# تِنْ <br>  

# تَأَيف <br>  <br>  

اكُجْعُ



## الباب الثالث

في الأحاديث والآبار
التي تناولها شيخ الإسلام بالتصحيح والتضعيف

# الباب الثالث في الأحاديث والآتار التي تناولها شيخ الإسلام بالتصحيح والتضعيف 

$$
\begin{aligned}
& \text { وهي على أقسام: } \\
& 1 \text { - } 1 \\
& \text { ر } \\
& \text { كالشذوذ والإدراج } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ع - - وما حكم عليه بالضعف. } \\
& 0 \\
& 7 \text { - وفيه بعض ما تردد فيه. }
\end{aligned}
$$

ومن المعلوم أن المنعولات فيها كثير من الصدق والكنب فلا يوجد كتاب من الكتب إلاَّ وهو مظنة للضعاف والمناكير سوى صحيحي البخاري ومسلم.

وكان أهل العلم بالحليث الشريف على علم وبينة من هذه الأحاديث الداثرة على الالسنة، ولم يكونوا يشتغلون إلاًّ بما صح ونبت، أو ما ينجبر

ضعفه وكانوا يبيون ضعف الحديث ونكارته، ويستشهدون به ويعتبرون به،

 المسندة، ولا يبينون حالكها اكتفاء بالإسناد، وأحوال رجال رجال الأنانيد في الغالب معلومة.

وقد وجد في كتب المتأخرين من أهل العلم على أصنافهم، 'ثم تو'سع
 التفسير والفقه والككلام والتصوف كثرة كاثئرة من الموضوعات والضعاف والمناكير .

وقد تناول شِّ الإسلام أدلة أهل البدع والأهواء بالنقد والبحث والدراسة، ورضح وهاءها وبطلانها فكثر كلامه في الأحاديث التي يحتج بها هؤلاء، كما توسع في بيان أدلة أهل السنَّة والجماعة في العقائد الئد والألأحكام وأثبت صحة كثير من الأحاديث التي استدل بها أهل الحديث في العقائد، وفيها المتواتر والآحاد.
وقد كان أهل الأهوواء والبدع يعتقدون بطلانها فضلاً عن صحتها، وهكذا لما كان الروافضم ومعتقداتهم وأدلتهم موضع بحث ونقاش ودرانمة توسع الإسلام في بيان ضعف أدلتهم العقلية والنقلية، فكثر الكلام في أحاديثهم، كما توسع في إبطال أحاديث التوسل، وشد الرحال إلى زيارة القبور، لمنا انتشرت هنذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة في صنو المسلمين علمائها وعوامها وبنوا عليها عقائد فاسدة . وفي أثناء تدعيمه لُمذهب السلف كان يتطرق إلى أدلة خصومهم ويبين

ضعفها، وكان الناس من العالم الإسلامي يرجعون إليه في مسائل علمية ودينية ويوجهون إليه أسئلة فيجيب عنها.

ولما كانت هذه الكتابات والإلجابات والفتاوى تختلف باختلان الزمان والمكان وحاجة الككلام فيها نم كانت تتكرر كما سيأتي تفصيله في أماكنها كان شيخ الإسلام يجيب إجابات مفصلة ومختصرة، ويشير إلى ضيق الوقت أو الورقة أو قد بسطه في مكان آخر .

كما كان يتوسع في الغالب في المسائل في أثناء كتاباته المستقلة كما هو ملموس في عدة كتب مشهورة كالصارم المسلول واقتضاء الصراط المستقيم، وإقامة الدليل في إبطال التحليل ونتض التأسيس . ومن هنا قل كلامه في بعض الأحاديث المسؤول عنها كما توسع في أحايين أخرى.

وتد جمعت معظم هذه الأحاديث من مؤلفات شيخ الإسلام وفتاويه ومن كتب ابن قيم الجوزية المطبوعة التي نتل فيها كلام شيخ الإِسلام وفيها جملة من الأحاديث التي وجدتها في مراجع أخرى كذلك وهي قلـيـة

وقد رقمت هذه الأحاديث والآثار ، فبلغ عددها (Y (I ا ) حديث وأثر .
 والمتابعات وصححها بمجموعها، أو ذكر أحاديث وآثاراً من الصحيحين في أثناء الكلام على الحديث.

وقد صرفت النظر عن الأحاديث التي ثبت بعد المراجعة أنها من الصحيحين أو أحدهما، وقد كان إيراد شيخ الإسلام الحديث بقوله: قد

صح، أو ثبت، أو حديث صصحيح ونحو هذا إذ طريتهه في الغالب أن يصرح
 أو (رواه البخاري أو مسلم"، أو (في الصحيحين")، أو (أفي الصحيح"، ويعبر أحياناً بقوله: في الحديث الصحيح "اويقصد أحد الصحيحين" .

وإذا تأكد لديّ بعد البحث أن الحديث الذي قاله فهه : (في الصحيح" ليس في أحد الصحيحين أدرجته في هذا القسم
وهي مرتبة على الكتب والأبواب، وقد بلغ عدد هذه الكتب (Yq) كـتاباً وتحت كل كتاب أبواب .

هذا، وكانت هذه الأحاديث التي تناولها شيخ الإسلام بالتصحيح والتضعيف موضع اهتمام أهل العلم الذين ألفوا في الأحاديث المتواتيرة، أو المشهورة، أو الضعيفة والموضوعة، أو في كتب التفسير والحديث وشرحه، والتاريخ والتراجمم والسير، كابن عبد الهادي في التنقيح، و و رسالة

 الشرعية، وابن كثير في التاريخ والتفسير، وابن حجر في الفتح، والسخاوي

 على اللماز، والفتنى في تذكرة الموضوعات، والملا على القاري في الأسرار المرفوعة، ، والمصنوع في معرفة الموضوع، الميرة والمناوي في فيض
 كشف الخفاء، والسفاريني في لوامع الأنوار البهية، والشوكاني في الفوائد

المجموعة، والكتاني في نظم المتناثر، وغيرهم من علماء الحديث، والتفسير، والعقبدة، في كتبهم ومؤلفاتهم مالئر وتد خدمت هذه الأحاديث والآثار بمراجعة أصولها، وتخريجها،
 الكلام على الحديث، واختصرت أحياناً أخرى حسب مقتضى البحث، وبالن التوفيق .

1

1

1 - الهان الش ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في
الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض"(1"






 (صV) (صฯ)
ولفظ البخاري في بدء الخلق، والنسائي، والدارمي، واليههي: اكان الشّ ولم يكن
 $=$ وفي الشريعة: اولم يك شيءا
وفي لنظ : ثم خلقَ السماوات والأرض .

قال شِيخ الإسلام: روى هذا الحديث في البخاري بئلاثة ألفاظ :

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - روى: كان اله ولا شيء قبله. } \\
& \text { r - r وروى: ولا شيء غيره. } \\
& \text { r - r وروى: ولا شيء معه : }
\end{aligned}
$$

والقصة واحدة، ومعلوم أن النبي والآخران رويا بالمعنى وحيئذِ فالذي يناسب لفظ ما ثبت عنه في الخديث الآخر الصحيح أنه كان يقول في دعائه : „أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس نوقك شبيء، وأنت الباطن فليس دونك شي؛" . فقوله في هذا „أنب الأول فليس قبلك شيء" يناسب قوله پاكان الشَ ولا شيء قبله||(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { ولنظ البخاري في التوحيد: ضا هان الش ولم يكن شيء قبلهr. }
\end{aligned}
$$

 الإجماع، وني شرح حذليث عمران بن حصين كما سيأتي، بينما فالل في موضي آخر : إن لنظ كان اله ولم يكن شيء معهلا في رواية لغير البخاري صحبخة. (مجموعة الرسائل والمسابل
وهذا هو الصواب لأنه لم يرد هذا اللفظ في الموضعين ني البخاري في بدء الخخلى وني التوحيد، وهكذا لُم يذكره الحانظ ابن حجر ، ولا الألباني في تعليقه علي شرح الطحاوية



تم أطال القول في الرد على ابن حزم في مراتب الإجماع（174 ـوما ـوم （IVY الآيات والأحاديث＂）، فقال：وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره، عن

．＂．．．．غيره
وقال في رواية له：\اكان الله ولم يكن شيء قبله ．．．＂．
قال：وفي رواية لغيره صحيحة：اكان الله ولم يكن شيء معه｜＂（1） （ 1 －A／／

وقد شرح شيخ الإسلام هذا الحديث وأفاض فيه إفاضة عجيبة ورجح في سؤال ناس من أهل اليمن الذين قالوا：جئناك لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال ：كان الهن، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء رجح فيه ． （1）فال الحافظ ابن حجر بعد تسليمه لكلام نسِخ الإسلام في الحكم على الحديث الذي

ياتي بعد هذا：
وأما لفظ：هولا شيء معده، فرواية الباب بلفظ：„اولا شيء غيره، بمعناها ．（ヶヘ9／ヶ）
وقال المحدث الألباني في تخريجه لهذا الحديث في شرح الطحاوية ：ورواية（معهي＂

 الرواية التي ذكرها كما هو ظاهر، والشا أعلم． قلت：وكلام ميخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل واضح في في بيان رواية امعه، في غير صحيح البخاري ．
 والأرض وما بينهما وما فيها .

وردّ احتمـال كـونهم ســألـوا عـن أول جنس المخلـوقـات مُـن وْجوه
كثيرة.

قال: : والألفاظ الثلالثة في البخاريّ، والمجلس كان واحداً وسؤالهمم وجوابه كان في ذلك المُجلس، وعمران الذي روى الحديث لمي لم يقم منمه حين
 المخبر بلفظ الرسول، فدلّ على أنه إنما قال : أحد الألفاظِ، والآخران

من حديث أبي هريرة: :
وأنت الأول فليسن قبلك شيء . . " إلخ.
 قاله، واللفظان الآخران لم يبت واحد منهما أبداً.
وكان أكثر أهل ألحديث إنما يروونه بلفظ (القَبْله كان الشة ولا شيء

 الحوادث، ولا لأوَّل مخلوق .

$$
\begin{aligned}
& \text { وذكر أن الحديث روي بثلاثة ألفاظ: } \\
& 1 \\
& \text { - Y و } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

قال : الرواة متفقون على أنه ذكر الجمل الثلاث بالواو وهي : 1

r ـ "اوكتب في الذكر كل شيء".




 المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء ما خلقه اله قبل ذلك ولك ويدلّ على ذلك أنه أخبره عن تلك الأشياء بما يدل على وجودها، ولم

 والأرض، فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن .
فتبين أنه لم يكن مقصوده الإخبار عن أول جنس المخلوقات، بل ولا
 السماوات والأرض وما بينهما حين كان عرشه على المانغ .

وخلاصة شرح هذا الحديث: هو أن الهَ لم يزل فعال لما يريد، والرد على من يقول: المعنى كان الش ولا شيء معه أي لا مخلوق، ولا ولا فعل، ولا مفعول، نم صار يخلق ويفعل بعد أن لم يكن يفعل، ويخلق،

## وهذا قول الجهمية والمغْتزلة!()



 وأفظع، وهو أن الرب تعالى كان معطلا عن الفعل، ثم صار فعالًا لأفعاله بعد أن لم يكن كذلك.
 عن النبـي
واللفظان الآخران روي بالمعنى وهما هلم يكن شيء غيرهلا ، "ولم بكن شيء معهـها
 شيء عليم) .
فقوله تعالى: (اهو الأوله هو الذي ليس فبله شيء كما في صحبح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الها عنه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شنيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطنن فليس دونك شيء.

ومن هنا يعرف ضِف مسلك الحافظ ابن حجر في محاولته للجمع بِين
 الحـديث ليس مـن هــا القبيـل كمـا هو واضح من سياق القصـة، فـحمـل الـرواية
 وإلاَّ فالواجـب حملهـا عـلى المعـروف مـن كـلام اللبـي تعالي

ومما سبق من بيان مذهب السلف الذي قرره شيخ الإسلام، وِدافع غنه
 من مستنّع ما ينسب لابن تيمية، ليس بصوابه، بل المستشنع ما أراد ترجيخه، =


- Y قال: ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية الملاحدة المدعون للتحقيق والعرفان: ما يأثرونه، عن النبـي شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان". .
قال: وهذه الزيادة وهو قوله "وهو الآن على ما عليه كان")، كذب
 مختلق، وليس هو شيء من دواوين الحديث، لا كبارها ولا صغغارها، ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد صسحي، ولا ضعنيف، ولا بإسناد مجهول، وإنما تحلم بهذه الكلمة بعض متأخري متكلمة الجهمية، فتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم وهو التعطيل، والإلحاد"(1) ولكن أولثك قد يقولون: كان الش ولا مكان ولا زمان، وهو الآن على

وهو مذهب الجهمية، والمعتزلة، والأشعرية من أهل البدع. راجع: (الفتح .( $\varepsilon 1 \cdot / \mathrm{r}$

 .(YAv
(1) وقال الحافظ ابن حجر في بده الخلق: تنبيه: وتع في بعض الكتب في هذا
 في شيء من كتب الحديث، نبه على ذلك العلًّمة تقي الدين بن تيمية، وهو مسلم


ما عله كان، نقال هؤلاء: كان الشَ ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، وقد اعترف بأن هذا ليسن من كلام النبي

 يرجع إليه من خلقه العالم وصف لم يكن عليه ولا عالم موجود، فاعتقد فيه


وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلمي أهل القبلة، ولو بُبت على

 كما يردّ عليه المسلمون المواضع التي خرج فيها إلى الاتحاد . وإنما الحديث المأثور؛ عن النبي
 وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض(1).

وهذه الزيادة الإلحادية وهو قولهم: (اوهو الآن على ما عليه كانه تصد
 العرش، ونزوله إلى السماء الدنيا، وغير ذلك فقالوا: كان في الأزل لئس مستوياً على العرش، وهؤ الآن على ما عليه كان، فلا يكون على العرش الما يقتضي ذلك من التحول والتغير، ثم ذكر جواب أهل السنَّة والإثبات غن هذا، ثم تال: (1) انظر تخريجه والكلام علبه في الحديث (رنم 1).

وهم دائماً يهذون بهذه الكلمة: "اوهو الآن على ما عليه كان"، وهي


 النبي دواوين الحديث، بل اتفق العارفون بالتحديث على أنها موضوعة، ولا تنقل
 بنوع من التجهم، وتعطيل بعض الصفات الت
ولفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحيح: پاكان الش ولا شيء معه(")، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللذكر كل شيء" .

وهذا إنما ينفي وجود المخخلوقات من السماوات والأرض، وما فيها من الملائكة والإِنس، والجن لا ينفي وجود العرش .

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح مستدلين بهذا الحديث، وحملوا قوله: (أول ما خلق الله القلم، فقال اله له : اكتب، نقال: وما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامةلا على
 وَكَ
(1) سبق التنبيه على أن شيخ الإسلام صرح في مجموعة الرسائل والمساثل أن رواية المعها في غير صحيح البخاري .

وهذا نظير حديث أبـي رزين العُقيلي المشهور في كتب المنسانيد والسنن أنه سال النبي
 على الماء.

فالخلق المذكور في هذا الحديث لم يدخل فيه العماء، وذكر بعضهم


وفي ذلك آثار معروفة .
والدليل على أنَّ هذا آلكلام - وهو قولهم : وهو الآن على ما عليه
 ، YVA _ YVY / Y (مكر أربعة وجوه.


ومنه ذكر مختصراً في بيان تلبيس الجهمية (ONO/ ) . وذَكَرَ هذا اللفظ المُوضوع في درء تعارض العقل والنفل مثالاً لما يضعه (TY\&/0) أهل الأهواء، والبدع من الأحاديث التي توافق بدعهم.
وهكذا صرح في شرح حديث عمران بن حصين أن هذه الزيادة : "اوهو

 من الروايات.

# r r <br> لفظ (الذات) على اله تعالى 

## r ـ ـ حديث: اتفكروا في آلاء الش، ولا تتفكروا في ذات الشهه.

( (i) قال: روت العلماء، عن عبد الش المبارك أنه قال : تفكروا في خلق الش ولا تفكروا في الشا فإن بين كرسيه إلى السماء ألف عام، والشا عز وجل فوق ذلك.
(ب) وقال: قلت: هذا الحديث ممن رواه الإلمام أبو أحمد الحاكم الحافظ المعروف بالعسال، في كتاب المعرفة، قال: حدئنا محمد بن العباس، حدثني عبد الوهاب الوراق، ثنا علي بن عاصم، عن عطاء عني
 تفكروا في ذات اله، فإن ما بين كرسيّه إلى السماء السابعة سبعة آلاف نور، وهو فوق ذلك.

قال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن اله ههنا فهو جهمي خبيث، إن اله فوق العرش، وعليه محيط بالدنيا والآخرة(1)
(1) والحديث أورده في درء تعارض العقل والنقل (Y/r/Y)، وورد فيه أبو محمده =
(ج ) وقال: حذثنا محمد بن علي بن الجارود، ثنا أحمد بن مهدي؛
حدثنا أحمد بن مهدي، حدئنا عاصم بن علي بن عاصم، حدثنا البيكي، عن
 اتفكروا في كل شيء، ولا تفكروا في ذات الهّ، فإن ما بين السمن السماء السنابعة إلى كرسيّه سبعة آلاف نور، وهو فوق ذلك في (1) .

والصواب هأبو أحمدها، وذكر تول عبد الوماب الوراق إيضاً. وأخرجه أبو الشنخ في العظمة (رقم (YY)، عن محمد بن العبالس به، وإبناده ضعيف لضعف علي بن عاصمه، وعطاء بن السابي الب

 علي، عن أبيه، عن عظطاء بن السائب بهـ
 فيه عطاء، وعلي بن عاصم وهما ضعيفان. وعاصم بن علي تابعه، خالد بن عبد الشا : أخرجه أبو جعفر بن أبي شيبة في العرش

 اختلاطه، نم مدار الإنسناد على عطاء بن السائب وهو ممن تغير، وتد روي بري مرفوعاً لكن الصواب فيه الموترف.
 أما المرفوع عن ابن عباس : فتد أخرجه أبو الثنيخ (رفم r)، عن الؤليد بن أبان،

عن آحمد بن مهدي بها
وفيه عاصم بن علي وأبوه وهما ضعيفان، وفيه عطاء، وهو مختلط كما بتقدم والصواب فيه مونون. والحديث خرَّجه الشيح الالبناني من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وُعبد البِّ بن =

وأما قوله: ما بين عرشه إلى السماء ألف عام فإن حقه أن يقول ما بين كرسيه، والعرش كما في الحديث المشهور، عن ابن مسعود. ( د ) وممن رواه الحاكم أبو أحمد، حدثنا محمد بن العباس، حدثني عبد الوهاب بن عبد الحكيم الوراق، حدثنا هاشـم بن القاسم أبو النضر، عن المسعودي، عن عاصم بن أبـي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الهّ بن مسعود، قال: ما بين السماء والأرض مسيرة خمسس مئة عام، وما بين كل (نقض التأسيس (A) / مائين مسيرة خمس مئة عام أخرى. وقال في موضع آخر : روي في حديث مرفوع، فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتاً، عن النبـي الذات على النفس كما يطلقه المتأخرون.
$=$

وذكر السيوطي حديث ابن عباس، وابن عمر في الجامع الصغير، وأررده الألباني


لأبـي الشيخ.

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { علو الهُ عز وجل على خلقه واستوائه على عرشٌ }
\end{aligned}
$$

を - اتواتر الأحاديث في أن اله سبحانه فوف سماواته على مرشّها. صرح شيخ الإسلام ني مواضع بتواتر أحاديث العلو، والثوقية، نقال في العقيدة الواسططية: وتد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بانأش:

 وهو معهم أينما كانوا يُعلم ما مم عاملونون.

## (العقيدة الواسطبة، ومجموع الفتاوي 1 (15r/4)

وفال في العقيدة الحموية الكبرى؛ بعد ما ذكر فيها أن كتابِ الشُّ من




 أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الشا ألثى إلى أمته المُدعوين آبن

اله سبحانه على العرش استوى، وأنه فوق السماءة.
(1)(10/0 مجموع الفتاوى)

وقال في منهاج السنّة: من المعلوم أن القرآن ينطق بالعلو في مواضع
 بمثل ذلك، وكلام السلف المنقول عنهم بالتواتر يقتضي اتفاقهم على ذلك. ( $\mathrm{r} \circ \varepsilon / \mathrm{l}$ )
وقال في أثناء كلامه على أحاديث الرؤية أنها أعظم من حديث كل نوع من هذه الأنواع ـ وقد ذكرها قبل هذا ـ ثـم قال:
وأما أحاديث العلو وما يتضمن هذا المعنى فأضعاف أضعاف أحاديث (درء تعارض العقل والنقل ( $1 / \mathrm{H}$ )
© ـ حديث: (والعرش فوق الماء، واشَ فوق العرش، وهو يعلم ما
قال : حديث حسن، رواه أبر داود وغيره.

## (r)(Ira/ra مجموع الفتاوى)

(1) ذكره الكتاني في الأحاديث المتواترة، وذكر كلام نيخ الإسلام من الحموية، والواسطية (IY، (Y)،







- 7 - وتال: إن الإِشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء وغير الذلدعاء باليلذ أو الأصبع أو العين، أو الرأس، أو غير ذلك من الإِشارات الِحِسِية، قد تواترت به السنن، عن النبـي


( ( ) إلاَّا حبس يوم القيامة، وْمَلَك آخلذ بقفاه ختى يو تفه على جهنمه، ثم برفع رأسه إلى الله عز وجل فإن قال: الْلقه، ألقاه في مهوى، فيهوى أربعين خريفاً.

رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه بمعناه(1")
=

 -الصحيح



وأبي الثثيخ، واللالكاني، وأبي عمرو الطلمنكي، والبيهقي، وابن عبد البر . وتال الألباني : وسندهم جيد (مختصر العلو رقم \& - ا) . وسياق الحديث: ما بين اللبماء الدنيا والتي تليها مسبرة خحمس مئة عام، ومـا بين السماء اللالثة والتي تليها وبين الأخرى مسيرة خمسس مئة عام، وبين كل سمأين خمس مثة عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمس مثة عام، والعرش فوق ون الماء، واله عزّ وجل نوت العرش، وهو وهو يعلم ما أنتم عليه .

(ب) وعن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي
 اله؟! فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها: من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الش

أعتقها .
رواه أحمد في مسنده(")، والبرتي في مسنده أيضاً.
( ج ) ورواه ابن خزيمة في التوحيد - وتد اشترط فيه أن لا يحتج فيه إلاًّ بحديث صحيح - وإسناده عن يزيد بن هارون: أخبرنا المسعودي، عن عون بن عبد اله عن أخيه، عبيد الله بن عبد اله، عن أبي هريرة مثله : وقال
 رسول اله فقالت بيدها ما بين السماء إلى الارض ـ تعني رسول اله ـ ـ والباقي مثله. ورواه أيضاً من حديث أبي داود الطيالسي، عن المسعودي، بهذا الإسناد مثله .

وتال أيضاً: بجارية عجماء لا تفصح، وقال: أعتقها، وقال: قال المسعودي مرة: أعتقها فإنها مؤمنة)
=
 مصباح الزجاجة. وحسن أحمد شاكر إسناده .

 Yq
( ) و وقد روى نـحو هذا المعنى عن عبيد اله بن عبد اله الزهري
مسندأَعن أبسي هريرة، وْمرسلاذ .
(هـ) ورواه الإمام أحمد، وابن خزيمة أيضاً من حديث معمر؛ 'عن الزهري، عن عبيد الهّ بن عبد الله، عن رجل من الأنصار : أنه جاء بأمة سوداء، نقال: يا رسول الله! إن عليّ رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها، فقال لها رسول الله قال : أتشهلدين أني رسول الله؟ قالت: نعمه قال : أتؤمنين بالبعثى بعد الموت؟ قالت: نعمه، قال : أعتقها.
( و ( ) ورواه ماللك عن ابن شهاب، عن عبيد الله عن النبي
قال ابن خزيمة : لست أنكر أن يكون خبر معمر ثابتاً صحيحاً، 'ليس بمستنكر لمثّل عبيد الله بن عبد الله أن يروي خبراً عن أبسي هريرة، :عن رجل من الأنصار، لو كان متن الخبر متنا واحداً، فكيف وهمال متنان، وهما على حديثين لا حديث واحل حذيث عون بن عبد اله في الامتحان إنما أججابت السوداء بالإشارة لا بالنطتّ •

وفي خبر الزهري أجابت السوداء بنطت "نعم" بعد الاستفهام لما قال لها : أتشههدين أن لا إله إلاًّاله؟؟ ــ في الذبر أنها ــ قالت : نعم .

وكذلك عند الامتفهام لما قال لها : أتشهدين أني رسول الش؟ قالت :
نعم نطقاً بالكامَ والإشُارة بالليد ليس النطق بالكلام .
وفي خبر الزهري زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت لما استفهمها :
(1) المسنذ (1 (1)

$$
r
$$

## أتومنين بالبعث بعد الموت(1" .

( ز ) وهذا الذي قاله ابن خزيمة يحقته أن هذا الحديث رواه القاضي
أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة له من حديث محمد بن عمرو، عن (أبي سلمة، عن أبسي هريرة، ولهذا يقال : إنه حديث حسن صحيح (ح) ومثل ما روى أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي، قال: قال رسول اله يردهما صفرأ.

رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن، غريب،
قال : ورواه بعضهم، ولم يرفعه(r)

(Y)



 (ص (ص) IYY | وغيرمم، وهو حديث لا شك في صحته. وراجع للتفصيل:

 .(7Y


 = على شُرط النُبخين، وأقره اللذهبي.

وهذا لا يضر لأنه إذا كان موقوفاً على سلمان، فمثل هذا الكلام لا يقال إلاَّ توقيفاً. وتد أخبر في هذا الحُديث أن العبد يشير بيديه، ويرفعهما إلى الهّ سبحانه . ( ( ) وكذلك الخديث الذي في . . عن الفضل بن عباس ثال : قال



وتقول: يا رب، يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو خداج(1)
فأخبر فيه أنه يقنع يديه - أي يرفعهما - وأنه يرفعهما إلى ربه.
(ي ) وني الحديُث المشهور الذي في صحيح مسلم، عن جعفرِ بن
 المشهور أكثر حديث روي في حجة الوداع، قالل : فلما كان يومُ التروية، فساق الحديث بطوله وموضع ألشاهد منه قوله : (افقال : بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم أثهد، اللهم أشهد، ثلات مرات الها قال: فأشار بأصبعه السبابة وحدها إلى فوق بأبلغ الإشارة: اللهم أشهد ثلاث مراث، يجمع بين الإشارةة الحنسية المرئة، والعبارة الحسية المسموعة(ث) $=$



 وانظر : حجة النبي
( ك ) ونـي صحيـح البخـاري عـن عكـرمـة عـن ابـن عبـاس، أن
رسول الش
وفيه: ا"ثم رفع رأسه" فقال : اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت (1) قال : وقد أخبرنا هنا أنه رفع رأسه وقال: اللهم اشهجه.
. حديث الأوعال، المروي عن العباس بن عبد المطلب - V
قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية في صدد بيان مناظرته مع خصومه: وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها، فعرفتُ مقصوده فقلت: كأنك قد استعددت اللطعن في حديث الأوعال : حديث العباس بن عبد المطلب، وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم، من قول البخاري في تاريخه : العبد الها بله بن
 السنن، كابـي داود، وابن ماجه، والترمذي، وغيرهم فهو مروي من طري لا طريقين مسهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر .

فقال: أليس مداره على ابن عميرة، وقد قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف؟ .

فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة، في كتاب التوحيد الذي اشترط
 قلت: والإثبات مقدم على النُفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف، لم ينف معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره - كإمام الأئمة ابن (1) كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (ovr/r) ).

خزيمة ــ ما ثبت به الإسناد: كانت معرفته وإبثاته مقدماً على نفي غيره، وعدم معرفته.

ووافق الجماعة على ذلك، وأخذ بعض الجماعة يذكر من "المدح ما لا يليق أن أحكيه، وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة.

## (1)(19ヶ/r/مجموع الفتاوي)

حديث الأوعال المروي عن العباس بن عبد المطلب لفظه :
امرت سحابة على رسول اللشَ فقال: أو المزن؟ فقالوا: أو المزن، قال: أو العنان؟ تلنا: أو العنان، شفقال: هل تدرون بعد ما بين النسماء والأرض؟ قلنا: لا قالٍ : إحدى وسبعون أو اثنتان
 سماوات على نحو ذلك، تقال: ثم فوق السماء السابعة البحر أسفله من أعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم العرش فوق ذلك من أسفله وأعلاه، مثل ذلك مبا بين سماء إلى سماء، ثم إن اله تبارك وتعالى فوق ذلك" . رواه سماكُ بن خرب، عن عبد الله بن عميرة، عن ألأحنف بن قيس، عن العباس به. ورواه غن سماك عدد من اصحخابه وهم: 1 - إيراهيم بن طهمان في مشيخته (ص لV)، ومن طريقه أخرجه أبو داود في





 والدارمي في الرد علي بشر المريسي (ص •9، 181)، وفي الرد على الجهمية =





والوليد بن أبي ثور : فال ابن معين وغيره: ليس بشيء

 عمرو بن أبـ قيس وقال: فأي ذنب للوليد في هذا؟ وأي تعلق عليه؟ وإنما ذنبه:









 العلاء عن عمه شعيب بن خالد به . وفال الحاكم في الموضع الأول: صصحيح، وقال مرة ثانية: صحيح الإسناد ولم

 ويحيى بن العلاء هذا الذي روى عن عمرو بن شعيب بن خالد، فال فيه ابن =
=
 وقال يحيـى : ليس بثقة، وقال الفلاس : متروك الحديث وقال ابن عدي: أحاذيث موضوعات، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به ال


 عن سماك بن حرب، ولم يحتج الشيخان بواحد منهم، وقد ذكرت حذيث


 وعنسة هذا ثقة كما في التقريب .
وخلاصة القول: رواة هذا الحديث عن سماكُ سنة، وطريق شعيب بن خاللذ فيه يحيىى بن العلاه وهو واهه، وشريك القاضي ضعيف لسوء روه حفظه والوليد بن أبي تُور


 فيه الحافظ ابن حجر في التُقريب: مقبول كماً هي عادته في أمثال هؤلاء، إلأَا أنه يقال في مثل هذا الذيي حسن اللترمذي روايته وسكت عليها أبو داود، وصـيححها ابن
 الجهمية ثم جاء شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وانتصرا لابن خلما الامة علماً بأ أحل الجحديث هو إثبات صفة العلو، والفوقية للرب تبارك وتعالى
 =فيقال في مثل مذا الراوبي لمثل هذا الحديث أن حذيثه، لا ينزل عن مرتنة الحنسن،

1 - ح حديث: الو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الش. . . " إلخ.
تـال: وحديث الإدلاء الـنـي روي من حديث أبـي هـريرة، وأبـي ذر تـد رواه الترمـذي وغيـره من حديث الحسن، عـن أبي هريرة، وهـو



لهبط على الهـ.
قال: إنما هو تقدير مفروض، لو وقع الإدلاء لوقع علِه، لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئاً، لأنه عال بالذات، وإذا هبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز، ولم يصعد في الجهة الأخرى، لكن بتقدير فرض الإدلاء، لا يكون ما ذكر من الجزاء.

ثم تكلم على معنى الحديث وقال : وهذا كله كلام على تقدير صحته، وتد أجاب شيخ الإسلام عن قول البخاري: لا يعلم له سماع من الأحنف، أن البخاري إذا لم يعرفه فقد عرفه غيره متل ابن خزيمة فمعرفته حيث صح حديثه مقدم على نفي غيره، وعدم معرفته. وهناك نقطة أخرى: وهي كون هذا المجلس الني توسع فيه شيخ الإسلام في نصرة هذا الحديث مجلس إبثات العقيدة الصحيحة، ونصرة المذهب السلفي ولإفحام خصوم هذه العقيدة الذين كانوا يبحثون عن مثل هذه الثغرات الصناعية الحية، فأفحمهم بإخراجه ابن خزيمة هذا الحديث.
 المشاغبة على نفسه من قبل العامة والخاصة، ومفصود أهل الحديث بروائي الحديث مع كل كلام وارد في سنده ومتنه هو الاستدلال في الجملة لإثبات علو الرب وفوقيته على خلقه، وهذا لا غبار علبه.

فإن الترمذي لما رواه قال : وفسره بعض أهل العلم بأنه هبط على علم الله .

(1) حليث أبـي هريرة ورد من طريقين عن قتادة، عن الحسن، عن أبـي هريزة:





وقال الجورقاني : هذا لا يزجع منه إلى الصحة، وتال البزار : لم يروه عن النبـي إلأَأبو هريرة، وقال ابن الجوزي : لا يصح وفي الحديث علتان: إلانقطاع بين الحسن البصري، وأبي هريرة وفيه أبو ججفر الرازي وهو سيِّى الحفظ. Y Y Y Y Y


وضعفه الترمذي فقال : هذذا حديث غريب من هذا البوجه وقال : ويروى غن أيوبّ، ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبـي هريرة . وقال البيهقي: وفي رواية الجسبن عن أبـي هريرة رضي الله عنه انقطاع ولا يثبت سماعه من أبـي هريرة . وقال الجورقاني ني الأباطيل: باطل، وأعله بعدم سماع الحسن البصري من أبي هريرة. وأورده الذهبـي في العلوِ للعلي الغفار (ص •7)، وقال: الحسن مدلن؛ والمْتن منكر وللحديث طريق آخر عن العباس بن عبد المطلب، وفي سنده أبو جعفر الرازي : =

9 - حديـث الأطيط.
( أ ) قال الدارمي في كتابه: الرد على بشر المريسي: حدثني محمد بن بشار - بندار - حدثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال : سمعت
=







عن أبي ذر مرفوعاً.





 لا يعرف.
وفيه علة أخرى وهو الأعمش وهو مدلس وتد عنعن فينظر في الإسناد، حيث في المتن نكارة، ولم يسمع من أبي نصر و الأ وقال ابن كثير في تفسيره: في إسناده نظر، وفي متنه غرابة ونكارة، والشّ سبحانه تعالى أعلم (£/r-r-r).
 وراجع لمزيد من التفصيل تخريجي لكتاب الأباطيل وتعليق محقق العظمة.

محمد بن إسحاق، يحذث عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمدل بن
 عرشه، فوق سماواته، فوق أرضه، مثل القبة - وأشار النبي القبة ـ وأنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب .
(ب) قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمنية عن عُدة مشايخ منهم: ابن بشار، قال فيه: عن جبير بن
 أعرابي فقال: يا رسول الشا! جهدت الأنفس، وضاعت العيال، الما، ونهكت


 وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وأنه ليّط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في 'حذيثه: إن الشا فوق عرشّ، وعرشه فوق سمماواته، وساق الحديث(1).

وهذا الحديث مشهور بين أهل العلم بحديث الأطيط لورود هذأ اللفظ في الحديني.
 جبير بن محمد بن جيير بن مطعمب، عن أبيه، عن جده وبهذا) الإسناد رواه غير واحطد من أصحاب وهب بن بن جرير ، وهي وهم:


「
 (1\&/V)



 الأنراف: رواه الطبراني عن الساجي، عن عبد الأعلى بإسناد أحمد بن سعيد. ( $\mathrm{E} 10 / \mathrm{r}$ )
وفيه وجه آخر : عن بعقوب بن عتبة، وعن جبير بن محمد بن جير بن مطعم، عن أبي، عن جده. وهذا أيضاً رواه عن وهب بن جرير بير غير واحد من أصحابه وهم:


 التوحيد (ص r.1، \&-1-1) وسقط من المطبوع كلمة او، قبل جير .


 وأبي داود في سننه، وقد وردت رواية عبد الأعلى مع علي بن المديني، وابين معين، في الطبراني بدون إبّات الواواو كا كا مر . r


 جماعة عن ابن إسحاق كما تال أحمد بن سعيد إيضاً، وكان سماع عبد الأعلى وابن =

المثنى وابن بشار في نسنخة واحدة فيما بلغني وذكره الألباني في الضعيفة، في ذكر حديث عمر الآتي وقال: مثله جديث ابين إسحاق (أي منكر)، ونقل غن الذهبي في العلو : هذا حديث غريب جداً فرد (والضغيفة رقم (17)
(ص Pr).
تنبيه:
ذكر شيخ الإسلام حديث الأطيط هذا في درء تعارض العقل والنمل، وبقال: رواه
 هذا ما يتعلق برواية الخديت من هذين الوجهين، ومدار الإسناد على ابن إسحاق وهو مدلس، وعنعنه، وعثعنته هي علة هذا الإسناد.
 وإخراج أنمة الإسلام في كتبهم، وأن السلف تداولوا هذا الحديث، وتلقوه الِّلـوه بالقبول
 المعنى مروي في حديث عمر، وني الآثار الواردة عن ابن مسعود، وكعب الاأخبار، واستدل به برواية الأنمة هذا الحديث وما في معناه أنه لم يكن منكراً في دين الإنـ الإبلام راللاً لما حدثوه .
وأشار إلى نقطة مهمة وهو سبب طعن من يطعن في ميل هذا هو تقليد الجهمبة، والاستبشاع لما فيه من ذكر الأطيط من غير فهم لمذهب السملف ولا من ما تريده الجهمية من تعطيل، مع أن هولاء يحتجون في معارضته ذلك بما هو ا'وهـى عقَلِّ ونقلًا
وخلاصة القول أن سبب إيراد شُيخ الإسلام هذا الحديث، والاستدلال به هو لأْجل
 العلماه خالفاً عن سالف، وأن سبب من يرد مثل هذه الأحاديث هو ميلهم إلى م مذاهب الجهمية المعطلة من غير فهم حقيقة مذهبهم.

وقوله في الحديث "إن الش لا يستشفع به على أحد من خلقهه، أي الش هو الذي يفعل لا يشفع إلى غيره أن يفعل، وهذا كما يقوله بعض الشُعراء مخاطباً للنبي
شفيعي إليـك الله لا شـيء غيـره

قال شيخ الإسلام: وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصـاراً للجهمية وإن كان لا يفقه حقيقة قولهمr، وما فيه من التعطيل أو استبشاعـأ لمـا فيه من ذكر الأطيط، كما فعل ألوا المورخ(1) ويحتجون بانه تفرد به محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة عن

هذا، وقد تكلم الحافظ ابن القبم على هذا الحديث، وحاول أن يثبته مثل ما تكلم عليه شيخ الإسلام.
وفي الحقيقة أن هذا الإسناد وحده مما لا تقوم به الحجة ولأجل هذا ضلا أهل الحديث، واستغربه ابن كثير، مع ذكر ما يفيد إلى إثبات ما فصد به السلف إثباته .
وتد ضعفه الشيخ الألباني في السنَّة، وفي الصحيحة حينما ذكر حديث أبي ذر في
الكرسي (برقم 9 9 1).

قال الحافظ بن كثير بعد أن ذكر طرق الحديث: وقد صنف الحافظ أبو القاسم ابن
 في حديث الأطيط، واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار (تصحف فيه إلى بشار) راويه، وذكر كلام الناس فيه



نم يقول بعضهم: ولم يقل ابن إسحاق : (حدثني) فيحتمل أن يكون منقطعاً، وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق مع أن هذا الحديت، ،
 سالف، ولم يزل سلف الأئمة وأئتها يروون ذلك رواية مصدق به، زاداً به على من خالفه من الجهمية، متلقين لذلك بالقبول حتى رواه الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي انترط فيه ألنا روا لا يحتج فيه اللاّ بأحاديث الثقات المتصلة الإسناذ، رواه عن بندارُ كما رواه

الدارمي، وأبر داود سواء .
(ج) وكذلك رواه عن أبـي موسى محمد بن المثنى بهذا الإسناد مثئله
 سمعت محمد بن إسحاق، يحدث عن يعقوب بن غتبة، وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده، قال : أتى رسول الشّ، وذكر الحديث
قال ابن خزيمة: قُريء:على أبي موسى، وأنا أسمع أن وهبا حدئهم
بهذا الإسناد، مثله سواء:
وممن احتج به الحافظ أبو محمد بن حزم في مسألة استدارة الأفلالك مع
أن أبا محمد هذا من أعلم الناس . . . لا يقلد غيره ولا يحتج إلاًّ بما ثُبت
عنده صحته . . .
( د ) وهؤلاء يحتجون في معارضة ذلك من الحديث بما أوهى عند أهله من الرأي السخيف الفاسد الذي بيح المتج به قياسو الجهمية كاحتجاج أبـي القاسم المؤرخ في حديث أملاه في التنزيه بحديث أسنده 'عن عوسجة. . .

