرة تعضد اله ولو شاودوا عن جابر وحكم بن حزام وغيرهما وقال الألباني: حسن دون قوله { والله لوددت} فأنه مدرج (انظر مرويات ابن ماجة في التفسير ص 416)
قوله تعالى «ماسلككم في سفر قالوا لم ننك من المصلين» قال أحمد: وأما قوله «ماسلككم في سفر قالوا لم ننك من المصلين» يعني الموحدين المؤمنين، فهذا ماشتك فيه الزنادقة(1).

قوله تعالى «هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 584- ثنا زيد بن الحباب، أخبرني سهيل آخر حزم، ثنا ثابت البيناني، عن أسن بن مالك قال: قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: «أهل التقوى وأهل المغفرة» قال: قال ربيكم: أنا أهل أن أتقي فلايجعل معي إليه. فمن أتى أن يجعل معي إلها كان أهل أن أغفر له(2).

585- حدثنا عبد القدوس بن يكرو قال سمعت محمد بن النضر الحارثي يذكر في قوله عز وجل: «هو أهل التقوى وأهل المغفرة» قال: أنا أهل لأن يقتني عبدي فإن لم يفعل كنت أهلاً لأن أغفر له(3).

(1) عقائد السلف 55-56.
(2) المسند 142/3 أخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي والحاكم، وابن أبي حاتم، وأبو الوليد، والبيضاوي وغيرهم من طريق سهيل بن حمزة، ودعا النرومي، أنس، وسهيل ليس بالقوي في الحديث وذلك تفرد بهداه عن ثابت. 1.0 وقناة الحاكم: صحيح الإسناد، وسكت الذهبي وقناة الألباني، يضعيف. انظر مرويات ابن ماجة ص 216، المسند 2/85، وتفسير ابن كثير 589/8. 299/8. 1. نشهد من أبي هريرة وابن عمر، وابن عباس. أخرجه ابن مسعود. انظر الدر(3) الزهد 441، ووافقنا صحيح إلى محمد بن النضر، وانظر الحديث السابق وهو مختلف عنه في الشهادة ضمنه.

306
سورة القيامة

آية 2-16-19

قوله تعالى : (ولا أقسم بالنفس اللوامة)

586- ثنا روح ، عن قرة بن خالد سمعت الحسن في قوله عز وجل :
(ولا أقسم بالنفس اللوامة) قال : إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه يقول :
ما أردت بكلمتى ، يقول : أردت بآكلتي ، أردت يحدث نفسى ، فلا
تراه إلا يعتبها ، وإن الفاجر يضي قدما فلا يعتب نفسه .

قوله تعالى : ( بل يريد الإنسان ليغفر أمامه )

587- حدثنا وكيع ، حدثنا أبي وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن
سعيد بن جبير : ( يريد الإنسان ليغفر أمامه ) قال يقول : سوف أتوب (3).

قوله تعالى : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ... )

إلى قوله : ( ثم إن علينا ببيانه )

588- حدثنا عبد الرحمن ، عن أبي عوانة ، عن موسى بن أبي
عانشة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، في قوله :
( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) قال : كان النبي ﷺ يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك
شفتته ، قال : فقال لي ابن عباس : أنا أحرك شفتي ، كما كان رسول الله ﷺ

(1) الزهدي 244/6، إسناده صحيح للحسن رضي الله عنه ، كتب تصليتا عن قرة عن الحسن ﷺ (التفسير
8/28). أخرجته ابن أبي الدنيا من طريق أبي عامر العقدي عن قرة به (محاسبة النفس والإزراء
عليها رقم 298). ويعتبر السبتي إياها لعبد بن حميد (انظر الدار 287/6).

(2) الزهدي 244/6، إسناده صحيح إلى سعيد آخره ابن جبير من طريق وكيع عن أبيه به ومن طريق
أبي الخير العتابي عن سعيد بن ثور (التفسير 177) ونقله ابن كثير من عكرمة والضحاك
والسيدي وغير واحد من السلف وهو مروي عن ابن عباس أيضاً (انظر التفسير 8/16-27).

288/6
قال لي سعيد: أنا أحرية كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه.

فأذن الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.

قال: جمعه في صدرك، ثم تقرر، فإذا قرأته فاتيغ قرأته، فاستمع له.

وانتصت: ثم إن علينا بياته، فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه.

و قوله تعالى: وجه يومئذ ناضرة إلى ربي ناظرة.

قال أحمد: أو قوله: وجه يومئذ ناضرة.

والناظرة: ربي ناظرة.

و جمل: وجه يومئذ ناضرة.

وقال: هيئة بما في فيه من النعمه.

و قال: إذا ربي ناظرة.

و يعني الحسن والبيض.

و يعني تعالى ربيا في الجنة.

ومذكروها الإمام أحمد.

في الآيات التي يحتج بها على الجهمية.

(1) المسند 2 و 3/241، وأخرجه عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة مختصرا (المصنف 1910).

أخرج البخاري ومسلم من طريق موسى بن نhoe (الصحيح - التفسير - سورة القيامة).

/8 و18، والصحيح - الصلاة - باب الاستماع للقراءة 2/208 و286 و431.

(2) السنة 143/2، وأخرج من طريقين عن المبارك بن نhoe (السنة 52) وقال محققه: رجل.

(3) السنة 143/2، وأخرج من أيب معاوية عن إسماعيل بن نhoe (السنة 52) وقال محققه: إسناه، صحيح.

أخرج من طريق إسماعيل بن نhoe وقال: تنظير الشواب (التفسير 193/29).

(4) عقود السلف 59.

(5) تأтир السنة 2/520 ط. دار ابن القيم.

308
هـ ٥٩١ - ثنا هيشم قال: ثنا حفص بن ميسرة، عن العلاء. وحدثنا قتيبة
قال: ثنا عبد العزيز، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ
قال: "يجتمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب
الملائكة ثم يقال: ألا تطيع كل أمة ما كانوا يعبدوون؟ ف익تمل لصاحب
الصفيب صليبه، ولصاحب الصور صوره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون
ما كانوا يعبدوون، وبقي المسلمون يفطعن عليهم رب الملائكة فيقول: ألا
تتبعون الناس؟ فقيلون: نعوذ بالله منك، الله نينا وى هذا مكاننا، حتى
تفرى نينا وهو بأمرهم وشيتهم، ثم يتوارى ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون
الناس؟ فقيلون: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك الله نينا، وهذا مكاننا
حتى تفرى نينا وهو بأمرهم وشيتهم، قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال:
وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا
تضارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه أنا
ريك فيقول: أنا ريك اتبعوني، فقوم المسلمون ..." إلى آخر الحديث٦.

وانتظر حديث جرير المتقدم في سورة طه آية رقم ١٣٠ (١)٠.
وانتظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة الجاثية آية ٢٨٧(١)٠.
وانتظر حديث صهيب المتقدم في سورة يونس آية ٢٦.
وانتظر حديث أبي موسى الأثري في سورة الرحمن آية ٤٩.

{1} المند ٨٨ وأخرج حديث٧٨ أن نبوخذ عن أبي سعيد الخدري، وقد تقدم في سورة يونس آية ٣٠ أخرجه
البخاري ورسوله، من طريق عطاء بن زياد الليثي عن أبي هريرة، به نبوخذ ( الصحيح - التوحيد
باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربي ناظرة ٤١٩/١٣ فتح، الصحيح - الإمام
باب معرفة طريق الرؤية ١٦٧/١، ١٦٣/١، ١٦٧/١، ط. فؤاد).
{٢} ذكره ابن كثير (التفسير ٥/٨) ٣٠٠.
{٣} ذكره ابن كثير (التفسير ٥/٨) ٣٠٠. 
القيامة ٢٠٠٤

592 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل، عن ثوير، عن ابن عمر رفعه إلى النبي ﷺ قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جناه ونعمه وخدمه وسورة من مسيرة ألف سنة، وإن أكرمه على الله من ينظر إلى وجهه غدراً وعشية، ثم تلا هذه الآية: ٦ ووجود يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة٥٨١.

وإنظر حديث جابر المتقدم في سورة مريم٦٠٣.

قلوه تعالى "أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟

593 - حدثنا سفيان بن إسحاق، عن إسحاق بن أمية، سمعه من شيخ فقال:


(١) المند ٣٣٧ وقال محدثه: إسحاق، ضعيف جداً، وأخرجه في السنة ٢٥١/٢. بذل

(٢) المند ٣٤٤ أخرجه الترمذي، وأبو جرير، والحاكم، واللاكاني، وغيرهم من طريق ثوير، وقال الحاكم:

(٣) المند ٣٤٤ وثوير، وإن لم يخرجه، فلم يقم عليه غير الشقيق، فتعقبه الذي بوقله: قلت بل هو وافي

(٤) المند ٣٤٤ الحديث أله، وقال الترمذي: رواه محمد بن أبي ربيع عن معاذ بن عمرو، ولم يرفعه، وقال الألباني، ضعيف

(٥) المند ٣٤٤ السند ٢٨٨٦، المستدرك ٧/٥، ٥٠ - ٥٠، وانظر الدور المنشور في ٢٩/٧.

(٦) المند ٣٤٤ رضي الله عنهم، وآثرة ١٣٨٢، السلسلة الضعيفة ١٩٨٥.

(٧) ذكره النجاشي في الضر في ٢٩٢/٧.

(٨) المند ٣٤٥ وقال محدثه: إسحاق، ضعيف، لجهالة الراوي التابعي الذي لم ي سم أه. أخرجه أبو
سورَةُ الإنسان

نتولها - آية ۴

۴۹۴ - عن محمد بن مطرف قال: حدثني الثقة أن رجلاً أسود كان يسأل النبي ﷺ عن التصريح والتهديد فقال له عمر بن الخطاب: مه، أكرهت على رسول الله ﷺ. فقال: مه ياعمر. وأنزلت على رسول الله ﷺ: هَل أتى علَى الإنسان حين من النهد؟ حتى إذا أتى على ذكر الجنة زفر الأسود زفرة خرجت نفسه فقال النبي ﷺ: مات شوقًا إلى الجنة.

وإنظر حديث ابن عباس وأبي هريرة المتقدمين في سورة السجدة.

قوله تعالى ﴿إِنَّا هَدَينَا السُّبِيلَ إِنَّا شَارَكْنَا وَإِنَّا كُفِرُوا﴾

۴۹۵ - ثنا عفان، ثنا أبان، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ﷺ كان يقول: الظهور شطر الإيمان والهدى لله، فلا تلوث الله، وإلا هو أقرب منا ما(...)


(۱) عزاز السبوعي إلى الإمام أحمد في الزهد، ولم أقرأ عليه (النظر في زده ۲۹۷)، وأخرجه الطبري، وأبت مرضيه وابن عساكر عن ابن عمر موصولا بن نحوه، وأخرج نحوه ابن وهب عن ابن زيد مرسلاً باختصار (النظر في زده ۲۹۷ وابن كثير ۸/۳۷۱).

(۲) ذكره ابن كثير (التفسير ۸/۳۱۹).
الإنسان

بين السماء والأرض والصلاة نور والصدق برهان والصبر ضياء والقرآن حجة للك أو علىكم كن الناس يخدو فبائع نفسه فمعتقد أو مولى

وانظر حديث جابر المتقدم في سورة الروم آية 30-31.

596 - ثنا عبد الزاق ، أخى معمر ، عن عبد الرحمن بن ثابت ، عن جابر بن عبد الله : أن النبي ﷺ قال لکعب بن عجرة : أعاذك الله من إمارة السفها . قال : وما إمارة السفها ؟ قال : أمواء يكونون بعدي ، لا يكثرون بهدي ولا يستتنون بستني ، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا على حوضي ، يأكوب بن عجرة الصوم جنّة وصدقته تطني الخطيئة والصلاة قربان - أو قال : برزان - يأكوب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لم يبت من سحت ، النار أولى به ، يأكوب بن عجرة الناس غاديان فشييع نفسه فمعتقدا ، ورائع نفسه ضميتها.

597 - ثنا أبو عامر ، ثنا عبد الله بن جعفر ، عن عثمان بن محمد ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : مامن خارج يخرج يعني من بيته إلا بيد زرائبن رابطة بيد ملك ، وراية بيد شيطان ، فإن خرج لما يحب الله عند وجل أتباعه الملك رابيته ، فلم يزل تحت رابية الملك حتى يرجع

(1) المسند 346/8 وأخرج أيضا من طريق أبان بن معلى سقط وخطر (المسلم 149/8) أخرجه مسلم من طريق أبان بن معلى الصحيح - الطهارة - باب فضل الوضوء 7/140 ذكره ابن كثير (التفسير 311/8).
(2) ذكره ابن كثير (التفسير 311/8).
(3) المسند 346/8 وأخرج أيضا من طريق وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خضيب يقول : انظر تفسير ابن كثير 712/8 قال الفهري : رواه أحمد وأبي إسحاق ورداد : لا يدخل الجنة لم يبت من سحت النار أولى به ورجاله من رجال الصحيح (المجمع 247/5).

312
إلى بيتها، وإن خرج ما يسقط الله أتباعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت رايته الشيطان حتى يرجع إلى بيته (1).

قوله تعالى: "يوفون بالتنذر".

598- ثنا عبد الرحمن، عن مالك بن طهامة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: من نذر أن يطبع الله جل وعز فليطعه ومن نذر أن يعصي الله جل وعز فلا يبعصه (2).

قال أحمد - وسأله النيسابوري عن التنذر: قال الله عز وجل:

"يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شر مستطيراً" (3).

قال أحمد - وسأله عبد الله عن رجل نذر أن يحج في سنة من السنين - قال الله عز وجل: "يوفون بالنذر فليس إلا الفقراء بالنذر". فإن حبل بيه وبين الحج في عماه هذا فأرجو أن يكون مطغوراً، ويكفر عن يمينه ويجع من قابل، أو إذا أمكن ذلك فإن ححد به حدد يحج عنه (4).

قوله تعالى: "ويطعون الطعام على حب".

انظر ما تقدم عن الربيع بن خثيم في سورة البقرة آية 177 الأثر رقم 187.

---
(1) المنسد 7279 وقال محققه: إنناحه صحيح. وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط.
(2) المنسد 7277 أخرجه البخاري من طريق مالك بن عبد الرحمن، ونقله هو أحمد، وغيره في رواية: "المجمع 132/1".
(3) أخرجه ابن كثير (التفسير 318/8).
(4) مسائل النيسابوري 75/186.
(5) مسائل عبد الله 243/226-227.
قوله تعالى: {وإسيراً} 599
ثنا محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: كان من آخر وصية رسول الله ﷺ: الصلاة الصلاة وما ملكت أبيانكم. حتى جعل الله ﷺ يقللها في صدره ومايفيض بها لسانه (1).

قوله تعالى: {نضرة وسرورا} انظر قول كعب بن مالك: وكان رسول الله ﷺ إذا سر استناد وجهه حتى كأنه قطعة قمر. المتقدم في سورة التوبة آية رقم 118 (2).

قوله تعالى: {لايرون فيها شمسا ولا زهورا} انظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة البقرة آية 24 (3).

قوله تعالى: {وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيرا} انظر حديث ابن عمر المتقدم في آية رقم 23 من سورة القيامة (4).

(1) المسند 7/290 أخرجه أيضا من طريق قتادة عن أبي الخليل عن سفينة به ومن طريق قتادة عن سفينة مباشرة به أيضا (المسنود 311/5, 315/10). أخرجه ابن ماجة من طريق قتادة عن صاحب أبي الخليل عن سفينة به. وقال البصري: إنه صحيح على شرط الشيخين. و أخرججه مسدد وابن أبي شيبة وغيرهما. وأثنى ابن كثير وقال الألباني: صحيح. (انظر مرويات ابن ماجة في التفسير - النساء آية 36).

(2) ذكره ابن كثير (التفسير 8/284).

(3) ذكره السبطي في الدر 260.

(4) ذكره ابن كثير (التفسير 8/317).
سورة المرسلات
فضلها في آية 25-26-27-28-30


۶۶۱ - ثنا سفيان بن عبينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفًا(٢).

۶۶۲ - قوله تعالى: ألم تجعل الأرض كفاناً، أحياء وأموات (٣).


۶۶۴ - قوله تعالى: ما فرماة (٥).

۶۶۵ - قال أحمد: عنبا (٦).

۶۶۶ - قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون (٧).

۶۶۷ - أنظر الحديث المتقدم في سورة القيامة آية رقم ٣٠ (٨).

(١) المنسق: ٤٤٩٥، وأخرج من طريق عن ابن مسعود بن حنحور أبيضاء (المتن: ٣٠٧٤، ٤٤٩٥).

(٢) أخرج البخاري ومسلم من طريق الأعمش به نحوه: (الصحيح - التفسير - سورة السجدة ٥٩/٥، الصحيح - كتاب نقل الحبوب ١٥/٧).

(٣) أخرج البخاري ومسلم من طريق سالم عن الزهري به نحوه: (الصحيح - الأذان - باب القراءة في الغرب ١٩٣٤-١٩٣٥، الصحيح - الصلاة - باب القراءة في الصح - ٧/٧٠-٧١، ذكره ابن كثير (التفسير ١٣/٣٨).

(٤) ذكره الفراآد ١٩/٣، في الجزء الذي تلقه ابن القيم من تفسير الإمام أحمد لبعض آيات القرآن، وتفسيره المتصل بالأعمال مروي أيضا عن الشعبي ومجاهد وقحاية (انظر تفسير ابن كثير ٤/٣٨).

(٥) ذكره ابن كثير (التفسير ٣٧/٣٨).

(٦) ذكره ابن كثير (التفسير ٣٧/٣٨).

(٧) ذكره ابن كثير (التفسير ٣٧/٣٨).

(٨) ذكره ابن كثير (التفسير ٣٧/٣٨).
سورة النبي

آية ١٤
قوله تعالى: "إن جهين كانت مرصاداً"

6-1. نا أبو المغيرة، نا صفوان سمعت أبيع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس يقول: "إن جهين سبع قناظر والصراط علبهم والله عز وجل في الرابعة منهن. فقال صفوان: سمعت أبا اليمان الهوزني يصل في هذا الحديث: فيمر الخلاق على الله عزوجل وهو في القنطارة الرابعة قال: وهي التي يقول الله عز وجل "إن جهين كانت مرصاداً " إن ربك ليملصاد "ما من دابة إلا هو أخذ بنصيبها إن ربي على صراط مستقيم" قال: فنأخذ بنواحي عباده قال: فليلد للمؤمنين حتى يكون ألين من الوالد لولده، ويقول للمكلف "ماغرك بريك الكريم".

قوله تعالى: "يوم يقوم الروح والملائكة"

4-1. ثنا بهز قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده: "سبح قدوستا روحاً والروح".

---


(2) السنة 210، وأسند إلى أبيع بن عبد الكلاعي وأبي اليمان صحيح. وأبو اليمان الهوزني واسمه عبد الله بن عمار وأتبعه صقراً، والأثر ريا كان من الإسرائيليات إلا أنه في حكم المرسل والأعلام.

(3) المسند 14/6 وأخرج له أيضاً من طريق مطرف به (115/6، 169، 176، 244، 266، 317).
سورة النازعات
آية 6-7

قوله تعالى (يلزم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة)

5-6 ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه (1).

قوله تعالى (والجبال أرساها)


(1) أخرجه مسلم من طريق قتادة عن مطرف به (الصحيح - الصلاة - باب ما يقال في الزكاة - باب ما يقوله في الفضائل)، والبوaggi (2) غيره السيوطي (العدد 2).
يخفىها من شماله (١).

قوله تعالى «يسألونك عن الساعة آيان مرساه؟»

نظرحديث عمر المتقدم في آية رقم ١٨٧ من سورة الأعراف (٢).

(١) المسند ٣٥٤/٣، أخرجه الترمذي من طريق يزيد بن هارون به وقال: هذا حديث غريب لا
عرفه متوفراً إلا من هذاوجه ولم يذكره الألباني في صحيح الترمذي (التنغر ٨-٣٤٩)
(٢) ذكره ابن كثير (التنغر ٨-٣٤١).
سورة عبس

آية 15-16-17-22-27

قوله تعالى ﴿بأيدي سفرة كرام بررة﴾

6-7 ثنا إسماعيل، قال: أنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ و هو عليه شاق فله أجراً (1).

قوله تعالى ﴿ثم إذا شاء أنشره﴾

6-8 ثنا علي بن حفص، أنا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب فإنه منه خلق ومنه يركب (2).

قوله تعالى ﴿لكل أمرى منهم يومئذ شان يغتيبه﴾

6-9 ثنا يزيد بن عبد ربه قال: ثنا بقية قال: ثنا الزبدي، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن النبي ﷺ قال: يبعث الله عز

(1) المسند 48/6 وأخرجه أيضاً من حديث عائشة (1/2/86/98). 817/192.
(2) المسند 224/2 وأخرجه أيضاً من طريق أبي الزناد (1/2/86/98). أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأحمش (الصحيح - التفسير - سورة عبس، 1/2/86/98). 817/192.

32
وجل الناس يوم القيامة حفاة عرافة غرلا قال: فقالت عائشة: يارسول الله
فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن بغيته (1) .

(1) المسند 89/ 99. وأخرج مصنفونه ولم يصرح بالآية من طريق القاسم عن عائشة ( المسند
52/ 68) أخرجه النسائي من طريق بقيه به وقال الألباني: صحيح ( السنن - الجامع - باب
البعث 4/ 0130، صحيح النسائي 1970) وله طريق آخر عن عائشة عند الترمذي والحاكم
وشاهد منها عن ايوب بن عيسى بن الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وعن أنس بن أبي حاتم
وابن أبي الدنيا وعن سعدة بن البيهقي والطبراني وابن جرير وابن الحاكيم والبغوي ( انظر فتح الباري
81/ 3877. تفسير ابن كثير 9/ 3200. 350، الدر المنشور 1227/ 278).
سورة التكویر

فضلًا

611- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن بحر الصنعاني القاصق أن
عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ: "إذا
الشمس كورت" و"إذا السماء انشقت" وأنسبه أنه قال: سورة
هود.(1)

611- ثنا وكيع، ثنا مسعود والمسعودي، عن الوليد بن سريع، عن
عمرو بن حريث قال: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في الفجر: "إذا الشمس
كورت"، وسمعته يقول: والليل إذا عمس.
قوله تعالى: "إذا العشار عللت
قال أحمد: العشار عللت لم تحلب ولم تصر.(1)

قوله تعالى: "إذا الموعد ستئلت
262 - ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد - يعني ابن أبي أورم - قال:
حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بن بنت وهب أخت
عكاشة قالت: حضرت رسول الله في ناس وهو يقول: لقد هميت أن
أنهى عن الفغيلة، فنظرت في الروم وفازر فأذاهم فقيلون أولادهم ولا
يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألته عن العزل؟ فقال رسول الله له: ذاك
النور الخفي وهو: الموعد ستئلت.(2)
وانظر حديث سلمة بن يزيد وعم الحسناء بنت معاوية المتقدمين في سورة
الإسراء آية 15.

قوله تعالى: "إذا الصحف نشرت
انظر متقدم في آية 13-14 من سورة الإسراء عن كل من الحسن وأبي
السوار العدري.

قوله تعالى: "فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسوس
انظر متقدم في أول السورة من حديث عمرو بن حريث.(3)

(1) نقله ابن القيم في باب التواترد 3/100 من جزء من تفسير الإمام أحمد، وفقه هذا القول عن
الإمام أحمد. نقله ابن كثير عن الربيع بن خثيم (انظر التفسير 8/253).
(2) المسند 4/264 أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن يزيد بن (الصحيح - النكاح - باب جواز
الفية 4/161) ذكره ابن كثير (التفسير 8/356).
(3) ذكره ابن كثير (التفسير 8/358).
قال أحمد: (عمس) أظلم(1).

قوله تعالى (ولقد رأه بالافق المبين) انظر ماتقدم في سورة النجم آية رقم 7 إلى آية 14.

سورة الانفطار

فضائها 5-7

انظر ماتقدم عن ابن عمر في فضل سورة التكوير.

قوله تعالى (علمت نفس ماقدمت وأخرت) انظر ماتقدم في آية رقم 25 من سورة النحل(2).

قوله تعالى (الذي خلقه فسواك نعلتك)

663-663 أنبل النصر، نبل حرير، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن جعفر بن نفير، عن بسر بن جحاش القرشي، أن النبي ﷺ برق يوماً في كله فوضع عليها أصبه ثم قال: قال الله: ابن آدم أنت تعجزني وقد خلقتك.

(1) ذكره ابن القيم في بدائع الفوارد 10/192 نقلاً عن جزء من تفسير الإمام أحمد، وقد نقله ابن كثير عن مجاهد وميسرة والعوسي، واختاره لواقيته الآيات المشابهة على قول من قال: أبكر وإن كان عمساً تستخدم للمعنين (انظر التفسير 8/319).

(2) ذكر السيوطي نحو هذا عن حديثة موضوعة وزاد ثم قرأ على علت نفس ماقدمت وأخرت (انظر الدر 2/222/222).

224
الانططار 8-19

من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدتلك مشيت بين يديك وللمطر منك ونيد، فجمعتم ومنعت حتى إذا بلغت السراقي قلت: أتصدق وأنى أوان الصدق.

قوله تعالى: «في أي صورة ماشاء ربك»


قوله تعالى: «يوم لا تملك نفس شيئاً»

انظر ماتقدم في آية 214 من سورة الشعراء (3).

______________________________
(3) ذكره ابن كثير (التفسير 8/367).
سورة المطففين

آية 1-2

قوله تعالى: "ويل للمطففين" 56-61: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، ثنا خثيم (1) - يعني ابن عراك - عن أبيه أن آباه فرقد المدينة في رضي من قومه والنبي ﷺ بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بـ "لمعاص"، وفي الثانية "ويل للمطففين". قال قلت لفإنسي: "ويل لفلان إذا اكتشف أكتاب بالوافي". وإذا كالم كال بالناس. قال: فلما صلى زربتا شينان، حتى أتينا خبيت وقد افتتح النبي ﷺ خبيت. قال: فلكل رسول الله ﷺ المسلمين فأشاركونا في سهامهم (2).

قوله تعالى: "يوم يقوم الناس لرب العالمين" 56-61: حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يقوم الناس لرب العالمين". لعظمة الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة، حتى إن الغرب ليجمل الرجال إلى أنصف آذانهم (3).

(1) في المسند خشيم والتصحيح من المراجع وكتاب الرجال.
(2) المسند: 2/346-351 أخرجه اليعاز والبيهقي من طريق عراة بن مالك به نحوه وقال البصري: رجالة رجال الصحيح (كتاب الأسئلة 1/334)، المسند الكبير 2/379، صحيح الزوادق.
(3) المسند: 1/338-339، وأخرجه من طريق من نافع به نحوه (المسند 1/377، 387، 388، 487، 5889، 685، 617، 707، 761، 639، 876)، أخرجه البخاري ومسلم من طريق من نافع به (الصحيح).

التفسير: سورة المطففين - باب يوم يقوم الناس لرب العالمين 8/326 - الصحيح - الجنية.
وانتظر لفظه المتقدم في سورة المعرفة آية 4.

617- ثنا وكيك، عن هشام الدستوائي، عن القاسم بن أبي بزة، ثني من سمع ابن عمر يقرأ: "ويل للملطفيين" حتى بلغ: "يوم يقوم الناس لرب العالمين" فبكي حتى خر وانتع عن قراءة مابعده. (1)

618- ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني سليم بن عامر، حدثني المقداد صاحب رسول الله ﷺ. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا كان يوم القيامة آمنبت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين. قال: فتصهر الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذ إلى عقبه، ومنهم من يأخذ إلى ركبته، ومنهم من يأخذ إلى حقيقه، ومنهم من يلجمه إلماً. (2)

وانتظر ماتقدم في آية رقم 30 من سورة يونس وأية رقم 22، 23 من سورة القيامة.

قوله تعالى "كلا إن كتاب الفجار لفي سجين".

انظر حديث البراء بن عازب المتقدم في سورة الأعراف آية رقم 40.

(1) الزهده 124/6 وأخرجه أبوتلعيم من طريق عبد الله عن أبيه (الملية 1305/1) وفيه منهم فالإسناد ضعيف وقد ذكره السيوطي في الدار ولكنه تداخل مع الأثر التالي له فسقط آخر ابن عمر وبداية مابعده. (انظر 624/7).

(2) المسند 767/4 وأخرج نحوه عن أبي أمامة وعن عقبة بن عامر (المسند 254/4) 1574/6. أحمد بن مسلم من طريق ابن جابر بن نحوه ( الصحيح - صفة الجمة وتعنيها - ياب في صفة يوم القيامة 316/4 ط.فؤاد 377).
قوله تعالى: «كلا بل ران على قلوبهم ما كأنوا يكسبون»

919 - ثنا صنوان بن عيسى، أنا محمد بن عجلان، عن التتاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب وتزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد غلظته حتى يعلم قلبه ذلك الذين ذكر الله عز وجل في القرآن ﷺ: «كلا بل ران على قلوبهم ما كأنوا يكسبون».

قوله تعالى: «كلا إنهم عن ربيم يؤمنون للحججبون»

قال أحمد: لأن الله قال للفقراء: «كلا إنهم عن ربيم يؤمنون للحججبون» فإذا كان الكافر يحجج عن الله، والمؤمن يحجج عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟

قوله تعالى: «كلا إن كتاب الأبرار لي عليين»

إلى قوله: «يشهد المقربون».

انظر حديث البراء بن عازب المتقدم في آية رقم 4 من سورة الأعراف.

(1) المسند 2917/2، أخرجه السلمي بن سمعة المالكي وسماه بالهادي من طرق عن ابن عجلان به.

(2) عقائد السلف 87 وقد سبق الشافعي الإمام أحمد إلى الاستدلال بهذه الآية على رؤية المؤمنين لوهم عز وجل في الآخرة نقله ابن كثير ثم قال: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن.

الكلام آخر الله (التفسير 877/8).
قوله تعالى "على الأرائك ينظرون" 

انظر حديث ابن عمر المتقدم في آية رقم 22-33 من سورة القيامة (1).

قوله تعالى "يسقون من حيي مختصوم" 

626 ثنا حسن، ثنا زهير، عن سعد أبي المجاهد الطائي، عن عطية ابن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري أراه قد رفعه إلى النبي ﷺ قال: 
"أياً مؤمن سقى مؤمناً شريعة على ظماً سقاء الله يوم القيامة من الحيي المختوم، وأياً مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله من شثار الجنة، وأياً مؤمن كسا مؤمناً ثرياً على عري كسا الله من خضر الجنة (2)."

قوله تعالى "إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون" 

621 عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: إن المستهزئين بالناس في الدنيا يرفع لأحدهم يوم القيامة باب من أبواب الجنة فيقال: هلم هلم فيجيء بكريه وغمه، فإذا أتاه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال: هلم هلم فيجيء بكريه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إنه يفتح له الباب فيقول: هلم هلم فلا يأتيه من إياه (3).

(1) ذكره ابن كثير (التفسير 764/8).
(2) المسند 127/14 أخرجه الترمذي من طريق زياد بن المنذر، عن عطية العوفي به صرفاً وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوف، وهو أصح عندنا وأشبهه. وفهمه عطية العوفي ولم يذكره الآلباني في صحيح الترمذي (السنن - صفة القيامة 136/4).
(3) عزاء السيسيتي لأحمد في الزهد ولم أفق عليه فيه وعزاء أيضاً لابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في البحث وهو مرسل من مسائل الحس نهر ضعيف (انظر الدر 6/328).
سورة الانشقاق

فضائلها - 8


وأنا من المقدم عن ابن عمر في فضل سورة التكوير.

 قوله تعالى: «فسوف يحاسب حسابا يسيرا»


(۱) المسند ۲۲۹۶ وأخرجه أيضا من طرق عن أبي هريرة (المستدرك، ۲۴۹، ۲۴۹، ۴۴۹، ۴۴۹، ۴۴۹، ۴۴۹، ۴۴۹، ۴۴۹، ۴۴۹، ۴۴۹) أخرج البخاري ومسلم من طريق سليمان بن أبي مليكة به نحوه: الصحيح - الأذان - باب الجهاد (المسند ۱۹۴/۱، الصحيح - الأذان - باب الجهد في العبادة - سند جمعان) (۸۹/۸).

(۲) المسند ۱۷/۶ وأخرج أيضا عن طريق ابن أبي مليكة والقاسم وعبيد بن عائشة به نحوه، ول goût

عباد: سألت رسول الله ﷺ عن الحساب البسيط قالت: يا رسول الله ما الحساب البسيط؟ فقال: الرجل تعزز عليه ذنبيه ثم يتجاوز له عنها إن من نوقش الحساب هكذا ولا يصب عبذا نورة، كما تقريبا لا قاصر عز وجل بها من خطابه (المستدرك، ۴۸۹، ۴۸۹، ۴۸۹، ۴۸۹، ۴۸۹، ۴۸۹، ۴۸۹، ۴۸۹).

۱۸۵ - أخرج البخاري ومسلم من طريق القاضي وابن أبي مليكة به نحوه: الصحيح - التفسير - سورة إذا السماء انشقت ۲۷/۲، الصحيح - الجنة - باب إثبات الحساب (۱۴۸/۸).

ولفظ عباد ذكره السيوطي وال_CONTEXT أيضا لابن جرير والحاكم وصحبه وابن مردوخ وقال ابن كثير في إسنادات أحمد: صحيح على شرط مسلم (النشر، ۴۵۵/۸، التفسير ۴۷۹/۸).
19
قوله تعالى ﴿لركين طبقا عن طبق﴾
انظر حديث أبي هريرة المتقدم في آية رقم 19 من سورة التوبة
(1).

سورة البروج
فصلها
246 - ثنا عبد الصمد، ثنا رزيق - يعني ابن أبي سلمى -، ثنا أبو المهزم، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العشاء الآخرة.
بالسماء- يعني ذات البروج - والسماء والطوارق.
245 - ثنا سعيد مولى بني عامر، ثنا حماد بن عبيد السدوسي قال:
سمعت أبي المهزم يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء.
246 - ثنا يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطوارق وشبهها.

(1) ذكره ابن كثير بنحوه (التفسير 382/8).
(2) له: المسند 2/221، قال الهيثمي: فيهما أبو المهزم ضعفه شعبة وابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وقال أحمد: ما أقرب حديثه. (المجمع 118/2) وأبو المهزم قال فيه الخاظر: متنبر (التنبئ 8397) ذكره ابن كثير وقال: أخرجه به أحمد. (التفسير 384/8).
(3) المسند 12/35 وأخرجه أيضا من طريق عم حماد به (المسند 10/81). أخرجه أبو دار، وأخرج أيضا من طريق حماد به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (المسلم - الصلاة - باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 231/1) السنن.
قوله تعالى: (والله الموعود وشاهد ومشهد)

277 - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة قال: سمعت علي بن زيد:
وئنس بن عبيد يحدثان، عن عممار مولى بني هاشم، عن أبي هريرة:
أما علي فرفعه إلى النبي ﷺ وأما يونس قلم بعد أبا هريرة، أنه قال في:
هذه الآية: (شاهد ومشهد) قال: يعني الشاهد، يوم عرفة.

والموعد: يوم القيامة (1).

278 - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن يونس قال: سمعت عمارة:
مولى بني هاشم يحدث أنه قال في هذه الآية: (شاهد ومشهد) قال:
الشاهد يوم الجمع، والمشهد يوم عرفة، والموعد يوم القيامة (2).

= الصلاة - باب ماجا في القراءة في الظهر والعصر 11.5.10، المصلح - باب القراءة في:
الركعتين الأولتين من صلاة العصر 10.2، المصنف 1.319/1 وعزاء السباعي أيضا:
للطليسي والدارمي واين خيان والطبرياني والبهيبي في السن (انظر الدور 4)
(2) (1) المصنف 1.320/1 ومؤقتى فيه علي بن زياد وله شعبل:
أخجهما الحاكم من طريق:
الإمام أحمد عليه وسلم تخليط وقال الحاكم: حدث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط:
المدحتين، ولم يخرجنا. وسكت الطاهري. وأخرجها ابن حجر من طريق يونس به منتهى:
مؤقتاً (المصنف 1.320/1، التنسيق 10.5.19) وأخرجها الترمذي وأين أبي حاتم وأين خزيمة:
وأين جبريل من طريق عن موسى بن عبيدة الزرقي، عن أبا بكر بن خالد، عن عبد الله بن رافع،
عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهد يوم عرفة والشاهد يوم:
الجامعة ......... الحديث وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث:
موسى بن معمر بن عبيدة يضاف في الحديث 12، وقال ابن كثير: وقذى مؤقتاً عن أبي:
هريرة وهو أشبه في رواية أحمد المذكورة هنا (1) السباعي - التفسير 10.5.19، وقاذل الآلباني:
(2) (1) المصنف 1.320/1، التنسيق 10.5.19، تفسير الطبري 10.5.19، رواة الطبري:
والمحدث شاهد عن أبي سفيان الأشخشي مرفوعاً بلفظ الجزء الذي ذكرته من حديث أبي هريرة:
أخيره الطبري رواه البهيبي، فيه محمد بن إسحاق بن عباس وهو ضعيف (انظر المجمع:
10.5.19) وقد أخرج أيضاً الطبري من طريق محمد بن إسحاق بن عباس (التنسيق 10.5.19،
والمحدث شاهد مرفوعاً وعذرية ومؤقتاً وعن جماعة من التابعين (انظر الدور المذكور) 322/7.

