$$
\begin{aligned}
& \text { 鹪 } \\
& \text { O }
\end{aligned}
$$

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

> صاحب كاب اللفت الربانى ونادم اللستة السنئ
> طبع بتصريـيح من ورتنة المؤلف وحقوق الطبع كُفوظةلهم
> الطبعة التثانية

$$
\begin{aligned}
& \text { (شا } \\
& \text { مَدَائَّالتَبَّتَ }
\end{aligned}
$$





 الز لات
压
بسم النه الرحن الر حـم


 الجزا. , الإ-









"'









 (

 ( )







 (1)
 J) كا (r) (













 فى تكرا,

 واذ كر الـسند وأثير اللالمت بقولى (.





据 $=$ إن



 في الأذان ، والثا!





 الـهن .

 ترتيا - ـيالعل أبواب الفقه ي2زب المراد


 وما ذلل إلا بتوفيق الهت رب العالمين . ك كابـ الا p


 - م

 "تقدم أن راوى المسند هو الأصم عنالريع عن الثشافعى ، وأن راوى الـنـن







 الطحاوى عن غيرطريق الامام الثـافعى عدا بالاة مها رواها غيره عن غير





 سند صاحها إلى سيدى أمد الطحاوى فأثبتنا كلا من الشندين ،واليك نص .للـندين المشار اليها


 والام وكتاب المتقبال القبلة وكـاب الْاملالى وكتاب الصـام الـكيـي وكتاب


1















اتفاق النسختين .







 उ












 وأنأأمع بياب اللازج ، والمانظ أبو المجاج يوسف بن خليل بن عيبد اله




 .




 = أه






















 الـ الهر با -

- (1)

اله















توفيت الا بالنة عليه توكت واليه أنيب.
 ا



 الحرم مسا . .



象 خسسصلوات فن اليوم والليلة ، قال هل على غيرها ؟ ثال لو إلا أن تطرع ،
 ！لا ان تطوع（＂）فأدبر الرجل وهو يقول وانته لا أزيذ على هذا ولا أنصص


 ，


（1）（1）لـ
 ，





Y
友，友，
 ！ ，



 \&





 (1)


 ( $\quad$,










 ,


it




 <








حـ
 ( C ( $(\mathrm{r}$ )


 )


 -
 ( 5 (TLO) Chidt
(



 (الثانمى - A




 ,







 (r)







10


ابن ابراهي لايكدث عن النبي










 -
is
 لابعنيمْمة ترك !





 التهري وغير ني


 10
 17




 ابن ع

 (ألى (1)
 ~ـ ,
 ي (r)
 ا居




 .
 - الـي r.








 $\qquad$




植


 .


الاعتصام بالنُتُب والـهة
11
（＂）（1）



有



组




 كا كا V V V
 （
性 رالفالفات ر（1） أى辌


0
 بن الد إيلّ مستقا

بالز أْى فضلوا وأخلّل1
(
Yo



 Y





 (


 , (r)
 ,


ه

 "

 ثم
 =
 ,

 ع ع

 (1)




在

 ع








 ع-





(1)

 (r)





 0 (0)



 e

 .

 §
 (1) \&



 (1)


 (r) $\rightarrow$ - $\rightarrow$ -

 , .

Pr $\quad$ Hr




\&


zك




 رضى اله ز \& 1 (انما (c)

 مول عمر بنعبيد اله عن سلمان بن يسار عن المعداد بن الأسود ان على

 , أُ
 . 1 ه
"شطير المدى والمى




 ( ol

 هو or or



 -


 (r)














 ابن عيينة عن الزهرى عن عطاه بن يزيد (عن أبن أيوب الأنصازى) ان

 ov اله تعالل (















|'
 ه of











 11 1





 الـك قهل ك كاهة ذ 5 المـل

iv $\quad$ H, H, Ho,













 قالنقالن ..









 ,


感






 11 "~"
 وV


 IA


 19

 )




هe












 ومضهن برة واحدة ، ثم أدخل يده وصبعلو لمجهه مرة واحدة ، وصب








 (0)



هس الرأسن واُ

 ويديه ومسـح. بِأسـه بَ
 الو V V














درمه اسه ( ) (个)


 .
$m$
بسِحَ











 ( O )



 را ال أن









 V7






 - VA المْيرة بن شعه ( (

 م.

 ( Al غ أره S








 الغائط والوول وكت اكمراً من أصاب رسول التَ




 يمسح عل ظهر قدميه لطنـ أن باطنها أحت





 AV (N)

 (1) (1)

 زسول اله



$(d i z-1$ -
 M

 $\wedge 1$





 ；





 عن النى 弓冫⿰亻⿱丶⿻工二又





（1）（1）




 عن هشام بن عروة عن أئه عن ألى أيوبالانصارى (عن ألى" بن كعب)



 بحم













 (ح )

 - ان

وجوب النسل باللاحتلام

 91




 1.1











 (1) (1) (1)





VV الاغتسالات المسونة ومفة غسل المنابة


 الما. فخخلل بها أصول شعره

 ابن عينة عن أيوب بن موتى عن سعيد بن ألم سعيد عن عبد الهَ بن رأنع







 عن أيه أن عليـاكان يغتسل يوم العيدين ويوم المعـه ويوم عرفة وإذا أرأ أن يكرم .









rA


 علا 111







 11\&












.

 (عن عائشة) (ضى الته عنا أْنبا قالت قالت فاطمة بنت أبن حبيش لرسول









 فتركت الهلاة فيهن لا تزيد علين ساعة استظاراً ولا تنقص منهن ساءة



 استأنفت للا وضو أَ، وأحب لا لو لو أنا انقت فر جها وامتشت واستثغرت تم









-


 117










 أستغته فو جدته فَ يـي أختى زينب ، فقلت يارسوول النه ان لى اليك هاجة ,





 فيه









 أنك قد طهرت والستيقنت فصى أربعأ وعـرـن لِلة وأيامها أو ثلانا

 IIA

 ,
(1)

 سيلان الدم واسترساله



 . أو فِا عل اله بن ستَ أو بيعة)


















 A

 - نقال دسول (
 اله.وم ولانتضى الهالاة؟
 رضن الن عنا
 ois


ir $\quad$ ك







 وطزو ها





 وتد ووي ذاك عن عمر بن المطاب وابن عباس وأنس بن مالك وهو قول
 أو عبيد وعلى هذا ماعة الناس ، وروى عن الشمي وعطاه أنها جملا النفاس





 ولم تم



سبب مشروعية التيّم وصفتَ وبأى شى، يكون







 لم يعطهن أحد قبلى ، جعلتِ لى الأرض كلما مسجددأ وطهورآ (2) ونعمرت ألم



















بالرعب ، وأحلت لى الغنائم، وأرسلت الى الاامر والايبن "" وأعطيت

 فتهـح




 خ
 في الـ






 الصعيد التراب فلا يعوز التيمم إلا بثراب طامر أورملل فيه غبار ، وتال أبو
 لاتراب عله ودمل لا غبار فه ( الـا (r)




كغتاب الصلاة وفرضها





 كr


(1) بعم الجيم والراء بعدها فاه هوضع ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا






 نصف النراع نفيهامقالل ، وأما رواية الآباط: فقال الشانمى وغيره إلذا كان




 ,أجعوا على أنه أذا رأى الما. بعد فراغه من الصلاة لا اعادة عليه وان كا كان













 هسلم والزهـى والنـانى ورواه البخارى والبيثة من ( حديث طلحة )









 بعـوله عز وجل ( وكلوا واشربوا


 ( 1 ( 1 ( (Ya


 انَ ياعروة انظر ماتقول (5) فقال له عروة أَخبرنـيه بشـير بن ألبى مسعود
 (1ヶ.
































 عن









وقت العشاء والحُحح
i.


 (إل




 1\& •

 1\&1 عاصم بن عمر بن وتادة عن عمود بن لبيد (عن إافع بن خدي ) رضى الهِ (1)




 الني (





## a)


 ( مك من أدرك ركَة من الصـالة فى الوقت
l\& 1 ب



 تطلح الشمس فقد أدوك الصـح ، ومن أُورك ركعة من العهر قبل آلنتعرب

 أه اللمقرة لأن أولى الصــح لاينبين فهيا فأمروا بالاسفار احتياطا ، أر أن ذالك
 الَّ










 أى


الاوقات المنمى عن الهـلاة فيها ودك الركتين بعد اللعصر













 التَ











مك الركمتين بمد الهع وتضا، الفوائت











101



 .










الأذالن والإقامة للفاثتة الو احدة









 ( lor

 النى









 يفيد المتحباب الالاذان والإقامة للمأتة و!



1الفوائت المعددة يؤخن لها مرة ويقم بكل واحدة

 صلينا ركتي الفجر حتى إذا أمكتنا الصلاة صـلينا







(1)

r^

 هذه الآية لائخر بن الصاهاة فن حالة الهوف بل كانوا يـلونا

 \& - (
 , الصبح فو جد اللى个





## 

(أبواب الاذان والإقامه ) (1) 100






 صوت الموذن جن ولا انس ولاثى، الاتشهد له يوم الفيامة ، قال أبوسيديد
 ?
 )













## ov <br> تهـ أى علورةوتلذينه















 حـين فقفل











## الفاط الأذان والأكامة






 الة







(1) يقالن (1)
 , رسولش

新
 r


 عى لالصالة -
(1) كه الم







 ,
17- معنى














 -

## 


$17 r$









 يؤ



رسول النَّ














ITV 17 ,







 179 \% 17 \%









 (r) (r)


 (V.









 البلدن وان كان اليس بعورة أو لـكون ذلن أمكن فـ ستر العورة (قال اللمووى)




 (وعن مشام بن عروة) عن أيه أن امر أة الستفته فقالت أن المطن يشــق علّ












 " لز ردى هذه اليُيصة إلم أن جهم فانى نظـ ت إل عليا ف الصلاة فكاد بفتنى

















## .


 ( قال أبو جحفر يعى الطحـاوى ) الانججـانية الغليظ من الحووف


 - وتبـط له الخرة

أأبواب القبلة





 الكعبة فاستقبلوها

 رفاءة بن زافق قال جاه عجل يصلى فى المسجد فساق حـديث الرجل المسيء



 (أواب القبـلـ) ( $)$


10. $\quad$ وبرب استسال المبله

صاله وفيه فقال ينى الرجل علىى يارسبول الهَ كيف أصلى ، قال اذا

 أثهد من ذلك وسلوا رجالا وركاباناً هستقبل القيلة وغير مستقلميا |A| (الشا





(1) (1)


 شطره) (r) فـه رخصة في صلاة الفرض على الراحلة لشدمة الحون فـ الحرب







 ,



99 جواز تطوع المسافر على راحاته هيث توجهت به

世




 1 100 جرئ أخبرنى أبو الزير أنه تمع (جابر بن عبد الشَ) يقول رأيت رسول




 "


 .


 2


IV
 بلال بالعنزة (") فركزها فصل اليا واليكلب والمرأة والـالمار يمرون وين






19. .








14

 لا لاوسوس (

 توم بالبطلان حقية وم أمل الظاهر (
 أراد أن بو ترأيقظى فاو ترت، وفيه دلا عل كم أنها

7A هل سترة الأمام سترة لمن خلفه وكامم العلماه في ذللك (171 الثن خلفه) (الثمافىى) أنبأنا سفيان عن الزهرى عن عيد اله ( عن ابن



 على أتان وأنا يومـذ قد ناهـ











 -














 ثم جا، فسلم على









 ,
 or اله
 رظاعة أيها بلمظ إذا مُت إلى الملاة فأـع الوضو

 , ركبتِتك ومكنى ركوعك وامدد ظهرك

 تطمثن


 I9V
 الأْميرة فى الركعة الأولى ناستوى قاعداً قام واغتدســــد على الأرض
 1 1/1
 (


 على الأرض








VI' $\quad$ نغ اليدن عد تكبيرةالاحرام وغيرها



 ٪..













场 البانس بحع برن وهو كل بوب ,ألـه ملتصق به ه وله فى رواية عند الامام أمـد فرأيت علهم الثياب عحرك أيدهم من تحت الثيـاب من الر





رو"اد وهسلم بن خالد قالا أخبرِنا ابن جريج قال أخبرني موسى بنع عقبة عن




 إلا أنت ، سبحانك وعمدلك أنت رن وأنا عبدك ظلمت نفنى واعترفت بذنى فاغفرذنوبىجميعا لا يغفر الذنوب إلأنت . واهنذى لأحسن الأخلاق ولا يهنى لأحسنا إلأنت ، واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سينها إلا أنت ، ليلك (o) وسعديك والمير يديك (ه) والمدى من هديت، إنابك








 أول المسلين ، وله فق اخرى وأنا من المسلين واختارها الامامالشافمى ، ومعنى







 إن الفضل عن الأعزج عن عيد الهن بن أبن رانع ( عن على بن أنى طالب)
 روم






 :







 لايصعد إلكك، وإنا يصعه اللك الطيب والعمل الصالخ وقيلغير ذلك واتي أعلم



 )

مك اللبسلة عَند قراهة الفاكهة وغيزها من الـسور












 r.q خثيم عن إسماعيل بنعيد بن رناعة عن أَيه عنمهاوية والمهاجرينوالا
 .

 يتعوذ هين يفتح قيل ام القرآن وبذلك أقول وأهب أن يقول أعوذ بالتّ من
 .