وهذا الحديث مما يعلم صبيان أهل الحديث أنه كذب مختلق، وأنه مفترى وأنه لم يروه قط عالم من علماء المسلمين المقتدى بهم في الحديث، ولا دونوه في شيء من دواوين الإسلام، ولا يستجيز أهل العلم والعلدل منهم
 النبي الكاذبين" فمن رد تلك الأحاديث المتلقاة بالقبول، واحتج في نقضها بمثل هذه الموضوعات فإنما سلك سبيل من لا عقل له ولا دين، وإن كان في ذلك ممن يتبع الظن، وما تهوى الأنفس، وهو من المقلدين للقوم لا علم لهم



1.
 خليفة، قال: أتت امرأة إلى النبي الجنة قال: فعظم الرب، وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض وأنـه ليقـد عليـه فمـا يفضـل منـه إلاًّ قـدر أربـع أصـابـع، ومـد أصـابعـه الأربعة، وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد، إذا ركبه من يثقله(1) (1) وتال في منهاج السنَّة: روي في حديث عبد الها بن خليفة أنه ما يفضل من العرش أربع أصابع يروى بالنفي ويروى بالإنبات. والحديث قد طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي وابن الجوزي، ومن = الناس من ذكر له شواهد، وقواه (1 (ro•).
=
 في مسنده، كثف الأستار (YQ/1)، والحافظ الضياء المقدسي في مختارته
 الخطاب رضي الها عنه قال : أتت امرأة إلى رسول الش اله يدخلني الجنة، قال: فُعظم الرب تبارك وتعالى، وتال : إن كرسيه وسع السمُاوات والأرض، وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد من ثقله . البداية (11 (1)). قال: عبد اله بن خليفة هنا ليس بذلك المُّهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه موقرفاً، مرسلغا ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة . والش أغلم (البداية والنهاية (11).


 ومنهم من يحذفها .
 وتال في التفسير : وتد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الشا بن خليفة عن عمر في ذلك، وعندي في صحته نظر ' ـ والشا أعلم - .

 وتال ابن القيم: وتد' روي هذا المعنى عن النبي إسحاق، فقال محمدبن عبن اله الكوفي المعروب اببمطين": حدئنا عبد الشا بن الحكم، وعثمان قالا: حدئنا يحبى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به، سنداً ومتناً.
وقال: فإن قيل: عبل الله بن الحكم، وعثمان لا يعرفان، قيل: بل :هما ثقتان =

ثم ذكر عن الدارمي آثر ابن مسعود، وأثر كعب الأحبار، وفي أثر كعب الأحبار : ا"ثم رفع العرش فاستوى عليه فما في السماوات سماء إلاًّ لها أطيط كأطيط العلاء في أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن" . قال شيخ الإسلام: وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب، فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب، ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة، ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد لا يدافعها، ولا يكذبها . . . فهؤلاء الأثمة المذكورة في إسنادهم، من أجل الأئمة، وقد حدثوا به هم، وغير وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله "من ثقل الجبار فوقهن" . فلو كان هذا القول منكرآ في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه.

وقد ذكر ذلك القاضي أبو يعلى الأزجي فيما خرجه من أحاديث الصفات، وقد ذكره من طريق السنة: عبد اله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، حدثني أبو المغيرة، حدثنا عبدة بنت خالد بن معده خالد بن معدان أنه كان يقول: إن الرحمن سبحانه ليثقل على حملة العرش =

وقال الألباني في السنَّة : إسناده ضعيف، عبد اله بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبان، ثم نقل كلام ابن كثير من التفسير •


 خليفة، الذي لم يوثڤه غير ابن حبان، ونال الذهبي: لا يكاد يعرف.

من أول النهار إذا أقام المسركون، حتى إذا قام المسنبحون خفف عّن حملة (ovr_079/1 (بيان تلبيس الجهمية)

العرش
11 - 11 روى الخلال ببإسناد كلهم أثمة ثقات، عن سفيان بن عيينة

 كيف استوى؟
قال؛ الاستواء غير مجهول، والكبف غير معقول، ومِن الشّ الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق،(1)"
وهذا الكلام مروي عن بالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن
من غير وجه .
|r ـ منها: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني، وأبو بكر البيهفي، عن يحيى بن يحيى، قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: با أبا عبد الش! الرحمن على العرشِ استوى، فأطرق مالك برأسه ختى غلاه الرخصاء، ، ثم قال:
(الاسنواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلاًّ مبتدعاً، ثم أمر به أن يخرج،



وأرده ابن القيم ني اجتماع الجيوش الإسلامية (ص V) قال: قال يحينى بن آدمه، عن أبيه، عن ابن عيينة فالـ: ستل ربيعة فذكره.
(Y) اخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (رتم \&•1)، واللالكائي في أمول اعتقاد =
ri ـ ـ وروى عبد اله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك
 خلقه، ولا نقول كما بقول الجهمية أنه ههنا في الأرض" ،
وهكذا قال الإمام أحمد وغيره(1).
£ أ ـوروى بإسناد صحيح عن سلِّمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية فقال: (إنما بحاولون أن يقولوا: لبس



 عن أبيه، عن شريح بن النعمان، حدينا عبد الشا بن نافع تال: : الل مالك فذكره. (اجتماع الجيوش ص (V0)








 سليمان بن حرب، قال: سمعت حماد بن زيد فذكره. وذكره الذهبي (مختصر العلو ص

10 - و وال محمد بن إسحاق بن خزيمة - إمام الأئمة - : من لم
 وإلاًا ضربت عنقه، ثم ألقي ملى مزبلة لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة، ولا أهِ
 19 - وروى الأثرم في السنَّ(†) وأبو عبد الله بن بطة في (الإلبانةه، ، وأبو عمرو الطلمنكي، وغيرهم بإسناد صحيح، عن عبد العزيز بن عبدالهي
 مالك بن أنس، وابن الماجشون، وابن أبي ذئب ـ وقد سبل عما جححدت به

أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية، ومن جُلفها في صفة الرب العظيم، الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر وكلَّت الألسن عن تغسير صفته، وانحصرت العقول دون معرفة قدرته وردت عظمته القول فلم تجد مساغاً فرجعت خابمنة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما
 لا يحول ولا يزول، ولمّ يزل، وليس له مثل، ، فإنه لا يعلم كيف هو هو إلاّلًا هو ،
 شيء منه حد أو منتهى - يعرفه عارف أو يحد قدره واضف ـ ـعلى أنه الحت
(1) أخرجه الحاكم في مغرفة علوم الحديث (ص \&^) ومن ظريقه الجورقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (رقم V\&)، قال الحاكم: سمعت محملِ بن صالح بن هاني يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن حزيمة فذكره اريم (Y) ساقه الذهبي في العلو، وقال: رواه أبو بكر الأثرم وصححه. (150 _ أمختصر0 ص 1 )

المبين لا حق أحق منه، ولا شيء أبين منه، الدليل على عجز العقول، عن تحفيق صفته عجزها، عن تحقيق صفة أصغر لا تكاد تراه صغراً يجول ويزول، ولا يرى له سمع، ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك، وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك اللا أحسن الخالقين،
 [الشورى: 11$]$

اعرف - رحمك الش - غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر ما وصف فـي فـا
 به عن شيء من معصيته؟
فاللني جهد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً فقد : آَتْتَهْتَتُ


 من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الث الشيطان حمان حتى


فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد واله أفضل كرامة الشه التي أكرم



قد قضى أنهم لا يموتون، نهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال : وإنما

جحد رؤية اله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة، رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين؛ وكان له جاحداً.

وقال المسلمون: يا رسول الها! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال
 لا، قال: „ههل تضارون في رؤية الثمر كليلة البدر، ليس دونه سحابه؟؟ قالوا: لا، قال : فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك" . وقال رسول اله فتقول: قط، قط، وينزوي بعضها إلى بعض٪ .

وقال ثثابت بن قيسن : (القد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحةه،. وقال: فيما بلغنا: أأن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسبرعة


لا نعدم من رب يضحك خخيراً إلى أشباه هذا مما لا نحصيه.





 فوالشه ما دلهم على عظم ما وحفه من نفسه وما تحيط به قبضته:

الأصغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألفى في روعهم وخلق على
 كما سماه، ولم نتكلف منه ما سواه _ـلا هذا ولا هذا ــ لا نـا نجحد ما وصفـ، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.

اعلم _ رحمك اله ـ أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تتجاوز ما قد حذّ لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر . فما بسطت عليه المعرفة، وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله
 ما وصف من نفسه عيباً، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدراً.

وما أنكرته من نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك، ولا في حديث عن نبيك - من ذكر صفة ربك - فلا تكلفن علمه بعقلك، ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه عن نفسه، فإن تكلفك معرفة ما ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحده الجاحدورن مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.

فقد ــ والشا ـ عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف وينكرون المنكر، وبإنكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، وما بلغهـم مثله عن نبيه، فما مرض مرو من ذكر هنر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره، ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن


والراسخون في العلم - الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهـم
 منها جحداً، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقاً، لأن الحق ترك ما تا ترك،
 مَهِيراً [النساء: 110]. وهب الش لنا ولكم حكماً، وألحقنا بالصالحين . هذا كله كالام ابن الماجشُون الإمام" (1)
 عز وجل فوق عرشه، ونُؤمن بما وردت به السنَّة من صفاته|(Y)

قال شيخ الإسلام: ذكره البيهتي بإسناد صحيح.
(الفتوى الحموية الكبرى ص • 11 ضمن مجموع نفائس
ونــضض الـتـأسـيـس (rV/r و/ و/117)

 أحاديث موضوعة لتوافق بدعهم فذكر عدة أمثلة ثم قال :


 الدصيصي، فال: سمعت الأوزاعي يقول فذكره، وقال ابن القيمي: روى الْئهقي (اجتماع الجـيـون الإسلامية ص 19 )


والحديث الذي يحتجون به في نفي العلو كالحديث الذي رواه ابن عساكر فيما أملاه في نفي الجهة عن شيخه ابن عبد الشا العوسجي، عن
 إسحاق الذي رواه أبو داود وغيره الذي قال فيه: يستشفع بك على الاني الشا ، ويستشفع باله عليك، وأكثر فيه في القدح في ابن إسحاق مع الـي احتجاجه بحديث أجمع العلماء على أنه من أكذب الحديث وغاية ما قالوا فيه : إنه (درء تعارض العقل والنقل (YO/0)

قلت: حديث ابن إسحاق هذا حديث الأطيط وقد تقدم الكلام عليه،
 حديث الأطيط) من الحديث بما هو أوهى عند أهله من الرأي السخيف الفاسد الذي يحتج به قياسو الجهمية كاحتجاج أبي القاسم المؤرخ في حديث أملاه في التنزيه بحديث أسنده عن عوسجة. . .
وهذا الحديث مما يعلم صبيان أهل الحديث أنه كذب مختلق، وأنه
 ولا دوننوه في شيء من دواوين الإسلام، ولا يستجيز أهل العلم والعدل منهم أن يورد مثل ذلك إلاَّ على بيان أنه كذب . . .
(بيان تلبيس الجهمية (OVT/

## ع - باب العرش والكرسي

19 19 ـ الس السموات السبع مع الكرسي إلًا كحلقة ملقاة بارض فناة، ونضل العرش على الكرسِي، كفضل الفلاة على الحلقة، . قال: وفي حديث أبي ذر المشّهور قال : قلت: با رسول الها أيما نزل عليك أعظم؟ قال آية اللكرسي، نم قال: يا أبا ذر : ما السماوات، .. . الحديث وثال:

والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وأحمدا والر


 والصفات (ص ه• \&)، وأبر الشيخ في العظمة (رتم (YهQ)، من طرين إيراهميم بن هثـام بن يحيسى الغساني، عن أيب، عن جله، غن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر مرنوعأ.
 ابي ذر هذا، عن أبيه عن جده
ثال الطبراني: لم يروهٌ هذا عن يحيى اللأ وللده، وفم ثقأت، وذكره ابن حبانْ في
الثقات، وخرج جحيثه في صحيحه.
=

وقال علي بن الحسين بن الجنيد: صدق أبو حاتم، ينبغي أن لا يحلـوث عنه
 فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً. وله عن عن أبي ذر طرق أخرى كما أشار إليه شيخ الإسلام. فأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبية في كتاب العرش (ق / / أ أ )، بسنده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي إدريس به.




 محمد الثقفي، عن أبي إدريس الخولاني بـي بـ الـي



 والقاسم بن محمد الثقفي لم أجد من ترجم له إلأَ انه جاء في التقريب: القاسم بن (ir./r) محمد، شيخ لعلي بن سليمان مجهول/ ق. وجاء في الميزان: القاسم بن محمد بن أبي إديس الخولانياني، وعنه علي بن

 (رقم 7 (Y)، ومن طريق يحيى بن سعيد السعدي، عن عبد الملك بن جريج، عن =
=
 يروي المقلربات والملزقات، لا بجوز الاحتجاج به إذا انفرد، المجروحين ( (1ra/r)
وأخرجه الطبري (F/ (1)، وتال: حدثني يونس، أخبرني ابن ومب، قال : قال ابن

 الكرسي في العرش إلأك كحلقة من حديد ألفيت بين ظهري فا فلاة من الأرض




 (رتم - (ry).
وأررد الذهبي أول الححدبث في العلو، وثال : هذا مرسل، وعبد الرحمن ضعيف (ص (91)
وتول ابن كثير والذهبي: أول الحديث مرسل لأن زيد بن أسلم تابعي، ولم يذكر الصحابي والشطر الآخر من الحلديث عن أبي ذر منظط لانْ عبد الرحمن بن زيد لمي يلت أبا ذر .

 رواه عن أبيه محمد: نظر، وسبيه عدم اطلاعه على إسناد أبي الثبيخ، وكلا ولام $=$ الذهبي في العلو، نفيهما تصريح بأنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

هذا، وقال الألبني بعد أن خرج طرق هذا الحديث: وجملة القول أن هذا الحديث الـا بهنه الطرق صحيح، وخيرها الطريق الأخير (أي طريق الطبري)، والها العلم،
 والحديث ذكره الحافظ ابن حجر عن ابن حبان وتال: وله شاهد عن مجاهد:
 تلت: أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص V\&)، والبيهتي في الأسماء
 الأعمش، عن مجاهد، قال: ما السماوات والأرض في العان الكرسي إلاًّ بمنزلة حلقة ملفاة في الأرض الفلاة.
وله طريق آخر عن ليث، عن مجاهد، أخرجه أبو الشيخ في العظمة (رقم YاA)، وراجع لمزيد من تخريجه والكلام عليه تعليق المحقق عليه.

$$
\begin{aligned}
& 0 \\
& \text { في تعود الرسول }
\end{aligned}
$$

ذكر شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل بعضن الأخاذيث
 الثلجي، وابن فورك يتأولون الأحاديث الصحيحة، والموضوعة وقال:
 فورك. وهو وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذا وذكر من رواواها الحاديث موضوعة، كخديث الرؤية عباناً ليلة المعراج ونحوه. وفيها أشياء عن بعض السلف زواها بعضن الناس مرْفوغة.
. (\$ Y Y .
رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من النلف. وكان السلف والألئمة يروونه ولا ينكرونه، ويتلقونه بالقبول .
وتد يقال: إن مثل هذا لا يقال إلاَّ توقيفاً، لكن لا بد من الفرق بين ما ما نبت من ألفاظ الرسول، وما ثبت من كلام غيره سواء كان من المقبول أو من المردود.

ولهذا وغيره تكلم رزق اله التميمي(") وغيره من أصحاب أحمد في تصنيف القاضي أبي يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظ، وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريғ، كما ذكر هو ذلك في آخر الكتاب.

وما نقله عنه أبو بكر بن العربي في (االعواصمه|" كذب عليه عن مجهول لم يذكره أبو بكر، وهو من الكذب عليه، مع أن هؤلاء وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه، نفي كلامه ما هو مردود نقلذا وتوجيهاً، وفي كلامه من التناقص من جنس ما يوجد في كلام الأشعري، والقاضي أبـي بكر الباقلاني، وأبـي المعالي وأمثالهم ممن يوافق النفاة على نفيهم، ويشارك

أهل الإثبات على وجه يقول الجمهور : إنه جمع بين النقيضين • ويقال أن أبا جعفر السمناني (r) شيخ أبـي الوليد الباجي قاضي الموصل كان يقول عليه ما لم يقله: ويقال عن السمناني أنه كان مسمحاً في حكمه وقوله.

والمقصود هنا أن ما لم يكن ثابتاً عن الرسول لا نحتاج أن ندخله في هذا الباب، سواء احتيج إلى تأويل، أو لم يحتج •

(1) أبو محمد رزق الش بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي،



 يونس، عن سلمة الأحمر، عن أشعث بن طليق، عن عبد اله بن مسعود، قال : بينا أنا عند رسول الش

قال: "يجلسني على ألعرش" وقال: هذا حذيث منكر لا يفرح به، وسلمة هذا" متروك الحديث، وأشعث لم يلحق ابن مسعود ثم قال: حديث يروى عن سععيد الجريري، عن سيف السدوسي، عن عبد الشّ بن
 فقلت للجُريري: يا أبا مسعود إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ قال : ويلكم هـا هذا أقرّ حديث في الدنيا لعينيـي و وقال : هذا موقوف، ولا يلا يثبت إسناده ه




 تلت: وليث هو ابن أبـي سليم ضعيف.





 بطلانه : قد وجدت له طريقاً أخرى موصولًا عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه ولا الا يصح



هذا، وقد صح أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة بنيبنا


إتيان الرب تعالى يوم القيامة

- Y ا القيامة كيرة1.
(مكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة. (rV\&/0) الفتاوى
وقال في تلبيس الجهمية :
والمشهور عن السلف وأثمة أهل الحديث وكثير من أهل الكلام والفقهاء، والصوفية من الطرائف الأربعة وغيرهم أنه استوى عليه بعد أن أن خلت السماوات والأرض، كما دل عليه القرآن، فيكون قد استوى عليه بعد أن لم يكن مستوياً عليه، كذلك استوائه إلى السماء ومجيؤه، وإلتانه كما وردت بذلك النصوص المتواترة.

(1) وردت في هذا الباب عدة آيات وآحاديث:

Y - Y r $=$

ر.

 يوم القيامة أذن موذن لتتبع كل أمة. . . وفيه (وآتاهم رب العالمين)، وهذا مكانـانـا حتى يأتينا ربنا، فإذا ججاء ربنا عرفناه، قال : فيأتيهم في صورته التي زأوه نيها أول مرة . . . إلخ وعن أبس هريرة في ححديث رزية الباري تعالى الطويل، أوله: إن النابس قالوا: يا رسول اله! هل نرى زبنا يوم القيامة؟ فقال رسول اله
 وحديث أبـي موسى :الأشعري المتفق عليه من الحاديث الؤية، راجِع: : حادي الأرواح (ص YYY)، وزاجي الحاديث الرؤية في سادي الأرواح وفيها ذكر تجلي
 تواتر هذه الأحاديث فذكر عدة أحاديث منواترة منها: أحاديث المجيء والنزول (راجع مختصر الصواعت المرسلة ص 94٪ ) والإتيان .

$$
\begin{aligned}
& \text { - V } \\
& \text { في نزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا }
\end{aligned}
$$

 ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأسنجيب له؟ من بسألني، فأعطب؟ من بستغفرني فأغفر لهه .
( ( ) قال شيخ الإسلام: اتفق عليه الشيخان : البخاري ومسلم، واتفق علماء الحديث على صحته هو هإذا بقي ثلث الليل الآخراه .
(ب) قال: وأما رواية النصف والثلثين، فانفرد بها مسلم في بعض
طرقه وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة: (إذا بقي ثلث الليل الآخر" .

وقد روي عن النبي قبل هذا، فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث، والذي لا شك في فيه
 ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل نقوله حق وهو الصادق المصدوق ويكون النزول أنواعاً ثلاثة:

الأول: إذا مضى ثلث الليل الأول، ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا بقي ثلث الليل، وهو أبلغ الانواع الثلاثة .
(\&V•/0 شرح حديث النزول من الفتاوى
وذكر نقلكا غن أبني القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن
مندة أسماء الصحابة الذين روواعن النبـي ونَّ


منهم:

 أبـي العاص، V V ومعاذِ بن جبل، 1 -
 الصامت،

 (rar/o) عنهم أجمعين .

ونقل شيخ الإسلام عن ابن عبد البر قوله في التمهيد على شرح حديث النزول: هذا حديث ثابت من جههة النقل، صححيح الإسناد، ولا يختلف أله أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العذول غن النبي سماوات كما قالت الجماعة . (تلبيس الجهمية Y / F

## ومجموعة الرسائل الكبرى (EOY) / 1 (1)

 قال : لا يسألن عبادي غيري، من يدعني أستجيب له، من يسألني أعطبه، من

(1) وحديث النزول الذي ذكر نيخ الإسلام لفظه، وعزاه إلى الصحيحين أخرجه البخاري في التوحيد، باب تول الها تعالى (يربدون ألن يبدلوا النا كلام الشا

(رقم ^ד ا)، ومن حديث أبي هريرة .


 رسول اله


 تد تواترت الأخبار به عن رسول اله


الصحابة .

 هذا الحديث مروي عن رفاعة بن عرابة ـ ويقال: عرالع عرادة ـ الجهني.


وأخرجه أحمد في مسنده (1T/E)، عن ابن علية، ويحيىى بن سعيد، والدارمي =
 طريق ابن علية، وعبد الله بن بكر، ويزيد بن هارون، والآجري في الآبنريعة (ص • ا ولاسناده صحيح، وصرح ينحيـى بالتحديث في رواية للآجري، وابن خزيمة.



والآجري في النريعة (ض • ابّ).

وفي سند ابن ماجه الزاوي عن الأوزاعي: محمدل بن مصعب، وهو ضعيف لكنه توبع كما ترى. والحديث صححه الألباني راجع الإرواه (رقم • 0 \& )، وراجع أيضاً مصباع الزجاجة ( (
وتابعه : أبان بن يزيد وغيزه كمافي تحفة الأشراف (TVY/ (TV) . وللحديث طرق أخرى :
ا 1


مكذا قال لنا: عن عبد الله بن المبارك، ونقص من الإسناد اعططاء بن يساره . أخرجه الآجري أيضاً عن أبي بكر بن أبـي داود، ثنا محمد بن خلف
 هلال بن أبس ميمونة، عن رفاعة الجهني، تال رواد: ابن عرابة، وذكر الحديث نحوه (ص MIY).
 المبارك؛ عن يحيـى بن أبـي كثير، عن هلال، عن عطاء، عن عقبة بن عامر الجهني :
قال شيخ الإسلام في أثناء سرده لأحاديث نزول الرب عزَّ وجل : لا يمكن أن يقول ملك من الملانكة (إنتي أنا اله لا إله إلاًّ الها اله أنا فاعبدني)، ولا يقول: (اومن يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسان يسألني فأعطيه؟ من
 النسائي وابن ماجه وغيرهما، وسندهما صصحيح أنه يقول: لا أسأل عن عبادي

وهذا أيضاً مما يبطل حجة بعض الناس، فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأمر منادياً فينادي، فإن هذا إن إن كان ثابنا إنآ عنا النبي پُ امن يدعوني فاستجيب لها . ومن روى عن النبي على رسول الش ال نعلته الأمة خلفاً عن سلف ــلف فاسد في المعقول، فعلم أنه كذب بعض - المبتدعين، كما روى بعضهم ينزل ـ بالضّم وكما قرأ بعضهم هاوَكَلَّمَ الشَ موسى تكلبمآَ، ونحو ذلك من تحريفهم (rvr/0 الفتاوى (ry)

اللفظ والمعنى
= هذا، والحديث له شواهد أخرى خرجها المحدث الألباني في الإرواء.
^ عن عرشٌ هل يخلو منه العرش أم لا؟

أهل الحلِيث في هذا على ثلاثة أقوال :
منهم: من ينكر أن يقال: يخلو أو لا يخلو، كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيزه.

ومنهم: من يقول: بل يخلو من العرش، وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبل الهل بن محمد بن مندة، مصنفباً في الإنكار على من من
 وعلى من زعم أن الله ليس له مكان، وعلى من تأول النزول على غير النزول، .

ثم ذكر من رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد: وينزل الله ربنا إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، وعن حديث روى عن إسحاق بن راهويه في هذا المعنى.
قال شيخ الإسلام: وزعم عبد الرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر، في الحديث عنهما، أو عن غيرهما، وحكمه عند أهل الأثر حكم حديثث منكُر،

وقال: أحمد بن محمد البرذعي التميمي (الراوي عن مسلد)، مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد مَنْ اسمه أحمد بن محمد فيمن روى عن أحمد، ثم سرد أسماءهمم.
ثم ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديت النزول، قال شيخ الإسلام: ثم ساق الأحاديث بألفاظها، وذكر أن أحداً منهم لم يقل هذا اللفظ.

قال شيخ الإسلام: ليس في الحديث أنه لا يخلو منه العرش، أو يخلو منه العرش.

وذكر حماد بن زيد، وإسحاق بن راهوية، فقال: ( ) ( ) Y Y Y


 قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شناء. (ب) ورواه ابن بطة في كتاب الإبانة، فقال: حدئني أبو القاسم

 جاء (اينزل الها إلى سماء الدنباه أيتحول من من مكاد زيد، ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. Y Y - وقال ابن بطة: وحدثنا ابو بكر النجاد، ثنا أحمد بن علي الأبار، ثنا علي بن خشرم قال: قال إسحاق بن راهويه: دخلت على

عبد اله بن طاهر، فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟! تلت: أي شي؛ أصلح الش الأمير؟ قال: تروون أن الهي ينزل إلى السماء الدنيا، قلت: :تعم
 فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه، قال؛ قلت: ولم تنكلم

وقد رواها اللالكائي أيضاً بإسناد منقطع، واللفظ مخالف لهذا، وهذا الإسناد أصح، وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما أثمة الثقات ، فحماد بن زيد يقول: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء فأثبت قربه إلى
 بخراسان كان يعرف أن الشه فوق العرش، وأشكل عليه أنه ينزل لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش فأقره الإمام إسحاق على إنى أنه فوق العرش ، وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش فقال لـ له الأمير : نعمه،

 خلو العرش، وكان هنا هذا آهون من اعتراض من يقول ليس فون العرش شيء، فينكر هذا، وهذا.

تم ذكر نظيره عن الفضيل بن عياض والأوزاعي. (rv^_ rvo/0 مجموع الفتاوى)

وقال في آخر المبِّحث: وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه الغرش
 المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنَّة، ولم ينفل عن أحد منهم بإسناد صحيح

ولا ضعيف أن العرش يخلو منه، وما ذكره عبد الرحمن من تضعيف تلك الرواية عن إسحاق فقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي رواهنا ابن ابن وغيره، وذكرنا أيضاً اللفظ الثابت عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيل الرو رواه الخلال وغيره . وأما رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند آهل الحديث والسنَّة من أصحاب أحمد وغيرهم تلقوها بالقبول، وتد ذلـد أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة، واعتمد عليها غير واحد كالقد أبي يعلي، وكتها بخطه.


9 - 9
عن الإمام أحمد في تأويل الإتيان وعن الإمنـام مــالك في تـأويل النـزول
 السلف يمسكون عن مثل هذا، وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمدن أنه فالل:

المراد به قدرته وأمره، قالل: وقد بينه في قوله: وألو يأتي أمر ربكها .
 عن أحمد في كتاب ا(المحنةّة أنه قال ذلك في المناظرة لهم يوم المحتنة لما

 بقوله: تجيء البقرة، وآل عمران: نوابهما كما في قوله (وجاء ربك): أمبره وقدرته.
وقد اختلف أصحابب أحمد فيما نتله حنبل فإنه لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة عن الحمد في منعه من تأويل هذا، وتأويل النزول والإستواء، ونحو ذلك من الأفعال. ولهم ثلاثة أقوال: :قيل: إن هذا غلط من حن حنبل، انفرد به دور دون الذيني ذكروا عنه المناظرة، مثل : صالح، وعبد الشه، والمروذي، ونيا وغيرهم فإنهم لم يذكروا هذا، وحنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال وصاينها وعبه. قال

أبو إسحاق ابن شاقلا: هذا غلط من حنبل لا شك فيه . والقول الثاني: قال طائفة من أصحاب أحمد: هذا قاله إله الزاماماً للخصم


 والقول الثالث: أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد، وقد يختلف كلام الأئمة في مسائل مثل هذا، لكن الصحيح المسهور عنه رد التأويل، وقد ذكر
 المعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابنا.


أنه ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه، وهو كذاب باتفاقهم. وقد رويت من وجه آخر، لكن الإسناد مجهول.

(1) ونحوه ذكر ابن القيم نقال: وأما الرواية المنتولة عن الإمام اححد فاختلف فيها
أصحابه على ثلات طرق:

الحدها: انها غلط عليه فإن حنبلا تفرد بها عنه، وهو كثير المفاريد المخالفالفة



 = كاتب مالك هو: حبيب بن أبي حيب، وهو حيبب بن رزين الحنفي مصري يكنى (Y)
=


 والنص أورده الذهبي في السير في ترجمة الإمام مالك، قالل: قال ابن عدي: حـئ حدثنا محمد بن هارون بن حسان، ،حدثنا صالح بن أيوب حدثنا حبيب بن أبي حبيب، حلدثني مالك قال:
ينزل ربنا تبارك وتعالى أمره فأما هو فدائم لا يزول. ثالل صالح: فذكرتت ذلك يحيـى بن بكير فقال: حسن، واله ولم أسمعه من مالك.
 - رحمه الله - رواية الؤليد بن مسلم أنه سآلد عن آحاديث الصفات، فقال : أمرها كــا جـاءت بـلا تفسيـِر، فيكـون لـلإمـام في ذلـك تـولان، إن صحـت روايـة ( 9 ( $/ \mathrm{A}$ )

## حبيب|.

قلت: كيف تصح هذه الالرواية التي فيها حبيب وهو مشهور بالكذب والوضع وينافيه أتوال الإمام الصريحة في شُرح مذهب السلف في مثل هذه الأمور هذا، ولم أجد هذا النص في الكامل لابن عدي المطبوع وفال ابن القيم في الصوباعق المرسلة في مذهب الإمام مالك : إن المشهوز عنه وعن أيمة البسلف إمرار نصوص الصفات، والمنع من تأويلها، وقد روي عنه أنه تأول

 اههل الجرح والتعديل، ولم يعتمد أحد من العلماء على نقله.
 ومنهم من لم يبتها، لالن المسناهير من أصحابه لم ينقلوا عنه شينياً في ذلك.

-

Y^ _ قال : ثبوت الوجه والصورة له قد جاء في نصوص كثيرة من
الكتاب والسنَّة المتواترة، واتفق على ذلك سلف الأمة . (YVY/r نقض التأسيس)

أي أينما تستقبلوا، والعبد إذا قام إلى الصالاة فإنه يستقبل ربه، واله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه كما تواترت بذلك الأحاديث الصحاح، عن النبي

(1) أما صفة الوجه نورد الحديث المذكور من غير وجه:



 . (111「

$$
\mathrm{VV}
$$

= (رقم 119)، وإسناده صحيح.
 (ر/r/Y) - - وحديث حذيفة: أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم IYY)، وغغيره (الصحيحة رفم (IYY)

وصححه الألباني




 الترغيب (YY - / الت).
^ - وحديث أبي هزيرة: وفيه إبراهيم الخوزي وهو متروك؛، أخرجه المروزي (1Y4،1YA)
9 - 4 ـ كما اتفق الصحابة والتابعون، وجميع أهل السنَّة والأثمة الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة، وهي الزيادة التي فسر بها النبي


 وأما جديث الصورة فمنها: خلق الله آدم على صورته، متفق عليه من حخديث أبـي هريرة
وهو مزوي من طرق كثبرة، وقد أفاض شيخ الإِسلام في جمع طرقه واللكلام عليه وبيان مذهب السلف، : والرد على من خالفهم من أهل الأهواء والبدع في نقض =

- Y4 - إن النبـي وَ

وجهك، ووجه من أشبه وجهك، فقال :
الخلق الله آدم على صورته أي على صورة هذا المضروب.
قال : هذا شيء لا أصل له، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث. (1) (YY\&/r/نقض التأسيس)

- Y•Y/r التأنسيس بما لم يسبن إليه، ولم يعرج عليه أحد بعده.
(YYA
(1) قال الطبراني في اللسئة: حدثنا عبد اللا بن أحمد قال: قال رجل لأبي، أن رجلًا

(lar/0 (فتح الباري)
فقال: كذب، هو قول الجهمية.
- 11
- 

وجهه كل ما أدركه بصره•
 وقال شيخ الإسلام: الذي ذكر أنه مروي في الكتب المشهورة غن النبي
وقال: فهذا الحديث لا. يوجد في شيء من دواوين الإسلام فضضلًا عن
أن يكون في الكتب المشهورة"(1).
(1) قلت: قصد شيخ الإسلام أن لفظ االسبعين" في حديث الحجاب بهذا السبان لم يرد في دواوين الإسلام والكتب المشهورة، إنما ورد هذا السيات بدون لفظ اصبعيني" كما سياتتي.
نقد ورد بسياق آخر في أحاديث في الحجاب، وقد ذكر شيخ الإسلام بعضاً منها وهي:
ما رواه الخلال في كتابِ السنَّة من حديث أنس بن مالك مرفوعاً، »احتجب الشاعن خلقه بسبعين ألف حجابب، هواه وريح، وماء، وظلمة، ونورا ها


## اr ـ ـ وقد روي في الحجب أحاديث وآتار وإن لم تكن في الكتب

المشهورة لكنها مما رواه العلماء أهل الحديث"(1).
تبارك وتعالى سبعون نوراً، با منها نور كاد يدنو منه إلأ احترقه الحديث.
 أراد اله أمرأ في الأرض من وحي، أر شيء ولي بين عني فيرحي إلى جبريل عليه السلام وبينه ويبنه حجب، وبين الها وينين حجاباب، نور، ظلمية، ماء وبرق يلمع
تلت: حديت مجاهد أخرجه أيضاً البيهفي في الأسماء والصفات (ص بّعه \&)، لكن


 وذكره عن ابن شفيت عن النبي
(لو دنوت إلى إحداهن لا حترقت،

 واخرج اليهتي (ص Y•\&)، ومن حديث عبد اله بن عمرو بن العاص، وسهل بن سعد بلفظ ادون الله سبعون الف حجاب من من نور وظلمة، ما نـسمع نفس حس شيء من تلك الحجب إلأ زمهت نفسهاه .
وتال شيخ الإسلام بعد ذكر الحاديث انس بن مالك، وابن عان عاس و و مجامد: فمثل هذه الأحاديث وإن كان لا يحتج بآحادها اثمة الحدبث نهي ونير ونحوها المأثور دون ما ذكره.
تلت: ذكر بعضها شيخ الإسلام منها:
حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ: حجابه النور، لو كثفف لاحترفت = مبحات وجهه كل شيء أدركه بهرا

فأما هذا الحديث فلا أصل كه.
ثم ذكر ما أخرجه الخلال في كتاب السنَّة من حديث حذيفة بن اليمان
وساقه مطولاً وقال :
وأصل هذا الحديث في تقدير يوم الجمعة في الآخرة مشهور من طرق من حديث أبـي هريرة، وحذيث سوق الجنة، وحديث أنس، وخديث ابن

مسعود موقوفاً .
ثم ساق عدة أحادبث وقال :
فمثل هذه الأحاذيث وإن كان لا يحتج بآحادها أئمة الحذيث فهي
 و نحوها المأثور دون ماذذكره.



 إنبات صفة اللروية والنصر (ص ‘ل1))، والبغوي في شرح السنَّة، باب الرد على الجهمية (IVr/ ) الجات ومنها خديث جابر بن عبد اله قال: قال رسول اللا حجاب، وكلم أباك كفاحاًا.

وحديث عائشة أنها قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية، وقالت : الْ (وما كان لبشُر أن يكلمه الشا إلاَّ وحياً أو من وراء حجاب
Y - باب ما جاء

## في رؤية الله سبحانه يوم القيامة(1)

(ry المروية( ${ }^{\text {( }}$ في رؤية الهُ عز وجل في الجنة فذكر الحديث : (إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيتها).
(1) أحاديث الرئية متواترة، وروى الآجري في التصدين بالنظر إلى الش (I\&) حديثاً في
 القيم ني كتاب حادي الأرواح أحاديث الرئية (ص با
 كما ذكره ني تهذيب السنن (119/V) )، وذكره من جملة الأحاديث المتواترة في

وهكذا ثال شارح الطحاوية بتواتر هذه الأحاديث وانها تد روي من نحو ثلاثين

 (Y) (r-r/r)


وقال: وهذا الحلديث منقول من طرق كثيرة وهو مستفيض بل متواتر
 جمع طرتها أهل العلم بالحديث: كابِي الحسن الدارقطني، وأبيّنعيمٍ الأصبهاني وأببي بكر الآلجري وغيرهم .
(المنهاج / YA9، YMA، وانظر أيضاً
نــض التأسيس r/ • بF) ومـا بـــــده
وقال في بيان تلبيس الجهمية:
قد ثبت بالسنَّة المتواترة، وباتفاق سلف الأمة وأمتتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منّ أثمة أهل الإسلام الذين اتثموا بهم في دينهم : إن اله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأبصار عياناً، وقد دل على ذلك القرآن في مواضع، كما ذلك مذكور في مواضعه، والأحاديث الصنحبية في ذلك كثيرة متواترة في الصحاح، والسنن، والمساند، وقد اعتنى بجمعها
 وأبي بكر الآجري، وطوائف كثيرون، وفي الصحيحين نحو عشرة أحاديث فيها: أن رؤية الأبصار ليُست ممتنعة.

ثم ذكر من الدارمي أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الروية . (تلبيس الجهمية / \&or)

وقال في درء تعارض العقل والنقل:
وأهل العلم بالحديث يعلمون أحاديث الرؤية متوأترة، أعظم من تواتر كثير مما يظنونه متواترآ، وتد احتج أصحاب الصحيح منها أكثر ممما خرجوهو في الشفعة، والطلاق، والفرائض، وسجود السهو، ومناقب عثمان، وعلي،

وتحريم المرأة على عمتها وخالتها، والمسح على الخفين، والإجماع، وخبر الواحد، والقياس، وغير ذلك من الأبواب التي يقولون فيه(1": إن أحاديثها

متواترة .
فأحاديث الرؤية أعظم من حديث كل نوع من هذه الأنواع، وفي
الصحاح منها أكثر مما فيها من هذه الأنواع -
( أ ) مثل حديث أبي هريرة الطويل في تجلِّنَ يوم القيامة، ومرورهم على الهراط، وهو في الصححيح أيضاً من حديث أبي سعيد، ومن حليث جابر
(ب) وفي الصحيحين حديث أبي موسى في رؤيته الجنة .
( ج) وفي الصحيحين في حديث الشفاعة رؤيته لربه.
( د ) وفي الصحيح حديث صهيب في رؤية أهل الجنة (r./V،

وقال في رسالته إلى أهل البحرين:
وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في اللدار الآخرة في عرصة القيامة، وبعدما يدخلون الجنة، على ما تواترت به الأحاديث عن النبـي پإنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة، لا يضامّ في رؤيتها.

و (ارويته سبحانها هي أعلى مراتب نعيم الجنة، وغاية مطلوب الذين
(1) ورد في المطبع: (الذين يقولون: إن) ولعل الصواب ما أثته.

عبدوا اللّ مخلصين له إلدين، وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الشا ومعرفتهم بهـ .
والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية اله في الدار الآخرة فهو كافر؛ فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من من ملم تبلغه شرائع الإِسلام، فإن أصرَّ على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر .
والأحـاديث والآثار في هذا كثيرة مشههورة قد دوّن العلماء فيها كتباً

 عبد الشه بن أحمد بن حنبل، وحنبل بن إسحاق، والخلال، والطبراني، وغيرهم وخرجها أصحاب الصحيح، والمسانيد، والسنن وغيرهمّ (مجموع الفتاوى

وذكر حديث أبـي هريرة، وأبي سعيد الخدري في الروية من الصحيحين ثم ذكر الحديث الآتي فقال :
rr ـ ـ حديث صسحيح من رواية العلاء، عن أبيه، عن أبـي هريرة
 صعيد واحد، ثم بطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا، يتبع الناس ما كا كانو! يعبدون، نيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب النار ناره، ولصاحبي

 وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، ويبثتهم، قالوا: وهل نراه يا رسول الشا فإنكم لا بتمارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى ثم بطلع عليهم فيعرنهم

نفسه ثم بقول: آنا ربكم فاتبعني، فيقوم المسلمون ويوضع الصراطه،. ( (مجموع الفتاوى
(ror/r)
وعزاه في نتض التأسبس لابن خزيمة في التوحيد"(1).
ع ع
ابينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى أشرف عليهم فقال: السلام عليكم با أهل الجنة، وهو

فلا يلتنتون إلى سيء مما هم فيه من النعيم ما دام اله بين أظهرهم حتى بحتجب عنهم، وتبقى فيهم بركته ونورهه .
( ( ) قال شيخ الإسلام: رواه ابنز ماجه في سننه، والدارقطني في |الرؤية| عن الفضل بن عيسى الرقاشي، عن محمد بن المنكدر، عن عن جابر بن

(ب) ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب حدثنا
 قال: قال رسول اله



(1) أخرجه الترمذي في صفة الجنة (برقم (Yoov)، (Y91/0)، وتال: حسن صحيح.