322
قوله تعالى ﴿قاتل أصحاب الأخدود﴾

صورة الطارق

فضلاً

۶۲ - ثنا عبد الله بن محمد، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن
عبد الله بن عبد الرحمن الطائي، عن عبد الرحمن بن خالد العدواني، عن
أبيه أنه أبحر رسول الله ﷺ في مشرق ثقيف، وهو قائم على قوس أو
عصا حين أنامهم، يبتغي عنهم النصر. قال: فسمعته يقول: "ول السماء
والطارق" حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها
في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟
فترأتها عليهم. فقال من مهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم
ما يقول حقاً لتبعتاه (1).

(1) المسند ۶/۱۲-۱۳ (نحوه) في (الصحيح - الزهدي والرقائق - باب
قصة أصحاب الأخذود والساحر والраهن والغلام 7/۲۸۹-۲۳۸) وقد أخرجه السخنري وقال في
آخره: يقول الله عز وجل: "فلتأت أصحاب الأخذود النار ذات الوقود" حتى بلغ (الميز
المجید) (السن الثاني - التفسير - صورة البروج ۶/۴۲).

(2) المسند ۶/۴۲ أخرجه عبد الله عن شيخ أحمد، أخرجه البخاري في التاريخ
والطبراني وأبو نعيم من طريق عبد الله بن نعيم، وقال البخاري: عبد الرحمن ذكره ابن أبي
حاتم ولم يجرح أحد ورقة رجاءه ثقات له، وعده السباني، أيضاً لابن مرديه (التاريخ الكبير
۷/۱۲۸/۴) والصحيح ۲/۴۳۵، معرفة الصحابة ۲/۴/۲۰، المجمع
۱۲/۱۷، الدر البصري ۶/۳۲۵) وعده ابن حجر أيضاً لابن أبي شيبةرابن خزيمة في صحيحه =

۳۲۵
الطريق 9-11-12

وانتظر ماتقدم في سورة البقرة.

قوله تعالى ( يوم تبلى السرائر )

انظر حديث ابن عمر المتقدم في آية رقم 27 من سورة النحل (1).

قوله تعالى ( والسماء ذات الرفع والأرض ذات الصدع )

قال أحمد: ( ذات الرفع ) قال: الرفع: المطر، والصدع: النبات (2).

(1) ذكره ابن كثير ( التفسير 8/3978).
(2) ذكره ابن القيم في بدلان الدوائر 3/297 في جزء من تفسير الإمام أحمد. وهذا هو التفسير المروي عن ابن عباس وغير واحد من السلف في الآية ( انظر تفسير ابن كثير 8/397، الدر المنثور 6/1368).
سورة سبحة اسم ربك الأعلى

84-671- ثُث أُعْفَانٍ، ثُثَا شِعْبَةٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعتُ الْبِراَءَةِ بِنْ عَاذِبَ قَالَ: أَوْلَىٰ مِنَ الْقَدْمِ عَلَيْنا مِنْ أُسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعْصِبُ بْنِ عَمِيرٍ، وَأَبِيَّ مُكَتَّمٍ. قَالَ: يَجِبُلَا يَقْرَأُانَا النَّاسُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَيَلَدٌ وَسَعَدٌ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ بِالْمَسْطَابِ فِي عَشْرَينَ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَحُهُ بِمَا رَأَى أُهْلُ الْمَدِينَةِ فَرَحُوا بِشَيٍّ، فَقَطَّ فَرَحُهُ بِمَا رَأَيْتُ الْوَلَدَ، الْصِّبِيَّانِ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَاءَ. قَالَ: فَمَا قَدَمْتُ، فَقَرَأَ سَبِيحُ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُورَةَ مَمَّضِلٍ.(1)

84-672- ثُثَا يَحِيِّيِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شَيْبَةٍ قَالَ: حَدِيثٌ إِبْرَاهِيمٍ، عَنْ حِبْبِيْلَ سَلَامٌ، عَنْ النَّهْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُقَرَّ أَنِّي فِي صُلاةِ الْجَمِيعَةِ بِسَبِيحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهُدَى أَتَاكَ حُدُثُ الْغَاشِيَةُ، فَرُيَ اِجْتِمِعَ الْعِيْدُ وَالْجَمِيعَةُ، فَقَرَأَ بِهَا ثَانِيَ السُّورَةَ.(2)

84-673- ثُثَا مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَرِيجٍ قَالَ: سَأَلَتُ عَائِشَةُ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأُيُوْنِيْهَا كَيْنَ يُوْرِثُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: كَانَ يُقَرَّ أَنِّي فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلِيْةِ بِسَبِيحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فِي الْثَّانِيَةِ بَقِلَ.(3)

(1) المسند 4/284-285 وأخرج أيضا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء به مطولا في حديث الهجرة (المسندة 3/1). أخرج البخاري من طريق شعبة به (ال الصحيح - التفسير - سورة سببح اسم ربك الأعلى 8/76) ذكره ابن كثير (التفسير 2799).
(3) المسند 14/19. أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وأبو حنيفة وأبو عبيد الداري وجماعة من طريق عبادة به (انظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 2/478).
يا أباي الناس الكافرون، وفي الثالثة يقل هو الله أحد، والمعوذتين (1)

464 - ثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن ثور بن أبي فاختة، عن أبيه,
عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يحب هذه السورة: اسم
الرجل الأعلى (2).

465 - ثنا سليمان بن داود، ثنا شعبة، عن سماك سمع جابر يقول:
كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر: يسبح اسم ربك الأعلى ونعورها وفي
الصين بأطول من ذلك (3).

466 - ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، ثنا قطادة، وإسحاق بن
إبراهيم، أنا سعيد، ثنا قطادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين
قال: صلى لله ﷺ الظهر فقرأ رجل خلفه يسبح اسم ربك الأعلى.
قلما صلى قال: أليم قرأ يسبح اسم ربك الأعلى! فقال رجل: أنا
قال: قد عرفت أن بعضكم خالجِنِها (4).

(1) المنسد 477، وأخرج نحوه بدون ذكر المعوذتين عن عبد الرحمن بن أبى راشد بن عباس وأبي بن
كمام (المنسد 477/1، 477/2، 477/3، 477/4، 477/5، 477/6، 477/7، 477/8، 477/9، 477/10، 477/11،
1477/10) أخرجه أبو عبيد، والثرواني، وأبو عبيد، وهو ماجة والحكم، وغيرهم من طريق عبد العزيز بن جريح
ب، وأخرج أبو حيان، والدارقطني، والحكم، وغيرهم من طريق عمر بن عبد الرحمن، عن
عائشة ب، وهو حديث صحيح وله طرد على عائشة (وانتصر مؤسسة فضائل سور والآيات القرآنية
477/2). وقد جرت الحديث هناك من رواية الصحابة المشار إليهم أعلاه وغيرهم).

(2) المنسد 479/1 قال الهيثمي: رواه أحمد وغيره ثوبين باب فاختة وهو مقدم (المجمع
1477/7) 1477/7 ذكره ابن كثير وقال: تفرد به أحمد (التفسير 479/1) وهم السيوطي أيضًا
للهياء وأبى العريج (أنظر الفرد 477/6).

(3) المنسد 478/8، 478/8، أخرجه مسلم من طريق شعبة به نحوه (الصحيح - الصلاق - باب القراءة
478/8). ذكره السيوطي (الفرد 478/8).

(4) المنسد 479/4، وأخرجه أيضًا من طريق قتادة به نحوه (المنسد 479/4) أخرجه
478

لعمرو فقال: أراه قد ذكره.

قوله تعالى: "سيح اسم ربك الأعلى"

638 - حدثنا وكعب، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسلم البطن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان إذا قرأ: "سيح اسم ربك الأعلى".

قال: سبحان ربي الأعلى (3).

= مسلم من طريق قتادة به نحوه ( الصحيح - الصلاة - ياب نهي المأمور عن جهور بالقراءة ظل.
 الإمام 4/1101 نوعي) ذكره السيوطي (النشر 1387).

(1) المند الحد 3/2/8، أخرج البخاري ومسلم من طريق مطرح جمع عمرو الزبير عن جابر به نحوه ( الصحيح - الأذان - ياب من شك إمامه إذا طول 2/1000، الصحيح - الصلاة - ياب القراءة في المشاهدة 1/181 ذكره السيوطي (النشر 1387).

(2) المند الحد 3/2/8، وقال محققهم: إسحاق صحيح. أخرجه أبو داود من طريق وكعب به ثم قال: خولف وكعب في هذا الحديث رواه أبو وكعب وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موفقاً قال أحمد شاكر: إنه يزيد تعليل هذا الموقف بذلك، ولهذا شكله. وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل تغيره بالاختلاف وأما إسرائيل فإنه اختلاف، ولكن يشهد للحديث ما يأتي (السنن - الصلاة - ياب الدعاء في الصلاة 1/1237/1 عون السيوطي عن ابن عباس موفقاً لا ابن مردوخه والبهقي في السن، وموفقاً لعبد الززان وأبي شيبة وعبد بن حميد.

339
انظر حديث عقبة المتقدم في سورة الواقعة آية رقم 74 (2).

قوله تعالى "ثم لا يموت فيها ولا يحيا": 749


(1) ذكره ابن كثير (التفسير) 8/400.
(2) المسند 3/653 وأخرجه أيضا من طريق أبي نصرة به (المسلم) 8/1152، 226، 262، 427 (487).
(3) أخرجه مسلم من طريق أبي نصرة به نحوه، والحديث ذكره ابن ماجه وابن شهاب.
(4) الصحيح - الإيمان - باب إثبات الشفاعة 1/188/1. وناظر جزء اللبث بين سعد ص 49 (65).

340
قوله تعالى في تأثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 66.7.

- 66 - ثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - قال: أخبرني عمرو عن المطلب بن عبد الله، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من أحب نديم أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيه فأتوا مايتي على مايفتى (1).

وانظر حديث عائشة المتقدم في سورة الإسراء آية 271 (2).


(2) ذكره ابن كثير (التفسير 4/8)
سورة الغاشية

نشأتها - ۱۸-۱۸

۱۴۱- ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: بع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجماعة: قل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وانظر ماتقدم عن النعمان بن بشير أيضا في فضل سورة سباع اسم ربك الأعلى.


قوله تعالى: وإلى السماء كيف رفعت. إلى قوله: وإلى الأرض كيف سطحت.

۱۴۲- ثنا هاشم بن القاسم، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يجيبنا أن بجي، الرجل من أهل البادية العاصل فسأله وتحن نسعم، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أتاك تزعم أن

(۱) المسند ۱۴۰۷، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴. أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق مالك به وأخرجه مسلم وغيره من طريق سفيان بن عيينة عن ضمرة به نحوه. انظر موسوعة قضايئ سور وآيات القرآن - المجلد الثاني - فضل سورة الجماعة) ذكره ابن كثير (التفسير ۸۷/۶). (۲) عقائد السلف ۶۱.


(1) المسند 3/143 وأخرج أيضاً من طريق سليمان بن (المسندة 198/3) أخرجه مسلم من طريق
هاشم بن عقيل البصري (ال الصحيح - الإيضاح، باب في بيان الإيضاح وشرح الدين 27/1).
(2) المسند 3/144 وأخرج أيضاً من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به بدون ذكر
الأية (المسندة 3/371، 396) وأخرجه من مسندة عمر وأبي هريرة وآنس وأوس.

463
سورة الفجر

آية 2-3

قوله تعالى في ليلة عشر والشفع والوتر

645- ثنا يحيى بن سعيد، حدثني سليمان، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في النبي ﷺ قال: مأمون الأيام أيام العمل فيه أفضل من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا

= 527، 199، 224، 4، 8/4. أخرج مسلم من طريق سفيان به ( الصحيح - الإمام

باب الأمر بقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... 671-57. فزاع). ذكره ابن كثير.

وقال: وهنا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة بن دون ذكر هذه الآية (التفسير 8/41).

(1) المندب 543 وأخرج معاوية من مسلم أبي هريرة بالله إلا من أبي (المندب 3/17) وقال

الهشمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير علي بن خالد الديار وهو ثقة. وذكر نحوه

عن أبي إسحاق موقعاً وعن أبي هريرة مرفوعاً عند الطبراني (المجمع 3/9). وقال الهشمي

في همزة آخر نحو ذلك أيضاً. وذكر برواية الطبراني في الأوسط والكبير وزاد في الكبير عن

أبي إسحاق موقعاً وعن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول... فذكر الآية وقال: إسنادها حسن. ه.

وله شاهد عن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في الأوسط ونحوه وقال الهشمي: رجاله رجال

الصحيح (التفسير 2/77). وحدث أبي هريرة المشارك إليه ألا أخرج نخري من

 طريق عطاء بن بكر من أبي هريرة به ( الصحيح - الاستماع - باب الاقتصاص - البخاري)

 298/7. فحدث خالد ذكره ابن كثير وقال: مخرج بإخراجه أحمد وعلي بن خالد هذا

ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يذكره ساكنة روى عن أبي إسحاق رجاء بن أبي هلال

(التفسير 8/41). أخرجنا الحاكم عن طريق الليث به وسكت عليه وهو الذي ورد أخرج به.
الفجر

الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منه (1).

646- ثنا يزيد، أنا همام وعفان وعبد الصمد قالا: ثنا همام، عن قاتادة - قال عفان في حديثه: قال: حدثني عمر بن عثمان العباسي.

وقال يزيد عن قاتادة: عن عمران بن عثمان العباسي، عن شيخ من أهل البصرة، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن وليم بن سلمة.

والوئر) فقال: هي الصلاة منها شفع، ومنها وتر(2).

وانظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة الأعراف آية رقم 180.

647- ثنا زيد بن الحباب، ثنا عباس بن عقبة، حدثني خبر بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن العشر عشرة الأيام والوئر يوم عرفة، والشفع يوم النحر(3).

(1) المسند 1/388/1007، الحديقة البخاري عن طريق سليمان به (السنجاب-حديث-السنجاب-باب فضل العمل في أيام التشرية 2/5 - 26).


(3) وأخرج ابن جرير من طريق خالد بن قيس عن قاتادة عن عمران عن عمران به وأخرجه عبد الزاق.

وابن جرير من طريق صديق وغيره عن قاتادة عن عمران عن عمران معنا، وقال ابن كثير: وعند أقرؤه على عمران بن حبيب أصيبه 151.1007، تنفس ابن جرير 2/171/171، وانظر تفسير ابن كثير 46/46.1007، ونضيف أنه لم يكن الشيخ من أهل البصرة إلا حمام. وقد اختالف عليه فروة بعضهم عنه فجعل الرجل هو نفسه عمران بن عثمان وهما يعدها، وهم وصح قاتادة بسمعة من عمران بن عثمان. هذا الحديث ورد آله، وتفسيره عليه يدل، فتnde لنفسه، هذا ومن رواه.

(4) وقال الباز وعوفا: رواه الباز وأحمد ورواه إسماعيل رجاء الصحيح عن عباس بن عقبة، وهو ثقة مجمع 7/1377، أخرج ابن جرير والحاكم، وكذلك أخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد (5).
الفجر

۴۸- ثناعلي بن عاصم قال: أنا خالد بن ذكران قال: سألت البربع

بت معوز بن عفراء عن صوم عاشوراء؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ يوم

عاشوراء: من أصمع منكم صائم؟ قالوا: منا الصائم ومنا المنفر. قال: فأتوا بقية يومكم، وأرسلوا إلى من حول المدينة فليتموا بقية

يومهم(۱).

وانظر حديث أبي هريرة المتقدم في آية رقم ۷۹ من سورة الإسراء.

۴۹- ثنا عفان ، ثنا عبد الوارث ، ثنا أبو بكر عن أبيه، ثنا عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة قرأ على

اليهود يوم عاشوراء فقال: ماذا اليوم الذي تصومون؟ قلنا: هذا يوم صالح، هذا يوم نهى الله ﷺ من إسرائيل من عدوهم. قال: فصاحبه

موسى قال: قال رسول الله ﷺ: أنا أعقل موسى منكم. قال: فصاحبه

رسول الله ﷺ وأمر بصومه(۲).

۵۰ - حدثني أبو معاوية ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس،

= ابن الحباب بن وكال المحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وسكتذهب، وقال ابن

كثير: هذة إسناد لا أساس بهم وعندى أن الملك في رفعه نكارة وانتقام. ثم ذكر نحويه عن ابن

عباس ومعلومة والملحاق في الشرف والمنكر (تفسير الطبري ۶۶۹/۴، المسند ۴/۴۲۲). وانظر تفسير ابن كثير ۴/۱۳۸۷/۴، الحديث فيه علة وهي عنمنة أبي الزبير عن جابر وقد

ين]%..) ينطاق عنها.

۱) المسند ۵۵۹/۴، وأخرج نحوه عن أبي هريرة وعن سلمة بن الأكمر (المسندر ۳۵۹/۴.

۱) المسند ۴۸/۴، أخرج البخاري ومسلم من طريق خالد بن ذكوان به نحوه ( الصحيح - الصيام - باب صوم الصيام ۷۲/۲۹، الصحيح - الصيام - باب من أكل في عاشوراء، أمكلف بقيمة


للأسئلة هناك قول في العشر بأنها الأولى من المحرم.


۳۶۶
يتكلم عن عبد الله بن عمر مولى ابن عباس. قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يقت إلى قابل لأصومن اليوم الثامن".

151- ثُمَّ سُفِينان قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ سبعين سنة قال: سمعت ابن عباس يقول: مأمت رسول الله ﷺ صام يوما يتحري فضله على الأيام غير يوم عاشوراء. وقال سفينان مرة أخرى: إلا هذا اليوم يعني عاشوراء وهذا الشهر شهر رمضان.

قوله تعالى: "إرم ذات العماد"
قال أحمد - وقرء عليه: "إرم ذات العماد" - قال: لم تزل.

قوله تعالى: "ثمود الذين جابوا الصخر بالرود"
قال أحمد: "جابوا الصخر بالرود. قال: نقبوا الصخر. وجاوا عليهم جلد النمار. قد نقبوها".

---

(1) المنسد 726/2-255 وأخرج من طريق ابن أبي ذئب به نحوه (المنسد 726/2-255).
(2) المنسد 727/1 وأخرج أيضاً من طريق عبيد الله به (المنسد 727/1). أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن أبي يزيد به (ال الصحيح - الصوم - ياب صيام يوم عاشوراء 746/2-746/2). ذكره السيريسي (الدير 746/2).
(3) ذكره ابن العمير في ب답ال النفائد 747/3 في جزء من تفسير الإمام أحمد.
(4) ذكره ابن العمير في ب답ال النفائد 747/3 في جزء من تفسير الإمام أحمد. وقوله: وجاوا عليهم جلد النمار... الغ يجزوه من حدث جرير بن عبد الله الباجلي بعنده أخرجه أحمد.
النجر: 66-27-71

«كلا بل لا تكرمون اليتيم»

652- ثنا سعيد بن منصور، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: أنا وكافل البيتيم كهاتين في الجنة وأشر بالسبابه والوسطى وفرق بينهما قليلاً».

قوله تعالى: «يا ليتني قدمت لي حياة»

653- ثنا علي بن إسحاق، ثنا عبد الله، يعني ابن المبارك، ثنا ثور ابن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن محمد بن أبي عمرة، وكان من أصحاب النبي ﷺ قال: لو أن عبداً خرّ على وجهه من يوم وفد إلى أن يموت هرما في طاعة الله ﷺ هقره ذلك اليوم، ولوّد أنه يردد إلى الدنيا كما يزداد من الأجر والثواب (1)

قوله تعالى: «يا أيتها النفس المطمئنة...»

إلى قوله: «وادخلني جنتي»

654- ثنا أبو عمر بن مروان بن شجاع قال: حدثني سالم بن...

(1) المسند 5/432-3/73، وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة (المسندة 884-3/73) أخرجه البخاري من طريق عبد الوزير بن أبي حازم عن أبيه به (الصحيح - الأدب - فضل من يدعو إليه)...

الفجر

عجلان الجزير الأقطس، عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائر
فشهدت جنازته، فجاء طائر لم ير على خلقته حتى دخل في نعشه، ثم لم ير خارجا منه فلما دفنه تليت هذه الآية على شفير القبر لايرى من تلاها: "يأتيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

قال مروان: وأما إسماعيل بن علي زعبي بن علي فقالا: هو طائر أبيض.

سورة البلد

آية 2-3

قوله تعالى: "وأنت حل بهذا البلد" 56-55: ثنا عبيدة، حدثني منصور، عن مجاهد، عن طارس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: يوم نفتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام، حرمه الله إلى يوم القيامة، ما أحل لأحد فيه القتيل غيري، ولا يحل لأحد بعدي فيه حتى تقوم الساعة، وما أحل لي فيه إلا ساعة من النهار، فهو حرام حرمه الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، ولا يغضض شوكة، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف قال: فقال العباس: وكان من أهل البلد قد علم الذي لا بد لهم منه: إلا الإذخر يارسول الله فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيور والبيوت. قال: فقال رسول الله ﷺ: إلا الإذخر."


(1) المستند 259/1، وأخرى أيضا من طريق منصور به (المسندي 315/1) أخرجه البخاري ومسلم من طريق منصور به نحوه (الصحيح - جزء الصيد - باب لا يحل القتال بِكِهْر 6/677، الصحيح - الحديث - باب تحرير مكة 10/9) ذكره ابن كثير تعقيبا على قول الحسن في تفسير الآية: "أحلها الله له ساعة من نهار" (انظر التفسير 2/148).

57-ثنا حبيبة بن شريح، ثنا بقية، ثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عمرو بن عبيسة أنه حدثهم أن رسول الله ﷺ قال: من بني الله مسجدنا ليذكر الله عز وجل فيه، فأبى الله له بيتا في الجنة، ومن أعطى نفسا مسلمة كانت قديته من جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة.

واثبت حديث البراء المتقدم في سورة التوبة أية رقم 60 (3).

58-ثنا يحيى بن سعيد، ثنا هشام، حدثني أبي أن أبا مراوح الغفار أخبره أن أبا ذر أخبره أنه قال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقات أفضل؟ قال:

(2) المسند 386/4 وأخرج أيضا من طريق شرحبيل بن السلم وأبي آمامة عن عمرو بن عبيسة به وأطرق منه وأخرج الشاهد منه من حديث عقبة بن عامر الجهني (البخاري، المسند 4/286). 

(3) ذكره ابن كثير (التفسير 8/470).
الأغلالا ثمنا وانفسها عند أهلها. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تمين صائحا أو تصنع لآخر. قال: أرأيت إن ضعفت؟ قال: تمسك عن الشر، فإنه صدقة تصدق بها على نفسك.(1)

قوله تعالى "يتيمة ذا مقرية"

٦٥٩ - ثنا عبد الرزاق، ثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أفتر أحدهكم فليفظ على ثم فإن لم يجد فليفظ بما فإن الماء طهور وقال: مع الغلمان عفقيته فأهروها عنه دما وأميطوا عنه الذئب وقال: الصدقة على المستنك صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صلة وصدقة.(2)

قوله تعالى "وتواصل بالرحمة"

٦٦٠ - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن جرير، عن جرير قال: أثبت رسول الله ﷺ فقت: أبايعك على

(1) المسند ١٦١/٥ وأخرج من طريق أبي مراح به نحوه (المسنن ١٦٢.١٦٣) وأخرج من حديث أبي إسامة عن أبي ذر في حديثه الطويل (المسنن ٢٧٥) أخرج البخاري وصححه من طريق عبد الله بن نعيم. الصحيح - المنسق – باب أي الرقاب أحسن ١٩٨/٥. جمعه ٦٨٩. ذكره السبوعي من حيث أبي إسامة (الفر ٢٥٤/٣).


٣٥٢
الهجرة

الإسلام. فقبض يده وقال: التصحيح لكل مسلم. ثم قال رسول الله ﷺ: إنه من لم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل(1).

261- ثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي قايس، عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي يبلغ به النبي ﷺ قال: الراوحون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمهم أهل السماء، والرحيم شجاعة من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها بنته(2).

262- ثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان، ثنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي ﷺ قال: من لم يرحم صغيرنا، يعرف حق كبيرنا فليس متأ(3).


سورة والشمس وضحاها
فصلها - آية 7-8

انظر حديث جابر في صلاة معاذ العشاء المتقدم في سورة سبع (1). 
673 - ثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن 
بريدة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس 
وضحاها وأشباحها من السور (2).

قوله تعالى: "ونفس ومسواها فاللهما فجوراها وتقواها" (3).

664 - ثنا صفوان بن عيسى، أنا عمر بن ثابت، عن يحيى بن عقيل، 
عن ابن عمر، عن أبي الأسود الدبلالي قال: غدرت على عمران بن حصين 
يوما من الأيام فقال: يا أبا الأسود فذكر الحديث أن رجلا من جهينة أو من 
منزينة أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدرون فيه شيء، قضي عليهم أو مضى عليهم في قدر قد سبق أو فيما
يستقبلون ما أتاه به نيبهم ﷺ واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: بل شيء
قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فلم يعملون إذًا يا رسول الله؟ قال: من
كان الله عز وجل خلقه لواحدة من المنزلتين يهيه لعملها وتصديق ذلك في
كتاب الله ﷺ.

(1) ذكره ابن كثير (التفسير 8/433) وأخرج أحمد نحوي عن بريدة (المسلم 575).
(2) المسند 354/5 أخرجت الترمذي والسaniu من طريق حسين بن واقد به وقال الترمذي: حسن.
وقال أحمد شاكر: إسناد صحيح. وقال الألباني: صحيح. (السنن - الصلاة - باب ما جاء في 
القراءة في صلاة العشاء 2/164، السنن - الصلاة - باب القراءة في العشاء بالشمس 
ثلاثا 173/2، صحيح السناني 305) ذكره السبويحي (انظر الدرر 9/355).
(3) المسند 478/4 أخرجه مسلم من طريق عزة بن ثابت به وهو عند الطبري من طريقه أيضا =
السماح

۲۲۵- تأنس بن عياض سمعت أبا حازم يقول: قال الله عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها. قال: الفاجرة أملهمها الله تعالى الفجور، والتقية أملهم الله عز وجل التقوى. (١)

وانتظر حديث أبي هريرة المتقدم في سورة الأنعام آية ۷۵ (٢) وحديث عياض بن حمار المتقدم في سورة النساء آية ۱۱۹ (٣).

قوله تعالى: "قد أفلى من زكاه" (٤)

۲۲۶- ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ﷺ يقول: اللهم إني أوعذ بك من العجز والكلش والهرم والجهن والبخل وعذاب القبر، اللهم أتى نفسا تقواها وزكاه أنت خير من زكاه أنت وليها ومولاها، اللهم إني أوعذ بك من قلب لا يخشى، ونفس لا يتثبيج، وعلم لا يتفع، ودعو لا يستجاب لها. قال: فقال زيد بن أرقم: كان رسول الله ﷺ يعلمنا عن

ونحن نعلمنكمهن (٤).

الشمس 9-12

767- ثنا ركيع ، عن نافع - يعني ابن عمر - عن صالح بن سعيد ، عن عائشة أنها فقدت النبي ﷺ من ماضمه فلمسته يدها فوقع عليه وهو ساجد، وهو يقول: رب أعط نفسك تقرها زكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها (1).

قوله تعالى : "إذ انبعث أشقاها" (2)


(1) المسند 9/2 وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وقال أيضا: رجاله رجال الصحيح غير صالح بن سعيد وهو ثقة (المجمع 2/177/1081) وقد روى ابن أبي حاتم نحوه من حديث أبي عربة نصره بالآية وكذا عند الطرياني من حديث ابن عباس، وقال ابن كثير في حديثنا فقال به - يعني أحمد (انظر التفسير 2/436). 9

(2) المسند 17/4 وأخرج عن أبي معاوية عن هشام به مطولاً (المسند 2/176) أخرجه البخاري وصبرال عن طريق هشام به نحوه (الصحيح - التفسير - التفسير - السيرة والشمس 2/11). صفة الجنة - باب النار يدخلها الجبارون 94/155-30 ذكره ابن كثير (التفسير 2/437). 9

(3) وقعت في المسند بدون ها، والتصويب من الكتب الأخرى.

356
سورة الليل

آية 1-2-5-6

انظر حديث جابر في صلاة معاذ العشاء المتقدم في سورة سبح (1).

قوله تعالىُ: \( \text{والليل إذا يغشي} \)

إلى قولهُ: \( \text{وماخذ الذكر والأنثى} \);

669 - ثنا إسماعيل، ثنا داود بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن علقتة قال: لقيت أبا الدرداء - قال ابن أبي عدي في حديثه: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء - قال: فمن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال:

هل تقرأ على قراءة ابن مسعود؟ قلت: نعم. قال: ف açرأ والليل إذا يغشي. قلت: والليل إذا يغشي والنهاج إذا تحلى والذكر والأنثى. قال:

هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقرؤها قال: أحسسه قال: فضحك (2).

قله تعالىُ: \( \text{فأما من أعطى واتقي} \)

إلى قولهُ: \( 

فنسييه للعسرى

(+) أحمد بن الحسن

(2) ذكره ابن كثير (التفسير 8428/8).

(3) مسائل البخاري 189/2 ومعنى بالخليف: أن يخلق الله خيراً مما أعطى. والله أعلم.

وعند هذا التفسير مروي عن ابن عباس من طريق عكورة، أخبره سعيد بن منصور وعبد بن حميد

رابن المذر وابن أبي حاتم وابن جرير والبهقلي في الشعب. (وانظر الدر 58/6 (302).)
الليل 5

167- ثنا يعقوب بن إبراهيم، قلنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن عبد الله بن أبي عبيدة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن بعض أهل وقال: قال أبو حذافة لابنه أبي بكر: يا بني إني أراك تعتقت رقابًا ضعفاء، فلر أراك إذ فعلت ما فعلت؟ أعطت رجلاً جلداً يتعنون وينموون دونك، فقال أبو بكر: يا أيتي إن أريد ما أريد. قال: فتحت ما نزل هذه الآيات إلا فيه، فقيموا قال: أيه؟ فأما من أعطي واتقى وصدق بالحسنى... إلى قوله: وما لأحد عنده من نعمته تجزى إلا ابتغاء وجهه الأعلى ورسول يرضي » (١) 

167- وقال أحمد: قرى على سنة بن عبد الكامل، وفيه نزلت: فأما من أعطي واتقى وصدق بالحسنى، أي أبو بكر الصديق (٢).}

١) فضائل الصحابة ١٨١ والم ٦٦ وأخرج أيضًا رقم ٥٩١. أخرجه الواحدي من طريق القطاعي، بمسألة. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريقه عن عامر مرسلاً وقد جاء هذا الحديث من طريقين موصولين عن عامر عن أبيه إبراهيم أخرجه الحاكم من طريق زاد البكائي عن ابن إسحاق، وقال: صحيح على شرط جميل ولم يخرجه رستم الدجاني، والثاني أخرجه البازر وابن جرير مختصرًا من طريق مصعب بن ثابت عن عامر عن أبيه. وقال الهيثمي: فيه مصعب بن ثابت روى ابن حيان وضعيفة جماعة، ويشبه البازر لم يسند له. وهو السيرسي في شجاعة أخبر، ومن هذين الطريقين بني أن المهم في رواية ابن إسحاق هو أبوبكر وهو عبد الله بن الزبير ورضا الله عنه وصلى الحديث والتفرد للرب العالمين لاسيما رده شواهد منها عن قتادة مرسلا عند ابن جرير وعن ابن مسعود عند ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وأبو عمار وعن عروة عند ابن أبي حاتم وعن ابن عباس بإسحاق، واهد عبد بن عبد الحميد وغيره، وابن مردوء، وانظر أيضاً مسألتي عن ابن عيينة (١). أسباب النزول ص ٣٣٦، سورة ابن هشام ٣١٩/١، التفسير ٢٠٠/١٣٨، ٢١١/٣، ٥٤٥/٥، المصدري ٩٤٨/١١٢، وجمع الزواري ٨٢٨/٣، وانظر الدر ٤٨٦/٣٤٨.

٢) الأساسي والكسي ص ٢٥ وله موصول بالإسناد الذي قبله وهو عن سفيان عن بعض الممنين عن ابن الزبير. ثم وقفت عليه عند ابن أبي عاصم في الآحاد والثنائي ٢٠٣/١ من طريق سفيان بهذا الإسناد وسمي المهم عتبة.
الليل 5-10

172- ِثنا عبد الصمد، ثنا أبِر الأشَهِب، عن الحسن في قوله ﴿رَأۡمَا مِن بَخِلٍ ﺭَفۡتُ إِنۢۢا قَالَ، ﺑِخَلٍّ ﺑَرَاءٍ، ﻭَرَفۡتُ إِنۢۢا ﺑِغۡرَةٍ.﴾

173- ِثنا عبد الرحمن، حدثنا زائدة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال: كنا مع جنازة في بقیع الغردقة، فأتانا رسول الله ﷺ فجلس وجلسنا حوله، ومعه مخزرة ينكت بها، ثم رفع يديه فقال: ما منكم من نفس منفوس إلا وقد كتب موقعا من الجنة والثور، إلا أن كتب شقيقت أو سعيدة. فقال القوم: يارسول الله آنذاك على كتابنا وندفع العمل، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوق فسيصير إلى الشقوق؟ فقال رسول الله ﷺ: بل أعملوا فكل ميسر، أما من كان من أهل الشقوق فإنه يسير لعمل الشقوق، وأما من كان من أهل السعادة فإنه يسير لعمل السعادة، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مِن أَعۡيُنٍ وَاۡتِقَىٰ إِلَى قِوۡلَهُ فَسِنۡبِسۡرُهُ إِلَى السُّعۡرَى﴾.

قوله تعالى ﴿فَأَنذَرۡتُكُمْ نَارًا تَلۡظَى﴾


(1) الزهدي 248/2، وإسناد صحيح وأبى الأشَهَب العطاري اسمه: جعفر بن حبان ثقة مشهور.

(2) المسند 1076، وأخرج أيضا من طريق سعد ومسلم البخاري عن أبي عبد الرحمن به. المسند 1348. 1271، 1110، 1181، وأخرج نحوه مصائدة من أبي بكر وابن عمر وأبي الوليد.

(3) المسند 6/242، واللبي 2116، الصحيح - الدار 4/478، أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعد بن عبيدة.

(4) الصحيح - التفسير - سورة واللبي 2116، الصحيح - الدار 4/478.

(5) المسند 6/272، وأخرجه من طريق إسرائيل عن سماك بنا نحوه ( المسند 4/272) قال:
الليل 14-15

675- ثنا محمد بن جعفر، أنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يقول:
سمعت النعمان بن بشير وهو يخطب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن أهرون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع في أخصى قدميه جمرتان
يغني منهما دماغه (1).

قوله تعالى «لا يصلها إلا الأشقي» (2).

676- حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد ربه بن
سعيد، عن المقيري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لادخل النار إلا شقي. قيل: ومن الشقي؟ قال: الذي لايعمل بطاعة ولاترك لله
معصية (3).

677- ثنا يونس وسريع قالا: ثنا فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء
ابن يساق، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: كل أمتي يدخل الجنة يوم القيامة (لا من أبي) (4). قلنا: ومن يأتي برسول الله ﷺ؟ قال: من أطاعني
دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي (5).

(1) الهيشمي: رجال الصحيح (المجمع 2/187) وأصل الحديث في الصحيح و받ه ماأتي.
(2) ذكر ابن كثير (التفسير 443).
(3) المندد 2/120 أخرج ابن ماجاه عن عمر بن هاشم عن ابن لهيعة به تحره
وأخرج مسلم بن عائش عن أبي إسحاق به تحره.
(4) المندد 2/123 أخرج ابن ماجاه عن عمرو بن هاشم عن ابن لهيعة به قتال البرصيري، فيه ابن
المقيري، عن عطاء بن يساق، عن أبي إسحاق، عن رسول الله ﷺ: يدخل الجنة يوم القيامة (لا من أبي)، وفرز دارب (التفسير 443) ذكره
ابن كثير (التفسير 444).
(5) المندد 2/127 أخرج البخاري عن طريق فليح به (التفسير 444) وعبراء
السيوطي أيضاً لأبي مودود (انظر الفرد 5/169).