## Vo <br> 





 Yir بالحد لة رب العالية: (1)



 الة ها

















العلاه بن هبد اللا هن عن أيه عن أن هريرة دضى الهَ منه أن رسول (")








 فى اللـها آمين فوافقت إحـداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

 rrin ركالة (6الجواب) أن مذا خلاف الطاهر ، ويويده حديث (أبن هريرة) قال قالل











## VV مابطا 3 اللقرامة ف الصبح




في الصحع 人.



















 "تع الامام ينرأ وبل اللططنين نقان وبل لها أى شدة المذاب هـ .

القر|هة فى هلاة الجمعة والعيدين








 بTV







 - KM. (1) مذا بدل على تطويل القراهة فن صالة الصـح وايس ذلك مطرداً بل كنذ

 من خلفه (r) أى يبتدى الصلاة عند أول ظهور الفجر ( قال أجل ) يعن نم




القراهة فى صالة المنرب
سهـد المازذى عن عبيد الهَ بن عبد الته بن عتبة أن الضحاك اك بن قيس سأل












 ف الخديث التالى ,







 بغ الحارت الملالِيلويقال إبا أول المر أة أسلمت بعد خديكة رضى الته عنها


7.






 OT (



MY
 كان إن عمر يقرأ في السفر أحسبه قال في العتمة)


 كنصل من المكام اه وقد أختلف العلما. فی تحديد ذلك (فعند المنفية) طو اله


 ! ! ل سودة f يتسالون وأوساط إلى الضحى وتهارهالخ القرآن (وعند إلمنابلة)
 غير ذلك واه ألع (r) قالل الباجى قرا

 م




rrv (الشافقى ) أْخبرنا مالك عن نا نا

 ( )





٪. .











i)




$$
\text { ( } \uparrow \text { - }
$$

(


 راكعاً أو ساجدآ، فاما الركوع فعظموا فيه الرب" (9) وأما السجود فاجتهدوا




## yit





 الركوع والسجود والرفع منها والاعتدال والطما نينة كل ذالك من أزكا


 الق الق









عروو بن دينار عن محمد بن عل (أن على بن أبى طالب) رضى النه عنه قال غانى وأن أَختم بالذهب ( الشافقى ) أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبى ذئب



 قال انبـانا ابن جريع عن موسى بن عقبة عن عبد الته بن الض





 دبى خشع لك بممى وبصرى وعظامى وشعرى وبُرى وماالمتقلت به قدى



 (r)

 , وذا أعلا




AE

 ركوعاورلاث تسبيحات سجوداT (") Y\&V شعبة عن ألي إياقعنعاصم بنضمرة (عنعلى رضى النهعنه) ثال إذا ركیت فقل اللمب للك ركیت ولك خشهتعولك أُسلمتوبك آمنت وعليك توكلت YミA
 سعم الهه لمن مده فقولا اللمه ربنا لك المد فانه من وافق تأمينه تأمين
 وعبد البجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الWّ بن الفضل عن عبد الرحن الأعرج عن عبيد اله بن أْى رانع ("ن على رضى الّه عهه) آن
 دبنا لك الحد مل. .




 (0)
 النووى وكذا المال القاضى عـاض وصمح أنه من قيلا الاستهارة , وقوله ،



















 الهعر والثـاب و ونها عنالاسترسالمتى الركوع والسجود ، فيل والمكة فـ ذلك








بيـغ السهود واذكاره
ros ( الفراه عن عبيدانه بن (عبداسه بن اقرم المزاعى) عنأيه هالرأيت رسول


 والك أسلمت وبك آمنت وأنت ربى ثبد وجهى للذى خلقه وشق سمعه
 ابن ألى بجيع (عن بجاهد) قال أقرب مايكون العبد من ربه إذا كان ساجداً ror المذاه عن عبدالنه بنالـارث الممذانى (عن عنن) رضى الهَ عنه أنهكانيقول


 -ن الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أُج الوليدهِ بن الوليد وسلمة بن
(1) أى ما يبالغ فتفر جي عضديه عنبطنه ، ثال القرطبي والحكة فياستحباب
 الأرض (r) هو مكان مستوى فی وطأة من الارض وبيكّع على قيعة وقيعان




 10




التوت وسبه ومذاهب اللمل) يهـ

 بعض أهل العلم عن جعفر بن محد عن أَيه أْه هال الـا انتهى لـل رسول






 (1) (1) يمن ضـعفاء المؤمنين الآن حبسهم الكمفار عن المجـرة وآذو








 الـ








 وكيف كان رسول الة و و , IV


 ,

 9 99



 VI ،








 قبل الركوعاللنواذل وغيرها، (أمالغنوت فغير الو الزل) نقد ذهبأبوحنيفة =

A4 مبة البلوس التشهد وألفال

 إبن سعد بن إبراهم عن أيه ( عن أبى عبيدة) بن عبد الته بن مسعود عن

 عن سعيد بن جيرِ وطاوس ( عن ابن غباس ) رضى الت عنهما تال كا كن النج








 أن رسولة

 وقِل البقا. وقِل المظة وقيل الـلامة من الآثات والنقص ، وقيل غير ذلك







وبركاته سلام علينا وعلى عباد الت الصالمين أشهد أن لا إله إلا اته وأههد
























11 مe متمدهة فا العلاهة عل النم




 وذريته كا صليتعلى آل ابرامهم وبارك









 لا










المردج من الـلاة بالملام على اليمنم اليسار

 عن النب ⿻丷木冖⿱中⿰㇀丶

 （ry！







 فاذا سلم قال أحدنا يده عن يمينه وعن شماله السالام عليكم السلام علئكم











قالت كان دسول انت مَّ







 عباس) رضى الهة عنها أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أنديتنفلبعدها


 ابن عطاه بن أبى الحوار أنْ نافع بن جبير أزس إله اللى (السائب بن يزبد ) بن










 -

1














 ذ






 2 2


. 10 يبلل الصلاة وما يكره ميا
موالم ابن عباس ، طال الشافقى ، رضى النه عنه كأنه نسيه بعدما حدئه اياه
 سفيان عن عاصم بن أنى النجود عن ألى وائل (عن عبد الهّ) رضى الته عث








 أخبرنا سـفـيان بن عْينة عن الزهرى عن أنى الزناد عن الأعرج عن أى














ما يكره فى العلاة وما يباح فيا
فالتفت حسن اليه منضبا ، فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تنضب ،




 أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الجميد الثقن عن هيمد الطويل ( عن أنس بن











 اللهم اغغر فيقول اللهم اعغر بالمين المهلة فيكون







UV - 6





 علهـ




 ,أجسادم على الطبارة ودلاتل اللثرع تظامرة غلى مذا ، والأنمال ف الملاة

 , والنجاسة فيعن







-



$$
\left(d l_{\tau}-\nu \dot{v}\left(\lambda_{1}-v_{p}\right)\right.
$$




 ابن سعد عن بُبكـيْ بن الأشج عن نائل صاحب اللعباس عن عبد الهِ بن
 ra
 ذهبالى بنى

 بـد المـر م



 ()



 ب
 I 5组




 الزهـ




 أْ أْ







=

A0 $\quad$. 5


 ( 1 S -1 - ( $t$ (

1०o
 ! : "



 الصاة أم تسيت يارسول الس؟ فأقل
 P.I


=




 رسول الت


 لم


 =


 r.r ( ) أنبانا اسفيان بن عينة عن عاصم بن بكلة ( عن بكى بن عبد الها ) المنى جـ رجل


 ابن حبيش (عن أبنمسود) أنه كان لايسجد ف ص () ويقول إلما ثى توبة



AA. ترغغا الثـيان (م




1. $\quad$ 新第







 .
(1-x
هr \&居

 نقال يارسولالنة ترأ فالان عندك السنجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة



 بيدتين r r.v .^. -




 شيبة اه (1) يستفـاد منـ مشُروعية السجود لالـام الذا سهد اللقارى قال ابن





 مر بن الحطاب وعلى وابن عثر وأبو الدرداه وابو موسى رضي الهة عنبم وأبو















 $=$ و






而
 ar $=$.

( أبواب ضلاة التطوع) ( $)$ ( Y (1\&


(") هل"
= اه (وعن












 "



 عثرة سمة.

1.0 ما جاه في ملاة الرواتب وتعنة اللمبهل
(!)





 ( )
 رضى التّ عنما



1.1 قيل


ملو اقبل المرب






 (إ


( ) riq
 سويد بن حَبان قال أنبأنا أبو صخر عن يزيد بن عبد السّبن قسيط عنعروة ابن الزير ( عن عائش ) زوج النى
 (i) عفر الهة لك مائقدم من ذنبك وماتأخر (r) قال أفلاأ كونعبداشكو







 1.7 1.7 I•v
 1•V المسجد فقال له النَ







据

## $1 \cdot V$ <br> بل



 M11 أن ر بجلا سأل رسول الة

 كريب مولل ابن عاس ان (عبد اله بن عباس) أخبره أنه بات عند ميهوتا
 ,


 (بن عباس فقىت فصنعت مثل ما منع ، عم ذهبت فقـت إل جنبه (0)












فو خغ زسول التّ


 اله عنا أن النب



 ( rrr
 (r ) (






 فا


 (الأرحامو مَلِ باليلن والناس يام ( 1 ( l ( : وا
1.1 هد ركمات الوi

أخبدنا عبد البيد عن أبن جريج عن مشام بن عروة عن أيه (عن عانشَة) رضى اله عنا أن النى
 يزيد بن خصبفة (عن الـابـ بن يزيد ) أن رجلا سأل عبدالر مناليـى


 rYe






 من ثالاث عـرة ولا أنتقن من سع وكان لا بـع دكتين ، والظاهر أنا أرادت

 بازا









 (الـغ




 ,



 -
 بوا ,


,

気斩 , .

 ail

 ,

 تذا كا الور عد
 (1)








个





 -

صلاة الفنحى ونهلها وعدد ركعاتها
ir




=






 ولا أنام إلا على وتر (ق ق وا

 ك




 (I) ( أى (r)












 جَاه فوقف علينا فقال إن هذا سألى عن أمر فأردت أن تسمعوه أو كا كا كال

 =














كلام الملاه فى ثصر الصلاة للدسافر



 ع' ( \& S






=









 عد) أتام باذر بيجان ستة أهدر يقصر الهـلاة أما اغا نوى الأهامة بيلد أر بمعة



## 




 ابن عرو به ناخذ ( الشانىى) أنبرنا ابن عينة عن عري



Ir.






 أنّوتى د د












 عن (سالم بن عد الة بن عر ) عن أيه رضى النّ عنهـا أنه ركب إلى

(4) () r\&

 بالمدنة أربعآ وصلى العصر بذى الليفة (0) ركعين قال وأحسبه قال بات .
 rir عيد الهس بن عباس عن كريب ( عن ابن عباس ) رضى الت عنها آنه قالل


- رمو مروىعن الاوزاعى (1) بشم اللون مونعقر ببمنالمدنة (r) بكــر












IIV اليع بين الطّر والمعر والمفرب والعحا.


فـ المغرب والعشاه مثلذلك (1)



 والمغرب والعشا. : قال فأخر المـلاة يوما ثم خرج نصمل الثظر والعـر
 أخبرنا سفـيان بن عينة عن ابن أى بيح عن اسماعيل بن عبد الاحن بن







 (v)




 قال كان النب




 , أيترسول النه (


 كاA ra


 لنم الهدهَ وخيل الجهاد (r) يعال هاب الـى




 هيبب وامبخ إنالجد لجرد تطع السفر مبيـح اللجتع، وقالت الحنفيـة لا يبرز













ro.

 (




















ملا: المربن ومذاهب العلسا. فـ ذلك

 (l) Pol

 "ا

 الـنى

 . ( (r) ماكا











ملاة الجناعة واللـ أَعلم


IXI

 غن السائب بن يزيد عن المطلب بن ألق وداعها الههمى (ثن حفصنة) ذوج



حتى تكنون أُطول من أطول منها ما (أبواب صلاة إجاعة) ( $)$
















 18. .
 وربا لى دجال الـهحيح

الثغغب فـ صلاة ابزاعة ونهليا
 ron

 (س (لشانعى) أنبأنا مالك بن أنس عن العلاه بن عبد الراه























ITr


 آ آ





















 ننـانـ عل تحعليها اه (قلت) ومها وصن المطم بالسقن والمرمة بالهـس
-

 سـفيان بن عينة قال لمعت الزهرى يكدث عن يمود بن الريع عن عتبان



 rar (








 الم









ألاعذار المبيحة للاخلف عناجـاعة




 أنبـأنا سـفـيان عن الزهرى قال سمعت أنس بن ماللك يقول قال وسول



 (1) او ثعر او صوف أو وبر أوغي ذلك واحدها رحل بفتح الألم وسكون لـا

 ودل ذلك على آن كلا من الثلاثة عذر فى التانخي عن الجاعة: ونقل ابن بطال فيه








 ابن دقيق العد على صالاة المفرب اللصا م مستدلا بكديث أنس الآل بعد حـد
 ترلك المشوع ، وذك المغرب لايقتضى حصرأ فيا لان المانع غير الصائم تديكون


أنبأنا نفيان بن عينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الته عنها (1) أن النب
 وأقد الحرانى حدثنا موسى بن أعين عن عرو بن الحارث عن ابن



 بن زيد أن أبن شهاب أخخرهما قال (أخهبرنى أنس بن مالك ) أن رسول


 (\%) (4)









 ,




IPV مذامب اللملا. يُن بِور له التخلف عن الماعة
r99 (الثانعى) أخبرنا الثتة عن هـام بن عروفعن أيه (عنعبدالَبنمالارتم)
 قال رسول الت م
rv. (س) (الثانیى ) ( أنبأنا سفيان بن عينة عن الزهرى قال (أخبرفن سالم بن عبد الت (عنايه)

 (ألي هربرة)
















 الطحاوى رحمه الله، بيال المرأة تغلة إذا كانت متفيرة الريجةا


17A
نقال أبن تريدين فقالت ألمسجد قال وله (1) "خرجت وقد تطيبت ؟ تالت نعم




品
 (1) (

 1 1 ؛

 اللش ل
 124







 1\&४ 1!1






 من المدينة : ولابن عمه قريبامن ذالكالمسجدأر و يهمالما والمام ذلكالمسجد








 عينة عن عمار الدهي عن امرأة من قومه يعال لـا حهيربة عن أمسلة رضى










. -









 رضى الته عزما كانا يصليان خلف مروان، فالفقالماكاكا يصليان إذا رجها
رنى (ا)

 (r)








|F|






=







101 لان 10










 lor

ما يز مر به الامأم هن التخفيف بالمصلين


 النبى













 سغبان عن ابن أبى خالد عن أيه فال قدمت المدينة فنّلت على ألى هريرة








 سالم بن عبد اله ) بن عهر عن أبيه رضى اله عنهـا أنه أله إل إن كان رسول






 كان رسول الهع
 مأموما إذا حضر مستخلفه ه وحكى من أحذث فالصلا(ة أوذكر أنهعدث)








 بالمأو مين كأن يةر ألمم الآمام بإوسط سور المفـل بل بقصاره ان وجد




K






 ثيى فی صالته فليس



 - الاهامامح انالني بعل بالناس قال فلما حضرت العصر أقام بلال الصمالة (وفى الغظ) أذن مُ أقام (1)

 كُ
 غن


 .