فينظرون إليه وينظر إليهم فلا يلتفتون إلى شيء من الملك والنعيم حتى


وهذه الطريق تنفي أن يكون تد انفرد به الفضل الرقاشي، 'وهذا الحديث بعمومه يقتضي أن جميعهم يرونه، لكن لم يستدل به ابتداء ولاء لأن في إسناده مقالاً، والمقصود هنا أنه قد روى ذلك وهو مدكن ولا سبيل إلى دفعه في نفس الأمر، والعمومات الصحيحة تثبت جنس ما أثبَه هذا الحديث الا


وتكلم على الرسنالة القشيرية، وذكر أن فيها أحاديث موضوعة، وضعيفة وحسنة، وذكر لها أمثلة وقال:
وذكر القشيري في أول هذا الباب دباب الرضاه حديثاً ضعيفاً ــــ بل
 الرقاشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فهو وإن كان أول الحذيث ذكره في الباب
(1) أورد كلام شيخ الإسلام هذا من قوله: وروينا إلخ ابن عراق في تنزيه الثرّبعة









فإن أحاديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها، ولا نزاع
 كان هو لا يتعمد الكذب، فإن كيراً من الفقهاء لا يُحتج بحديثرئهم لسوء الحفظ، لا لاعتماد الكذب، وهذا الرقاشي اتفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك
 وقال سفيان بن عيينة: لا شيء، وقال الإمام أحمد: والنساتي : هو ضعيف. وقال يحيس بن معين: رجل سوء. وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: منكر (тА) ، т $1 /$ •)

الحديث (1)
(1الحديث أخرجه ابن ماجه في المقدمة (رقم \&1^)، والعقيلي في الضعفاء



 البعث والنشور (رقم I\&V)، والآجري رقم (ص \& ) )، وابن بلبان في المقاصد السنية في الأحاديث القدسية (ص PVo ،PY\&) كلهم من طريت أبـي عاصم عبد الله بن عبيد الها العباداني، عن الفضل الرقاشي به. وأخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي، والعقيلي، وابي نعيم، ومن طرين آخر

وثال: هذا حديث موضوع على رسول الشا وأعل طرين ابن عدي، والعقيلي، بالرقاشي، والعباداني واعل طريق أبي نعيم بهما، وبمحمد بن يونس الكديمي، وهو كذاب"
هذا، وشيخ الإسلام أعل الحديث في الكلام على الرمالة القشيرية بالفضل الرقاشي، بينما الراوي عنه: ومو العباداني أيضاً خعيف، فقال الذهبي فيه: في الام
=
يتابع عليه وقال فيه ابن حجر : لين. (التقريب).

وقد وثقه أبو زرعة، وعمرو بن علي الفلاس، وتال أبو جاتم: ليس به بأس ؛ وتالل
 وقد فال أبو نعيم في الحلية بعد أن ساق للرقاشي عدة أحاديث وهذا منها: هذه
 عنه أبو عاصم العباداتي، فمن مفاريده عن الفضل. .. وفيه وفي الفضضل ضعفـ، ولين هذا، وتد ذكر شيخ الإسلام في رسالة الرؤية طريقاً أخرى بسنده عن طاعبد الهّ بن عبيد الها عن محمد بن المنكدر، عن جابر به .
وقال : وهذه الطريق تنفي أن بكون قد تفرد به الفضل الرتاشيج فلت: لعله في الأحاديث المختارة للضياه، وقد عزاه إليه الـبيوطي مع ابن مآجه، وضعفه الالبلاني (ضعيف الجامع الصغير 1 (17/ ) . وذكر السيوطي الحديتَ عنهما يوحي بأن الطريق واحد، ثم اعبد الشه بن عبيذ الشا هو أبو عامـم العباداني، وهو لِّن، وهو الراوي عن الرقاشي، وقد تال العقيلي: لا بعرف إلاًّ به، ولم يتابع عليه. فلعله سقط من نسخة شيخ الإسلام اسمم پالرفاشي" في هذا الإسناد، أو العباداني' نفسه أسقطه، أو أسقطه أحد الرواة أو هذا ناتج من نقل هذه المعلومات من الجّفظ كما هو معروف من عادة شيخ الإسلام، وقد تخطى، الذاكرة، وتسهو، وسنبحان من لا يَسهو
هذا، وتد ذكر السيوطي له شاهدآ من حديث أبي هريرة أخرجه ابن النجار في تاريخه بسنده عن الطبر|اني، تال: : ثنا بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي، حدثنا سليمان بن أبي كريمة، عن ابن جريج، عن ابئ صالح، عن

وذكر نحوه في الاستقامة (V•/Y).
 عنه، قال: (ايجمع الله الناس يوم القيامة، قال: فنينادي مناد: با أيها الناس! ألم ترضوا من ربكم الذي خلفكم، وصوّركم، ورزتكم أن يولي كل إلئي إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنبا؟ ويتولى وقال : ويمثل لمن كان يعبد عيلد عيسي، شيطان عيسى ويمثل لمن كان يعبد عزيرأ، شبطان عزير، حتى يمثل =



 النسائي : ضعيف. (الميزان / / / وفيه ابن جريج - وهو مدلس - وقد عنعن وقال المحدث الالباني في طريق أبي هريرة هذا: وهذا وإن كان ينفي

 بالوضع، وسبقه بالحكم عليه بالوضع ابن الجوزي، نم رائنا الن الن شيخ الإسلام نفى
 وقد ذكر السيوطي طريت أبي هريرة الذي رفع عن الرقاشي التفرد بالحديث، ألما الضعف فلا.
نالحديث ضعيف بجميع الطرق، وضعفه الذهبي في العلو (ص (YY)، وضعفه الألباني في تخريج الطحارية، وضعيف الجامع
وراجع: (الآلي المصنوعة

لهم الشجرة، والعود، والحجر، ويبقى أهل الإسلام جثوماً، فيقال لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون : إن لنا رباً ما رأيناه بعد، قال : فيقال: فَبَمَ تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة، إن زُأيناه


(1 الخرجه الدارتطني في الرؤية (قף + ا/ب) قال: خدثنا إبراهيم بن دبيس بن أحمد الحداد، ثنا محمد بن الحمد بن عيسى البرتي القاضي ثنا أبو غسان، مالك بن إسماعيل النهلي، ثنا عبد السلام بن حرب، الدالاني، ثنا المنهال بن عمرو، عن أبي عيدة، عن مسروق، عن عبد اله بن

مسعود قال؛ فذكره .



 طريقين)، بسندهم عنْ زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال بن عمرو، عن أبـي عبيدة، عن مسروق، عن ابن مسسعود به . وصححه الحاكم، وثال اللهبي: ما انكره حديثاً على جودة إسناده، أبو خحالد مُيعي منحرف. وتال الهيثمي: رواه الطبراني من طرق رجال الحدها رجال الصحيح غير أبي خالد

 وقال الذهبي في الأربعين في إسناد عبل الله: حديث صخيح (انظر مختصر العلو ( 111 ، 11 . والحديث أخرجه أيضاً الآجري في التصديق بالنظر اللى اللا في الآخرة ((رقم \%\&)، =

بي
 أمل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه، وأزواجه، ونعيمه، وخلمس، وسرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر المى وجهه غدوة وعشياً ـ ثم قرا


قال الترمذي: وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل، عن

 ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر قوله، ولم يرفعه.
وقال الترمذي : لا نعلم أحداً ذكر فيه مجاهداً غير الثوري("). وأظنه قد
بسنده عن عبد اله علي بن أبي المساور، عن المنهال بن عمرو، عن فيس بن الـسكن، وابي عيدية كلامبا عن ابن مسعود بـي وبسند آخر عن زائدة عن المنهال، عن فبس، عن أبي عبيدة، عن عبد الهُ بن وتال ابن القيم في حادي الأرواح: هذا حليث كير حسن، رواه المينـين المنون في السنة



 مجاهد عن غير الثوريا.

 $=$ في تحفة الأنشاف (TY/0).

#  

إن منه النظر إلى الهّه.
(ب) وزوى في ذلك حديث مرفوع رواه الدار قطني (1) في الرؤية حلدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل الضبي، حدثنا مححمد بن محمد بن مرزيوري البصري، حدثنا هانىء ين يحيىى، حدثنا صالح المزي، عن عن عباد المنقري،


=
يرنعه.

وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف، ليس عند الترمذي في هذا الإسناذ



 (هذا حديث غريب)، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف، ولا شيَي الإسلام ولا


 محمد بن بكرة وشبابة ومؤمل ثلاتتهم عن إسرائيل بها





قـال: واله مـا نسخخهـا منـن أنـزلهـا، يـزورون ربهـم تبـارك وتعـالـى
فيطعمون، ويسقون، ويطيبون ويحملون، ويرفع الحجاب بينه وبينهم



قد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، وقال: هذا لا يصح، فيه ميمون بن سياه، قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير، عن المشاهير، لا يحتج به إذا انفرد، وفنه صالح المري، قال النسائي : متروك

الحديث.

قلت: أما ميمون بن سياه، فقد أخرج له البخاري، والنسائي وقال فيه أبو حاتم الرازي، ثقة، وحسبك بهذه الأمور الثلاثة وعن ابن معين قال فيه : ضعيف، لكن هذا الكلام يقوله ابن معين في غير واحد من الثقات، وأما كلام


ابن حبان ففيه ابتداع في الجرح
و - HV عز وجل وقال : وفي رواية غيره - وهي مثل روايته صحيح ــ قالل: ثم ينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قال: فتتع أولياء (1) الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر (VIT ،VIT/Y) من توله من أثفق زوجاً من المال. . . إلخ والحديث متفق عليه من حديثه، بلفظ (من أنفت زوجين في سبيل الله الى آخره) بدون لفظ (لا تَوَى عليه)، (والبخاري: الصيام \&/ 111 )، وقوله: (لا توى)، أي لا هxك.

الشياطين الشياطين، قالل: واتبعت اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم، ثم

 مقامنا، فيقول: أنا ربكم فأمضوا قال : فيوضع الجسر وعليه كلاليب من النـون النار تخطف الناس، فعند ذلك خلت الشفاعة لي، اللهم سلم، اللهم سلم، فال :
 خزنة الجنة يدعونه : يا عبد الش! يا مسلم! هذا خير، فتعال، يا ياعبد الشا الها هذا خير، فتعال، فقال أبو بكر رضي اله عنه: يا رسول الشا ذلكا ذلك العبد لا تَوَين
 نفسي بيده إني لأرجو أن تكون منهم" . (مجموع الفتاوى

وهذا حديث صحيح.
 النبي أبو رزين: كيف يسمعنا بارسول اله! وهو واحد ونحن جمميع؟ نفال:
 (مجموعة الرساثل والمسائل \& / (م)

وقال في موضع آخر : وقد روى آهل السنن تطعة من حديث أبي رزين ( بإسناد جيد، عن أبي رزين فذكره .

وتال في موضع اَخر :
هو مشهور في السنن والمساند لكن أهل السنن يختصرون من الـحديث

ما يناسب السنن على عادتهم، ثم ذكره(")، وذكر الرواية المبسوطة الآتية. ( نقض التأسبس
(ب) حديث أبي رزين الطويل في خطبة النبي
قال:
حديث أبي رزين العقلي ـ الحديث الطريل ــ قد رواه جـي العلماء وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول، وقد رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد
(1) أخرجه الحمد (11/\&) (ص (1)







 يرى القمر مخلياً به؟ فلت: بلى، قال: فاله أعظم. هذا هياق رواية الدارمي


 وقال الحافظ: مقبول، يعني عند المتابعة وفد توبع كما يأتي نهو بها حسا حسن فاله الألباني في تخريج السنَّ (/ / - $)$ ).

وذكر أنه لم يحتج فيه إلاَّ بالأحاديث الثابتة، فال فيه رسول الله الفتخرجون من الأصوى ومن مصارعكم، فتنظرون إليه، وينظر إلبكم، قال: قلت: يا رسول أله؟ كيف وهو شخص واحد ونحن ملأ الأزض ننظر إليه، وينظر إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والثقمر آية منه صغيرة ترونهمنا في ساعة واحدة الِّا ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو علي أن يراكم، وترونه أقدر منهما على ألى يرياكم وتروهما، قلت: يا رسول الل؟ فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم، ولا يخفى عليه منكم خافية، فيأخلذ ربك بيده غرفة من ماءٌ، فينضج بها قلبكم فلعمر إلهك ما يخطـى وجه واحد منكم فطرة، فأما المؤمن فتدع وجهه مئل الربطة البيضاء، 'وأما الكافر فتخطمه مثل الحمم الأسود، ألا، ثم ينصرف نبيكم إثره الصالحون أو قال ينصرف على إثره الصالحون، قال : فيسلكون بجسراً من الناره.

وذكر حديث الصراط(1) .
(1) ورد هذا الحديث الطويل من طريق عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصارني عن


 (ص 401)، والدارتطني (ا/ أ، رتم 1901)،
 لا يعرفان. هذا، وتد حسن الالكلباني الحديث بطريقين، وقد مضى الكلام على الطريقين ونقل =

وقد روى أهل السنن قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد، عن

 ( ( ) ( )

قال : فالش أعظم||(1).
(وراجع : نقض التأسيس (
= صحح الحليث ابن حبان، والحاكم، والنهبي الحبي (1) وقد تقدم الككلام على هذا الحديث تبله.
r|
في رؤية المؤمنين ربهم يوم الجمعة

الجمعة من أيام الدنياه .
رواه أبو الحسن ألدارقطني في كتابه الرؤية وما علمنا أحدآ جمع في هذا الباب أكثر من كتابُ أبي بكر الآجري، وأبي نعيم الحانظ الأصبهانيّي،
 ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعاًا

غالبها أن الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة في الدنيا، وصرح في بعضها؛ "بأن النساء يرينه في الأعياده :
وأما حديث ابن مسعود ففي جميع طرقه - مرفوعها وموقونها -
التصريح بذلك، وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أنسانير هذا الباب.
ورواه أبو عبد الشا ابن بطة في صالإبانةه بإسناد آخر من جذيث أنس
1..

أجود من غيره، ويذكر فيه، وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة|".
ورواه أبو أحمد بن عدي من حديث صالح بن حيان، عن ابن بريدة عن
أنس، وما أعلم لفظه.
ورواه أبو عمر الزاهد بإسناد آخر لم يحضرني لفظه.
ورواه أبو العباس السراج، حدثنا علي بن أشيب، حدثنا أبو بدر، حدثنا زياد بن خيئمة، عن عثمان بن مسلم، عن أنس بن مالك، وليس فيه الزيادة .

ورواه أبو يعلي الموصلي في مسنده، عن شيبان بن فروخ، عن الصعق بن حزن، عن علي بن الحكم البناني، عن أنس نحوه، ولا ولا أعلم لفظه.

ورواه أبو بكر البزار، وأبو بكر الخلال، وابن بطة من حديث حذيفة بن
 سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه ـ قال ـ ـ وذلك قول الله في كتابه :
 ورواه الآجري، وابن بطة أيضاً مرفوعاً من حديث ابن عباس، وفيه: (وأقربهم منه محلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوأ"]. وله طريق آخر من حديث أبـي هريرة. رواه التـرمـذي، وابــن مــاجـه، مـن حـــيــث عبــد الحميـد بــن أبسي العشرين، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي هريرة، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه، وقد رون روى سويد بن

سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئاً من هذا، وقالوا: ورواه سويد بن
 معناه عن كعب الأحبار موقوفاً وفيه معنى الزيادة .

وأضل حديث (اسوق الجنةه قد رواه مسلم في صخيحه، ولم يذكر فيه الرؤية، وهذه الأحاديث'عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخلو عن مقال قريب أو شديد، لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن نُوتها في تنس

الأمر، بل قد يقضي القطع بها
وأيضاً فقد روى عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك، ومثل هذا لا يقال بالرأي، وإنما يقال بالتوقيف .
: rq
( ( ) فروى الدارقطني (1) بإسناد صحيح عن ابن المباركّ، أخْبرنا المسعودي عن المنهال بن عمرو، غن أبي عبيدة، عن عبد الشّ بن مسعود،
 من كافور أبيض فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم اللى الجمعة في الدنياه
(ب) وأيضاّ(Y) بإنسناد صحيح إلى شبابة بن سوار، عن عبد الرحمن بن عبد اللا بن المسعودي، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة بن عبد النَّ بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، قال : اسارعوا إلى الجمعة فإن اله عزَّ وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون في

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. Y }
\end{aligned}
$$

الدنو منه على مقدار مسارعتهم في الدنيا إلى الجمعة، فيحلدث لهم من
 أحد إلى الجمعة، قال: نجاء يوماً وقد سبقه رجلان فقال: رجان اولان وألانا الثالث، إن الشا يبارك في الثالث. . .
(ج) ورواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق، وزاد فيه: پاثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثونهم بما قد أحدث لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه فيما خلالا .
هذا إسناد حسن، حسَنه الترمذي وغيره.

ويقال أن أباعبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه، متلق
 فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها بها، ولم يكن في أصنار ألماب
 يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل : إنه لم يسمع من أبيه.
( د ) وقد روي هذا عن ابن مسعود من وجه آخر روا

 جمعة، في كثيب من كافور أبيض، فبكونون في الدنو منه كتسارعهم إلى الجمعة، فيحدث لهم من الحياة، والكرامة ما لم يروا فبله.
(هـ) وروي عن ابن مسعود من وجه ثالث، رواه سعيد في سننه:
 يقول: ابكروا ني الغدو في الدنيا إلى الجمعات، فإن الشا يبرز لأمل الجنة في

كل يوم جمعة ملى كثيّب من كافور أبيض، نيكون الناس منه في إللدنو كغلـوهم في الدنيا إلى الجمعةها .
وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمرّ لا يعرفه إلاَّ نبيّ، أو من أخذه عن
نبيّ، فيعلم بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبي أخذه عن أهل الكتاب لونجوه:

أحدها: أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يـخبرونهم به، فمن المحال أن يحلذ ابن مسعود رضي الشا عنه بما أخبر به اليلهود على سبيل التعليم ويبني عليه هكماً.
 رضي الهُ عنهم إنكاراً لمن يأخذذ من أحاديث أهل الكتاب .
الثالث : إن الجمعة لم تشرع إلاَّا لنا، والتبكير فيها ليس إلًا في شريعّنتا
 هذه الفضيلة لهذه الأمة؛ وهم الموصوفون بكتمان العلم والبخل به، وخسد هذه الأمة .
( و ) ورواه ابن ماجه(!) في سنه من وجه آخر مرفوعاً إلى النُبي
(1) أخرجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة (1) (1)
 الأعمش، عن إبراهبم، عن علقمة، بهي البه
وقال البوصيري في مضباح الزجاجة (Yar): هذا هِا إسناد فيه مفال عبد المجيذ هذا هو ابن عبد العزيز بن أبي رواد، وإن أخرج له مسنلم في صخحيحه فإبنما أخرج جله له مقروناّ بغيره، نفد كان شديد الإزجاء، داعية إليه، لكن ونثه الجمهور، إحمد وابن = =

عن علقمة، قال: خرجت مع عبد اله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثالاّة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة بيعيد، سمعت رسول الش |إن الناس بجحلسون من اله يوم الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني والثالث، ثم قال : رابع أربعة، وما رابع أربعة بيعيد. وهذا الحديث مما استدل به العلماء على استحباب التبكير إلى الجمعة

[الواقعة : • 1].

قال بعضهم: السابقون في الدنيا إلى الجمعات هم اللسابقون في يوم المزيد في الآخرة أو كما قال، فإنه لم يحضرني لفظه . وتأيد ذلك بقول النبي السابقون يوم الققيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهمه، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الل له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدآ، والنصارى بعد غدا .

فإنه جعل سبقنا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا سابقين لهم إلى التعبيد فكما سبقناهم إلى التعبيد في الدنيا، نسبقهم إلى كرامته في الآخرة . : ( أ ) وأما حليث أنس وهو أشهر الأحاديث، فيما بكون يوم الجمعة
=
 ورواه الطبراني في الكبير (• (47/ ) من حديث عبد الها بن مسعود أيضاً.

في الآخرة، من زيارة الشّ وزويته، وإتيان سوق الجنت، فأصح حديث عنه ما

 الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالاً، فيقول لهم أهلوهم: والش لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً، فيقولون: وأنتم و الله لقد

ازددتم بعدنا حسناً وجمالًا .
 أهليهم ازدادوا أيضاً في غيبتهم عنهم حسناً وجمالًا ، وإن كانوا لم يأتوا بنوق الجنة .

وإن كانت زيادة بغض الحديث على بعض غير مقبولة، بل يجعل نوع تعارض، فينبغي أن لا يقبل في الباب حديث برؤية الها يوم الجمعة لأنه ليبس
 دون الجميع، بل قد يقال : لو كانت رؤية اله خاصة وأن زيا زيادة الوجوه
 الحسن والجمال إنما كان من الريح التي تهب في وجوههم وثيابهم. وإن كان الواجب أن يقال: ما في تلك الأحاديث من الزيادات لا ينافي هذا - وإن كان هذا أصح - فإن الترجيح إنما يكون عند التنافي واني ألما إلا إنا أخبر في أحد الحديثين بشيء وأخبر في الآخر بزيادة أخرى لا تنافهها، كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر مستقل، فهذا هو الصواب. وليس هذ! مما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة في النص هل هي نسخ؟ (1) (رتي صفة الجنة) (r|vA/\&) 1.7

فإن ذلك إنما هو في الأحكام التي هي الأمر، والنهي، والإباحة وتوابعها،
 وقال النبـي "اعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام" .
 مع أن الجمهور على أنها ليست بنسخ، وهو الصحيح كما هو مقرر في موضعه .

وأما زيادة أحد الخبرين على الآخر في עالأخبار المحضةه فهذا مما لم
 رجلًّ لو قال: رأيت رجلاَ، ثم قال: رأيت رجلاّ عاقلَ، أو عالماً، لم يكن
 עالطلبيةه وبين ذلك في الأمور االخبريةه وإذا كان كذلك، فيقال : قد جاء في أحاديث انخر أن هالسوق، يكون بعد هوؤية الله سبحانهه كما أن العادة في الدنيا أنهم ينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الشا بعد زيارة الشا، والتوجه إليه في الجمعة .
وما في هذا الحديث من پازدياد وجوههم حُسناً وجمالاًّه لا يقتضي انحصار ذلك في الريح، فإن أزواجهم قد ازد ازدادوا حسناً وجمالًا ولا ولم

 سبب الازدياد پرؤية اله نعالى" مع ما اقترن بها . وعلى هذا فيمكن أن يكون الساءهم المؤمنات، رأين اله في منازلهن

$$
1 \cdot v
$$

في الجنة "رؤيةه اقتضت زيادة الحسن والجمال ـ إذا كان السبب هو الرؤية
 إلى المساجد فيتوجهون إلى اللّ هنالك، والنساء في بيوتهن يتوجهن إلى الشا
 يزددن نوراً بصلاتهن، كل بحسبه، والشا سبحانه لا يشغله شأن عن شُ بأن، بل
 النبي

إذا تلخص ذلك فنتول: هالأحاديث الزائدة على هذا الحليثه في بعضها ذكر الرؤية في الجمعة، ليس فيه ذكر تقدير ذلك بصالحاة الجمعة في الدنيا كما في حديث أبـي هريرة حديث سوف الجنة وفي بعضها أنهم يجلسون من اله يوم الجمعة في الآخرة على قدر رواحهم إلى الجمعة في في
 وفي بعضها ذكر الأمرين جمميعاً وهي أكثر الأحاديث.

وليست الأحاديث المتضمنة מللروية المجردةه عن تقدير ذلك بصاة الجمعة بدون الأحاديث ألمتضمنمنة لذلك، لا في الكثرة ولا في قوة الأسانيد، بل المتضمنة لذلك أكثر منها، وإسناد بعضها أجود من إسناد تلكاد ولو كانت تلك أكثر، ورويت هذه الزيادة بإسناد واحد ـ من جنس تلك الأسانيد ــ لكان حكمها في القبول والرد كحكم المزيد، لعدم المنافاة .

ولو فرض أن بعضّ العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصأص أو من النقاد، أو بعض من يطأل الأحاديث ولا يعتني بتمييزها، أشتهر عنده

شيء من ذلك دون شيء لم يكن بهذا عبرة أصلًا . فكم من أشياء مسهورة
 عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له، بل قد يقطعون بأنه موضوع.

وكم من أشياء مشهورة عند العارفين بالحديث، بل متواترة عندهم' وأكثر العامة، بل كثير من العلماء الذين لم يعتنوا بالحديث ما ما سمعوها
 ذلك لم يضبطوها ضبط العالم العامة، كضبط النحوي للنحو والطبيب للطب، وإن ضبطوا منها شيئاً ضبطوا اللفظة بعد اللفظة مما لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس ذلك مما يعتمد عليه ولا ينضبط به دين الشا الها ولا يسقط به عن الأمة الفرض في حفظ علم النبوة، والفقه فيه، قال الإمام أحمد: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إليّ من حفظه.
(ب) وأنا أذكر شواهد ما ذكرته، فروي الدارقطني (1) في كتاب الرؤية
 حدئنا عثمان بن محمد، حدثنا مرونا مران بن جعفر، حدئنا نافع أبو الحسن مولى

 عهداً بالنظر إليه في كل جمعة، وتراه المؤمنات يوم الفطر، ويوم النحر" . (ج) وروى الدارقطني (r) أيضاً عن جماعة ثقات عن عبد الشا بن روح المـدائني، حدثنا سـلام بن سليمـان، حدثنا ورقـاء، وإسرائيل، وشعبـة،

وجرير بن عبد الحميل ــ كلهـم - قالوا: حدثنا ليث عن عثمان بن أبـي حميد، عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي جبرائيل غليه السلام، وفين كفه كالمرآة البيضاء يحملها، فيها كالنكتة السوداء، :فقلت: ما هذْه التي في يلكُ يا جبرائيل؟ فقال: هذه الجمعةة؛ قلت: وما الجمعة؟ قال: :لكم فيها خير، قلت : وما يكون لنا فيها؟ :قال: تكون عيداً للك ولقومك من بعدك، وتكون اليهود والنصهارى :تُعاً لكم، قلت: وما لنا فيها؟ قال : لكم فيها ساعة، لا يسأل الله عبده فيها شيئاً هو له قسـم إلاً أعططه إياه، وليّس له بقسم إلاًّ أدخر له في آخرته ما هو أعظم مُنه، قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: :هي الساعة، ونحن نبعوه " يوم المزيد، قلت: وما ذلك يا جبرائيل؟ قال: إن ربك أعد في الكنة وادياً فيه كثبان من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين عزّ وٌجل عللى كرسيه فيجفـ الكرسي بكراسي من نور، فيجيء النبيـون ستى يخجلسوا على تلك الكزاسي؛ ويحفن اللكرسي بمنابر من نور؛ ومن مذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء الصنديقون، والشهداء حتى يـجلسوا على تلك المنبابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتّى يجلسوا على تلك الكثبان ثم يتجلى لهـم عز" وجل فيقول: أنا اللذي صدقتكم وعدي؛ وأتممـت عليكم نعمتي؛ وهذا مححل كرامتي فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتخ لهـمْ في ذلك ما لا عين "(أثت)"، ولا أذن "سمعت" ولا خطر على قلب بشر، وذلك مقدار منصنرفكم من الجمعة، ثـم يرتفع على كزسيه عزَّ وجل ويزتفع معه النبيـون والصديقون والسهـداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهمه، وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة خضرا\&6، وياقوتة حمراء، غرفها وأبوابها منها، وأنهارها مطردة فيها، وأزواجها وخُدّامها، وثمارها متدليات فيها، فليسوا إلى شيء

بأحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه نظرآ إلى ربهم عزّ وجل، ويزدادوا
منه كرامة".
( د ) وروى ابن بطة هذا الحديث مثل هذا عن القافلاني، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن محمد، عن ليث، عن أبي عثمان، عن أنس، وفيه ا"ثم يتجلى لهم ربهم تعالى، ثم يقال: سلوني أعطكم، فيسألونه الرضا، فيا فيقول: رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني أعطكم فيسألونه الرضا، فيشهدهم أنه قد رضي عنهم، قال: فيفتح لهم ما لا ترى عين ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر، قال: وذلك معدار انصرافكم من الجمعة، ونه ثم يرتفع، ويرتفع معه النبيـون والصديقون، والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم" وذكر تمامه.

وهذا الطريق يبين أن هذا الحديث محفوظ عن ليث بن أبي سليم، واندفع بذلك الكلام في سلام بن سليمان، فإنه هذا الإسناد الثاني كلهم أئمة إلى ليث، وأما الأول فكأن في القلب حزازة من أجل أن "سلامآه" رواه عن جماعة من المشاهير، ورواه عنه عبد اله بن روح المدائني، وقد اختلف في (اسلام" هذا فقال: ابن معين مرة لا بأس به(1)"، وقال أبو حاتم: صدئ صدو صالح الحديث(r) وسأل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل له: أثقة هو؟ فقال : ${ }^{(r)} У$
 (Y) الجرح والتعديل (Y/ (Y / / (Y) ) (Y) النظر : قوله في تهذيب التهذيب (Y) (Y)

وقال العقيلي : لا يتابع على حذيثه(1) .
فإذا كان الحديث قلد روي من تلك الطريق الجيدة اندفع الحمن عليه . (هـ) ورواه الدارقُطني (Y) من هذه الطريت من وجه ثالث، من حلذيث الحسن بن عرفة، حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري، غن ليث بن
 جبر ائيل وفي كفه كالمرآة البيضاء، فيها كالنكتة السوداءه وساق الحذيث نـحو ما تقدم، ولم يذكر "وذلكك مقدار انصرافكم من الجمعة. ." . وهذا يقوي أن للحديث أصلأ عن ليث، ولا يضر ترك الزيادة، فإن عمار بن محمد بن أبسي أخحت سفيان لا يحتج لا بزيادته، ولا بنقصه، وإنما ذكرناه للمتابعة .

وفي هذا الحديث أن الصالححين هم اللذين يرجعون إلى أهلنهم، 'فأما النبييون، والصديقون، والشهجاء فلا يرجعون حينـٌٍ ، وليس فيه ما يدل على رؤية النساء، لا بنفي ولا إثبات. ( و ) ورواه أبو ألعباس محمد بن إسحات السراج، حدثنا علي بن أشيب، حدثنا أبو بدر، حدثنا زياد بن خيثمة، عن عثمان بن مسلمه، عن أنس بن مالك، قال : أبطا علينا رسول الله احتبست قال: "إإن جبرائيل أتاني، وفي كفه كهيئة المرآة البيضاء، فيها نكتة سوداء، فقال: إن هذه الكمعة، فيها خحر للك ولأمتك، وقد أراذها اليهود
(Y) كتاب الرؤة (ق / / / / - ب) (رقم چ7).

والنصارى، فأخطأوها، فتلت: يا جبرائيل! ما في هذه النكتة السوداء؟ قال:







 مناهم، فيعطبهم ما سالوا وأضعانها، ويعطيهم ما لا عين رأت أت، ولا ولا أذن


 حمراء، وزبرجدة خضراء، مقدرة منها أبوابها، فيها أزواجها، مطردة أنهارها .
( ز ) رواه أبو يعلي الموصلي في مسنده(") عن شيبان بن فروخ، عن عن
الصعق بن حزن، عن علي بن الحكم البناني، عن أنس نحوه ولم يحضرني
لفظه.
(1)

(ص rvv).
(ح) ورواه الدازقطني (1) أيضاً من حديث عبد الش بن الحميم الرازي حدثنا عمرو بن أبـي قيس، عن أبي طيبة، عن عاصم، عن عثمان بن عمير أبس اليقظان، عن أنس .
(ط ) ومن حديث( ) إسحاق بن سليمان الرازي، حدثنا عنببنة بن سعيد، عن عثمان بن غمير، عن أنس بن مالك بنخو من السياق المتقدم

وليس فيه ذكر الزيادة.
(ي ) وروى ابن بطة بإسناد صحيح، عن الأسود بن عامر، قال : ذكر

قال : يتجلى لهم كل جل جمعة)
(ك) (3 (3) حدثنا محمد بن سعيد القرشي، حدثنا حمزة بن واصل المنقري، خحدثنا قتادة بن دعامة، سمعته يقول: حدثنا أنس بن مالك، قال : بينما نخن حـول رسول الش الحديث المتقدم بأبسط مما تقدم، وفيه ما يجمع بين حديث أنس الذي في صحيح مسلم، وبين سبأر الأحاديث، وفيه: (اويكون كذلك حتى مقدار متفرقهم من الجمعة| . (ل) وروي من طريق آخر رواه أبو عمر محمد بن عبد الوااحد الزاهد غلام ثعلب، حدثنا محمد بن جعفر بن أبي الدميك المروزي، حديثنا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كتاب الرؤية (ق / (1) ( } \\
& \text { (Y) كتاب الروية ( (Y) ( }
\end{aligned}
$$

( ( $)$
( ( ) في الرؤية (ق / • / ا) (رقم ^ף).

سلمة بن شبيب، حدثنا يحيـى بن عبد الشا الحراني، حدئنا ضرار بن عمرو،





 سمعت رسول الش

وقيل: إن جعفـرآ، وجـده، وعـاصمـاً: مجهولـون، وهـذا لا يمنع
المعارضة(1)
( ن ) ورواه أيضاً الدارتطني بإسناد صحيح إلى العباس العباس بن
 أنس بن مـالك بنحـو ما تقدم في الروايات المتقدمة، وفيه : (فيفتح عليهم بعد انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا لا خطر

 وفيه: جعفر بن محمد العطار، عن جده عبد اله بن الحكم، عن عانم والثلالثة مجهولون.

 يوانف الروايات الصحيحة في ذلك، والشا تعالى اعلم (r (r)0).
(1) على قلب بشّ

فهذا قد روي عن أنس من طريق جماعة، وفي أكثر روايات هؤ لاء ذكر
الزيادة كما تقدم .
§ § ع
(1 (1أما ححيث حذيفة رضي الله عنه فرواه أبو بكر الخلال عن

أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد به .
 هشام بن خالد اللدمشقي، عن محمدل بن شعيب به وفي سنده عمر بن عبد الله مولىى غفرة ضعيف، وكان كثير الإرسال كماً في التقريب
 الحديث العظيم الشأن الذي هو قرة لعيون أهل الإيمان وشجى في حلوت آهل التعطيل والبهتان، رواه الشـافعي في مسنده، مجملًا به كتابه راجياً بروايته وتبليغه عن الرسول من الله ثوابه، ورواه أندة السنَّة له مقرين، وعلى من أنكجزه منكرين .(rvฯ ص~)
والحديث الذي ذكر إنه في مسند الثافعي، رواه عن إبراهيم بن مخمد، ,عن
 عمر، عن أنس مرفوعاً ترتبب مسند الشافعي لمحممد عابد السندي (رقم rVA) .
(Y) وأورده ابن القيم في حادبي الأرواح (ص شrY)، وعن ابن بطة، قال: أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، عن أبي بكر أحمد بن هارون الخلال بُنا يزيد بن

جمهور به. وسقط من الفتاوى پعن القاسم بن مطيب" وهو متروك . كما أررده في الصوواعق المرسلة عن ابن مندة وقالٍ : ورواه أبو نعيم وبابو النضر وجماعة وتالوا: حدثنا المسعودي، عن المنهالل، عن أبي عبيدة عن عبد الله به (rvV ص)

يزيد بن جمهور، حدثنا الحسن بن يحيـى بن كثير العنبري، حدّثنا أبي، عن الـي إبراهيم بن المبارك، عن القاسم بن مطيب، عن الأعمش، عن أبي واني
 مرآة كأصفى المرايا وأحسنهال، ، وساق الحديث بزيادة على ما تقدم، وفيه ألفاظ أخرى ولم يذكر الزيادة .
(ب) ورواه أبو بكر البزار(1" حدثنا محمد بن معمر، وأحمد بن عمرو العصفوري قالا : حدثنا يحيـى بن كثير العنبري، عن إبراهيم بن المبارك، عن
 الحديث، وفيه (افيوحي الهه إلى حملة العرش أن يفتحوا الحجب فيما بينه وبينهم، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، وصدقوا فيها بفضل أعمالهم، نم يؤذن مئن مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون ربهم، ويبرز لهم عرشه وريه ويبتدى لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من





 وقال الهييمي: رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك. (ミYY/A • مجمع الزوائد)
(صMY)
, والحديث أورده أيضاً ابن القيم في حادي الأرواح.

ياقوث ومنابر من زبرجلد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم
 الكراسي أفضل منهم مجلسآ، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الشا الشا وهل نرى ربنا عزّ وجل؟

 منهم: يا فلان بن فلان أتذكر: يوم قلت: كذأ و كذا فيذكره ببعض غلدراته في الدنيا فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فَبِسَعَةِ مغفرتي بِّلغت




 بعضاً، قال : فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتيا دني - فيروعه ما عليه من اللباس، فما ينفضي آخر حديثه حتى آلـي يتخيل إليه ما
 المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا، ويرجي في في قوله : يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا فا في يوم المزيد

 لاحترقوا، ثم يقال لهم: ارجععوا إلى منازلكم، فيرجعون إلى منازلهم في كلـ سبعة أيام يوم وذلك يوم المزيدها .
 صصحيّ، في كتاب الآجري(") وابن بطة وغيرهما، عن أبي بكر بن أبـي داود

 يرون ربهم تعالى في كل بوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلساً أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا" . وهذا تصريح بالزيادة المطلوبة .
r
 حسان بن عطية، عن سعيد بن المسيب، أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: أسأل الش أذ بجمع بيني وبينك في سوق الجنة، فقال سعيد: أفيها سوت؟ قال : نعم، أخبرني رسول الش وَ وأهلاً لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحت لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا . قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاَّا من هذا الوجه، وقد روى سويد بن عمرو، عن الأوزاعي شيياً من هذا . قلت: قد روى هذا الحديث ابن بطة في الإبانة بأسانيد صحيحة، عن (1) الآجري في التصديت بالنظر إلى اله تعالى في الآخرة (رقم \&؛) عن أبي بكر بن أبي داود به .

 119

أبي المغيرة عبد القدوبس بن الحجاج، عن الأوزاعي وعن محمد بن كثير ، عن الأوزاعي، عن عبد اله بن صالح، حدثني الهقل، عن الأوزاعي قال :
 وبينك في سوق الجنة، 'وذكر: الحديث مثل ما تقدم.
وهذا يبين أن الحديث محفوظ عن الأوزاعي، لكن في تلك الروايات سمي من حدثه، وفي الروايات البواقي الثانية لم يسم فالش أعلم . ومضمون هذا الحُديث: أن أزواجهم لم تكن معهم في جمعة الآَخرة

 والجمال كما تقدم في أضح الألحاديث.
( مجموع الفتاوى

$$
\begin{aligned}
& \text { ع } \\
& \text { رؤية النبـي }
\end{aligned}
$$

؟
الرؤية) عن ابن عباس، وأنس من الصحابة، والتابعين كثيرة جداً.
ثم ساق عدة روابات من كتاب التوحيد لابن خزيمة .
( ( ) ثم ذكر عن الخلال من طريقين، وعن أبي بكر عبد العزيز

 امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الشَ المنام، في صورة شاب موفر رجن أياه فلاه في خضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب" (1)
(1) أخرجه البخاري في التاريخ الصغير (ص اصساه)، والدارتطني في آخر كتاب الرؤية

 مرفوعاً الْه رأى ربّ في المنامها . ونال البخاري: لا يعرف عمارة، ولا سماءه من أم الطفيل.
(أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (IYO/ =

 حديث أم الطفيل، وكان يقول: ما كان ينبني له أن يحلث بمثل هذا، وكي بليس نعيم بشيء في الحديث. وفي مروان: قال النـانئي: وتّن مروان حتى يصدق على الشّ؟ وقال أحمد: هذا حديث منكر، هذا رجل مجهول، أعني مروان هر ان وعمارة أيضاً لا يعرف؛، وتعقبه السيوطي في اللآلي (YA/ (Y)، وابن عراق في تتزيه الشريعة (1£0/1) بالذ عمارة ذكره البخاري في الضعفاء، وقال ابن حبان: لم بـسمع من أم الطفيل . ومروان: روى له النُنائي، وضعفه أبو حاتم، وما وسم بكذب، فانتهت الجهالة عنهما .
وأما نعيم بن حماد فروّى لa البخاري، وأبو داود، والترمذي ، ولم ينفرد بهذا؛ بل
 ومتابعات، ثم قال : تال البيهقي : روي من أوجه كلها ضعيفة، ويكفي في التعقيب على ابن الجوزي أنه هو نفسه ذكره في الواهيات وما كان من هذه الروايات غير مقيد بالمنام، فينبغي أن يحمل عليه لستفق الروايات ويزول الإشكال .
 الذهبي في ألميزان (IVV/Y) وتال: عمارة عن أم الطفيل بحديث الروية لا يعرفـ،
 =منكر. وأورده الجزري في أسد الغابة في ترجمة أم الطفيل، وقال : أخرجها ابن

وقال: هذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه، قد صرح فيه بأنه رأى
ذلك في المنام، وهذه الألفاظ نظير الألفاظ التي في حديث ابن عباس . (ب) قال الخلال: أنا أبو بكر المروزي، قال: قرا على أبي عبد اله شاذان، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس آن محمدآ رأى ربه.