* سقط من المصدر واحد:
(2) المندد 2/123 أخرج البخاري عن طريق فليح به (الصحب - التعرض - باب العشر).
الليل

15

678 - وانظر حديث أبي أمامة المتقدم في سورة الفاتحة آية رقم 32.

= يسأ رضو الله 9/114 ذكره ابن كثير (التفسير 8/444/3).

(1) ذكره السيوطي (الدر 6/359/3).

361
سورة الضحي

آية 3-5

قوله تعالى: "ما ودعك ربك وما قلتي" 679- ثنا محمد بن جعفر، أنا شعبة، عن الأسود بن قيس أن سمع
جندبا البجلي قال: قالت امرأة لرسول الله ﷺ: ما أري صاحبك إلا قد
ابتؤ عليك. قال: فنزلت هذه الآية "ما ودعك ربك وما قلتي".11

قوله تعالى "وللاخزة خير لك من الأولى" 680- ثنا يزيد، أنا المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم
النجعي، عن علقمة، عن عبد الله قال: اضطجع رسول الله ﷺ على
حصير فأثر في جنبيه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبيه، فقالت: بارسل الله
ألا أذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً. فقال رسول الله ﷺ: مالي
ولددني؟ ما أنا والدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم
راح وتركها.11

قوله تعالى "ووجدك عائلاً فأغنتى" 681- ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معاصر، عن همام بن منبه قال:

11 السند 679/4 وأخرجه أيضاً من طريق الأسود به نحوه (المسلم 313) أخرجه
البخاري ومسلم من طريق الأسود به نحوه (الصحيح - التفسير - سورة الضحي
الصحيح - الجهاد - باب مالقى النبي ﷺ من أذى المشركين 182/5).11
السند 680/1 أخرجه الترمذي وأبي ماجدة من طريق المسعودي به، وقال الترمذي: حسن
صحح، وله شهادة عن ابن عباس عند ابن حبان والحاكم، وقال الحاكم: صحيح على شرط
البخاري، وسكتذهبي، وكذا صحيحه الكاباني (انظر مرويات ابن ماجدة في التفسير 428)
ذكره ابن كثير (التفسير 447).11
الضحي 8-10

هذا محدثنا النبي ﷺ عن رسول الله ﷺ قال: ليس الغنّى عن كثرة العرض ولكن الغنّى غني النفس.

قوله تعالى ﷺ: وأما السائل فلا تنهر 

682 - ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا ابن أبي ذئب، عن المقيري، عن عبد الرحمن بن بجيج، عن جدته أم بجيد، قالت: يا رسول الله ﷺ إن المسكن لبقف على بابي حتى أستحي فلا أجد في بني ما أرفع في يده فقال رسول الله ﷺ: ارفعي في يده ولو ظلنا محرقًا.

قوله تعالى ﷺ: وأما بنعمه ربك نحدث

683 - ثنا يزيد، أنا حميد، عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ﷺ مارأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولاحسن بذلك في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنا حتى لقد حسنا أن ينهبوا بالأجر كله قال: لا ما أثبتن عليهم ودعوتم الله ﷺ عز وجل لهم.


(2) المسند 7/387 - أخرج هذا من طريق المخروجي، ومن طريق مخروجي، عن ابن بجاح بن نحوه أخرجنا أبنا داوود والترمذي والنسائي، عن طريق المخروجي، عن ابن بجاح بن نحوه. أخرج النساءي من طريق زيد بن أسلم، عن ابن بجاح بن نحوه، قال: إن كان لدي حسن صحيح، في حق السائل (السنن - الزكاة - باب حق السائل 2/317، السنن - الزكاة - باب ما جاء في حق السائل 43/3، السنن - الزكاة - باب تفسير المسكون 87/5) وقال الألباني: صحيح (صحيح أبي داوود 1472). وهو عن نقاد في تفسيرها قوله: رد المسكن برحمة ولين (النظير تفسير ابن كثير 449/8).

(3) المسند 3/302 - أخرجه عن حميد بن يعمر (السنن 4/2) أخرجه الترمذي من طريق حميد بن نحوه وقال: حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباني: صحيح = 312
11

2184 - ثنا عبد الله بن يزيد المقرى من كتابه، ثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني شريح بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحنبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله ﷺ قال: قد أقطع من أسلم ورثة كفانا وقتعه الله ﷺ يا آتاه (1).

2185 - ثنا سكن بن نافع قال: ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: من أبي إلىه معرفة فلكانئ، به، ومن لم يستطع فله ذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن تشيع بما لم ينقل فهو كلا بثرب زور (2).

2186 - ثنا يزيد، أنا الريبع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يشكر الله من لا يشكر الناس (3).

(1) المسند 2/ أخرجه أبو داود من طريق ثابت عن أس سياح، (السنن - صفة القيامة - رقم 487، صحيح الترمذي 2/2، السنن - الأدب - باب في شكر المعروف 205/4) ذكره ابن كثير.

(2) المسند 2/173/2 أخرجه أيضًا من طريق شريح بن شريك به نحوه (السنن - أخرجه مسلم عن ابن أبي شيحة من المخكي به: الصحيح - الزكاة - باب الزكاة - سنن - البيك والقاتعة 2/301) ذكره ابن كثير.

(3) المسند 2/ أخرجه أيضًا من طريق ثابت عن أس سياح، (السنن - صفة القيامة - رقم 498/8) ذكره ابن كثير.


(5) المسند 2/173/2 أخرجه أيضًا من طريق شريح بن شريك به نحوه (السنن - أخرجه مسلم عن ابن أبي شيحة من المخكي به: الصحيح - الزكاة - باب الزكاة - سنن - البيك والقاتعة 2/301) ذكره ابن كثير.

(6) المسند 2/ أخرجه أيضًا من طريق ثابت عن أس سياح، (السنن - صفة القيامة - رقم 498/8) ذكره ابن كثير.
سورة ألم نشرح
آية 1
قوله تعالى: ألم نشرح لن صدرك) ٦٨٧.
ثنا يزيد بن هارون، أنا حماد، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله ﷺ كان يلعب مع الصبيان فأتاه آدم فأخذه فشق بطنه، فاستخرج منه علقة فرمى بها وقال: هذه نصيب الشيطان منك. ثم غسله في طشت من ذهب من ماء زمزم ثم لأمه، فأقبل الصبيان إلى ظهره: قتل محمد قتل محمد، فاستقبلت رسول الله ﷺ وقد انتفع لونه قال أنس: فلقد كنت أرى أثر المخيط في صدره.

٦٨٨- ثنا حيوة وزيد بن عبد ربه قالا: ثنا بقية، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن ابن عمر السلمي، عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال: كيف كان أول شائك يارسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بنى سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من

= وأخرجه من حديث أبي سعيد بن نعوة (المسلم ٣٦٣/٧) وأخرج أبودواد والترمذي من طريق الربيع بن مسلم، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح. وأخرج الترمذي أيضا حديث أبي سعيد وقال فيه: حسن صحيح. (السان - الأدب - باب في شكر المعروف ٢٥٥/٤، السنان - البر - باب ماجاه في الشكر من أحسن إليهك/١٧) وذكره ابن حنبل في حديث أبي سعيد بعد أن عزاد للطيارين في الأوسط: إسناده حسن ١٠، وله شاهد بنحوه عن أسامة وعن جبر (انظر مجمع الزواد/١٨١/٨ وذكره ابن كثير (التفسير ٤٥٣)).

٦٨٩/١ وأخرجه أيضًا عن حماد به نحوه (١٤٩/٣) وأخرجه مسلم من طريق حماد به (الصحيح - الإيضاح - باب الإسراء برسول الله ﷺ وفرض الصلاة ١٤٧/١ ط.فؤاد).

٣٦٥
الشرح


(1) المسند عدد 184، أخرجه الدارمي والحاكم، وأبو عماساو وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وسكت الداني وقال في السيرة: صحيح وقال الذهبي: رواه أحمد والطبراني وясьك المتن، وإسناد أحمد حسن (الذاكر صحيح السيرة، قال 1241، ذكره السبوعي وسفط، يافي الحديث الذي فيه الشاهد) (الذابج، 1363/6).
قوله تعالى: "فإذا فرغت فانصب".

689 - ثنا سليمان بن داود، ثنا إسماعيل قال: حدثني أبو حرزة
القاص عن عبد الله بن أبي عبيدة عن عائشة أن النبي ﷺ قال:
لا يلون أجدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع عنه الأخثبان.

690 - ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ثنا أبو بكر، عن أبي قليبة،
عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة
فابدوا بالصلاة. وقال رسول الله ﷺ: إذا نفس أحدكم في صلاته
فلينصرف إليه.

(1) كذا في المنسد وهو خطاً والصواب عبد الله مواقفة لمن أخرجه ولكن كتاب التراجم.
(2) المنسد 177 وأخرج أيضا من طريق أبي حزرة به نحوه (المنسد 186/33). أخرجه مسلم
من طريق أبي حزرة به وله قصة (الصحيح - المسجد - باب كرائحة الصلاة بحضرة الطعام).
(3) المنسد 100 وأخرج أيضا عن أنس وسومة بين الأكوع وعائشة وأم سلمة (المنسد 3/110).
(4) أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري به نحوه (الصحيح - الآذان - باب إذا حضر الطعام
وأقيمت الصلاة 171/1، الصحيح - المسجد - باب كرائحة الصلاة بحضرة الطعام).

376
سورة والتين والزئتون

فصلها - آية ٦

١٩١ - حدثنا بهز ، ثنا شعبة ، ثنا عدي بن ثابت ، عن البراء أن رسول الله ﷺ كان في سفر فقرأ في العشاء الآخرة في إحدى الركعتين بالتين والزئتون(١).

قوله تعالى : { فلهم أجر غير معنون } 


(١) المصدر ٤٤/٨٨ وأخرجه أيضا من طريق عن عدي بن (السند ٢٨٦/٨، ٢٨٩/٢، ٢٩٨/٢، ١٩١/٢، ٢٠١/٢، ٢٠٢/٣، ٢٠٣/٣، ٢٠٢/٣، ٢٠٦/٣، ٢٠٧/٣) البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن نعيم (الصحيح - الأفان - باب الجهر في العشاء ٣/٦) فتعبد ذكره ابن كثير (التفسير ٣٥٦/٨) وهو من طريق عن عدي بن (السند ٢٨٦/٨، ٢٨٩/٢، ٢٩٨/٢، ٢٨٩/٢، ٢٠١/٢، ٢٠٣/٣، ٢٠١/٣، ٢٠٦/٣، ٢٠٧/٣، ٢٠٨/٣) البخاري ومسلم من طريق عن عدي بن (الصحيح - الجهاد - باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ١٦/٦) فتعبد ذكره البصري (الدر ٣٦٦/٨، ٣٦٧/٨).

(٢) ذكره البصري في الدر (٣٦٦/٨، ٣٦٧/٨).

٣٦٨
سورة العلق

آية 1-5

قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق)
إلى قوله: (علم الإنسان مالم يعلم)

693 - ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري فذكر حديثا ثم قال:
قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: أول مابديء، به رسول الله صalice من الرؤية الصادقة في النوم، وكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبيب إليه الخلاء، فكان يأتي حواراً فينحت فيه، وهو التعبد الليلي ذو النعم، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده.
العقـل

خديجة أخي أبيها، وكان آمراً ينصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي، فكتب بالعربية من الأنجيل ياشاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قديم، فقالت خديجة: أي ابن عم اسم من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماترى؟ فأخبره رسول الله محمدٌ مارأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يلتمسي فيها جذوة أكون حين يخرجك قومك. فقال رسول الله محمدٌ: أو مخرجين هم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نسراً مؤراً، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترة وهي فترة، حتى جزع رسول الله محمدٌ - فيما بلغنا - حزناً غداً منه مراراً. كي يبدي من رؤوس شواهد الجبال فكما أوفي بذريعة جبل لكي يبدي نفسه منه تبدي له جبريل عليه السلام فقال له: يا مسعود إنك رسول الله حقاً. فيسكن ذلك جأشه وتبني نفسه عليه الصلاة والسلام فيرجع، فإذا طالت عليه وفترة الرحى غدا مثلك ذلك، فإذا أوفي بذريعة جبل تبدي له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك(1).

٦٩٤- ثنا أبو معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن عبد الله بن خفيف قال: حدثني داود بن أبي عاصم الثقفي، عن عثمان بن أبي العاص: إن آخر كلام كلمني به رسول الله محمدٌ إذا استعملني على الطائف فقال: خلف الصلاة على الناس حتى وقت لي أقرأ باسم ربي الذي خلق وأشباهاها من القرآن(2).

(2) المسند ٤٢٠/٣ ورجاله ثقات ورواهما عن طريق زائدة عن عبد الله به نحوه وزاد وأشباهاها من القرآن (المسلم ٢١٨/٤) رواه أيضاً من طريق عبد الله بن الحكم عن عثمان ولم يذكر =
قوله تعالى: «إن الإنسان ليطفئ إلى قوله... واسجد واقترب»


- إن الإنسان ليطفئ إلى ربك الرحمن رأياً الذي ينهي عبيداً إذا صل أنا رأياً إن كان على الهدى أو أمر بالتقرب أو أراياً إن كذب ونلى - يعني أبيا جهل - ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفها بالناسية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادبه - قال: بدعو قومه -

سندع الزبانية - قال: يعني الملائكة - كلا لاتقطع واسجد واقترب.

۱۹۷ - حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أبو جهل إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو يصلي فنهى فتحده النبي صل الله عليه وسلم فقال: أتهددي؟ أما والله إن أتى أهل الوادي نادبا فأنزل الله

- السورة. أخرجها ابن سعد من طريق زائدة عن عبد الله بن نوره (الطبقات ۵/۶۰۹). أصله في مسلم بسن تتبين السنة من طريق موسى بن طلحة وسعيد بن المسبح عن عثمان بن أبي العاص ( الصحيح - الصلاة - باب أمر الأمة بتخفيف الصلاة ۱/۳۴۴. ۱۳۶). فزؤاد ذكره

السيوطي. (الدر ۶/۳۷).

(1) المسند ۲/۳۷۷ أخرج مسلم من طريق معتمر به ( الصحيح - صفة القياسة والجنة والغد - باب قوله: «إن الإنسان ليطفئ» ۸/۱۳۰).
العلق

''أرأيت الذي ينهى عبودا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أسر بالتقوى أرأيت إن كذب زتولي'' قال ابن عباس: والذي نفسي بهذه لو دعا ناديه لأخلاقه الزبانية (١).

١٩٧ - ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي سنان - يعني ضرار بن مرة - قال: سمعت عبد الله بن الحارث يقول: الزبانية رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض (٢).

قال أحمد: هذا عبد الله بن الحارث المكتب، وهو المعلم، روى عنه عمرو بن مرة.

قوله تعالى: واسجد واقترن (٣).

١٩٨ - ثنا هارون، قال: ثنا ابن وهب، عن عمرو، عن عمارة بن غزية، عن سفي من أبي بكير أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء (٣).

١٩٩ - ثنا سفيان، أنا أبوب بن موسى، عن عطاء، بن ميناء سمعت: أبا هريرة يقول: سجدت مع النبي ﷺ في: ''إذا السماء انشقت''، ووأقرأ باسم ربك (٤).

٢٠٠ - أخرجه من طريق آخر عن داود به نحوه (المسلم ١٣٣١) أخرجه الترمذي وابن جرير من طريق داود به وقال حديث حسن غريب صحيح (السنن - التفسير - سورة أقراً باسم ربك ٤٤٤/٥، التفسير ١٤٦/٣) وأصله عند البخاري باختصار عن طريق المجزى عن عكرمة (ال الصحيح - التفسير - سورة أقراً ١٧/٢٤).

٢٠١ - المطلب ١٥١/١. وإسناده صحيح إلا أنه مرسل. أخرجه ابن جرير من طريق سفيان به. وقال السيوطي: أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رابن المذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الحارث... فذكره ولم يذكره ابن جرير عن ابن عباس وإلا أنا عن عبد الله أيضا وله في الكلام سقطا وله أعم (التفسير ١٣/٣، وانظر الدار ٦٩/٣٧).

٢٠٢ - أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به (ال الصحيح - الصلاة - باب مايقال في الركوع والسجدة ١٩١/٦٠-٥٠) ذكره ابن كثير (التفسير ٤١١/٨).

٢٠٣ - أخرجه أيضا من طريق أبي بكر المخزومي عن أبي هريرة (المسلم ١٤٧/٢) وأخرجه في الانتقاش من طريق عنه وقد تقدم في موضعه أخرجه مسلم من طريق = ٣٧٣.
سورة القدر

فاضليا - آية 3

70- حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وأسود بن عامر قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: كان رسول الله ﷺ يورث يتسع سور من المفصل، قال أسود: يقرأ في الركعة الأولى «أللهام التكاثر» و «إنا أنزلناه في ليلة القدر» و «إذا زلزت الأرض»، وفي الركعة الثانية «والعصر» و «إذا جاء نصر الله والفتح» و «إذا أعتيناك الكوير»، وفي الركعة الثالثة «قل يأيها الكافرون» و «بتية بدا أبي لهب» و «قل هو الله أحد».

قلوه تعالى «ليلة القدر خير من ألف شهر»

1- حدثنا إسحاق، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله ﷺ: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، يغلق فيه أبواب الجنين، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرَم خيرها فقد حرَم.

= أيوب عن عطاء في (الصحيح - الصلاة - باب سجود الفضيلة 2/692/8) ذكر ابن كثير (التفسير).

(1) المندب 48/8766 وقائل محققه: إسحاق، ضعيف لضعف الحارث الأعور. ه. أخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق به ولم يفصل السور (السِن - الصلاة) باب ماجاه في الورث فثلاث.

(2) المندب 48/8766 وقائل محققه: إسحاق، صحيح. أخرجه النسائي من طريق أيوب به وقائل النذري: رواه النسائي البهبهاني كلاهما عن أبي قلابة عن أبي هريرة ولم يسمع منه فيما أعلم. ه. قال أحمد شاكر: وفي التهذيب يقال: إنه لم يسمع من أبي هريرة ولم أجد ما يؤيد هذا.
قوله تعالى: "تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه"
إلى قوله «هي حتى مطلع الفجر».

7-2: ثنا يحيى، ثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يعتكف في العشر الأواخر، ويدعو: التماسوها في العشر الأواخر. يعني: ليلة القدر.

7-3: ثنا زيد، وأخبرنا المساوئي، وأبو النضر قال: حدثنا المسعودي - المعنى - عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله ﷺ: جزت إليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلال، فكان تلاهي بين رجلين بسدة المسجد، فأظفه بهما فأقرنيهما، وسألوا لكم (منهما) شدوا، أما ليلة القدر فالتماسوها في العشر الأواخر وترا، وأما مسيح الضلال فإنه أعور العين، أجلس الجبهة عريض النحر، فيه دفاً كأنه نحن بن عبد العزيز قال: يارسول الله هل يضنني شبهه؟ قال: لا، أنت آمر مسلم وهو آمر كافر.

- وأبو قلابة لم يعرف بتدريس المعاصية كافية في الحكم بوصول الإسناد. (1) وأبو قلايلة كثير
- 1487/7.
- 1479/7.
- 1479/7.
- 1479/7.
- 1479/7.

1/4: أخرجه البخاري ومسلم من طريق عروة بـ (الصحيح - الصوم - باب الفضل ليلة القدر في السبع الأواخر 90/7) ذكره ابن كثير.

1/2: المسند 7892 وقلت محققاً: إسناد صحيح. (2) ونقل في كلامه عن الخلف تضمينه لبعض الحديث بالمسلمي، وقال الهنني: فيه المسعودي وقد اختلط (المجمع 2346 - 2345/7).
القدر 9-4
ثنا يزيد بن هارون، أنا عبيدة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال:
ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا بلتمسها بعد ما سمعت رسول الله ﷺ إلا في عشر الأواخر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: التمسموها في العشر الأواخر في النور منه قال: فكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد.

5- حديثنا إسحاق، أخبرنا أبو بكر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: التمسموا ليلة القدر في العشر الأواخر، في تاسعة تبقي، أو خمسة تبقي، أو سابعة تبقي.

6- حديثنا عفان، حديثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم بن كلب قال: قال أبي: فحدثنا به ابن عباس قال: وأعجبني من ذلك كان عمر إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد ﷺ دعاي معهم فقال: لا تتكلم حتى يتكلموا قال: فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة فقال: إن رسول الله ﷺ قال في ليلة القدر ما أنا علمتم، فالتمسموها في العشر الأواخر وترا، ففي

= وأخرج البخاري نحوه عن عبيدة مرفوعا: وقال فالتمسموها في التاسعة والسابعة والسابعة وليس فيه ذكر المسيب الدجان رسيئي. (الصحيح - الصوم - باب تحري ليلة القدر في العشر من العشر 59) ذكر ابن كثير حديث عبادة (التفسير 879/8).

(1) المسند 484 أخرجه عن يحيى بن عبيد الله بلفظ من سبع بني يزن أو سبع بني يزن أو خمس بني يزن أو ثلاثة بني يزن أو آخر ليلة. (المسند 292) أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والحاكم من طريق عبيد الله، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وسكت الذهبي (السان - الصيام - باب ماجاء في ليلة القدر 151) المستدرك 438/8.

(2) المسند 485 أخرجه أيضا من طريق أبو بكر بن نحوه (المسند 485). أخرجه البخاري الصحيح - الصيام - باب تحري ليلة القدر في العشر من العشر 61) ذكره ابن كثير (التفسير 869/8).
الألوتANO

7- اتبعتا عبيدة . حدثنا قابوس . عن أبي عبيدا . عن ابن عباس .

أن نبي الله ﷺ أقبل إليهم مسرعا . قال : حتى أضعفنا من سرعته . فلما
انتهى إلينا قال : جئت مسرعا أخيركم بليلة القدر نأنيستها بيني وبينكم .

ولكن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان .

7- ثنا حبيبة بن شريح ، ثنا بقية ، حدثني حبيبة بن سعد ، عن خالد

ابن معدان ، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال : ليلة القدر في
العشر الباقي ، من قامهن ابتغاء حسبهن فإن الله يبارك وتعالى يغفر لهم
ما تقدم من ذنبي ومتاخر ، وهي ليلة وتر ، تسع أو سبع سماحة أو ثالثة
أو آخر ليلة وقال رسول الله ﷺ : إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجلة كأن
فيها قمرا ساطعا ، ساكنة ساحجة لا يرد فيها ولاحر ، ولاحل لكوكب أن
يرميبه فيها حتى تصبح ، فإن أمارتها : أن الشمس صبيحتها تخترج
مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة القدر ، ولاحل للشيطان أن يخرج

معها يومم .

المستند 55 وفي الحديث اختصار بينته رواية الحاكم الآتي ذكرها وقال محققته : إسناده صحيح .

وأخرج من طريق زائدة عن عاصم به مقتضرا على الموضع فقط (المستند 798/1) أخرجه الحاكم
من طريق عاصم به مطولا . وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذهبوي (المستدرك
6/428/1) أخرجه الطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : دعنا عمر . قال ابن كثير :
إسناد جيد فوي ونص غريب جدا والده أعلم (التنقيض 8/399). وله طريق بنحوه مثله عن
سعيد بن جبير مرسلا أخرجه ابن سعد وعبيد بن حميد (النظرالدي 6/274–275). وأخرجه
الحاكم من طريق عبد الملك بن سعيد عن ابن عباس (المستدرك 6/428/1).

المستند 562 وقال محققته : إسناده صحيح . قال المحيشي : رواه الطبراني (ويهله قابوس) وفيه
كلام وقد رواه (المجمع 3/178/8) وما بين القرويين رجع سفيان أحمد شاكر وهو كما قال .
وقابوس قال المختار : فيه لن . ولكن يشدد للحديث ما نقله .

المستند 5 724/5 وأخرجه بعضه من طريق عمر بن عبد الرحمن عن عبادة (المستند 8/318/5).
القدر ٤٠-٩


---

(١) المندوب ١٠٧١/٦٧ أخرجه النسائي في اليعكماك من الكبرى من طريق يحيى به ورواه الأوزاعي عن مرتضى بن أبي مرتضى عن أبيه، عن أبي ذر (التفسير ١٨٢٩/٧) وأخرجه الحاكم من طريق مالك بن مرتضى عن أبيه، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت النهيبي (المنذر ١٦٧٣/٧) وذلك أن النبي رضي الله عنه إلى ذكره الحاكم عن طريق مرتضى وقال: مرتضى هذا لم يرو عنه إلا ابنه مالك وثقة رجله. ثان (المجمع ١٦٧٢) ومرتضى ثقة وكذلك ابنه مالك. ذكره ابن كثير (التفسير ٤٦٧).
710 - حدثنا إسحاق، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "تعرو ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان".

711 - ثنا يحيى بن سعيد، ثنا حميد، عن أسس، عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، فتلاه رجلان فرغعت، فقال: خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، فتلاه رجلان فرغعت، فانتموها في التاسعة والسابعة والخمساء.

712 - ثنا يحيى، ثنا محمد بن عمرو قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: ذكرنا ليلة القدر فقال بعض القوم: إنها تدور من السنة. فلمشينا إلى أبي سعيد الخدري. قلت: يا أبا سعيد سمعت رسول الله ﷺ يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتفت رسول الله ﷺ العش الأول وهو يذكر ليلة القدر. فقلت: يا سعيد! للعصر الأوسط من رمضان واعتفتنا معه، فلم أصبحنا صبيحة عشرين رجع ورجعنا معه، وأويا ليلة القدر ثم أنسيها، فقال: إنني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، فأراني أجلس في ماء وطيبين، فمن اعتفعت معي فليرجع إلى معتفكته، ابتغوها في العشر الأواخر في الوتر منها، وهاجبت علبتنا السماء آخر تلك العشية، وكان نصف المسجد عريشا من جريد، فوكل فوالذي هو أكرمه.

---


لأنزل عليه الكتاب، رأيته يصلنا صلاة المغرب ليلة إحدى وعشرين وإن جهته وأربعة أئمة في الماء والطين.

713 - ثانياً أنس بن عباد أبو ضمرة، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، حسب بن سعيد، عن عبد الله بن أسيد، أن رسول الله ﷺ قال: نزل ليلاً القدر ثم أنسبتها وأراني صبيحتها أجلس في ماء وطن، فنظرها ليلة ثلاث وعشرين، فصلى نبنا رسول الله ﷺ، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه.


(1) المسند 344 أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة به (الصحيح - الاعتماكان - باب الاعتكاف - باب الاعتكاف في العشر الآخر والsenha عن مسلم، تثنها عنه من طريق أمير بن عبد الرحمن بن سعيد، باب فضل ليلة القدر 727/2، ط فؤاد 648/8) ذكره ابن كيهان ونافع: قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات في تفسير

(2) المسند 4954 أخرجه مختصرًا من طريق أبي بكير بن حمز، عن عبد الله، وأخرجه كذلك مطولاً من طريق عبد الله بن عبد الله بن خربت عنه (المسند 3495/3)، أخرجه مسلم من طريق أنس بن عبيض به (الصحيح - الصوم - باب فضل ليلة القدر 727/2، ط فؤاد) ذكره البصري مختصرًا (البصري 1727). وذكره البصري مختصرًا (البصري 1727). وذكره البصري مختصرًا (البصري 1727).

(3) المسند 2304 وقال محققوه: إنهم صحيح، وأخرجه أيضاً بإسناد، ونافعه (المسند 2547). وقال أطلقه في الك蕨، ورجال أحمد رجال الصحيح (المجمع 372/372)، وعذار البصري، أيضاً، أبو طيب ثوبانة، ثوبانة في اللؤلؤة (البصري 1727).

وفي كونها ليلة ثلاث وعشرين ما رواه الطبراني عن عبد الله بن جحش وعن عون بن مالك.
القدر 4-5

715- حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جرير قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس قال: كان يشر الماء على أهل ليلة ثلاث وعشرين.

716- حدثنا معاذ بن يشام الدستوائي قال: حدثني أبي، عن عمرو ابن مالك عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قال: قد حظنت ليلة القدر أربع مرات من فوق الشمس تطلع لإشعاع لها ثلاث وعشرين لسع.

717- ثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابي، عن بلال أن النبي ﷺ قال: ليلة القدر.

718- ثنا مصعب بن سلام، ثنا الأجلح، عن الشعبي، عن زر بن حبيب، عن أبي بكر كتب قال: تذكرني أصحاب رسل الله ﷺ ليلة القدر فقال أبو بكر: أنا الذي لا إله غيره أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي

(1) المعلل رقم 187/8 واسناده صحيح.
(2) المعلل رقم 276/8 وفي إسناده عمر بن مالك النكراوي، روايته من أبي الجوزاء، فيها مناكير.
(3) طببت هذه الرواية ما يأتي ذكره في الصحيح.

القدر 4-6 قال الهمشري: رواه أحمد وإسناده حسن. وقال: قلت: ليس له في الصحيح أنها في العشر الأواخر (المجمع 376/3). وأخرج الطبياني نحوه من أبي سعيد مرفوعًا وقال ابن كثير: إسناده رجاء ثلاث أده ذكره ابن كثير وقال: ابن لهيعة ضعيف وقد خالفه ماروة البخاري.

بي: أن أصبغ من ابن وهب عن عمر بن الخطاب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي عبد الله الصنابي قال: أن عين بن مسلم رضي الله عنهم أرسل الله ﷺ أنها أول السبع من العشر الأواخر. فهذا المرجع أصح والله أعلم ثم قال: وهكنا روي عن ابن مصعب وابن عباس وجابر والحسن وقناة.

وعبد الله بن وهب أنها ليلة أربع وعشرين وقد تقدم في سورة البقرة حديث وقعة بن الأسقع مرفوعًا: إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين (التفصير 5/488/8)، وعذرا السبوطي للطحاوي.

وأبي نصر وابن جرير والطبراني وأبي داود وابن مرديه (الدر 3/1).
أخبرنا بها رسول الله ﷺ ليلة سبع وعشرين ماضي من رمضان وأياً ذلك أن الشمس تصبح الغد من تلك الليلة تترقق، ليس لها شعاع. فزعم سلمة ابن كهيل أن زراً أخرى أن رصدها ثلاث سنين من أول يوم يدخل رمضان إلى آخره، فقرأها تطلع صبحية سبع وعشرين، تترقق ليس لها شعاع.

719 - حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني مؤذن صنعاء، وأثنى عليه خيراً قال: حدثني رباح قال: حدثني أبو عبد الرحمن - يعني عبد الله بن المبارك - عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأوزاعي عن عبده بن أبي لبابه قال:

وقت ما البحر ليلة سبع وعشرين فوجدته عذباً.

720 - ثنا سليمان بن داره - وهو أبو داود الطالب السامراً - ثنا عمران - يعني القطان - عن قتادة - عن أبي ميمونة - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في ليلة القدر: إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، إن الملكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الخصى.

721 - ثنا يزيد، أنا محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من

---

(1) المندب 130/5 وأخرج أيضاً من طريق زر به نحو (ال_bucket 20/13) أخرجه مسلم من طريق زر به الصحيح (البخاري - الصوم - باب فصل ليلة القدر 174/3) ذكره ابن كثير (التفسير 499/8).

(2) البخاري 296 وأسنداه صحيح. أخرجه البهتري من طريق الأوزاعي به وأخرج أيضاً عن أبوب ابن خالد قال: كنت في البحر فأجنبت ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان قاغست من ماء البحر فوجدته على فراة (انظر الدر 777/6).

(3) المندب 199/2 وقال البيهقي: رواه أحمد واليزاري والطبراني في الأوسط ورجاء ثقات (المجمع 1772/3) أخرجه الطالب السامراً (المندب ص 332) ذكره ابن كثير وقال: تفرد به أحمد وإسناده لا يأتي به (التفسير 499/8، 497/7) وعزة السبوعي أيضاً لابن مرديه (انظر الدر 375/6).
القدر 4-5

ذنائب، ومن قام ليلة القدر إيابانا واحساسا غفر له ماتقدم من ذنائب
727-2 ثنا يزيد قال: أنا الجبرعي، عن عبد الله بن بريدة أن عائشة
قالت: يارسول الله إن وافقت ليلة القدر فيم أدعوه؟ قال: قولي: اللهم
إنك عفري تخف العفر فاعف عني.

(1) المسند 103/2 وأخرجه أيضا من طريق عن أبي سلمة به نحوه (المسنن 7278
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي سلامة به (الصحيح - الإمام - ياب قيام ليلة القدر من
الإيام 1/15 الصلاة - ياب الترغيب في قيام رمضان 17/2) ذكره ابن كثير
(التفسير 465/8).

(2) المسند 182/2 وصورة المرسل أخرجه الترمذي والسائلي في اليوم والليلة وفي الكبرى
وابن ماجه والحاكم من طريق كهمس عن ابن بريدة عن عائشة به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولن يخرجاه وسكت الذهبى. رواه النسائي أيضا
من طريق علقشية بن سلمان بن بريدة عن عائشة بنحوه (السنن - الدعوات - رقم
5513، السنن - الدعاء - ياب الدعاء بالعفو والعلانية 1/1765، الفهرس 499/4) وانظر: 420/1
وأنظر تفسير ابن كثير.

382

وقال الآبائي: صحيح (صحيح ابن ماجه 2/728/8).
سورة البينة

فصلها - آية ٤


٧٣٤- ثنا محمد بن جعفر وحجاج قطان، ثنا شعبة، عن عمصم بن بهدة، عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب، قال: إن رسول الله ﷺ قال: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال: فقرأ، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال: فقرأ فيها ولر أن ابن آدم سأل واديا من سماواته فأعطاهه سماواته فأعطاهه سماواته ثلاثاً، ولا يدفع ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية في غير المشرك ولا اليهود ولا النصارى ومن يفعل خيراً فلن يكرره (٢).

قوله تعالى «وماتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة» (٣).

انظر حدث أبي هريرة المقدم في سورة يونس آية رقم ٩٣.


(٣) ذكره ابن كثير (التفسير ٢٧٧/٨).
قوله تعالى ﴿وَأَمُرُوا إِلَى قُولَهُ ﴿وَذَلِكَ دَينُ الْقِيمَةِ ﴾.

قال أحمد: ووصف فضيل الإمام بأنه قول وعمل وقال ﴿وَأَمُرُوا إِلَى قُولَهُ ﴿، ﴿وَذَلِكَ دَينُ الْقِيمَةِ ﴾، ﴿فَقُدْ سَمِى اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دِينًا قِيَّمًا ﺑَاﻟْقُولِ وَالْاٍدْلَاءِ﴾.

البيئة

725- حدثنا خالد بن حبان أبو زيد الرقبي قال: سمعه عبيد الله العباسي قال: قدم علينا سالم الأنفيس بالإجابة فعرضه. قال: فنظر منه أصحابنا نفازًا شديدًا، وكان أشدهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك. قلنا: عبد الكريم فإنه عاهد الله عز وجل ألا يأويه وإيابه سقف بيت إلا المسجد. قلنا: معقل، فأتجلت عليه عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي. قال: إذا هو يقرأ سورة يوسف فسمعته يقرأ هذا الحرف ﴿مَنْ يَكُونُ بِهِ ﺷَرٍّ ﺟَاهِرٌ﴾، ﴿أَيْ نَأْنُي إِلَى ﺣَجَّةٍ فَانْهَهَا لَنَا، فَأَنْفِعْ ﻓَأَخْبِرَهُ أَنَّ قَوْمِي كُتِبَ أَنْ نَحْدِثُهَا وَنَكُلَّمَهَا، وَقَالَوا: إِنَّ الْصَّلَاةَ وَالْزِكَاةَ لِبَيْنَنَا وَلَا بَيْنَنَا﴾.

البيئة

(1) السنة 375/3 وفيه قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي قال: أحتر أن فضيل بن عباس.

(2) السنة 376/2 قال محققته: أخرجها الخطأ في الإمام بأي بيعة في الكبرى. إ. د. رستم، حسن ذكره السيوطي وأعرج لأبي المنذر (النظر الادر 769/6) قال ابن كثير: وقد استدل كثير من الأئمة كزاهر وشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإمام (التفسير 477/178)، أثر الزهري أخرجه ابن أبي حاتم وكتاب جاء عن أبي وائل أخرجه عبد بن حميد (النظر الادر 769/6).
البيئة ٨٦


(١) وقع في المسند ابن وهب والصوباب أبي وهب كما في تفسير ابن كثير وانظر الجرح والتعديل.
(٢) كذا في المسند وفي الجمع وسآله.
(٣) المسند/٢٩٦/ قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو معاشر نعمان ضعيف وأبو معاشر مولى أبي هريرة لم أعرفه (المجمع ٥/٢٧٩) كذا قال: أبو معاشر مولى أبي هريرة والصواب: أبو وهب، ولعله من الطابع أر سبق قلم والله أعلم. ذكره ابن كثير (التفسير ٨/٤٧٨).
سورة الززلة
فصلها - آية 4


قوله تعالى: «بومند تحدث أخبارها»

728- حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن مبارك، عن سعد بن أبي أبيوب، حدثني يحيى بن أبي سليمان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية، فبومند تحدث أخبارها. قال: أدركون ماأخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على

----------

كل عيد وأمة بما عمل على ظهراً أن تقول : عملت عليّ كلنا وكدنا يوم كذا
وكان قال : فهو أخبارها.