ب4\& المى أنه

 او ذرعه (ד) قي. أو وجد مذيا أن ينهرف ثم يرجع فيبّى على ما بتى هن









 أَبهناً) أن !النى

 انصرف قبل أن يكب ، ورو إيته البابقة تدل على أنه



 (




VY
ملاته ، قال سالم وكان ميسور بن غزرمة يةول يبتدى. صالاته ( 197





 10^









 إت

 تبوك (












 (9) رسـول التَ (4)


 ابن عينة أخبرنا الأُمس عن إبراهي عن ( مهام بن الحـارث ) قالي صلى



 أى تز دد نغسبه صاعدا !ل ال
 .







IPA
؛ ...










 أْمهاب رسول الهَ

-     - بنه (



 (r)








 ( )



 تی ترونى艮

















 171 - لليسجد



 ( \& V V














 177









بو أز اللنح على الاهام وأتذأ الفادر على الليام بالمالس |؟








 قأما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركموا ، وإذا رنع فارنعوا ، واذا قال لمع =
 ( )

iv.













〔）．


























الثقن عن يكي بن سعيد عن أبى الزبير عن جابر دضى الته عنه أنهبرخرجوا


 عنابنجريع ولميكنعندى ابنجريج عنعروبن دينار عنجابر قال كانمعاذ

ـ














 1 1隹
ivr









 -


 إن ادرك














 ZIV لا أَ











 ستنه ولا بَب ولا تكوْن هن غيره اله ( قلت ) جاه هذا الحدبث موصو لا عند










(

هذأهبالعلا. فتضأه م الميدرك المسبوڤ
ابن ألى ذتب عنابن شهاب عن سعيد بنالمسيب وألى


 ان رسول الش

























 ثم أدركها مع الأهام فلا يعدل (1) لم
 =




















 هT







































 شُفقآ(0) من اللــاءة إلا المن والأنس ، وفيه ساءة لا يصادنبا عبد مسلم يسأل است شيـا اللا أعطاه إِاه ( قال أبو هريرة) قال عبدانه بن سلام مى
=




 ( ) أى مصغية مستمعة (0) أى خوفا من قيام الــاءة (وتوله إلا الجن
 ودرج ، قِلوجهعدمإشفغاقهمأن بينديدى الساءة ثروطإنظروناو ليسبالبين =



 جr





 (ل) انتع اليهود غذا"
 قال نحن الآآخون السابقون يو م القياهة بأيد أْهم أوتو الالكتاب من قبلنا


 .
=




 .



 أن أهوت فيه ضبحى يوم ألمجعه (")
 وrr وليلة المجعه فأ كُروا الصاه على
 يوم الجمd"

IV7 عال



 حسن ( من حديث أن لمابه المدرى ) بن عيد المنذر (وعن ألى هريوة ) أن


 (




 انن خيرى الدنيا والآخرة ، فآع عم كرامة تحصل لـم فائا غحصل بوم الجمعة ، كان فِه






و وجوب الجُi وعلى من تجب







 غير ضرورة كتب منافقآ في كتاب لا يمحى ولا يبدل ، ونى بعض الخديث
= الذانو



 المريض وكو نا
 ,










\&


















































 مشروعية الفسلو الطيب والسو الكاللجمعةوهو وإن كانمرسالال لككهبا.موصرولا مي طرق متعددة مستأتي (7) أى ندبا طڭ خهب إليه الجهود

100 ونـل الفسل والثبكيد إلى المسجد يوم الجمعة
عن عطاه بن يسار ( عن ألى سعيد المندى ) رضى النه عنه ان رسول
 سفيان بن عيينة عني بي بنسعيد عن عمرة (عن عائشة) رضى الش عنها قالت كان الـاس عمال (1) أنفشهم ونكا






 كان يوم الجمعة جلس على كل باب ملائسك يكتبون الناس الاوّل فالاول (1) قان الـطالى هعناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض


















 الــنـابة)
 ,
 =







 ( أى من مدK (v)








_ _ loV المث على غسل المعة والمثى إلها بالسكنة والوقار








 عالى هينـك
\&o.






 (والوضو. أيض' ) أى تركت الغسل وتوضأت الوضوه فقط (0) أى على



 تواب المصلى من حين خروجه من بيته كأنه يملى والأسراع وعدم اللمـكمنة بان ذالك واله أعلم (ا

| 10 A
 ع عال 01 ج \& \& or



 هز لاه أن يقعوا بك (") نقال ماكت





 زسول الهة


 (







lo9 آلداب الجلدس قالمسجد يوم الجعة ومئثبة للـلك الفطفالى









=












 التـصيص على بعض أفراد العام لا من باب التقيد اللاهادبث المطلمة ولا ملا من





(\%)



 ٪



= ,















اللاذان وتصة الجنع وصنع المنبّ
 أخبرنا عبد البيد بن عبد المزيز عن ابن جري فال أخبر أنى أبو الوير أنه





 رجلمن أصابه يارسولالتّهل لك أن نجعل للكمنبرا تقوم عليه يو مالمبسة




- الزوراه, بتح الزاي وسكون الواو بعدا راه بدودة الم موضع بسوت










14: عليا دسول ولقَ

(
(r
ذللـد الجذع الذى (1


 (

 \& 7 ع



 غ โ77








 ، إ قا






 حار ثة بن الا


 ابن كيسان عن حسن بن كمد بن عى بن ألى طالب (أن عمررضى السَ عه كان يقرأ فـ خططبه يوم الممعة إذا الثمس كورت حتى بلغ علمت نفس





 يضلل فلاهادى له ، وأشهدأن لاإلهإلااته وأنمحداً عبده ورسوله ‘ منيطع
 (1) (1)

 بستحب اللخطبب أن بتخذ من القرآن الآياتالتى تشتمل علووعد وويمبو تبشير

198


 , اللناجر ، ألا وإن الآخرة أجل (:) صادق يقضى فيها ملك قادر ، ألا وإن






 ورماذوا بالمنا كب "') فن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ، "مَّا لا يكبر















## 170 


 ومنيصصانسوزسوروله فقد غوى ، ولاتقل (1) من يعصما (إسـج وجوب الأنصات لـطبتى المعة وتصة اللذين انفضواعن













 فكا

 وقـ ذهب إل وجوب الاطبمين الثافية ، وعن المسن البصرى وأهل الظامر





177



 : لVV





 أخبر أا عبد المزيز بن عمد عن أيهه عن عبيد النه بن ألى رافع (عن أنى




 وبه قال عروة بن الزيي وسميد بن جبير والشعى والنخیى والالورى وداو




 ( )







 عبد الـ حمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال ( رأيت أنس بن من مالك )
















 رمه الش وكن ذمب الم عدم اشترالط المسجـد لالجمعة أبو حنيفة والـــانىى
|7A
 (الشافنى)

 \& \&r










 1 1 1







 تفطرون فـه بعد اتتهاه دمشان ويوم عبـد (لاضْحى هو اليوم الذى تخحرون

اسنجباب الفسل للعيدن و التجمل ما ومخالفة الطريق 179



 رجع رجع من الطريق الأخرى (1) على دار عمار بنيانسر (الشافنى) أخبرنا












 وفيه استحباب التجل للعيدن باليـاب الـسنة الجميلة بقدر الالمكان ، وبكتب








استحمباب صلاة الميدبن في الهنهرا.



















 191



 عن الثـانعى إن كان مسجد اللد واسما فالصلاة فيه أولى لالنه خيرالبقاعوأطهرها
IV) استحباب الاتيان الل صالة الميد ماثبا إلا لمذر

























 يوم الفطر فبل الخروح الم المصل ويويده حديث (أنس ) الال كان رسول -

## وi IVF







 لا وقع وجوب الفطر عفب وجوب الصوم المتحب تعجيل الفطر ربوأدرة الي



























































































 انس عها أن الني


 |


## عد التكبيدات فن ضَلاذي اللبدين وما يقرو به فيها IV9

حدثنى اسحاق بن عبد اسَ ( عن عئهن بن عروة عن أيهي ) أن أبا أيوب


 . ...








(1) ذاد فى المو طأ قال مالك وهو ألامر عندنا اه ( قلت ) جاء فـ روابة (عن
















 0.0 الته هو






 بالصدةه : قال جبعل النساه يتصدقنبالقرط ط(0) وأشباهب






 ثوبه



 (م)

خروج النسا. لصلاة العيد ووعظن وحـُن على الصدةة IVA

 مع عمر بن الخطاب ( فبدأ بألصلاة قبل الحمبة) ثم انصرف غ غمطب الناس



















 (1)

|VA كلام العلا، فى حم صلاة الجية إذا صاذفت يوم عـد
ابجعـة فلِنتظرها ، ومن أحب أن برجع فلير جع فقد أذنت له"" ، بالم أبو





r.v





 ن.
 و!






 .



-




 )



 - ( بغتح الJ.


 ,





 ra ( ولم













r. 1 (1)





 ك






 rI\&



IAY
نلا الجكت فال : ان نالمآ يزعرن أن الشـس والق.

 .










 مثل ذلك ذهب الامام يمى، وقال الطبىى يخـ بين الجمر والأسرار وانه أعلم











据


 لموت عظم من أهل الالْ رض وقد كذبوا اليس كذلك ، والكنها آيات من







 (r)





V10 هـ





(A§

 ( 11

(ع) riv



 كانصر






































 الركهة الوولى • ( قال ابن عبدالبر ) وأى ذلك كان فلا حرج ان شاء الله (قلت)



1A7











 (r) اله





 YM



 والمراد بكفرالاحسانتغطيهأو جهده : وبدل عليه قوله (لوأحسنت إلمإحداهن الدهر ) أى مدة ععر الرجز أو الزمان مبالغة ( ثم رأت مبك شييًا ) إى قليلا

عن أِيه عن عائشة رضى الهَ كاها مثل حديث ابن عباس وفيه ثم انصرف




。











 (r) (




ما جا: فى 'نبوت عذاب الغبّ
 رسول الت كَ









 وهو دون القـيام الأول ثم ركَ فأطال الركو ع وهو دون الركوع الاول


 أى أعو وصاحب الحان كذدو تقديره أعو
隹














 - olv











 (بالم (



19.
=

 .
 الـة








 ك


 قا ك ك







 =





 ,





 اي هسعو rبo
 ز.


 اللمادة ف القـام والركوع والاعتدالو السجو د : وفيادلالآعلى أنصطلامالـكسوف


 ركمة ركوع واحد كــلاة العيد والواللل وتقدم الـكام على ذلك فـ الـــاب اللـابق والله أعلم

()




 الـكس,


 كَ كَ تَ






 :ركع وإذا رنع رأسه


 c


 .

كلام العلا. ف الا"نواع الواردة فی صلاة الـكسوف





















 مرفوعا بلمظ إن الثمس والعـر الذا خسغا أو أحدها فاذا رأيم ذلك نصلوا

(

مذاهب اللما. نى سكم صلاة خسوف الiٔهر
(أبوابالاسمسقا. () )
 (عن أنس بن ماللك) طال جاه رجل إلِ دسول الته صلى الهَ علهه وسلم فقال
品
 رسول انه




 هن أطراف البلد بالليل اه




 (r) (r) rror



 المطر على ظوو دالمبال والآكام (أى ما ادتفع من الارض )

الحروج المى المسراه لصلاة الاستساه ومأينع دلك من الآداب 100 الأودية ") ومنابت الشهجر فانجابت عن الـــــدينة ابياب (") الثوب







 .يودى نقال : أما وانه لو شالـ ماحيك



 عن لابـس ( إ








 دعانّ وابتامٌ ب لانم طغوا دبنوا وعصوا اله ورسو لـ (والنجد) ما ارترنع

141
العين (1) فأكرهبا ، موعدك يوم كذا الستسقى لـى م قالفولما كان ذللك اليوم





















 rrr


 ع غ
( )


























ألى


 هrر ors

 (أخبرنا ابراهيم بن عمد أَجْبنى شالد بن دباح عن المطلب بن
 عذاب ولا بلاهو ولا هـدم ولا غرق ، اللهم على الظرابـ ومنابت الشجر



! إذاكانت غزيرة اللبن والبع لقاح (1) فيه ان المطر مستمر على الدوام ولـكن .