قلت: إنهم يطعنون في شاذان، يقولون ما رواه عن شاذان، قال: بلى، قد كتبته عن عفان، عن رجل، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن


وقال المروذي في موضع آخر : قلت لأبي عبد اله: فشاذان فكيف هو؟ قال: ثقة، وجعل يثبته، وقال: في هذا يشنع به علينا .

قلت: أفليس العلماه تلقته بالقبول، قال: بلى! قلت: إنهم يقولون:
 وأخرج إليّ كتابه فيه أحاديث بما سمع قتادة من عكرمة، فإذا ستة أحاديث، (اسمعت عكرمة"، حدثنا بهذا المروزي عن أبي عبد الش قال أبو عبد الشا : قد

منده، وابو نعيم، وفال الحافظ ابن حجر في الإصابة : خرجها الدارنطني
 ويحيى بن سليمان، عن ابن وهب بالإسناد المذكي وسيافه: رايت ربي في المنام في أحسن صورة، وذكر كلاماً. وتال الألباني:

 والأسرار المرفوعة (ص £ • Y).

ذهب من يحسن هذا، وعجب من قول من قال: لم يسمع، وقال: سبحان اله هو قدم البصرة فاجتمّع إليه الخلق . وقال يزيد بن حازم: زوراه حماد بن زيد أن عكرمة سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة .
(ج) أنا المروزي، حدنتي عبد الصمد بن يحيـى الدهقان، سمعت
 بحديث قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس، قال : رأيت ربي، ، قال: حدًّث به، فقد حدث به العلماء .
(د ) قال الخلالٍ: أنا الحسن بن ناصح، قال : حدثنا الأسود بن عامر شاذان، خدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن أن النبي رِ (هـ) ثم ذكر شيَخ الإسلام رواية الدارقطني، والقطيعي، والطبراني! للحديث من طريق أسود بُن عامر، عن حماد بن سلمة، عن قتادة به.

وقــال:
قال القاضي أبو بعلى في كتاب: إبطال التأويلات لأخبار الصفات :
 هذا مما يوجب تضعيف الذحديث على طريقة الفقهاء. ورأيت في مسائل مهنأ بن يحيى الشامي، قال : سألته يعني أحمذ بن حنبل، عن حديث روام ابن وهب، يعني حديث أم الطفيل في الرؤية فبساقه بسنده، ولفظه، ونال: : قال أحمد: هذا حديث منكر، وقال: لا يعرف هنا رجل مجهول يعني مروانذ بن عثمان.

قال القاضي أبو يعلى: نظاهر هذا التضعيف من أحمد لحديث أم الطفيل، قال: رأيت بخط أبي بكر الكتي، قال عبد العزيز : سمعت الخلال يقول: إنما يروى هذا الحديث، وإن كان في إلمنا إناده شيء تصحيحاً لغيره، ولأن الجهمية تنكره.
قال: ورأيت بخط ابن حبيب جوابات مساثل لأبي بكر عبد العزيز قال : حديث أم الطفيل فيه وهاء، ونحن قائلون .
قال القاضي: وظاهر رواية إبراهيم بن هانىء يدل على صحته لأن
 أن يحدثهم بحديث يعتقد ضعفه، لا سيما فيما يتعلق بالصفات، فال فال : وقد صححه أبو زرعة الدمشتفي فيما سمعت من أبي محمد الخلال، وأبي طالب العشاري، وأبي بكر بن بشر أن علي بن عمر الحافظ، وهو الدارتطني فيما
 حدثنا أبو زرعة الدمشقي، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، نم الم ساق السند والمتّن
قال أبو زرعة: كل هؤلاء لهم أنساب قوبة بالمدينة، فأما مروان بن عثمان فهو مروان بن عثمان بن أبي سعيد المعلى الأنصاري .
وأما عمارة : نهو ابن عامر بن عمرو بن حزم صاحب رسول اله وعمرو بن الحارث، وسعيد بن أبي هلال فلا يشك فيهما، وحسبك بعبد اللّ بن وهب محدثاً في دينه ونضله.
قال القاضي: فظاهر الكلام من أبي زرعة إثبات لرجال حديث أم الطفيل وتعديل وبيان عدالتهم، قال: وهو ظاهر ما علبه أصحابنا، لأن

أبا بكر الخلال ذكر حديث أم الطفيل في سننه ولم يتعرض للطعن عليه. وأخرج إلي أبو إنسحاق البرمكي جزءاً فيه حكايات عن أبي الحسبن بن
 أبا الحسن بن بشار عن حديث أم الطفيل، وحديث ابن عباس في الرؤيا، فعارض رجل، وقال: هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقتى، فقال الشيخ: فيدرس الإِسلام، فسكت، وقد حكم بصحة الخديث. قالل : وقد يجوز أنه لم يقع لأحمد معرفة نسبه فيما بعد. قال : وكتب إليّ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بن مندة بجزء فيه حديث ابن عباس في الرؤية من طرق، وكلام أصحاب الحديث عليه، ثم ذكر طرقه.
( و ) وقال أبو الثقاسم عبد الرحمن: وأبلغت أن الطبراني قآل: حديث قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس في الرؤية صخيح، وقال: من زعم أني رجعتُ عن هذا الحذيث بعدما حدثتُ به فقد كذب .
 من التابعين، وعن ابن' عباس، وجماعة من تابعي التابعين عن عكرمة، وجماعة من الثقات عن حمـاد بن سلمة . قال : قال أبي: روى هذا الحديث جماعة من الأئمة الثقات، ،عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي أسماءهم بطولها . وأخبرنا محمد بن عبيد الله الأنصاري، سمعت أبا الحسن عبيد الله بن

محمد بن مقدار؛ قال: سمعت سليمان بن أحمد يقول : سمعت ابن صدقة الحافظ، يقول: من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديت . وأخبرنا محمد بن سليمان، قال: سمعت بندار بن أبـي إسحات، قال: سمعت علي بن محمد بن أبان، سمعت البردعي؛ يقول: سمعت أبا زرعة الرازي، يقول: من أنكر حديث قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
 وسمعت علي بن أحمد بن مهران المديني : قال : حضرت أبا عبد الله بن مهدي، وحضر عنده جماعة فتذاكروا حديث عكرمة، وأنكره بعضهمه، وكنت قل حفظته فحدثّت به بطوله، فقام إليَ وقبًّ رأسي، ودعا لي قال: وحدثنا محمد بن الحسن، قال : حدثنا أحمد بن محمد اللخمي؛ سمعت محمد بن علي بن جعفر البغدادي، سمعت أحمد بن محمل بن هاني الأثرم، يقول: سألت أباعبد الش أحمد بن حنبل، عن حليث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي فقال أحمد بن حنبل : هذا الحديث رواه الكبير عن الكبير، عن الصشحابة، عن النبي شهادته، ولا يسلم عليه و.لا يعاد في مرضه . قلت: في هذه الرواية عن أحمد نظر، وأنا أحمد بن محمد بن عبد اله بن إسحات، حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال : رأيت أبـي يصحح هذه الأحاديث، ويذهب إليها . وحدثناها، وروى بإسناده عن عبد الوهاب الورات، تال: سمعت

أسود بن سالم يقول في هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤية، قال : حلف عليها بالطلاق والعتاق أنها حق .

قلت: قد جعل أحمد حديث قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس الذلي فيه في صورة شاب أمرد له وفرة، هو الحديث المشهور عن ابن عائش الذئ أرسله وأسنده الذي فيه وضع الكف بين كتفه عن معاذ، وفيه التصريح بأنها كان في المنام بالمدينة، فنإن معاذاً لم يصل خلف النبي
وحديث أم الطفيل المتقدم أيضاً يصرح بأنه كان في المنام، وحذيث

 الااحاديث الأربعة : حديث آم الطفيل، وحديث ابن عائش عن معاذ، وحديث

ثوبان، وحديث ابن عباس(1):
 ثوبان، إما أنه لم تبلغه أو بلغه، وذلك حديث قائم بنفسه وكلها فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام، وأنه كان بالمدينة إلاَّ حديث عكرمة عن ابن عبانس،


وقد جعل أحمد أصلهما واحداً.
(
رايت ربك؟ قال : نور أنى أراه.
قال: فإذا كان أبو ذر عنده هذا، ومع هذا نقد رووا عنه بذلك الإسناد الجيد، عن يزيد بن شريك، عن أبي ذر تال : رأى محمد ربه بقلبه. (1) ستأتي هذه الأحاديث التي نيها ذكر اختصام الملا الأعلى ني الباب الذني بعده.

دل ذلك على أن ما رواه عن النبي



فلهذا اعتمد الإمام أحمد على ما رواه عنه، وعن ابن عباس .

(ح) وفال في موضع آخر بصدد ذكر مذهب الإمام أحمد فقال : وهذا الذي قاله أحمد من إثبات روية القلب، هو الذي كابـي ذر، وابن عباس .
وقد رووا ذلك بهذا اللفظ عن النبـي

 قال : سنّل النبـي - بعيني

وهذا وإن كان مرسلّ فهو معضود بما ثبت عن الصحابة من الذين

ومن النين نقلوا عنه أنه فال : رأيت ربي كابن عباس .
وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من كلام النبي وقد صرح أبو ذر بمثل هذا فقال: رآه بقلبه، ولم يره بعينه وبهذا يمكن الجمع بين قول ابن عباس، وعائشة .

10
رؤية النبـي
وفيـه ذكــر اختصــام المـــلألا الأعــلـي

ه؛ - الحديث الذي فيه اختصام الملأ الأعلى، رواه الخلال وإين

 عائش الحضرمي، قال: أسمعت النبي أحسن صورة، فقال: فيمَ يختصم الملا الأعلى با محمد؟ قال: قَلت: أنت أعلم با رب، قال: ثم قال: فيم يختصم الملا الأملى با محمد؟ قالن: لا أدري، قال: فوضع كفه بين كتفي نوجلت بردها بين ثدي فعلمت ما فـي


قال : ثم قال: فبمُ يختصم الملاُ الاعلى يا محمد؟ قال: : قلت: في الكفارات رب قال: وما هن؟ قلت: المشي إلى الجمعات، وإسباغ الوضوء
(1) كتاب التوحيد (ص YY\& - YY).
ir.

على المكاره، قال: فقال لي: من يفعل ذلك يعيش بخير ويموت بخير ويكون من خطيتّه كيوم ولدته أمه، ومن الدرجات: طيب الكيال الكامام، وأن يقوم
 وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي، وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون، قال رسول الهل

ثم ذكر لفظ ابن خزيمة من طرق عن الوليد به، وقال: قال الإمام
 عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي عن رجل من أصحاب النبي لا لأن يحيـى بـن أبــي كثيـر رواه عـن زيــد بـن سـلام، عـن عبـد الـرحمـن
(1) حـيث عبد الرحمن بن عائش أخرجه الدازمي (ITY/Y)، وابين أبي عاصم في السنّة (ص (1)






 اللججلاج، عن عبد الرحمن بن عانش به. ورجاله ثقات، لكن ابن عائث لم يبنت له

## صحبة.

(Y)


الحضرمي، عن مالك بن يخامر، عن معاذ.
قال يزيد بن جابر"، عن خالد بن اللجالاج، عن عبد الرحمن بن عائش،
عن رجل من أصحاب النبـي
7 § - كذلك حذثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر :
 أبو موسى: وهو يزيد بن جابر - عن خالد بن اللجهلاج، عن عبد الرحمن بن


فذكر الحديث بظوله(1)
§V حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، علا عن عبد الله بن عباس. حدثناه بندار وأبو موسى قالا : حدثنا معاذ حدنئي أبـي، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن غباس وآن نبي الش


وزهير بن محمد هو الخراساني الشامي وفيب ضعف من قبل حفظه. . وروايته عن
 الهيمّي: رجاله ثقات (IV7/V) . وذكره الألباني في تخربج السنَّة وتال في زهير : وفيه ضعف من تبل حفظه (Iv./1)



قال: ورواه معمر، عن أيوب، عن أبـي قلابة، عن ابن عباس، ورواه
من طريق معمر (1)
ثم قال أبو بكر: رواية يزيد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أشبه بالصواب حين قالا: عن عبد الرحمن بن عائش، من رواية مَن قال عن عبد الله بن عباس، فإنه قد روى عن يحيـى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام
 مالك بن يخامر السكسكي، آل معاذ بن جبل قال : احتبس عنا رسول الش

ذات غداة عن صلاة الصبح، وذكر الحديث.
 جهضم بن عبد الل القيسي، قال: حدثنا يحيسى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي، قال أبو موسى: وهو الـي ابن عائش الحديث على ما أمليته( ${ }^{\text {( }}$
-أبي قلابة، عن خالد اللجلاج، عن ابن عباس، وقال الألباني: إسناده صحيح


 من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أبـي قلابة، عن ابن عباس به به
 (ص (صY) جهضم بن عبد الله به، ورجاله ثقات، وإسناده صحيح. قال الترمني: حسن صحيح، وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث $=$ فقال : هذا حديث حسن صحيح

قال شيخ الإسلام: قلت: هذه الطرق آتم الطريق إسناداً ومتناً، وفيها بيان أحل الحديث، فإن غيره رواه عن ابن عاتش، عن رئ رجل من من أصخاب
 مالك بن يخامر، وهو من أكابر أصحاب معاذ، والأخصاء به.

ورواه الآخر عن ابن عائش مرسلّ، لكن غلط في ذكر لفظ السماع،
 وأخذه أبو قلابة، وكان قد قدم الشام من هذا الشيخ خالد بن اللجّلاج، لكن وقع تصحيف في اسم "عائش بابن عياش، فحدث به به البصريين، أسنده عنه تارة، وأرسله أخرى، ولم ينجاوز به ذلك لأن خالد بن اللجالاج لم بيكن
 تارة عنه، عن رجل، من أصحاب النبي لـن عن ابن عائش أسنده، وأستوفاه لأنه كان مكتوباً عنده. فهذه الروايات يصندق بعضها بعضاً إذ قد رووه عن كل شخص أكثر من من واحد، لكن بمجموع الطرق انكشف ما وقع في بعضها من غلظ في بعض طريقه(1)
$=$ ابن خزيمة كما في التهذيب.
وذكره ابن كثير في تفسير سورة (ص )، عن أحمد ونال: هو حديث المنام
 وهذا الحديث بعينه تد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبالشالش اليمامي به. وتال: حسن.
(1) وفال في موضع آخر : بُقدم أن رواية هذا عن ابن عباس غلط، وإنما هو ححيبث 'بن =
^^ ـ قـال أبـو بكـر بـن خـزيمـة: روى معـاويـة بـن صـالـح، عـن
 أبي سلام الحبشي، أنه سمع ثوبان مولى رسول الشا صلاة الصبح حتى أسفر، فقال: إنما تأخرت علبكم إن ربي قال: يا محمد هل ندري فيم يختصم الملا الأعلى، وساق الحديث(r)
$=$





 (o.r/r)

وني سنده أبو يحيى تال ابن خزيمة: هو سليمان أو سليم بن عامر ونال البغوي:

 لكن قال الهيثمي: أبو يحيى لم أعرفه، وبقية رجالة ثقات (IVA ، IVV/V)، وكذا تال الالباني.
وتال الألباني: وأبو يزيد اسمه غيلان بن أنس الكلبي، روى عنه جمع من الثقات، ولم يذكروا توثيثه عن أحد. وأبو سلام: اسمه ممطور . تلت: أبو يزبد هو زيد بن سلام حفيد ممطور . وقال الطبراني: أبو يزيد هو زيد بن
 $=$ الأسود الحبني، ثقة يرسل /بخ م \&، التقربب (YYY).

وقال ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عمي، قال:
حدثنا معاوية.
قال أبو بكر : لست أعرف أبا يزيد هذا بعدالة ولا جرح
قال: وروى شيخ من الكوفيين يقال له : سعيد بن سويد القرشي؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبـي ليلى، عن منعاذ بن جبل
 سعيد بن سويد القرشي ألكوفي، قال : حدثني أبـي.

قال أبو بكر بن خزيمة : وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعذالة ولا جرح؛ وعبد الرحمن بن إسحات هذا هو أبو شيبة الكوفي'، ضعيف الحديث الذي روى عن النعمان بن سعد، عن علي بن أبي طالب، :عن النبي وَ جبل، مات معاذ في أول خحلافة عمر بن الخطاب بالشُام .

قال ابن خزيمة: فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من غند ذكرنا

 والخلاصة: أبو يحيـي هو سلميم بن عامر الخبائري وهو ثقة، وكذلك أبو يزيذ وهو زيد بن سلام. ثقة .
 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن إسحاق الوامططي وكلاهما ضعيف ولم يسمع عبل: الرحمن بن أبي ليلى من معاذ، وسعيد بن سويد قال فِيه ابن خزيمة: لست أعرفه بعدالة ولا جرح

عبد الرحمن بن عائش بالعلل التي ذكرناها لهذه الأسانيد، ولعل بعض من لم يتحر العلم يحسب أن خبر يحيـى بن أبـي كثير، عن زيد بن سلام ثابتٌ لأنه قيل في الخبر : عن زيد أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي وني ويحي

أبسي كثير المدلسين، لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام . قد سمعت الدارمي أحمد بن سعيد يقول: حدثنا عبد الصمدل بن عبد الوارث، حدثني أبسي ، عن حسين المعلم، قال: لما قدم علينا عبد اله بن بريدة، بعث إلى مطر الواراق : احملِ الصحيفة والئين والدواة وتعال، فحملت الصحيفة والدواة فأتيناه فأخرج إلينا كتاب أبي سلام، فقلنا : سمعت هذا من أبي سلام، قال: لا، قلنا: فمن رجل سمعه من أبي سلام؟ تال : لا، نقلنا له: تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها من الرجل، ولا من رجل سمعها منه؟ فقال: أترى رجلًا جاء بصحيفة ودواة كتب أحاديث عن
 فال أبو بكر : كتب عن مسلم بن الحجاج هذه الحكاية . قال شيخ الإسلام: قلت هذا الاغختلاف قد ذكره قبل ذلك الإمام أحمد أيضاً، فذكر أبو بكر الأثرم في كتاب العلل، قال : سألت أحمد عن حديث فيه عبد الرحمن بن عائش الذي روى عن النبي صـورة، نفـال: يضطـرب في إسنــاده لان معمـرأ رواه عـن أيـوب، عـن النـ أبسي فلابة، عن ابن عباس، عن النبي ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبـي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس، عن النبي ورواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن
. النبـي
Irv
 ورواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن خالد بن اللجلاج؛ عن


ورواه يـزيـد بـن 'يـزيـل بـن جــبـر، عـن خـالــد بـن اللجـالاج، عـن عبد الرحمن بن عائش، عن رجل من أصحاب النبي ورواه يحيـى بن أبـي كثير فقال عن ابن عائش، عن مالك بن يخامر،

عن معاذ بن جبل، عن النبـي
وأصل الحديث واحد. وقد اضطربوا فيه، فمن الناس من جعل عن أحمد في تثبيت هذه الأخاديث روايتين كما يذكر المتنازع في ثبوتها عن غيره من العلماء.

قال شيخ الإسلام: قلت: قد جعل أحمد خديث قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس الذي فيه (في صورة شاب أمرد له وفرة" هو الحديث المشهور’عن ابن عاتش الذي أرسله، وأبسنده، الذي فيه : وضع الكف بين كتفه عن معاناذ، وفيه التصريح بأنه كان في المنام، بالمدينة فإن معاذاً لم يصل خخلف النبي

وحديث أم الطفيل المتقدم أيضاً يصرح بأنه كان في المنام، وحخديث ثوبان مثل حديث معاذ فيه: أنه تأخر عن صلاة الصبح، وثوبان لم يصل بحلفه

 وقال الحافظ: ويوسف متروك.

إلاًّ بالمدينة مع أن السياقين سواء، وهذه الأحاديث كلها ترجع إلى هذه



 حديث عكرمة، عن ابن عباس، وقد جعل أحمد أصلهما واحداً، وكذلك قال العلماء، ولم يذكر حديث.



 مطلقة، قال: وقد نقل في بعضها صريح بذكر المنام .
تم روى بسنده: :

عن أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر، عن أيوب،
عن أبي قلابة، عن ابن عباس، عن النبي
 الملأ الأعلى، قال: تلت: لا، قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها

بين ثديـي)
وقد قال القاضي في آخر كتابه في فصل جمل الصفات التي ذكرها، ومـا روي في حـديث أم الطفيـل، وابن عباس من الصفات التي رآه عليها
 كان يقظة، وأن الرؤية التي كانت ليلة الإسراء وغير هذه الرؤية التي في

المنام
وأيضاً فهذا الحديث الذي احتج به هو في الحقيقة حديث معاذ كما
 هو (ابن عانشه وليس هذا هو حديث قتادة عن عكرمة فإن ذلك ليس فيه هذا، لكن أحمد قد جعل الجميع حديثاً واحداً في الأصل ولا ولا ريب أن قتادة




 عبد الجبار العطاردي، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاقة،


 عليه عبد اله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ فأرسل إليه أنه رآه في روضة

 نسر، وملك في صورة أُسد.

زاد ابن بطة بالإِسناد غن ابن إسحاق، ححثني يعقوب بن عتبة، عن

أبـي الصلت :
رجـل وثــور تحــت رجـل يمينـه والنسـر لـلأخـرى وليـث مـرصــ
فقال رسول الله وهذا أيضاً رواه ابن خزيمة محتجاً به من غير وجه في مسألة العرش

وحملته .
وروى الدارقطني هذه الألفاظ من طرق، فقوله (افي روضة خضراء دونه فراش من ذهبا مثل قوله في حديث أم الطفيل (اقدماه في الخضر على وجهه
 وفرةه وهذا يناسب قوله في حديث ابن عباس پاشاباً جعداً قططاً، لكن في في في هذا زيادة الأمر ذو الحلة الخضراءه وفي حديث أم أم الطنيل زيادة وفي رجليه نعلان من ذهب" وفي حديث ابن عباس الآخر : اعلى كرسـي من ذهب" . وأما ذكر الجملة الأربعة فهؤلاء في أحاديث أخر في اليقظة فهذا ميا مـا يحتج به لما ذكره أحمد من أن حديث عكرمة، عن ابن عباس اأصله أصل ألم حديث أم الطفيل، والش أعلم بحقيقة ذلك فإن أحاديث ابن عباس المن المشهورة عنه في أنه رآه بفواده مرتين إنما كان ذلك بمكة فإنه ذلنه ذكره في تفسير سورة النجم وهي مكية باتفات العلماء وما روته أم الطفيل، ومعاذ إنما هو بالمدينة ، فحديث عكرمة عن ابن عباس يشبه ألفاظ أم الطفيل يؤيد ذلك أن الأسانيد المتواترة عن ابن عباس إنما فيها إخبار أنه رآه بفؤاده، وأنه قال ذلك في في الن الن تفسير القرآن، فلو كان عنده عن النبـي المعراج لم يحتج إلى ذلك، ولكان هو الذي يعتمد عليه دون ما تأوله من

القرآن .

ولهذا لم يثبت الإِمام أحمد إلاًّا ما ثبت عن ابن عباس من رويته بيؤاده ومن رؤية هذه الأحاديث التي جاءت على الوجوه التي جاءت عليها الا ولا وذلك يدفع قول من أطلق نفي الرؤية، ولا يدفع قول من نفى رؤية البضر، كما جمع بينهما.

وقد يقال: إن حذيث عكرمة عن ابن عباس هو تفسيره لللؤوية التي
بفؤاده التي كانت بمكة، الكن هذه الزيادات التي في خديث علئ عكرمة لا توريّ بمجرد تأويل القرآن، بل يحتاج إلى توقيف، وكذلك الزيانيادة التي في حديث مسألة ابن عمر لابن عباس، وقد تبين بما ذكرناه أن الحديث الذي الذي فيه ها (أتاني ربي في أحسن صورة، ووضع يده بين كتفي" إنما كان بالمدينة لم يُكن ذلك ليلة المعراج كما يظنه كثير من الناس .

وكنت مرة بمجلس فيه طوائف من أصناف العلماء في مجلس ابتذاء تدريس لشيخ الحنغية، وجرى ذكر هذا الحديث فظنوا أنه كان ليلة المعراج،




وهذا مما نواترت به الأحاديث، واتفق عليه أهل العلم أن المعراج الذي ذكره اله تعالى في القرآن والذي فيه فرض الصلوات الخات الخمس إنما كان
 الختصام الملا الأعلى في المشي على الأقدام إلى الجمعات، والميا والجلوس في في المساجد بعد الصلوات؛ وهذا إنما شرع في المدلينة إذ لم الم تشرع الجما الجمعة بمكة، وهذا مما لم يسترب فيه العلماء، وإنما وقع ذلك في أحاديث ابن

عباس الثابتة عنه، كحديث عكرمة ونحوه لأن ابن عباس قد ثبت عنه أنه كان يثبت رؤية محمد

 قال: لما كانت لبلة أسرى بي، رأيت ربي في أحسن صورة فقال: فيم


ذكره عن القاضي أبـي يعلى من كتابه (إبطال التأويل") وقال: قلت: الإسراء وإن كانت حقاً وروية محمد الحديث قد ثبت عن النبي
لكن هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور فيه ليلة الإِسراء من الموضوعات المكذوبات .. فإن النبي ربي في أحسن صورة فقال: :فيم يختصم الملا الأعلى، وإلما وإنما ذكر أن أن ربه أتاه في المنام، وقال له هذا، ووضع يده بين كتفيه بالمدينة في منامه. (EVr ، \&VY/r التأسيس
وذكره في موضع آخر من كتاب أبي يعلى في "إبطال التأويل، وفيه :


 أبي عبيدة بن الجراح، عن النبي
(1) الحديث أخرجه الخطبب في تاريخ بغداد (101/10Y)، ومن طريقه ابن =

وقال: هذا الحديث كذب موضوع على هذا الوجه بلا نزاع بين آهل
 الباب، ولا أحد من أصـابه الذين أخذوا عنه، ولا فلا فيما صححوهو ولا ولا فيما عللوه، وكذلك ابن خزيمة لم يذكره، لا فيما صحححه ولا فيما علله، ولا ولا رواه الأنمة الذين جمعواً في كتب السنَّة أحاديث الباب كابن أبـي عاضبم، والطبراني، وابن مندة، إوغيرهم لأنه من الموضوعات التي التي لا يجوز ذكرها
 بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" .

وهذا الحديث من أبطل الباطل عن سفيان الثوري، والحسن بن صالح بن حيـي لم يأت بٌ عنهما أحد من أصحابهما مع كثرتهم وانتشارهم . .

وأيضاً فأحاديث المعراج قد رواها أهل الصحيح من حديث مالك بن صعصعة، وأبـي ذر، وأنس، وابن عباس، وأبي حبة الأنصاري، وزواه أهل = النـنازكي، عن حماد بن 'كُليل به .
وقوله هأو حماد بن دليل" ورد في العلل المتناهية: قال: يعني حماد


الخشني، عن أبي عبيدة بن الجراح، عن النبي
 والإسناد الأول رواه طارن بن شهاب، قال أبو داود: رأى النبـي منه، ومرسله مقبول لأنه صحابي وفيه: ارايت ربي في أحسن صورة، وليس في في سياقة "ليلة أسرى بي" والإسناد الآخر : فيه الجسسن بن عمارة متروك. اللقريب (179/1) .

السنن والمساند من وجوه أخرى، وليس في شيء منها هذا، مع توفر الهمم والدواعي، على ضبط ذلك لو كان له أصل .
وهذا التأويل يوجب العلم ببطلان هذا، وأيضاً فقوله فيه : انقل الأقدام !إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاةل، ، والمعراج كان بمكة، وتلك اللبلة فرضت الصلوات الخمس ولم يكن جمعة.

فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس : أن أول جمعة كانت في الإسلام بعد جمعة بالمدينة جمعت بالبحرين بجواثي ـ ـ قرية من فرى البحرين - وهذا من العلم المتواتر لا يتنازع فيه أهل العلم. وأما ما يوجد في كتب أخرى، ويوجد عند كثير من الشيوخ والعامة من
 ينزل عشية عرنة فيعانق المشاة، ويصانح الركبان، ونحو هذه الأحاديث التي فيها روية النبي رسول اله -0 ـ والخلال روى هذا الحديث من هذا الوجه، ورواه من وجه آخر، وهو الصواب: لأنه جمع الطرف فقال: حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدئنا مؤمل، قال: حدئنا عبيد اله بن أبي حميد، عن أبي المليح، عن أبي هريرة قال: قال قال رسول الل قلـت: لبيك ربي وسعديك نقال: فيم يختصم اللاك الأملى؟ وذكر الحديث قال الخلال: حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدثنا مؤل، قال:

حدثنا حماد بن دُليل، حدثّنا سفيان الثوري، عن قيس بن طارق، عن النبـي

ففي هذه الرواية بن رواية مؤمل، عن حماذ بن دُليل، عن الثوري؛ عن قيس بن طارتّ عن النبـي وحديث أبـي هريرة موافت لسنائر الأحاديـت أن ذلك كان في المنام، كما ذكره في هذه الرواية، ولكن إنما اعتقد صسة هذا من لم يكن له بالكذيث، وألفاظه، وروايته خبرة: تامة من جنس الفقهاء، وأهل الكالام، والصوفية ونحوهم، فلهذا ذكروه من بين متأول، ومن بين راد للتأويل . تم المثبتة تزيد في الأحاديث لفظاً ومعنى، فيثبتون بعضن الاأحاذيث الموضوعة صفات، ويجعلون بعض الظواهر صفات، ولا يكون كذلك . والنافية ببعض الأجاديث لفظاً ومعنى فيكذبون بالخق، ويحرفون الكلم عن مواضعه .

1 - 1 أبو مسلم الحضرمي، خدثنا أبو معاوية وهب بن عمرو الأحموسي، 'عن أبـي عبد الرحمن، عن :مقاتل بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس، آنه حدثه عن النبي الأعلى بقلبي في خلق شالب أمرد؛ نور يتلألأ وقد نهيت عن صفته لكم فسالت الهي ان يكرمني برزيته، فإذا هو كأنه عروس حين كشُفت عنه حجلته، مستوياً على عرشّه في وقاره، وعزه، ومـجله، وعلوه ولم يوذن لي في غير ذلك من صغته لكـم سبحانه في جلاله، وكريم فعاله في مكانه العالي، نوره المتعالي

وهذه الألفاظ ينكر أهل المعرفة بالحديت أن تكون من ألفاظ رسول الشا بعؤاده كما في هذا.

 جوير، عن الضحالك، عن ابن عباس أن رسول الشا لا إلى نهر من نور لهب النار، قال : فجعلت أجال، قال : وجعل جالئ جبرائيل يقول
 فذكر أنها دون العرش حتى انتهيت إلى العرش، وأمسك جبرائيل عني، قال
 قال : فكان ابن عباس يقول: رآه بفؤاده، ولم ترعيناه(1) .

 حديث قتادة والحكم عن عكرمة وحديث سلمة بن عمرو أنه كان ليلة المعراج
وأما ما رواه الترمذي للأحاديث المتقدمة فالصواب أنها ثابتة كما عليه
 فأنكر على من رد موجهاً.
وقد بتت حديث عكرمة عن ابن عباس وهو أسدّها، وذكر أن العلماء
تلقته بالقبول، وقال: حدِّتْ به فقد حدتَ به العلماء .
(1) وفي إسناده جويير وهو متروك.

فأما قوله في رواية الأثرم: يضطرب في إسناده، وأصل الخذيث واحد، وقد اضطربوا فين، فهذا كلام صصحيح، فإنهم اضططربوا في إسناده بلا
 بل مثل هذا الاضطراب يوجد في أحاديث كثيرة، وهي ثابتة، وهذه الطرق مع ما فيها من الاخطراب لمُن يتدبر الحديث، ويحسن معرفته يدل دلالة واضيحة



 أحدهم تال عن ابن عباس، سمعت النبي
 إذ لم يختلفا في متنه، وإنما اخختلف في صفة الإسناد، فقد يفال : الثانية أضح لأن ابن عائش ليس من.. ولان إحدى الروايتين فيها زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة .

وقد يقال : الأولىي أصح لأن رواتها عن خالد أكثر، وقد رواه كذلك الأوزاعي وغيره كما سياني إن شاء اله .

والأشبه أن الاضطراب في هذه الرواية وقع من خالد نفسه، وأنه كان

 الحديث إذ تعارضهما إما أن يوجب صصة إحداهما، أو يوجب الجمع بينهما وعلى كل تقدير فالحديث محفوظ.

فأما طرحهما جميعاً فإنما يكون إذا تعارض متنان متناقضان، وكذلك قول أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس، وحليث معمر عن

 رواية خالد بن اللجلاج عنه، بل توافقه وتعضده لأن رواية خالدي
 ذكرت ما ذكروه واستوفت الإسناد، والمتن.


 الذي أعطاه قال له: هذا خططه، وهذا مما يزيد الحديث قوة الحا
 والاحتجاج بالكتاب مثل هذا هو جانز كالاحتجاج بصحيفة عمرو بن حزم، وصحيفة عبد الها بن عمرو التي رواها عمرو بن شا يكتب كتبه إلى النواحي، فتقوم الحجة بذلك بلك ، وإن
 إذا ضمت إلى طريق خالد بن اللجلاج كان أقل ألح أحوال الحن الحديث ألد أن يكون
 العلم عند كثير من الناس .

ولهذا كان الأئمة يكتبون الشواهد، والاعتبارات مما لا يحتج به


منفرداً، والذي ذكر ابن خزيمة من أنه لم يبت طريت معيّن من هذه الطرق هذا فيه نزاع بين أهل اللحديث، لكن إذا

 اللذي يحتج له من الشؤاهد، والاعتبارات أشياء فلا يحتج بها، فما فاله لا ينافي ما اتفق عليه أهل العلم.

فثبت صحة الاحتجاج به من طريقين : أحدهما من جمع الطرق لكن
 ابن خزيمة لم يذهب إلى هذا .

وما يؤيد هذا أن ألمتن نفسه قد روي من وجوه أخرى عن النبـي
حديث ثوبان الذي تقدم ذكره، وقد رواه الخلال أيضاً.
وروي من حديث ابن عمر، قال الخلال: حدثنا محمد بن عوف،

 الشمس أن يطلع ثم خرج عليهم فصلى صلاة الصبح، فلما فرغ قالل : اثنتّوا
 قالوا: الش ورسوله أعلم، قال: إني صليت في مصلايّ ما كتب الهلّلي، فضرب على أذني، وأتاني ربي في أحسن صورة(1).
 أحمد يعني ابن شبيب؛ ثنا أبو اليمان، ثنا سعيد بن سنان، عن إبي الزانرئرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر مرفوعاً.

وقـال الخـلال: أخبرنـا محمــد بـن إسمـاعـل، حــنـنـا وكيع، عـن عبيد الهبن أبي حميد، عن أبي المليح، عن أبي هريرة الميرة قال: قال رسول اله يختصم الملاُ الأعلى يوم القيامة؟ قال: قلت: لا، فال: فوني فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديـي، قال: فعرفت كل شيء سألني عنه، قالل:
 الدرجات والكفارات، قال: وما الدرجات؟ قلت: إسباغ الوضوء في السَبْرات، والمشي على الأقدام، إلى الجمعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة الصالة، فذلك الرباط، والكفارات إطعام الطعام وإفشاء السلام، والصـلاة بالليل والناس نيام"

وقد انقلب في هذا المتن والكفارات، بالدرجات فإن الصواب أن تلك
الأعمال هي الكفارات، وهذه الثانية هي الدرجات كما سبق في الروايات.

 عن أبي المليح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللا
=

وقال الهيئمي: فيه سعيد بن سنان، وهو ضعيف، وقد وثنق بعضهم، ولم يلتفت إليه في ذلك (IVA/v) ).
أخرجه النجاد (ص (1Y)، والطبراني في الـنّة، وابن مردرية كما في الدر المنتور، وابن مندة كما ذكره شيخ الإسلام. وفي سنده عيه الميد الشا بن أبي حميد الهنلي متروك الحديث كما في التريب.

منامي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك، فقال:
فيما يختصم الملأ الأعلي؟"(1)
وقال مؤمل : حدثّنا حماد بن دُليل، حدثنا سفيان الثوري، عن قيس بن
طارق، عن النبي
وقال: قرأ عليّ مخمد بن إبراهيم الصوري، وأنا أسمع، حذثكم مؤمل حدثنا عبيد اله بن أبـي ححميد، عن أبي المليح، عن أبـي هريرة قال، قال رسول اله لهِ فالأشبه أن لفظ "أتاني آت" هو من رواية بعض الرواة بالمعنى، كأنه عدل عن لفظ ربي إما خوفاً على نفسه، أو على المستمع فإن النبـ لا ريب أنه قال ذلك اللفظِ كما تواترت به الطرق . وقد روى الحافظ أبو عبد اله ابن مندة هذا الحديث فيما أخرجهه وانتقاه من أحاديث الصفات التي لم يضمنها الضعاف، وذكر استغاضة طرقه، واتفاق علماء المشرن والمغرب على :تبليغه، رواه من حديث أبـي هريرة، وثوبان، ، وأحاديث ابن عائش، ثمّ ذكر عنه هذه الروايات.

قال الحافظ ابن منذة بعد ذكر رواية زهير بن مححمد : هكذا رواه زهير،

* عن يزيد بن يزيد، وزاد في الإسناد : لارجل من أصحاب النبي ورواه الأوزاعي؛ وعبد الرحمن بن جابر وغيرهما عن خالد بن اللجلاج ولم يذكروا الرجّل في الإسناد .
وقال الحافظ أبو عبد اله بن مندة: رواه أبو سلام، عن عبد الزحمن بن (1) وهو مكرر الذي قبله وإسناده ضعيف جداً كسابقه.

عائش، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل، قال: وروي هذا الحديث
 والمغرب، وكنت كتبته ما كتبته بمكان لا يصل إليّ فيه الكتب، وكنت أعلم أن هذا الحديث في جامع الترمذي، لكن لم يكن حاضرا أعندي، فلما حضر إلي بعد ذلك وجدته قد تكلم عليه نحواآ مما تكلمت، وبيّن أنه حديث صحيح، وذكر عن البخاري أنه حديث صحيح، وأن الصوابِ هو حليث

معاذ
فروى الترمذي في التفسير في سورة (ص ) أولاً حديث معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس قال: قال رسول اله ربـي في أحسن صورة فذكره.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، قال : وفي الباب عن معاذ بن جبل ، وعبد الرحمن بن عاتش، عن النبـي وقال: (إني نعست فاستثقلت نوماً فرأيت ربـي في أحسن صورة نقال: فيم .

تم تال : حدثنا محمدل بن بشار، حدثنا معاذ بن هانىع أبو هانىء6 اليشكري، حدثنا جهضم بن عبد الله، عن يحيـى بن أبـي كثير، عن زيد بن سلام عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي؛ عن معاذ بن جبل قال : احتبس عنا رسول اللهِ ذات غداة عن صلاة الصبع، ثم سات الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن الحضرمي، تال: سمعت رسول اللهُ

وهذا غير محفوظ هكذا ذكر الوليد في حديثه غن عبد الرحمن؛ بن
 يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإِسناد عن عبد الرححمن بن عائش، النبـي ثم رأيت أبا بكر بن أبـي عاصم روى هذا الحديث في كتاب السنَّة من



قال : هي رؤيا عين رآها النبـي وَّ
 عن معاذ أن رسول الش لـ ثم قال: باب، خدثنا :أبو بكر بن أبـي شيبة، قال حدثنا يـخيـي بن
 جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صورة، فسألني: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: ربـي لا علم علم لي قال : فوضع بده بين كتفي، حتى وجدت بردها بين ثديـي أو وضنعهما بين ثديـي حتى وجدت بردها بين كتفي، فما سألني عن شيء إلاَّ علمته(!) . قال: وحدثنا يونّف بن موسى، حدثنا جرير، عن ليث، عن ابن

 ثقات رجال الشيخين غُير سماك بن حرب فهو من رجال مسنلم وحده وقالٍ وله شاهد من حديث معاذ.