قوله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره"

إلى قوله "شرًا يره".

729- ثنا يزيد بن هارون، أنا جبريل بن حازم، ثنا الحسن، عن
صحيحة بن معاوية عم الفردوسي أنه أتى النبي ﷺ فقرأ عليه:
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. قال:
حسبي، لا أبالي أن لا أسمع غيرها.

730- ثنا أبو معاوية، قال: ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة
قال: سئل رسول الله ﷺ عن الخمير فيها زكاة؟ فقال: ماجأني فيها
شيء إلا هذه الآية الفذة "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال
ذرة شراً يره".

(1) المسند 2/374/3 أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم من طريق ابن المبارك عليه قال الترمذي: حسن
غيره ونقل ابن كثير عنه قوله: حسن صحيح غريب وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه
فتعقبه الذي يقوله قلته: يعني هذا منكر الحديث قال البخاري اده، السن - صنفة القياسة
119/4، التفسير - سورة إذا زالت، المبتدئة 2/732، وله شاهد من حدوث ريعية
الجرباوي أخرجه الطبراني (أنظر تفسير ابن كثير 8/481) وهو شاهد عن أنس عند ابن مدربي
والبيهقي في الشعب (انظر الدر 7/380).

(2) المسند 5/695 وأخرجه أيضا من طريقين آخرين عن الحسن وصحح في أحاديثه بالسمع من
صححة رواية عن الحسن مسلاً (المسند 5/695). أخرجه النسائي في التفسير وابن سعد
وابن أبي شيبة في مسند الطبراني والحاكم وغيرهم من طريق جرير به واحتفظ في اسم صحيحه
وقد حرت الوقف في ذلك في الموسوعة وهو حدوث حسن. ونقل الحافظ في الفتح من الحاكم
تصحيح له وقال الباهلي: رواه أحمد والطبراني مسلاً ومتصلاً، ورجاء الجرح الضعيف
والحديث شاهد (انظر موسوعة قضاي سورة آيات القرآن 2/790-793).

(3) المسند 2/424-425. وأخرجه أيضا من طريق أبي صالح به (المسند 2/266، 383).
أخره مسلم والبخاري تعلقا ومؤصولا ومالك وغيره من طريق أبي صالح به مطولة.

387
قوله تعالى { فمن يعمل مثل حال ذرة خيرًا يره} ٧٣١.
ثنا أبو كامل، ثنا ليث، حدثني سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول: ياناس المسلمون لا تحققن جارة جاربها ولو فرسن شاة.

٧٣٢.
ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا يونس، ثنا عبيدة الهجري، عن أبي قيمة الهجري قال: أتىت رسول الله ﷺ وهو محترس بشملة له وقد وقع هدبتها على قدميه نقلت: أيكم محمد أو رسول الله ﷺ؟ فأما بني إسرائيل في نفسه نقلت: يا رسول الله إني من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني، فقال: لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستمسقي، وإن امرونا شتمك بما يعلم فيه فلا تشتمن بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره وإباك وإسباك الإزار فإن إسبال الإزار من الخيلة، وإن الله عز وجل لا يحب الخيلة، ولا تسبن أحداً. فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيراً.

ومختصراً ولله طرق أخرى (انظر مجموعات فضائل سور وآيات القرآن / ٢٩٨ـ ٢٩٦).

١) المسند ٢/٣٣٤، وأخرجه أيضاً من طريق سعيد بن نسيم وأخرج معنا من حديث عمر بن معاذ عن جده حارثة (المسند ٢/٣٣٧، ٤٩٣، ٤٩٤، ٥٠٠، ٦٧٧، ٥٧٧، ٦٤٥). أخرجه البخاري ومسلم من طريق محمد بن إسحاق البانيّ (ال الصحيح - الباب ١٣٨، الأدب - ياب لاحقون جارة جاربها من بني إسرائيل - الباب ١٣٨، الصحيح - الزكاة - ياب الحد على الصدقة ولو بالقليل ٣٨٣/٣) ذكره ابن كثير (التفسير ١/٤٨٣- ٤٨٤).

٢) المسند ٤١/١٩، وأخرجه أيضاً من طريق يونس وغيبر (المسند ٥/١٦، ٦٤٢، ٦٤٣).

٣) أخرج ihn أبو داود والنسائي في الكبرى والطبراني من طريق يونس وأخرجه الترمذي والنسائي والطبراني والحاكم من طريق أبي قيمه عن جابر بن الحارثة ولم يسم صحابيه في بعض الطرق وهو حديث صحيح صحيح الحاكم ونعمت الذهبي وصحبه ابن حبان وقال الترمذي: حسن صحيح (انظر معرفة الصحابة لأبي نعيم بتحقيق ترجمة رقم ٢٢٢). ذكره ابن كثير وقال وفي الصحيح (انظر التفسير ٤/٤٨٣).
الزلزلة 8-

733 - ثنا وكيع ، ثنا سعدان الجهني ، عن ابن خليفة الطائي ، عن عدي بن حاتم عن النبي ﷺ قال: من استطاع منكم أن يتقي النار فليتصدق.

ولو بشق ثمرة ، فمن لم يجد فيكلمة طيبة (1).

734 - ثنا عبد الرحمن ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن معقل ، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق ثمرة فليفعل (2).

735 - ثنا محمد بن عبد الله ، ثنا كحير بن زيد ، عن المطلب بن عبد الله ، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال لها: بإعائشة استجري من النار ولو بشق ثمرة ، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان (3).

وانظر حدث أبي ذر المتقدم في سورة البقرة آية 83.

وحدثت أم بهيد المتقدم في سورة الضحى آية 101.

 قوله تعالى 4 ومن يعمل مثلقال ذرة شيا بره(4).

736 - ثنا أبو عامر ، ثنا سعيد بن مسلم قال: سمعت عامر بن عبد الله ابن الزبير قال: حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل ، أن عائشة أخبرته أن النبي ﷺ كان يقول: بإعائشة إبك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز.

(1) (المسلم 209 و 756/4 و 759/4) وأخرج من عائشة صرفاً وافقنا النار ولو بشق ثمرة (المسلم 376، 377، 379) وأخرج أبو الحارث بن الطفيل عن النبي ﷺ: (المسلم 127) أخرج العباس بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ: إعائشة بإبكي ومحقرات الذنوب فإنه لها من الله عز.

(2) (المسلم 127) أخرج بهم عن ابن مسعود (بدون قوله فإنها ... إلخ) (المسلم 127، 268/4).

(3) реказ (المسلم 127، 5/3) ورواه أحمد وغيره البخاري ورواه أيوب أحمد وأبو حنبل وروى بعض كلام وهو ثقة (المجمع).

(4) ذكره ابن كثير (التفسير 8، 483/8).

389
ووجل طالباً: (1)
وانظر حديث ابن مسعود المتقدم في سورة البقرة آية (81) (2).

سورة والعائدات

آية 8-6
قوله تعالى: "إن الإنسان لربه لكوند" (1)
قال أحمد - وقيل له: "إن الإنسان لربه لكوند" (2) - قال: نعم (3).

قوله تعالى: "إنه لحب الخير لشديد" (4)
انظر حديث ابن عباس عن أبي المتقذد في سورة البيينة.

(1) المسند 151/2 أخرجه ابن ماجة والنسائي من طريق سعيد بن مسلم له وقال البصري: هذا إسناد صحيح رجالة نقات له وقال الألباني: صحيح (السان – الوهد - باب ذكر الذنب) 481/8، 1417/2، وانظر تفسير ابن كثير 885/8، وانظر مرويات ابن ماجة في التفسير - سورة الفجر آية 53.

(2) ذكره ابن كثير (التفسير 885/8).

(3) يدائع الفوائد 110/3 في الجزء الذي نقله ابن القيم من تفسير الإمام أحمد لبعض آيات القرآن.

(4) وذكره ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وجامعة كبيرة وآخذه ابن أبي حاتم مرئهما من حدث أبي أمامة قال ابن كثير: من طريق حمزة بن الزبير وهو مشروك، فهو إسناد ضعيف.

وذكره الطبري من طريق آخر عن أبي أمامة موقوفاً (انظر التفسير 885/8) وحدث أبي أمامة المرفوع عزاء السبوعي لمجاعة منهم ابن جرير والطبري وقال: يسند ضعيف (انظر الدر 384/6).
سورة القارعة

آية 111

قوله تعالى { يوم يكون الناس كالقمر المبسوط } قال أحمد { القمر المبسوط } قال: مثل القمر الذي يطير عند السراج في حبيرة }(1).

قوله تعالى { نار حامية }

737- ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا حماد، عن محمد بن زياد، قال:

سمع يأيا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم يقول: نار بني آدم التي

يوقدون جزء من سعيمن، جزء من نار جهنم. فقال رجل: إن كانت لكافية.

قال: لقد فضلت عليه بتسعة وستين جزءا، حراً فرحُراً.(2)

وانظر حديثه المتقدم في سورة التوبة آية 81 وانظر حديث النعمان بن

يشير المذكور هناك أيضا.

738- ثنا قتيبة، ثنا عبد العزيز، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي

هريرة أن رسول الله ﷺ قال: هذه النار جزء في مائة جزء من جهنم.(3)

(1) بدائع الفوائد 37-3، في الجزء الذي نقله ابن قيم من تفسير الإمام أحمد لبعض آيات القرآن.

(2) المسند 2677 وفي المسند أن أخرجه أيضا من طريق صحيفة همام عن أبي هريرة نحوه (المقدمة في المسند 2677)

(3) المسند 2672 وفي المسند أن أخرجه أيضا من طريق الصحابة عن أبي هريرة نحوه. وهو على شرط مسلم.

(4) التفسير 7/499.

(5) المسند 379، قال الهيثمي: رواه أحمد وجاءه رجال الصحيح (المجمع 287/12) في إسناده الدرازدي وقد تكلم في حفظه وقال ابن كثير: تفرد به (أي أحمد) أيضا من هذا الوجه.

وهو على شرط مسلم أيضا (التفسير 8/491) وانظر متقدم عن أبي هريرة.
الفارعة

وانتظر الحديث أبى حربة المتقدم في سورة البقرة آية (24) (2).

239 - ثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد، عن أبي حربة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أشعث الحمر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فتح جهنم (1).

(1) ذكره ابن كثير (التفسير 491/8).
(2) المسند 2248 وأخرجه من طريق أبي حربة (المسند 186), 2766, 7880, 1396.
(3) أخرجه بنحوه من حديث أبي سعيد وأبي ذر (المسند 2248), 162, 163.
(4) أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي حربة مطولا وختصراً (الصحيح - مواقف الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 14/1, الصحيح - المساجد - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 7/2) ذكره ابن كثير (التفسير 491/8).

362
سورة التكاثر

آية 21

قوله تعالى ( أَلِهَاءِمَا التَكَاثِرُ حَتَى زَرْمَةَ المَقَابِرِ )

740 - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة وحجاج، قال: حدثني شعبة،
قال: سمعت قتادة يحدث عن مطرف، عن أبيه قال: انتهيت إلى
رسول الله ﷺ وهو يقول: ( أَلِهَاءِمَا التَكَاثِرُ ) يقول ابن آدم: مالي مالي،
ومالك من مالك إلا ما أكلت فأنتيتي، أو ليست فأبليت، أو تصدقت
فأمضيت(1).

741 - ثنا محمد بن جعفر، حدثنا جعفر - يعني ابن
برقان- قال: سمعت يزيد بن الأصم، عن أبيه هريرة قال: قال رسول الله
الله ﷺ: مأخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وماأخشى
عليكم المنطأ، ولكن أخشى عليكم العبد(2).

742 - ( عن عبد الرزاق ) (3) أني آنا معمر عن قتادة في قوله :

(1) المسند 44/4 وأخرج أباه أيضا من طريق قتادة به نحزة، ومن طريق غيلان عن مطرف به مختصرا
(المسند 44/4، الروع ص 188، الزهد ص 11) أخرجه مسلم من طريق قتادة به (الصحيح
الزهد والرقائق 4/6، ط نزال).

(2) المسند 10/8 رواه محققان: إسناد صحيح، قال الهيثمي: رجال الصحيح 1/6، وقال
المتنبي: رواه محتج به في الصحيح وعِرَاء، أيضا لابن حبان في صحيحه ( المجمع 3/2،
1281/10) وانظر تعليل أحمد شاكر على الحديث. أخرجه الحاكم من طريق محمد بن بكر
البرساني به، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت الذهباني ( المستدرك
2/134، 3/137) مذكره البصري ( انظر الدرج 7/9).

(3) أظهرها سقطت لأن الإمام أحمد لايروي عن معمر مباشرة والإسناد الواضح عن
عبد الرزاق والأنصار اللذان يعدان في تفسير غالبهم هو
عبد الرزاق. ( انظر الروع ص 188)
التكاثر ١٠-٥

« أهلناكم التكاثر » قالوا: نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان. فأثناهتم بذلك حتى ماتوا ضلاً.

٢٤٣٣ - ثنا يحيى عن شعبة: ثنا قتادة عن أن النبي ﷺ قال:

« يهم ابن آدم وتبقى مند اثنتان: الخرقص والأمل. »

٢٤٤٤ - ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا أبو ربيعة عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ دخل على أعرابي يعود وهو محموم فقال: كفارة وظهور. فقال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزهير القبور. فقام رسول الله ﷺ وغيرها (٣) قوله تعالى « كلا ل تعلمون علم اليقين ».

٢٤٥٥ - عن عبد الرزاق أن أبانا معمر عن قتادة في قوله: « علم اليقين ».

كنا نحدث أنه الموت (٤).

---

١) الورع ص ١٨٨، وإسناده صحيح أخرجه ابن جرير من طريق ابن ثور عن معمر به (التفسير).

٢) الورع ص ٢٨٣/٣٠، وانظر مابيني في آخر السورة عن قتادة.

٣) المند ص ١٥٠، وأخرج أيضًا من طريق قتادة به (المند ص ١١٩/٣، ١٩٦، ١٩٨، ٢٥٦، ١٥٩، ٣٢٧، ٣٧٩، ٤٤٣، ٤٤٤).


٥) المند ص ٢٥٢، قال الهيثمي: رواه أحمد وربه ثقات (المند ص ٢٩٩/٢) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس بن نحوه (الصحيح - المناقش - باب علامات البعثة في الإسلام ٦/٢) ذكره ابن كثير (التفسير ٤٩٤/٨).

٦) الورع ص ١٨٨، وإسناده صحيح وسيأتي في آخر السورة بلفظ أوضح من تفسير شيبان (انظر الورع ص ٢٨٥/٣). أخرجه ابن جرير من طريق سعيد عن قتادة بعنوان (التفسير ١٠)
قوله تعالى  "ثم تسألون يومئذ عن النعيم؟"

746 - ثنا يزيد ، أما محمد - يعني ابن أبي عمرو - عن صبان بن سليم ، عن محمود بن ليبيد قال : لما نزلت « ألا هاكم التكاثر » فقرأها حتى
بلغ : « تسألون يومئذ عن النعيم » قالوا : يا رسول الله عن أي نعيم نسأل؟
قال : إن ذلك سيكون (1).

747 - ثنا سفيان ، عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن

(1) المسند 4/295 والحديث وقع في أي ابن أبي عمرو . قال الهيثمي : رواه أحمد وفهيم محمد بن عمرو
ابن عقلة وحديثه حسن وفهيم ضعيف لسوء حفظه وثقة رجاله جدل الصحيح 1.8. وله شاهد عن
ابن الزبير رواه الطبراني وقال الهيثمي : فيه إزهرايمن بن بشار الرمادي وثقة ابن حبان وغيره
وضعه أحمد وغيره وثقة رجاله ثقات 1.8. وله شاهد آخر عن الحسن عند أبي يعلى (النظر
المجمع 7/142) وعذرة السيوطي لا ين أبي سهبل وهناد وابن جبر وغيرهم وابن حميد
عن صبان مرسلا ولم شاهد عن أي عرفة عند الترمذي وغيره (النظر الدر 8/388) وانظر
ما يأتي عن الزبير .

(2) المسند 1/164/4 رقم 4. وقال صحابه إن صحة صحيح ، أخرجه الترمذي في موضوعين وابن
ماجة وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به . وقال الترمذي في الوصف الأول : حسن
صحيح . وقال في الثاني : حسن . وقال الألباني : حسن الإسناد ( السنة - التفسير - سورة
الزمر 5/177) ، السبأ - التفسير - سورة التكاثر 4/448/488 ، السبأ - الزهد - باب معيشة
أصحاب النبي 1392/2 وأنت تفسير ابن كثير 8/3/497 يذكر التفسير اليوم كهذا الحديث فرواه
عنه بعضهم نجولا عن صبان عن محمود بن ليبيد كما في الحديث السابق ورواه البعض عند عن
يجيب بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن أبيه كما هنا ورواه آخر عن أبي سلمة عن=

395
التكاثر

748 - عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية: «لتسألون يومئذ عن التعيم» قالوا: يارسول الله أي تعيم تسأل عنه وسوبفنا على عوائقنا والأرض كلها لنا حرب؟ صبح أحدنا غفر غداء، ومسي بغفر عشاء. قال: يعني بذلك قوم يكونون بعدكم أتتم خير منهم يغدي على أحدهم بجفنة وراهم عليه بجفنة ويغدو في حلة ويروح في حلة وينصرون بيوتهم كما تستر الكعبة ويفشو فيهم السمن (1).

749 - حدثنا عبد الصمد، ثنا حماد، ثنا عمر: سمعت جابر بن عبيد الله يقول: أكل رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر رفعت وشربوا ما.

فقال رسول الله ﷺ: هذا من التعيم الذي تسألون عنه (2).


قال: قومي. فعمدت إلى شعير لها فخطحته وقام إلى غنم له فذبح لهم شاة. فقال رسول الله ﷺ: لا تذبحن ذات در، فطيح لهم وقدمه بين أبديهم.

أبي هريرة كما عند الترمذي وقد أعل الأخير الترمذي. فقال: وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمر عن النبي ﷺ أصح من هذا سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عيينة. 

وقال: لعل الرحم فيه من محمد بن عمر وليس من روئ عنه فقد تكلم فيه المنافق. وانظر الحديث المأخزي.

(1) الروع ص 189-190 وهو متعلق تقدم أهل بنحوه من حدث محمود بن لبيد وقد ورد باقبه.

(2) المصنف ص 351/2 وأخرج أيضاً من حديث جابر بن نحوه (الروع ص 187) وأخرج نحوه عن عامر الشعبي مرة (الزويد ص 132) أخرجه النسائي وابن جبرير من طريق حماد بن سلمة به. وقال:
751- ثنا سريج، ثنا حشرج، عن أبي نصيرة، عن أبي عسيب، قال:
خرج رسول الله ﷺ ليلة فمر بفيعداني إليه فخرجت، ثم مر بأبي بكر
فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر قدعا، فخرج إليه، فانطلق حتى دخل
حائطًا لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق
فوضعه، فأكل رسول الله ﷺ وأصحابه، ثم دعا بابًا بارد فشدد فقال:
لستن عن هذا يوم القيامة. قال: أخذ عمر العذق ضرب به الأرض حتى تناثر
البصر قبل رسول الله ﷺ ثم قال: يارسول الله ﷺ أنتا لمسلمون عن هذا يوم
القيامة؟ قال: نعم إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة
سد بها جوعته، أو جحرا يدخل فيه من الخر والقرآن(1).

752- ثنا عبد الصمد، ثنا حريث بن السائب قال: سمعت الحسن
بقول: حدثني حمران، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:
كل شيء سوى ظل بيت، وجعله الخبر، وثوب بواري عورته، والماء فما فضل

= الألباني: صحيح الإسناد (16) (السان-الوصايا-باب قضاء الدين قبل الميراث)، التفسير
= 288/17، صحيح سن الساني (77) (ذكراه ابن كثير (التفسير) 997/17).

(1) الزهد 91/16 و 1761 وما بين الفوتوين سقط استدركناه من الطبعة الثانية ص 41. أخرجنا ابن أبي
حاتم بنحبه من حدث عمرو مطولا وأخرجها مسلم بن نحوه ولم يسم الرجل من حدث أبي هريرة
(انظر تفسير ابن كثير 997/8، الفقه 117)، الصحيح-الأشهية-باب جوارم استثناءه غيروه إلى
دار من بئث برضية (1117-1116).

(2) المصادر 97 والتهذيب: رواه أحمد ورجاله ثقات وهنالك الحافظ ابن حجر في ترجمة
أبي عسيب: أخرج له ابنه حنظلا من رواية حشرج بن نباتة عن أبي نصيرة وإسناده حسن
(التصحيف 101) أخرجه ابن جرير وابن عدري من طريق حشرج به نحوه، وقال ابن عدي:
لحشرج غير مذكور من الحديث وأحاديثه حسان وإفرادات وغرائب وقد قسست بعضها فيه.
عن هذا فيليس لابن آدم فيه نحن حق

27- ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، ثنا عبد الله بن أبي سليمان
مدني، ثنا معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن أبيه، عن عمه قال: كنت في
مجلس فطعن علينا رسول الله ﷺ وعلى رأسه أثر ماء فقلت: إن رسول الله
نراك طيب النفس قال: أجل. قال: ثم خاض القوم في ذكر الغني، فقال
رسول الله ﷺ: لا أسأل بالغني من أتقى الله عز وجل، والصحة لم أنثى الله
خير من الغني، وطيب النفس من النعم.

أنكره عليه وهو عندي لا يأت به ورواياه أه. (التنسّسير 30.827/126، الكامل
427/2) قال ابن كثير: تفرد به أحمد (التنسّسير 186/1) وعزاء السيوطي للبغوي في
معجمه راجع منه وغيرهما (النظردر 496/2 وانظر ما يأتي عن عثمان وما تقدم عن جابر
وأبي سلمة.

(1) السند 3/171، الزهد 3/1، وقد رواه عبد الله بن أحمد في الزوائد من طريق هشام من
الحسن فارسلي بن حماد شهاب الدين. (ال(cost 3/1) وقال الحافظ: رواه إسحاق في مسند عن عيسى
عن هشام عن الحسن عن النبي ﷺ (التطهير 249/7) وأخرجه عبد بن حميد من طريق حمران
ابن أبيات عن رجل من أهل الكتاب قال: فذكر نحوه، وأخرجه عبد الله بن أحمد عن سلمان فقال
انظره أنه في الثورة فذكر نحوه (النظردر 328/4) ذكره السيوطي وعزاء لأحمد في
الزهد فقط (النظردر 396/2). أخرجه الشرماشي من طريق عبد الصمد به وقال: حسن
صحيح. أه ونابلساني: ضعيف ووجّه بتكريمه وينبئ أن الصواب فيه أنه من الإسرائيليات أخطأ
في رفعه ونقل عن الإمام أحمد والإمام المدارقي ما يفيد ذلك (الهدي- البحت- باب
مراجع في الزهادة في الدنيا 5/671، ضعيف الجامع 96/1).

(2) كذا في المسند جمع نصبة والذي في سنا ابن ماجة ابن كثير من التعميم. وأيضًا وقع في
الموضوعين في المسند عبد الله بن أبي سليمان والذي في غريب وفي التقرب بدون أداء الكلية.
(3) المسند 327/9 وأخرج أيضًا بمسانده ومسانده إلا أنه قال في إسناده: عبد الله بن أبي سليمان
شيخ صالح حسن الهيئة مدني (المسند 280/1) وله أنه ابن ماجة من طريق عبد الله بن
سلمان به وقال البصري: هذا إسناد صحيح رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وله.
قال الألباني: صحيح، (المسلم- النجاحات - باب الخط عن المكاسب 745/2، مصباح النجاة
747/2، صحيح ابن ماجة 164، وانظر الصحيفة 174) ذكره ابن كثير (التنسّسير 827/1).

310
التكاثر

754 - حدثني مكي بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند أنه
سمع أبا بكر يحدث عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الصحة
والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيها كثير من الناس (1).

755 - حدثنا عفان، ثنا يزيد بن إبراهيم، أتقا يوسف ابن أخت ابن
سيرين، عن أبي قلابة، عن النبي ﷺ في قوله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ
عن النعيم قال: ناس من أمتي يعجدون السنن والعمل بالنقي
فيأكلونه (2).

756 - ثنا بهر وعفان قالا: ثنا حماد، قال عفان في حديثه: أنا
إسحاق بن عبد الله عن أبي صاحب، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
يقول الله عز وجل: قال عفان: يوم القيامة - يال轩 آدم حملتك على
الخيل والإبل، وزوجنك النساء، وجعلتك ترتع وتترأس فأنا شكر ذلك (3).

757 - عن أبي الفضيرة، أنبأنا جرير عن راشد قال: قيل له:

758 - عن ابن أبي نعيم، عن مجاهد في: ثم لتسألن يومئذ عن
النعيم قال: عن كل شيء من لذة الدنيا (5).

(1) المسند 298/1 وأخرجه أيضا عن وكيع عن عبد الله ﷺ (السنن 2/6) 346/1 (أخرجه البخاري من
طريق عبد الله بن سعيد ﷺ (الصحيح - الرقائق 1/698/8) ذكره ابن كثير (التفسير8/898/6) ذكره ابن
(2)DataSource:792/1 وهو مسند وصله ابن مرديه من حديث أبي الدرداء (انظر الفهرس 388/6) ذكره ابن
(3)DataSource:792/2 وعلقه على أبي صالح به نحوه (الوعر ص190) أخرجه مسلم من طريق
سحيل بن أبي صالح عن أبيه به مطولا (الصحيح - الزهده والرقائق 4/260) فنوده ذكره
ابن كثير وقال: تنفرد به من هذا الوجه (التفسير8/898/6).

(4) أثر راشد وهو ابن سعد بن إسحاد صحيحة وقد تقدم نحوه مرموقا
وحريز تصحفه في الطبعة بجزر يجيم وراء، والصراب مأثه، وهو حريز بن عثمان الرحبي، وآخر
مجاهد معلق أيضا وأخرجه الطبري من طريق عن ابن أبي نعيم به (التفسير3/288-289/).

299
470- عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: "ثم لتنسألون يؤمنون عن النعيم" قال: إن الله تبارك وتعالى سائل كل ذي نعمة فيما أنعم عليه. قال معمر: وكان الحسن وقعتان يقولان: ثلاث لايسأل عنهم ابن آدم، وسخرون رفعه المسألة والحساب إلا مخالفة الله. كسرة يواري بها سواة، وكسرة يشد بها صلبه، وبيت يكمن من الحرم والبرد.

471- عن يكير بن عفيف عن سعيد بن جبير أنه يلمع بشرة عسل.

قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه(1).

قال أحمد: "ثم لتنسألون يؤمنون عن النعيم" قال: تعيم الدنيا (2).

وقال: أنا من أكثر من سبعين سنة في كل نعيم (3).

472- في تفسير شيبان عن قتادة: "ألفهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر".


____________________________________________________________________________________

(1) إسناد صحيح وقد أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن معمر به نحو، وفيه قول الحسن وقتادة.
(2) النسخ: 419/3، التفسير: 289/3.
(3) الزعريح: 187، وأخرج أنسا أيضا بتحوره، معتقا هكذا عن يكير به (الرواه 180) أخرجه ابن جرير.
(4) عين أبي شببة رهبان من طريق يكير به نحو: إسناد صحيح (التفسير: 188/288، التفسير: 187/391) ذكره ابن كثير بتحوره (التفسير: 8).
(5) يباني القواعد: 7/11 في الجزء الذي نقله ابن القيم من تفسير الإمام أحمد لمبسط آيات القرآن.
(6) التفسير: 187.
التكاثر 8

عما كان استودعه من نعمة وحقه. قال يونس: عما استودعه من نعمة وحقه

---

سورة الفيل

آية ١
قوله تعالى ۵٠ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى قوله 
۴۹٠ ما كول...

٧٦٣ - ثوناً الوليد، ثوناً الأوزاعي، ثونا يحيى، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة - وأبو داود قال: حدثنا حرب، عن يحيى بن أبي كثير قال:
حدثني أبو سلمة، ثوناً أبو هريرة المعني - قال: لما فتح الله رسول الله
عَلَى مكة قام رسول الله ﷺ فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حب
عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها أحلت لي ساعة من
النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعوض شجرها ولا ينفر صيدها ولا
تجل لقطتها إلا لنشده، ومن قتل له تقتل نفر بخير النظرين؛ إما أن
يبت طويلاً وإما أن يبتقل، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة فقال:
يا رسول الله أكتبوا لي. فقال عم رسول الله ﷺ: إلا الإذكر فإنه لقيرونا
وبيوتنا. فقال رسول الله ﷺ: إلا الإذكر. فقلت للأوزاعي: وما قوله أكتبوا
لأبي شاة؟ وما يكتبوا له؟ قال: يقول: أكتبوا له خطبه التي سمىها.

وانظر ماتقدم في سورة الفتح آية ٢٦.

١١١ أن أخرج الشهاد أياً من المسور بن مخرمة وسروان بن الحكم في حدث آخر
(المتصد ١٤، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦). أخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير به نحوه
( الصحيح - العلم - باب كتابة العلم - ٣٨٦، الصحيح المعج - باب تحريم مكة وصيدها
٢٤/٤٥٠). ذكره ابن كثير (التفسير ١١/٨).
سورة قريش

آية ۴-۱

قوله تعالى { إِبْلَاءَ قَريشُ ... } إلى قوله { ... من خوف } ۱:۶۳- ثنا علي بن يحيى ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح ، عن شهر بن حرشب ، عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ قال: { إِبْلَاءَ قَريشُ إِبْلَاءَهمُ رحلة الشتاء والصيف } وحكم ياقريش

أعبدو رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف (۱).

(۱) المسند ۶/۴۰۶. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني بالاختصار إلا أنه قال: وقبل أمكم يا قريش إِبْلَاءَهمُ رحلة الشتاء والصيف رفيقه عبد الله بن زياد القداح وشهر بن حرشب وقد وثقها وفيهما ضعف رواية رجل أحمد ثقات (المجمع ۷/۱۴۳). أخرجه ابن أبي حاتم بنفس لفظ أحمد وأخرجه ابن جرير والحاكم مختصراً وأخرجه ابن أبي حاتم باللفظ: وقبل أمكم يا قريش إِبْلَاءَهمُ رحلة الشتاء والصيف وكلهم من طريق شهر به وزعاء السيبوطي أيضاً بهذا اللفظ للطبري والطبراني رابن مطوعي وقال الحاكم: حديث غريب عال في هذا البيت والشيخان لا يحتجان بشهر ابن حرشب وسكت الذهبي (تفسير الطبري) ۳/۵۰۰، المسند ۲/۴۵۶/۱، وانظر تفسير ابن كثير ۸/۵۱۶، الدر ۷/۳۹۷.)

۴۰۳
سورة الماعون

آية 5-6

قوله تعالى ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهرون ﴾ ٧٦٤ - ثنا محمد بن حسن عن عدي بن حذافة عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك أنا ورجل من الأنصار حين صلينا الظهر، فدعا الحرابة بوضوء فقلنا له: أي صلاة تصلح؟ قال: الظهر. قال: قلنا إنما صلينا الظهر الآن. فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: تلك صلاة المنافق يترك الصلاة حتى إذا كانت في قرني الشيطان أو بين قرني الشيطان صلى ليذكر الله فيها إلا كلاً. ﴿الذين هم يراءون﴾

قلت تعالى ﴿الذين هم يراءون ﴾ ٧٦٥ - ثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت جندي يقول: قال عبد الرحمن: البجلي - قال: قال رسول الله ﷺ: من يسمع يسمع الله به، ومن يراء براء الله به. ١}

---

(١) المسند ٣/١٦٩، وأخرجه أيضا من طريق عدي بن حذافة (المهتوس).}

(٧٦٤) المسند ٣/١٦٩، وأخرج في الذهد مثلا وأخرج نحوه من حديث عبد الله بن عمير، ولفظه: منسمع الناس بمعه سمع الله به سمع خلقه وحقره وصغره.}

(٦٥٥) المسند ٣/١٦٩، وأخرجه البخاري وسلم في طريق سفيان به (الصحيح - الطبق).
المأمون 9

766- حدثنا روح، ثنا هاشم، عن الحسن في قوله عز وجل: « الذين هم براون » قال: إن صلاها صلاها رباء، وإن لم يصلها لم باسها (1)

قال أحمد: وأما قوله: « فويل للمصليون » عن بني المنافقين: « الذين هم عن صلاتهم ساهون » حتى يذهب الوقت، « الذين هم براون » يقول:

إذا رأوهم صلىوا، وإذا لم يروهم لم يصلوا (2).

قله تعالى: (ريكمن المأمون) 767- سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن ابن شهاب قال: (المأمون)

بلسان قرشي: المال. فقال له ابنه سعد: كنت حدثت به عن سعيد - يعني ابن المسيب - فأمبى وقال: لا، كأنه من رأى ابن شهاب. قال أحمد:

وهو الصواب (3).

(1) الزهد 434 وعنداه صحيح أخرجه ابن جرير من طريق مبارك عن الحسن بن نحوه وأطول منه (التفسير 316/20).
(2) عقادات السلف 55 أما قوله: عن بني المنافقين فقد روي عن ابن عباس ومجاهد وأبو قوله:

خني يذهب الوقت فصي عبسان بن أبي وقاص وروي مرفوعًا ينحوه وروي أيضًا عن ابن عباس

وجماعة وأما قوله في المراءة فصي عن ابن عباس وعلى وغيرهما (انظر الدر 398/6، 400).
(3) العلل 2/5 وإسناده صحيح إلى الزهري، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به (انظر تفسير ابن كثير 518/6) وقد أخرجه ابن جرير من طريق موسي بن إسماعيل

عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن السببوح، ويبدو أنه كان يحدث به كذلك ثم ترجمه

وعيزاء السيوطي أيضًا لأبي حاتم عن سعيد (التفسير 316/23 وانظر الدر 6/401).

406
سورة الكوثر

آية 1

قوله تعالى «إِنَّا أُعْطِينَاكُمُ الكَوْثَر»


769- ثنا عفان، ثنا حماد، ثنا ثابت، عن أنس بن مالك أنه قرأ هذه الآية «إِنَّا أُعْطِينَاكُمُ الكَوْثَر» قال: قال رسول الله ﷺ: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقاً، فإذا حافتا تواب اللؤلؤ فعضب بيد إلى تريه فإذا هو مسكة ذفرة وإذا حصاء اللؤلؤ (1)

(1) المسند 10/3 أخرج مسلم من طريق محمد بن فضيل به ( الصحيح - الصلاة - باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة 12-13).
(2) المسند 247/3 وأخرج نحوي من طريق حميد عن أنس (المسندة 3/10) أخرجه البخاري. ومسلم من طريق قتادة عن أنس بن بشر، وذكر أن ذلك في المراجع ( الصحيح - التفسير - سورة إِنَّا أُعْطِينَاكُمُ الكوثر) 219/6، الصحيح - الفضائل - باب إثبات حوض نبينا ﷺ 4/180-181. فتأورد وانظر رسالات الإسراء والمعرفة من تأليفي ذكره ابن كثير (التفسير) 520/8
الكتوير

77 - ثنا أبي سلمة المخزاعي، أنا ليث، عن يزيد، يعني ابن الهاد
- عن عبد الوهاب بن أبي بكر، عن عبد الله بن مسلم، عن ابن شهاب،
 عن أنس بن المخزاعي، سلم عن الكثر، فقال: نهر أطاعته أبي، أشد
 بياضة من اللبن، واحلى من العسل، وفيه طير كأعتاش الجزء. فقال:
 يارسول الله ﷺ إن تلك لطير ناعمة. فقال: أكملها أنعم منها ياعمر.

771 - ثنا أسباط بن محمد قال: ثنا مطرف، عن أبي إسحاق السبيمي،
 عن أبي عبيدة بن عبد الله، قال: قلت لطائفة: ما الكثر؟
 قالت: نهر أطاعته النبي ﷺ في بطنان الجنة. قلت: قلت: وما بطنان
 الجنة؟ قالت: وسطها، حافتها در مجروح.

772 - حدثنا ميمول، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، حدثنا عطاء بن
 إسحاق، قال: قلت لي محارب بن دثار، مامعث سعيد بن جبير، يذكر عن
 ابن عباس في الكثر، فقال: سمعته يقول: قال ابن عباس: هذا الخير
 الكبير، فقال محارب: سباحان الله ﷺ! ما أقل مايقت لله، ابن عباس،
 سمعت ابن عمر يقول: لما أتىت فلإ أطعتك الكثر؟ قال رسول الله ﷺ:
 نهر في الجنة، حافته من ذهب، يجري على جنادل الدر.