 أوههماً أونحو ذلك ، والظراب هيالجبال الصغار بمع ظرب ككـتف وظراب
 الجات اللى لايضرها المطر وعتاج اللي (7) بكا بكسر المهزة وسكون المثلثة وهو



الليل ؛ فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدزون ماذا فال ربى ؟ قالوا النه ودسوله أعلم . قال : قالأصبح من عبادى مؤمن خي وكافر (")، فأما

 ( )




صالن أومكانه (1) أى وكافربالة وهذا عـتمل أن المراد بالـكفركفر الثـرك
















.


 أخبرنى صفوان بن سلم قال قال رسول اله صلى الته عليه وسل لا لا تسبوا
 عن ثابت بن قيس ( عنألى هريرة ) رضى الته عنه قال أخذـت الناس ريّ

 حتى أدركت عهر وكنت فـ مؤخر لالـاسن فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت


















Y०1 ايغال عند رزية اللسحاب واللتق والوددق وسمع الرعد
على من كان قبى (الشافقى) أخبرنا من لا أَهم قال قال الـقدام بن شريح







 لابن طاوس ماكان أو ك يقول إذا سمع الرعد قال كان يقول سمحان من

باردة يابسة ، وذلك يوم الألحزاب حهن حاصروا المدينـة فأرسلت ريح الصبا باردة فى اليلة شاتئة فسفت التراب فـ وج
居






 والنعت وصف الشي. بـا فيه من حسن ، ولا يقال فن القبيح إلا بتكف بأن



. . . .e.er




















 وبجاه العدو (v ) بئى من غيرسلام متظظر ا !

 أحب ما سعت إلي فن صلاة الموف ، وهذا يتضنى أن الامام مالـكا رهم اته

عن عبيد النّ بن عَر عن القاسم بن مدل عن صال بن خوات عن

 ان النم


 وقل إبن عهر في الحديث فان كان خوفا أشدمن ذلكصلوا رجالاوردكبانا

 وتمليا آخرون على التوسح والتخير ، قال وما ذهب إليه مالك من ترجيح هـي
















- . $\quad$ - $\quad$ \%

مستقبل القبلى وغير مستقبليا (1) فالل ماللك قال نانع لا أرى عبد النه بن

 مثل معناه ولم يشك أنه عن أبه وأنه هر نوع عن الني صلى الهّ عليهه وسلم






















Fob حكم اللـK. عند المخضر وبعد موته


 عن ثتيك بن الحارث بن ثتيك أخبره ( عن جابر بن عتيك ) ان رسول






 انه لم يكذب ولك
 أخبرنا عبد البميد بن عبد العزيز عن ابن جريج( أخبرنى ابن ألى مليكه) قال








 .


كلام الملا. فن تمذب المبت بـكا. أمل عيه










'












 المثّود الذى عله الميو فالا وهه لما وتع من رد الأهاديت بذا السمو ولا

Y•V تُميغن عين اللِيت ونَتاًا دينه



























Y•^
ابن عيينة عن جهفر بن بمد عن أبيه عن عبد الته بن جعفر قال لها جاه نعى
 00.

















 مصير النا. مضانا بذلك لاحتال أن لا بغيد السدر وصف الما. بان معفك بالـد


 رظاهر•أنه يكل الـكانرد فن الماه ، وبه قالل الثمود دتال النختى والـكونيون
















 أيضا أهن جعلن , أس بنت د, س, لا




 , وال大

( م اع - بدأح المن - ج أول )







 009









 - ( )







 ابر اهيمبن أقى




 ها


 اللرجل (1) بضم أوله ونتح ثاتيه وتشدبد المر مكسورة ألي لاتنطوه هلان الخرم



 وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعى وآخرون الل أن يععل به ما بغعل بغير
 ( )

 .











 (







躬

























 (1) النجاشى ، قال الحافظ بفتح الون ون وتخفيف الميم وبعد الألف شين ممجمة




 ,


 ماتت نآذنو










































 (Y)



( )






















 ولا خلاف فهـ (r) هذا المدبث والاتثرين بعده آدل علمشـروعة المشى أمام




 . يتحد
 OA1 المجازة ففوهو! (1)










ros






 قال اللمولى وصاَحب المذب من الشافعية ، ومن ذهب إل استحبابالفيــا | بن

2
PIA
يكي بن سميل عنووالد بن عمرو بن سمد بن مساذ عن نانع بن هبير عن

 (l)ar

 ONE
 Ono





 , رمه اته ام أنيكا










Y 19 كلام اللملا. ن نسرية اللبور وما بمال ن المزبة


 تقدم ف الباب الثالث من أبواب صالالالكسو







年




























 عن الـ










模

 سـفيان بن عيينة عن ابن عجالان عن سعيد بن يسار عن أبهريرة رضى الته
 بصدهة من كسب ضيب "(1) ولا يقبل الت إلا طيبا ولا يصعد إلى الـيا. إلا

Y Y










 , الس أعل ( (r)


 !لى ملال بتحفة تصد أن تـكون من أنفس المتاع وأشرف ما بلك ، ومذه قربة

ما جاء في تهـل الزهاة
Tri


 091 الزناء عن الأعرج (عن ألي هريرة) رضى انته عنه قالم مشل المنفق والبخيل








 وأحوج ما بكون التاج إلى التر بية إذا كان فطما ، فاذا أحسن العنابة بهانتهى الى هد اللكمال ، وكذلك عمل المر. لا سما الصدقة فانه إذا تصدق منى كسب طيب






 (o) بكسر القاف جحع ترقوة وهى الیظم اللتّ أعلى الصدر ( وقوله سبغت )




تدليل ملوجوببالزكا:
بعنقة أو تر تو ته هو يوسمها ولا تتمع (ون لغظا نهو ووسمها ولاتتوسع - هr























TY\&









 الز
, ل

据





 !
 مل

Pro ك:اب الني

























 وسبعين الل تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إمتدى وآسعين الىعثرين























YYV زكاة الغنم وما لابيزى فـالزكاة
تبلغعشرين ومائة شاة (1) وفيلافوق ذلك إلى ماتُتين شاتان ، وفِّا فوق ذلك

 بين مفـترق ولا يفرق بين بجتع خشية الصـدةه (\%) وما هـ

لا الملونة (1) أى جذعة ضأن لها سنة ودخلت فـ الالنية أوثنية معزلها سنتان























 7.r



بصير نصـابآ كملا فيجب عليه فيه الز كاة خلافا لمن قالل بالعن كالـالـكية والدنفية










 فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع الـآخو ذ من مانه على خليطه بقيهة نصف












 ألقاه فانسأله ه فتونى رسول اله هِ (
 ,


 (0) رسول الَّ



حديث سفيان بن حسين أملا فـ صدة الابل مثل هذا المعى لا يخالنه ولا أعله



 (!)


 ',


Yr.
سفيان بن عيينة (أخـبرنا بشر بن عاصم ) عن أيه أن عر در رضى التّ عنه









 الشاة ؟ فقالو ا شاة من الصدةه ، فقال عر ها أعطى هذه أململبا وم طائنون لاتف:توا الناس لاتأخذوا حزرات (1) المـــــلـينين نككوا عن الطعام










 أَآخذر ها فالزالكاة وذَعو ها لامللا : فيقال فيه نـكب بالتخفيف و نـكب بالتشديد

TH

ذكاة الزدوعوالثار
فيقول لربالـالل أخرج إلمددة مالك فلايقود إليهشاة فيها وفا."("من حقه



















 له قشر (1) أى يشرب بعروةه من غير سقي ( و وقوله أو يستَ بنه أو يستى





KY KY
صالِ التمار عن ابن شهاب عن سهيد بن المـيب ( هن عتاب بن أسيد ) أن

 جاए















 الحدبث بيان نصاب زكاة الزدع والمُار وهو


 م

FYY عشو د أهل الذمة وأمناف الزدوع التى يُبَ فيها لازكاة كان يأخذ من اللنط (1) من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن



"م ) وغير هما وايس أيهما ذكر النصاب ، وأباب الثمور بأن جديث أن سعيد













 .
 في ذلك ( عنهو






(l|l| IV







 و YVI
 (أيضL TVK

 وVr. فى الدرادى المضية فن طريق حـديث الخضروات مقال لـكمه روى من مرق

 شك ولا شههة . قال والـق ما ذهب اليـه المسن البصرى والحسن بن صالح








## rro










 ابن حيان)أن عمربن عبدالعزيز كتب إليه أن انظر من مرّ بك من الم المسلمين
 فبتسابه تحى يبلغ عشرين دينارا فان نقصـت ثلث دينار فدعها ولاتأخذمها

اعتار الـول البمهور ، وذهب ابن عبـاس وابن مسعود رضى اله عنه


 ابن حبيب الأندلـى ، والثـس الأواق المذكورة في المديث هي ماتتا دره وذن كل أوقية أربورن درهما . وذهب اللى أن نصاب الذهب عشرون دينارأ




 له في ماله (٪) العرض بفتحات المتاع إلا الدرام والدنانير فانها عين

زكاة عروض التهبارة
(آ



 7:8





















PrV الـد عل ألنغجار بال الثئ وإخراب زكانه





 Try


 (r)












 بل فيه الزكاة الذا بلغ النصاب ( وأما المنبة) نتالوا الركاز بم المدن والـكني

ما جا. فـ الركاز والمعدن وكلام العلاه فی ذلك




 عيينه قالح














 (T + PYo



rra كلام مالملماه ف زكاة الملى والعبر
4r)









 وسفيان بن عينة كارهما عن عبد اله بن دينار عن سلبيلن بن يسارعنعراك
 (1) هذه الآنار تدل على عدم زكاة الملم وتد اختلف العلبا. فـ الحلم المباح





 باللماع وفيه الزكاة (r) آى دنهع وألقاه الى الثط (قالنفالام) أنخرِنى عدد





*     * 







 أَخبرنا أنس بن عياض هن الحمارث بن عبد الر هن بن أبى ذباب عن أيهع






 .





































وعيد من غلى الصدةة والتُشديد فذلّك
سفيان بن عيينة عنهشام بنعروة (عن أبيه عن أنى حميد) الساعدى زضى


 ؟





 ابن الخيار أن رجلين حدثاه فالا ج:ا

 1 177




 ( الثى (r)




liv الم



 هنابن هملان عن سعيد بن يسار (عنألى هررة) رضىاتة عنهال سمع
 كـب طيب ولا يقبل اهت [لا طيبا ولا صحم لل المـه إلا طيب إلا



 rvV (







林




ابنعروة (عن أمه أنماه) بلت أُى بكرقالت قدمت أىى وهى هـرهك في عهد


 70. سفيان عن زيد بن أسلمعن أبيه ( عن عمر بن الخطاب ) رضى الته عنـه أنه

 مالك بن أنس عننانِ (عن عبدالنهن عمر): ضى الشعنهما أنعمربنالخطاب





 ( PVA
















 ,


 في بعض منازيه و حضرت أمه الوفاة بالدينة فتيل لها أوصىفقالت فيأوصى










 ,لا يقاس منا على من انترى ما تصدقبا لوجود الفارق واتة أعلم

جواز المِدهَ هن المبت : ودجوب زككاة الثطل
 (1) نعم ، فقال سعد هائع كذا وكذا صدله








 ;وا بوا لان الولد من سعي أيه ، وقد قال تعالى (وان ليس للانسان إلا ماسسى)

 أن الصدةة تقع عنالميت ويصله ثواعبا ولميقيد ذلك الوالولد ، وحكى أيضنا الأجماع









 الإم فن حدبث نافع ( يعنى الأول من أحادوث الباب ) فـه دلالة على أن أن دسول

الاصناف الى تخرج منا زكة الضطر
 ابن خالد يتن ابن مسافر الفهى عن ابن شهاب (عن شعيد بنالمسيب ) أن















 با







مذاهب اللملا. نى مغدار ذ ذاة المطر وأصنانها
صاصامن تمر أو صاعا هن شعير فلمنزل غخرجه كذلك حتى قدم معاوية مابا

 البن عياض عن أسامة بن ذيد الليثى أنه سالْ سالم بن عبد النّ عن الزكاة فقال







 بل قالت الشافعية كل مايجب فيه اليشُ فrو صالح لاخراج اللشطرة منه كالْارن والنذة واللدخن والمص والعدس واللفول وغير ذلك (وقالت الـلمابلة) من
 عليه أفنل (وقاس المالكية) على الاصناف المنعوص عليها كل ماهو عيش أهل

 الثلاثة ، وهو تول ألى سعيد وحجتهم حدبث أنى سعيد المثفت على وسته (وقال

 الفتح الربانى فی أبواب زكاة الفطر في الجز • التاسع صحيفة • \& 1 وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة عن أى صنف من الاصـنافالمتعدمة (ץ) فيه انلمنوجبت


 الشافعي عن زكاة الفطر نaال تلميا أنت يدبك أحب الـ ثن أن تطرحـا من

## 

(عبدالنه بن عر) كان يمعث بز كاة الفطر إلى الذى بكمع عنده() قبل الفطر






var






 وتيلوقت وجو با طلوعالفجر من يومالميدلانالليل ليس عكا اللصوم وإبايايبّن

 والشافى فن القدموالروابة الثانيةعن مالك (واتفغوا) على استجباب إخراجها
 أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وأخرج (دجهططّكُ)
 ومن أداها بعد الصالة نهى صدقة من الصدقات : واتغفوا على أها لا لسقط

 ( وقال أمه ) أرجوأن لا يكون به بأس ، وقد وقع الملاف ف تقدير مايعتبر
 والثانهي وعملاه وأتمد واسحاق ملك توتبومه وليله وإلتسبحانه وتعاليأعلم

في ز كاة الفطر إلا المتر (1) إلا مرة وا حددة فانه أخرج شهير| (ه)










(










rıt
rav كا rıs



بنوت الثهر بـزذبة الملال





 الناس أن يصوموا : وطال أصوم يوما من شعبان أحب إلمهن أن أنطريوما


















## مذاهب العلما."ن صوم يوم الشك




 779

 ولاتفطروا حى تزوه (زاد فى السنن) فان غم عليم فأ كلوا العدة ثلانين
 فيه التضربح بالنى عن المتقبال رمـنان بصوم يوم أو يومين لمن لم بصادف








 آمد قـا الزوال للماضة ، وعنه بعده روايتان اه وانهَ ـبحانه وتعالى أعلم

Por هل بيطر الصأم فبل صالة المعرب بأو بعدها ؟







 هوسى ابن أكين عن عرو بن الحارث عن ابن ثهاب أنه



 (!)