## صورة، ثم ذكر الحديث(1).

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، وصدقة بن خالد قالا:
حدثنا ابن جابر قال: مرّ بنا خالد بن اللجلاج فدينا
 عبد الرحمن بن عائش يقول: قال رسول الله

حدثنا يحيسى بن عثمان بن كثير، حدثنا زيد بن يحبي، حدثنا ابن ثوبان، حدثنا أبي، عن مكحول، وابن أبي زائدة، عن عائد الحضرمي، قال رسول اله عن خالد، عن ابن عباس، وحديث ثوبان، قال : وفي هذه الأخبار وضع يد بين كتفي

والحافظ أبو القاسم الطبراني ذكر في كتاب السنَّة في باب رؤية النبي طريق معاذ الذي هو أصحها وأكملها، ورواه من وجه آخر عن آن يانيـي أبي كثير فقال: حدثنا محمد بن محمد بن التمار البصري، قال: حدرئن
 أبـي عبـد الرحمن السكسكي، عن مـالك بـن يخامر، عن معاذ بن جبل،


 على ضeعه، وبقية رجاله ثقات (IVQ/V) )، وصححه الألباني لشواهدهـ.

وسـاق الــحـديــث(1)
تم ذكر حديث ثوبان.
وقال شيخ الإسلام: تـم ذكر حديث جابر بن سمرة كما ذكره ابن أبي عاصم فقال: حجدثنا عبيد الله بن همام، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وساقها باللفظ المتقدم إلاَّأنه قال : ״"فوضع يله بين كتفي ختى وجلدت بردها على ثديـي، فما سألني عن شيء إلًا علمته، ولم يشكك، ثّم ذكر حديث قتادة عن أبيـ قلابة، عن ابن عباس ثم ذكر طريقاً ثالثا لحديث أبي قلابة، وْسماه عبد الله بن عائش، فقال : حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا معاوية بن عمران الجرمي، حدثنا أنيس بن سوار الجرمني، عن أيوب السختياني، عن أبي فلابة، عن خالد بن اللـجلاج أن عبد الله بن عائش حدثه أن رسول الله في وجهه فقال لهم : أثاني ربسي عزَّ وجل الليلة في أحسن صورة وساقه، وقـال:

فتسميته في هذه الرواية عبد الله بن عائش دليل على الاضطراب ثمم ذكر

 وثد سبق أن رواه جهصم بن عبد الل اليمامي، عن يحيسى بن أبي كثيرِ وفيه ذكر; (ابن عاثش) بدلاً اعن أبي عبد الرحمن السكسكي؛، وروايته تترجع على هذه الرواية لان جهغخما لم بضعفه أحد، بخلاف موسى بن خلف نقد خـعفه ابن معين

 أو يجمع بين هاتين الروايتين بان لأبي سلام في هذا الحديث شيخين .

حديث عبد الرحمن بن زيد بن جابر، عن خالد من رواية الاوزاعي، والوليد بن مسلم كلاهما عنه .

ثم ذكر حديث أبي أمامة عن النبي
ثم ذكر حديث يوسف بن عطية الصفار، عن قتادة، عن آنس، وهو وهم، فإن يوسف ضعيف، والثقات عن قتادة ذكروه عن أبي قلابة . نم ذكر حديث أبي هريرة الذي رواه الخلال، فقال حدثنا محمد بن
 إسماعيل، قال: حدثنا عبيد الها بن أبي حميد، عن أبـي المليح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الشَ صورة، ثم ذكر مثله. وألا حديث أم الطفيل فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض رواته،

 تول الخلال: إنما يروى هذا الحديث وإن كان كان في إسناده شيء تصي لغيره، ولأن الجهمية تنكر ألفاظه التي قد رويت في غيره ثالبتة فروي ليبين ألنا
 عبد العزيز : فيه وهاء، نحن قائلون به أي لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت إلاًّ انه يقال بالواهي من غير حجنا
 والمتابعات ما يبين صحته. ومعنى الضعيف عندهم: أنا لم نعلم ان رواته عدل، أو لم نعلم أنه

ضابط، فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصشته لا يعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلقن، فإذأذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائداً إلى عدم العلم فإنه يطلب كله اليقين،
 موجباً للعلم بأن رواية صاندق فيه وحفظه. والش أعلم .

صورة، وقال: فيم يختصم الملأ الأعلى، وفيه: فوضع يده بين كتفي إمنا إنما
 تعتقد أنه كان في اليقظة لينلة المعراج، ويجعله من الصنا الصفات التي يقرْرها أو يحرفها، فتتكلم علي ما ذكره المؤسس .
ثم بين بطلان مذهب أهل التأويل من وجوه .

or or or هـديث: صلما أسرى بي إلى السماء الدنيا، وانتهيت رأيث ربي عزّ وجل، بيني وبينه حجاب بارز، فرأيت كل شيء منـ حئ حنى رأيت ربي تاجاً مخوصاً من لؤلؤه،



 نبينا محمد أنه رآه أحلاَ، وإنما روي ذلك بإسناد ضعيف موضوع أ

وقال في درء تعارض العقل والنُقل : وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه
 الأحاديث التي ذكرها، وذكر من رواها، ففيها عدة أحاديث موضوعة، ${ }^{(1)}$ (rrv/0)

كحديث الرؤية عياناً ليلة المعراج، ونحوهـ . . .

الحديث رواه القاسم بن إيراهيم الملطي، وهو كذاب، عن لوين، عن مويد بن

 اللسيوطي في اللَّلي (1\&/1)، وقال في ذيل اللآلي: وهذا باطل وضلاليل، وكذا في

والحديث أورده الذهبي في ترنيب الموضوعات (ق ז/ با ب)، وتلخيص الآباطيل

 وأررده النوكاني في الفوائد المجموعة (ص ع̌).
والموضوعة في صفات الر الرب فز الأحاديث الضعيفة

قال في الوصية الكبرى التي هي زسالته إلى جماعة عدي بن مسافر : في أثناء كلامه على أسبناب المروق من السنَّة والجماعة .
ومنها: أحاديث تروى عن النبي المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه .

( أو مجموعة الرسائل الكبرى (Y^0/)
ثم ذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السبنّة، وقد مرق منها وضار من آكابر الظالمين، وهي فصول، ثمّ قال؛ الفصل الأول:
الحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دوا الإسلام مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان، بل كفر شنيع.
وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه حديثا، مثل جحديث
يروونه:
§ه - إن اله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصانح الركبان، ويعانق المشاة.

وهذا من أعظم الكذب على الله، ورسوله القائلين على اله غير الحق، ولم يرو هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أهلا . بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الش

وقال أهل العلم - كابن قتيبة(1) وغيره - هذا وأمثاله إنما وضعه
الزنـادة الكفـار ليسينوا بـه أهل الحديث، ويقولون: إنهـم يروون مثل
هذ| ${ }^{\text {( }}$
هه - وكذلك حديث آخر فيه: أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج، وعليه جبة صون، أو ما يشبه هذا البهتان، والافقراء
(1) في مختلف الحديث (ص ^، VY)، ونقل محقف كلام شيخ الإسلام هذا في الهامش (r) ونال في درء نعارض العقل والنقل: إنها من الأحاديث المكذربة الموضوعة باتفاق
 ومكذا صرح في المنهاج انه كذب (ror/()).

 لصريح العقل، ليهجنوا بها الإسلام ويجعلوها فادحة فيه.

 (1\&/y)

على اله، الذي لا يقوله من عرف اله ورسوله (إه

 هذا أيضاً كذب باتفاق العلماء . ولم يقل الشا فانظر إلى آثار خطى اله وإنما قال: آثار رحمة الله، ورحمته هنا النبات.
 الطواف، وفي بعضها: انه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها آنه رآه في بعض سكك المدينة إلى أنواع أخر

 المسلمين، ولا رواه أحد منهم.
 المعراج؟ فكان ابن عباس رضي الشا عنهما، وأكثر علماء السنّة يقولون: إن إن محمداً تنكر ذلك.
(1) أخرجه ابن عساكر من حديث لقيط بن عامر : رأيت ربي بمنى يوم النفر علي جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس . كتبه الخطيب عن الأموازي تعجباً من نكارته وهو باطله، تاله ابن عراق في تنزيه الشريعة (187/1). (Y) وذكره في بيان تلبيس الجهمية (1\&/Y) (18).


ه 9 - ولم ترو عائشة رضي الش عنها في ذلك عن النبي سأله عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الشا عنه كما يروونه ناس من الجهال: أن أباها سآل النبي الحديث كذب باتفاق العلماء" ${ }^{\text {(1) }}$

ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره: أنه اختلفت الرواية عن الإمام
 أو يقال: بعين قلبه، أو يقال: رآه ولا يقال: بعيني رأسه ولا بعين قلب؟ على ثلاث روايات.

وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال: هرأيت ربي في صورة



وتال في المنهاج: وما يرويه بعض العامة فذكره وقال: كذب باتفاق أهل العلم،

 في مذا حديث مرفوع عن النبي
(Y) وذكر في الاستقاءة: الحلولية والاتحادية واستحلالهم المحرمات والتدين بها وثال:
 (197، 190/r)

ويجعل الأمرد ربه.
وقال في درء تعارض العقل والنقل: إن هؤلاء المعارضين كلام الشا وكالام رسوله إن

 الصحيحة احاديث كثيرة موضوعة، ويقولون بتأريل الجميع. . هذا مع أن عامة ما =

هذا الحديث لم يكن لِيلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة وفيّ





فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام في المدينة، كما جاء مفسراً في كثير من طرقه پأنه كان رؤيا منام" مع أن رؤيا الأنبياء وحي، لم يكني رؤبا

يقظة ليلة المعراج
 وأن اله لم ينزل له الأرض .
( 7 الأرض" بل الأحاديث الصحيحة: "إن اله يدنو عشية عرفة"، وفي رواية:
 فأستجيب لـ؟ من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟ . . (1) أن الها يدنو عشية غرفة، وفي رواية: מإلى سماء وثبت في الصحيح = يكون الحديث مناماًّ كحديث رئرية ربه كأحسن صورة، فيجعلونه يقظة، ويجعلونه (rrv/0) ليلة المعراج تم يتأولونه.
(1) أي ني صحيح مسلم كما قال في المنهاج (YOY/1)، ومو حديث عائشة انظر:


الدنيا فيباهي الملانكة بأهل عرفة، فيقول: انظروا اللى عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء؟1 .

I
فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم (1)
(Y تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض"، غلط باتفاق أهل العلم.

 مني الجهد، ثم أرسلني، نقال : اقرأ، فقلت: لست بقارىء، فأخذني فنطني
 عَاْ


 فأخبر أن الملك الذي جاء بحراء رآه بين السماء والأرض، رعب منه، فوقع في بعض الروايات غالملك، فظن القارىء أنه الملك وأنه الش، وهذا غلط وباطل .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) صحيح البخاري: بدء الوحي (رتم \&، (Yv/1)، وصحيح مسلم: الإيمان: }
\end{aligned}
$$


بعينه في الأرض" .
(ب) وفيه : (أنهن نزل له إلى الأرض" .
(ج) وفيه : (أن رياض الجنة من خطوات الحق".
(د ) وفيه : (أنه وطىءعلى صخرة بيت المقدس" .
كل هذا كذب، باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث
وغيرهم"
وكذلك كل من اذعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باظطل
 لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت، وبّت ذلك في صحيح مسلمه، غن
 أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت" .

وكذلك روى هذا عن النبي
 أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه .

ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالشه، ويقين القلوب ومشاهدتها، وتجلياتها، هو على مراتب كثيرة؛ قال النبي
(1) انظر باب فضائل الأمكنة، والمنار المنيف (ص (17)،



جبرائل عليه السلام عن الإحسان قال: (الإحسان: أن تعبد الشَ كانك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراكا 1.

وتد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلاًا في صورة حسني إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكا اليقظة، ولها تعبير، وتأويل لما من الأمثال المضروبة للحقاثئق الهـا

وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضاً من الرؤيا نظير ما يحصل
 يسههده بعلبه، فهذا كله يقع في الدنيا.

وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ، فيعلم أنه منام، وربما علم في المنام أنه منام.

فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن
 العباد المتقدمين، أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان .

نعم، رؤية اله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضاً للناس في
 سترون ربكم كما ترون النمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحواً ليس دونه سحابا الــ

[^0]وقال وما فيهما، وجنتان: من نضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين الئ القوم، وبين أن ينظروا إلى ربهم إلاًّ رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدنها ،
 عند اله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازينا، ويدخلنا الجنة، ويجرنا من النار، فيكثف الحجاب الحباب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئاً أُحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة .

وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح، وقد تلقاها السلف، والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجيرا والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها
 اللا تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة.
 وبين تصديق الغالية، بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلامما باطل . وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضهلال
 الصالحين، أو بعض المُردان، أو بعض الملوك، أو غيرهم، عظم ضلالهمه، وكفرهم وكانوا حينثذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صنورة
 الزمان. . .


६7 - إن اله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد راكباً على حمار، حتى
أن بعضهم ببغداد وضع على سطحه معلفاً بضع فيه شععير كل ليلة جممة، لجواز أن ينزل الهُ على سطحه فيستغل الحمار بالأكل ويشتغل الرب بالنداء: هل من تائب.

قال شيخ الإسلام: هذا وأمثاله إما كذب، أو وقع لجاهل مغمورو،
 قول هذا الهذيان الذي لا ينطلي على الصبيان، نم لم ير يرو في ذلك شيء لا بإسناد ضعيف ولا بإسناد مكذوب، ولا ولا قال أحد إنه تعالى ينزل ليلة الجمعة إلى الأرض، ولا أنه في شكل أمرد.

وهذا مثل حديث الجمل الأورق، وأنه تعالى ينزل عشية عرفة فيعانق
 ولكن تسعة أعشاره أو أقل أو أكثر بأيدي الرافضة.

وأما أحاديث النزول إلى سماء الدنيا فمتواترة.
وحديث دنوه عشية عرفة، فأخرجه مسلم، ولا نعلم كيف ينزل ولا (r)(ror ،rol/ /منهاج السنَّ

كيف استوى.
ه - إنه تبارك وتعالى يأمر منادباً ينادي كل لبلة.
نقل عن كتاب أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الشّ بن محمد بن (1) تقدم برقم (1) هو (1).
(Y) وفيه ذكر حكاية مكذوبة عن بعض أهل بغداد رداً على الرافضي، وأورده الذهبي في المتتى (ص (117).

منده في الرد على من زغم أن اله في كل مكان، وعلى من زعم أن الش ليس له مكان، وعلى من تأول التزول على غير النزول. واحتج المردود عليه بحديث محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه، "عن زيد بن أبي أنيسة، عن طارق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس،
 (اوهذا حديث موضوع موافق لمذهبه، زعم أن يحيى بن سنعيد القطان، وابن مهدي، والبخاري، ومسلماً: أخرجوا في كتبهم مثل هؤلاء
 حفص، رواه محاضر وغير واحد، قال: Dإن الشه ينزل كل ليلة! . وكذلك حديث طارق رواه عن عبيد اله بن عمر، عن زيدبن أبي أنيسة، عن طارق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قوله : إإن الشا ينزل كل ليلة1.

وأما حديث الحسن : عن عثمان بن أبـي العاص، فقد تقدم الككلام رعليه فيما ذكرنا، وليس في هذه الأحاديث، ولا رواتها ما يصح، قال : ولو سبكت عن معرفة الحديث كان أجمل به وأحسن، إذ قد سلب الله معرفته وارسخ فـ في قلبه تبطيل الأخبار الصحاح، واعتماد معقوله الفاسدا، . (r^E/0 مجموع الفتاوى)

79 - وروي حليث مرفوع من طريق نعيم بن حماد، عن جرِير، عن ليث، عن بشر، عن أنس، أن النبي ورَّ عرشه نزل بذاتهه . قلت: خعف أبو القاسم إسماعيل التيمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ

مرفوعاً، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال أبو القاسم التيمي: ينزل: معناه صحيح، أنا أقربه، لكن لم يثبت مرفوعاً إلى النبي
 الشا هو بنفسه وبذاته خلق السماوات، والأرض وهو بنفسه وذاته كلم موسى تكليماً، وهو بنغسه وذاته استوى على العرش، ونحو ذلك من أفعاله التي
 معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن مرفوعاً. (مجموع الفتاوى (rą/0
, والحديث ذكره في نقض التأسيس (Y/•): ونقل عن الحافظ أبي موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بيا بقوام
 أنه قال: وكان من اعتقاد الإمام إسماعيل نزول الله بالذات وهو مسهور من مذهبه، قد كتبه في فتاو عدة، وأملى فيه أمالي جمة، إلألَّا انه كان يقول : هذا

 نعتقد ذلك - إلاًّ بعد أن يروى بإسناد صحيح" (1) .
(1) وتول أبي موسى المديني هذا أورده ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة



 أهل الحديث والسنةّة والصوفنة والمتكلمين، وروي في ذلك حديث مرفنع لا يبّت =
( قال القاضي (أبو يعلى): حدثنا أبو القاسم عبد العزيز، حدثنا

 البصري، حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جن جابر



حتى تبيَّن له نور وجهه.
قلت : هذا الحديث كذب موضوع على رسول اللّ العلم بالحديث، والقاضي لم يعلم أنه موضوع، ورواه أبو القاسم الآزجي فيما خرجه في الصفات، وأبو القاسم ثقة، ولكن الكذب فيه مير ممن فوقه، ولم يحدث بهذا روح بن عبادة، ولا أبو الزبير أصلاَ . وأهل الحديث يعلمون

 قال من السلف كلم موسىى تكليماً أي مشافهة، لا يقال في الرؤية مشافهة فإن المشافهة في الأصل مفاعلة من الشفة التي هي فينا محل الكيلا الكلام، وأما الرؤية فيقال فيها: مواجهة ومعاينة، فيشتق لها من الوجه والعين الذي تكون لـ لـ
=
 صحته، إلأ أن يرد بإسناد صصيح. . مالا

وقد ثبت في الصحيح عن النبي في تفسير هذه الآية غير هذا، فني صحيح مسلم عن مسروق قال : كنت متكئاً عند عائشة فقالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فند أعظم على الشا الشا الفرية، قال: وكنت متكثاً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني ألم

فقالت: أنا أول هذه الأمة سال عن ذلك رسول اله
 من السماء، عظم خلقه، ما بين السماء والأرض . الحديث.
 [النجم: 11 [14]. قال: رأى جبرائيل في صورته له ستمائة جناح
(
^1 ـ ـ حديث: لا ينبغي لأحد أن يرى اله في الدنبا والآخرة.
قال في أهل الأهواء: أن منهم طوائف يضعون أحاديث نبوية توافق بدعهم، ثم ذكر عدة أمثلة منها هذا الحديث الذي يحتجون به في نفي

79 ـ المنقول عن ابن عباس أنه قال: أتى بظلل الغمام بمعنى أنه
 وتد روى عن ابن عباس من وجوه: إن اله نفسه يجيء، نم ذكر عدي نصوص، عن عثمان بن سعيد الدارمي في تفسير ابن عباس . (نقض التأسيس

- v - وقد روي : "(بين كنفي" .

قال: إن هذا تصحيف، وهو كذب محض إمَّا عمداً وإما خطأ، فإن أهل العلم بالحديث متفقون غلى رواية (ابين كتفي" بالتاء. وللجهمية من هذا الجنس أمثال يحرفون فيها ألفاظ النصوص'تارة،

 ربنا، وأمثال ذلك.

## - IV

 قال في العقيدة الواسطية: حديث حسن. (1)(ra9/1 /مجموع الفتاوى • 1\& ، أو الرسائل الكبرى)
( وقال: وفي الحديث المشهور : في التفسبر أن المسلمين قالوا
(1) أخرجه الطبراني في الكيير والأوسط كما في المجمع (1/ • )، ومنه أبو نعيم في

الحلية (1) (17\&)




معك حيث كنت".
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص •r\&ء)، من طرين نعيم به.
 وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكيري، وتاله : تفرد به عثمان بن بن كير ـ
 وعزاه السيوطي للبيهتي، وابن مردويه. الدر المنتور : تفسير سورة الحديد






 أن أعرابياً فال: يا بازسول الشا! أريب ربنا فنتاجيه، او بعيد فنتاديه؟ فسكت النبي دعان). وقال الخطيب في والصلبا: : فيل: إن أخ بهز بن حكيم، ولا يصح ذلك، وكذا تاله.

وفي سنده الصلب بن خكيم مجهول (اللسان r/ 190)، وكذا أبوه وجده لا يعرفان، فالحديت ضعيف جداً:

 والنقاش في نوائد العزافتين، واعتمد على ما جاء في الطبري، وابن إبي حـي

 ما رجحه الذهبي، وابن حجر ، وابن أبي خبيمة، وعبد الغني الأزدي.



 نفال أصحابب: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد ننتاديه: ننزلت (وإذا سالك غبادي غني =
=



واخرج عبد الله بن أحمد في السنّة (رقم YrA)، ونال : حدثني إسماعيل أبو معمر، حدثنا سفيان، عن أبي قال المسلمون: يا رسول الها الها أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد

وله شاهد عند عبد الرزاق تالل: أخبرنا جعفر بن سليمان، عن عوف، عن الحن الحسن قال: سال أصحاب رسول الش عني.... 1 الآية.



## 1^ - باب ما جاء في صفة الكلام

( Vr ( $\mathrm{YOL} / 0$ (الفتاوى الكبرى) وقال: وقد ثبت عن النبي


التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر .
ورد الحديث عن عبد الهل بن عمرو بن العاص، وخولة بنت الحكيم، وإبي هربرة،، وابن عباس، وعلي وغيرهم. 1 - وحدبت مبد اله بن مـرو بن العاص:





من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أيه، عن جده، أن رسول اله عباده، ومن ممزات الثبيططين وأن يحضرون وفي رواية: من غضبه وعقابه زشر
=



 (رقم ( (


(رقم Y|V)، والبغوي في شرح السنَّة (§ / \& ا¿).
r -


 وإسناد صحيح




 الثوحيد (ص 170) .






 0
 I أخرجه البخاري في خلق افعال العباد (رقم و \& \& ).

V

1
أخرجه ابن السني أيضاً (رفم Y\& T\&).

19 - باب ما جاء في صفة الضحك
(امجب ربنا من قنوط عباده، وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم تريب" .
(1)(1ヶ9/r /مجموع الفتاوى)

قال : حديث حسن.
(1) والحديث باللفظ الأخير بدون توله: اينظر إليكم ازلين تنطين، أخرجه الحمد في





 رسول الش

 التقريب: مقبول. أي عند المتابعة، وقد توبع كما سباتي نهو بهذه المتابعة حسن.


والطريق الأخرى التي يتقوى بها الحديث هي ما رواه عبد الرحمن بن عياش السممعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف، عن دلهـم بن الأسود بن عبل الها بله بن
 نحوه في حديث طويل لل في خطبة النبـي


 منه


 يعقوب بن مححمد بن عيسى الزهري ضعيف (أي الراوي عن عبذالرحمن بن





 لانسلاخ رجب، فأتينا رسول الش

وكذا أخرجه ابن أبي عاصـم بعض الحديث (رقم هr£)، وعن دلهم بن الأسود بن عبد اله، عن جده: عبد اله، عن عمه لقيط بن عامر . وقد رواه عبد الله بن أحمد أيضاً من طرين دلهم بن الأسود، عن أبيه الأسود، عن عاصم بن لقيط، عن لقيط أبـي رزين .

وعبد اله بن حاجب بن عامر بن المنتفق: قال الذهبي: لا بعرف. الميزان


 وتال الحافظ في التقريب: مقبول. ودلهم بن الأسود: عداده في التابعين، لا يعرف، سمع أباه وعنه عبد الرحمن بن عياش وحده.
 الحافظ في التقريب: مقبول. وعبد الرحمن بن عباش السمعي أيضاً مقبول، لم يوثقه غير ابن حبان، وتال الحانظ في التقريب: مقبول. وحسن الألباني إسناد وكيع بن حلس، عن أبي رزين العقيلي بالإسناد الثاني



 وقال في إسناد عبد الرحمن بن عياش المذكور: إسناده ضعيف. وأحال على

وتال في ضعيف الجامع في حديث أبي رزين المثهور باللفظ الاول: ضعيف
جدا (

تلت: وأسانيد أبي رزين في جميع هذه الأحاديث واحدة وليس لها شاهد إلَّ حديث عبد الرحمن بن عياش، فتحسين بعض الحديث بهذه المتابعة وتضعيف الحـ


= بروايته أكابر العلم في كتبهم على تقوية الحديث، ففال رين رحمه الش :

 رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهـا بهما في الصحيح، احتج به إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، رواه رواه أثمة اهل السنَّ في كتهـم، وتلقوه بالقبول، وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن الحـ الحد منهم، ولا في أحد من رواته .
ثم ذكر أن الحديث أخرجه عبد الها بن أحمد في زيادات المسند، وفي كتابِ السنَّة


 وثال ابن مندة: روى هذا ورا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد وغيرهما .
وتد رواه بالعرات بجمع من العلماه، وأهل الدين جماعة من الأيمة منهم: أبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو عبد الشا محمد بن إسماعبل، ولم ينكره أحد، ولم يتكلم في إسناده بل رووه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا إلاًّا جانحد، او جاهل، مخالف للكنَاب والسنَّة.

- نصل في تدوم وفد بني المنتفق على رسول الش ( . (TVA
 كبير منْهور، وذكر نحو ما تقدم، وتال: رووه في السنَّة، وتابلوه بالقبول، وتلقون $=$ بالتصديق والتسليم.

وذكر الشطر الأول منه إلى قوله: (وقرب غيره، وقال: أي قرب تغيره

وقال في موضع آخر : وفي حديث أبي رزين عنه

 فقال: لن نعدم من رب يضحك خيراً أ
(درء تعارض العقل والنقل (IYA/r)
=


 لكن بغير هذا الإسناد، وابنه ساتة بكماله في مسند أبيه، وفي السنّة.

قلت: وله شاهد من حديث عانشة أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص (YY0)، فال: حدثنا موسى بن خاقان بغدادي، قال: ثنا سلم بن بن سالم البلخي، عني
 عنها، قالت: تال رسول اله
ونوطهم، وقربه منهم.

فلت: با رسول الشا بابي أنت وأمي أر يضحك ربنا؟ قال: أي والذي نفسي بيده،

قلت: وسالم بن سالم محرف عن سلم بن سالم البلخي وهو ضيعف بالاتفاق. (اللسان



- Vo البيهقي وغيره بأسانيد صخحيحة، عن أبـي عبيد القاسنم بن سلام، قال : هذه الأحاديث التي تقول فيها : ظضحك ربنا من قنوط عباده، وقرب غيره وأن جهنم لا تمتلىء حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين" وهذه الأحاديث في الرواية هي عندنا حت، حملها الثقات بعضهـم عن بُعضى، غير أنا إذا سُمُلنا عن تفسيرها، لا نفسرها، وما آدركنا أححداً يُفسرهـا ها ${ }^{(1)}$ (مجموعة الرساثل الكبرى 1 (مy /
(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص roo)، بسنده عن العباس بن محمد الدوري عن أبي عبيد، به.

$$
\begin{aligned}
& \text { — Y. } \\
& \text { في صفة اليد له تبارك وتعالى }
\end{aligned}
$$

Vタ - Vฯ قبله آيات من القرآن الكريم. وقال أيضاً: وأما السنَّة فكثيرة جداً.
( ) مثل قوله (
 رواه مسلم" (1)
 أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى، يرفع ويخفض إلى بوم القيامة، .
رواه مسلم في صحيحه، والبخاري فيما أظن (r).



 قال: (اتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده، كما يبكفا أحدكم خبزته في السفره(1) (1)
 (يأخذ الرب عز وجل سماواته، وأرضه بيده، وجعل يقبض يديه ويبسطهما

(هـ) وفي الصخيح أيضاً عن أبي هريرة رضي اللا عنه قال : قال
 الملك، أين ملوك الأرض؟ وما يوانق هذا من حديث الحبر|"(r).
( و ) وفي حديث صحيح: إإن الش لـا خلق آدم قال له: : ويداه مقبوضتان: اختر أبهما شئت، قال: الخترت يمين ربي، وكيا وكلتا بدي ربيـ يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريتها (£)
 . (rvar (r|01/\&)





(ص (VY\&)، وفال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.
وعزاه السبوطي للترمذي، والحاكم، وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير) $=$
( ز ) وفي الصحيح: لإن الش كتب بيده ملى نفسه لما خلق الخلق : إن
رحمتي تغلب غضبي|"(1)
(ح) وفي الصحيح: دإنه لما احتج آدم موسى قال آدم : يا موسى! اصطفاك الش بكلامه، وخط لك الثوراة بيمينه، وقد قال له موسى: أنت آدم

الذي خلقك الش بيده، ونفخ فيه من روحه||(r)
(ط ) وفي حديث آخر: أنه قال سبحانه: اوعزتي وجلالي لا أجعل

(ي ) وفي حديث آخر في السنن: لالما خلت الله آدم، ومسح ظهره بيمبنه فاستخرج منه ذريته، نفال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجن الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى نقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل

(E) النار يعملون)

كما ورد الحديث في السنَّة لابن أبـي عاصم (رقم Y-Y)، وحسن الألباني إسناده، وخرجه فليراجع للتفصيل .



هريرة.
( أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي، بإسناد صصيح عن عبد الشا بن عمرو بن العاص
فذكره من قوله، ورواه عبد الها بن أحمد في السنَّ عن النبي

 هذا، وقد قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: ورد لفظ (اليده في القرآن والسنّة، =
 أحابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغها .

## (1) ${ }^{\text {(1) }}$

=
 والمصافحة، والحثيات، والنضج باليد، والخلت باليدين، والميا ولمبانشرة بهـها، وكتب التوراة بيله، وغرس جنة عدن بيده، وتخمير طينة آدم بيده، ورتوف العبد بين بين يديهن،





 يطوي السماوات يوم القيامة نم يأخذهن بيده اليمنى نم يطوي الأرض بالئد الأخرى وانه خط الألواح التي كثبها لموسى بيده.


في الثربيعة (ص YIV),

من حديث النواس بن ألسمعان الكلابي، وصححه الحاكم غلى شرط النـيخين، وأقره الذهبي. وصححه الألباني أيضاًا وله شواهد صحيحة من حديث سبرة بن فاتك، ونعيم بن همار ، وعبد الشّبن عمرو بن العاص، وأم سُلمة وعائشة، وأنس، وأبي هريرة راجع للتفصيل: باب إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، في الـنئة $=$ لابن ابـي عاصم (ص Yا9) وما بعده.

 فأخبر سبحانه أنهم ما قدروا اله حق قدره، وهو يقبض الأرض بيده،
 النبي (钓)، مثل حديث أبي هريرة، وابن عمر، وابن مسعود كلها في
(1)
=
عز وجل بلا كبف (ص rir - rin).
 (1 (انظر صحيح البخاري، كتاب الوحيد باب توله نعالى: (لما خلقت بيدي) (


 (

$$
\begin{aligned}
& \text { وحديث ابن عباس: }
\end{aligned}
$$


 ابن عباس، قال: مرّ بهودي برسول الش الش

 $=$


ومثل حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الحسان . (19V/Y تلبيس الجهمية)
. - V9 سئل عنه شيخ الإسلام فقال: روى عن النبي



والبيهتي (Y Y 7 / ا).
حديث أبي مالك الأشغري:
إن الشا يقول: ثلاث خصصال غيبتهن عن عبادي لو رَآمن رجل ما عمل سوءآ ابندآ،
 السماوات بيدي، تم: قبضت الأرض والأرضين ثم تلت: أنا الملك إلى آخر

الحديث
أخرجه الطبراني في ألكبير (r/ ع إسماعيل بن عياش، خدنئي ابي، ثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري مرنوعاً . وعزاه السيوطي للطبراني وقال: بسند مقارب، ولابـي النيّخ في العظمة (ألدر المنور ( Y £ $\wedge / \mathrm{V}$

 سنده ومتنه، وتال: وهذا إسناد مقارب وهي نسخة تروى برى بها أحاديث جممة، والشا أعلم. قال الهينمي: فيه مخمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف (مجمع الزواند' . ( $\mathrm{r} \cdot 0 / \mathrm{V}$ وتال الحانظ ابن حجر : عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع (التقريب ب/ \% © ا).

وقال : پالحجر الأسود يمين اله في الأرض، فمن صانحه وقبله فكأنما صانح الش وقبل يمينهه .
ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فبه إلاَّ على من لم
 فيقول: (ايمين الشا وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ الديطلق . ثم قال: (من صانحه وقبله فكأنما صانح الله وقبل يمينه" ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. وهذا صريح في أن المصافح ونح لم يصان

 اله تعالى كما جعل للناس بيتاً يطوفون به جعل لهم ما ما يستلمونه
 كمـا جرت العادة واله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إخلال النـاس، بلـ بل



وذكره في نقض التأسيس وبيَّن معناه، وذكر أنه مروي عن أنس بإسناد
ضعيف
وقال في أثر ابن عباس : ليس بثابت عن النبي ( $1.9-1 \cdot r / r$ )

وانظر أيضاً الرد على البكري (ه०r)، ومجموع الفتاوى (r/r٪؛




بها عبادة، .
 وأبو زرعة، وقال ابن عذي: هو في عداد من يضع الحديث، وكذا قال الذارقطني،

وتال ابن الجوزي : لا يصح، وقال ابن العربي : هذا حديث با باطل فلا يلتفت إليه: وله طريق آخر عند ابن عساكر ( الا
 يونس الكوفي عن أبي مبعسر به .
 والمونوف على ابن عبابس أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديت (1/i•v/r) عن إيراميم بن يزيد عن عطاء، غن ابن عباس قوله.
 للتفصيل: الضعيفة للكلباني (ص بّب).

- YI
.
قال: بعض الناس يروي هذا عن النبـي

ولكن يروي في بعض الكتب المتقدمة ــ إن صح ـ هايا إنسان اعرف
نفسك تعرف ربك".
وهذا الكالم سواء كان معناه صسيحاً، أو فاسداً لا يمكن الاحتجاج بلفظه فإنه لم يثبت عن قانٍ معصرم لكن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى، سواء دل عليه هذا اللفظ، أولم يدل.

(1) أورده عن شيخ الإسلام: الملا علي القاري في الأسرار المرنوعة (ص اYها (Y)، وابن
 وقال أبو المظفر السمعاني: لا يعرف مرفوعاً، وإنما يحكى عن يحيـى بن معاذ الرازي من توله. وكذا تال النووي: ليس هو بثابت، (فتاوى النووي ص (rVr)، وأقره السيوطي في ذيل الموضوعات (ص rrr)، والدرر (ص بrr)، وأورده مرعي الكرمي في =
(اما وسعني لا سماثي، ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبدي
المؤمن" .
قال: هذا ما ذكروه في الإسرائيليات، ليس له إسناد معروف عن
. النبـي
ومعناه: وسعني ققلبه الإيمان بـي، ومحبتي، ومعرفتي، وإلاًّ فمن قال : إن ذات الله تحل في قلوب الناس، فهذا أكفر من النصارى الذّين خصهوا (أحاديث القصاص رقم I، أو مجموع الفتاوى ذلك بالمسيح وحده.


وأورده في منهاج اللسنَّة (\%/40)، وذكر أنه من الإسرائيليات (1).
= فول النووي والسمعاني.
وقال السيوطي في الحاوي للفتاوى (Y / / /
هذا الحديث ليس بصحيح.
وخرجه الألباني في الضنعيفة (رقم جا)، وقالل : لا أصل له.

 الكرمي في الفوائد الموضوعة (رقم هر) . والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص rVY)، وقال بعد نقل كلام شيخ الإسلام هـهذا: وكانه أثار بما في الإسبرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في الزهدل، عن وهب المبا بن منبه، قال : إن اله فتح السماوات لحز فيل . . . ).
 (917)

وأورده الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة، وذكر كلام العرافي، وشيخ الإسلام. =
AY ـ (القلب بيت الرب").

ذكره في أحاديث القصاص بعد ذكر حديث ما وسعني سمائي فقال:




=


(1) أورده السيوطي عن شيخ الإسلام في ذيل الانيل الموضوعات وقال: وهو كما فال
(ص الr.r)، وثال في الدرر (ص (riv): لا أصل له.

 المرفوعة (ص •Y٪)، والفتني ني تذكرة الموضوعات (نقلاَعن السيوطي في النيل) (ص الr
ورابع أيضاً: المقاصد الحسنة (ص ^، ^r)،
ومختصر الزرقاني (•VY)، والتمييز (••97).
قال السخاوي: لا أصل له في المرفوع، والقلب بيت الإيمان ومعرفنه، ومحبته. قلت: هذا كلام شيخ الإسلام. وراجع ايضاً كثف الخفاء (49/4)، والأسرار المرفوعة (ص •Y7)، وذكرا عن
الزركثي: لا أصل له.

## ك Y Y

## 1 - باب ما روي في النية

شَ - حديث: هنبة المرء أبلغ من عمله .
سئل عن هذا الحديث فقال: هذا الكلام قاله غير واحد وبعضهم يذكره (1) (الفتاوي الكبرى 1)
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (YYA/Y) (رقم OQ\&r) من حديث سهل بن سعد






 الحديث اوررده الـيوطي في الجامع الكبير في مسند انتس مرفوعاً: النية المؤمن من $=$ خير من عملها.
^乏
قال: ليس هذا معزورفاً عن النبـي

10 - المَن أخلصِ لشه عزَّ وجل أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة مِن
قلبه على لسانها).
قال: هذا قد رواه الإمام أحمد رحمه اله وغيره عن مكحول، عن
النبـي
=
. (iv/r
وأورده إلحانظ بن حجر في الفتح في موضع الاحتجاج به (1)/ (11).

 ومرعي الكرمي في الفوائد الموضوعة (رقم 107) ).
 والفتني في تذكرة الموضوعات (ص (1A^) .

(Y) وأخرجه هناد في الزهذ (رتم IVA) عن أبي معاوية، عن حجاج، عن مكحول مرسلاً


 أبي أيوبا الأنصاري مرنوعاً به . وتال: كذا رواه يزيد الؤاسطي متصلّا، ورواه أبو معاوية عن الحجاج فأرسله، 'تم = =

وروي مسنداً من حديث يوسف بن عطية الصفار، عن ثابت، عن
أنس .
ويوسف لا يجوز الاحتجاج بحديثه(1). (أحاديث القصاص رقم ب)

أخرج الحديث بإسناده .



عن أبي أيوب.



 (1) يوسف بن عطية: مجمع على ضعفه، وقال النسائي: متروك، وفال الفلاس : ما
 وذكر ابن عدي أحاديث بهذا الإسناد، قال : كلها غير محفوظة، وتال وال : عامة حدينه


مما لا يتابع عليه.

$$
r \cdot 1
$$

Y Y بابِ ما جاء في الإسالم والإِيمان
§ 1 - (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دماثهم، وأموالهم، والمهاجر. من هجر السبيات، والمبجاهد من جاهد بنفسها.

قال: هذا مروي عن النبي ورْ وفضالة بن عبيد وغيرهماً بإسناد جيد وهو في السنَّة، وبعضه في الصّحيحين . وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال : شالمسلم من سلم المسلمون، من لسانه، ويذه، 'والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم، وأمؤلهم" "
ومعلوم أن من كان مأموناً على الدماء والأموال: كان المسلمون
 وكذلك في حديث عبيد بن عمير، عن عمرو بن عبسة،

(1) ذكر شيخ الإسلام اللحديث من غير واحد من الصحابة وقال: وبعضه في
=
 أخرجه البخاري في الإيمان (Y/ (Y) (YVI/Y)

 .(Yヶ / $/$ )

وأخرجه مسلم ولفظه: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسان
عبد الشه بن عمرو، وجابر ، وأبي موسى. الإيمان (1/ /70) . كما أخرج المروزي (هrד) من حديث ابن عمرو، وذكر فيه: المــلم والمجاهد، (الصحيحـة رقم 1£91)

والمهاجر ، وصححه الالثباني
وحديث نضالة بن عبيد:
أن رسول الله لسانه، ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهمم، وأنفسهم والمهاجرين من هجر الخطايا، والذنوب والمجاهد من جاهد نفسه وهواه في طاعة الش .

 والحاكم (1-11 (1)، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. وصححه الألباني•
 أخـرى وهي مخرجـة في تعظيم قـدر الصلاة، ومنها حـديت عمرو بن عبسة، وحديث عبد الها بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده، وذكرههما ثبخ الإسلام، وهي مخرجة في صلاة المروزي والحديث أورده الكتاني في نظم المتناثر (YQ، . ${ }^{( } \cdot$
r ـ ـ باب ما جاء في أكبر الكبائر

- AV

صصحيح، فإن هذين الذنبين أساس كل ذنب في الإنس والجن. . . "
(1) (مجموع الفتاوى /A / /




 الزور، تالل: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وأخرجه البخاري من چحديث أنس : ولفظه: سئل النبي









 راجع له: كتاب الكبائر للحانظظ الذهبي (ص بی) .

$$
r \cdot \varepsilon
$$

## ₹/ ا

^^ - (إذا أذنب العبد، نكت في قلب نكتة سوداء. . ." إلخ.
ذكره بقوله : كما في الحديث الصحيح.