(1) المصدر: 22-23 أخرجه الترمذي، وابن جرير من طريق محمد بن عبد الله ابن أخت أبي
 شهاب عن أبيه عن النبي ﷺ وأخرجه ابن جرير أيضاً من حديث الزهري عن أبيه عبد الله ﷺ عن أنس
 مثله وقال الترمذي: حسن غريب. (السنن-صفة الجنة-باب مجاناً في صفقة طير الجنة
 4/480، التفسير 22/34) وانظر ماتقدم عن أنس.

(2) المصدر: 281 أخرجه البخاري من طريق إسرائيل بن أبي إسحاق، وعلقه من طريق زكريا
 وأبي الأعرج، ومطرف عن أبي إسحاق، بـ( الصحيح-التفسير-سورة إنا أعطينا الكثر
 219/2).
سورة الكافرون

فَضْلًا

٧٧٣- ثُمَّ يَبْحَي بِنَّ آدَمْ، ثُمَّ إِسْرَائِيْلَ، عِنَّ أَبِي إِسْحَاقَ، عِنَّ فَرُوْةَ ١
نِعْفَةَ الْأَشْجَعِيِّ، عِنَّ أَبِيهِ قَالَ: دَفْعٌ إِلَى الْأَنْثِيَّ أَمْ سَلْمَةٌ وَقَالَ: إِنَّا أَنْتُمْ ٢
قَالَ: فَمَكْتُبُ مَاشآءُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ: مَا فَعَلْتُ الْجَارِيَةُ ٣
أَوِ الجُرِيْرَةُ؟ قَالَ: قَلْتُ: عَنْدَ أُمِّيَ. قَالَ: فَمَجِيءِ مِاجِئُ؟ قَالَ: قَلْتُ: ٤
تَعَلَّمْتُ مَا أَماَلْتُ وَعَنْدَ مَنَاكِيِّ. فَقَالَ: أَقْرَأْ عَنْدَ مَنَاكِيِّ ٥ ؛ قَلْتُ يَا ٦
الْكَافِرُونَ. قَالَ: ثُمَّ نَمْ عَلَى خَادِمَتِهَا ٧ فَإِنَّهُ بَرَاءٌ مِنَ الشَّرِّ. ٨


(2) المندل ٥٥٦٥ وأخرج من طريق سفيان رضي الله عنه، أبو إسحاق عن فروحة (العمل ٢١٤/٣). وأخرج أيضاً من طريق شريك عن أبي إسحاق عن فروحة بن نعفية عن الحارث بن جهيل بن بني بحر بن دون العقدة (انظر تفسير ابن كثير ٨٥٧). أخرج الترمذي، وأخرج الداروسي والنسائي في اليوم والليلة والتفسير، وأبو حبان والحاكم وغيرهم من طريق أبي إسحاق عن فروحة به نحوه وهو حديث صحيح صحيحه ابن حبان وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت الذهبي وصححه ابن حجر وله.
الكافرون - فضليا


775- حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعة وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة "قل يأيها الكافرون" وقل هو الله أحد" (2).

سورة النصر

آية 1

 قوله تعالى "إذا جاء نصر الله والفتح" إلى قوله "... تواباً".

776- حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما نزلت "إذا جاء نصر الله والفتح" قال رسول الله ﷺ: "كتبني إلى نفسي، بأنه مقبوض في تلك السنة" (3).

= طرق وشواهد ونظير الحديث الآتي: (انظر موسوعة فضائل سور آيات القرآن 2/326-327). (1)

المستند 4/13. أخرجه النسائي في اليوم والليلة وفي الفضائل والدارمي وابن الضيسي وغيرهم من طريق مهاجر أبي الحسن وهو حديث صحيح. قال البصري فيه: إسناد صحيح 1. وله شاهد عن ابن مسعود بن نحو القصة وشواهد أخرى عامة (انظر موسوعة فضائل سور آيات القرآن 2/327-328). (2)

المستند 372. وأخرج من طريق مجاهد به نحوه. (المستند 492). أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم من طريق مجاهد به وله طريق آخر وشواهد وهو حديث صحيح (انظر موسوعة فضائل سور آيات القرآن 2/329). (3)

المستند 386 و قال محققه: إسناده صحيح 1. وأخرج من طريق عاصم عن أبي رزين عن=

409
النصر 3-1


فقال لهم: كيف تلوموني على ماترون؟ (1)。

778 - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ: أنه قال: لما نزلت هذه السورة "إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس" قال: قرأها رسول الله ﷺ حتى ختمها. وقال: الناس حيز رأتنا وصاحبنا حي وقائل:


(1) المسند 317 وأخرج نحوه من طريق جعفر بن أبي ثابت عن سعيد بن (فئاظل الصحابة 1979/2) أخرج البخاري من طريق أبي يثرب له نحوه (ال الصحيح - التفسير - سورة إذا جاء نصر الله والفتح 6/20-21) 41.
لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: كذبت - وعنده رافع ابن خديج، وزيد بن ثابت، وهم قاعدان معه على السرير - فقال أبو سعيد:

"لو شاء هذان لدكما، ولكن هذا يخفى أن تنزه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزه عن الصدقة. فسكتا، فرفع مروان عليه الدارة ليضمه.

فلما رأيا ذلك قالوا: صدق." نص (1)


إنه كان توابنا، فقد رأيتها. فإذا جاء نصر الله، والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفعوا فسح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابنا (2).

(1) المسند 22، وأخرجه أيضًا بإسناده بنجره (المستدرك 187، قال الهمشمي: رواه أحمد والطبراني باختصار كبر رجل أحمد رجل الصحيح (المجمع 5، بأخباره الطلياني ومن طريقه الحاكم من طريق شعبة به نحوه وقناه الحاكم: صحيح الإسناد ولم بخرجة، وسكت الذهبي، المستدرك 247) ذكره ابن كثير وقال: تفرد به أحمد وهذا الذي أدركه مروان على أبي سعيد ليس بذكر فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال يوم الفتح:

"لاهجرة ولكن جهاد ونية ولكن إذا استفتنتم فِئاَتكم أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهمما.

التفاسير 831.

(2) المسند 25، وأخرجه أيضًا من طريق مسروق به مطولا وخصتبا (المستدرك 184، 253، 190) وأخرج نحوه من حديث أبي عبيدة عن أبي بكر بن سعود (المستدرك 3719، 3719، 3719، 3719، 899، 4، 4، 4) وأخرجه مسلم من طريق داود عن الشعبي، به الصحيح - الصالح - باب ما يقال في الركوع والسجود 2، 5، وأخرجه البخاري ومسلم.
النصر

قوله تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتح )

780 - حدثنا عبد الرزاق،أخيرنا هشام بن حسان، عن محمد قال:
سمعت أبا هريرة قال: لما نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال النبي
(IN) : أناكم أهل اليمن هم أرق قلوب، الإمام يان، الفقه يمان، الحكمة
(1) يمانية.

781 - ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن
أبي ليلى قال: مأخبري أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
((IN) : دخل بيها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى
(2) ثماني ركعات مارأته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع
والمصلى (3).

= من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عائشة ولم يذكر الآية ( الصحيح - التفسير - سورة إذا
(1) جاء نصر الله 7/220 ، الصحيح - الصلاة - باب ما قال في الركوع والسجود 7/5).

(1) المند 777 وقال محققه: إسناد صحيح وقال أيضا: صحيح على شرط الشيخين وأصح
(2) من حديث ابن عباس 1/2 وأخرجه أحمد أيضا من طريق ابن عون عن محمد به بدون ذكر نزول
(3) الآية ( المند 1371 ) وأخره عبد الرزاق بهذا الإسناد وعزاء السيوطي أيضا لأبي مروديه
(التفسير - سورة النصر - أمر الدر 7/8/4) وأخرج ابن جربان والنسائي والطبراني والبزار وابن
(4) حبان عن ابن عباس نحوه ولم يذكر ابن جربان نزول الآية (انظر تفسير ابن كثير 8/52، 532,
(5) وماكية أحمد شاكر في الحديث أعلاه) وأما قوله أناكم أهل اليمن بدون ذكر الآية فهو ثابت في
(6) أحاديث عده.

(2) المند 742/6 وأخرج من طريق بني حاراء بنت ملك من طريق متي( الصحيح - التفسير - باب
(7) منزل النبي صلى الله عليه وسلم 7/461/2-3، 343-434-742-425، أخرجه البخاري ومسلم من طريق
(8) شعبة ب( الصحيح - المغازي - باب استماع حديث نبوي صلى الله عليه وسلم 197/8-198/4)
(9) ط. زاد) ذكر الجزء كثير باختصار ( التفسير 8/542).
قوله تعالى: "ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً".

782 - ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار، حدثني جار جابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءني جابر ابن عبد الله يسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحثرا فجعل جابر يبكي ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون منه أفواجاً".

سورة المسد

نزلها


---

(1) المسند 3/264 وفي إسناده: ميمم وهو جار جابر. قال البصيري: رواه أحمد وجابر لم أعرفه.
(2) المسند 2/417 وآخربه أيضاً من طريق الأعمش به نحوه (المستند 1/5217) أخرجه البخاري.
(3) السيد 1/221-222 ومسلم من طريق الأعمش به (ال الصحيح - التفسير - سورة نبت يدا أبي لهب 221-222 شكل 34).
قوله تعالى ﴿ثبت يدا أبي لهب وتب﴾

(1) المسند 4/431 وأخرجه أيضا من طريق ابن أبي الزناد به نحوه: (المسند 341/4-242/242)

(2) بايع الفراء 3/11 ذكره ابن القيم في الجزء الذي نقله عن الإمام أحمد في تفسير بعض آيات القرآن، وقد روي ذلك عن ابن عباس وميائية ومجاهد وعطاء والحسن والسيرين (النظر في)، وقد روا أحمد متصلا عن ابن عباس فيما روا الحاكم من رواية قال: ﴿قرى على سفبيان بن عبيدة وأنا شاهد: الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه ﴿فما فما وكأنه ماله وما كسب﴾ قال: كسبه، ولم أحمد بن حنبل: لم يذكر لنا ابن عبيدة سماه فيه ثم بلغني أنه سمعه من عمر بن قيس، ثم روا الحاكم من طريق أحمد بن حنبل: قال: كنت عبد ابن عباس بيوما فجاءه أبو لهب يختصصون في شيء، بينهم قام يصيح بينهم تدفعه بعضهم فوق الفراش فغضب ابن عباس وقال: أخرجوا عن الكسب الحبيث - يعني ولده - فما فما ماله وما كسب. وسكت.
السِّدّ

قوله تعالى {في جيدها حبل من مسد} 


باب في فضل المعوذات الثلاث

1286- ثنا يحيى بن غيلان، قال: ثنا المفضل، قال: حدثني عقيل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أتى إلى فراشة في كل ليلة جميع كفيفه، ثم نفت فيهما وقرأ فيما {قل هو الله أحد}، و{قل أعرض برب الفلق}، و{قل أعوذ برب الناس} ثم مسح بهما ماسطع من جسده يبدأ بهما على رأسه.

{الف laut} على الحديثين، تعمقته الذهبي في الحديث الأول، فقال عن عمر بن حبيب، قال: وهو وراء، وتعقبه في الحديث الثاني، فقال: {ه} يعني بذلك أنه على شروط البخاري وهو كما قال (وأظهر المستدرك 499/2).

العلل (1) ال١٤٤/٢ يزيد هذا لا ينسب إلا في رواية إسرائيل وقد اعتمدها الإمام أحمد فأجاب عليه عبد الله عندما سأله من يزيد هذا فنسبه فيها ولم يقف على توثيق لزيد هذا رابه الإسناط رجاه ثقاتا. أخرج ابن جرير من طريق سفيان به التفسير ٧٣٦/٣ وعزاء السيروري لابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف (انظر الدار ٩/٥).
فضل الموعظات

وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات (1). 787

ثم إسحاق بن عيسى قال: أنا مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالموعظات وينقث، فلما استشهد وصعى قرأ عليه، وأحس أنه بيده رجاء بركته (2).

788- ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا سعيد - يعني ابن أبي أيوب - حدثني يزيد بن عبد العزيز الريعي وأبو مرحم، عن يزيد بن محمد القرشي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالموعظات في دير كل صلاة (3).

789- ثنا حسن بن محمد، ثنا ثنا ابن عياش، عن أسيد بن عبد الرحمن الخشمي، عن فرادة بن مجاهد اللفمي، عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عمار صل من قطعك وأعط من حرملك، واعف عن نملك. قال: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا عقبة بن عامر ألم تعلم أنك لسانك وأيامك على خطيئةك ولا سيما في القربان، قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا عقبة بن عامر ألا أعلمك سورة ما أنزلت في الشورى ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مشهرون،(...)

(1) الماسندر 116/6 وأخرجه من طريق الزهري به (الماسندر 140. 146. 154). الماسندر 12/6 وأخرجه من طريق مالك به مخصصا (الماسندر 181. 182). أخرجهما البخاري ومسلم وغيرهما من طريق عروة بنحويه (انظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 367-368).

(2) الماسندر 157/4 وأخرجه أيضا من طريق علي به (الماسندر 201/2). أخرجه الترمذي وأبو داود والنساني وأبي حيان وغيرهم من طريق علي به نحوه. وذكر صحابه، يهود، عبيد الله بن حبان، وقال فيه الترمذي - وفي الإسناد، عن عابد، عن بعقة - خسرو غريب (انظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 351-352).
سورة الإخلاص

فضائلها

79- ثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن مغول، ثنا يحيى بن عبد الله ابن بريدة، عن أبيه قال: سمع النبي ﷺ رجلا يقول: اللهم إنى أسألك باني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأوحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال: قد سأل الله باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجوب.(1)

(1) المسند 3/158/6 وأخرجه من طريق أبي إسحاق عن عقبة مع بعض الاختلافات (المسنداً 148/6) نقله به أحمد من الطريق المذكورة أعلاه، وإسنادها حسن، وأخرجه الطبراني من طريق أبي إسحاق عن عقبة، وفيه الشاهد، وأخرجه الترمذي والطبراني من طريق أبي إسحاق أيضا بدوين الشاهد وقال الترمذي حديث حسن. (انظر موسوعة فضائل سورة آيات القرآن ٢/343-344).

(2) المسند ٣/٢٥٠ وأخرجه أيضا من طريق مالك بن مغول (المسنداً ٣/٢٦٥) وأخرج نحوه عن محسن بن الأدرع (المسنداً ٣/٣٣٨) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن مجاهد وغيرهم من طريق مالك به وله طرق أخرى وإسناده صحيح وقال الترمذي: حديث حسن غريب (انظر موسوعة فضائل سورة آيات القرآن ٢/٣٧٩-٣٧٨)
الخلاص - فضائطها


792- حدثنا أبو عامر، حدثنا مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ابن حنين، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقرأ: «قل هو الله أحد» ثم قال: وجبت قالوا: يارسول الله مارجيت؟ قال: وجبت له الجنة. (2)

793- حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسرة الصاغاني، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الريبي بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب أن المشركين قطعوا النبي ﷺ: يا محمد انصب لنا رك بنا إن ربي فأنزل الله تبارك وتعالى: «قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد».(3)

(1) المسند 319 وأخرج نهجه عن أبي أبواب وعن أبي مسعود وعن أبي بن كعب أو رجل من الأنصار وعن أبي الدراة، وعن أبي سعيد الخدري، وعن كحيل بن بثة، وعن عبد الله بن عمر (المسند 133/2، 173/2، 169/2، 32/3، 5، 6، 141/5، 195، 418، 419، 423، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448) أخرجه مسلم عن طريق أبي حازم به وللمحدث طرق كثيرة وشاهد يبلغ بها أحد التواريخ. انظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 2/8447.

(2) المسند 699 أخرج فينساني والشافعي والحاكم وغيرهم من طريق مالك به وهو في المواقع برواية يحيى، وله شوهد وإسناد صحيح وقال فيه الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت الذهبية. انظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 2/388-398.

(3) المسند 143-143 أخرج الترمذي والبيهقي والخياط في التاريخ والحاكم وغيرهم من طريق أبي جعفر به وإسناده حسن وقد صححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
الخلاص

794- ثنا أبو النصر، ثنا المبارك، عن ثابت البنياني، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: إنني أحب هذه السورة ﷺ.

هو الله أحد ﷺ فقال رسول الله ﷺ: حسب إياها أدخلن الجنة (1).

795- ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة قال، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا رضي الله عنه، ثنا زيد بن فاتن، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه معاذ بن أنس الجهني، صاحب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال: فقرأ ﷺ: "قل هو الله أحد" ﷺ حتى يختمها عشر مرات نبي الله ﷺ، قرأا في الجنة، فقال عمر بن الخطاب: إذا أستذكر يارسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:

"أيمنا: الله أكرم وأطيبا." (2)

قوله تعالى ﷺ: "قل هو الله أحد" ﷺ إلى قوله ﷺ: "لم يلد ولم يولد" ﷺ.

796- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو يونس، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إن الله ﷺ عز وجل قال: كذبني عبدي ﷺ، ولم يكن له ليكذبني، وشتمني عبدي ﷺ، ولم يكن له شتمي ﷺ، فأنا تكذيبه ﷺ: إياي، يقول: لين يعديني كذابي نذئي ﷺ، وليس آخر الخلق أهون عليه ﷺ أن أعيده ﷺ. من أوله فقد كذبني أن قالها ﷺ، وأما شتمه ﷺ: إياي، يقول: اتخذ الله ﷺ ولداً ﷺ.

وأما الله ﷺ أحد الصمد لام ألد (3).

---


(2) المصنف 3/6 أخرجه ابن الصني والطبراني والمقlesi، من طريق زبان به وله طريق مرسلة عن سعيد بن المسبب عند الدارمي بإسناد صحيح فالمتن厚度 وله شواهد (انظر موسوعة فضائل سورة وآيات القرآن 2/377-378).

(3) المصنف 3/4 أخرجه البخاري من طريق الأعجم ويحان عن أبي هريرة بن نحوه.
فضل المعوذتين

وأنا ماتقدم في سورة مريم آية 88-95 ، سورة الروم آية 27.

فضل المعوذتين


798- ثنا حفص بن غياث ، عن إسماعيل ، عن نسيب ، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : « أنزلت عليّ سورتان فتعوذوا بهن ، فإنه ليعوذ بملهن - يعني المعوذتين ».

الصحيح - التفسير - سورة الإخلاص (244/7) ذكر ، ابن كثير (التفسير 318/8).

1) المسند 4/ أأخرجه أيضا من طريق القاسم به (المسند 149/6) أخراه النسائي وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وله طرق كثيرة واختلاف عند أحمد وغيره في إسناده، وتمت ترجمته ح März كل ذلك وهو جديد صحيح (اتخذ موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 2/ 458-50).

2) المسند 4/ أأخرجه أيضا من طريق قيس به (المسند 149/6) أخراه النسائي والترمذي والنسائي وغيرهم من طريق قيس به (اتخذ موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 315-318/7).
فضل المعوذتين


(2) المسند 2/129، وأخرجه أيضا مطولا ومختصرا من طريق زيد بن أبي (المسند 1/129/5).
سورة الفلق
فصلها
8.2- ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا حبى وابن لهيعة قالا: سمعنا يزيد ابن أبي حبيب يقول: حدثني أبو عمران أنه سمع عقابة بن عامر يقول: تعلقت بقدم رسول الله ﷺ فقتلت: بارسل الله اقرنتي سورة هود وسورة يوسف. فقال لي رسول الله ﷺ: يا عقابة بن عامر إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل ولا أبلغ عنده من قل أعز برب الفلق. قال يزيد: لم يكن أبو عمران يدعها وكان لا يزال يقرأها في صلاة المغرب (1).

(1) المسند 304/6 وأخرجه أيضا من طريق الجربيري به نحوه (المستند 79/6) أخرجه النسائي وابن ال [['ضرس من طريق الجربيري به والرواية المذكورة تخلف الطريق المخونظة والجربيري اختلط بآخره. (انظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 412/5-418/5).
(2) المسند 1554/4 وأخرجه أيضا من طريق يزيد بن أبي حبيب به ومن طريق جبير بن نفير عن عقابة بن معاذ من اختلافات (المستند 159/4). أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق يزيد به وهو حديث صحيح وله طرق وشهادة وقديم الحاكم إسناده، ورسكت الذهبي وصححه ابي حبان (انظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن 414/67-417/6).
الفلك 1-2

قوله تعالى: «قل أعوذ برب الفلق من شر مخلوق»

3. 8- حديثاً معاذ بن معاذ قال: حدثنا رجل من أصحابنا ببغداد قال:
حدثني صاحب لي قال: قلت لابن عون: إن قوماً يزعمون أن الله لم يخلق
الشر. فقال: استعذ بالسمع العليم. قل أعوذ برب الفلق من شر
مخلوق». (1)

قال أحمد: قل أعوذ برب الفلق. قال: وادٍ في جهنم (2).

قوله تعالى: «ومن شر غاصق إذا وقب»

قال أحمد: الغاصق: القمر. وقال النبي ﷺ لعائشة: هذا الغاصق قد
طلع. يعني القمر (3).

4. 8- ثنا وكيع. قال: ثنا ابن أبي ذئب. عن خاله الحارث بن
عبد الرحمن. عن أبي سلمة. عن عائشة قالت: أخذ رسول الله ﷺ بيدي
فنظر إلى القمر. فقال: يا عائشة تعوضي بالله من شر غاصق إذا وقب. هذا
غاصق إذا وقب (4).

(1) الامام 2/3 في إنساده ميهماح.

(2) تقلت ابن القيم في بيدائ الغوايد 1/6 في جزء من تفسير الإمام أحمد. وقد روي نحوه عن
كعب الأحبار وعن زيد بن علي عن أبيه وعن عمر بن عبيدة وقد رأى ابن كثير: وقد ورد
في ذلك حديث صريح مكتوب. فذكره من حديث أبي هريرة عند ابن جرير وقال: إسناده
غريب ولا يصح رفعه. والذي اختاره ابن جرير والبخاري وابن كثير هو أنه الصحيح (انظر تفسير
ابن كثير 8/554).

(3) تقلت ابن القيم في بيدائ الغوايد 3/7. 10 في جزء من تفسير الإمام أحمد. وانظر الحديث الذي
يقول.

(4) المستند 2/7 وأخرجه أيضاً من طريق ابن أبي ذئب به نحوه: (المستند 1/615, 215, 235, 242).

(5) أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم من طريق ابن أبي ذئب به نحوه: ونقل الترمذي:
حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وسكت الله. (المشي – التفسير -
باب ومن المعوذتين 552/8 وانظر تفسير ابن كثير 8/550, المستدرك 1/541/8).
وقال أحمد: وسلم أيش تفسير إذا وقب؟ قال: لآدري (1).
قوله تعالى: «ومن شر النفايات في العقد ومن شر حاسم إذا حسد» (2).
وقال عبد الرحمن: من كل داء فيك (3).
قوله تعالى: «ومن شر النفايات في العقد» (4).
8-6 ثنا أبو معاوية، ثنا الأعشام، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرضم، قال: سحر النبي ﷺ رجل من اليهود. قال: فاشتكى لذلك أيامما. قال: فجاء جبريل عليه السلام. فقال: إن رجلا من اليهود سحرك عقدك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل إليها من بجي بها. فبعث رسول الله ﷺ عليها رضي الله تعالى عنه، فاستخرجها فنجا، بها فحللها. قال: فقام رسول الله ﷺ كأنه نشط من عقال، فسا ذكر لذلك اليهود ولا رآه في

(1) تقله ابن القيم في بائعي الفواتر 5/17 في جزء من تفسير الإمام أحمد. وفي تفسير قوله وترب أئذة عدة ترجع إلى منى الغاص (انظر الدر المنثور 4/197).
القلة

وجهه قط حتى مات (1). قال أحمد: «الفئات»: السحر و«العقد»: الذين يعتقدون السحر (2).

قوله تعالى: «ومن شر حاسد إذا حسد»
قال أحمد: «حاسد إذا حسد» قال: هو الحاسد الذي يتحاسد الناس (3).

وانظر ماتقدم من الأحاديث في آخر سورة القلم.

(1) المسند 367/4 أخرجه النساءي وعبد بن حميد من طريق أبي معاوية به وله طريق أخرى عند ابن سعد وشواهد كثيرة وهو حديث صحيح وقد صحجه الحاكم (انظر موسيوعة فضائل سور وآيات القرآن 259/667-668).


(3) نقله ابن القيم في باب الفوائد 3/691 في جزء من تفسير الإمام أحمد. وانظر الآثار في ذلك المعنى في (الدر المنشور 1419/6).
فهرس الأحاديث

الراوي رقم الصفحة رقم النص

- آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول أنس المخزن... 77 40
- الآن جاء الخيل، لا تزال طائفة من أمتي سلمت بن نفيل 188 104
- ظاهرين... 439
- أبنيعكم على أن لا تشركن بالله شيئا ولا عائشة تسرقن... 143 76
- أبردوا بالصلاة... 176 96
- أبيتم، فوالله إننا الحاضر، وأنا عون بن مالك العاقب... 781 411
- آتاكم أهل اليمن هم أرق تلويه، الإمام أبو هريرة يان... 56 32
- أتاني آت من ربي عز وجل فأخبرني أنه من أبو ذر مات من أمتي لا يشرك بالله... 311 167
- أتاني جريل في خضر معلق به أدرر. ابن مسعود 359 187
- أتدررون ما السابقون إلى ظل الله عز عائشة وجل... 383 197
- أتدررون ما هذه؟ (السحابة مرت). أبو هريرة 262 144
- أتدررون مما هذه الريح؟ هذه ريح الذين بفواتهم المؤمنين... 167 90
- أشهد أني رسول الله؟ ابن عمر

426
الطريق الحديث

- اتق الله، وإذا كنت في مجلس فقمت منه حرملة العنبري ٢٥٦
- فسمعتهم...
١٦٤
- أتي النبي ص رجل من اليهود فقال: يا أبا زيد بن أرقم القاسم ليست تزعم أن أهل الجنة...
٨٨
- أتي النبي ص ناس من اليهود فقالوا: السام عائشة عليكم...
٢٠٧
- أتيت رسول الله ص فأكلت معه من طعامه، عبد الله بن سرجس...
١١٥
- أتيت رسول الله ص فقلت: يا رسول الله حرملة العنبري اوصيني.
١٤٨
- أتيت النبي ص فسلمت عليه فقال: عوف؟ عوف بن مالك ١١٠
- أتيت النبي ص في نساء نبايعه فأخذ علينا أميمة بنث رقيقة ما في القرآن...
٤٣٥
- أتيت وأنا نائم في رمضان فقبل لي: إن ابن عباس الليلة ليلة القدر...
٧١٤
- أجلوا الله يغفر لكم...
- أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدورها وإن عائشة أجرها...
٣٥٦
- أحبص علينا رسول الله ص ذات غداة عن معاذ بن جبل صلاة الصبح حتى كادنا...
٤٣
- إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء...
- أبي بن كعب ٥٣
١٠٠
- احترسوا فإني سأقرأ عليكم ثلاث القرآن.
- أخبر هريرة ٤١٨
- أحيانا يأتيني في مثل صصلة الجرس...
- عائشة ٢٩٧
٥٦٥
طرف الجهيت

- أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو عائشة
  
- أخذ رسول الله ص بيدٍ فنظر إلى القمر
  
- فقال: يا عائشة تعزمي بالله...
  
ابن عمر

- إخساً قلنا تقدروا قدرك

ابن عمر

- إنما أنبعت أشقاها: أنبعت لها رجل عمار عبد الله بن زمعة

- غزي منغي

- إذا أتاى�� الله العبد المسلم بلاء في جسده أنس

- قال للملك: اكتب له...

- إذا أشتد الخمر فأبدوا بالصلاة... فإن شدة أبو هريرة

- المر...

- إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله أبو سعيد...

- ووضعه...

سلمان بن عمار

- إذا أتوأى أخذكم فليننظر على من...

- إذا أنت صليت فاقرأ بهمًا (يعني رجل المعوذتين).

- إذا أرى أخذكم إلى فراشه فلينفضه داخلة أبو هريرة

- إزارد...

- إذا أتنى أخذكم فلينظر ما يتمنى فإنه...

- إذا توسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة.

ابن عمر

- إذا جاء أخذكم الجمعه فليغرس.

- إذا ضعفت الأمانة فانتظر الساعة.

أبو هريرة

- إذا قمت إلى الصلاة نكر ثم اقرأ ما تيسر.
الراوي | رقم الصفحة رقم النص
---|---
أبر بكرة | 170
فلقيل... | 
أبو هريرة | 239
أبراب المسجد فيكترون الأول... | 
المقداد | 377
العباد حتي... | 
عائشة | 75
إذا كشرا ذنوب العباد ولم يكن له ما يكفرها من العمل إبتلاء الله... | 402
إذا كنتم ثلاثة فناتحاجي اثنان دون ابن مسعود | 209
صاحبهما... | 
إذا مرض العباد أو سافر كتب له من الأجر أبو موسى | 368
مثال ما كان يعمل... | 
أنس قلخيم | 
إذا نفس أحدكم في صلاته فلينصرف إلى الصلاة فانبحوا بالعاشة | 367
إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فانبحوا بالعاشة | 390
أرأيت لو أخبرتكم أن العدو مصيبه أو ابن عباس | 412
أربع من كن فيه فهو منافق أو كانت فيه عبد الله بن عمرو | 444
خصلة... | 
أبى هريرة | 574
الشراد | 143
ارجع فصل فإنكل لم تصل. | 
ارجع فقد بايعناك. | 

<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>665</td>
</tr>
<tr>
<td>682</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>367</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>596</td>
</tr>
<tr>
<td>312</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
</tr>
<tr>
<td>378</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>769</td>
</tr>
<tr>
<td>406</td>
</tr>
<tr>
<td>658</td>
</tr>
<tr>
<td>435</td>
</tr>
<tr>
<td>540</td>
</tr>
<tr>
<td>470</td>
</tr>
<tr>
<td>386</td>
</tr>
</tbody>
</table>
بطرف الجمليث

- أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أو تلك قسم عمربن الخطاب.

- عجلتهم طيباتهم...

- أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذكروا ابن مسعود.

- أنهم نزلوا دهاساً...

- اقتصوا ملكاً ملكاً...

- عائشة...

- اقرأ بهما كل ما قامت وكلما قامت.( يعني عقبة بن عامر)

- المرة الأولى...

- قرأ ثلاثة من ذات (الر).

- عبد الله بن عمر...

- اقرأ عند منامك (قل يا أيها الكافرون)... نزلت الأشجعي...

- فإنها براً من الشرك.

- أقرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني أنا الزواج ذو ابن مسعود).

- القوة المثمن...

- أقرأي يا رسول الله سورة جامعة، فأقرأه عبد الله بن عمر.

- إذا زللت ...

- أقرب ما يكون العبده من ربه وهو ساجد... أبو هريرة...

- عبد الله بن مغفل...

- أكتب بسم الله الرحمن الرحيم.

- أكتب... ما خرج مني إلا عبد الله بن عمر...

- حق.

- أكتب (لا يستوي القاعدون من زيد بن ثابت).

- المؤمنين...

- أبو هريرة...

- أكتب لأبي شاهم...

- أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم...

- أبو بكر وعمر رضي الله عنهم...

431
<table>
<thead>
<tr>
<th>الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أم عطية</td>
<td>433</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>أنتي لك بأهل الجنة؟ كلي ضعيف حارثة بن وهب</td>
<td>526</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>أنتي لما يكون النبي قبلي إلا حذر الدجال سفينة</td>
<td>96</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>أنتي لم يكن النبي قبلي إلا حذر الدجال سفينة أمته هو أعرور</td>
<td>192</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>أنتي لم يكون النبي قبلي إلا حذر الدجال سفينة يبر إذا كان السماحة</td>
<td>1644</td>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>أنتي ل dk دخل الجنة إلا من شرد على الله أبا أمامة شراد الديم</td>
<td>178</td>
<td>376</td>
</tr>
<tr>
<td>أنتي ل دخل الجنة إلا من شرد على الله</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>أنتي ل دخل الجنة إلا من شرد على الله</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>أنتي ل دخل الجنة إلا من شرد على الله</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

فقدا، هذا من النص.
الرامي رقم الصفحة رقم النص

المحقق

- التمسوا ليلة القدر في العشر الأول أو العشر الآخر

- التمسوا في السبع الأول أو السبع الآخر

- التمسوا في العشر الأول أو العشر الآخر

أبو عمرو بن عبيدة

58

- أنتَ تشهد أن لا إله إلا الله؟

- أنتَ تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله

- أنتَ تقرأ وألقت بالزلزل؟ فإن الله

- افترض قيام الليل في أول هذه السورة...

- أنظروا بهذا الجلال والإكرام.

- الله أكبر الله أكبر إذا نزلنا بساحة أبو طلحة

- قوم...

- اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الفوز.

- اللهم أعني على سكارات الموت.

- اللهم أعني عليهم بسبع يوسف.

- اللهم اغفر للمحققين.

- اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات معًا بن جبل

- رحب المساكين...

- اللهم إني أسألك في سفرى هذا البصر

- ابن عمر

151

- الثماني...

375

- تاسعة...

377

706

- أبو ذر...

708

- أبو بكر...

709

- أبو ذر...

375
الله يني أعوذ به من العجز والكسل... زيد بن أرقم
والله رحمت... 666

الله يني أنشدك عهذك وعهدك، الله يني ابن عباس
بشت لم تعبد بعد اليوم. 174

الله يني رب السمومات السبع ورب العرش أبوب هزيرة العظيم، ربا ورب كل شيء. 196

الله يني له الحمد كله، الله لا قبض لما رفاعة الزرقي بسطت. 139

(الهائمون التكاثر) يقول ابن آدم: صاحب عبد الله بن الشخير
مالي. 740

أليس لكم في أسرة حسنة. سعد بن هشام
أليس يشهد أن لا إله إلا الله. 792

أما إن ذلك سيكون. أوس
أما إنه لو لم يرفعهما لم تزل تدور إلى يوم أبي هزيرة القيامة. 224

أما إنك لو لم تفعلي كنت عليك كذبة. عبد الله بن عامر
أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا أبو سعيد بحرون. 238

أما بعد: ألا يا إبه الناس إذا أنا بشير زيد بن أرقم
يوعشك أن يأتيك ربي. 639

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله. جابر
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبصير عبد الله بن زيد وذهبون برسول الله. 135

644
682 - أما ليلة القدر فتتمثلها في الأواخر أبو هريرة
774 - أما هذا فقد برئ من الشرك (رجل يقرأ: شيخ أدرك النبي
قل يا أيها الكافرون).
175 - أما هو فقد جاء إليه من ربه ... والله ما أم العلاء
96 - أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بي. الأنصارية
118 - أبهرة
62 - الإمام ضامن والمؤذن أمين...
597 - أمراء يكونون بعدي لا يتقدون بهديي...
312 - جابر
551 - أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ابن عباس...
290 - شعراء...
2 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا أبهرة
427 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...
226 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا أوس
443 - الأمر أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا جابر...
349 - الأمر أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...
416 - أمرت رسول الله ص أن أقرأ بالمعوذات في عقبة بن عامر
788 - دير كل صلاة.
370 - إن آخر كلام كلينتي به رسول الله إذ عثمان بن أبي
694 - استعملني على الطائف فقال: خنف العاص
الصلاة...
435
الراوي رقم الصفحة رقم النص

- إن آبتي أبي فلان ليسوا لي بأولى، إلا عمرو بن العاص 266 5
- ولقي الله...

- إن أبا سعيد رأى رجاء أنه يكتب (ص) فلمما بكر 23 16
- بلغ سجده...

- إن أبي وأبأاك في النار.

- إن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة أبو سعيد 446 224
- وأقربهم منه ملصاً: إمام عادل...

- إن أحدكم إذا مات عرض عليه مغعده ابن عمر 20 15
- بالغدة والعشي...

- إن أخبر ما أخاف عليكم ما يخرج الله من أبي سعيد 138 73
- نبات الأرض...

- إن أدنى أهل الجنة منزيلة إن له تسسيع أبو هريرة 161 87
- درجات...

- إن أدنى أهل الجنة منزيلة الذي ينظر إلى ابن عمر 592 310
- جانته ونعيمه...

- إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك أبي بن كعب 746 383
- القرآن...

- إن الله أمرني أن أقرأ عليك (لم يكن الذين كفروا).

- إن الله حبس عن مكة الغليل وسلط عليها أبو هريرة 743 383
- رسوله...

- إن الله عز وجل قال: كذبني عميدي، ولم يكن له ليكذبني...

- ...