سـة


V8 حرمله الأسلى (عن سعيد بن المسيب) أن وسول الن ه (7vo أْبرنا مالك عن ابن ثهاب عن ميد بن عبـد الر من بن عوف (أن عمر وهثان) كانا يصليان المغرب حين ينظزان الم الليل الاسود ثم يفطرن بعد
 ابن الحارث (تال اتيت عليا ) وهويسكر بدي أنى موسى فوجدته يطمم" إما فقال أدن فـل : فلت انى أريد الصوم"" قال وأنا أريده ندنوت فاكلك كلا فرغ تال با ابن التياح أم الصلاة"



 (1) (1)












( $=$



















 Y.F : ل r.r




آداب تعلق بالعانم وهك الفيّه والمبامة ل





 TVA















 Pr.\&




 7 . 1
 قال كنت مع دسول النة

ه1 1 )


 ( 5 .



。



 الٍ وا:

 -

(

كُلام العلاء فى حكم الوصال للصـائم
rod
بر





 چ10

 =
















Pod جواز تقيل الر جل زوجه ومو مأُ

 يُحلـ الهة عندها ، فقال دسولا أخر تها النى أفعل ذلك ((1) فقّالت أم سلمة قد أخبرتها فذهـت إلى زوجها

 يدوده (















 (居)

مذ FM.






 7..
 791 = ror






 .






ابن عيينة عن هنصورعن ابراهم عنعلقة (عنعاثشة) قالتك ان رسول الش (")


 .



 79:









」




YYY





 -روان فذكرله أن أباهريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم : فقالت
 ع综 .








 صومهها ووجب عليها إتمامه سوا. تركتا الفسل عمدا أو سهوا بعذر أمبغيره

 r-q (r)


ما قالثا : فقال مروان أقتست عليك يأبا عهد لتم كبن دابتى فانها بالباب


























جواز الفطر فنصيام التطرع وكلام العلاه فى ذلك













 (1) (1)
 ,









ج70 جوازنانير نيفصوم التطوعالى الزو اله وكلام العلا. فذذلك





 ( صـ (0)






 انقدر فالر اد الوجود الثشرعى ليدخل فيه القدرة باليُراه وغوره (ع) فُ رواية





 (v)


هذاهب اللعلما، فـ حكم من أفطر عمدا أو سهوا في رمهنان
594






 ○. ( (k) 1


 ,
 ( ث اله

 ( (

 r ( و) , , وعلي القصنا !

جواز الفطر فـ رمـان لمسانر













 الصلاة ، وعن المسافر والحامل والمرخ الصوم أو الهيام ( ح . والار بهة )






 (r)



كراهة الصوم للهـافز !ذا يُت عليه
 6 v•v





 والل خرج وسول التَ

 مالنك عن سميّ مولى أفى بكر بت عبد الر همن عن بعض أصحاب رسول الته



















VI. رسول اله بالـكديل有

VII SH


隹 , فا منا ها أم إلا

vir =



 .
 ف السفر (r) فيه دلالة على أن من وجد قوة بصوم و من و جد صعفا يفطر ولا

rV.
( VI\&


 )






















PV) مذاهب العلماء هُيمنغليه صوم من رمضانكيف يثضى
( ) (أبواب صيام التطوع) (أ 10





بr. قانه لا ب大,




















 ( VIT





 يو و VIA




 .








 مرح بذلك فن روابة لمسل وترل لاصومن الوم التاسع أى مح العاثركا بالد


VYI فـ شهر شعبان () (







 ( ) (! )












 (

PVi



 أكثر صـياما منه في شُعبان








 .

 ( فلحدبث ألى ذ
 ,





「Yo النهى عن صوم يوم الليذين وأيام الشتريق
(أبواب الايام المنى عن هـيامبا) (












 (عن عرو بن سـلم) الزرق عن اهه قالت بينا<ن بمى إذا على بن الِنطالب


 (إواب الابام المنى عن صبابا (
 (r)





FVY
مولى عرو بن العاص انه دخل وعبد انه بن عءرو على عمرو بن العاص












 بعه يومك إثره ، والمعنى أْنها دخلا على عهم


 الاضا



 ( )



( $)$ ( $)$ (













 ما جا









مابكوز 'نعهل اللمتـكمف
YVA








 إذا اعتكف يدنى" (الل رأسه فارجله وكان لايدخل البيت الا لا لاجن (الانسان ( VTr VT (c) (ألشافعى) أخبر نا سـفيان عنايوب
















 (عن سالم عن أبي) انر جلا(ب) رأىليلة القدر فقال رأيتانها لِلة كذاوكذا

وقال أمد لايعح!اللاكسجد تقام فيه الجهة (1) فيه ان نذر الباهلهة إذا كانعلى و\& اللـ

 ولا


 فذهب إل شرطه أبو حيفة ومالك والاوراعى والثورى وبيض الصحابة . وذهب الشافنى وأمـد واسحاق وابن مسعر دوالمسن البصرى الـ أنه اليس
 (

 المديث الالول من كـاب الصيام صحفة . بر رقم (r) (بض)



























عA1 علامات للة القدر ومن قال الها فَ اللسابهة والعشئرين
واعل ذلك ان يكون خيرا لـى فالتّسوها فن التاسعة والسابعة والمامسة VM^ ( عن سفيان بن عيـينه عن عاصم وعبدة ( عن زد بن حبيش ) فال قلت لاليّ

 ولـكن أراد ان لا يتكوا(r)



















)
 (إلثه سبيلا"" ويان الاستطاءة (Vra



















$$
r \leqslant \Lambda
$$ القدر ما أقول ؟ قال تمولين الهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى ( م نس


(كتاب الحج والممرة)
 (1) أوجب الت عز وجل الd بذه الآية على كل مكل ح مسلم مستطيع من

PAY لفنل الحج والعـرة وهل العمرة واجهة أم سمة ؟
ان سفيان الثورى أخبره عن هعاويه بن إيحاق ( عن ألى صال المنین )


















 واللنظيف ، والشعث أيضا الو-خ ( واللفل ) بكسر الفـاء هو الذى قد تر تك

 والهجالتلبية والثج غراللدن ( حم طب ) ونى إسناده مَمد بن اسحاق ثقة لـكمنه

كف السيل الم المج وكلام العلا. في ذلك
ris

 عبذالر حم ( عن عبد اله بن أْن اونى ) صاحب رسول اله صلى الته عليـه









 أن كن









 r


## <10 <br> ماورد ن فُصل الالجج والعدرة










 ينفيان اللفقر والنوب















ما يفعل من نذر أن يكج ماثيا ثم مجز عن المثى
(




 VEo Vः7


 .

 .










TAV $\quad$ -





 V\&9 عباس) (ضى النَ ع

 فر يضة الته في المج علا عمادهادركت ألى شيخا كبيرا لا يستطع ان يثبت














جواز الحج عن الكبير والزمن والميت
rAN
(1) ${ }^{\text {(1) }}$

 vol





(لـ






 ذ (r)








ه19 كم - المبيواللثد والادم بأجرة
فيحالبويشُرب ويسقيهالاحج و حج به معه ، فلغ رجل من ولده الذى المال


Vor ( )




 بهر ض الالي








 كالهودج الا أها ليس




e (14 - بدانع المنت-ـج أول (

## rq.


























-91 مذاهب الللا. فن مج الرأة بغي غرم









(إ
 .


 !










جواز العـرة غ أشُر السنة كا
par
قبل الوصية أو الوصيه قبل الدين ؟ قالوا الو صية قبل الدين : قال فبأِهما تبد.ون ع قالو ابالدين : قال فهو ذلك ه قال الشافتى ه يعنى ان التقديم جائز
 VV7.
 V71



 r














Rar الخ:الاب الملا ف إحرام عانشة مل كان بج أوعرة












 (يد




 ك







Yqミ











 ان لا يكو نَحظظ أولالحد











 (1) قال القاضى غياض دمهه اله !النى تدل عليه انصوص الأحادنيث في

ع
حأنص م الطف بالبيت ولا بين الصفاوالمروة نشـكوتذلك اللى رسسول



 ．

號要要




















 V17
 (أن VIV V V








 (





 , أى النى ( Y Y70
 - -


 val













27 71 ,










## 







.

 (IV










 شوال (r) هذا الحديث رواه (r
 $r 79$


 عر ته على كثيي من الناس

VVr









 .







 ( صاحب الطالح وأُصل القرن أنه كان جبال صضير الانتطع من جبل كمير اهد قال





مو افيت الاحر ام المـكانية
أْخبر أ مالك عنعبد اله ابن دينار (عن ابن عمر ) أنه قال أهرأهل المديــة







 الم
 VV9















بوافيث الاحرام الـلK




 طاوس















rV.

 أهل الراتق وان المقيت وذاتععرق سراء (r) ببنى بين الميقات ومهـة فانه

ح VAI
 ；
任
隹 VAr


 إلا

．
观
 （r）路 ， ，



 （ $)$

13: جوازالاحرام بالمج معر






 .
 والمروة قال
 VAV



 ( (









جوان الآحرام بالـج هفر21
ro?

 ك يقول دسول

 © ( 6





, والهدى لا ينحر الا يْم

(












أخبرنا مالك عن عبد الل حن بن القاسم عن أيمه (عن عائشة) رضى التهعها






















 (؟ ( - ب بانُع المتن - ج أول)

$r \cdot i$












 rA\&



 دسول اللهُ ثالمالمينى ورجاله ثقات ربال الصحتح (1) هو الخغي ، والالسرد هو إنيزيد
 المشثة ف العبادة كلاكـر الثواب ( وتوله وم مز




V•V الدليل عل بواز التحع بالمسرة ف أشر المد

















 (r)



 ب 1 (عن عران بن -



من هال بأن العِـرأن نوع من التّع
( $9 \cdot \varepsilon$


 9.0








 الإنراد واس ألم (إلا








 -



 (أح











 ()



国



- M.






 (a P

 بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان هنهم أهل ولم ولم يكن معه هدى ان ان ان الم








 ذ

 إلإل




























Fir Fir تفسير تقليد المدى وتلبيد الشبر اللمحرم
 .






 هدنى فلا أحـل





 هـدى ) استحباب الثلبيد وتقليد المدى وانة أعلم

(أبواب الأحـرام وما يتعلت به)

(أبواب الأحـرام وما يتعلق به (ألام






فاججته إلى ذلك مستينا بانة ومتوكا على انه عز وجل وبل وإليك يانها :


 (ح)










 بض الهاد المسجمة ونح الموهدة مى بنت الزيد بن عبد المطلب بن ماثم بنت

Mo مداهب العلماء ن، الأشراط فن الانحرام





 .


















حكم من قال أحرمت كإحرامفلان أو أبمب الأحرام
( ) (إو

 ( ${ }^{\text {( الك }}$ 1:\&











 المليفة (r) بسكون اللام الاولى ويبوز كسرها ، وهذا الغسل لاجل المل الاحرام







riv
حكم من أنُست الوحامنتبقل الطوراف
114 لاتطرى بالييت قالثو
 قالت قدمت مكه وانا






 . 114 أفاضت (1) قال فلا إذا (وقن رواية ) قال فلتفر إذا (الشالفى) أخبرنا

 قيل انها قد أفاضت : قال فلا إذا ، قال مالك قالهشام قالعروةقالت عانشة







 - الحأض ولادم عليا وانس اعلم $\infty$

هكم من حاضت فبل طـر اف الوداع و بعدالاْناضة
$\Gamma i$

 9r.