(1) والحديث أخرجه احمد (Yav/r)




 الهّ في كتابه اكلا بل ران على تلوبهم ما كانوا يكسبون، قال الترمذي: حسن صحيح وعزاه السيوطي إيضاً لابن حبان، والحاكم، واليهتي في السنن. (صحال الألباني: حسن. واخرج مسلم من حديث حذينية بلفظ: انترض الفتن على العلوب كالحصير عوداً،


ع/ ب - ـ باب ما ورد عن الصحابة
في زيادة الإيمان ونقصانه

19 ذهابه (أي الإيمان) وبقاء بعضه، كقوله: (ايخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمانه .

ولهنا كان أهل النُّةَ والحديث على أنه يتفاضل ، وجمهورهم يقولون : يزيد وينصص، ومنهم من يقول: يزيد، ولا يقول: ينقص، كما رول روي عن مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من يقول : يتفاضل، كعبد الشا بن إلمباركّ . وقد ثبت لفظ الزيادة، والنقصان منه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة، فزوىي الناس من وجوه كثيرة مشهورة. نم ذكر عن عمير بن حبيب الخطمي أحد الصحابة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبـي طالب، وابن مسغود، ومعاذ بن جبل، وعبد الها بن رواحة .

ثم قال: وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي القرآن كله.
وصح عن عمارينُ ياسر أنه قال : الثلاث من كن فيه فقل استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، ويذل السالام للغالم"،

وقال جندب بن عبد الله، وابن عمر وغيرهما: اتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا إيمانآها .
قال: والآثار في هذا كثيرة، رواها المصنينون في هذا الباب، عن الصحابة، والتابعين، في كتب كثبرة معروفة .
( Y PO، rY \& /V مجموع الفتاوى)
وأورده في الكلم الطيب (197) .



 ورردت في زيادة الإيمان ونقصانه، وفي عددهما أحاديث لكنها لا يُبت منها تُيء مرفوعاً، ولكن ثبت هذا عن الصحابة، والتابعين، ومن تبعهم.



 الألفاظ حذيثاً عن رسول الش (119 المنار المنيف ص)

 الإيمان ونقصانه، وذكر الأحاديث الواردة فيه. نم ذكر أثر عمير بن حبيب، وأقوال الال .( $\%$ - 17/1)

السلف في هذا الباب فليراجع إلبه للتفصيل.


# - قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأر كان 


 إلى أبي الصلت الهروي، عن علي بن أبي موسى الرضا، وذلك 'من الموضوعات على النبي (1)(0.0/V مجموع فتاوى شيخ الإسلام (0)




 وقد تابعه غير واحد من المتهمين: 1 الجوزي (1rA/1)، وفال: يروى عن أهل البيت نسخخة باطلة.「 = (IYA/I) (
(أحوال الرجال ص آ، والمجروحين 1 (1-0)
فبطل الاحتجاج به.
r ـ ـ ومحمد بن سهل بن عامر البجلي: أخرجه الخطيب (Y00/ا)، ومن طريقه ابن الجوزي (1YA/1).
ع ـ ـ وداود بـن سليمان بـن وهـب: أخرجـه ابـن الجـوزي (IYA/I)، وهـو مجهول.

 والحـديث تــال ابـن القيم في تهـذيب اللسن: موضـوع ليس مـن كـلام . الرمــول (09/v)
وله شاهد من حديث أنس: دالإيمان والإقرار باله، والتصديق بالقلب، والعمل بالأركان، .
وقال ابن الجوزي : هذا إسناد ضعيف ونيه مجاهيل . قال الدارتطني: لم يحدث بهذا الحديث إلاَّ من سرفه من أبي الصلت. (الموضوعات / المجا)

وشاهد آخر من حديث عائشة: عزاه السيوطي للشيرازي في الألقاب.



 (YY/()


7 - باب ما ورد فيمن رضي باله ربآ أنه مؤمن

91 - 91
وبمحمد نبياًه.
ذكر شيخ الإسلام الرسالة القشّيرية، وما يوجد فيها من أحادِّن موضوعة وضعيفة وصحيحة فقال: ومن ذلك باب الرضا، فإنه ذكر فيه عن النبي
 هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وإن كان الأستاذ لم يذكز "أن (V•/الاستقامة (V) مسلماً رواه، لكن رواه بإِسناد صحيح.

. ${ }^{(1)}$ (YYV/N)
(1) والحديت أورده القتّيري في الرسالة؛ قالل: أخبرنا الشيخِ أبو عبد الرحمن السلمبي،




 اللدراوردي به.

$$
\begin{aligned}
& \text { - V } \\
& \text { في الاستثناء في الإِيمان وأعمال البر }
\end{aligned}
$$

## 

قال في مبحث الاستناء في الإيمان: قد اجتمع بي طائفة (منكرة أن
 ذلك، وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا تطعاً، وأحضروا لي كتاباً فيه أحاديث عن النبي موضوعة مختلقة، قد افتراها بعض المتأخرين .
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام
وقال في موضع آخر : وكان أوليك يمتنعون عن القطع، في مثل هذه

 أو أحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بها فقد (ra./r)

كذب عليه.

ج
( $\mathrm{H} \cdot / \mathrm{V}$ )
باتفاق .
§ 9 - وقال: وما روي في حديث الوفد الذين قالوا: انحن (مجموع الفتاوى المؤمنونه): في إسناده نظر .

90 - وقال: كان عبد اللابن مسعود، وأصحابه يستنون (أي في الإيمان)، وتد روي في جدبث أنه رجع عن ذلك، لما قال له بعض أصحاب معاذ ما قال، لكن أحمد أنكر هذا، وضعف هذا الحدبث. (مجموعة الرسائل الكبرى 1 )

97 - إن النبي
قال : أصبحت مؤمناً حقاً، قال : فما حقيقة إيمانك؟ فقال : عزفت نفـي
 وكاني أنظر إلى أهل الجنة يتمتعون فيها، والى أهل النار يعذبون فيها فقال : عرفت، فالزمَ، عبُدٌ نوَّر اللهُ قلبَهـ .


 الخرّاز يقول: الحقيقة القُرب فَقُدُ حسن الأشباء من القلب، وهدوء الضمير إلى الشا .

تال شيخ الإسلام: تلت: هذه الحكاية في إسنادها من لا يعرف حاله،
 ليس إلاًّ مجرد ذلك، ولكن أراد أن هذا هو الذي يحقق القرب، وحقيقة

الشيء عندهم ما يحقفه، فيكون علة لوجوده ودلِيلَ على صحته .
كما يروون في الحديث الذي رواه ابن عساكر مرسلذ، وروى مسنداً


وقال : فقولهم في هذا الحديث الذي يروونه : ما حقيقة إيمانك؟ أي ما يحقفه ويصدقه، فذكر ما يصدقه ويحققه من اليقين، والزهد، كما جاء في

الحديث : (انجاة أول هذه الأمة باليقين والزهد" .
فقول أبسي سعيد: حقيقة القرب أي الذي يحققه هو خلو القلب مما سوى اله وسكونه إلى اله، وهذا تحقيق الإخلاص والتوحيد الذي مَنْ حققه كان أقرب الخلق إلى الهُ وهو تحقيق كلمة الإخلاص (الا إله إلاَّا الشها . (الاستقامة / / ا920 ،

وقال في موضع آخر: وما روي في حديث الحارث الذي قال: (أنا مؤمن حقاًا).
(1)(779/V مجموع الفتاوى)

قال : في إسناده نظر .
(1)


 البغوي، حدثنا عبد الها بن عون، أخبرنا يوسف بن عطية، عن ثابت البناني، عن أنس قال :
 الصبحتَ يا حارت؟ تال: إصبحت مزمناً باله حقاً، قال: انظر ما تقول، قال: فإن =
 وأظمأتُ نهاري، وكاني بعرش ربي عزًّ وجل بارزاً، وكأني أنظر البى أهل الجنة

 قلت: إسناذه ضعيف ججداً، في سنده يوسف بن عطية الصفار، أبو سهل البصري متروك كما في التقريب؛ وتال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: غامة حديثه لا يتابع عليه (YMIT/V)، والحديث أورده المروزي في تعظيم تدر الضاريلاة


وتـال ابـن الأثير في ترجممـة الحــارث بـن مالك، وقيـل : حارثة الأنصاري روى عن زيـد السلمـي وغبـره، خــدث يوسـفـن بـن عطيـة، عن قتـادة، وثابت عن
 وقـال: ورواه مـالل بــن مغـول، عـن زيــد أن النبـي مالك فذكر نحوه.
وروي عن مخحمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أنس بن مالك زعزاه لابن عساكر في تاريخه (YVA/Y).

## ^ - باب ما روي في خوف المؤمن ورجائه

> 4V (الو وزن خوفـ المؤمن ورجاؤه لاعتدلاه. قال: هذا ما يعرف عن بعض السلف، وهو كلام صحيح. (أحاديث القصاص رقم Yo)

وورد في مجموع الفتاوى : هذا مأثور عن بعض السلف.
${ }^{(1)}$ (rva/MA)
^9 ه - مَنْ قال أنا في الجنة، فهو في النار، ومن قال: أنا في النار فهو كما قال.
(1) (1 (1)






 الموضوعة لمرعي (ص 4 (ص).

قال: ليس هذا من كلام النبي
قال:
مـن قـال: أْنـا مـؤمن، نهـو كـافر، ومـن قـال : أنـا فـي الجنــة فهـو
في النار .
وأظن من مراسيل ألحسن عنه( (ا).
 عن أنس مرفوعاً.
وآتنه ضرار بن عمرو المُلطي، فال ابن معين: : لسس ببيء، ولا يكتب جديثه. والل الدولابي: نيه نظر .
وأورده الذهبي في ترجمته في الميزان من مناكيره (Y/YM)، وأقره الحافظ في اللسان (r/r/r).
( $)$
ونال العرافي: الخرجه الططراني في الأرسط بالثططر الأخير منه من حديث إبن عمر . ونيه: ليت بن أبي سليم.

9 - 9

94 ـ ـ حديث قدسي : امن لم يؤمن بقضائي، ولم يصبر على بلوائي
فليتخذ ربّآ سواتيه .
ذكره بقوله: روي، وقال: لكن هذا لا تقوم به الحجة.
(1) (المنهاج 1 (1)
(1) (1 (I) (rYv/1) ترجمة سعيد بن زياد.
وأبو بكر الكلاباذى في مفناح المعاني (I/YVY/(I)، والخطيب في التلخيص ( طريت سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن أبي هند، حلدا


 لا يعرف لهما رواية إلاَّ من حديث سعيد
وتال الهيممي: وفيه سعيد بن زياد بن هند وهو متروك وقال المناري : فال العرافي : ضعيف جداً. $=$ وفي تخريج الإحياء: اضعيف( (Y/Y).
 والحديث أورده الذهبـي في ترجمة سعيد في الميزان (Y/Y (IT^)، وقال؛ تال الاززدي: متروك، وساق ابن حبان له هذا، ثم ذكر قوله. وأقره الحانظ في اللسان (r/ • وله شاهد من حديث أنس :
امن لم يرض بقضاء الله، ويؤمن بقدر اله، فليلتمس الها غير الشه، أخرجه الطبراني في الصغير (رقم (4) (Y)، والأوسط، ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان


عن أنس بن مالك مرنوعاً.
وفال الطبراتي : لم يروه عن خالد إلألَّ سهيل . وسهيل هذا: يقال فيه: سهيل بن أبـي حزم، تال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما


وضعفه الجمهور.
 وله طريق آخر عن أنس مرفوعاً: قال الش تعالى: (من لم يرض بقضائي وتدري! فليلتمس ربآ غيري).
عزاه السيوطي للبيهقي في الشعبب، وخرّجه الألباني في الضعيفة وتال: إنسْاد ضعيف جداً (رقم V\&V). وفي سنده: علي بن يزداد الجرجاني قال الذههئي في ترجمة شيخه عصام بن ليث: لا يعرفان، وساق له هذا الحديث من طريق الحاكم، ثم تال: أخرجه أبو سعد ابن السمعاني في الأنساب، وتال: هذا إسناد مظظلم لا أهل له. وثال الذهبي أيضاً في ترجمة علي بن يزداد الجرجاني: شُيخ لابن عدي، 'متهم $=$ روى عن الثقات أوابد.

هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي" . فهل هذا الحديث صحيح؟ والحديث الآخر في :
(إن الله لما خلق آدّم أراه ذريته عن اليمين والشمال، نم قال: هؤلاء
إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي"

فأجاب رضي الشا عنه: نعم، هذا المعنى مشهور عن النبي وجوه متعددة، مثل ما في موطأ مالك، وسنن أبي داود، والنسائي عن مسلم بن يسار - وفي لفظ عن نعيم بن ربيعة ـ أن عمر بن الخطاب سال مال عن هذ
 رسول الش (إن اله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال فـال له:
 العمل؟ فقال رسول اله
 الرجل للنار استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت علئلى على عمل من ألعمال العمال أهل النار ، فيدخله به النار .

ثال الألباني بعد نقل مذه الأقوال: فالإسناد ضعيف جداً، ثم أشار إلى (رقم \&9\&)، والذي تقدم ذكره.

وفي حديث الحكم بن سفيان، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: : قال؛
 نقال : إلى النار ولا أبالي"(1)







 (rro،rri/r)
وتال الترمذي: هذا محديث حسن، ومسلم بن يسار لم بسمع من عمر، وند ذكر بعضهـم في هذا الإسنادٍ بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلّا وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره النهبي ركذا فال أبو حاتم، وأبو زرعة: مسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وزاد أبو خاتم: وبينهما نعيم بن ريبعة. وثال ابن كير : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسطط ذكر نعيم بن رييعة عمدلآ لما جهل
 ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرآ من المرفوعات، ويقطع كثيراً من الموصضات؛ (r)
 من طريق محمـد بـن مصفى، حـدثنا بقية، حـدثني عمر بن جعنم القرشي، حدئني = الميري
= نعيم بن ربيعة، نال: كنت عند عمر بن الخطاب، بهذا الحديث، وحديث مالك
(or /Y التقريب)
وعمر بن جعثم هذا حمصي مقبول. وتابعه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي
 ومحمد بن نصر المرزوي في (الرد على ابن محمد بن حنبفة) كما في النكت الظراف الـ

 والصواب (عمر بن جعنما بدل (مالك)،
 أبيه، عن زيد بن أبي أنيسة به. تال المحدث الألباني : إسناده ضعيف لجهالة نعيم بن ربيعة الأودي، وأسقطه مالك


 فإذا كان هذا هو المحفوظ فهو معلول بالجهالة، وإلاًّ فبالانقطاع . (تخريج المنَّة رقم 1)
تلت: تابعه أيضاً أبو عبد الرحيم الحراني خالد بن البي يزيد كما ذكره الشين



 $=$ ورصلد.
= ربيعة، وأرسله غن مسنلم بن يسار، عن عمر قال : وحديث يزيد بن سنّان متصل، وهو ألى بالصواب والله أعلم.
قال : وند تابعه عمر بن جعثم، فرواه عن زيد بن أبـي أنيسة، كذلك فالك بقية بن الوليد عنه. انتهى. وتال ابن عبد البر : هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار هذا لبم يلق عمر بن الخطاب، وبّ وبينهما في هذا الحلديث نعيم بن ربيعة، وهو أيضاً مع هذا الإمناد لا تقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا مـجهول، وقيل : إنه مدني وليس بمسلم بن يسار البصري . ثم ذكر قول ابن معين (في ربواية أحمد بن زهير)، وفي مسلم بن يسار: لا يعرفِ، ورواه من طريقين عن أبـي عبد الرحيم به فال : زيادة من زاد في هذا الحديث (نعيم بن ريبعة)، وليست بحجة لأن الذي لم بـذكره أحفظ، وإنما تقبل الزيّادة من الحافظ المتقن . وجملة القول في هذا الحَديب: أنه حديث ليس إسبناده بالقانم، لأن مسلم بن يُّبار ، ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم، لكن معنى هذا الحديث تلـ صح
 جماعة يطول ذكرهمه ثم أخرج حديث ابن عمر عن عمر في القدر ؛ وتال: وقد

 وابو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وابو سريحة الغفاري، وعبد اللّبن مسغود، ون
 مالك، وسراقة بن جعغثم، وأبو موسى الأشعري، وعبادة بن الصـامت و'اكثثر أحاديث هؤلا: لها طرت شتى
 = : $\quad$ : $\quad$ : $\quad$.

نم شرح الحديث وذكر عدة أحاديث من الصحيحين على مذهب

1•1 - حليث في إشهاد ذرية آدم على ربوبية الشاعزّ وجل .
 لفظ القنوت بعد أن ذكر الوجه الأول: الطاعة، والوجه الثانيا

 [الأعراف: IVr].

قال: فإن هذه الآية بينة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطرواعليها: أن الشا ربهم.

وقال هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم، وأنه أنطفهم، وأشهدهم، لكن هذا

هذا، وند صح حديث القدر، والققضنين من غير وجه من حـديث ابن عمر، وانـي
 من الصحابة، وخرج أحاديثهم الالبلاني في الصحيحة (الأرتام 7 اء - - 0)، ورابع
صحيح الجامع (1/9-1)

وراجع: مجمع الزوائد (1AT/7) ،(IAV)

السيوطي من الأحاديث المتواترة.

 أحل الحديث ثابت من غير وجه وبالشّ التوفين.

لم يثبت به خبر صحيح عن النبي
وإنما الذي جاءت به الأحاديث المعرونة أنه استخرجهم وأراهم لَادمم؛ وميز بين أهل الجنة، وأهل النار منهم، نعرفوا من يومئذ.

هذا فيه ماثور مْن حديث أبي هريرة زواه الثرمذي وغيره بإسناذ
جيدل
وهو أيضاً من حذيث عمر بن الخطاب، الذي رواه أمل السنّن، ومالك في الموطا، وهو يصلح للاعتضاد(r).


 رسولا اله
 نور، نم عرضهم على آدم نـــلن: أي رب من مؤلاء؟ فال: هؤلاء ذريتك، رذكر باتي الحديث. ونال الترمذي: مذا حـيث حسن صصيح، وتد روي من غبر وجه عن آبي هريرة، . عن النبي وصحسه الحاكم على شرط مسلم، وأثره الذهبي وأرده الألباني في صصحيح
 وللحديث طرن الخرى عن أبي هريرة كما ذكر الترمذي، وأريرج بغضها ابن

 (Y) تندم الككلام علبه.

- I•Y - وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلف.

وقد روي عن أبيّ، وابن عباس، وبعضهم رواه مرفوعاً من طريق ابن
عباس وغيره.
وروى ذلك الحاكم في صحيحه، لكن هذا ضعيف(1)، وللحاكم مثل
(1) عزا ابن كثير هذا القول لمجاهد، وعكرمة، وسعيدبن جيير، والحسن، وفتادة

والسدي



 وابن مردويه .
وقال الهيثمي (YO/V)، ورواه عبد اللا بن الحمد عن شيخه مححمد بن يعقوب الربالي



(lorgr ، lory.



 (YYV ابن عباس عن النبي
 بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: =

هذا يروي أحاديث موضوعة في صحيحه مثل حديث زريب بن برثملي، وهامة بن الهیم(1) وغير ذلك، ويسط هذا له موضع آخر . (1r_11/1 جــمـع الـرسـانـل)
وراجع : (درء تعارض العقل والنتل/A /^)

- ا الو الو كان المؤمن في ذروة جبل قيض له من يؤذيه، أو شيطاناً

يؤذيها .
قال : ليس هذا مغروفاً عن النبي
(「)(rvo / A^A أحاديث القصاص رقم الفتاوى)
إنما أشرك آباءنا من فبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي

 وروده موتوفاً أن الحذيث لا يصح مرفوعاً، وذلك لآن الموقوف في حـكم المُرفوع

لسببين:
أولهما أنه في تفسير إلقرآن.

الحديث فليراجع للتفصيل

 ( 4 (رتم)

كلام النبـي
وورد حديث في المرأجع الأخرى بلفظ : لو كان المؤمن في جحر فأرة 'لقيض الش لِ
فيه من يوذيه .
$=$
وذكره أيضاً بلفظ : جُحر نصب.
= الخفاء (17Y/Y)، وأسنى المطالب (ص (INY). والحديث عزاه السخاوي لابن عدي، والقضاعي من حديث عيسى بن عبد الش بن محمد بن علي بن أبـي طالب ـ وهو متروك الحديث يري يروي الموضوعات، عن أبيه، عن جده، عن علي مرفوعاً.
 عبد اله، وإنما ذكر ثلاثة أحاديث عن ابن حفص، عن عباد بن يعقوب، عن عيسى بن عبد الها به.
وقال: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن حفص، عن عن عباد لِيست بمحفوظة، وأما القضاعي فأخرجه في مسند الشهاب (رقم الا به، ولفظه: الو كان المؤمن في جحر فأرة لقيض الشا له فيه من يوذيه.



 عبد الها بن شبيب، ثنا عبد اللهبن عبد الملك بن شيبة أبو شيبة، ثنا أبو قتادة العدوي، ثنا ابن أخي ابن شهاب به ولفظه: لو كان المؤمن في جحر ضب لقيض إليه فيه من يوذيه، أو فال: منافقاً يؤذيه.
وقال البزار: لا نعلم رواه إلاَّ ابو قتادة، عن ابن أخي الزهري .
 عبد الها العذري، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات (YヘТ/V). والحديث عزاه السيوطي للبزار، والطبراني، والبيهقي في الشعب في حرف =
 إلى القضاء والقدر فأمسكواه! .
قال : هذا مأثور بأسانيد منعطعة، وما أغرف له إسنادآ ثابتاً .
، أحـاديث القصـاص زقم

أو الفتـاوى الكبـرى (Y \&
وقال في موضع آخر : قال علي بن عاصم: أنبأنا أبو قحذم حدثني
 (الصارم المسلول ص ovA)
اللالكائي (1)

ولو كانل" الألباني
(ضعيف الجامع
وقال الألباني : ضعيف:
وورد في الجامع الصغير : لو كان المؤمن على قصبة في البحر لقيض الشاله له من
يوذيه [ش، عن . . . ] كذا بياض وفال الألباني : ضعيف (ضعيف الجامع)

(1) أورده مرعي الكرمي غن شيخ الإسلام في الفوائد الموضوعة (رتم 171) ). وقد ورد الحديث من ظرق يشد بعضها بعضاً : I ــ عن ابن مسعود: إذا ذكر اصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأنسكوا،، وإذا ذكر القدر فأمسكوا.


 ومع هذا حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (£VV/11) أول كتاب القُدر = =
=
في تخريج أحاديث شرح الموافق في علم الكلام (رقم V) .



 والنضر بن معبد أبو تحذم: قال ابن معين: ليس بشيّ وقال أبو حاتم: بكتب حدينه، وتال النسائي: ليس بئةة، وقال: ابن عدي : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه.

( عن يزيد بن ربيعة، عن أبي الأشعت الصنعاني، عن ثوبيان مريانيا ويزيد بن ربيعة هذا متروك كها تال النسائي، والعقيلي والدارتطني، وتال البخاري: (Ү^ィ/ヶ/اللسان)

 ومحمد بن الفضل : متروك، كذّبوه.

وفيه الفرات بن السائب وهو متروك، والراوي عنه محمد بن عمر الرومي، وهو لِّن الحديث كما في التقريب.
 الصحيحة للألباني)، قال: ثنا معمر، عن ابن طاورس، عن أبيه مرفوعاً به . قال المحدث الألباني: وهذا سند صحيح لولا إرساله، ولكن الكنه مع ذلك الك شاهن لما قبله من الشواهد والطرق (من حديث ابن مسعود، ونوبان، وابن عمر حيث =

خ خرجها)، ونحاصة الطرّيق الأول فيقوى الحديث به. والشا أعلم. وقال في جميع الطرق بُذه: كلها ضعيفة الأسانيد، ولكن بعضها يشد بعضاًا.

## (الصحيحة رقم

قلت: الحديث يصل اللى درجة الحسن لغيره فقط ولا يصلع شاهدألحديث ابن

 وللحديث طرق وشواهد برتقي بها إلى الصحة (رقم V)، وفيه تساهل كما مر؛ وبالشا التوفيق

$$
\text { - } 1 \text { - باب ما جاء }
$$

في احتجحاج موسى على آدم عليهما السلام

1•0 - إن موسى ملبه السلام قال: با رب! أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الشا آدم، نقال : انت أبونا قال له آدم : نعم، قال الد : الذي نفخ اله فيك من روحه، وعلمك الأشباء كلها، والمر الملانكتة فسجدوا لكّ قال: نعم، قال: نما حملك على أن أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم : من أنت؟ قال : أنا موسى فال : انت نبي بني إسرائيل اللذي كلّمك الش من وراء
 ذلك كان في كتاب الش قبل أن أخلق؟ قال : نعم تال : فَبْمَ تلومني في شي سبق من الش فيه القضاء؟! قال رسول الشا
قال شيخ الإسلام في نقض التأسيس : وعن هشام بن سعد، عن زيد بن


 وغيرهم، وهو على شرط الصحيح من هذا الوجه وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( (Ira) .

وقال في رسالة الاحتجاج بالقدر : وهو مروي أيضاً من طريت عمر بن ( مـجــــوع الـفتـاوى

الخطاب بإسناد حسن.
أو مجموعة الرسـائل الكبرى

وقال في منهاج السنَّة (1/ (1)، وفي رسالة الإرادة والأمز : روى بإسناد جيد عن عمر رضي الش عنه، عن النبي (V)
(مجموعـة الرسـائل الكبـرى 1
أو مجموعة الرسائل والمسائل 0 ع ع"ا )
وقال في شرح كلما فتوح الغيب: وهو معروف من حليثث عمر بن
${ }^{(1)}$ (1rr/r/r جامع الرسائل)






 تحسينه وتوجيه معناه مني رسالة القدر لها لـي
أما حديث أبي هريرة: فأخرجه البخاري في الأنبياء (رتم 9 \& \&ب)، وني القدر

وقال الحافظ ابن كثير: هو منواتر عن أبي هريرة رضي اله غنه وناهيك بـ عدالة، =

 .(10 وقد أفاد شيخ الإسلام في توجيه قوله عليه الصلاة والسلام "فحج آدم موسى" في كتبه، وخاصة في رسالة الاحتجاج بالقدر . وتال في شرح كلمات من فتوح الغيب، بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة المتفق علبه، قال:
وهو معروف ايضاً من حديث عمر بن الخطاب رضي الشا عنه عن النبي
 بالذنب الذي فعله فأجابه آدم بأن هذا كان مكتوباً عليَ قبل أن أخلق بمدة طويلة، قال النبـي وذلك لأن ملام موسى آدم لم يكن لحق الها ، وإنما كان لما لحقه وغيره من الآدميسن


 تنفعهم، يؤمرون في ذلك بالنظر إلى القدر، وأما التأسف والحزن فلا فلا فائدة فيه، فما جرى به القدر من نوت منفعة لهم، أو حصول مضرة لهم، فلينظروا في ذلك اللى القدر .
والما ما كان بسبب العمالهم فليجتهدوا بالتوبة من الماضي، والإصلاح في المستقبل، فإن هذا الأمر ينفهمم وهو مقدور لهم بمعرنة الش لهم.

- 11
1.7 الو أحسن أحلكم ظنه بحجر لنفعه الش به4ه . قال شيخ الإسالام : إن هذا من المكذوبات. (1)(rro/r£ مجموع الفتاوى)

وتال السخاوي: قال ابن تيمبة: إنه كذب، ونحوه قول شيخنا ـ أي ابن حجز ـ إ إنه ( المقاصد الحسنة ص 1 )

و أصل له.
 والحديث ذكره أيضاً القاري في الأمرار المرفوعة (ض YVף)، والفتني في تذكرة الموضوعات (ص YA).

وابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث (ص IYQ) .
 وخرجه الألباني في الضعيفة (رقم • ه \&)، ونال: : موضوع.

- IY
(1) 1•V
(1) نص شيخ الإسلام على تواتر هذه الأحاديث، وقد وردت فيها أحاديت كثيرة ومعظمها في الصحيحين:
 الأحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد إنها متواترة، وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء في أمر الدين .

 القبر، ونعيمه لمن كان أهلَّ لذلك، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد نبوت ذلك
والإيمان به (ص • عڭ).

هذا، وتد الف الحانظ البيهتي في إبثات عذاب القبر كتاباً مستقلاً أخرج فيه عن تسعة وثلاثين صحابياً مذه الأحاديت. وقال ابن القيهم: احاديث عذاب القبر، ومسالة منكر ونكير كثيرة متواترة عن
 . (157 _ 1ra/v)
وذكره الـيوطي في تطف الأزمار عن ستة وعشرين صحابياً وعنه نقله الكتاني في نظم المتناثر (رقم 111 ).

قال شيخ الإسلام: تواترت الأحاديث عن النبي البراء، وأنس بن مالك، وأبـي هريرة وغيرهم. Yov/ / مسجــــوع الـفـتـاوى)
(YYO/) أو مجموعة الرسائل الكبرى (YOV)
وقال في موضع آخر : أحاديث عذاب القبر، ومسألة منكر ونكير كثيرة ( $\mathrm{Y} \wedge \circ / \&$ مجموع الفتاوى)

وهكذا صرح في رسالة صالفرقان بين الحق والباطل بتواتر أحاديث
عذاب القبر وفتنتها .

وتوسع في تخريج هذه الأحاديث والكلام عليه في شرح حديث
النزول، فقال في حديث البراء:
1•1 ـ ـ ـرق حديث البراء بن عازب:
الهذا الحديث تد رواه أمل السنن والمسانيد مطولاً كما في سنن



وقال : فني الحديب المشهور حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في
قبض الروح وفتنة القبر، وقذ رواه الإمام أحمد وغيره .
(1) ورواه أبو داود أيضاً واختصهره
(1 أخرجه أحمد في المسند (£/YAV)، والسنَّة (رقم IYY0) عن أبي معاوية وسيذكره $=$ شيخ الإسلام .

وكذلك النسائي، وابن ماجه(1)، ورواه أبو عوانة في صحيحه بطوله . وفي روايته عن زاذان: سمعت البراء(Y)، وذلك يبطل قول من قال : إنه لم يسمعه منه .
رواه الحاكم في صحيحه(r)"، من حديث أبـي معاوية قال: حدثنا الأعمش، ثنا المنهال بن عمرو، عن أبي عمر زاذان، عن البراء بن عازب رضي الش عنهما، قال: خرجنا مع رسول الشَ ولما بلحد وذكر الحديث بطوله .
ورواه الحاكم أيضاً من حديث محمد بن الفضل، قال: حدثنا الأعمش وأخرجه هناد في الزهد (رقم وrه)، عن أبـي معاوية عن الأعمش، عن المنهال، عن زاذان، عن البراء. وأخرجه أبو داود في السنّة (118/0)، (118)، عن هناد، عن أبي معاوية وعن






(Y) أخرجه البيهتي في إبنات عذاب القبر (ص •Y)، بسنده عن أبي داود الطيالسي،

 وتال البيهتي: مذا حديث كبير صصحيح الإسناد، رواه جماعة من الأئمة الثقات عن الأعمش .
المستدرك (rı/rv، ،rv).

فذكره، وقال في آخره : حددثنا ابن فضيل، حدثني أبي، عن أبسي حازم، عن


أحب الناس إليهه .
قال : وقد رواه شعبة، وزائدة وغيرهما، عن الأعمش .
ورواه مؤمل، عن الثوري عنه قال: وهو على شرطهما قد احتّجا
بالمنهال بن عمرو .
قال(1): وقد روي ابن جرير: عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن
(1) لفظ الحاكم: وتد رواه سمفيان بن سعيد، وشعبة بن الححجاج وزائدة بن قذامة، وهم

وررد في تلخيص الذهْبي بعد ذكر الأسماء: (اغغيرهم"، عن الأعمس، ونال ونال الحاكم: هذا حديث ضـحيح على شرط الثُيخين، 'فقد احتجا جميعاً بألمنهالبن عمرو، وزاذان أبـي عمر الكندي. قال: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل الحذيث، وقمع للمبتدعة ولم يخرجاه

بطوله.
وأقره الذهبي.
ثم قال الحاكم: وله شوإهد على شرطهما يستدل بها على صصحته. وأصحاب الأعمس الذين تابعوا أبا معاوية: 1
 عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، نا زا زاذان، نا البا ونال: ورواه زايثدة بن تدامة، عن الأعمش فبيّن سماع المنهال من زاذان، 'وسماع زاذان من البراه. Y Y

البراء، تال: „ذكر النبي القبر

تـم قـال شيـخ الإسـلام: وقـد رواه الإمـام أحمـد في مسنـده: عـن عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يونس بن خباب، عن المنهال بن عمرو، الحديث بطوله
= الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان أبي عمر، الال: سمعت البراء بن عازب.
وأخرجه إبو داود، عن مناد، عن عبد الهُ بن نمير، ننا الأعمش، نا المنهال، عن أبي عمر زاذان، ثالل : سمعت البراء. وتال البيهفي: رواه عبد اله بن نمير : عن الأعسش، فبّن في الحديث سماع زاذيان





إحدامها عن الحاكم) في عذاب القبر (رتم \&) ولفظه:
اذكر النبي



تلت: وراجع زمد مناد (رفم • • Y).


 وذكره اليهتي في إثبات عذاب الثبر (رفم Y\&).

قال(1): وكذلك أبو خالد الدالاني: وعمرو بن قيس ألملائي، والحسن بن عبيد اله النخعي، عن المنهال.

ورواه شعيب بن ضفوان؛ عن يونس بن خباب، فقال: عن المنهال غن
زاذان، عن أبي البختري، قال : سمعت البراء.
قال: : وهذا وهم من شعيب، فقد رواه معمر؛ ومهدي بن ميمون . وعباد بن عباد، عن يونسن كالثامن (r)

وقال الحافظ أبو نعْيم الأصبهاني: وأما حديث البراء، رواه المُنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء، فحليث مشهور، رواه عن المنهال الجم

الي الحاكم، وكذا ذكره الكيهقي في إنبات عذاب القبر .
 ذكرتها كلها على شرط النيخين، ثم ذلم الثقات على روايته عن بيونس بن خباب عن المنهال بن عمرو، عن زاذان أنه سمع البراء.

 وأما رواية الجماعة: معمر، ومهدي بن ميمون، وعباد بن عباد: فرواية معمر، في مصنف عبد الرزاق، وعنه الحمد، والحاكم كما تقدم ذكرهـ ورها والما رواية مهدي بن ميمون: فأخرجها الحاكم، وذكرها ورها البيهفي .
 (رتم ६ץ). وفال البيهقي: رواه معمر، ومهدي بن مميمون، عن يونس بن خباب، عن المنهال، عن زاذان، عن البراء نحو رواية الجماعة، ومنهم حماد بن زيند، عند ريند


ورواه عن البراء: عدي بن ثابت، ومحمد بن عقبة، وغيرهما(1" ورواه
عن زاذان عطاء بن السائب.
قال : وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته .
وقال الحانظ أبو عبد اله بن مندة: هذا الحديث إسناده متصل مشهور،
رواه جماعة عن البراء
وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما الها الها قال : עخرجنا مع رسول الش
 الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا باله
 انقطاع من الدنيا، وإتبال من الآخرة نزل علبه من السماء ملانكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من من من حنوط الجنة حتى يجلسون منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت من المت يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي اللى مغفرة من الله (1) ومنهم خيثمة: أخرجه أحمد (Y (YO/X)، وتحقيق أحمد شاكر (Y•هA)، وسعيد بن عبيدة . (انظر زهد هناد رقم • ع (Y) رواه عدة، عن الأعمش، وعن المناب المنهال بن عمرو، والمنهال المال الخرج عنه البخاري ما ما
 مذا الحديث عن جابر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وانس بن مالك وعائشة رضي

## ورخـوان. . وسـاق الحـديث بطولـه(1).

وقال: قلت: هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذانه، منهم : عدي بن ثابت، ومححمد بن عقبة، ومجاهد.
قال الحافظ أبو عبد الهِ محمد بن إسحاق بن مندة في كتاب پألروح





 وحضره ملك الموت، نزلت عليه ملانكة من السماء معهم كفن من الجنة، وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد بصره، وجاءه ملك الموت فجلس عند رأسه، ثم يقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى زحمة الشّ ورضوانه. وساق لفظه ${ }^{(\times)}$.

وقال ابن مندة: دواه الإمام أحمد بن حنبل، ومحمود بن غيلان، وغيرهما عن أبي النضر .
1.9 ـ تم ذكر شُاهده من حدبث أبي هريرة فقال :

ومن ذلك حليث ابن أبي ذنب، عن محمد بن ممرو بن عطاء، عن
سعيد بن بسار، عن أبي هريرة.
(1) (1)
( ( $)$
(1) (1) وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني :

هذا حديث متفق على عدالة ناقليه : اتفق الإمامان : محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج علي بن أبي ذئب، ومحمد بن عمرو بن عطاه، وسعيل بن يسار؛ وهم من شرطهما، ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبـي ذئب، مثّ ابن أبـي ذلـك، وعنه دحيم بن إبراهيم.

قلت: وقد رواه عن ابن أبـي ذئب غير واحد ولكن هذا سيات حديث ابن أبسي فديك لتقدمه .

قال ابن أبـي فديك: حدثني محمل بن أبـي ذنب، عن عحمل بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يسار، عن أبـي هريرة: إن رسول اله آإن الميت تحضره الملائكة تم سات الحديث بطوله، وموضع الثشاهل منه:
(1) المسند (Y/ عحץ) تال: حدثنا حسن بن محمد، حدنتا ابن أبـي ذئب به.
 عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب به . وتال: رواه جماعة عن ابن أبي ذئب، منهم: يزيد بن هارون
 عطاه به.

 رقم (1\&70). وتال ابن كثير في سند أحمد: غريب ( في إثبات عذاب التبر (رفم ه) .

فتصير إلى قبره؛ فيجلس الرجل الصالح في قبره غير: فزع ولا مشغوف، ثم يقال : ما كنت تقول في الإِسلام؟ فيقول: ما هذا الرجّل؟ فيقول محمد رسوّل اله جاءنا بالبينات من قبل اله فآمنا وصدقنا وذكر تمام الحديث. والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله ((فيصير إلى قبرهه) كماً في

حديث البراء بن عازب .
وحديث أبسي هريرة روي من طريق تصدق حديث البراء بن غازب وفي
بعض طرقه سياق حديث البراء بطوله، كما ذكره الحاكم . (مجموع الفتاوى

$$
\begin{aligned}
& \text { rir } \\
& \text { في عود الروح إلى البدن في القبر }
\end{aligned}
$$

- 11 ـ قال: إن ساثر الأحاديث الصحبحة المتواترة" (1 تدل على عود


 رواه غير زاذان عن البراء، وروي عن غير البراء، مثل عدي بن ثابت وغيره•
وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد .

مع أن زاذان من الثقات، روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره وروى
له مسلم في صشيحه، وغيره.
 فقال: هو ثقة لا يسال عن مثل هؤلاء، وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها (1) وذكر ابن القيم ني كتاب الروح (ص •ه)، عن شيخ الإسلام هذا كما نقل عنه
 (

إذا روى عنه ثقة، وكان يبيع الكرابيس، وإنما رماه من رماه بكثرة كلامه(1) وأما المنهال بن عمرو، فمن رجال البخاري(r) وجديث عود الروح قذ رواه عن غير البراء أيضاً وحديث زاذان مما اتفق السلف والخلف، على روايته وتلقيه بالقبول .

وأرواح المؤمنين في الجنة، وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن، كما أنها تكون في البلدن، ويعرج بها إلى النسماء كما حال النوم، أما كونها في الجنة نفيه أحاديث عامة، وقد نصّ على ذلك أحمد وغيره، من العلماء، وباء واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره . فالاول مثل حديثِ الزهري المشهور الذي رواه مالك(r) غن الزهري في موطثه، وشعيب بن آبي حمزة(8) وغيرهما، وقد رواه الإمام أحمدٌ في المسند وغيره .

قال الزهري: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالثك أن كعب بن مالك الانصصاري - وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - كان يخلـئ أن رسول اله




وأبو نعيم في الحلية (10ヶ/4) (10\%).