436
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الصحيحة</th>
<th>الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>52</td>
<td>إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء أبّrá قنادة</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى أبّrá نضرة</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>464</td>
<td>وإن الله عز وجل قد أنزل عذرك وصدقك زيد بن أرقم</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح أبّrá هريرة</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليحرث أبّمرسي</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>606</td>
<td>إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويبضع به عمر بن الخطاب</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>708</td>
<td>إن أمارة ليلة القدر: أنها صانعة بلجة عبادة</td>
<td>376</td>
</tr>
<tr>
<td>366</td>
<td>إن أنساكم هذه ليست بسبباً على أحد عقبة بن عامر</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>675</td>
<td>إن أهريق أهل النار عنانيا يوم القيامة لرجل النعمان بن بشير</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>409</td>
<td>إن أوسط عـسرى الإيمان أن تبح في الله البراء بن عازب</td>
<td>212</td>
</tr>
<tr>
<td>337</td>
<td>وإن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القيم، ثم عبادة بن الصامت قال: اكتب</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>273</td>
<td>وإن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القيم، ثم قال: اكتب</td>
<td>519</td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
<td>أن تصدق وآنت شحيح صحيح تأمل أبّrá هريرة</td>
<td>219</td>
</tr>
</tbody>
</table>
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ابن الخالث 152
- وجلما يظن ...

486
- إن الرجل لبحريم الذق بالذنب يصيبه، ولا ثوابان 257
- يرد القدر إلا...

216
- إن الرحم شجنة من الرحمن تقول... أبو هريرة 115

2019
- إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل ابن عمر بالملكاتي...

153
- أن رسول الله ص أردفه على دابته، فلم يأت عباس 83
- استوى عليها كبير رسول الله ص ثلاثاً...

365
- أن رسول الله ص أمر أن يقرأ بالسوات في أبو هريرة العشاء...

137
- أن رسول الله ص بعث أبا عبيدة بن الجراح عمرو بن عون إلى البحرين يأتي بجزيتها...

395
- أن رسول الله ص تلا هذه الآية (وأصحاب معاذ بن جبل)
- البينه...) فقبض بديده قبضتين فقال...

410
- أن رسول الله ص حرق نخل بني النضير... ابن عمر 214

744
- أن رسول الله ص دخل على أعرابي أنس يعوده... فقال: كفارة وظهور...

306
- أن رسول الله ص رأى جبريل عليه السلام ابن مسعود ولهد ستمائة جناح...

276
- أن رسول الله ص رد ابنته إلى أبي العاص عمرو بن شعيب بهر جديد...

277
- أن رسول الله ص رد ابنته زينب على أبي عباس...
الطريق الحبيث

الاصب بن الربيع...
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل: إن عدا عليّ قهيد بن مطر. 141 عاد.
 205
- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد عمر علمتم، فالتمسها...
 375
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب... (قل يا أبا الكفرن)... 776 409
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن إذا أشكلى يقرأ على عائشة نفسه بالمعوذات...
 787 416
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في البراء...
 691 368
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الزوم: اللهم أبهره من...
 384 196
- ربك السموات السبع ورب العرش العظيم...
 663 358
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بريدة ب(الشمس وضحاها)... 336 966
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ظهر جابر بن سمرة...
 786 321
- والعصر والسبت ذات البروج...
 324
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخر...
 321 196
- أبو هريرة...
 381
- أن يرقد.

440
| الرقم الصفيحة رقم النسخ | الراوي | الجهد | كلام الله ﷺ كان يقول في ركوعه عائشة | وسجدت: سبوع قدوس...
|-----------------|-------|-------|----------------------------------|-------------------
| ٣١٧             | ٦٠٤   | ٨٨٧   | ٣٦٥                             | أن رسول الله ﷺ كان يلعب مع الصبيان أنس...
| ١٦٦             | ٨٩    | ١٦٧    | ٩٠                             | فأتاه آت أخذ نقح بطنه...
| ٤٩٣             | ٢٦٠   | ٣٦١    | ١٧                             | أن رسول الله ﷺ مرت ثمانية أبناء أبيه...
| ٥١٦             | ٢٧١   | ٩١٢    | ٦٣                             | أصحابه فيهم عمر بن الخطاب...
| ١٢١             | ٦٣    | ١٥٧    | ٧٩                             | أن سبعة الأسلمية توفى عنها زوجها وهي المسور بمحرمة...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | حامل، فلم تكث إلا ليالي حتى...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | إن سليمان بن دارود عليه السلام سأل الله عبد الله بن عمر...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | ثلاثين فأعطاه انتين...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | إن سورة من القرآن ثلاثين آية سفعت أبو هريرة...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | لرجل...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | أبو بكرة...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | يخفس...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | إن الصحة والفرح نعمتان من نعم الله...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | مغبون فيها...
| ٤٥٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | إن طير الجنة كأمثال البخور ترعي في شجر...
| ٥٤٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | جنّة...
| ٥٤٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | إن العشر عشرة الأضحى، والموتر يوم جابر...
| ٥٤٤             | ٣٩٩   | ٢٨٩    | ١٨٩                           | عفة...
就不必了。从这里开始，作者讨论了一些与《古兰经》中有关的道德和神学问题。例如，讨论了如何在面临困难时保持信仰和坚持正确道路的问题。

在这些讨论中，作者引用了《古兰经》中的经文，强调了信仰的重要性，并鼓励人们在困难中保持坚定。

作者还提到了一些具体的例子，这些例子展示了人们如何在日常生活中实践这些道德和神学原则。这些例子包括一些历史事件和传说，以及一些现实生活中的故事。

总的来说，这本书提供了一个全面的解释，帮助读者更好地理解《古兰经》的教义和道德原则。
طرق الحجيج

كر
- إن للمواطنين علامات يعرفون بما: تحيتهم أبو هريرة
  لعنة...
  ٤٦٣
- إن له موضعاً في الجنة ( يعني إبراهيم). البراء بن عازب
  ٦٤
- إن لي أسماه: أنا محمد، أنا أحمد، أنا جبر بن مطيع
  الحاشر...
  ٦٤٠
- إن محمدًا لم ير جبريل في صورته إلا ابن مسعود
  مرتين...
  ٣١٦
- إن المستهذين بالناس في الدنيا يرفع الحسن
  ٣٢٩
- إن المشوكين قالوا للنبي ص: أنس لنا ربك. أبي بن كعب
  فأنزل الله (قل هو الله أحد...).
  ٧٩٣
- إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا عمرو بن تغلب
  تعالهم الشعر...
  ١٠٩
- إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر أنس
  الجهل...
  ١٠٨
- إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة.
  معاوية
  ٦٣
- إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في
  أبو هريرة
  قليه...
  ٣٢٨
- إن المؤمن من أهل الآيات بنزلة الرأس من
  سهل بن سعد
  الجسد...
  ٢٥٤
- إن الليت محضره الملائكة فإذا كان الرجل
  أبو هريرة.
  الصالح قالوا...
  ٢١
- إن تاركما هذه جزء من سبعين جزءاً من نار أبو هريرة
  جهنم...

- إن الناس دخلوا في دين الله أفراحوا
  جابر
  وسبخرون منه أفراح.

- أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه على بصر بن حاش
  أسعد ثم قال:

- أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة
  أم هاني
  فأغفل وصلوا ثمانية ركعات...

- أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوفة فقال:
  نهر
  أنس
  أعطاني ربي...

- أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: (أقل هو الله
  أبو هريرة
  أحد)... فقال: وجبت له الجنة.

- أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية في شيء من
  ابن عباس
  شعره...

- أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر ركعتين السائب بن مالك
  ركعتين.

- أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر ركعتين
  طاوس
  ركعتين...

- أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء (إن لدينا أنكالاً) حمران بن أعين
  298
  وبحماً... فصعق.

- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي فراشه في كل ليلة
  عائشة
  جمع كفنه، ثم نفت...

- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلة كبر ثلاثاً
  ابن عمر

444
ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا...
- إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلب عباس" 328
- إن هادين صامتاً عما أحل الله وأقطرتا على عبيد مولى رسول الله 329
- إن الهيدي الصالح والسانت الحسن والاقتصاد ابن عباس 144
- جزء من...
- إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلقه 365
- السمرات والأرض...
- أنا أحق بموسي منكم. 349
- أنا عبيد الله ورسول الله ابن أخافف أمره وله السمع ومنوحن بن الحكم 237
- أنا وكافل البيتين كهاتين في الجنة. سهل بن سعد 348
- أنتم تونون سبعين آمنة أنتم آخرين ممارية 74
- وأكرمنها...
- أنتم ثلاث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل أبهر الجنة 318
- الجنة...
- ابن عباس 231
- أنت على ذلك؟ 438
- أنذرتم النار، أنذرتم النار... التعاون بن بشير 359
- أرزات على سورتان فشغلهما بهين... عقبة بن عامر 798
- (يعني المورة). 420
- انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم 172
- فرقتين... 325
الراوي رقم الصفحة رقم النص

الكافرون الحبيث
- أنشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بنى ابن مسعود 173 326
- حتى...
- انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه أبو سلمة إلى الهيام بن النبي...
- انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في نفر صبيحة حتى دخلنا عرف بن مالك...
- كنسبة اليهود بالدمية...
- انطلقوا حتى تأمّوا روضة خايف...
- ألك علي...
- انظر فإنك ليست بخير من أحمر ولا أسود أبو ذر...
- إلا...
- حمة بنت جحش...
- إنما أتج ثجاء...
- إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق...
- أبو هريرة الأب...
- إنها الطيرة في المرأة والدبابة والدار...
- إنها نسومة اللؤلؤة بعلق في شجر كعب بن مالك...
- المغيرة...
- إنه أتاني داعي الجن فأطيحتهم فقَرَأ ابن مسعود...
- عليه...
- إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلاحة...
- أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل...
- معاوية...
- إنه أرسلت عليّ أنفساً... (إنا أعطيناك أنس...
- الكورث) هل تدورين ما الكورث...
- إنه أروحي إلي أنكم تفننون في قبوركم...
- عائشة...
- إنه خرج على أصحابه فقال: ما لي أراك...
- جابر بن سمرة...
- عزيز...

447
طوف الحج写着
- أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جبير بن مطعم.
- إنه قد شهد بدرًا، وما يذريك لعل الله يعلم مقتيل بيضار على أهل بدر.
- إنه كان ملك ملك عزك، فلما رددت أبو هريرة عليه.
- إنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ (سابح اسم النعمان بن بشير ربك الأعلى).
- إنه لنسخ العرء، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- إنه لم يكن نبيًا بعده نوح إلا وقذأنثر أبو عبد الله بن الجراح.
- إنه مبنى ولم يرحم الناس لم يرحمه الله عز وجل.
- أنه نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- إنهما ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، إن أبو هريرة الملاك.
- إنني أخف أن تناموا عن الصلاة.
- إنه أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أبو ذر.

447
لطف الحديث

- إنني خاتم ألف نبي وأكثر، وما بعث نبي أبو سعيد 50
- يتبع إلا قد خلأت أمه الدجال
- 147
- إننا رأيت الجنة فتناولت منها عتقدنا، ولو ابن عباس 79
- أخذته
- 226
- إننا رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها فأراني أبو سعيد 388
- أسجد في ماء وطين
- 43
- إننا سأ هدكم ما حبسته عنكم الغدا، إننا معادن بن جبل
- قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعت في صلاتي
- 78
- إننا سائلكم عن ثمرة الجنة، وهي درنكة جابر بن عبد الله 42
- بيضاء
- 98
- إنني قد حدثكم عن الدجال حتى خشيت أن عبادة بن الصامت لا تعقلوا
- 167
- إنني قد خبئت لك خبئاً
- 789
- إنني قد قلت لكم إننا أسألاً عليكم ثلاث أبو هريرة
- القرآن، وإنا تعدل ثلاث القرآن
- 7
- إنني كنت رأيت قسري الكبش حين دخلت عثمان بن طلحة البيت قبلت
- 385
- إنني لأعرف أمتي يوم القيامة بين الأمم، أبو ذر وأبو
- الدرداء
- 198
- إنني لأعرف الناظر التي كان رسول الله ص ابن مسعود
- يقرأ سورة في ركعة
- 592

448
- إني لأعطي رحالي وأدعو من هو أحب إلي وقاص...
- إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب غضيه: أعز...
- بالله...
- إني لا أدرى برحمة أو عذاب...
- إني لا أصافح النساء، إنما قولني لمرأة...
- أميرة بنت رقيقة...
- إني لا أقول إلا حقا...
- إني لست متبرًا بأسوار الكعبة إذ جاء ثلاثة...
- إني مسلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، ابن عباس...
- إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد...
- أو أثارته من علم (قال): الخطي...
- أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء...
- أبو سعيد...
- وعليك بالجهاد...
- أوصيك بتقوى الله في سر أمراك...
- أبو ذر...
- ولعلتيه...
- أو لا أكون عبدا شكرًا...
- أو لم يصّ من يوم القيامة جاران...
- أولما بدأ به رسول الله ص من الرحي...
- الرؤيا الصادقة...
- أو أول من بايع رسول الله ص تحت الشجرة أبو...
- سنان بن وهب...
طارف الحديث

- أي رسول الله! أي نعيم تسأل عنه ربي هما الزبير بن العوام الأسودان؟

275

- أي والذي نفس محمد! إنه لفتح. مجمع بن جارية

268

- إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا أبو هريرة تمسوا...

257

- أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من ثريان...

179

- أبيه حرف أحدكم براحلة! إذا ضمت منه ثم أبو هريرة نار...

139

- وجدتها...

272

- أيكم قرأ ب (سبح اسم ربك الأعلى)؟ عمران بن حصين

636

- أيكم مال وارث أحلم به من ماله؟ ابن مسعود

328

- أيها مؤمن سقين مؤمنًا شرية على ظما سقاء أبو سعيد الله...

579

- بأسماك اللهم وضع جنبي وليك أرفعه... أبو هريرة

620

- بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذبك... أبو سعيد

51

- بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء أبو هريرة يؤذبك...

281

- بعثت أنا والساعة كهاتين.

538

- بعثتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ابن مسعود من ثمانين رجلا...

80.5

- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقدم علي بن أبي طالب...

196

- فقال: انطلقوا حتى...

167

- بل أعملوا فكل ميسر، أما من كان من أهل علي

424

- 10.7

- 487

- 369

- 322

- 359

424
الشقاوة...
- بل هي في رمضان (يعني ليلة القدر). أبو ذر 376
- بنو اليمان نفسي بجد، إن أخوه ليعطيهزيد بن أرقم 88
- قرة مائة رجل في الليل...
- نسلاة الجمعة?
- يم كان رسول الله ص يقرأ في الجمعة مع النعسان بن بشير 342
- بِهَا رَجَاهَا الْجَنَّةُ (النور): قال هو الله رجل أدرك النبي 408
- أحد.
- بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم... ابن مسعود وأبو موسى 196
- بين يدي الساعة تسلم الخاصة، وتفتح عبد الله 113
- التجارة...
- بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً. أبو هريرة 190
- بينما رسول الله ص صلى بناء الحكمة إذ عبد الله بن عمر 47
- أقبل علينا بن أبي مميط فأخذ بنكب النبي...
- بينما رسول الله ص جالس بحدث القوم في أبو هريرة 198
- مجلسه حديثاً جاء أعرابي فقال...
- بينما نحن عند رسول الله ص إذ مرت سحابة 483
- فقال...
- تباعون على أن لا تشكروا بالله شيئاً ولا عبادة بن الصامت 248
- تسقطوا...
- وزاحجت الجنة والنار، فقالنا النار: أثرت أبو هريرة 284
- 155
ظروف الحديث
بالمتكبرين...
- حصلوا ليلة القدر في السبع الأوامر من ابن عمر
- في رمضان.
710 378
441
- تذكرنا أيّكم يأتي رسول الله فيمسّألّه أي عبد الله بن سلام
- الأعمال أحب إلى الله؟
110 411
- تكفر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى... أبو سعيد
- تكريم النسم طبأ تعلق بالشجر حتى إذا أم هاني.
377 194
- كان يوم القيامة...
714 404
- تلك صلاة المنافقين، يشرك الصلاة حتى إذا أنس
- كانت في قرنٍ شيطان...
186 103
- قرة طيبة وما، ظهر...
658 350
- تسكن عن الشر فإنها صدقة...
12 212
- القرية من ضيبي أن يحرَّب منه ثم لا يعود ابن مسعود
- فيه.
512 219
- ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم أبو ذر...
792 202
- الله...
444 234
- ثلاثة يضحِك الله إليهم: الرجل يقوم من أبو سعيد
- الليل...
580 310
- ثم فتح الروح عن نبي، نبينا أَنَا جابر
- آمي...
759 400
- (ثم تتسألن يومئذ عن التعيب) قال: ناس أبو قلابة
- من آمي...
796 311
- جاء أبو جهل إلى النبي صلى وهو يصلي ابن عباس
404
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المرفقة.
الأنصار، فلما شرط علينا...
- جئت مسارعاً أخبركم بليلة القدر
- فأنت
- الحاجة أحدهم عرق يفيض من جلدهم مثل
- زيّد بن أرقم
- ريح المسك...
- حبك إياها أدخلك الجنة.
- حرر رقبة.
- احرص المال، والكرم تقديوى.
- الحمد لله الذي تجيه فاطمة من التار.
- الحمد لله، سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا
- علي بن أبي
- طالب
- له مقرنين...
- خدمته عشر سنين بالمدينة وأنا غلام... ما
- أنس
- قال لي فيها: أفن...
- خذ من شارلك ثم أقره حتى تلقاني.
- أبو نضرة
- خرج رسول الله ص عمام الخديبة يردد زيارة المسروق ومروان بن
- الديس لا يريد تقالاً...
- خرج رسول الله ص ليلة فمر بقعداني... أبو عسيب
- ثم مر بأبي بكر فعد...
- خرج علينا رسول الله ص وفي يده كتابان، عبد الله بن عمر
- فقال: أتدرون ما هذان...؟
- خرج علينا رسول الله ص وهو يريد أن عبادة بن الصامت
- يخيرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان...
- خرجت أن تعرض رسول الله ص قبل أن عمر بن الخطاب

541
أسلم... فاستفتح سورة المحاقة...

- خرجت إليكم وقد بنيت في ليلة القدر أبهر هزرة 476

ومسيح الصلالة...

- خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصر برجل يقرأ رجل أدرك النبي (قل يا أبها الكافرون)... 476

- خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، عبادة بن الصامت 378

فتلاحي رجلان فرعت...

- خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 79

- خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط - قال: تدرون ما هذا؟ 270

- خطبتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة نحاد الله وأثنى كبر مسعود 118

- خطبتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة نحاد الله وأثنى جابر 69

- خطفتنا على الناس... اقرأ باسم ربك أول الصلاة على الناس 270

- الذي خلق... 110

- خلق الله السبعة يوم السبت، وخلق الجبل بأبهره 58

- فيها يوم الأحد...

- خلق عائشة من نور، وخلقت الجبان من عائشة 180

- مارج...

- خمس صلوات في يوم وليلة...

- طلحة بن عبيد الله 202

455
456
<table>
<thead>
<tr>
<th>الراوي</th>
<th>رقم الصفحة رقم النص</th>
<th>ملاحظات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>رقف</td>
<td>307</td>
<td>- رأي محمد ص ربه عز وجل بقلبه مرتين. ابن عباس 165</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>315</td>
<td>- رأي جبريل وله ستمائة جناح، ينتشر من ابن مسعود 168</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>310</td>
<td>- رأي ربي تبارك وتعالى. ابن عباس 166</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>323</td>
<td>- رأي رسول الله ص سجد في النجم وسجد المطلب بن أبي الوناد 181</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>278</td>
<td>- رأي رسول الله ص وهو يرث وعندنه قدم عائشة 154</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>713</td>
<td>- فقه ماء وهو يدخل بده...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>379</td>
<td>- رأي ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني عبد الله بن أبي أنس بصيبتها أسجد 181</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>412</td>
<td>- رأي النبي ص في الجاهلية في سوق ذي ربيعة بن عبان المجاز 286</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>667</td>
<td>- رب أعط نفسي تقراها، وزكها أنت خير من عائشة زكاه 356</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>730</td>
<td>- ردوا السائل ولم يلفتش شاة...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>386</td>
<td>- الراحمون برحمهم الرحمن، ارحموا من في عبد الله بن عمرو الأرض 166</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>661</td>
<td>- جابر زملوني...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>559</td>
<td>- زينوا القرآن بأصواتكم. البراء 195</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>327</td>
<td>- سأل أهل مكة النبي ص آية فانشق القمر أنس بكة 173</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>309</td>
<td>- سأل النبي ص جبريل أن يراه في صورته، ابن عباس 166</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الراوي رقم الصفحة رقم النص

طرف الحديث:

قال: ادع ربك...
- سألت رسول الله ص عن قولته (والآية عائشة) 798
  جمعا تبضت يوم القيامة ...
- سأتم النبي ص عنهما (بعنى المعزتين) 818
  أبا بن كعب
  فقال قبل لي...
- سهبان الله! لقد قف شعري لما قلت، أين 167
  عائشة
  أنت من ثلاث ...
- سبحة قدس رضي الله عنها والروح. 617
- ست من أشراط الساعة: مرتين، وفتح بيت معاذ بن جبل 110
  المقدس ...
- استخرج نار قبلي يوم القيامة من بحر أين عمر 111
  حضرموت ...
- ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. أبا ذر 483
  255
- سجد رسول الله ص والمسلمون في النجم إلا أبا عبيدة 32
  170
  رجلي ...
- سجدت فيها خلف أبا القاسم ص ...
- سجدت مع النبي ص في (إذا السماء 322
  انشقت) ...
- سجح النبي ص رجل من اليهود، زيد بن أرقم 424
  فاشتكى ...
- سددوا وقاروا، فإن صاحب الجنة يختم له عبد الله بن عمر 128
  67
  بعمل الجنة ...
- سرنا مع رسول الله ص ونحن في سفر ذات أبو قتادة 29

408
ليلة فقنتنا: يا رسول الله، لو عرست بنا...
788
- سمع النبي ص رجلا يقول: اللهم إنني أسألك بريدة.
- يأتي أشهد...
740
- سمعت رسول الله ص وهو يقرأ... أسماء بنت أبي بكر.
- والمشركين يستمعون: (فأي آلا ربكما تذكبان).
55
- سمعت رسول الله ص يقرأ (إنه عمل غير أسماء بنت يزيد صالح)... 사
611
- سمعت رسول الله ص يقرأ في الفجر: إذا عمو بن حريث الشمس كورت...
328
- سمعت رسول الله ص يقرأها (مذكر) دالا. ابن مسعود.
174
- سمعت النبي ص على المنبر يقرأ (ونادوا يا صفوان عن أبيه مالك).
163
601
- سمعت النبي ص يقرأ في المغرب بالمرسلات أم الفضل عرفأ.
315
- سيكون في أمتي أقوم بكذبون بالقدر. ابن عمر.
333
- سيكون في هذه الأمة مسخ آلا وذاك في المكدبين بالقدر...
176
730
- سأول رسول الله ص عن الخمير فيها زكاة؟ أبو هريرة.
387
- فقال: ما جاءني فيها إلا...
328
- سأول رسول الله ص عن العاهل الزينم ؟ فقال: عبد الرحمن بن غنم هو الشديد الخلاق...
277
547
- شر ما في رجل شح هالح...
أبي هريرة
287
489
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الجملي</th>
<th>الرقم في النص</th>
<th>عنوان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>838</td>
<td>220</td>
<td>شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم</td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td>122</td>
<td>بكر وعمر وعثمان فكاههم كان يصليهم</td>
</tr>
<tr>
<td>278</td>
<td></td>
<td>شهدنا الخديبة فلما أصبرنا عنها إذا الناس مجمع بن جارية ينفرن الأباعر</td>
</tr>
<tr>
<td>386</td>
<td></td>
<td>الشاهد: يوم الجمعة، والشهود: يوم عمار مولى بني هاشم عرفة</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td></td>
<td>الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي عمر بن الخطاب العدو قصد</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td></td>
<td>صدق الله ورسوله (إذا أسوالفكم وأولادكم بريدة فتنة)</td>
</tr>
<tr>
<td>413</td>
<td></td>
<td>صعد رسول الله ص صفا فقال: يا صياد، ابن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>352</td>
<td></td>
<td>الصدقة على المسكي صدقة، وعلى ذي سلمان بن عامر الريح</td>
</tr>
<tr>
<td>314</td>
<td></td>
<td>أسماء</td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td></td>
<td>الصلاة الصلاة وما ملكت أيتانكم</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td></td>
<td>ضرب لنا رسول الله ص أمشاناً واحد وثلاثة حذيفة وخمسة</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td></td>
<td>طوني من وراء الناس وأنت راكبة</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td></td>
<td>أبو مالك الأشعرى</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td></td>
<td>عجبت من أمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له صهيب</td>
</tr>
<tr>
<td>080</td>
<td></td>
<td>خير</td>
</tr>
<tr>
<td>054</td>
<td></td>
<td>علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما سهل بن حنيف</td>
</tr>
</tbody>
</table>

460
يحبك بركت...

- على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبهموها حزمة 84
- قسموا الله عز وجل...

242
488

- على كل مسلم غسل في سبعة أيام...

799
421

- علموني النبي ص رقية... ريتنا الله الذي فضالة بن عبيد في السماء، تقدس اسمك...

251
774

- عليك بتقوى الله ما استطعت وذكر الله عز معاذ بن جبل...

395
749

- على أحدهم بفنة وبراء...

280
537

- فيني حق...

73
137

- فأبيروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقير عمر بن عوف أختي عليكم...

225
248

- فأمرها أن تقبل هديتها وأنا تدخلها بيتها...

386
279

- فإن أخبرتها: أن تشهد على كل عبد وأمة أبو هريرة...

799
371

- فأنزل (إن الإنسان ليضطغى أن رآه)...

809

- فجاء جبريل عليه السلام فقال: إن رجلاً زيد بن أرقم من اليهود سحرك...

443

- قرع رجلك عز رجل من العباد، ثم قال... عبد الله بن عمر...

67
128

- فسمعته بقرأ... (والسماء والطريق) حتى خالد العدوانی...

630
235

- ختمها...
نظرلا الجحيد
- فكان يصلي في سباحته جالساً وقرأ: عائشة 297
- السورة فيرثلها...
- فلا تضعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم أبتر قنادة 241
- السكينة...
- نحن في منكم فاجر على الله، ومن أصاب عبادة بن الصامت 278
- من ذلك شيئاً فعون...
- في الجنة بحر اللبن، وبحر المال...
- قاربا وسدوا: فإنه ليس أحد يتجه عمله. جابر 196
- قس الله: ابن آدم أتيت تعزّزني وقد بسر بن جحاش 276
- خلقتك...
- قال الله: عز وجل: الكبرياء، رداً على العظمة أبهريرة 172
- إنازري...
- قال الله: عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لمبادتي 159
- إماً صدرك غنى...
- قال ريك: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي أنس 584
- إلى...
- قال يهودي في بسوس المدينة: والذي أصفقى أبهريرة 39
- موسى على البشر فلم يزل...
- قالت امرأة لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما أرى صاحبته جندب البجي 271
- إلا أبطأ عليك، فنزلت (ما ردعك ريك...)
- قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تزمرة قدماء... المغيرة بن شعبة 131
- قام رسول الله صلى الله عليه وسلم برماء خطيباً فينها إباء زيد بن أرقم 171

467
بدر النجم

قد أصبت راحمن فذاشي فصصفي خربة بنت ثعبان 205

ظلة بن عبيد الله 327

قد أفلح إن شاء الله

عبد الله بن عمرو 368

قد أفلح من أسلم ورثي كنافة...

فردوس 701

قد جاءكم رمضان. شهر مبارك. افترض أبو هريرة الله...

أبو ذر 168

قد رأيته. نورا أني أراه...

بريدة 417

قد سأل الله باسم الله الأعظم الذي...

عمر بن خثيم 738

قد عرفت أن بعضكم خلعنيها...

عمر بن عبسة 338

قد غفر لك غدراتك ونجراتك...

فيص بين عمرو 368

قد الله المقداد قبل أن يخلق السماء عبد الله بن عمرو...

الأرض بخمسين...

リフォーム الله ص فرأى اليهود يصومون ابن عباس 346

يوم عاشرا...

リフォーム الله ص وأصحابه مكة وفد...

وهنتهم حمى يحرث...

リフォーム النبي ص وليس أحد منا إلا له لقب أو أبو جبريل...

لبان...

リフォーム النبى ص...

قدمت على رسول الله ص ندعايات إلى الخمر بن أبي ضرار...

463
طريض الحديث

- قرأ رسول الله ص هذه الآية (أهل التعوي)، أنس أسلم، فخرج الناس...
- قرأ رسول الله ص هذه الآية وهو على المنبر، ابن عمر 39...
- أخبروا قال: أتدرون ما أخبرها؟...
- قرأ النبي ص عام الفتح في مسيرة سورة عبد الله بن مغفل 120...
- قرأت على رسول الله ص (والنجم) فلم يسجد فيها.

سفيان الثقفي 60...
- قل: أمنت بالله ثم استقم.
- قل: أعرز ررب اللقال...
- قل: رى الله الذي في السماء، تقداس فضالة بن عبيد 418...

عائشة بنت قدامة 231...
- قلن نعم فيما استطعت.

ابن عباس 304...
- قولي: حسبنا الله ونعم الوكيل...

عائشة 382...
- قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

أبو هريرة 185...
- قيقد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا...

أبو سعيد 285...
- قبيل لرسول الله ص: (يوماً كان مقداره خمسين ألف سنة) ما أطول هذا اليوم؟
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الجملي</th>
<th>الرقم الصفحا</th>
<th>الرقم الهجري</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- قيل للنبي ص: هل أتيت عبد الله بن أبي، أنس</td>
<td>451</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>- فانطلق...</td>
<td>800</td>
<td>421</td>
</tr>
<tr>
<td>- قيل لي، فقلت لكم فقولوا (بمعنى في) أبي بن كعب</td>
<td>388</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة</td>
<td>299</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>- والدار والدابة...</td>
<td>181</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: أبو سعيد</td>
<td>361</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تلري عائشة</td>
<td>342</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>- وجهه وتخير...</td>
<td>588</td>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجه الروزيا الحسنة...</td>
<td>358</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة (سيح علي اسم ربك الأعلى)...</td>
<td>286</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو جابر بن سمرة صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف...</td>
<td>586</td>
<td>307</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين...</td>
<td>702</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل من التنزيل شدة ابن عباس...</td>
<td>704</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر...</td>
<td>706</td>
<td>379</td>
</tr>
<tr>
<td>- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقولو: اللهم فاطر عبد الله بن عمر...</td>
<td>48</td>
<td>31</td>
</tr>
</tbody>
</table>
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة...

- كان رسول الله ص يقرأ في الظهر ب (سبح اسم ربك الأعلى)... ٦٣٥
- كان رسول الله ص يكثر في آخر أمره من عائلة جابر ٣٣٨
- قول: سبحان الله وحده...
- كان رسول الله ص يهلل بهن دير كل صلاة عبد الله بن الزبير ( يعني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...).
- ٥٨٤
- كان رسول الله ص بوتر باسسب سورة من علي المفصل... ٣٧٣

- ٤٦٠
- كان في وفد ثقيف رجل مجنون فأرسل إليه الشريد النبي ص... ١٢٣
- كان ملك فهم كأن قبلكم، وكان له ساحر صهيب فلما كبر الساحر... ٣٣٣
- كان من آخر وصية رسول الله ص: الصلاة أسلمها ٥٩٩
- أسلمها ٣١٤
- كان النبي ص يبيع على السمع والطاعة ثم ابن عمر ٤٧٠
- ٢٥٠
- يقول: فيما استطعت. ٢٧٤
- كان يقرأ بفتح و (اقيمت) يعني في أبو واقد الليثي العيد ١٥١
- كان يقرأ في الركعة الأولى ب (سبح اسم ربك الأعلى)... ٦٣٣
- كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من جابر بن سمرة ٣٨٧
- ١٨٧

٤٦٦
السورة
- كان يقطع قراءته آية آية...

الأجمل
- كان يد بها صرته مداً (يعني القراءة).

أنس
- كانت أموالاً بيني التحضير بما أناء الله على عمر بن الخطاب.

حوسبا
- رسلمه ما لم يوجف المسلمون عليه...

السليم
- كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر. عبيبة بن عبد...

الثنايا
- فانطلت أنا وأبنا لها فيهم...

البكر
- كسفت الشمس على عهد رسول الله ص فقام أبو بكرة...

بيجر ثوبه مستعجلًا...

النافذ
- كفارة الذنب الندامة.

البدر
- كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب...

البير
- كل أمتي بدخل الجنَّة يوم القيامة. قالوا: ومن يا بني...

الجَّنة
- كل أهل النار يرى مقبَّدة من الجنة...

فقول
- كل جمعري جواز مستكره... (يعني أهل عبد الله بن عمرو...

النار)
- كل شيء، يقدر حتى العجز والكيس.

ابن عمر
- كل شيء، سري ظل بيت، وجلف الخيز... فما عثمان...

فضيل عن هذا فليس...

أبي موسى
- كل عظم ذلك اسم الله عليه يقع في أبي موسى...

أبي مالك
- كل الناس يغدر فيبى نفسه فضولها أو أبومالك...
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
الراوي رقم الصفحة رقم النجم

العطوف الجماعي

انصرف...
- كيف أنعم وصاحب القرن قد التحق القرن... ابن عباس 304
- الكافر يأكل في سهبة أمعاء، والمؤمن... أبو هريرة 165
- لا، إلا إذا تعركون جميعاً، ولكن خذ بالفضل عمر بن شعب عن أبيه عن جده وصلهم... 218
- لا أسألكم على ما آتيكم به من البيات، ابن عباس 143 والهدي أجرًا...
- لا إلا أن تكوني حاملاً.
- عبيد الله بن عبد الله 253
- لا، أنت أمرز مسلم وهو أمرز كافر. أبو هريرة 382
- لا بأس بالغنى من أنقي الله عزّ وجل، معاذ بن عبد الله بالصحة لم... 398
- لا بل هو من أهل الجنة.
- أنس 136
- لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى عبادة بن الصامت لله.
- 466
- لا تحققن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أبتنيمة الهجيمي أخاك ووجهك... 327
- 732
- لا تذبحن ذات در.
- أبو سلمة 396
- لا تذهب الدنيا حتى تصير للكراب ابن لك. أبو هريرة
- لا تزال جهنم يلقي فيها وتقول (هل من أنس مزيد) حتى... 199
- 283
- لا تسروا تبعاً فإنه قد كان أسلم.
- سهل بن سعد 90
- لا تشرروا في الذهب ولا في الفضة، ولا حديقة 157
- 85

469
ولا تقولن ذلك، فإنهم قرة عين وأجراً إذا الأشعث بن قيس
تيسوا...
468
- لا تقوم الساعة إلا على حائلاً الناس. علبا السلي
210 113
- لا تقوم الساعة حتى تضر أليات نساء، أبو هريرة
211 113
- لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب
دوس...
207 112
- لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللهم أنس
مرجاً...
208 112
- لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللهم أنس
214 114
- لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريعته من عبد الله بن عمر
أهل الأرض...
206 112
- لا تقوم الساعة حتى يتقرب الزمان، أبو هريرة
فتكون السنة...
209 112
- لا تقوم الساعة حتى يعبر الناس مطرأً أنس
عاماً...
213 114
- لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل
أبو سعيد
بيتي...
273 150
- لا سواء، كنا بركة مستذلين ومستضعفين أوس بن خديجة
فلما خرجنا...
187 97
- لا ليس ذلك بالبغي، ولكن البغي: من بطر مالك بن مرة
الحق وغمظ الناس.
416 217
- لا، ما أثبتهم عليهم ودعوتهم الله عز وجل أنس
470
لا، ما أثرت عليهم ودعوتم الله عز وجل أنفسهم
- لا، لا هجرة وبعد الفتح ولكن جهاد ونية.
- لا، ولكن الرقاب الذي لم يقدم من ولده ابن مسعود شيتاً.
- لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب.
- لا يجعل غبار في سبيل الله ودخان جهنم أبو هريرة.
- لا يحاسب يوم القيامة أحد في غفر له، برى عائشة.
- المسلم عمله في قبره.
- لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. عبد الله بن عمر.
- لا يدخل الابن قتات.
- لا يدخل النار أحد من باب تحت الشجرة.
- لا يدخل النار إلا شقي.
- لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
- لا يصلح أحدكم بحضرة الطعام ولا...
- لا يقوم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس ابن عمر فيه.
- لا ينكر أحدكم إلا وهو يحسن الظن.
- لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يومن ابن مسعود.

471
 الثقافي الجيسي

بن متي.