 $9{ }^{9} 1$


 إبن ميسرة عن طاوس قالل جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول لاينفرن
 (إله من العام المقبل فسمته يعول زعموا النه رخص للمر أة الحاتانص









 المديثما مدئتى (0) ينى طفن طوراف الانامنة الواجب علين (1) بالثعيل


م
? عنده كِ تقدم


 أْبرنا سفيان بن عيينة عن عهرو بن وينار (عن سالم بن عبداسُس) أُن عمر " ق






 لم








|-تحباب الطيب قبل الااحرام


 أْهر انا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبدالته قال (قالت عاثشهة)
 a 1 ه

 عنأيه قال (رأيت ابن عباس) عكرما وان على رأسه بلث الرب" -


 واللمعان ، والمراد أثر الطيب لاجرمه ، وإنـا قالت كأنى أنظر لانبا أرادت

بذلك قوة تحقعرا لذلك كيث الما لشدة استحضارها لـ كانـنا ناظرة إليه .

 أيفنا مايطبخ من الجر ، ويقال له الدبس بكسر المهلة مشددة وسكون الموهدة ( والغالية ) نوع من الطيب مركب من مسك وعبّب وعود ودهن : والمعى أهه筑
 ونى حجت تحت سـرة فى موضع المسجد الذى بذى اللـينة) ويستفاد يـا أوردت فى هذا الباب وشرحه من الاحاديث ان الغسل والطيب قبل الاحرام



TrI مذاهب العلما. فـ حك الطيب بُل الأحرام
إفعل ذلك ( (أواب التلبية) ( إِع





 أن رسول النه
 عبد العزيز بن عبد اله الماجشون عن عبد الته بن الفضل عن عن الاعر


 ( قلت ) وانفق العلا. أينا على صلاة رككتين عند إرادة الاحر ام أوإيعاعه بعد صـلاة فرض أو نفل ، وقال جمهودالعلما. باستحباب الطيب قبل الاحر ام فـام بدنه

 ()




 التاضى عاضن اعرابا وتثنتـا كا مبق فـ لبيك ومعناه مساعدة الطاعاك بعـد
 والمد ( والرغى ) بضمالراه محالثصر ؛ وتظيره اللمل والعليا. والنمىى والنعما.

الناظ اللبية وكلامالعلماء نفذلك

 للكليك ، إنالمد والنعدةلك وألملك لاشريك للك : قال حتى إذا كا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أَعجه مامو فيه فزاد فيها بابيك إن العيش

 اله قال ( (1)



 ^جه التلية (الثافىى ) أخبرنا أبراهي بن محد عن صال بن كمد بن زائدة

قالهالمازرى ، وحىى أبوعلى فياأيصا الفتح مع التصر الرغي مثل سكرى ، ومعناه










 عرما وإن لميلب : فان لم يسته هال بد منالثلبية ، وفال الشانتى وأمه إنا سـة

TYT $\quad$ ماه فا البهر باللبية ومدتبا








 عطالـ (عن ابنعباس) قال يلي المعتمرحیى يفتحا الطراف مستلماو وغيرمستلم





 أو بالامهال ) أولثكك من الاراوي والالاملال هورفع الصوت بالتلية التالتريح
 على الإجوب ، وأجمعوا على أن المرأة لا ترفع صوتـا بالتلبية ، وإنـا عليا




「a६ إذا رأى دكا أو صعد أكة أو مبط واديا ، وف أدبار المكتوبة وآخرالليل ،
 (


 ©: الز الز


وبذلك قال السلف وجموور العلاء (1) ذكر في هذا الحديث انتاء مدة اللبية








 ( أبواب كظورات الاحرام) (


 معنامأ ، وهوما كان كيطا أو خيطا معهو لا على قدر البدن أو قدر عضو منه ، ،
 ثنا جرام ، فان امتا إليا لشكة أو مداع أو غيرما شدها ولزمت الفدبة .

## rPo




















 ر居 ومـله عن مالك (r) الاورس نبت أمـفر طبب الريح بكون بالين بـبغ بـ






ما تلبسه المرأة نى الاحرأم وكلام العلماه ني الحزام وعقد الإزار

 (الهافیى) أخبرناسعيد عن ابن جريج عن هشام بن حجير (عنطاوس) 90.




 عن هيهون بن ههران هال ( بجلست إلى ابن عباس ) بجلس إليه رجل لـ ال ار رجهالأطول شعرا منه : فقال أحرمت وعلى هذا الشعر فقال ابن عباس

 بابماع العلما. (1) المراد بالتوب هنـا الرداه ، وأما الانزار فـهجوز له أن





 ( 97 ( قلت) روى الالام مالك فن الموطأ عن يكي بن سـعيد أنه سمع ( سميذ بن



 ومنع المحاق عقده وكذا سعيد بن المميب عند ابن أى سيبة (قلت) ذهب أبو

## FPV كلام العلماء فوالكسل للسحرم

اشتُل هل مادون الاذنين منه (1) ، قال قبلت أمرأة ليست بامرأتى ، قال
 (


 بطيب ومن غير رمد : ابن عر القانل ¹ (الشافیى) أخهرنا سفيان عن 900




















عررد بن دينار عنعطاه بنأنى ربا (عن صفو ان بن يملى) بن امية عنأيه





 وعليه إما قال قيص وإما قال جبة وبه ألْ صفرة : نقال أحرمت ومذا ونا على
 وov




 أى التى فصلت على البدن أوولا تُ خيطت ولا كذذلك الازارؤارداء (₹) معنا.







 المحع من مذمب مالك انما تجـب الندبة عل المطلب نامــا أ بامـلا اذا










 لايكتجم الهرم الا ان يهطر إله ما لا بد هـي




 المبجمة وتشدبد الراه مفتو حة وفتح البـم ، قالففالهاية أى ليس صبمهما بالمشبع



 رأسه من صداع وجده) قال النووى أمح العلماه على جو از الدجامة المحرم


rr.
 ماللك عن نافعن نبيه بن وهبأحد بنى عبدالدار (عنأبالن بن عثان) رضى
 זדه ولا خططب (ك الشافنى ) أخبرنا مالك عن ربيعة بن أنى عبد الرحمن





 غير• امرأة بو لاة ولا و وكالة فـ مـدة الْاحـرام (ولايخطب) المرأة وهو طلب زواجهوا ما كان كرما و وقل لا يكون خطيبا بين يّى المعد والظاهر الأول




 خالة ابن عبـاس وأهه المها برزة بنت المارث أخت ميمونة بنت الـارث









 الل



 ارادا أن مِوج طلحة بن عر ابنة شيبة بن جبير فارلـل إلى ابان بن عثان



بها







 () (م) بعى ابن عباسكا صرح بذلك عند أبي داود وتوهل (وهل) بـتحات بقال ,
 قال ان الْب












والشانى وتقدم قبل حديث (1) قال أبو جعفر (يعن الطحاوى) راوى اللستن







 مْ
 8.1



 واستلوا بحدبث ابن عـألا لانه حديث صجيح رو اه النخارى ومسلم وغير مها (تلت) تد علدت ما ف حدبث ابن عباس وعلى فرص صحته فيكون خاطا بالني

الـود تتملق بإررام|"النسا.
m



 عنابن جريج عن عطا. (عن ابنءاس) قال تدلم عليا من جلالايبياها ونا ولا



 مسلم عن (صفية بنت شيبة) أنبا فالتكنت عند عائشة إذ جاءتا امرأة هن

 ان أم الموممين تقسم عليك الالبست حليك كله





 ست وجها ب大لباب أو نقاب أو نو ذلك مايلاقيبريمسدوننا إذا كانمتجافيا



 وروى عنما أنبا لاتفعل وعله الناس اه (₹) بين موسمالـج (ه) هدا بغـد


 ( $9 V \%$


 9Vを


 9Vo

جواز لبس المرأة حليها فا الاحرام وبه تال المهود (أبواب عحرم صيد البرعلى
 النمه فلم على الغخطى جزاه ؟ (
 شينا فيـيب صيدا (والناسى) هو الذى يتعمد المـيد ولايذك احرامه ، وللملا.


 أن اللامد والناسى سواه في وجوب الجزاه عله ، فال الزهرى دل الـكتاب على





Pro مذاهب العلـا ف حكم بـا. الصيد وكـارit
 QV7 منأجل أنه أهابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت (اللهافى) أْخبر نا سميد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فن قول النه تعالى ( ففدية

والاتلاف مضمون ف العمد وفى النسيان لككن المعدد مأنوم ، والمططى. غير

 وهو قول داود حكا القر طي وانة أعلم (1) جا. مذآ|لمديث فوالمسند ولميأت


 بالغ الكعبة ) أى واصلا الـالكمبة ، والمراد وصوله الل الحرم بأن يذبع مناك



 رحمه الش لظاه (أو) بأنا التخيي (والفول الآخر) أنا غل الر تيب ، فصورة ذالك أن يمدل الى القيبة فيعوم الصيد المتول عند مالك وأب حـينة وأمسابه

 واختاره ابن جريو ؛ وثال أو حنيفة وأمهابه يطـم كل مسكين مدين وهو تول باهد ، وتال أحمد مد من حنطة أو مدان من غيره ، فان لم يكد أوقلنا




aVV



 أخبر أبراهم بن سعد عن ابنشهاب عن عروة (عن عائشهُ) رضى النه عنها
 أخـبر نا أبراهم بن سهد عن ابن شهاب عن سالم عن أيهـ هـــل ذلك







 وجوب دم التتع ، فذهب أبو حنيفة والثــانى إل أله بي بالإحـرام بالمج (وقال ماللع) لايمب حى يـيمى جمرةالمفبة (وعند المنأبلة ) وقتجوبه طلوع
 واختلفوا فن وقت جواز إخراجه ، فقال أو حنيفة ومالك لا بيوز ذبح الهدى قبل يوم النحر : وللشافنى قولان اظظر هما بع الفراغ من العـرة ، وإذا لم يجـد






2رم مبد الب مل الغم











زا
 قولانأْهجها اذا دجع المأهله وهو مذهب أهم ، والثان الموازقبلالرجوع ، وفتوقت هوازذللكوجهان (أحدهما) إذا خرجمنمكي (والثانى) اذافرغمنالمع

 وبالد (وودان) بفتح الوار و تشدد الدال المبهة وها مكانان بان بين مكة والمدينة









بواز أكا العدم من الهبد إذالم بـده أ بصدل
م


 شه





 أحظظ من الدزاوردى وسليان مع ابن أق يكي (الشافنى) أخبرنا ماللك
 عفان رضى الهن عنه بالعرج (i) في يوم صائف وهر عرم وقد غطى وجهـ

لـسلم وجاء فن رواية عند ابن ماجه والبيقى أن ذلك كان فى عمرة المدبية (1)










جr4 جزا صيد الضيع والنزال والآرنب الث


والغزال والأرنب واليّبوع وام حبين وجزاه ذلك ) (الشافىى)






 وسفيان عن أنقالزير (عن جابر) ان عر قضى في الأرنب بعناة وان عمر
 المزدى (عن ألى عيدة) بن غبدانة بن مسسود عن أيها أنه قضى فاليربوع
 أن هثمان بن عغـان رضى الة عنه هضى فا أم حبين"











()
















 \&.0




 جواز أن يكون قاتل الصـيد أحد الـلمين لعهوم الآية ـ وهو مذهب الشانى

YII
مإجاه فق القِمنة والجر اد




 $\qquad$


 من جراد فأخنه جرادتين

 قالنعم ؛ قال ابن حصينان همير تحب الجراد : قال ماجملت فنفسـك ؟ قال
 .


 تزهدها ملا يمحث عنا (قال فى الأم) عقب هذا الحديث من قتل بن الحرمين

 وهى من الانسان لا من الصـد ، وإغا قلنا إذا أخرجها منرأسهفتلكا أوطرجا ، الوا





مذأهب العلما، ني جزاه صـي الجُرأذ
 191



 .... أصوبما ، روي الـهاظ عن ابن جريج مغحون (الشافعى) أخبرنا سميد
 جاللـا عند ابن عباسفساله رجل عن جرادة قتلبا وهوعرم : فقالابنـعباس
 الشعنه قولهونا

(1)
 المدبث دلالل (منا) الحرام معاذ وكمب وغير م من بيت المثـدس ومو وراه


 الهرم باتلاف المر اد وبه كال عمر وعمان واان عباس وعطاه : ثال المعدىى




 مسلم عن ابن جريج أهوب من دواية سميد عن ابن بـيج واله أعام
rir
6اجا. فـ مام مكي
مسلم وسعيد عنابن جريج عن بكيربن عبداته عنالقالم (عن ابن عباس)
 ابن عباس وليأخذن بقبضة جرادات ولكن على ذالك رأى
ا...