إنما نسمة المؤمن طانر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الش إلى
جسلهـ،
فأخبر أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يعني في النشاة
الآخرة .
قال أبو عبد الله ابن منده: ورواه يونس(")، والزبيدي، والأوزاعي وابن إسحاق(r) . وتال: عمرو بن دينار(r) وابن أخي الزهري عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه قال: . . . قال صالح دع (8) بن كيسان وابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، أنه بلغه أن كعباً قال: . . . رواه الإمام أحمد، والنسائي وابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن




 الزهري به.
وإسناده ضعيف، وعلنه ابن إسحاق، وهر وهو مدلس وند عنعن، وفبه قصة وزيادة.
 الزهري من أصحابه من الثقات.
 عمرو بن دينار، عن الزهري به . وتال : حسن صصيح


III
أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي

## رواه أبو حاتم في صحيحه، وتد رواه أيضاً الأئمة"( .

قال: (إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنبا كانت الصالاة عند رأسه، وسأق الحديث بطوله وفيه: آثم يفسح له في قبره
 الطيب، وهي طير نعلق في سُجر الجنةه.

ورواه الحاكم في صحيحه عن معمر، عن قتادة، عن قسامة بن زهير ؛
 الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي الري راضية مرضية عني

ورب غير غضبان" وذكر الحذيث.

## تال الحاكم: تابعه هشام الدستوائي، عن قتادة .

وقال همام بن يجيىي: عن قتادة، عن أبي الجوزاء، عن أبـي هزيرة
عن النبي
 (1 (


محمد بن عمرو به.
وعزاه السيوطي اليضاً لابن المنذر، والطبراني في الأرسط، وابن مردويهـ.



والكل صحيح، وشاهدها حديثُ البراء بن عازب"(1) وكذلك رواه الحافظ اببو نعيم من حديث القاسم بن الفضل الحدّائي،

كما رواه معمر قال : ورواه موسى، وبندار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة

مثله مرفوعا(Y) ما
ومن أصحاب قتادة من رواه موقوفاً.
ورواه همام عن قتادة، عن أبي الجوزاء، عن أبي هريرة مرفوعاً
نحوه
وقد روى هذا الحديث النسائي، والبزار في مسنده، وأبو حاتم في
صصيحه
وقد روي مسلم في صحيحه عن أبـي هريرة قال: إإذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان فصعدا بها، فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، تاله اله : فيقول: أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك، وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق بها إلى ربه ثم يقال : انطلقوا به إلى آخر

 (Y) النعمان الشيباني عن القاسم بن الفضل (الحراني)، كذا، عن قتادة به به . ونال علال : رواه هشام عن قتادة .



الأجل، قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، وذكر من نتنها، وذكر لعناً،


به إلى آخبر الأجل .
قال أبو هريرة: فردّ رسول الش
وقد ثبت في الصححي عن النبي اباسمك ربـي وضعت جنبي، وبك أرفعه إن أمسكتَ نفسي فاغفرُ لها، وإن

أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادكُ الصالحين" (r)
وفي الصحيح أيضاً: أنه كان يقول: صاللهم أنت خلقتَ نفسي، و'أنت تتوفاها، لك مماتها ومْحياها، فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتَها فاحفظها

بما تحفظ به عبادك الصاللحين|(r)
فني هذه الأحاديث من صعود الروح الى السماء، وعودها إلى البذلن ما بين أن صعودها نوع آخر ليس مثل صعود البدن ونزوله . (

 (رنم (YVI』)


$$
\begin{aligned}
& \text { ع } \\
& \text { أن عامة عذاب القبر من البول }
\end{aligned}
$$

( 1 Y


ورد الحديث من عدة طرق يشد بيضها بعضاً:
 عن أبي مريرة: استتزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه وقال الدارتطني: الصواب مرسل.
وقال ابن حجر : فيه لين.




 فال اليهتي: وتال الترمذي: سالت البخاري عن حديث أبي عوانة فنال: هذا حديث صحيح
وقال اللارفطني: صحيح، وصححه الحاكم على سرط الشيخين وقال: لا اعرف له =

علة، وأثره الذهبي. وفال الجورقاني: حسن مشهور م
r ـ ـ وله شباهد من مزّسل الحسن البصري: استتزهوا من البول فإن عذابِ القبر من
البول.
أخرجه هناد في الزهل (YYI)، عن وكيع، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن
مرسلّ.



وتال الدارتطني: لا بأس به.
وقال الحافظ بعد أن عزاه لعبد بن حميد، والحاكم، والطبراني وغيرفم: إسناده حسن، ليس فيه غير اببـي يحينى القتات.

- ــ وله شاهد من خـديث أنس : أخرجه الدارتطني من حديث قتادة، أ عن أنس،

ونال: المحفوظ مرسل (IYA/1).
roy

10 - 10
في الأسباب المنجية من عذاب القبر

شا الشفاء، رواه أبو موسى المديني، وبيّن علته في كتابه في (الترغبب والترهيب" وجعله شرحاً له.

رواه مـن حـديث الفـرج بـن فضــالة، حـدثنا هــلال أبـو جبـلة، عن
 رسول الش عجباً: 1 ـ 1

الشباطين عنه.
Y Y Y

 المسيب، وعمر بن ذر، وعلي بن زيد بن جدعان المدي

قال ابن القيم : ونحو هذا الحديث مما قيل فيه : إن رؤيا الأنبياء وحي،
 فأوَّلته كذا وكذا، ورأيت بقرأَينحر، وقد رأيت كأنا في دار عقبة بن رافع وقد روي في رؤياه الطويلة، من حديث سمرة في الصحيح ومن
 مشتملة على ذكر عقوبات جماعة من المعذبين في البرزخ. فأما في هذه الرواية فذكر العقوبة، واتبعا بما ينجي ماحبها من العمل.

وراوي هـذا الحذيث عـن ابن المسيب: هـلال أبو جبلة مدني؛ لا
 الحاكم أبو أحمد، والحاكم أبو عبد اله: : أبو جبل بـلا هاه وحكي الـا وحياه عن مسلم"
(1) ورد في الكنى لمسلم (رتم (711)، والمخطوط (ص (Y): إبو جبل هلال عن عطاء بن أبي ميمونة، زوى عنه عبيد الها بن نورها.
 جبل (رنم 079).



 بطول نحو حذيث سمرة، والراوي له عن زيد ضعيفي .


ورواه عنه الفرج بن نضالة وهو وسط في الرواية لبس بالقوي ولا المتروك.
ورواه عنه بشر بن الوليد الفقيه المعروف بأبي الخطيب كان حسن المذهب جميل الطريقة .
وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث، وفال: أصول السنَّة


 وبلغني عنه أنه كان يقول: شواهد الصحة عليه. (ص VVT ضمن مجموعة الحديث)

## 17 - باب ما ورد في قبض روح المؤمن وأنه يصعد بها إلى السماء التي فيها الش

(lı إ إن الميث تحضره الملانكة، فإذا كان الرجل صالحاً تال:



 وريحان، ورب غير فضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الش تبارك ونعالي فإذا كان الرجل السوء، قال : اخرجي أبتها النفس

 السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا فيقال : فلان، فيقال: لا مرجباً بالنفس الخبيئ كانت في الجسس الخبيث ارجمي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، نترسل من السثاء ثم تصبر إلي القبر، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع، ولا مشغون. إلى آخر الحدبث.

سئل شِيخ الإسلام عن الروح المؤمنة أن الملانكة تتلقاها وتصعد بها

## إلـى السمـاء التـي فيهـا الش، فأجـاب:

أما الحديث المذكور في قضض روح المؤمن، وانه يصعد بها إلى اللسماء التي فيها اله، فهذا حديث معروف جيد الإسناد .




 ورجاله ثقات، رإسناده صحيح.
وقد صححه الألباني (صحيع الجامع الصغير 179 / ا 17 )، وأورده ابن القيم في كتاب الروح (ص ع-1)، عن محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا يحيـى بن بكير، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبـي ذئب به نحوهـ ه

قلت: وقد ورد في حديث البراء الطويل المشهور في عذاب القبر، وفتنته: الانتهاء بالروح إلى السماء السابعة .
 (رقم وr).
وتقدم الحديث عند شيخ الإسلام.
واخرج الطبالسي في حديث أبي موسى الأنعري أنها تنتهي الـى العرن . (انظر : الروح لابن القيم ص ع ع ال

- IV

(1) - أحاديب الصراط"
(79/ / (مجموع الفتاوى)
117 ـ
وردت أحاديث وضع الصراط عن جماغة من الصحابة منها:
 على إخراجهما وفيهما (افيضرب الصراط بين ظهراني جهنم" وند تقدم تخريجهُ في باب الرئية.
r ـ ـ ومنها حديث خذذيفة: أخرجه مسلم في الإيمان (1AV/N)، وفيه اليُرسل
 أيضاً هونيكم قانم على الصراط يقول: سلم، سلم" وفيه أيضاً: وفي حافتي الصضراط كلاليب معلقةه .
 اثأين يكون الناس يومئذ يا رسول الش؟ فقال: على الصراطها - - ومنها: حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه في الزهد (IEV/Y (IEV) (رقم
 $=\quad$ = الحاديث الميزان رواها جماعة من الصحابة: وبالفاظ: (Y)
 (orv/Ir)

في الميزانه
( Y Y Y Y Y
(اوبيده الميزان يخفض ويرفع" .
(
(Y-r/1)
 والترمذي في اللدعوات (رقم

 "ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق" وقال غريب من هذا الوجه،
 قال الكتاني في نظم المتناثر : (رقم YQฯ): أحاديث الصراط والميزان، وإنطاق الجوارح، ونطاير الصحف، وأهوال الموقف، وأحوال الجنه والنار . ونقل البرزالي عن شرح الإرشاد أنها متواترة، ونقله عنه أبو علي بن رحال في شرحهـ - لمختصر خليل

ونقل عن اللقاني في شرح جوهرته: أنها (أي أحاديـ وزن الأعمال) بالغة مبلغ التواتر، وعضدها الترآن (رقم Yه^) .

( والمر المنتور سورة الأعراف

## 1^ - باب ما جاء في الشفاعة

IVV كفر... فذكر منها شفاعة النبي (r.v/r£ مجموع الفتاوى)

وقال: وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنّن
عن النبي
 (1^£/ / مجموع الفتاوى)

> وتد قال مثل هذا الككلام في غير موضع (1" .



 الكبرى (ص عN1).
هذا، وقد تال ابن الفيم في تهنيب السنن: وقد وردت إحاديث الشُفاعة عن النبي
=


وعدّها اللسيرُطي من الأحاديث المتواترة، وذكرها عن انيانى عشا

 تواترها. ومي مطبوعة.

## 19

 (1)(YT/<br>) مجموعة الرسائل الكبرى (1)
(1) قال ابن القيم في تهذيبِ النسنن: روى أحاديث الحوض أربعون من الصخابة، وكثير
 . (Iro/v) وعدها السيوطي من إلأحاديث المتواترة، وذكرها عن خمسين صحابياً (تطف الأزهار ص - 11 (1)




$$
\text { (vra - } 79 \wedge \text { (ص). }
$$

— Y - باب ما جاء في الجنة والنار

119 - 119
النبي
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة، قال شيخنا: هذه حجة باطلة فإن
هذه اللفظة وقعت غلطاً من بعض الرواة، وبيتها البخاري رحمه اله تعالى في الحديث الآخر الذي هو الصواب، فقال في صحبحه : ثنا عبد الرّا الها بن محمد، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن همام، عن ألبي هريرة رضي الشا الهُ عنهم قالل: قال النبي والمتجبرين، وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلاً ضعفاء الناس، وسقطهم؟ قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابـي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحل
 تمتلىء، ويزوى بعضه إلى بعض، ولا ولا يظلم الله من خلقه أحداً،

وأما الجنة فإن الهِ ينسىء لها خلفآه(1)
هذا هو الذي فاله رسول الشا
. التفسير
 (Y|AV ، Y IAT/8)

Y


ثنا عبد اله بن سعيذ، ثنا يعقوب، ثنا أبـي، عن صالح بن كيسان، الأعرج، عن أبي هريرة رضي الشا عنه، عن النبي والنار إلى ربهما، فقالت الجنة : ياريا ربي مالها لا يدخلها إلاًّ ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار : مالهـا لا يدخلها إلاَّا المتجبرونها . فقال للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار : أنت عذابـي، أصيب بك من

آشاء، ولكل واحد منكما ملؤها.
قال: فأما الجنة فإن اله لا يظلم من خلقه أحداً، وإنه ينشىء بللنار من يشاء، فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد ويلقون فيها، وتقول: هل من من مزيد؟ نلاياً حتى يضع قدمه فيها، فتمتلىء، ويزوى بعضها إلى بعض وتقول:

قط، تطط (1)

وتال الحافظ ابن حجر : قال جماعة من العلماء: إن هذا الموضع مقلوب:
 قلت: ومما يبين غلطه ورود هذا اللفظ في أحاديث أخرى موافقة لما في رواية معمر، عن أبسي هريرة:
1


 r r $=$ التوحيد (ص 40 ).

فهذا غير محفوظ، ومما انقلب لفظه على بعض الرواة قطعاً كما انقلب على بعضهم: إن بلالًا يوذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فجعلوه: إن ابن مكتوم يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، حتى يؤذن بلال. وله نظائر من الأحاديث المقلوبة من المتن . وحديث الأعرج عن أبـي هريرة هذا لم يحغظه كما ينبغي، وسياقه يدل

على أن راويه لم يقم متنه، بخلاف حديث الوري همامر، عن أبي هريرة. (أحكام أهل الذمة
وقال ابن القيم: في مبحث سنة الجمعة حينما ذكر بعض الأميلة لوهم الراوي في بعض ألفاظ الحديث: ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة، ثم ذكره وقال: فانقلب عن بعض الرواة فقال: (أما =

 عليه بإرسال الرسول إليه وفال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ألن الشا تعالى
 قال: ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في في صحيح

 وقال : فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار دار فضل وريل

 اخرجاه في الصحيحين، نم ذكر حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن ممام، عن (0./0)
أبـي هريرة.
 النار فينشىء الهه لها خلقاًا! .
وذكر مثل ما نقل عن شيخ الإسلام في الحكام أهل الذمة، في كتابه

 قال : قد ثبت عن ابن عباس رضي الها عنه أنه قال، فذكره . (1)(110/0 الفتوى الحموية الكبرى، مجموع الفتاوى (1)

والحديث أخرجه وكيع في نسخته، عن الأعمش (رقم 1) بتحقيقي، وعنه مُناد (برّقم

 وني رواية أخرى: اليسّ مما في الجنة ما في الدنيا إلاًّ الأسماءه .

 وعزاه الـسيوطي لمسلدد، وهناد في الزهدل، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، واليههي


في البعث.
طعب دار الفكر .

 على خلاف عادته، لانه في حكم المرفوع، والش أعلم. (صحيح الجامع الصغير (90/0)


 الأعمش به.

- Y
العاصي في النار وخروج كل من كان في
قلبه مثقال ذرة من إيمان
 القبلة لا بخلدون في النار ، بل يخرجون منها، كما تواترتبذلك الأحاديت. (مجموعة الرسائل الكبرى ا/1 1 (r)

وذكر أن أهل التوحيد من أصحاب الذنوب النين أدخلوا النار يؤتى بهم
إلى نهر الحياة، فينبون كما تنبت الحبة في حميل السيل، قال: هذا الميا المعنى مستفيض عن النبي من حديث أبي سعيد الخلدري، وأبي هريرة وغيرهما .



(1) وفال بتواتر مذه الأحاديث الكاني ني نظم المتأر ونتله عن ابن تيمية من كابه الفرتان.

## باب ما روي في أطفال المشر كين

IYY _ حديث خديجة رضي اله عنها أنها سالت النبي با رسول اله! أين أطفالي من أزواجي من المشركين؟ قال: في النار. وقالت: بغير عمل؟ تال: قد علم الهَ كا كانوا عاملين.

ذكر شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل حديث خليجة أنها
 أعلم بما كانوا عاملين.


 خديجة بنت خويلد رضي الش عنها، أنها سالت النبي


 النبي واحمد العلم بالسنة من أن يحتج بمثل مذا الحديث، وإنما أراد أحمد حديث =
 عانشة، وابن عباس، وأبي هريرة، رضي الش عنهم.

 (7vA)
 ول طريت اخرى أخرجها عبد الش بن احعد في زيادات المسند، فال: حدئنا


 مكانهما لابغضتهما، فالت: رسول الش! نولدي منك؟ قال: إن المؤمنين وأولادهم

 . شاكر رتال ابن كثير : هذا حديث غريب فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال، ومْيخه زاذالن لم يدرك علياً. واله أعلم. وتال ابن القيم: هذا الحديث معلول من وجهين : أحلم أحدمما: أن محمد بن عثمان هذا مجهول.
 والثانية : أن زاذان لم يدرك علياً. (TVA وطريق الهجرتين ()



 وذكره ابن حبان في الثقات فقال: روى عنه أبو عوانة (YVA/0)، ونحوه في تعجيل =

شץ| - إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنةه.
قال شيخ الإسلام: وقد قال بعض الناس : إن أطفال الكففار يكونون


وقال أخمد شاكر : إسناده حسن على الأقل إن شاء الشه . تلت: وهو معروف بتساهله فلا يغتر بتحسينه وتصحيحهـ

 أولاد السسلمين أين هم؟ فالل: في الجنة، ومأله عن أولاد المشركين ألين هم ميوم
 ربك أعلم بما كانوا عاملين، والني نفـي بيده لثن شئت أبمععتك تضاغبهـم في النار .
 وقال: وهذه الأحاديث لابي عقيل، عن بهية، عن عائشة، غير محفوظة. ولا يروي عن بهية غير ابن عقيل. قال ابن القيم ني طريت الهجرتين : يحيىى بن المتوكل لا يحتج بحديثه فإنه في غاية (ivv) من الضعفـ.
وقال في أحكام أهل الذمة: هذا الحديث ضعفه جماعة من الحفاظ.


 وقال الحانظ ابن حجر : هو حديث ضعيف جدال آلأن في إسناده أبا عقيل مولى بيهي (r£7/r/فتح الباري)
(1) أشار شيخ الإسلام إلى ما يستدل به بعض الناس من الأحاديث الضعيفة في مذا الباب. =
=

: (Y!
المذهب السادس : أنهم خدم الجنة، ومماليكهم معهم بمتزلة أرقاثهم ومماليكهم في
الدنيا.
وهذا مذهب سلمان، واحتج مؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ، عن
 قال: هسالت ربي اللامهن من ذرية البشر الا يعذبهم فاعطانيها فهم خدم أهل الجنةه، يعني الصبيان. قال الدارتطني: رواه عبد العزيز الماجشون، عن ابن المنكدر، عن يزيد الرقاشي، عن أنس . نهذان طريقان، ول طريت ثالث، عن نضيل بن سليمان، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس .
 لهوت، وهذا الحديث ضعيف، فإن يزيد الرناشي : واه، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وأما نضيل بن سليمان فينظر فيه. وثال محمد بن نصر المروزي: حدنثا سعد بن مسعود، ثنا لنا الحجاج بن بن نصر ، حدثنا المبارك بن نضالة، عن علم بن زيد، عن انس رضي الشّ عنه، عن النبي أولاد المشركين، تال: : اخدم املل الجنةّه حدنثا عيسى بن مسارر، ننا الوليد بن مسلم، عني عن عبد الرين الرحمن بن حسان الككناني،

"مألت ربي اللاهين من ذرية البشر الا يعنبهم فأعطانيهم'ا
 ونال محمد بن نصر: ثنا أبو كامل، ننا ابو عوانة، عن أبي قتادة، عن اببي مراية، =

ع عن سلمان قال: اأطفال المشركين خدم اهمل الجنة) :
حدثنا عمرو بن زرارة؛ ثنا إسماعيل، عن سعيد، عن قتادة، عن أبـي مراية العجلي، قال: تال سلمان : اذراري المشركين خدم أهل الجنة). ( وراجـع طـريــق الهجـرتين
 (07/0)

 والحديث: سالت ربـي اللاهين ... إلخ، عزاه الحانظ ابن حجر لأبي يعلى، وتال : إسناده حسن . وتال الحاذظ أيضاً: وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعاً: أولاد المشركين خلم أهل الجنة، وإسناده ضعيف.

## r وَمْنْ لم يبلغه الدعوة في الآخرة

د اY£ ـ ذكر شيخ الإسلام في دره تعارض العقل في أثناء شرح حديث الفطرة: مذاهب أهل العلم في أطفال المشركين ومَنْ لم تبلغه الدعوة في الدنيا فرجح انهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع حينئذ دخل الجنة، ومن عصى دخل النار وقال: وهذا القول المنقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم.
 وهو الذي حكاه الأشعري في المقالات(1)، عن أهل السنَّة والحديث، وذكر (1) قال الأشعري في الإبانة: وتولنا في اطفال المشركين إن الهل عز وجل يؤجج لهم ناراً
 وتال ني مفالات الإسلاميين: إن الأطفال أمرمم إلى الش إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم كما يريد.

 الأسود بن سريع، وابي هريرة (مرفوعاً رموتوفاً)، وابي سعيد الخلدري، ومعاذ بن =

جبل، وأنس بن مالك؛ وثوبان.


 وقال ابن القيم: فالجواب من وجوه: أحدها أن أحاديث هذا الباب فد تد تضافرت




 فليس مَّْ رنغه بدون مَنْ وتفه في الحغظ والإنقانِ
تلت: وحديث أبي هرييرة مرفوعاً فال فيه الكيهفي : ومذا إسناد صصحعح. (الاعتقاد 179)

هذا لا يقدم عله الصحابي بالرأي والاجتهاد بانْ ذلك توقيف لا عن راين راين
 واختلفت مخارجها، فيّعد كل البعد أن تكون باطلة علم رسول الها بها وند رواها أثمة الإسلام ودوتنُوها ولم يطعنوا فيها

 الالشعري عنهم ني المقالات وحكى اتفاتهم عليه . . .
وهكذا ذكر تسعة عشر وجهاً في تأيد مذهبه نليراجع للتفصيل (r/ / - 701، 701).



أنه يذهب إليه، وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنَّة، كما قد بسط في غير هذا الموضوع، وبيَّن أن اله لا يعذب أحداً يبعث إليه （そrv،〔rฯ／ヘ）
＝
وأخرجه الطبراني من حديت معاذ بن جيل

 （（نتح الباري

## r ـ كـتــاب المـبـــــدأ

## 1 - باب ما روي في بدء الخلق

 فعرفتهم بي، فبي عرنوني"
قال: ليس هذا من كلام النبي
 ودرء تعارض العقل والنقل (1) (0•V/^)





 الموضوعات (ص 11)،

Y - IY7
قال في درء تعارض العقل والنقل : كذبه بعض الناس علن أصخحاب
 محمد بن شجاع الثلجي، وقالوا: إنه وضعه، ورمى به بعض أهل أله الحديث،
 فأجراها، فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق؛ تعالى الله عن فرية المفترين، (1£9، 1\& / / )

- وإلحاد الملحدين

وقال في موضع آخر : وآخرون من الزنادثة والملاحدة كذبوا أحاذديث
 حديث عرق الخيل الذي فيه أنه خلق خيلً فأجراها فعرقت، فخللق نفسنه من ذلك فإن هذا الحديث وأمثاله لا يكذبه من يعتقد صدقه لظهور كذبه، وإنما كذبه مَنْ مقصوده إظهار الكذب بين الناس، كما يقولون: إنه وضعه بعض أهل الأهواء ليقول: إن أهل الحديث يروون مثل هذا، ومع هذا فكل أهل الحديث متفقون على لعنّة مَنْ وضعه . (ar ،ar/V درء تعارض العقل والنقل)

وصرح في موضع آخر بأنه من الموضوعات.
(1)(Mrఇ/0 درء تعارض العقل)



مرفوعاً.
وقال: هذا حديث موضوع باطل كفر، لا أصل له عند العلماه، ما ماله =

رسول الش $=$

 ثم أخرج عن ابن عدي قوله: محمد بن نـجاع أبو عبد الش الثلجي، كان يضي أحاديث التنبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث ليُلبهم بها ثم ذكر الحديث الحـي
 تم ذكر أقوال أهل العلم في الثلجي، وكفره وضلاله وكذبه وفي حال أبي المهزم، وقال: فهذا الحديث كفر، وزندقة لا ينقاد ولا ينقاس، فكيف خلا

 حتى خلق منه نفسه تعالى عما وصفه به الملحدون، ونلا ونسبه إليه الكفرة المبطلون المان، وتد افترى عليه المجرمون، بل هو كما وصف به نفسه تعالى في كتابه المنزل، على وهلى
 أحد والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (1/ ه ه ا 1)، وأقره السيوطي في



 الأموازي المقرىء: قال ابن عساكر: جمع كتاباً سماه اشرح البيان في عقود أهل الإيمان، أودعه أحاديث منكرة، كحديث: إن اله لما أراد أن يخلت نفسه خلا
 = مذهب السالمية يقول بالظاهر ويتمسك بالأحاديث الضعيفة لتقوية مذهبه
( ) ( ) IYV
 خلقه؟ نقال: كان في عناء، ما فوقه هواء، وما تحته هواء.

قال: فالخلق المذكور في هذا الحديث لم يدخل فيه الغمام ووذكر



(ب) - IYV اللجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلثاء وخلقت

وحديث إجراء الخيل موضوع، وضعه بعض الزنادقة ليشنع به علي أصحاب الحلديث في روايتهم المُستحيل فحمله بحض من لا عقل لف، ورواه، وموو مما يقطع (rwa/r)

ببطلانه شرعاً وعقلا .



 من طريق عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حدس، عن عمهـ أبي رزين فذكره قال الترمذي: قال الحمد بن منيع، قال يزيد بن هارون: العماء، أي ليس معه شئ
وقال الترمذي : هذا حديث خسن .
وتال البوصيري : وكيع ذكره ابن حبان في الثقات وباتي رجاله احتج بهم مسلم:
 الجمعة"، فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحبيى بن مـر معين ومئل


 ثبت بالتواتر أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أنَ آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيلزم أن يكون أول الخّلق يوم الأحد وهكذا


 أيوب بن خالد، عن عبد الها بن رانع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة وساق الحديث مرفوعاً.
وثال: ثال إيراميم: حدثنا البسطامي (رهو الحسين بن علي) وسهل بن عمار، رإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهنا الحيا الحديث. , ااخرجه أيضاً ابن معين ني تاريخه برواية الدوري عنه (OY/r/()، وابن مندة في


 السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ونبت أن آخر الخلت كان يان يوم الجمعة. رولان طعن فبه من هو أعلم من مسلم مثل يحيـى بن معين، والبخاري.
 (ovro))، ومختصر العلو (رتم (V))، وصحح الحايث وجهع بين النصين، فليراجع للتفصيل، كما ألف الشيخ عبد القادر حيبب الشا السندي رسالة ني الموضوع وهي مطبوعة.

هو عند أهل الكتاب، وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا هو المنفول الثابب
 لكان تد خلق في أيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن، مع آن الْ حذّاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة وأن رواية فلان

غلط فيه لأمور يذكرونها، وهذا الذي يسمى معرفة علل أهل الحديث.



Y Y باب ما روي في عدم فناء سبعة أشياء

 والكرسي، والعرس"، فهل هذا الحدبث صحتح أم لا؟

فـأجـاب:
 العلماء، وقد اتفق سلف الأمة وأمتهها، وسائر أهل السنّة والجماعة المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار، والعرش وغير واير ذلك الكا


 على بقاء الجنة وأهلها، وبقاء غير ذلك مما لا تا تسع هذه الورتة لذكرهاه، وقد استدل طوائف من أهل الككلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات الوات (1)(r•v/MA بأدلة عقلية، والش أعلم

قلت: مذا القول مو المعنمد في هذا المسـالة عن شيخ الإسلام لنثله اتفاق السلف


 الأول تبل آن يطلع على اتفاق السلف على هذا المعتفد.

## r ـ ـ باب ما روي في خلق العقل


 بك آخذ، وبك أعطي، وبك اثيب، وبك أعاقب،. سثل عن هذا الحديث فأجاب:
هو كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث ليس هو في شيء من من كـبـ


 وهو عند أهل العلم بالحديث كذب على النبي الـرازي، وأبـو الفـرج ابــن الجـوزي، وغيرهمـا مـن المصنفيـن فـي علـم الحديث(r)
 أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابـي أمامة، وابور نعيم من حليت عائشة بإسنادين ضعيفين الطري
(Y) وعزاه في الجواب الصحُيح (YIN/Y) لأبي جعفر الُعقلب،، وابـي حاتم بن خبان =
= وهذا الحديث قد تكلم عليه شيخ الإسلام في أماكن كثيرة من كتبه وفيما بلي الئي نبت





 وتكلم في هذه الأماكن أحيانآ بالاختصار، وأحياناً بالتفصيل، ونال في الحاديت
 فضل عقل الإنسان، وأما ما يظن بعض الناس أن المراد الماد به العقل الفعال نهنا تول المول من يقول من المعتزلة والملاحدة النين بيقولون بأن العقل الفعال هو المبلع لهنا العالم، وهذا مما هو مخالف لـا اتفقت عليه الرسل، مما هو مخالف لصريح العقل هذا، والحديت أورده مرعي الكرمي، وقال: قال ابن تيمية وغيره: مذا كذب



 عن أبي مريرة، بـ بـ
وتال ابن الجوزي: لا يصح، وتال ابن معين: الفضل رجل سوء، وتال الا ابن حبان: حفص بن عمر يروي الموضوعات لا يحل الاحتجاج به. (الدجروحين $)$ )
= الدارقطني بسنده عن سِيف بن محمد، عن الثوري، عن الفضل بن عثمان، عن

وروى من حديث أبي أمامة: أخرجه العقيلي في ترجمة عمر بن صاع الح العتكي
 عن عمر بن صالح العتكي، غن أبـ غالب، عن أبي أمامة به مرفوعاً.


المتن شيء.

وفال ابن الجوزي: لا يصح، وذكر كلام العقيلي مختصراً وقال: وتد روي هذا الحديث من علي، وأبـي هريرة وليس فيها شبيء يبت ونـي والحديث أورده الذهبني في الميزان، وتال في حديئه باطل. (Y•V/r)، وآقرّه ابن

 هذا، وذكر ابن الجوزي عدة أحاديث في العقل وفال: في آخره: وتد رويت في

 وسليمان بن عيسى، وكلهم متروكون . وقد كان بعضهم يضع الحديث فيسرقُ الآخر، ويغير إسناده فلم نر التطوبل بذكرها. (IVv/J)
وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده، عن داود بن المحبر بضعاً وثلاثين


ومع هذا فلفظ الحديث: هأول ما خلق الها العقل تال له: أقبل فأقبل،
وقال له: أدبر فأدبر، قال: ما خلقت خلقاً أكرم علي منك فبك آلخ آلذ، وبك أعطي، وبك الثواب وبك العقاب،

## وفي لفظ: ״لما خلق الش العقل تال له كذلك،.

ومعنى هذا اللفظ أنه قال للعقل في أول أوقات خلقه: ليس فيه أن العقل أول المخلوقات، لكن المتفلسفة القاثلون بقدم العالم أتباع أرسطو،

 هو العقل الأول، وهذا اللفظ لم يروه به أحد من أهل الحديث، بل اللفظ المروي مع ضعفه يدل على نقيض هذا المعنى، فانهه قال : اما خلقت خلى خلى
 العقل الأول ليس قبله مخلوق عندهم.

وأيضاً فإنه مال: ابك آخذ، وبك أعطي، وبك الثواب، وبك العقاب"، فجعل به هذه الأعراض الأربعة، وعند أولكك المتفلسفة الباطنية: كلها موضوعة.
وفال النهبي في تلخبص المبرضوعات: وله طرق أخرى لم تصح، ونال ابن





إن جميع العالم صدر عن العقل الأول، وهو رب السماوات والأرض ممأ

 ولا النصارى إلاَّ من الْحد منهم ولا هو تو تول المج ولا أكثر المشركين، ولا جمهور الفلاسفة، بل هو تول طائفة منهم. وأيضاً فإن العقل في لغة المسلمين غرض من الأعراض؛ ؛قانم بغيره
 بنفسه فيمتع أن يكون أول المخلوقات عرضاً وراً قائماً بغيره، فإن العرض لا يقوم إلاَّ بمحل، فيمتنع وجوده قبل وجود الشيء من الأعبان، وأما أولكك المتفلسفة: فغي اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسه، وليس هذا ونا المعنتى هو معنى العقل في لغة المُسلمين، والنبي
 لو كان تكلم بهذا اللفظ، فكيف إذا لم يتكلم به. (مجموع الفتاوى / (م^A / _

الكامل عند حلول الشهوات.
قال: جاء في حديث مرسل عن النبي (مجموع الفتاوى
ونال في درء تعارض العقل والنقل : في الحديث المأثور وذكره وقال :
 ( $1 \mathrm{~F} / / 0$ ) تمرات، ويحب الشجاعة ولو على قتل الحياتها .


(1) الحديث مروي مرسلًّ عند البيهتي كما ذكره شيخ الإسلامه، وند ورد موصولاً من حديث الحسن البصري، عن عمران بن حصين، مع الزيادة التي ذكرها شيخ الإسلام.
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (•^•1)، وأبو نعيم في الحلية (199/4) من


الوراق، عن الحسن، عن عمران بن بن حصين مرنوراًا
وعند القضاعي: والعقل الكامل عند ورود النبهات
وعند أبي نعيم: اويحب العقل الكامل عند هجم الشبهاتا، ولم يذكر في الحلية (النطر الأول).



 أبي حاتم ص (Y^)، ولعل شيخ الإسلام يريد هذا الانقطاع بقوله: مرسل.
६ - باب ما قيل في خلق آدم

إ إ المنقول عن عيسى عليه السلام انه قال :
إن الل تبارك وتعالي اشتناق أن يرى ذاته المقدسة فخلق من من نوره آدم مليه السلام وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيها، والني أنا ذلك النور، وآدم المرآة.

قال شيخ الإسلام: المنقول عن غيسى بن مريم صلوات اله عليه، كذب عليه، وهو كلام ملحد كافر كاذب وضعه على المسيح، وهذا لم الم ينمله


-     - باب ما جاء في خلق ذرية آدم عليه السلام
_ _ حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، قال: كنت قائماً عند رسول اله بطوله .

إلى أن قال: جئت أسألك عن الولد، نقال: ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، فعلا منيت الرجل منيّ المرأ ألما أذكرا بإذن الله، وإلذا علا منيّ المرأة منيّ الرجل آنتا بإذن اله .

أورده ابن القيم عن صحيح مسلم وقال :
وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: في صحة هذا اللفظ نظر فال ابن القيم: قلت: لأن المعروف المحفوظ في ذلك إنما هو تأثير سبق الماء في الشبه، وهو الذي ذكره البخاري، من حديث أنس، أن عبد الشا بن سلام بلغه
 وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، نزع المولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. وقال أيضاً: وبالجملة فعامة الأحاديث، إنما هي في تأثير سبق الماء

وعلوه في الشبه، وإنما جاء تأثير ذلك في الإذكار، والإينات في جذيث

 فيه، ولا ينافي سائر الأحاديث، فإن الشبه من البسق، ،والإذكار والإليناث من العلو، وبينهما فرق، وتعليقه على المشيئة لا ينافي تعليقه على الليبب، وانيا كما
 (1)(YYI،YY• الطرق الحكمية ص)

وقال في تحفة المودود في أخكام المولود:
وأما حديث نوبان افي الشبها فانفرد به مسلم وحده والذي في صحيح البُخاري إنما








(رقم : _ _

كما أخرج البخاري في بدء الخلق (رتم . ونحوه ولم يُذكر الإيناث والإذكاري (rVr/V)

## 7 - باب ما روي في خلق الأحرف الأبجدية

شrا ـ ـستل شيخ الإسلام عن الأحرف التي أنزلها الهُ على آدم فقال :
 ابن قتيبة في المعارف، وهو مثله يوجد في التواريخ كتاريخ ابن جرير الطبري ونحوه.
وهذا ونحوه منقول عمن ينقل الأحاديث الإسرائيلبة ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدمين، مثل : وهب بن منبه، وكعب الأحبار، ومالك بن دينار، ومحمد بن إسحاق وغيرهم .
وقد أجمع المسلمون أن ما ينتله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة في دين المسلمين إلًا إذا نبت ذلك بنقل متواتر ، أو أن يكون منقولاً عن خاتم المرسلين .
ع عا ـ ـ وأيضاً فهذا النقل قد عارضه نقل آخر، وهو أن أول من خطّ، وخاط إدريس، فهذا منفول عن بعض السلف، وهو مثل ذلك، وأقوى. فقد ذكروا فيه أن إدريس أول من خاط الثياب، وخط بالقلم. وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم يكونوا يكتبون بالقلم ولا يقرؤون



وليسن فيه أنه أنزل عليه شيئاً مكتوباً، فليس فيه أن اله أنزل على آدم صصحيف، ولا كتاباً، ولا هذا معروف عند أه أهل الكتاب فهذا لا آصل له، ولو كان هذا معروفاً عند أهل الكتاب، لكا لكان هـان هذا النقل ليسن هو
 الأحاديث الإسرائيلية البي لا يجب الإيما الإيمان بها، بل ولا يلا يجوز التصذين




 ذكر الطبالسي، وأحمد في، ذكر الصـلاة والصدةة .
وفي سنده المسعودي، وهو صـدوق لكنه اختلط، ولا يضره هنا لأن الراوي عنه ني المسنذد،


 وله شُاهد من حديث أبي أمامة أن رجلّا أتى النبي نعم، نكلما فال: كم بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون.



 الجهمية (رقم YIV)، ونيّسنده علي بن يزيد الالثهاني، وهو ضعيف.

أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا نكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. واله سبحانه علم آدم الأسماء كلها، وأنطقه بالكلام المنظوم. وأما تعليم حروف مفطعة لا سيما إذا كانت مكتوبة فهو تعليم لا ينفع، ولكن لما أرادوا تعليم المبتدىء بالخط صاروا يعلمون الحروف المفردة، حروف الهجاء، ثم يعلمونه تركيب بعضها إلى بعض فيعلم أبجد، هوز، وليس هذا وحده كلاماً.
فهذا المنعول عن آدم من نزول حروف الهجاء عليه لم يثبت به نقل،
ولم يدل عليه عقل، بل الأظهر في كليهما نفيه.

(أ، ب، ت، ث)؛ وتفسير أبجد، هوز، حطّي.
Irv
وهذا كله من الأحاديث الواهية، بل المذكوبة، لا يجوز بات باتفاق أهل
 في هذا الباب، كالشريف المزيدي، والشيخ أبي الفرج، وابنه عبد الوهاب،

وغيرهم
وتد يذكر ذلك طائفة من المغسرين والمؤرخين فهذا كله عند أهل
 ذكره أبو بكر النقاش وغيره من المفسرين، عن النقاش، ونح ونحوه نقله الشنريف المزيدي الحراني وغيره، فأجل من ذكر ذلك الك من المرين المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد بيّن في تفسيره أن كل ما نقل في ذلك عن النبي

فذكر في آخر تفسيره اختلاف الناس في تفسير أبجل، هوز حطي، وذكر حديثاً رواه من طريق محمد بن زياد الجزري، عن فرات بن

اتعلموا أبا جاد، وتفسيرها، ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد، قال : قالوا: يا رسول الل! وما تفسيرها؟ قال: أما الألف فآلاء الله، وحرف من أسماءه، وأما الباء: فبهاء الله، وأما الجيم : فجلال اله، وأما الدال: فذدين الله، وأما الهاء: نالهاوية، وأما الواو: فويل لمن سها، وأما الزاي: فالزاوية، وأما الحاء : نحطوط الخطايا عن المستغفرين بالأستحار" .

وذكر تمام الحديث من هذا الجنس(1)
 الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال : "ليس شُشيء إلاَّ وله سبب، ولبس كل أحلد يفطن له، ولا بلغه ذلك، إن لأبي جاد ححديثاً عجيباً، أما پأبو جاده فأثِى آدم الطاعة، وجَدَّ في أكل النجحرة، وأما پهوزه : نزلَّ آدم، فهوى من السماء إلى الأرضى، وأما پاحطي" : فحطَّت عنه خطيثته وأما (کلمن" فأكله من الشبرة، ومنَّ عليه بالتوبةها.

- وسات تمام الحليث من هذا الجنس (Y)
 فبه محمد بن زباد اليشكري قالل: ومن طريقه أيضا أنخرجه ابن منتجويه في كتابب المعلمين، إلًا آنه جْعله من حديث أنبـ .