- (إيلات قريش) وبحكم يا قريش أعيدوا أسماء بنت زيد

راب هذا البيت...

767

- لتسألن عن هذا يوم القيامة.

751

أبو غريب

750

أبو سلمة

748

ابن عيس

746

ابن مسعود

713

من الله الراشمات والمراعبات...

671

لقد أورى هذا مزمارا من مزامير آل داود.

619

بريدة

295

لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه تكلمه...

208

عائشة

- فأنزل الله (قد سمع الله قوله التي تجادلك...).

670

لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم...

571

أو...

151

أم هشام بنت حارثة

- لقد همسن أن أنهى عن العفيلة، فنظرت في جلامة بنت وهب الروم...

417

372

عائشة

- لكل أمر، منهم يرميت شأن بغيته.

619

271

- لكل أماء مغصوس، ومغصوس أمتي الذي يقلون لا قدر...

434

176

ابن عمر

- لكل نبي ربهانية، ورهبانية هذه الأمة أنس الجهاد...

693

203

- للرجل من أهل الجنته روجستذ من حسور أبو هريرة...

354

185

العين...

291

158

الحسين بن علي
erras السورة رقم النص

- لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً عائشة

- لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني ولا لمانا ولا

- فأسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة ابن مسعود

- لما أفاء الله على رسوله يوم قنط ما أفاء عبد الله بن زيد

- لما خلق الله عز وجل الأرض جعلت قيم، أنس

- لما خلق الجبال...

- لما صبيح النبي صلى الله عليه وسلم أبرزوا فأخذوا أبى طلحة

- مما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مررت بقوم لهم أنس

- لما فتح الله صلى الله عليه وسلم مكة قام أبو هريرة

- فيما كان ليلى الجين تخلف منهم رجلان...

- لما كان يوم أحد وانكشف المشركون قال رسول رفاعة الزمري

- الله ص: استروا...

- لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله أس

- وصاحبه ثمانون رجلاً...

- لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) قال ابن عباس

رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلى نفسي...

874
 لما نزلت (إذا جاء نصر الله والفتح) قال أبو هريرة 412
 النبي صلى الله عليه وسلم: أتاك أهل اليمن...
 لما نزلت (ثقة من الأولين) شق ذلك على...
 المسلمين فنزلت...
 لما نزلت (ثم إنكم يوم القيامة عند ركوب الزبير بن العوام 27).
 تختصرهم قال الزبير: أي رسول الله، مع خصومتنا في الدنيا؟...
 لما نزلت (فنبض باسم ربك العظيم) قال لنا عقبة بن عامر 195
 رسول الله ص: اجعلوها في ركوعكم...
 لما نزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا أنس توقعوا أصواتكم)...!
 لما نزلت هذه الآية (يجايبنوك على أن لا
 يشرك بالله شيئا) كان منه النياحة...
 لما نزلت هذه السورة (إذا جاء نصر الله أبو سعيد 410
 والفتح) قرأها رسول الله ص وقال...
 لما نزلت هذه السورة على رسول الله ص الصبر بن العوام 27
 (إنك ميت) قال الزبير: أي رسول الله،
 أياك...

 لن يتفع حذر من قدر، ولكن الدعاء معاً 56
 ينفع...

 لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم من سعد من النبي 271

 لن أن الله عذب أن سماواته وأهل أرضه زيد بن ثابت 201

 474
طريق الحجيج

لم يود منهم غير ظالم لهم...
- لو أن رضي الله مثل هذه - وأشار إلى مثل عبد الله بن عمر 767.410.3284
جمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض...
653
- لو أن عدداً خرج على وجهه من يوم ولد إلى محمد بن أبي عميرة
618
- لو أنكم تسكنون على الله حق توكه عصر الخطب
577
- لو أنتم كلوا ملوكاً
695
- لو لم تذنبوا لجهة الله لبكم تذنبون...
61
- لو لم تذنبوا لجهة الله لبكم تذنبون...
30
- أبي عباد
486
- أبي أمامة
542
- أبي هريرة
630
- ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي...
168
- ليس أحد منكم بنجي سلطه...
284
- ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض...
423
- ليس الغني عن كثرة العرض ولكن...
361
- الغني...
486
- ليس منا من شق الجيوب وفلم الخدود...
332
- ابن مساعد
560
- ليس منا من لم يتفن بالقرآن.
295

475
لا وفي رقم الصفحة رقم النص

واص

- ليلتي منكم أولوا الأحاسيم والنهي ثم الذين ابن مسعود ٤٠٤
- بهم

٧١٨

- ليلة سبع وعشرين ممسي من رمضان... أبي

٧٧٦

- ليلة القدر في العشر البارقية، من قامه... عبادة بن الصامت

٧١٧

- ليلة القدر ليلة أربع وعشرين

٧٦٢

- لن صدق ليدخلن الجنة.

٦٥٠

- لن يبي إلى قابل لأصمة اليوم التاسع. ابن عباس

٢٢٨

- ما أحبت أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية

٣٣

- ثوبان

٢٧٥

- ما أخذت (ق القران المجيد) إلا على لسان

١٥١

- أم هشام بنن حارثة

٧٤١

- ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى

٣٩٣

- أبهر هريرة عليكم التكاثر...

٣٤٨

- ما أعجب رسول الله ص شيء من الدنيا ولا

١٤٦

- عاشبة

٣٢٤

- ما أعمركم في أعمر من مضي إلا كما

١٧٢

- ابن عمر

٩٥

- ما بعد نبي إلا أنذر أمتهم الأعمر

١٠٣

- أنس الكذاب...

٥٤

- ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة هشام بن عامر

٦٤

- مات إبراهيم ابن رسول الله ص وهو ابن ستة البراء بن عازب

٤٧٦
الطريق الحديث

عشر شهراً نأمر به رسول الله... مات شرقاً إلى الجنة.

ثم 311 730

ما جاءني فيها إلا هذه الآية الفاتحة (فمن أبهره... يعمل مثلما ذكر...).

ما خلقت وما هو لها باخلق ولكن حبسها المسير ومروان بن الحكم 126

ما سمع رسول الله ص صرخ السماء إلا رؤي سعيد بن المسبب... هكذا في وجهه...

69 180

ما سمعت رسول الله ص يستفتح دعاء إلا سلمة بن الأكوع 17

استفتحت بسبحان ربي الأعلى...

627 276

ما شنعت شيئاً عنبرأ قط... أطيب من ريح أنس رسول الله...

560 276

ما ضرب رسول الله ص بيده خادماً قط... عائشة 86

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتروا أبو أمامة...

651 347

ما علمت رسول الله ص صام يوماً يتحرى ابن عباس في أهل اليوم جميراً.

528 185

ما قرأ رسول الله ص على الجن ولا رأهم... انطلق رسول الله ص مع نفر...

328 247

ما كان النبي ص يتحم المؤمنات إلا بالآية عائشة التي قال الله...

579 302

ما لك من مالك إلا ما قدمت... ابن مسعود

549 288

ما لي أراكم عزين... جابر بن سمرة
طريق الجحليت

- ما لي وللدنيا... إنما يثقي وسئل الدنيا ابن مسعود كراكب ظل...
- ما من أمره يركب دابته فيصنع كما صنعت ابن عباس إلا...
- ما من الأيام أيام العمل فيه أفضل من هذه الأيام...
- ما من بعير لنا إلا في ذروته شبيبان، أبو لأس الخزاعي فاذكروا اسم الله عليها...
- ما من ثلاثة في قرية فلا يؤذن ولا تقام أبو الدرداء...
- ما من خارج يخرج إلا ببد رابطان، رابة ببد...
- ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه معاوية...
- ما من عبد يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا عتبة بن عبد السهلي إلا...
- ما منكمن من نفسه منفوسا إلا وقد كتب علي...
- مثل المؤمن كمثل الجسد إذا استثكى الرجل النعيمان بن بشير رأسه...
- مثلكما وتعله اليهود والنصارى كرجل ابن عمر استعمل عمالا...
- مر النبي ص بقبلين فقال: إنهما ليعذبان... ابن عباس

478
<table>
<thead>
<tr>
<th>الراوي</th>
<th>رقم الصفحة رقم النص</th>
<th>طرف الجبيث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>81 44</td>
<td>أبو هريرة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19 12</td>
<td>مرضرب أبو طالب فأتته قريش، وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>475 252</td>
<td>مروه فليعتها، ثم يسكها حتى تظهر ثم تمحيض...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>396 205</td>
<td>خويلة بنت ثعلبة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>75 42</td>
<td>معاذ بن جبل</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>685 364</td>
<td>من أتي إلى مصروف فليكاتي به ومن لم عائشة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>640 341</td>
<td>من أحب دنياه أضر بأخرى... أبو موسى</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>116 61</td>
<td>من أحب لقاء الله أحب الله لقاء... أنس</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>375 193</td>
<td>من أحب لقاء الله أحب الله لقاء... فمن فلان بن فلان كره...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>733 389</td>
<td>من استطاع منكم أن ينقي النار فليتصدق عدي بن حاتم ولو بشق ثمرة...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>738 389</td>
<td>من استطاع منكم أن ينقي النار ولو بشق ثمرة فليفعل.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>648 486</td>
<td>من أصيب منكم صائماً... فأقرأوا بقية البريد بنتم موعظة بومكم...</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>777 360</td>
<td>من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبو هريرة أبي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>656 350</td>
<td>من أعتق رقية مؤمنة أعتق الله بكل إرب ومنها...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

479
<table>
<thead>
<tr>
<th>الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
<th>بطرف الجماعة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن أبو بوب الكان عنده...</td>
<td>482</td>
<td>48</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ابن عباس هم فرجا...</td>
<td>484</td>
<td>73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي أبو هريرة من أبواب الجنة...</td>
<td>486</td>
<td>657</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من بني لله مسجدا لذكر الله عز وجل فيه عمرو بن عيسة بني الله له بيتا في الجنة...</td>
<td>488</td>
<td>351</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من ترك الجماعة ثلاث مرات غير ضرورة أبو قطادة طبيع...</td>
<td>490</td>
<td>485</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله عبادته بن الصامت وحده لا شريك له...</td>
<td>492</td>
<td>449</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو ابن عباس كمثل الخمار...</td>
<td>494</td>
<td>437</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى عمر بن الخطاب السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده...</td>
<td>496</td>
<td>79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من جلس في مجلس كثر فيه لمثه فقال أبو هريرة قبل أن يقوم: سبحانك...</td>
<td>498</td>
<td>401</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من حديث أن محمد رأى ربه فقد كذب عائشة</td>
<td>500</td>
<td>412</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من حمى مؤمنا من منافق يعجبه بعث الله معاذ بن أنس تبارك وتعالى ملكا...</td>
<td>502</td>
<td>263</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- من حسب يوم القيامة عذب.</td>
<td>504</td>
<td>370</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>480</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الراوي رقم الصفحة رقم النجع

93 - من رأى عبد الله عن رجذة أبو الدرداء

259 - من سأله رسول الله: "во"?

610 - من سأله رسول الله: "во"?

717 - من سأله رسول الله: "во"?

101 - من سأله رسول الله: "во"?

721 - من سأله رسول الله: "во"?

859 - من غسل وغسل يوم الجمعة، وبيكر وابتكر أوس بن أوس

53 - من قال: اللهم فاطر السموات والأرض عالم

423 - من قال: حين تصبح ثلاث مرات: أعرذ بالله معقل بن يسار

76 - من قال إذا استقت الشمس فترضا فأحسن

42 - من قال إذا استقت الشمس فترضا فأحسن

68 - من قرأ في ليلة كتب له قنوت ليلة

795 - من قرأ (قل هو الله أحد) حتى يختصها

593 - من قرأ (والمرسلات عرفنا) فبلغ: "في يأي أبو هريرة"
حدث بعده يقولون: أنت بالله...
من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يهيهه عمران بن حصين
لعملها...
104
أبو هزيمة
55
من لم يدع الله غضب الله عليه.
664
من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا عبد الله بن عمر
فليس منا.
598
عائشة
313
من نذر أن يطبع الله عز وجل قلبه...
488
ابن مسعود
258
من نزلت بفقة فأنزلها بالناس كان قمناً، ابن مسعود
من...
765
جندب البجلي
404
من يسمع بسمع الله، ومن يراه...
226
ابن مسعود
131
من يكلؤنا؟
248
الخالث بن أبي
137
ضار:
165
أبو هريرة
78
المستبان ما قاله، فعلي البادي...
292
المقسطن عند الله برم القيامة على منابر عبد الله بن عمر
من نور...
117
المؤذن يغفر له مود صوته ويشهد له كل رطب أبو هريرة
22
وياهي...
271
المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين
148
آمنوا بالله ورسوله ثم...
377
نار بني آدم التي يوقدو جزء من سبعمين أبو هريرة
391
جزاآ...
755
ناس من أمتي يعتقدون السمن والعسل... أبو قلابة
399
الراوي رقم الصفحة رقم النجاة بالنقى...
- نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه بفترة...
 132
- ابن عباس
 120
- نزلت عليّ البارحة سورة في حلم إلى من عمر بخطاب...
 276
- الدنيا...
 562
- نعم، أسعد صلا رضي الله عنه...
 297
- عبد الله بن عمر...
 539
- نعم، فلما كان شيء سابق القدر لسيقته عبيد الله بن...
 281
- رقعة
 47
- نعم ليكرر عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي الزبير بن العوام...
 215
- حق حقه.
 115
- نعم، و لكم، قرأ ( والاستغفر لذنيك)... 
 782
- عبد الله بن سرجس
 411
- نعم إلى نفسي...
 187
- نعم إلى نفسي يا ابن مسعود...
 103
- ابلعباباً من اللبن، أنس
 772
- وأحل من العسل...
 806
- نهر أعطانيه ربي... نعم إلى نفسي يا ابن مسعود...
 776
- عائشة
 407
- نهر أعطانيه النبي صلى الله عليه وسلم...
 779
- أبو سعيد...
 409
- الناس حيزة وأصحابي حيزة...
 511
- ابن مسعود
 269
- الندم توبة...
 807
- عائشة
 422
- هذا الفاسق قد طلع...
 769
- يعني: القمر.
 396
- هذا من التعبير الذي تسانرون عنه...
 738
- جابر
 391
- هذه النار جزء من ميئة جزء من جهنم...
 669
- أبو هريرة
 357
- هكذا سمحت رسول الله صلى الله عليه...
 483
- والليل إذا يغشي...
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>المحتوى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>258</td>
<td>هل تذرون ما الغيابنة؟</td>
</tr>
<tr>
<td>262</td>
<td>هل رأي أحد منكم رؤيا؟</td>
</tr>
<tr>
<td>274</td>
<td>هل شعرت أنه أرحي إلي أنكم تفتلون في عائشة القبر؟</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>هم على جسر جهنم.</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>هم أهواز، فإن أبئت فهنا حمستك</td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>هو الشهيد الخلق المصالح الأقدام عبد الرحمن بن شربب (العتل الزنيم)</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>هو نهر أعطانيه ربي عبر وجل في الجنة.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 277   | أنس عليه خير كثير سوبي...
| 407   | هم نهر في الجنة، حافتا، من ذهب... ابني عمر
| 775   | 7.6 هم في شهر رمضان فالتسموضة في العشر عبادة بن الصامت الأبار...
| 296   | وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله لعمر بن الخطاب...
| 298   | اتخ ذننا من مقام إبراهيم مصلى...
| 66    | والله إنك خبير أرض الله وأحب أرض الله عبد الله بن عدي...
| 66    | إلي الله...
| 163   | وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي الدرداء أبا الدرداء...
| 192   | ويجعلون رزقكم يقول: شكوركم (أنتكم علي بن أبي طالب) تقولون: مطرنا بكره كذا...
| 72    | والذي نفس محمد ببده الله أشد فرحًا بهو أحد هريرة...
| 72    | عبده إذا تاب من أحدكم...
الطريق الحكيم

- والذي نفس محمد بيده لم تخطئا جيا، أنس
- الله عز رجل يقوم يخطئون...
- 546 285
- والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن أبو سعيد
- حتى يكون أخف...
- 134 71
- والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيام العباس بن عبد
- الملابح حتى يحبكم لله ورسوله.
- 59 34
- والذي نفسي بيده لو أخطأت حتى تلا أنس
- خطاياكم سنا بين السماوات والأرض ثم
- استغفرتم...
- 265 146
- والذين نفسي بيدها ما أنت بأفضل من ترى رجل من أصحاب
- النبي من أحمر ولا أسود إلا...
- 627 332
- (واشهد وشهد) الشاهد: يوم عرفة، أبو هريرة.
- والشهداء: يوم القيامة.
- 646 345
- والشفع والوتر: هيصلاة منها شفع عمر بن حسين
- ومثلها وتر.
- 600 315
- ابن مسعود
- 44 14
- وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
- 543 284
- ولا أنا إلا أن يتغفدني ربي بفقرة أبو هريرة
- ورحمة...
- 437 230
- سلمي بنت قيس
- 529 277
- أبو هريرة
- 175 95
- ولم يدرك أن الله أكرم...
- الأنصارية
وجوه BUILD - وما يدريني لعَلْهِ؟ كما قال قوم عاد (قلما عائشة)
- رأوه عارضاً مستقبلاً ورديتهم...
- ونفع في الصور فصعق من في السموات
- أبو هريرة
- ومن في الأرض ... فآكرون أول من يرفع
- رأسه...
- وهذا لعَلْهِ يكون نزعة عرق.
- وهل تضارون في رؤية القمر ليلة القدر؟
- (ويستقي من ماء صديق... قال) يقرب
- أبو أمامة
- إليه فيتكره...
- أَبِي بكر...
- وَبِلَّاء قطعت عنق صاحب...
- بَرِيداً
- الوتر حق فنام لم يوتر فليس منا.
- يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم
- أبو هريرة
- بظلمة نغفتي عنها الله...
- يا أبا جندل أصير واحسب فإن الله عز وجل المسور ومروان بن
- جاعل لك ولمن معك من المستضعفين الحكم
- فرجاً...
- يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها
- لكفتهم (يعني قرله تعالى) ومن يتق الله
- يجعل له مخرجًا).
- يا أهل القرآن أوتوا، فإن الله عز وجل علي
- وتر...
- يا أَبِيها الناس اثنوا واحلقوا.
- المسور ومروان بن
- الحكم
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الرقم الصفحة</th>
<th>رقم النص</th>
<th>الرافع</th>
<th>المفسر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا أبى الناس إنكم لن تفعلوا具有一定 تطبقوا الحكم بن حزن</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>كل ما أمرتم به ولكن</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا أبى الناس توبوا إلى ريكم فإن أتوب الأخر</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>إليه في اليوم</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا أبى الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ربيعة بن عبادة</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا خريرة قد أنزل الله فليك وفي صاحبك خريلة بنت ثعلبة</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا رسول الله أنت مسؤول عن هذا يوم أبوعبيس</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>القيامة قال نعم إلإ</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم عمران بن حصين ويكون فيه شيء قاسي عليهم</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا رسول الله اقتربتي سورة هود وسورة عقبة بن عامر يوسف</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا رسول الله إن لي ذوي أرحام أصل عمران بن شبيب ويتغطري</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا رسول الله إن لي غدرات ونجرات فهل عمران بن عيسة يغفر لي</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا رسول الله إن هننا امرأتين قد صامتا عبيد مولى رسول الله وإنهما قد كادتا أن تموتا</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فهي عائشة</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>أدعوا</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا رسول الله إن استحاط حيضة كثيرة حمنا بنت جحش شديدة</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>4776</td>
<td>87</td>
<td>يا رسول الله أي الجهاد أفضل قال أبو آمامة</td>
<td>عيسى بن مريم</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الراوي رقم الصفحة رقم النجع

جبل الصيد

كلمة عدل عند إمام جائر.
- يا رسول الله، أي الصدقه أفضل؟ أبو هريرة 419
- يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إبان أبو ذر بالله وجهد...
- يا رسول الله، أي تعيم نسأل عنه وسروفنا الحسن 396
- يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ محمد بن لبيد 765
- يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ عائشة 297
- طلحة بن عبيد الله ما الإسلام؟... 578
- يا رسول الله ما رأيت مثل قوم قدمنا عليهم أنس 217
- أحسن مراضاة في قليل... 116
- يا رسول الله، مرتي في الإسلام بأمر لا أسأل سفيان الثقفي عنه أحدا بعدك... 614
- يا رسول الله هل تحس بالوحي؟... نعم عبد الله بن عمر أسمع صلاصل... 297
- يا عائشة استرتدي من النار ولو بشق قوة... عائشة 730
- يا عائشة إباك ومحترات الذنوب فإن لها... 389
- يا عائشة تعرذي بالله من شر غامس إذا و القب... 8.4
- يا عائشة لا تكوني فاحشة. » 40.1
- يا عائشة بن عامر إنك لم تقرأ سورة أحب عقبة بن عامر إلى الله... من (قل أعدا برب الفلق)... 442

488
يا عقبة بن عامر صل من تقدمك وأعت من عقبة بن عامر
789
حمرك...
797
يا عقيب ألا أعلمنك سورتين من خير و سورتين قرأ بها الناس....
420
يا عم أبيدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها ابن عباس
2019
العرب....
179
يا فاطمة بالصدقة أن يقول الناس: فاطمة بنت ثوبان
99
يا كعب بن عجرة: الصوم جنة، والصدقة جابر
314
تطفى، الخطيئة....
597
يا محمد أنتا رسول فزعم لنا أنك تزعم أن أنس
322
الله أرسلك؟ قال: قد!
484
يا معاذ أنت أنت؟
677
يا معشر الأنصار ألم أجذكم ضلالاً نهداكم عبد الله بن زيد
329
الله بي...
772
يا معشر قريش إنه ليس أحد يعيد من دون ابن عباس
189
الله فيه خير...
159
يا نبي الله إن أمرت ولدت غلاماً أسود... أبور هربة
86
716
يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ عبادة بن الصامت
428
676
يا نبي الله، ما كان أول بدو أمرك؟ أبور أمة
435
446
يا نساء المسلمات لا ت الحقن جارة جارية ولا أبور هربة
388
731
فرس شاة....
489
يا وح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا المسور ومروان بن
337
126
الراوي: رقم الصفحة رقم النص

الطوفي الجليل

عليهم لو خلوا...

بيع الله عز وجل الناس يوم القيامة حفاة عائشة 320 69

عرفاء غزلاً...

بيع الناس يوم القيامة والسماء تطش أجلهم.

181

644

يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم أبو هريرة 596 399 371 36

يطلع عليهم رب العالمين...

17

56

يحشر المتكررون يوم القيامة أمثال الذر في عبيد الله بن عمر صور الناس...

182

154

أبو سعيد يقول: وكذل البئل...

381

154

يخرج عنق من النار يتكلم بقوله: أبو هريرة

يصربه...

328

191

يدخل أهل الجنة جزاءاً مرهماً بضباً...

67

211

ابن عباس

417

218

أنس

152

82

علي بن أبي طالب...

584

283

أبو موسى

558

294

يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارني رزت كما عيد الله بن عمرو...

46

37

يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي أبو هريرة...

السماء بعينه...

490
<table>
<thead>
<tr>
<th>الراوي</th>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>رقم النجع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>قائل الله: أنا الجبار، أنا المتكر، أنا الملك...</td>
<td>656</td>
<td>399</td>
</tr>
<tr>
<td>يقول الله عز وجل: يا ابن آدم حملتك على الخيل والابل...</td>
<td>616</td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>يقوم الناس لرب العالمين: لعظمة الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة...</td>
<td>743</td>
<td>394</td>
</tr>
<tr>
<td>يهرم ابن آدم وتجنى منه اثنتان: الخرص آنس والأمل.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
فهرس الآثار

الراوي رقم الصفحة رقم النص

- كان عمر وعبد الله يجメلون للملتفة ثلاثة، إبراهيم السكن والتمكة.
  495 270

- (وأسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) قال: هؤلاء قسوم كلهم بينهم وبين المسلمين صلح.
  436 227

- (والذين إذا أصابهم البيت الفني ينتصرون) قال: كنروا يكرون أن يستدلوا...
  142 76

- (ولن خاف مقام ريه جنتان) قال: إذا أراد أن يذنب أمسك...
  183 35

- (يدعون إلى السجرد وهم سالون) قال: إبراهيم التيمي المكتوبة.
  530 278

- أنا والذي لا إله غيره، أعلم أي ليلة هي... أبي بن كعب (معنى ليلة القدر).
  7.7 375

- (إذ أنذر قومه بالأحناف) قال: الرمل. الإمام أحمد 99

- (إرم ذات العماد) قال: لم تزل.
  347 17

- أظن أنه استتي في هذه الآية (سبحان ربك رب العزة عما يصفون).
  11 17

- (ألم تحمل الأرض كفانًا) يكتبون فيها الأحياء...
  316 11

- (إلى ربي ناظرة) يعني: تعاين ربي في الجنة.
  308

497
<table>
<thead>
<tr>
<th>الراوي</th>
<th>رقم الصفحة رقم النورث</th>
<th>نص النص محتوى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الإمام أحمد</td>
<td>315</td>
<td>(أموات). تذكرون فيها الأمور.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>390</td>
<td>(إن الإنسان لربه لكتوب) للذين قال: نعم.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>278</td>
<td>(إن أخلصناهم بخالص ذكرى الدار) قال: أخلصوا بذكر الآخرة.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>400</td>
<td>أما منذ أكثر من سبعين سنة في كل نعيم.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>182</td>
<td>أوصتهم: أعدلهم.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| | 100 | تدمر كل شيء بأمر ربيها) وقد أتت تلك الأعين على أشياء لم تدمرها...
| | 400 | (ثم تسألون يومئذ عن النعيم) قال: نعيم الدنيا. |
| | 367 | (جابوا الصخر بالواد) قال: نقيوا الصخر واجوا... |
| | 425 | (حاسد إذا حسد) قال: هو الحسد الذي يتحاسد الناس. |
| | 336 | (حرع عنين) قال: كثير بياض أعينهن شديد |
| | 44 | (خلقت بدي) قال: مشددة مخلقة على الجهمية. |
| | 335 | (ذات الرجع) قال: الرجع: المطر، والصعد: النبات. |
| | 370 | (ذات الأكمام) قال: الطلق. |
| | 190 | (ذلك بأن الله صولى الذين آمنوا) يقول: ناصر الذين آمنوا.... |
(ذرءاً مثل ذنوب أصحابهم) قال: سجل من الإمام أحمد。

- (الذين هم عن صلاتهم ساهرون): حتى يذهب الوقت.

- (الذين هم يراكون) يقولون: إذا رأوهم صلوا، وإذا لم يروهم...

- (رب الشرق والمغرب): فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار...

- (رب الشرقيين ورب المغريين): فهذا أطول يوم في السنة...

- (شرب الهيم): الأبل.

- (شعار لكم من الدين ما وصي به نجحاً...)

فالدين: التصديق بالعمل كما رصنه الله...

- (عمس): أظلم.

- (العشار عطلى): لم يطلب ولم تصر.

- (علمه شديد القوى) يعني علم جبريل

- (غير مدينين) قال: غير محاسبين.

- (الغاشق: القمر).

- (ناوحى إلى عبده ما أوحى) فسمي القرآن

- (فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يرمكم)

494
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>المرجع</th>
<th>المصدر</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1619 | 223 | الإمام أحمد
| 404 | 3 | (نفقاً مسحاً بالسوق والأعناق) قال: ضرب أعناقها.
| 1119 | 278 | (فلا تهتنا وتدعوا إلى السلم ...): في النصر لكم على عدوكم.
| 3613 | 4 | (نزيج للخصائص) على بها الناففين.
| 398 | 206 | (قصور الطرف) قال: قصرت طفه على أراهن ...
| 423 | 328 | قال الله عز وجل: (يوفون بالندير) فليس إلا الرفاء ...
| 424 | لا أدرى (وقد سئل عن تفسير: إذا وقب)...
| 671 | لا يصلي خلفه (يعني من يقرأ بقراءة عبد الله: فاضروا إلى ذكر الله) ...
| 148 | (لا يلتكم من أعمالكم): لا يظلمكم. |
(ليس لهم طعام إلا من ضريع) يقول: ليس لهم طعام في ذلك الباب إلا...

(ما فرائنا): عبها.

(ما سلكم في سقر قالوا لم تكن من المصلين) يعني: الموحدين...

(ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) يعني: الله يعلمه.

(الملك القدوس السلام الزمن...) فهذا كله شيء واحد...

(النفائس): السحر، و (العقد): الذين يمتدن السحر.

(هذا من تلك الرجعة).

(هذه مدينة ضوء قد مررت بها... أثر النار بين فيها...

(وأشرفت الأرض بنور ربيها) فقد أخبر الله أن له توراً.

(وأولات الأحلام أجلهن أن يضمن حملهن) قال: هذه نسختها التي في البتقة.

(وتباهك قلرب) قال: عملك فأصلحه.

(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن) إناثاً) يعني: أنهم سمرهم إناثاً.

496
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>الراوي</th>
<th>رقمه الصفحة</th>
<th>رقم النهي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>308</td>
<td>1</td>
<td>(وجوز يرسد ناضرة) يعني الحسن الإمام أحمد والبضاي.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>357</td>
<td>2</td>
<td>(صدق بالحسن) قال: بالغلف.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>340</td>
<td>3</td>
<td>(وقد سمي الله رجلا كأنه اسمه الوليد بن المفبرة... فقال: (ذرني ومن خلت وحيدا)...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>346</td>
<td>4</td>
<td>(ولا تقرأ تبتكر) قال: قان ما أعطيت...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>5</td>
<td>(وهجني من قرعون وعملها...) قال: مضايعته.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>343</td>
<td>6</td>
<td>(والرجاء فتكر) قال: الرجع عبادة الأثوان.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>386</td>
<td>7</td>
<td>(ووصف قضيلة الإيمان بأنه قول وعمل وقرأ) (وما أوروا...).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>8</td>
<td>(والتجم إذا هوى) قال: وذلك أن ترايشاً قالوا: إن القرآن شاعر...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>9</td>
<td>(والتهم والجهر يبدلون) قال: الشجر ما كان إلى الطول...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>436</td>
<td>10</td>
<td>(والهادي معكومنا أن يبلغ محله) قال: حتى يبلغ الحرم.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>369</td>
<td>11</td>
<td>(يصرون على الحث العظيم) قال: الكفر.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>12</td>
<td>(يعلم خاتمة الأعين) قال: هو الرجل يكون في القدم ينفر به المرأة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>13</td>
<td>(يعلم خاتمة الأعين) قال: هو الرجل يكون في القدم ينفر به المرأة فليحظها...</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
الراوي رقم الصفحة رقم النص
- (يوم تكون السماء كالمهل) قال: مثل دردي الإمام أحمد
- الزر怆.
- (فهل من مدكر) أذال أم دال؟ قال: لا بل الأسود بن يزيد
- 173
- 278
- فبلغنا أنها نزلت فيهم: (وإن طائفتان من أنس
- المؤمنين اقترنتوا)
- 6.3
- إن جهنم سبع قناطر والصراط عليهن... أيفع الكلاعي
- 317
- 6.2
- وهي التي يقول الله عز وجل (إن جهنم
- كانت مرصادا)... 124
- 332
- أما نحن فنسمي التي تسون فتح مكة... البراء بن عازب
- بيعة الرضوان.
- 337
- فنسبا قدم حتى قرأت (سبيح اسم ريك
- الأعلى)... 631
- لما عقفا الله عز وجل عن أيوب عليه السلام بكر بن عبد الله
- أمطر عليه جنادا من ذهب... 19
- انظروا ثويه هذين فاغسلهما ثم كفوني أبو بكر الصديق
- فيهما فإن الحي...
- 153
- تعليد رجل سبعين سنة فكان يقول في ثابت البناني
- دعاه: رب أجنبني بعمله... 57
- سمتعت سغلك بن دينار قرأ هذا الآية (الر جعفر بن سليمان
- أنزلنا هذا القرآن على جبل... فيكى.
- 421
- إن السحاب لما هبط على قوم بوس عليه أبو الجلد
- السلام، فجعل يحوم على رؤوسهم...
- 9
- 12
- 498
إن الله تبارك وتعالى أوصى إلى دارذ عليه السلام: يا دارذ أئذ نعادي الصديقين...
ثاث لا يسأل عنهن ابن آدم، وما خلافه...
صلحا صلاة...
(الذين هم يرامون) قال: إن صلاحا صلاة...
سبحان الله! ومن يشك في هذا، كل مصيبه بين السماء والأرض في كتاب...
(السماء منظر به) قال: مثقل به.
(فلا أقسم بالنفس اللوامة) قال: إن المؤمن لا ترا إلا يلوم نفسه...
كان أئذ علية السلام كلما أصابته مصيبه...
قال: اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت...
(كانوا قليلا من الليل ما يهجمون)؛ كانوا قليلا من الليل ما يتردون.
المستحاثة تطلاء...
هن عجائزكم هؤلاء الدرد ينشههن الله تبارك وتعالى خلقا آخر (بعني الحر عرين).
(وأما من بخل واستغنى) قال: بخل با لم بيق...
(ولباس حارهم يستغفرون) قال: مدوا الصلاة إلى السحر ثم...
(وجوه يومئذ ناضرة...) قال: الناضرة...
الربيع رقم الصفحة رقم النص

طريق الإثر

المستمدة...
- (فألهمها فجورها ورثرواها) قال: الفجيرة أبو حازم ۳۵۵
- ألبهمها الله الفجور...
۳۹۶
- والله في وفي أوس بن صامت أثر الله صدر خويلة بنت ثعلبة ۲۰۴
سورة المجادلة.
۴۳
- (أتي ملك الموت سليمان عليه السلام وكان له خشيصة) صديقا، فقال له سليمان: مالك تأتي أهل البيت...
۴۲۶
- قلت لأحمد: تذهب إلى خديث فاطمة بنت أبو داود ۳۵۶
- قيس طلقتها زوجها؟ قال: نعم...
۷۵۷
- قول له ما النعيم؟ قال: طيب النفس... راشد بن سعد ۳۹۹
۴۴۲
- إن قرماً يزعمون أن الله لم يخلق الشر... رجل ۸۰۶
۴۷۹
- (فأنا إن كان من المترين...) قال: هذا له الربيع بن خييم ۱۹۵
عند الموت ريخاً له...
۴۸۲
- (ومن يتق الله يجعل له منخرجاً...) قال: ۵۵۵
۴۸۲
- (ومن يتق الله يجعل له منخرجاً...) قال: ۵۵۵
من كل شيء ضاق على الناس.
۴۸۲
- (الراحة للبشر) قال: تلحر جلبه حتى... أبو زرئين ۳۰۵
۴۹۸
- (وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك) قال: زاذان ۱۶۱
عناب القبر.
۱۸۳
- (وإذ صرفنا إليك نفرنا من الجن...) قال: الزبير بنخلة...
۵۵۳
- ( ... نفرنا من الجن يستطيعون القرآن) قال: "بنخلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم..."
طريق الأثر

- (الماعون) يلسان قريش: المال.
- يا أمير المؤمنين إننا لقينا رجلاً يسأل عن السائب بن زيد.
- تأويل القرآن.
- (إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) قال: الأثيم سعيد بن جبير.
- أبو جهل.
- (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) يقول:
- سوف أتوب.
- 165 89
- فيها يفرق كل أمر حكيم) قال: أمر السنة.
- إلى السنة...
- (قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة...) قال: قرابة محمد.
- مات ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته.
- فجا ظائر...
- 134 70
- هذا من التعيب الذي تسألون عنه (الشريعة عن عمل).
- (وصالح المؤمنين... قال: عمر بن الخطاب.
- 504 266
- (وصالح المؤمنين) قال: عمر بن الخطاب.
- 507 267
- وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) قال: الصلاة في جماعة.
- 633 279
- (وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) قال: كانوا يدعون إلى الصلاة.
- 632 279
لا...
- اليد: بعضهم على بعض...
- فتأمنا من أغلى رأيتى وصدق بالمسن (سبحان) سفيان بن عبيدة.
  أي: أبو بكر الصديق.
- كادوا يكونون عليه ليذائوا اليد: بعضهم سفيان.
  على بعض...
- إذا ظهر العلم وحفظ العمل وانتقلت سلمان.
  الألسن...
- ما كثر إلا أقل من يوم التقية ضحى فلما الشعبي.
  كان بعد العصر...
- طلاق الصبيان ليس بشيء.
  كان اسم مؤمن آل قروين: سمعان.
- شعب الجبائي.
- دخل ملك الموت على سليمان فجعل بنظر شهر بن حوشب.
  إلى رجل من جلسائه...
- أنسى الحسن صائماً فتجئنا، بطعام عند صالح بن حسان.
  إنطارةه... عرمت له هذه الآية إن لدينا أئكلاً...).
- (وجوه بومبذة ناضرة) قال: بهجة ما هي فيه أبوبصالح من النعمة...
- (مما يكون من مُجْمَّٰى ثلاثة إلا هو الضحاك).
  رابعهم... قال: هو على العرش وعلمه...
الراوي: رقم الصفحة رقم النص

الطوفان الإثر

(...) وصالح المؤمنين) قال: أخبار المؤمنين

أبو بكر وعمر.