 ابجهة وأراد أ,



 أن بإطخه بسلحه (1) فأطر ته عنه فوقع عل هذا الواتف الآخر (4) فانتيزته













كام العلماه في صيد المام وجزأة.للمحرم
T!
سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاه أن غالاما من قريش قتل حمامهنن حمام








بياض ليس بالناصع والكن كلون عفر الارض وهو وجبا (1) فال فى الأم




 وبه اقال عثان وابن عباس وابن عمر وعطام وعروة وأمد واسهاقو أب ثود




 وعطاه والزهرى وأمــد واسـحات وأبو ثور وداود (ومال المسن) والثورى

 سانرالأموال ( إل,



 وهو حرم
 فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه ، وقال المسور لايغسل المحرم رأسه







بضم الحاه وفتح الدال المبلتين و تشديد اليـاه هقصورا (1) أى الجارح ( فال
 ,الملال ، وقال جمهو العلما. ليس المراد بالكلب العقور, هنا تخصيص هذا






 الممزة وسـكون الموهدة والمد جبل بين مـك والمديتة و عنده بلد تنسب اليك

 ( ( ) زاد في دوابة نقال المسور لابن عبـاس لا أماربك أبدا
(م

مذاهب العلما. فـ مكَم الفـسل اللمحرم
Y\&7
ابن جريجأخرنّن عطا. أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال (ينيا عمر بن الخطاب) رضى الس عنه ينتسل الى بعير وأنا أستى عليه

 1.1•


 حاما وهو بالجحفـة ( 1 (الشافىى) أخرنا سفيان عن أيوب بن موسى =ن نافع عن ابن عر رضى






 عبد النه بن عمر كان لايغسل رأسه الامن الاحتالام : واتفق العالما.على غـلـ الالهرمدأنيه وجسده من الجنابة بل هو واجب عليه : وألما غسله تبردا هذهب الهمرد الى جوازه بلا



 دانخت وتزبل الثـعث و تقتل الكو ام نو جهت به الفده كلودس (المططى) بكسر

YZV كلام العلها. فـ قتل البغوت واللعوض والفقراد وقول الشعر المهحم
 ابن المنكدر عن ربيعة بن عبد الهه بن المدير (1) أنه رأى عرر بن المطاب

 وهو محرم فتدلت بفعلات تقدم يدآ وتؤخر أخرى (قالالريع) أظنه قالـ





 ماللك (لشكوى كنبعيني) أى لضرورة الوبح لارفاهيةو لالزينة ولادفعشمی ،

 أى بنيل عه القراد ويلقيه في طينبألسقيا (والمقيا) بضم السينالمهلة وسكرن

 ولالثى بقتل بعوض وبّغوثوقرادة (\&) المودحة بفتح المي الوضع النى
 من أعل إل أسفل والممنى أن ناته انحدرت به من مكان مرتفع الل أسفل من
 شارب المز، وفنه جهواز قول الشعر القلليل المباح للمحرم لأن الككير يشغله عن

 المحرم إذا كن مريهنا أو به أذى من رأسب وْدنةٌ ذلك (

ج $\quad$ PIA








 I.IV
 الهة


 انة









مسدين لـكل انسان أو انـــك بشاة أى ذلك فعلت (1) أجزا عــك

 وسلم مشل حديث مالك عن عبد الكريم الجزرى











艮
 عَى
 اللملا. على القول بظاهر هذا الحدبث الا ماحكى عن ألى حنيفة والورى أن

 ذه اليه الثمود أوىى واس ألم

المتحباب المسل لدخول مكة و ما يثال عند رؤية البيت

 l lrl





 \& \& والامام أمد وغير ه (عن نافع ) قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك

 بذي طوى ان كانت فـ طر يفه وإلااغتسل في غي طريقها كـنحو مسافتا ، وهو مستحب لـكل حرم حى الحأنض واللفساه والصى ، واللى ذلك ذهب ابلمور ؛ وغالف المالككة في الحالص والنفساء لانها منوعان من الطواف لان الطبارة

 فأستحب للرجـل إذا رأى البيت أن يقول ماهكيت وما قال من حسن أجرأه
 رفع اليدين عند رؤية البيت بمود العلاه ، حكاه آن المـنذر عن ابن عمر وابن عباس وابن المبارك وأمد و إسهاق قالو به أوول ( قال النووى ) وهو مذهبنا
 1-1
 زد هذا البيت تشريفا ) كا فى الحدبـ الـتقدم قال النو ى وهو مرسل معنل
rof المواهع التى توفع نيا الاْدى عند الدعاه وصغة الطوالف بالبيـ أخهر نا سهيد بن سالم عن ابن جريج قال حدئت عن مقسم مولى عبد الته بن
 فى الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرةة وبمب وعند الجرتين وعلى الميت (الثشافعى) أخبرنا اسعيد بن سالم عن ابن جريج عن 1\& 18



 !
 أخبرنامفيان بنعيينة عنمنصور عنأني والثل عن مسروق ( عنعبد التّبن مسعود) أنه رآه بدأ فاستل المجر ه "




 (1) المهـة ومعناه أنه

 هيالاولى ؛
 الرمل بفتح الم معناه الاسراع فى المثى (y ) بفتحات أى مبرعا (v) يعنى

مذاهب العلاه فـ سكطو افسالقدوم وملاة ركمين
PaY
عبد اله بن عمر عن نانع (عن ابن عمر) أنه كان يوملمن الحجرالىالمجر

 الأنصارى رضى النه عنهما قال زأيت رسول النه ملى اله عليه وسلم
 أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج ( عن عطاه ) آن رسول الشّصلى الّه عليه وسلم ستى فى عمَرهك كن الأربع") بالبيت وبالفعا والمروة إلا أنهم


فى الثـلاثة الاشو اط الأورل ( ) الحبر فى اللفظين بفتح اللاه المهمة والمُم وهو الـمر الآسود، ونى هذه الأحاديث دلالة على مشروعية طواف القدوم

 والعلا. 'فى حكه فذهب أبو حنيفة والثافقى إلى أنه سنة ، وذهب مالك وأبوثور



 ( )


 ع. 9 (Y) (r (r) بيمى رده المثركون عن الطراف بالبيت في عمرة المدبية والمراد بالـبى



## ror مذاهب العلا. ف الرمل والاضطباع فن طواف الثدوم

عن عبد اله بن عمر عن نافع ( عن ابن عمر ) أنه هال ليس على اللباه سمى





 جيد ، و بطن الوادى هو ما الخفضن منه وهو مكن من معروف بين الصنا والمروة



 عن المناكب ) ينى الاضطباع فـ طواف القدوم وهو أن يدخل إزاراره تح ! ! بطه الا كن و ود طره على منكب الا يسر ويكون منكه الا من مكشوناً ، وتد







EIr ( E ( )

 الشثركون ناحية الحجر ( بـكترالـاه المهـلة) بنظرون فرمالوا ومشوا ما بين الركنين ( بعى المانى والأسود لان المشركين كانوا لايرونم فن هذا الموضع)

تفبيل المجر الاسود وما بعمل هن زوحم منه
队os
 س 1 ـ الـكانم فن الطواف إلا بالاذكار الواردة ) (الثـافعى) أخبر نا سعيد عن

 أخبزنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاه هل رأيت أحدا هن أهس أهـاب



 سعيد أخبرنى موسى بن عبيدة الربنى (عن كمد بن كمب) أن أن عباس

ثال هتال المشركون هزلا. الذين تزعبون أن الثى وهتهم ، مزلا. أقوى من



 ( إك

 المطاب قبل المجر وسجد عليه مَ عاد فقبله وسجد عليه ع م قال مكذا رأيت



 واحب أن يستلم الركن المانى يده ويقبلبا ولا بقلب, لانى لم أعلم أحدا دوى




 سالم عن ابن جريج عن عطا. (عن ابن عباس) كال اذا وجدت على الركن



 فاستلا وإلا نكبر وامض (الشافنى) أخبرنا سِيد بن سالم عن عمربنسيد
 النب












 وامصين ( نصل فن عدم الـكلام فى الطوافالغ ) (0) معناه انالطو اف عبادة

آدابالطو اف واذكاره وڤردطه
 rع عن يكي بن عيد مولى الشائب عن أبيه (عن عبد الهـ بن الساتب ) أنه مسمع
 حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (








 8 14


 ! ! !







PoY مذاهب العلاه نى الطو افق بالبيت ,اككاللذر

 سفيان عن الأحوص بن حكمقال (رأيتأنس) نن مالك يطوف بينالصفا
 ابن نوفل عن عروة بن الزيير عن زينب بنت أنى سلمة (عن أمسلمة ) زوج





 ( قال فن الأم) أعا (r) (r)












صنة المجبر واشتراط الطو اف به مع البيـ
 (
 (عن ابن عباس) رضى الهَ عنها أنه قال المجر (") من البيت وقال النه عز


 الة إبراهيم: فقلت يارسول الهة أفلا تردها على تواعدابراهم عليهالسالام ؟ فالل

处




 (1) المجربكسر الحاء المهلةوسكون




 اتضى ما فاته وان دجع الى بلده معليه دم (r) بغتح الراه وسكون اليـا التحتــة بزدم يذف النون الى الم تمرن (r) الي اتتصروا على هذا التدر القصود النفةة

## 











 ليس هذا|للفظ من ابن عمر على مبيل التهعيغ لروايتوا والتشكك



 ما أرى ) بضم الهمزة أى ما أظن ( أى أى يقربان من المجر وهو معروف





 (V) تقوت بفتح اللان و بتشديد الواو منتو حة من تو لم توىعلى الامروليس


r7.
1 الم في المجر فقالل عمر صدقت (س الثشانىى) عن مالك بن أنس عن سعيد ابن أجسعيد المقبرى عن عيد بن جريج أنه (قال لعبد الته بن عر) يا يا أبا






 الة صلى الّ جليـه وسلم يصب .بـا






 بنحو ورس أو زعغران (














 .
















(؟




 سفيان عن أى الزير المـى عن عبد أله بن باباه (عنجبير بن مطبم)دضى













 الــع من المغا وآثرما المروة ، وحكى عن ابنجريو الطبرى وتابع أبو بكر



 رأبت دسول الت




















 ترنى نيطان (ط) ورجهاله و نثون (با


 بدون سسى بين المـنا والمروة اكتناءا بسعب الأول كابيسناد ذلك (منهـيث

 وبين الصفا والمروة" (1) يكفيك لحجك وعمرتك (الـا


جابر) عنـد مسلم وغير قال لم يطف الني
 وهو قول ابن عمر وجابر وعانشة وعطاه و الخسن وباهد والما وإلى ذلك والك ذهب مالك والشافىى وأمهد وامحاق وداود وابن الانذر ، وقالت طائغة يلزمه
 الأولين أوىى ( ومثلالتارن المفرد) وهو اللنى أحرم بالـُج مفردآ يشرع لـ
。وم النحر طواف الافاضة ، وهو أحد أركان الطَ نم يتحلل من حجه بدون



 أحرم أولا بععرة نتط فلا بد له من طواف بالم بالبيت وسمى بين الصفا والمروة


 والسـى والحلق أوالتعصير الا ماحكامالتاضى عياضعن ابن عباس والما واسحاق بن
 ذهب البهود الى أنالطو اف بالبيت حال العدوم لابِزى عن طواف الافاضة بـ




M0 الذماب اللى بن يوم اللروبة والبيت با
ابن عبد العزيز (عن المسن بن مسلم) بن ينّاق قال وافق ووم البمعة يوم

 مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أن الزبير ( عن جابر بن عبد النه ) رضى



 أَم كانوا











 \&M F覀



P77 الذهاب من بن المعرةة ملبيا مكسرا والوقوف بررنة



 ابن عبد الته بن صموان عن خال








 بالثلية (ون البخارى) كان بلبي الملي لابنكر عليه ( وتوله فالا بنكر عليه) بضم

 ( $($ ( )





 بنر: (تلت) كُمة بتـح النون وكـر الميم موضع بنب عرفات ووليس من


















 لالاما بالحميج ووم عرة في مذا الموضع وهو سنة باتفاقجاميري الملا. وخالف
 السابع من ذى الحمه يغطب عندالـكبة بمد ملاة الظر ( والثانية ) مذه التى بططن عرنة ووم عرفات (والكالة) يوم النحر (والرابهة) وِم النغر الالول وهو


 الظه والهعر عحع تغدم ، وهد استدل به الهافمية على أنه يؤن للاوله وبتيم

MA





لـلى منها (قال النورى ) وبه قال أبو حنيفة وأبر ثود وابن المنذر و نتلى











 ع \& \& \&




恨



FY9 مذامب الملا. 3 وت الؤتو بمرة
(
 (

















 وتت الوجوب ما يين زوال الثـمس يوم عرة و وطلوع الفجر الثالى يوم النحر





في وجوههم قبل أن تغرب ، ومن المزدلفة بعد انتطلع الشعس حين تـكون
 وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس : مدينا مخالف لمدى أهل المل الاو ثان





 فرجه ) زص مالل مالك قال هئم والنص فوقالعنق ( قال أبو جعفر (0)
 سأل اسامة بن زيد وانا بالس معه : وهذا غلط لان هشاما ما لم يرأسامة وائا هو عندنا والشأعل| أنه سأل اساهة بن زيد رجل وأنا جالس معه(ل) حتى برجع (1) أثرق بغتح أوله فعلأمرمن الاشراق أى ادخل نالثروت ، والمثهور أن المعن لتطلح عليك الشمس (و نبير) بنتح المثلة وكسرالمو حدة جبل معروفـ

 غروب الشـس و تعدمالـكام عليه ، ووقتالدفع من مزدلفة الل ثنى وهو قبل ثرون الشـسس وسيآى الـكلام علي (r) بفتح المههة والنون مير بين الاسراع والإبطا. ( ) بنتح الفا. وسكون الِم أى مكانا متسعاً ( والغرجة ) بضم الفا. . بعناه ( وقوله نص ) بغتح النون والصاد المهـلة اللقيلة أى أسرع ، قال أبوعبيد

 ما رواه مالك فى الموطأ (عن مشام بن عروة عن أبيه ) أه قال سشل ( بالبنا.


FV) الثع بي ملاني المغرب والمشاه عز







 المغرب والعشال بالمز دلفة جيما ( موسى بن عتبة عن كَيب مولى عبد الته بن عباس (عن أسامة بن زيل ) (I) انه سمعه يعول دفع رسول النه
( قال ابن عد البر) فى هذا الحديث كيفية الدفع فـ السير من عرة إلى مزدلغة

 ولا بأم أن يتقد الناس على الامام أو يتأخروا عنه والأنفنل التأخر ليتدوا



 وأهد فن رواية لما وأو ؤود والطحاوى الحنن لألن فه زيادة والويادة من الثقة

 فـط ملإكديث الباب عن ابن عمر (وذهبت الـنفية) اليأنه يؤن و ويق للاولى
 منا مكن وريب من المزدلفـة كا مرح بذلك في دواية البخارى : كال فلـا بلغ

نزل فبال ثم توضآ فلم يسبغ(1) الوضو. فقلت له الصـلاة نقال الهـالاة



 (1-r\&

رسو ل الته (1)






 بالعـل اليسير بين الصلاتين اللتين يكمع بينها ولا يقطع ذلك الـي ( )

 .



 الذهاب الل منى : قال الآزرقى وإمْا شرع الاسراعفهـ : لأن العرب كانرا يففون

TVF الوقوق بالشسر الحرام والدعا. والتكبيروالثيلل به
عن مكمدن المنكدرعن سعيدبن عبدألر حنبنيرِبوع (عنجو يبربن حويرث )














 وهو شبي بالمدش والغخس : والظاهر أنه هاحرك دابته للاسراع إلاعند واءى
情

 الْ

 الختصاد من الأهل ، وليس بفى ، وجاء غير غتصر عند الامام أمد ف مسنده

التّخيص اللفعفة بالنفر من مزدلفة الى منى قِل الفجر
rve










 عند (م م-م ) أن دسول اله










 أو مرض وتحو ذلك ، وإما رخصن لـم بالتهدم خوف التأذى بالمهلة والزمام



مسلم بن خالد وسعد بن سالم عن ابن جريج عن عطا، عن ابن عباس فالـ


















 ,






مذاهب العلا. فـ ووت رمى جمرة العقبة للمنعفأ.
(الا $)$



 رضى اله عنـه انه رأى النمي

دم ، وهوتولأىحنية وأمد والثافعىنىرواية ، وروى عنعطا، والأوزاعى
 (ومنا ) مشروعية التأنى والسكينة ف الدفع من مزدلفة إلى منى إلا فـ وادي
 -









 طرد ) معناه أنه لا تضرب النـاس أمامه ولا يطردون ليفسحو ال لـ الطريق الما بغعل بين يدى الاًامراه، ولا يقـال لمن أمامه إلك إليك يعى ابعـد وتنح بل كان ثانه شأن الذن معـه سواه بسراء ، ونى هـنا من التواضع والألأخـلاق



TVV أحكم تتعلق برمى برمة اللمبة وخر المدىى
 ابن عبدالة ) رضى الت c
























أنعال يوم النهر مى الر مى والنحر والملق والإنامة


 عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد اله（ عن
 الوداع بمى اللناس يسألونه ：نجاهه رجل نقال يارسول اله اله لم أشهر فحالقت شبل أن اذبح ع فقال اذبح ولا حرج ：نجاهم رجل آخرفقال يارسول الته لم

 （


屋
 ＂
 （1）转 اله

居
 ＂


YV9 كلام العلا. ن الملت والـقمير واللمت أفضل
مالك عن نافع عن ابن عر كان اذا حلت في جِ أو عرة أخذ من لـيتـه


 باغلام البغ العظ :وإذا قصر اخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر

 1.9.
 -









 ا













 ．號
















## ط

عبد الر من بن القالم عن أيه (عن عاثشة ) رضى اله عنبا قالت كنـ





















 والمفرب والمشاه ورتد رقدة با ثم ركب إل البيت ثانيا وطاف بـ طوا الما آخر



حك طوان الإظامن ووته والميت بمنت لإلي آلى مى
rár


 1-98 القول ارمو مثل حصى الخذف (الشانتى) أخبرنا يمي بن سليم عن عيد








 osr

 بسـع حميات يكب مع كل حصاة ويقغ عند الاولم وعند الثانية نيطل التيام


 وتالوا إنه من واجبات المج ، ودمى الـرات الثلات فـا إيام التشريتبعدالزوال


 عن مـلـل الماه وبه مسجد يسىى مسجد الـبف وهو مسجد عظيم واسع جها

FA







 الناس وهو على جله يصرخ عليه بدلك (1)
(1) جاء هذا المديث عند الثهيخين والامام أحمد (عنابن عمر ) أن المباس







 الـ في العباس ( ون الاباب) عن أفى البداح بن عاصم بن عدى عن أبي أن الني品



 (r)
()


























PAC ماباه فن دخول الككبة رطوان الوداع
وعئلن بن طلحة واحسبه فال واسامة فلم خر جـ سالت بالا كيف صغ رسول النَ 11.. أمدة وراءه مَّ صلى وكان البيت يومنذ على سته أمعدة (1) (الشانمى)
 نيح وكان ثة عن طاوس ( عن ابن عباس ) تال كان الناس بنصرنون







بأنتسرم، والما غير الماجرين وسن آلمن بمد ذلك فيجوزله سكن أى بلد آراد














 ابن عياض عن موسى بن عقبه عن انع ( عن ابن عمر ) أنه قال من أدرك
 ومن لم يدرك عرة فوقف با قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج (1) فليأت


 100 (09

 هذا وفى أحاديث البـاب مع التتمة دلالة على مشِوعيـة طو اف الوداع ، وقد



 المذكورين فى التمة دلالة عل استحباب الوقوف باللمّن ععب طور اف الوداع
 الدعاء فيها ، ويآنى بآداب الدعاه من المد له تعالي والثنا. عليه ورفع اليدين والصلاذ والسلام عل النى


 استحب أن تدعو على باب المسجد وتمصى ، و ليكَن آخر عهده بالبيت طواف
 ,


البيت فليطن به سبعا ويطرف بين الصفا والمروة سبعا تم ليملق أويقصر















 عت

 ل
 ومو من الالهاق بنّ الفارقّ واله وجوب المدى ذهب الثمور ، ، وهو ظاهر الا الاديث الابتة عنه



تصة ألى أيو وابن مبار نى نوات الهج
PAN
 (11.r







 (i) 11.7

(1) (













PAY مذاهب العلما. فيمن كان حرما بالجِ وحبسه مرض أو غو.

 لا يكل عرم :كج ولا عكرة حبسه بلا."() حتى يطوف بالبيت إلامن حبسه

 هـل حيـث حبسه ( قال أبو جعفر ) (r) هكذا قرأه المزنى علينا من كتابه













 ابخلة وبى قوه (





م r9.
 C 11.9

 عباس ) أْهن آلا لا لا




 نغس ولا
 فتالو! ان على المحهر عن المج عج وعهرة ، وعلى القارن حجو عمر تينوسوا.






 الل المصصود ، وسبب هذا الاخنلاق أنهم اختلفوا الف تفسير الاخصار فالمهورد





P9) كلام الملما. فت هدي المتهت ومابفعل إذا لمبد المدى
نالع عن ابن عر, أنه كان يقول ما الستيسر من الهـدى بعير أو بقرة
















 أرب الل اليسر ، واتثق اللملا. على جواز المدى منالابل والبغروالتم ، لاـيا

 جـهى -





أثعار المدى وجواز الاشتراك فيه والألك مـه
P4F
 (lls
 س) ( (110 الشانى) عنم مالك بنأنس عنيكي بنسعيد عن عرة أنبا (تّعت عائشة) ز, لا لا



















P4P اتناق العلاه على جواز الأكا من هدى الـطوع والأضحية
BH7 ( )



 انا



 ,
 الا





-







$$
\text { ( } 1 \text { - بدانع المن - ع تافه) }
$$

FI』 ملم جواز الا كل من المدى إذا عطب ن الطريت
رسول التّ نِّ


























## P90 <br> مذامب العلما.ف عدم الا'ك من من المدي إذاعطب































 علينا عن ابنا وإلما هر عن أيبيا







路













T9Y مك من ذيح ضنسينه قبل ملاة العيد
IIrY (

























TA l/rr



 أن رسولانه











品
 (قلت) ويستناد من مذا المديث ايضا انو قت الانـا













 الأسقية، هقال رسول

















(㖇

 11 1 11 رضى الهـ عنها أن رسولاه

 (11\%.

 هذه الايامه أيام أكل وشرب




 ومو مذهب .
 ETA





 بـم التا. المناة وسكون الون وكسر القان أى التى لانتحم لمـا ولا تفوى

## 

li" (


 ( (أمالا,












 انَّ







مذامب المالـا. ن مكم المفيغن
$8 . Y$
عن سن




















 والجيور الى أنا سنة وهرف الامرعن الو جو با

 تُرع رالت أعل (r) بكـر الفا. بعدما ممزة مفتوهة أى مساوبـتان في السن












 الهّ









號 \&vv


كام العلماء فُ مغتى الفـرَع وحم ذلك
( 1 ( Hr


 (Irs ,





















كا كلام اللما. فن مين اللتيرة :سبيا
 انه


 نيشَ -








 .

 , بج : . . \& yA度


## 


潼 r





r－
rr P r －－ － （أبوابالفـل منالجنابة）
 7
，－ （الاتتـالات المـنـونة

 ，rA －－ －8 ． － triv

r






9 （ 1 （
－

（
（كتاب（5）
等盛
ज


10 －



，iv ووعد من بِل أو أتسث
（ 19


28

-     - : وجوب استمبال البَلة الح 10 , جواز الصلاةٍ داخلملالكعبة جيث توجت بـ
( 7 (ابواب السترةامام الصلى)
-     - الخاذ السترة والدنو منبا



1^ (ابواب صفة الصلاة)

- . r ,

 الفاعة والتأمين .
(ابواب الغراةة بعد الغاتحة) vr - القرا.ة فى الجعة واليعدين العرامة فى المغرب
 - 11

الاركة الواحدة

-     - , تكيرات الانتقال والركع ع , والـجو.دوهيناتهاوأذكارها
A7 • ما جاء فى القنوت
的 , ar
$\underset{-}{\sim}$
-     - باب فىسببمشروعيةالتيموصفك

؛ ه نتدالماهو الغسلعندو جو
)

- ,
-     - 

 أنيرها في الـر .
؟ ؛ , نى وفت العصر وأنها الوسطى

 اه , ه هـع من أدرا! ركعـة من الهلاة فی الوقت

-     - , الأوتات المنهى عنمالصلاذفيها
 سه , قضاء الفواتص (ابواب الاذان والاقامة ) - , or



, 11
 المعلوتحبَبسنايشفله
 عن الجماءة .

المساجد للجج|عن
«r |r| (
 واتتعال المليفة .أموما الخ ج1 : موقة الامام والمأموم . أحكام الصفوف
 به الامام إلابالفاتحة الخ
| 181 ( وجوب متابعة الامام إل (أواب مابتعلق بالمأمومين) (181 r بالتتنلو الغامُلبالمفـولالخ هاء ه . ما ينعل المسبوق

 t I\&A 101

 , آداب الجلوس وومابمة وصاه ركتمّالح

 170

بالـسلام ومايقال ويفعلعفبه
09 باب ما يبطل الصلاة وما يكر. ومايباح فيها .
19 • 19 وسجود اللهو
1 .1 1 (
 - , .1.0 الهاوات الثس
, 1.4
(1-1 -
(ابواب تصر المـلإة وجمهيا للسازف) (آ 1 باب فی مشروعية تصر الملاة 110 117 والمفرب والعشا.فى السغر
 المضر المطر
119 119 ( (أبواب صلاة الباعة ) Tr|

- ,


0: 19 باب الاستسقابابا الهلاة فالملـل 19V 199 199

( F (

المَضروتنغيض
 الــكا. عليّ
 r r 9 -

والمرأة زوجبا
 r r r Y - Y\& ris . ris أَامبابولقَام عند رؤبنالخ

 ( (كاب الزكاة)

- ماورد في فتخلا ووجوبا

وتال مانعدا
 النى جمحفرا:ثشالمدنـة

 أموال الناس
177 باب صاملاجلمعة ركمتين الخ
(أبواب صـلاة العيدن )

- ا ال
المتحبابصلاةالعيدينبالملى ا IV.
- صـلاة الميد ركمتين الخ . IVE
ivo
العيدن ومايفر أبه نيهـا
IV7

$$
\begin{aligned}
& \text { ويم جمع }
\end{aligned}
$$

-     - مشروعية الصلاقهلما
كاركعات المعادة
 ركهة ركوعان
-19 . كلام نغيس للامام الثافتى
رضىانه عنه في صفة صلاة
كـوف الثــس والقـمر
 ركهة اللاثة ركوعات
 , ككمةأر بعةركوعات
- . خسنة ركوعات
( 19 . مابا.
(أبواب الاستـقاء) 19 (ألاء


 cl



 , -
- 

 ryr YYT
 -保 • rar C




 ( r $q$ r
 - 1
\& (
-
. . r 17 - rl9 الإحراموـوـلاة,
(ألوا
rri
. -
 . عدة اللـلية
(أْرابعشفورات الإحرام ع مأهم ar ar . rr . .
 - -





 . 1 . .




بيان مأطع من مؤ لفات المؤ لف
عد

 ثالا ثون قرشآ مصريا ورقا خالما بغير جلد و جلدا أفر بحيا
 إن شا. التهتعالى .


 قرشا هعريا ومن الورق الأصفر بدون جـلد .


و وم for
IV Y Y Y Y Y م Y

الحمود : على منحة المبود كلامما للمو لف
 - جامع المسانيد
r r r r r r r ! ب