- أدركنا ناساً من أصحاب النبي ص. نقولوا:

طوس 176

كل شيء بقدر.

- أما تقرأ القرآن (إنك لعلى خلق عظيم)... عائشة 274

- الحمد لله الذي بعثه الأصول.

- قال أبو قحافة لابنه أبي بكر: يا بني إني عمار بن عبد الله

- أراك تعتق رقاباً ضعافاً...

- ما نزل هذه الآيات إلا فيهم قال أبوه: (فاما من أعطى واتقى...)

- تعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك...

- عبادة بن الصامت 272

- يا بني إنك لن تطعم طعم الإيام ... حتى تؤمن بالقدر...

- قال داود نبي الله ص: كان أبوه أصبر عبد الرحمن بن

- الناس...

- لما ابتذل أبوه النبي ص بلاله ولده وجسدته عبد الرحمن بن

- طرح في المزيلة، جعلت أمرته تخرج...

- (رخذ بيدك ضغضاً فاضرب به ولا تبتث) جبير 20

- يعني بالضغط: القبضة من المكان.

- أنه كان يعد (حم) آية، و (الم) آية.

- أبو عبد الرحمن السلمي 84

الزمانية رؤوسهم في السماء وأرجلهم في عبد الله بن

1792 372

503
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>778</td>
</tr>
<tr>
<td>778</td>
</tr>
<tr>
<td>498</td>
</tr>
<tr>
<td>498</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>508</td>
</tr>
<tr>
<td>672</td>
</tr>
<tr>
<td>573</td>
</tr>
<tr>
<td>565</td>
</tr>
<tr>
<td>716</td>
</tr>
<tr>
<td>716</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الراوي رقم الصفحة رقم النص

الطريق الإثر للأرض.

- (اتشوب بكثرة من ققبل هذا أو أثأرة من ابن عيسى علم) يعني: المخط.
- (انتبا طوعاً أو كرهاً) قال: أعطيا
- أنتري ما سعة جهم؟ قلت: لا. قال: أجل والله...
- (إذا جاء نصر الله والفتح) أخبر نبيه ص بحضور أبله.
- (إذا جاء نصر الله والفتح) فتح مكة.
- (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثليين) قال: لو حدثنكم بنفسبرها لكثرتم...
- إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج خفست له الجبال...
- إن أول ما خلق الله القلم، فأمره...
- (السناحات): الصامت.
- (سبع سموات ومن الأرض مثلهن...) قال: في كل أرض خلق مثل إبراهيم.
- (السماء منفطر به) قال: متقيء به.
- صدوا وذنبا.
- قد حفظت ليلة القدر أربع مرات من فوق...
- كان عمر إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد ص دعاني معهم...

104
الراوي رقم الصفحة رقم النص

- كَانَ يَرْشَ الْمَاءَ عَلَى أَهْلِهِ لَيْلَةَ ثَلَاثَةَ
  ابن عباس
  ٧١٥
  ٣٨٠

- لقد علمنا آية من القرآن ما سألتي عنها
  وعشرين.
  ١٥٩
  ٨٥

- ليست من عزائم السجود (يعني ص).
  ٢٢
  ١٤

- هذا المثير كثير (يعني الكثيرة).
  ٧٧٤
  ٦٠٦

- هل تدري كيف كانت التلبية؟
  ٥
  ٦

- هل تدري لم سميتك عرفة؟
  ٥
  ٦

- سُمِيتِ الكثيرة (يعني الكثيرة).
  ٧٧٢
  ٤٠٧

- (رأيت ما قام عبد الله يدعوه...) قال: لما
  ٥٥٢
  ٢٧٩

- وأولى جلي بأصحابه...
  ٦٧٨
  ٤٠٨

- (ورأيت الناس يدخلون في دين الله)
  ١٥٩
  ٨٦

- (وأولا ضرب ابن مسرم مشلا إذا قومك منه)
  يصدرون قال: يضجون.
  ٦١٧
  ٣٣٧

- ... حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب ابن عمر
  العالمين في كُل زَرٍّ...
  ٤١٦
  ٣١٦

- أُلْكَ امرأة تأوى إليها؟
  ٤١٤
  ٣١٧

- فيست من قراء المهاجرين.
  ٣١٦
  ١٦٩

- (إِذِ يُفْتَنُ السَّدَرَةُ مَا يُفْتَنُ) قال: نَرَاشٌ ابن مسعود
  من ذهب.

- أَو كل القرآن أحقيت غير هذه؟
  ٥٦٢
  ٢٩٦

- السنة بالنساء...
  ٤٧٨
  ٢٥٣

٥٠٥
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الراوي</th>
<th>رقم الصفحة رقم النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- كن سليمان عليه السلام يعمل الخروص  عطاء 308 36</td>
<td>- (السماء منفطر بها) قال: متنفق به. عكرمة 299 477 2</td>
</tr>
<tr>
<td>- ذكر عند القدر يوماً فأدخل أصحابه السابعة علي بن أبي طالب 81 150</td>
<td>- لقد رأيتني مع رسول الله ص وانأ لأربط الحجر على بطني من الجوع... 217 415</td>
</tr>
<tr>
<td>- كفى بالموت واعظاً، وكفى بالبقين غنی... عمار بن باسر 259 491</td>
<td>- سأله أبا هريرة عن القدر؟ فقال: اكتفى عمار مولى بني هاشم 134 484</td>
</tr>
<tr>
<td>- إن الذين قالوا رفا الله ثم استقاموا... عمر بن الخطاب 61 115</td>
<td>- قال: استقاموا والله بطاقة الله... 98 178</td>
</tr>
<tr>
<td>- كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>رقم النص</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>495</td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>344</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>8.3</td>
<td>443</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>366</td>
</tr>
<tr>
<td>761</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
الراوي رقم الصفحة رقم النسخة

طرف الائتمان

نحن أكثر من بني فلان...
- (ألهاكم التكاثر) قالوا: نحن أكثر من بني فلان...
- ثلاث لا يسأل عنهم ابن آدم، وما خلاهم ففيه المسألة...
- (ثم نسأل برمد عن النعم) إن الله سائل كل عبد عما كان استرده...
- (ثم نسأل برمد عن النعم) قال: إن الله سائل كل ذي نعمة فيما...
- (السماء منفطر به) قال: مقالله.
- (علم اليقين): كنا نتحدث أنه المرت.
- (قلو أنه كان من المسبحين) قال: كان طريق الصلاة في الرخاء...
- (كلا لم تعلمنا علم اليقين) قال: كنا نتحدث أن اليقين أن يعلم أن الله باعثه...
- (واستمع يوم يناد من مكان قريب) مقامه: كنا نتحدث أنه ينادي من صخرة بيت المقدس...
- (ولا تكون كصاحب المرت) قال: لا تمجد كما عجل...
- (ولن خاف مقام ربه جنتان) قال: وإن الله مقامه هو مقامه...
- الله في السماء وعلمه في كل مكان لا بخلو مالك بن أنس

509
جودية الإثر

منه شيء...
- من قال القرآن مخلوق يرجع ضرباً مالك بن أنس
   207
- ويعيس...
   221
- أقسم لكم ليؤمن عبد بهذا القرآن إلا مالك بن دينار
   صدع قلبه.
   16
- (أم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات)
   "كالمفسدين...") قال: تمال ده شنت...
   8
- لبث يونس عليه السلام في بطن الخوئ أربماً
   أربعين يوماً.
   11
- (انسوبي بكتاب من قبلك هذا أو أثاره من علم) يعني الخط.
   95
- (إن لدنا أنكالاً) قال: قيوداً.
   298
- (ثم لتسألن يرميت عن النعيم) قال: عن كل
   شيء من لذة الدنيا.
   399
- جح البئت سبعون نبيباً منهم موسى بن
   عمران...
   8
- (ما لنا نرى رجلاً كنا ندعهم من الأشرار)
   قال: يقول أبو جهل في النار: أين عمار...
   22
- (ولمن خان مقام ربه جنتان) قال: هو الرجل
   بهم بالمعصية فيذك الله...
   389
- نزلت هذه الآية (إن كنتي كله خلقنا محمد بن كعب
   بقدر) في أهل القدر.
   182
- نزلت تعسيراً لأهل القدر (إن كنتي كله شيء)
   322
- 175
   321
   175
(هو أهل النقوى وأهل المغفرة) قال: أنا محمد بن النضر 306

أهل لأن يتقين...

580

(قد جعل الله لكل شيء قدراً) أبلى...

258

مسرى...

490

(ومن يتق الله يجعل له مخرجًا) قال:...

258

مخرجه أن يعلم أن الله هو يتعه...

490

(ومن يتوكل على الله فهو حسبه...) قال:...

258

أليس كل من تولك على الله كناء...

289

(قتل الخرابون) قال: أهل الثراء والكذب...

157

مطر...

226

قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه، معقل بن عبيد الله...

384

فنظر منه أصحابنا...

505

(فنان الله هو مولاه وجيءه وصالح مقاتل)...

279

المؤمنين) قال: أبو بكر وعمر وعلي...

153

صاحب ابن عباس رضي الله عنه من مكة ابن أبي مليكة...

245

إلى المدينة فكان إذا نزل قام شطر الليل...

135

كاد الخيزران أن يهلكها: أبو بكر وعمر، لما...

183

قدم على النبي صلى الله عليه وسلم...

351

(ولن خاف مقام ربه جنتان) قال: جنتان من أبو موسى...

263

ذهب للسابتين...

500

(وأراس أسفر النبي إلى بعض أزواجه ميمون بن مهران...

194

حديثاً) قال: أسفر إليها أن أبا بكر...

187

يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذه الآية... نهيك بن سنان...

194

511
(من عفو الله...)

- سمحت في عهده مثل هذه الآيات في النيسابوري

- كان عبد الله بن الزبير يقول في دار كل حاشم بن عروة

- صلى حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...

- فاتىته إياه وهو يقرأ في صلاة الصبح في أبه هريرة

- الروكمة الأولى بكحابص...

- مضت الكتب وجفت الأقلاط فشتي أو...

- سعيد...

- إن داره صن لم أصاب الدند لم يظف طعاماً وهم بن منبه

- إن داره صن لم أصاب الدند لم يظف طعاماً وهم بن منبه...

- كان سليمان بن دارود عليه السلام ألف بيت...

- أعلاها...

- يقول: إنما تبارك وتعالى: إذا تركل عليّ عبدي لو كادته السموات...

- (في سبأ الطائر من إستيرق) قال: يا رب هذه بونس بن محمد

- البطان فكيف الظاهر...

542
فهروس المصادر

- مصحف المدينة النبوية - طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام 1405 هـ

- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانينة الفرق المذروحة - لأبي عبيد الله ابن محمد بن بطة الهنيلي ت 387 هـ، تحقيق ودراسة رضا بن نعيمان معتفي - دار الراية الرياض 1409 هـ.

- إخراج فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر - أحمد بن محمد الذهبي البنا - مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني.

- الإسناد في علوم القرآن - السيرفيسي ت 911 ه مطبعة الجلبي القاهرة - سنة 1398 هـ.

- أحكام الجنائز ودعاها - محمد ناصر الدين الألباني - المكتبة الإسلامية ط. الثانية 1402 هـ بيروت.

- أحكام القرآن للقرطيبي - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت سنة 1405 هـ.

- أحكام النساء - الإمام أحمد بن حنبل ت 441 ه ت حقيق عبد القادر أحمد عطا - دار الكتب العلمية - بيروت ط 1 سنة 1406 ه.

- أسراب الفقهي في تخريج أحداث منار السبيل لـ محمد ناصر الدين الألباني - المكتبة الإسلامية - بيروت ط 1 سنة 1399 هـ.

- الأساسي والكتى للإمام أحمد بن حنبيل ت 341 ه ت حقيق عبد الله بن يوسف الجدي - مكتبة دار الأقصى - الكويت ط 1 سنة 1406 ه.

- أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ت 387 ه ت حقيق السيد أحمد صقر - دار القبلة ط 2 سنة 1404 ه.

- الأشربة للإمام أحمد بن حنبل ت حقيق عبد الله بن حجاج - مكتبة السلام العالمية.

513
القاهرة.

الإصابة في تمييز الصحابة لأبن حجر العسلان ت 854 هدار إحياء التراتبات العربية بيروت. نسخة مصرية عن الطبعة الأولى في مطبعة السعادة بمسر سنة 1328 ه.

- الإنقاذ في القراءات السبع - ابن باذيش ت 545 ه. تحقيق د. عبد المجيد قطامش.
- مركز البحث العلمي وإحياء التراتب الإسلامي، جامعة أم القرى.
- الإكجمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال لأبي المحسن شمس الدين محمد بن علي الحسيني الشافعي ت 765 ه. تحقيق د. عبد المعطي أمين قلامجي.نشر جامعة الدراسات الإسلامية.
- باكستان ط 1 سنة 1409 ه.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل الإمام أحمد بن حنبل. تصحيح وتعليق
- الشيخ إسماعيل الأنصاري مطابع القصيم سنة 1389 ه.
- أهل الملل والردة والزناذفة وتارك الصلاة والفرائض ونحو ذلك من مسائل الإمام أحمد.
- ابن حنبل - مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 194.
- الإيان للإمام أحمد بن حنبل - مخطوط بالمتحف البريطاني.

ب

- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بن مديح أو ذم ليوسف بن حسن بن عبد الهادي.
- تحقيق د. وصلي الله محمد عباس.دار الراية - الرياض ط 1 سنة 1409 ه.
- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ت 751 ه. دار الفكر - بيروت.
- البداية والنهاية لابن كهير ت 774 ه مكتبة دار المعارف.بيروت ط 3 سنة 1978 ه.
- البرهان في علوم القرآن للروكشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.دار الفكر.
- بيروت - ط 3 سنة 1400 ه.
البحث والنشر للبيهقي ت 458 ه تحقق الشيخ عامر أحمد حيدر مركز الخدمات
والألباث الثقافية. بيروت ط 1 سنة 1406 ه.
- بغية الباحث في مسند الحارث - الهيبشي - رسالة ماجستير مطبوعة على
الآلة الكاتبة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ت
- تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي ت 493 ه نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- تاريخ دمشق الكبير - ابن عساكر - مخطوط 19 مجلدًا تصوير مكتبة الدار
- فهرسة وتركيب محمد بن رزق بن طروحو. التغريبير الكبير. للبخاري ت 2 ه. دار الكتب العلمية. بيروت، نسخة
مصورة عن الطبعة الهندية.
- تاريخ الأمام والملوك - ابن جرير الطبري - دار المعارف - مصر.
- التبصرة - لأبي الفرج بن الجوزي ت 597 ه. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1
- سنة 1406 ه.
- تحميز السادات من اتخاذ القبور مساجد - الألباني - المكتبة الإسلامية. ط. الثالثة
- 1398 ه بيروت.
- تحميز السادات من اتخاذ القبور مساجد - الألباني - المكتبة الإسلامية. ط. الثالثة
- ط. 1398 ه بيروت.
- تحميز السادات من اتخاذ القبور مساجد - الألباني - المكتبة الإسلامية. ط. الثالثة
- ط. 1398 ه بيروت.

- تحفيزة الشرق بعرفة الأطراف. للمزي ت 745 ه. تحقيق عبد الصمد شريف الدين.
- مطبعة الدار الفبيت. يماني. الهند ط أولي سنة 1397 ه.
- تخرج الزيلعي لأحاديث الكشف. نسخة مخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية
- برقم 88 حديث.

515
الترجل من مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن خنبل - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1940.
- الترغيب والتزهيب - المنذري - دار إحياء التراث العربي.
- تعريف أهل التكبير بزرات الملوفين بالتدليس - ابن حجر العسقلاني - مكتبة الكليات الأزهرية.
- التعليم الفني على الدارقطني - محمد شمس الحق العظيم آبادي - مطبوع بذيل السنان - دار الهاسان للطباعة.
- تراجع المتفص شروات رجل الأمة الأبية - ابن حجر العسقلاني ت 852 هـ - دار الكتاب العربي، بيروت.
- تفريغ التعليم ابن حجر العسقلاني تحقيق عبد الرحمن القرافي - طبعة المكتبة الإسلامية ت 1405 هـ.
- تفسير البعروي ت 510 هـ - دار الفكر، بيروت.
- تفسير سفينة النور ت 111 هـ - دار الكتب العلمية. بيروت ط أولى سنة 1403 هـ.
- تفسير الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير ت 310 هـ تحقيق محمود محمد شاكر.
- وراجعه وتخريج أحمد محمد شاكر طبعة دار المعارف، القاهرة، ط ثانية.
- تفسير القاسمي الدسمى تحقيق محسن التأويل لحمد جمال الدين القاسمي ت 1322 هـ - دار الفكر، بيروت، ط. ثانية سنة 1398 هـ.
- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير طبعة الشعب، القاهرة، طبعة دار المعارف، بيروت.
- تفسير القرآن، لعبد الرؤف السمناني ت 218 مكتوب على الآلة الكاتبية 1423 هـ تحقيق و. مصطفى مسلم محمد.
- تفسير القرآن العظيم - ابن أبي حاتم ت 1377 هـ عدة رسائل مقيق في جامعة أم القرى من الفاعلية إلى إنساء تحقيق د. أحمد بن عبد الله الزهراني ود. عبد الله
علي أحمد الفامدي و. ح. ح. ياسين. وطبع الجزء الأول من سورة البقرة
والقسم الأول من سورة آل عمران - طبعة مكتبة الدار ط 1 سنة 1408 هـ
- تفسير مجاهد بن جبر ت 103 هـ - تحقيق عبد الرحمن الظاهر السوروي طبعة
المشروحات العلمية - بيروت - مصورة عن النسخة القطرية.
- تفسير النسائي تحقيقي. حمود إبراهيم الصليفي. رسالة دكتوراه مقدمة إلى
جامعة كراتشي 1401 هـ مطبوعة على الآلة الكاتبة.
- التفسير الوسيط - للحاجي النسباوي. ت 1488 هـ نسخة مخطوطة محفوظة في
المكتبة العامة بالمدينة المنورة.
- تقرير التهذيب - ابن حجر العسقلاني. ت 852 هـ - تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف
ط. دار المرفأ بيروت ط. ثانية 1394 هـ وطبعه باسكتارط أولى.
- التلفيظ المبكر في تفسير أحاديث الرأي في الكبيرة - ابن حجر العسقلاني ت
752 هـ، تصحيح وتعليقات السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة
سنة 1384 هـ.
- تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلاني. ت 852 هـ طبعة دار صادر، بيروت.
- نسخة مصورة عن الطبعة الهندية 1325 هـ.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال - المفجري. ت 742 هـ - تحقيق وتعليقات د. بشار عواد
معروف - طبعة مؤسسة الرسالة، ط أولى 1422 هـ.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال - المفجري. ت 742 هـ مخطوط تصوير دار المأمون،
دمشق.
- التيسير في القراءات السبع - لأبي عمرو الداني. ت 1444 هـ - تصحيح أوتوبرتو
صورة بالأونست بواسطة مكتبة الملكي بغداد عن مطبعة الدولة سنة 1450 هـ.

الشقاق - لابن حبان البستي. ت 1454 هـ، نسخة مصورة عن الطبعة الأولى

517
بالهند سنة 1392 هـ.

ج
- جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم - ابن الأثير الجزري - تحقيقات عبدالقادر الأرناؤوط - مطبعة الملاح سنة 1371 هـ.
- جامع العلم والحكم - يعيش الرحمن بن أحمد بن رجب الحنِّيلِي - دار المعرفة - بيروت.
- الجامع الكبير - السفيسي - ت 911 هـ منسوبةً بالأوسمة عن نسخة دار الاقتراض في مكتبة الزميل د. عامر حسن صبري.
- الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ت 1776 هـ. د. د. شريف الكاني - بيروت.
- الجامع لأخلاق الراوي وأدابه السامع للخطابي البغدادي - ت 1373 هـ - تحقيق د. محمود الطحان - مكتبة المعارف - الرياض سنة 1406 هـ.
- الجامع لشاعر الزهري - للبهبهاني - ت 1384 هـ - تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد.
- تشر الدار السلفية - الهند - ت 1387 هـ.
- الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم الرازي - ت 1387 هـ - نسخة مصورة في بيروت.
- عن طريقة حيدر آباد الهندية - 1373 هـ.
- جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمر حفص بن عمر الدوري - ت 1428 هـ - تحقيق د. حكيم بشير باغش - مكتبة الدار السلفية المقررة 1428 هـ.
- جزء فيه مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ت 1414 هـ - رواية عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز البغوي - تحقيق د. عبد الله محمود بن محمد الحداد.
- دار الفرات - الرياض - ت 1427 هـ.
- الجوهر المحصل في مناقش الإمام أحمد بن حنبل لمحمد بن محمد السعدي الحنِّيلِي - تحقيق د. عبد الله محمد الحسن تركي - مطبعة هجر - الرياض - 1427 هـ.
الح - المحتوى والتجارة والصناعة والعمل لأبي ينك بن محمد الخالد ت ٣١٦ه. تحقيق
أبي عبد الله محمد بن محمد الخالد دار العاصمة - الرياض ط أولى ١٤٠٧ه.
- دلالات البنوة - لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ت ٤٣٠ه. دار الكتب العلمية: بيروت.

- الدار المنشور في التفسير بالمثير - جلال الدين السيوطي ت ٩١١ه. دار الفكر، بيروت.
- درة تعارض العقل والنقل لابن نيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض ط ١٤٠٩١ه.
- دلالات البنوة - لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ت ٤٣٠ه. عالم الكتب، بيروت.
- دلالات البنوة - البهذفي - تحقيق عبد المعطي قلمجي - دار الكتب العلمية.

- ذكر أخبار أصفهان - لأبي نعيم الأصفهاني ت ٤٣٠ه. الناشر: الدار العلمية، دلهي. الهند ط ثانية ١٤٠٥ه.

- الرد على الزنادقة والجهيمة - الإمام أحمد ت ٢٤٦ه. تحقيق علي سامي النشار ود. عمار جمعي الطالبي - طبع ضمن كتاب عقائد السلف. منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٧١م.
- رموز الكتروني في تفسير الكتاب العزيز - لعز الدين عبد الراشد البكيري ت ١٦٦١ه.
مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.

ز
- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجزوية 1751 تحقيق شعيب وعبد القادر الأربوسي. مؤسسة الرسالة. بيروت الطبعة الثانية سنة 1405 هـ.
- الزهد. لأحمد بن حنبل الشيباني. ت 741 هـ، دار الكتب العلمية. لبنان سنة 1398 هـ.
- الزهد. لهناد بن السري. تحقيق محمد أبي الليث الخيرآبادي. رسالة ماجستير من جامعة أم القرى. مكتوبة على الآلة الكاتبة 1405 هـ.
- الزهد والرقائق. لعبد الله بن المبارك. ت 818 هـ، تحقيق وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية. بيروت.
- الزهد. لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم البيلب.* ت 787 هـ، تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد. الدار السلفية. برمياء ط 2013.
- زوائد نعمان بن حماد على زهد ابن المبارك وهو ملحق بالزهد لابن المبارك.

س
- سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. الجزء الرابع. طبع في المكتبة الإسلامية بعمان والدار السلفية بالكويت.
- سان ابن ماجدة. ت 775 هـ. تحقيق محمد نؤد عبدالمجيد. دار إحياء التراث العربي. 1395 هـ.
- سان permend. ت 717 هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر. طبعة مصرف الفحي. القاهرة 1398 هـ.
- سن الدارقطني من الدارقطني. ت 785 هـ. تحقيق عبد الله هاشم. دار الفتى. المدينة المنورة سنة 1386 هـ وذيله التعليل المغني. لأبي الطيب محمد.

570
شمس الحق العظيم آبادي - ط. دار المحاسن للطباعة - القاهرة.
سنن الدارمي. ت ۲۵۴ ه طبع بعناية محمد أحمد دهمان. دار إحياء السنة النبوية.
سنن النساني بشرح السوطي وحاشية السندي، دار الفكر، سبتمبر سنة ۱۳۹۸ ه.
السنن. لأبي داود ت۲۷۵ ه. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - دار الفكر.
بيروت.
السنج. السعيد بن منصور بن شعبة الخواساني ت۲۷۷ ه تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. مطبعة علي بريش الهند ط أولى ۱۳۸۷ ه.
السنن الكبرى. للبهذيتي ت۴۴۸ ه وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين المارديني ت۷۴۵ ه. نسخة مصرية عن طبعة خيبر آباد - الهند. سنة ۱۳۵۵ ه.
السنة. لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ت۱۲۱۹ ه. دراسة وتحقيق د 
عطية الزهراني - دار الراية. الرياض ط ۱ سنة ۱۴۱۲ ه.
السنة. لحمد بن نصر المروزي. المكتبة الأثرية - باكستان.
السنة. لأبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك ت۲۸۷ ه. ومهما ظلال الجنة في تخريج السنة - لحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. ط أولى سنة ۱۴۰۰ ه.
سير أعلام النبلاء للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي - مؤسسة الرسالة -
طبعة أولى سنة ۱۴۰۳ ه. ۱۴۰۴ ه. ۱۴۰۵ ه.

ش
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم اللاكلاتي ت۱۸۴ ه تحقيق د. أحمد سعد حمدان. نشر دار طببة - الرياض.
شرح السنة. لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ت۵۱۰ ه تحقيق
ومتابعة 

الشريعة - لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري - تحقيق محمد حامد الفقي - دار الكتب العلمية ط أولى سنة ۱۴۰۳ ه.

الشمال المحمدية - الترمذي - تحقيق محمد عفيف الزعبي - دار العلم للطباعة والنشر - جدة ط أولى ۱۴۰۳ ه.

صحيح سنان ابن حبان - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - الكتب السلفية بالمدينة المنورة.

صحيح ابن خزيمة - لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي - ط. المكتب الإسلامي ط أولى ۱۳۹۹ ه.

صحيح الترغيب والترهيب للمنذر - الألباني - المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى ۱۴۰۲ ه.

صحيح الجمع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي.

بيروت ط ثالث ۱۴۰۶ ه.

542
صحيح السيرة النبوية المسماة (السيرة الذهبية) - محمد بن رزق بن طرهوني
- مكتبة العلم بجدة - مكتبة ابن تيمية بالقاهرة.
- صحيح مسلم - ت 261 ه تحقيقت محمد فوزاع عبد الباقي دار إحياء التراث العربي - بيروت ط 2 سنة 1972 م.
- صلة الخلف بوصول السلف - محمد بن سليمان الروداني ت 941 ه مخطوط في مكتبة الحرم المكي وopath في مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الأول سنة 1452 ه.

ض
- الضعفاء . للعقيبي . نسخة مصورة من المكتبة الظاهرة في مكتبة الشيخ أ.د.
- أحمد نور سيف ، الطبعة المحترقة.
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت ط ثانية 1399 ه.

ط
- طبقات الختاب للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى . دار المعرفة - بيروت.
- طبقات الشافية الكبرى - لعبد الوهاب السيك ت 771 ه تحقيقت د. محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الخلو - طبعة الخليلي ط 2 سنة 1383 ه.
- الطبقات الكبرى لابن سعد - طبعة دار صادر - بيروت.
- طبقات المفسرين - للدارودي ت 945 ه دار الكتب العلمية لبنان ط 1 سنة 1430 ه.

ظ
- ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم - الألباني - المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى 1400 ه.
الف

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر العستلاني - دار الفكر - بيروت - نسخة مصورة عن الطبعة السلجوقية
- الفتح الرياني بترجمة مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيرازي - أحمد عبد الرحمن - دار إحياء التراث العربي - البنا
- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيروطي - دار Estimates - بيروت
- فضائل الصحابة - الإمام أحمد بن حنبل - تحقيق د. مصطفى عباس - طبعة مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى
- فضائل الصحابة - للنسائي - تحقيق - ط. دار الكتب العلمية - بيروت - أولى

كامل أسد - رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى - مكتوبة على الآلة الكاتبة سنة 1403 هـ

الغ

- غاية المرام في تحرير أحاديث الخلال والحرام - الألباني - المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى - 1440 هـ
- الفيلنات - أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي - تحقيق د. حلمي كمال
- عامل النفي والشذوذ - نشر كلية الإهلية بجامعة أنقرة - سنة 1383 هـ
- عملي اليوم والليلة - للنسائي - تحقيق د. فاروق حمادة - مؤسسة الرسالة - بيروت - 1406 هـ
سنة 1405هـ.
- فضل الله الصمد في توضيح الأدب الفرد للبغاري - تأليف فضل الله الجيلاني - مطبعة المدنى - القاهرة سنة 1394هـ.
- الفهرست لابن التديم ت385 تحقيق رضا تجدد - طبعة طهران سنة 1391هـ.
- فيض القدير - شرح الجامع الصغير - لعبد الزهر المناري - دار المعرفة بيروت سنة 1391 هـ.

ق
قصص الأنبياء لمحاسن ابن كثير تحقيق محمد أحمد عبد العزيز - نشر دار الحديث بالقاهرة.
- القول الم السادس في الذب عن المسند - لابن حجر العسقلاني ت857طبيعة دائرة المعارف العثمانية بحيدربايز - الهند ط ثالثة 1400هـ.

لك
- الكامل في ضعفاء الرجال - لابن عدي ت361 مطبعة دار الفكر - بيروت ط.
- أولى سنة 1404هـ.
- كشف الأستار عن زوائد البزار - الهيثمي - تحقيق الأعظمي - مؤسسة الرسالة.
- الكتب والأسماء - لأبي بشر محمد بن أحمد الدلاوي ت310 - طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند ط أولى سنة 1322هـ.
- الكواكب الثبوت في معرفة من اختلاف من الرواة الثقات - ابن الكيال - تحقيق عبد القيوم عبد النبي - دار الأمون للتراث.

ل
- لسان الميزان - لابن حجر العسقلاني ت853 - نشر مؤسسة الأعلى
للمطبوعات - بيروت - مصرية عن النسخة المطبوعة في الهند سنة 1329 هـ

- مجلس من فرائد الليث بن سعد - تحقيق محمد بن رزق بن طهونى - دار عالم الكتب للنشر والتوزيع.

- مجمع الزوار - منبع الفوائد - لطورالدين علي بن أبي بكر الهنئي - تحقيق وترتب عبد الرحمن محمد بن القاسم العاصمي التجدي - نسخة مصرية عن الطبعة الأولى سنة 1398 هـ.

- المحمدي - لابن حزم ت 456 هـ - دار الفكر - بيروت.

- مختصر سنة أبي داود - المنذرية - تحقيق محمد حامد الفقي طبعة مكتبة السنة المحمدية القاهرة.

- مختصر الشمائل المحمدية للترمذي - الألباني.


- مسائل الإمام أحمد - لأبي داود السجستاني - طبعة دار البيان - مكة المكرمة.

- مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم النسحابيري. تحقيق زهير الشاريش.

- المكتب الإسلامي - بيروت سنة 1400 هـ.

- مسائل الإمام أحمد برواية ابن عبد الله - تحقيق زهير الشاريش - المكتب الإسلامي - بيروت ط 1 سنة 1401 هـ.

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه - لإسحاق بن منصور الكرم - رسائل جامعية حققت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

- مسائل الخلاص - مخطوط منه نسخة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

576
المستدرك على الصحيحين، للحاكم النسباوي، مطبعة دار الفكر، بيروت.

سنة 1398 ه نسخة مصورة عن الهندية.

المستدرك - أبو داود الطيالسي - مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند.

مسند أبي بكر الصديق، المروزي ت 292 ه تحققيب وتعليم شعب شعيب الأرناؤوط.

طبعة المكتب الإسلامي، دمشق ط 2 سنة 1394 ه.

مسند الإمام أحمد ت 241 ه تحققيب أحمد شاكر ثم الهاشمي، طبعة المعارف.

مصر وطبعة المكتب الإسلامي، بيروت.

مسند الحمدي، لأبي بكر عبد الله بن الزبير ت 319 ه تحققيب وتعليم حبيب الرحمان الظمي، طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

مشكل الآثار - لأبي جعفر الطحاوي، ت 261 ه مطبعة دار صادر، بيروت صورة.

مصورة عن النسخة الهندية ط أولى سنة 1355 ه.

مشكاة المصباح، للهادي بن عبد الله الحكيم الأثريزي، تحقيق الأم莲اني، المكتب الإسلامي، بيروت ط ثانية 1405 ه.

مسبيح الزجاجة في زواند ابن ماجة، للبوصيري، تحقيق محمد المنثري الكشناوي، دار العربية، بيروت ط أولي 1403 ه والطبعة المصرية.

المصنف، لأبي شيبة ت 325 ه، المطبعة العزيزة، حيدر آباد، الهند سنة 1386 ه.

المصنف - عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت 211 ه، تحقيق وتعليم حبيب الرحمان الأعظمي، مطبعة دار القلم، بيروت ط أولى سنة 1390 ه.

معجم ابن الأعرابي، تحقيق د. أحمد مبرين، رسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

المعجم الصغير، للطبراني، ت 369 ه تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

المعجم الكبير، للطبراني ت 370 ه تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة.

527
الوطن العربي. العراق ط أولا سنة 1400 ه.

- معرفة الصحابة. لأبي ثعيم الأصبهاني. ت 1400 ه. تحقيق محمد رضي بن حاج عثمان. مكتبة الدار بالدمية المئوية ط أولا سنة 1408 ه.

- المغني. لابن قدامة. ط 120 ه. على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله ابن أحمد المرموق. مكتبة الرياض الجديدة بالرياض سنة 1401 ه.

- المقاصد النسائية - السخاوي - دار الكتب العلمية - لبنان.

- مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. نشر دار مكتبة الحياة.

- بيروت سنة 1980.

- مكارم الأخلاق ومالاتها. للخراطي الشامري. مراجعة عبد الله بن حاج.

- مطبعة التقدم. القاهرة.

- منحة المبارك في ترتيب مسند الطيالسي. أبي داود مذيلا بالتعليم المعمود على منحة المبارك. أحمد عبدالرحمن البنا الشهير بالساعاتي - الناشر: مكتبة الإسلامية. بيروت ط ثانية سنة 1400 ه.

- المهني أحمد في نزاع أصحاب الإمام أحمد لأبي اليمني. تحقيق محمد عبد الرحمن. بيروت ط 928 ه.

- تحتفي محمد محي الدين عبد الحميد. عالم الكتب - بيروت ط 2 سنة 1404 ه.

- موارد دالاس أنز. ابن حبان. نور الدين علي بن أبي بكر الهشيمي. تحقيق محمد عبد الرزاق جمعة. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

- موسوعة فضائل سور وآيات القرآن. محمد بن رزق بن طروحتي. دار ابن القيم.

- الدمام ط 1 سنة 1409 ه.

- الموضوعات. لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. طبعة المكتبة السلفية. المدينة المئوية ط أولا سنة 1386 ه.

- الوطائف. الإمام ماك. تحقيق محمد نزال عبد الباقحي. دار إحياء التراث العربي.

- بيروت.

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي. تحقيق علي محمد البحاري.

- بيروت.

- 748 ه.
طبيعة دار المعارف - بيروت ط أواخر 1382 هـ.

التاسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام - رسالة ماجستير مكتوبة على الألة الكاتبة من جامعة الإمام محمد بن سعود.
التاسخ والمنسوخ لأبي جعفر النجاشي - طبعة مصر القاهرة ط 1 1363 هـ، والطبعة الملحة.

النكت على ابن الصلاح - ابن حجر العسقلاني، ت 857 هـ، تحقيق د. ربيع ابن هادي عمیر. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
النكت الظراف على الأطراف - ابن حجر العسقلاني - بذيل محفة الأشراف - تحقيق عبد الصمد شرف الدين - المكتب الإسلامي، الدار القيمة.

رسائل القرآن - زيد بن عبد الرحمن بن الجوزي، ت 597 هـ، دار الكتب العلمية بيروت ط 1 سنة 1405 هـ. وهو المعتمد لأنه صدر قبل النسخة الملحة بتحقيق الزميل د. محمد أشرف علي المباركي وقد رجعنا إلى النسخة الملحة عند الحاجة. طبعة المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

نور الافتتاح في مشاكل روشية النبي صلى الله عليه وسلم - ابن عباس - تأليف ابن رجب الحنابل، تعليق على العقل البدني، التجار، مكية الملك، جد.

النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير الجزري - تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي، المكتبة الإسلامية.

و

الورع - الإمام أحمد بن حنبل، ت 248 هـ، تحقيق زينب إبراهيم الفاروق، دار الكتب العلمية - بيروت ط 1 سنة 1403 هـ.