 ليس بشيء، قال البخاري: والدارنطني: متروكا
- عا ـ وذكر حديثاً ثالثاً من حديث إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن يحيـ، عن ابن أبي مليكة، عمن حدثه، عن ابن مسعود،
 إن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم : اكتب بسم الله، نقال له عيسى: وما بسم الش؟ فقال له المعلم: ما أدري، فقال له عبسى: الباء: بهاء الشه، والسين سناوْه، والميم ملكه، والش إله الآلهة، والرحمن: رحمن اللدنيا، والآخرة، والرحيم رحـم الآخرة.
(أبو جاده: ألف، آلاء الش،، وباء: بهاء الله، وجيم: جمال الشه ودال:
الشا الدائم .
و (اهوز" هاء الهاوية، وذكر حديثاً من هذا الجنس(1")





 المرفوعات والش أعلم. وند حكم أحمد شاكر على مذا الحديث بأنه موضوع (تفسير الطبري رقم •1£، 1£0، (1\&v وقال ابن كثير : وتد روى جوير عن الضسحالٌ نحوه من قبل (I/ (ITr)، وأشار إلي في تفسير (ro/l) (الرحمن الرحيم) .
 أبي سعيد الخلدي مذا لابن جرير الطبري، وابن عدي في الكامل، وابن مردويه، =
وذكره عن الربيع بن أنس موقوفاً عليه(1).
(1\&1
عمر، عن النبي
ثم قال ابن جرير : ولو كانت هذه الانخبار التي رويت عن النبي ذلك صحاح الأسانيد لم يعدل عن القول بها إلى غيرها، ولكنها واهية الأسانيد غير جائزة الاحتباج بمثلها
وذلك أن محمد بن زياد الجزري الذي حدث حديث معاوية بن ترة، عن فرات غير موثق بنقله.


 وتال: مذا باطل بهذا الإسناد لا يرويه غير إسماعيل.

 يهيى): كذاب.
قال النهبي: :نلت: مجمع على تركه.
وتال ضالح جزرة: كان يضع الحليث، وتال الأزدي: ركن من أركاذ الكذب لا تملل الزوابة عنه.

 سال رسول الش يتمادى.
قلت: إسساق بن بنر صانحب دالمبندأه كذاب، وجريير متروك. (1) الطبري (1)/

وأن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه في رواية ذلك عن الفرات، مجهول غير معروف عند أهل النقل .
وإن إسماعيل بن يحيى الذي حدر عدث عن ابن أبي مليكة غير موثوق بروايته، ولا جائز عند أهل النقل الاحتجاج بأخباره. قال شيخ الإسلام: تلت: إسماعيل بن يحيى هذا يقال له: التميمي، كوفي معروف بالكذب" (1) ورواية إسماعيل بن عياش في غير الشاميين لا يحتج بها بل هو ضعيف فيما ينعله عن أهل الحجاز، وأهل العراق بخلاف الشاميين، فإنه حافظ لحديث أهل بلده، كثير الغلط في حديث أولثك، وهذا متفق عليه بين أهل العلم بالرجال.
وعبد الرحمن بن واقد لا يحتج به اتفاق أهل العلم.
وفرات بـن السـانـب ضعيـف أيضـاً لا يحتـج بـه، فهـو فـرات بـن
أبـي الفرات.
ومحمد بن زياد الجزري ضعيف أيضاً.
وقال أيضاً: والمقصود هنا أن العلم لا بد فيه من نتل مصدل ونظر محقق، وأما النتول الضعيفة لا سيما المكذوبة، فلا يعتمد عليها، وكذلك

النظريات الفاسدة، والعقليات الجهلية الباطلة لا يحتج بها.


$$
\text { . }(\Delta r \text { _ } £ \wedge / r
$$

1£r ـ ـ لما خلق اله الحروف سجدت إلاَّ الألف، فقالت: لا أسجد
حتى أؤمر.
(1) كذبه غير واحد انظر الميزان (1) (Yor ).

ذكر أن الأئمة أنكزروا على من قال إن هذه الحكاية نقلت لأخمد، عن سري السقطي، وهو نقلها عن بكر بن خنيس العابد، ثم ذكر أن أن هذه الحكا الإسرائيلية لا إسناد لها وقال: ولا يُبت بها حكمr، ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لما عرف صحته لم يكن بذكرها بأس . ( $109 / 1 Y$ (مجموع الفتاوى)
وقال في موضع آخر : :قيل للإِمام أحمد بن حنبل أن فلاناً يقول لما خلق الشه الأحرف سجدب له إلاَّ آلف، فقالت: لا أسجد حتى أومّر، فقال: هذا كفر .

قال شيخ الإسلام: فأنكر على من قال : إن الحروف مخلوقة لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقاً لزم أن يكون القرآن العربي والتوراة العبرئ العبرية، وغير ذلك مخلوقاً، وهذا باطل مخالف لقول السلف، والأئمة للأدلة العقلية (مجموعة الرسائل والمسائل (r^/rV)،

والسمعية .

$$
\begin{aligned}
& \text { - V } \\
& \text { هبوط آدم من الجنة ومعه أشياء }
\end{aligned}
$$

 السلام نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد: السندان والكلبنبان، والميقعة، والمطرقة، والإبرة. فهو كذب لا يثبت مثله.

६६
(1) أخرجه الطبري في التاريخ (1// (1)، والتفسير (Yrv/rv)، قال: حدثنا ابن

حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا ثنا الحسين عن عِلْبَاء بن آحمر عن عكرمة، عن ابن عباس، قَال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم علبي السلام: السندان المان، الكلبتان، والميقعة، والمطرة
وأورد ابن كثير (^/ \& تفسير سورة الحديد)، وعزاه لابن جرير، وابن أبي حاتم، وفيه: الميقعة: بعني المطرتة.



وتال السيوطي في الدر المنور (I/ (I\&): أخرج عبد بن حميد، وابن المنذر عن
 الحديد: الكلبتان، والني يضرب علبه الحلديد.
 فأنزل الحديد، والماء، والنار، والملح حديث موضوع كذب .
 وهو من الكذابين المعروفين بالكذب.
قال ابن الجوزي: هو سيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري يروي عن الثوري، وعاصم الأحول، والأعمش، قال أحمد رحمه الشا : هو كذذّاب يضع الحديث، وقال مرة: لبس بشيء ع وقال يحيـى : كان كذاباً، خبيياًا و وقال مرة: ليس بئقة. وقال أبو داود: كذاب.

وقال زكريا الساجي: يضع الحديث. وقال النسائي : ليسّ بثقة، ولا مأمون. وقال الدارقطني: ضتعيف متروك.



(r) وفي الباب حديث سلمان: أخرجه ابن عدي في ترجمة إيراهيم بن سالم عنه، عن




^ - باب ما جاء في تمثيل الملائكة في صورة البشر
§٪ - قال في الرد على المنطقيين:
تواتر تمئل الملانكة بصورة البسر، ثم ذكر الآيات التي تفيد هذا المعنى

والأحاديث الواردة في ذلك وهي :


قالت: إنما ذلك جبرائيل عليه السلام، كان يأته في صورة الرجال(1".
(ب) وحديث عائشة: المتفق عليه أيضاً في كيفية نزول الوحي واحياناً
يتمثل لي الملك رجلاّ فيكلمني (r)
( ج ) وحديث عائشة المتفق عليه أيضاً، في أول ما بدى به من الوحي، وفيه لافجاءه الملك فقال : اقراه الحديث"r).


(Y) البخاري في بدء الوحي (Y/I)، وستة مواضع اخرى انظر : (الأرفام (Yrar،
( د ) وحديث أبـي هريرة المتفق عليه(1).
(هـ) وحديث عمر وغيرهما في مجيء جبرائيل في صورة الأعرابـي



 ( 1 ( $Y$



 دحبة الكلبي. فالت إم سلمة: ايم الشا ما حسبته إلًا لياه، حتى سُمعت خطبة - نبي
 فضائل الصحابة (19-7/8) .




أن الإِنس يرون الجن في الآخرة
 حيث لا يرون الإنس، عكس الحال في الدنيا. وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصَغير، يحتاج النظر اللى الى

 الحديث في المعجم الصغير للطبراني طبعة السلفية، وطبعة محقفة جديدة الصيد باسم الروض الداني الىى المعجم الصغير للطبراني، بتحقيت محمد شكور محمود الحاج إمرير، طبع المكتب الإسلامي

1•
(1) حديث زذيب بن برثملي 1\&V
 عبد اللرحمن بن إبراهيم الراسبـي حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قالل : كتب عمر بن الخطاب الى سعد بن ألبي الوتاص زضي الله عنهما وهو بالقادسية أن سرح نضلة بن معاوية إلى جلوان، فلليغر على ضواحيها فوجه سعد نضلة في: ثلات مثة فارس، فخرجوا حتى أتوا حلوان العراق فأغاروا على ضواحيها، فاصنابوا غنيمة وسبياً، فأقبلوا يسوقون الغنيمة والسبي اللى سفع جبل، ثم قال: فأذن، فقالل : الش أكبر، الل أكبر، فإذا مجيب من الجبل يجيبه: كبرت كبيرآ با نضلة، قال : أثنهد أن لا إله إلّا الله، قال: :كلمة إلإخلاص يا نضلة، قال: أشهد أن محمداً زبسول اله، قال: هو النذير الذي ببُر به عيسى بن مريم، وعلى رأس أمته تقوم الساعة، قالل: حي على الصالة، قال: طوبـي لمن مشى إليها وواظب عليها، قال: : حي على
 الله أكبر، قال: أخلصت الإخلاص كله يا نضلة فحرم الله بها جسدك على إلنار، فلما فرغ من أذانه تمنا، فقلنا: من أنت؟ يرحمك الش، أمَلَك أنت أم ساكن "من الجن أم طائ من عباد الل؟ أسمعتنا صوتك فأرنا صورتك، فإننا وفذ اللا ، وند رسول الل كالرحى ابيضى الرأس واللحية، عليه طمران من صوف، قال: ألسلام عليكم ورحمة الله، تلنا: وعليك السلام ورحمة الل، من أنت يرحمك الش؟ قال: أنا زريب؟ بن برثملي، وصي العبد الصالح عيسى بن مريم أسكنتي هذا الجبل، ودعا لي بطول

$$
4.7
$$

(1\&^
=
 سدد، وقارب، فقد دنا الأمر، وأخبره بهذه الخصال التي الخبركم بها: يا عمر! إذا ظهر من هذه الخصال في أمة محمدؤك بالرجال، والنساء بالنساء، وانتسبوا إلى غير مناسبهم، وانتموا إلى غير مواليهمّ، ولم





 فال: وكتب نضلة إلى سعد، وكتب سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد : لش أبوك فإن رسول اله
 الجبل أربعين يوماً، ينادي بالأذان في كل وري وري



 وحديث هامة بن الهيم: أخرجه العقيلي في ترجمة إلا

 على جبل من جبال تهامة إذ أثبل شيخ في يده عصا، فسلم على رسول الش










 فال: ففعلت من ساعتي ما أمرني به، قال: فناداني: ارفع راسك، فقد فـلـ نزلت توبتك

 يوسف بالمكان المكين؛ وكنت ألقى إلياس في الأودية، وأنا ألقاه الآن، رِيإني لقينت موسى بن عمران فعلمني من التوارة، وتال : إن أنت لقيت عيسى بن مريم فالنـ فانراه مني السلام رإني لقيت عيسى بن مريم، فأتراته من موسى وإن عيسى قالل لي: إليا لثيت محمداً فاقراه مني السلام ما دامت الدنيا فقال: يا هامة مام يا يا ذا الأمانة! ، فالل: قلت: يا رسول الله افعل بي :ما فعل بـي موسى بن عمران فإنه علمني من التور|ة، فعلمه رسول الش
 تال: فقبض رسول اله وتالل ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لا شك فيه، والحمل فيه على إسحاق بن بسر كذلك ثال العقيلي، وتد اتفقوا على انه كان كذاباً يضع الحديث. نم أخرجه =

فال في ذكر الحاكم ومستدركه على الصحيحين: يروي أحاديث موضوعة في صحيحه، مثل حديث زريب بن برثملي، وهامة بن الهيم(1) ، وغير ذلك، وبسط هذا له موضع آخر . 1ミ9 - سئل عن تصة إبليس والخباره النبي جماعة من أصحابه، وسؤال النبي صورته عياناً، ويسمعون كلامه جهراً، فهل ذلك حديث صححيح أم كذب مختلق؟ إـو

فقال: هذا حديث مكذوب مختلق، وليس هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة لا في الصحاح، ولا السنن، ولا المسانيد، ومن علم أنه كذب على النبي =




 (الميزان (INv/) وأورده الذهبي في ترجمة إسحاق بن بشر .

 السيوطي ولا ابن عراق فالظاهر غَزو شيخ الإسلام الحديئين لمستدرك الحاكي الحم وهم منه، والشا أعلم. ثم رأيت أن البيهقي اخخرجه بسـنده عن محمد بن أبي معشر، عن أبيه، عن نانع بها وأورده ابن كنير في البداية والنهاية، وقال: أورد البيهتي ها هنا هيا حديثاً غريباً جداً بل (97/0) منكراً او موضوعاً لكن مخرجه عزيز .

يعلم بحاله، فإن أُصر غوقب على ذلك، ولكن فيه كلام كثير، قد جمع من
 وبعضها صدق، فلهذا يوجد فيه كلمات متعددة صصيحة وإن كان كان أصل الحديث وهو مجيء إيلِس عياناً إلى النبي


10.

قال شـيخ الإسلام رداً على الرافضي ابن مطهر الحما الحلي:


 الصححابة، ولا عن أثمة المسلمين المشهورين، ولا هي أيضاً مما هو معلوم عند أهل الكتابّ، وهذه لا تعلم إلاًّ بالنقل عن الأنبياء، وإنما توجد من كِي المقالات، وبعض كتب النصارى، والثهرستاني اكثير ما ينتله من المقالأت من كتب المعتزلة، وهم يكذبون بالقدر، فيشبه - والشا أعلم - أن يكون بعض المكذبين بالقدر وضع هذه الحكاية ليجعلها حجة على المبُبَين للقدر، كما يضعون شعرآ على كسان يهودي وغير ذلك، فإنا رأينا كثيراً من القدرية يضعون على لسان الكفار ما فيه حجة على الله، ومعصصودهم بذلك التى التكنيب بالقدر، وإن من صدق به فقد جعل للخلق حجة على الخـلى الخالق، كما وجدنا كثيراً من الشيعة يضع حجـجاً لهم على لسان بعض اليهود، ليقال لأهل السِنَّة : أجيبوا هذا اليهودي، ويخاطب بذلك من لا يحسن أن يبين فساد تلك الحججة (rl' ، ،r.9/r/r

من جهال العامة.

## — 11

101 ـ ـ قال ابن مسعود: إن للملك لمة، وللشبطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير، وتصديق بالحق، ولمة الشبطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالحق .

قال: هذا الكلام الذي قاله ابن مسعود، هو محفوظ عنه، وربما رفعه بعضهم !!لى النبي
 وسثل عما يقوله بعض الناس: إن له ملانكة ينقلون من مقابر (1) والمرنوع اخرجه الترمذي في الثفسير: سورة البقرة (Y/ (19/0) (رقم (Y9MA)،





 مرنوعاً إلأَ من حديث إبي الأحوص.


المسلمين إلى مقابر اليهود والنصارى، وينقلون من مقابر اليهود والنصارى

- إلى مقابر المسلمين

هل ورد في ذلك خبرٌ أم لا؟



1
lor - وفي الترمذي -بإسناد جيد - وغيره حليث النواس بن
 جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من نوق الصراطه(1). فـالصـراط المستقيـم هـو الإسـلام، والستور : حـلود الشا، والأبـواب المفتحة: محارم الش، فإذا أراد العبد أن يفتع باباً من تلك الألبال الابواب ناداه المنادي ـ أو كما قال ـ : ياعبد الش! لا تفتحه فانك إن فتحته تلجه، والداعي على رأس الصراط: كتاب الشّ والداحي فوق الصراط: واعظ الشاد الشا في (جامع الرسائل قلب كل مؤمن .
 عز وجل لعباده وقال: حسن غريب (1£ (1) ). وعزاه السيوطي لاحمد، والحاكم (I/ (Vr/1)، وصححه الألباني (£/£).
「 - باب ما جاء في

طاعة الرسول
lo§ - إن رسول الش


 بعضه بعضاً، لا ليكذب بعضه بعضاً انظروا إلى ما أمرتم به فافعلوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه.
هذا الحديث أو نجوه.
فال في 'أثناء كلامه على ذم أهل التفرق والاختلاف حيت سرد الأحاديث:
وكذلك سنَّ رسوله



$$
\begin{aligned}
& \text { أو الفتاوى الكبرى / }
\end{aligned}
$$

(1) (درء تعارخ العقل والنقل 1 ( 4 )

ونحوه ذكر في :

100 - عن العرباض بن سارية ــ وهو ممن نزل فيه : \& ولَاعَى ألِّْيرَج
(1) أخرجه أحمد (190/Y (1)، من طريق داود بن أبس مند، وحميد، ومطر، وابن ماجه في


عن جله.
وهذا إسناد حسن.
وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، فال: وكذا رواه الـحارث في مسنده. (مباح الزجاجة رفم (Y^)
 حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة نحـوهـ




 وشره.
وقال الألباني : إسناده حسن. وأخرجه ابن إبي عاصم (رتم عץا)؛، والآجري في الشريعة (ص اMA)،، من طرق أخرى،
 قال الألباني: إسناده حسن. وهو كـا فال. وحديث عبد الشا بن عمرو بن العاص الذي أشار شيخ الإسلام اللى وجوده في صسحيح مسلم،

 فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الش (Y.or/\&) نقال: إنما ملل من كان قبلكم باختلانهـم في الكتاب.

تال : صلَّى بنا رسول الش بليغة، ذرفت منها العيون، وُوجلت منها القلوب، فقال قائل : يا زسول الشا كأن هذه موعظة مودع، 'فماذا تعهد إلينا؟

نـــــال:
1
Y - Y فإنه من يعبُب منكم بعدي فيرى اختلافاً كثيراً.

「 وعضوا عليها بالنواجذ.
§ - وإيّاكم ومححدثات الأمور، فإن كل محلثة بدعة، وكل بدعة ضالة.
رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث
حسن صحيح
0 - وني لفظ: تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلأَ هالك.
وفيه: عليكم بما عرفتم من سنتّي .
(إقامة الدليل على إبطال التحليل في
الـفتــاوى الـكـبـرى ب/ 17 )
وذكر الحديث في غير موضع فقال في اقتضاء الصراط المستقيم: الحديث الصحيح الذي رُراه أُهل السنن: إنه من بعش منكم بعدي : . إلخ . (ova/r)

وقال في موضع آخر : وتد ثبت في الحديث الصحيح حديث


وقال: فال النبي ( $19 / \mathrm{r} 0$ )
(1)(rv،rq/rı) وقال: رواه أهل السنن وصححه الترمذي.
(1) الحديث بسياته الكالمل عزاه الـسيطي لاحمد، وأبي دواد، والترمذي، وابن مابة،

والحاكم.

ونتل ابن عبد البر، عن أبي بكر أحمد بن عمرو البزار ترله: هحبيث عرباض في الخي الخلفاء.

مذا وند رواه عن العرباض بن سارية غير واحد من أصهابه: ا ـ عبد الرحمن بن عمرو السلمي:







 Y -


(YY\&

107 - وقـال فـي خطبـة الحـاجـة: وقـد رواه ابـن مــجـه، وابـن أبسي عاصم بأسانيد جيلة إلى محمد بن جعفر بن أبـي كثير، عن موسني بن عقبة، (عن أبي إسحاق)، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعوبا أن
 كل محدثة بدعة، وأن كل بدغة ضلالة . : $=$


(9v/1)
وصححه الألباني بما تبلد أي بطريق عبد الرحمن السلمي (برقم \&ه).
£ ـ والمهاجر بن حبيب:

أخرجه ابن أبي عاصم فُي السنَّة (Y^،
الالباني


ا 7 - ومعبد بن عبد الهابن هشام العرشي: قالل الحاكم: وليس الطريق إليه من شرط هذا

وراجع الحديث الثامن والعشرين من الأربعين للنووي مح شرحه في جوامع العلوم واللحكم
لابن رجب (Y؟ Y _ \& Y Y).

 والحاكم (1/9)
 وصححه الالانبني.

وهذه إسناد جيد، لكن المشهور أنه موقوف على ابن مسعود.
(إقامة الـدليل على إبطال التحليل/


> قال شيخ الإسلام: زيادة: (اكل ضلالة في الناره،) في خطبة الحاجة .



 به فيكون له أجر على اجتهاده، وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر، مغفور كله.

وكثير مـن مجتهدي السلف والخلف قد قالوا، وفعلوا ما هو بدعة،


 (الت大ريب/ / 050 )

وبه ألة البوصيري في مصباح الزجاجة (رتم IV).







ولم يعلموا أنـه بدعة، إما لأحاديث خعيفة ظنوها صحيحة، وفإما لآيات فهمـوا منها مـا لـم يرد منها، وإمـا لرأي رأوه وفي المسـألة نهوصن لـم

تبلغهم:


وفي' الصحيح : إن الله قال: وتد فعلت.
(19Y،191/19 مجموع الفتاوى)
وقال في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل : رواه النسائي بِإسنادٍ (الفتاوى الكبرى r/ r 1 )

صححيح، وزاد لافكل بدعة في النار" .
وذكر الحديث أعني حديث جابر من صحيح مسلم في اقتضاء الصراط المستقيم وقال: وفي رواية للنسائي : اوكل خلالة في النار"ه . . (ont/r)

ثم ذكره في معرض الاستدلال.
وذكر لفظ الحديث موضعاً آخر مصدرا بقوله: (اوفي الرواية) .
(1)(1) (1 1 / / المجموعة الرسائل والمسائل
(تلت: ولعله ظهر لنيخ الإسلام ثبوت هذه الزيادة فيما بعد كما هو واضح من تصـينيه لها، وذكرها أكثر من مرة في عدة كتب.



 وعنه نقله الالباني في خطبة الجاجة (ص (YY)، وتبعه في تصحيحه هذه الزيادة:

10^
قال : والأحاديث كثيرة عن النبي
 يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، آلا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، الا والنه مثل القرآن أو أعظم" ها هذا الحديث في السنن والمسانيد، مأثور عن النبي جهات، من حديث أبـي ثعلبة، وأبـي رافع، وأبـي هريرة وغيرهممر. ( 10 / / مجموع الفتاوى

وتال في موضع آخر : وهذا المعنى محفوظ عن النبي ${ }^{(1)}(\mathrm{A} / \mathrm{Y} 1)$




 (1.9 1•^/1)
 وقال الترمذي : حسن صحتح وقال الحاكم: صحيح على شرط النيخين، وأتره الذهبي، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير (IYI/X). Y فيقول: آتلوا علي به قرآنآ، ما جاعكم عني من خير فلته، أو لم أقله، فأنا أقول، وما آتكم =

109 - الني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الش
وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا ختي برد علي الحوض .

الحذيث ذكره الرافضي ابن مطهر الحلي بهذا اللفظ :
وقال شيخ الإسلام: لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيل بن
 فقال: أما بعد أيها الناسن إنما أن بشر يوشك أن أن يأتيني رسول ربيـ، فأبيا ربي، وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب اله فيه الهدى والنور، فخخذوا بكتاب الش واستمسكوا به.

قال: فحث على كتابه ورغب فيه، تم قال : اوأهل بيتي أذكركم إنّ في
أهل بيتي".
وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسنك به لا يضل هو كتاب الش.

وهكذا جاء في غير هذا الحديث كما في صحيح مسلم عن جابر في حجة الوداع لما خطب بوم عرفة وقال : اقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعذه إن

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







اعتصمتم به كتاب الش، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغتَ، وأديتَ، ونصحتَ، فقال باصت بالِعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس : اللهم أشهد ثلات مرات.

وأما قوله: اوعترتي أهل بيتي وأنهما لن يغترقا حتى يردا علي

وضعفه غير واحد من أهل العلم، وقالوا: لا يصح.

وقد أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة، قالوا: ونحن نقول بذلك كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره،
 اللرافضة، بل هم المبرؤون المتزهون عن التدنس بشىءء منه.


وأررده الذهبي في المتتى، وقال في رواية التممذي: تفرد به زيد بن الحــن الالنماطي، عن
 والانماطي، نال فبه أبو حاتم: منكر الحديث
 الثمذي (9V7).
والحديث خرجه الالباني وصشحه، وتوسع في بيان طرنه نليرابع للتفصيل (رقم IVII).
فائدة ني بيان يسنى التعرة:
تال النـيخ الالباني حظظه اله بعد تخريج الحديث :

 وبانْ من وجهين: الاول: آن المراد من الحدبث في تولد
=
 ونيهن الصديقة عانشة رضّي الش عنهن جميعأ كما هو صربح توله تعالى في الأاحزإبا:






 دون نسان


 : (7.. $/ 0$ )
اعترة الرجله: أمل بيتغ ورهطه الأدنون، ولاستعمالهم دالعترةا على أنحاء كثيرة بينها رسول اله






 =
-17 - روى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم، دحيم

 ملى المبطل .

نقال المقضى علي: لا آرضى، نقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهب إلبه، فقال الذي تضى له: قد اختصمنا إلى النبي النبي نقال المقضى له: قد اختصمنا إلى النبي $=$




 لقدرمـا وتخفيباً كثانتهـا
تلت: والحاصل ان ذكر امل الييت ني مقابل القرآن نب مذا الحدين كذكر سنّة الخلفاء الراندين مع ستّ
 وانتتارمـم إياها .

 (IVII الصحيبها ص)

برضى، ثم أنينا أبا بكر الصديق فقال: أنتما على ما تضى به النبي
 يده، قد سلّ، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى، فقتله، فأنزل الشّ تبارك


تـم ذكـر عـن ابـن دحيـم بسنــه عـن عـروة، قـالل: اختصـم إلـى
رسول الهُ
وقال : وقد رويت'هذه القصة من غير هذين الوجهين، قال أبو عبذ الشا أحمد بن حنبل : ما أكتب حديث ابن لهيعة إلاَّ للاعتبار والاستدلال، الون وند كتب حديث هذا الرجل بهذا المعنى كأني أستدل به مع غيره يشذه، لا أنه (الصارم Ar، 4، 4)

حجة إذا الفرد.

 أبي الأسود فذكر مثله، ولم يذكرا العروة).

 الأنصار في شراج الحرة: .. إلخ. فال الزبير : فما أحسب هذه الآيات إلألْ نزلت في ذلك (فلا وربك) الآبة.
انظر البخاري: المساقاة ( (


## r - باب ما رُوي في إحياء السنَّة

قال: وفي الحديث ــ إن صح ـ وددت أني رأيت أو قال: رحمة الش على خلفائي، قالوا: ومن خلفاءك يا رسول اله؟ قال : الذين يحيون ستتي، ويعلمونها الناس، .

وهذا إن صح من قول النبي إطلاق اسم الخليفة لأبي بكر) .
(1) نلت: لم يصح عن النبي


 علم الحديث وشرف أهله (ص IV)، وعزاه الألباني للطبراني في الاوسي الاوسط كما في المي

 طولون في الأربعين (1/0). كلهم من طريق الحمد بن عيسى المذكور، عن عن ابن


 § 10\&) وله طرق أخرى باطلة، رابع للتفصيل الضعيفة.

# ع - باب ما جاء في <br> الأخذ بالمعروف وترك المنكر عند الاشتباه 

ץ كبف بك با عبد الشا إذا بقيت في حئالة من الناس فد مرجت عهو مهوذهم وأمانتم، واختلفوا، نصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال : فكيف أفعل با رسول الش؟ قال :
„تأخذ ما تعرف، وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك، وتدعهم
دعواتهم"
قال: وهو حديث صحيح، وهو في نسخ البخاري.
(1) (الفتاوى الكبرى ז/
(1) قلت: قال البخاري في باب تنشيك الأصابع في المسجد وغيره (1/ (1040) حخدنا
 عمرو - شبك النبي

 $=$

بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا.
=
 حـديث آخر، وليس هـو فـي أكتـر الروايـات، ولا استخرجـه الإسماعيلي، ولا



 فصـاروا هكذا، وشُبك بين أهابعه الحديث. وحديث عاصم بن علي اللي علقه البخاري، وصله إيراهيم الحربي في غي غريب الحديث قال: حدثنا عاصم بن علي، حدثنا عاصم بـن محمــد عن واقد، ممعت
 وللحديث طرق أخرى خرجتها في زمد هناد (رقم اMYA ).
-

## عرض الحديث على الكتاب والسنّة

شا وانق فارووه عني، وإن لم يوافق فلا ترووه عني .
قال هذا مرويّ، لكنه ضعيف، ضتّفه غير واحد من الأئمة كالشـافعي




وقال: ما روى هذا الحد يُبت حدينه في شيء صغير ولا ولا كير ونا ونال: وهمله رواية

 الفاظ كثيرة كلها موضوع. أر بلغ الغاية في الضعف، حتى لا لا بصلح شيء: منها للاحتجاج، أو الاستشهاد، وأترب رواية لما نتله الثنانعي هنا فورهاه، وضيعف رواية



(Y६Q/1) = الزنادتة
 عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا تخلو من معال، وتد جمع طرقه البيهتي في كتاب المدخل وبين معناه، والحديث قال فيه الصنعاني: موضوع. وقال شمس الحت العظيم أبادي: باطل لا أصل له . وذكره ابن حجر في ترجمة أشعث بن براز في اللــان (٪ 1 )، وقال: منكر جداً. (أورده الشُوكاني في الفوائد المجموعة (ص YQ1)، والعجلوني في كثف الخفاء .(Ат/М)


- 7 - باب ما جاء في افتراق الأمة

178 ـ ستفترق هذه الأمة على اثنتين وسبعين نرقة كلها في النار إلاًّ
واحدة، وهي الجماعة.
وني رواية: من كان على ميل ما أنا عله وأصحابي .
قال شيخ الإسلام:
الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود،




واحدة.
وفي لنظ: على ثلاث وسبعين ملة.
وني رواية: قالوا: با رسول الشا من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا مليه اليوم، وأضحابي وفي رواية: قال: هي الجماعة، يد الشا على الجماعة. (مجموع الفتاوى \%




وقال في موضع آخر: فيه الحديث المشهور عن النبي
(1)(IV|/Y مجموع الفتاوى عن الئ)
(الحديث ورد من طرق كثيرة، وعن غير واحد من الصحابة، وقال الجورقاني بعد


 وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع، وعمرو بن عوف المزني كلهم عن النبي وتالوا: (الأباطيل والمناكير / ع •ب)

رانيه واحدة في الجنة وهي الجماعة . وهكذا ذكر أسماءهـم ابن الجوزي
فلت: والتصريح بانهم الجماعة صح من غير وجه :

 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة






ونال الحاكم - وتد ساقه عقب حديث أبـي هريرة في الباب -ـ: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح مذا الكحديث، ووافقه الذهبيـ الـي
 وخرجه الألباني في الصحيحة (ص \&-Y)، وتومع في تخريجه، والرد على من =


 والأبـاطـر ( r - r

 عن عوف بن مالك مرفوعاًاً.
 معروفون، غير عباد بن يوسف وهو الكندي الحمصي، وفد ذكره ابن حبان ريان في الثقات، ووثقة غيره روبى عنه جمع

 حديث معاوية، وابن مأجه من حديث انس، وعوف بن مالك، وأسانيدها جياد.

والحديث صححه الثناطبي في الاعتصام (rر/r)، وصححه ابن الوزير في الروض



 ورواية ما أنا عليه وأصخابي وردت في حديث عبد اله بن عمرو بن العاص:



وسباتي كلام آخر له حول هذه الأحاديث.
17 ـ 17 حديث: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، منها فرقة ناجية، والباقي في النار .
هذا الحديث يرويه أهل السنَّة بأسانيد أهل السنَّة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين، بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم ورا وغيره، ولكن قد رواه أهل السنن كأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، ورواه أهل الأسانيد كالإمام أحمد وغيره .

## وقال: : إن الحديث روي تفسيره فيه من وجهين : <br> أحدهما: أنه ما عليه اليوم وأصحابي

وفي الرواية الأخرى: هم الجماعة. (منهاج السنَّة اY/ اY اY و
= لا نعرفه مثل مذا إلاَّا من مذا الوجهـ.
 ولد ناهد من حديث أبي الدرداء، وابي أمامة، والثاثلة بن الأسقع، وأنس بن
 كير بن مروان الفلسططيني، عن عبد الشّ بن يزيد بن آدم الدمشنقي عن هؤلاء الصحابة رضي الش عنهم مرفوعاً.
وذكره الجور قاني بهذا الإسناد عن أنس وحده، وذكر موضع الشاهـ منهـ
 هذا، والحديث أورده الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص بrات، . ( $\%$
وقال: : وفي فيض القدير : إن السيوطي عده من المتواتر ولم أره في الأزهار، نم ذكر من شرح عقيدة السفاريني من رواه من الصحابة.

إ17 ـ تفترق أمتي على سبعين، أو إحدى وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلاً فرتة واحدة، : تيل : يا رسول اله من هم؟ قال: الزنادنة، وهم

وفي لفظ: تفنرق أمتي على بضع وسبعين فرتة كلها في الجنة إلَّا فرقة واحدة، وهي الزنادةة .

ذكر السفاريني: أن الغزالي ذكر في كتابه ا(التفرقة بين الإيمان
 الجنة إلاَّ الزنادةة وهي مرُقة.

قال: هذا لفظ الحديث في بعض الروايات، وذكر بعض كلامه وقال : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإسكندرية :

أما هذا الحديث فلا أصل له، بل هو موضوع كذب باتفاق أهل العلم بالحديـث، ولـم يـروه أحـد مـن أهل الحديـث المعروفين بهذا اللفـــــ بــ الحديث الذي في كتب السنن والمسناند، عن النبي استفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسنبعون في

وروي عنه أنه قال: ("هي' الجماعة).
وني حديث آخر : إمي بن كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابـي"، وضعفه ابن حزم، لكن رواه الحاكم في صحيحه، ، وقد رواه أبو داود
 النبي

توبته قبولًا فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر .

حديث يروى عن عيسى بن يونس، عن جرير بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن من مالك قال عال: قال رسول اله يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام، ويحرمون الحلاله" .

قال: وهذا الحديث مشهور عن نعيم بن حماد المروزي: وهو ثقة إمام إلًا أنه قد نقل عن ابن معين أنه قال: هذا حديث باطل، ليس له أصل، شبه فيه على نعيم، ونقل هذا من غير ابن معين، ومع هذا فقد نقل عن جماعن آخرين عن عيسى بن يونس، وبعض الناس يقول: سرقوه من نعيم، ولا حجة لمن يقول ذلك في بعض الناس . وممن رواه عن عيسى أيضاً: سويد بن سعيد، وكان أحمد يني عليه، (1) وعنه أورده الكتاني في نظم المتناثر، عقب الحديث الصحيح. .. كلها في النار إلًا واحدة، وهم الجماعة (ص س




 وتال ابن الجوزي : لا يصح هذا، وللحديث طرق أخرى في الأباطيل وغيره كما هو مخرج في الأباطيل. فليراجع للتفصيل .

وكذا يتقي (1) لولديه عليه، ورواه عنه مسلم وغيره، وقد أنكره عليهابن معين بتفرده بحديث، ثُم وجدوا له أصلًا عند غيره .
 الحديث بعد أن حدثني به، ودار بيني وبينه الكلام كثيرآ، وهذا إنما يغرف
 ورواه رجل من أهل خراسان يقال له: الحكم بن المبارك، ويقال أنه لا بأس به، ثم سرقه منه قوم ضعفاء
 من الثقات، وروته طائفة عن نعيم عن عيسى، وطائفة عنه عن ابن إلمبارك، عن عيسى وهذا القدر قد يحتج به من لا يرى الحديث محفوظاً، وقد يبجيب عنه
 سمعه من عيسى، ورغبته في التحمل بابن المبارك تحمله على الرواية عن عيسى، ورغبته في التحمل بابن المبارك؛ تحمله على الرواية عنيا وفي الجملة فإسناذه بالظاهر جيد إلاَّا أن يكون تد اطلع فيه على علة خغية، ومعناه شبيه بالواقع ${ }^{\text {(r) }}$



 وتال: : وثنا ابن حماد، بناه أبر عبيد الشا بن أخي ابن وهبا ثنـا عمي، ثنا عيسى بن $=$ يونس نحوه.

فبإن فتوى من مفت في الحـلال والحرام برأي يخالف السنّة أضر
 مـذاهب أهل الأهواء قـد اشتهرت الأحاديث التي تردها، واستفاضت وأهـل الأهـواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة بـا بخلاف

=
 الخراساني، عن عيسى بن يونس، وابو عيدا اله اتهم بهذا الحديث إيضاً حيث حدث، ورواه عن عمه، عن عيسى وثال ننا الفريابي: لما أردت الخروج إلى سويد فال لي ابو بكر الأيمن: سل سويدن


 وعبد الوماب بن الضحاك اتهم إيضاً فيه، وذلك لأن مذا الحدليث معروف بنعيم عن عيسى بن يونس الرين
 المروزي: سالت بحيى بن معين، عن هنا، فقال: لـيس له أصل، فلت: فنعيم؟

 عدي: رواه الحكم بن المبارك الخواستي، ويقال : لا بأس به عن عيسى

 هذا، والحديث أخرجه الخطبب في تاريخ بغداد في ترجمة نعيم (r•v/r) (rI)، وذكر جميع من خرجه فليراجع للتفصيل.
 171 - وقد جاء مثل معناه محفوظاً من حديث المجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الها بن مسعود أنه قال : ليس عام إلاَّا الذي

 برايهم، فينهدم الإسلام وينثلم
وهذا الذي في حذيث ابن مسعود وهو بعينه الذي في حـي حيث قال : اولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال

وفي ذم الرأي آثار مشهورة عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن وعني وابن عمر وغيرهم. وكذلك عن التابعين بعدهم بإحسان، فيها بيان أن الأخذ بالرأي يحلل الحرام، ويحرم الحلال. .


 قياس تشبيه، وتمثيل، أو قياس تعليل، وتأصيل قياساً لم يعارضه ما ما هو أولى الوا منه، فإن أدلة جواز هذا المفتي لغيره، والعامل لنفسه، ووجوبه على الحاكم، والإمام أشهر من أن تذكر هنا، وليس في هذا القياس تحليل لما حرمه الش سبحانه، ولا تحليل لما حلله الشا وإنما القياس والرأي الذي يهدم الإسلام ويحلل الحوامَ الـام، ويحرم الحلالل،
 (الثتاوى الكبرى آخر كلامه الجيد في الموضوع.

# V لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 

174 ـ تواتر عن النبي الحق، حتى تقوم الساعة، . (امتضاء الصراط المستقيم 1/99، وراجع ص 1 1) وذكر الحديث في موضع آخر وقال: إنه من الأحاديث الصحيحة

(1) وردت الحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة في هذه الطائفة المنصورة في الصحيحين وغيرمـا ومم:

$$
1 \text { ـ المغيرة بن سُعبة (حم، خ، حم). }
$$


r -
ع - وابو أمامة (حم، طب).

-     - 

1 - 1
V - V وعمران بن حصين (م، د، حم، الحاكم، المحدث الفاصلم).
^ - وجابر بن عبد اله( (تخ، م، حم).

$$
\begin{aligned}
& \text { = } 9 \text { - } 9 \text { = } \\
& \text { • - - وأبو هريرة (جه). } \\
& \text { II ـ ا وعقبة بن عامر (م م ). } \\
& \text { r } \\
& \text { r| Ir } \\
& \text { و } 1 \text { - وجابر بن سمرة (م، حمه، الطيالسي). }
\end{aligned}
$$



 (Y). الكربة (YO -
والحليث أورده الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر (رقم 1 (1))، ونقل تواتره عن شيخ الإسلام من الإتضضاء.

## ^ ـ ـ باب ما جاء في الأئمة المضلين

IV. المضلونه.
( ( ) تكلم على الجهمية، وطريقة استدلالهم فقال: وهذا شأن المنافقين الذين يجادلون بكتاب الله تعالى، كما في الحديث موقوفاً على عمر، ومرفوعاً إلى النبي
(ب) وكما في حديث عبد الملك بن عمير، عن ابن أبي لبلى، عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الشا وهي كاثنة : زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفنح عليكم(1" .
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (Ү/ (1) بسنده عن عبد الحكيم بن منصور، عن عبد الملك بن عمير به.
وتال الطبراني: لم يروه عن عبد الملك إلأَ عبد الحكيم بن منصور ولا يروى عن


وله طريت أخرى ضعيفة خرجتها في زهد وكيع (VI) وتد صح عنه موقوفاً كما في زهد وكيع وخرجته هناك .
(ج) رواه ابن أبي حاتم، والنجاد وغيرهما من حديث يزيد بن
 أتخوف على أمتي ثلات: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم فاتهموها على آنفسكم" (1) .
( د ) هذا مشهوز من حديث كثير بن عبد اله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جند على أمتي من بعدي من أممال ثلاثة، قيل : وما هي يا رسول الشّ؟ تال : زلة العالم، وحكم جائز، وهوى متبع (r)
(هـ) وروي من جابر. (r).
( و ) وحـديث شالأنمـة المضلينه محفوظ، وأصله في الصخيح



ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي الكوني ضعيف، كبر فتغير نصار يتلقن وُكان شنيعياً
(التقريب r/orre)

 كثير بن عبد الشا بـر.
وفي سنده كير ضعيف، تال الهيثيمي: رواه البزار وفيه كير بن عبد الهّ بن عوف ( $\mathrm{hav} / \mathrm{I}$ )

وهو متروك، وقد حتّن له التزمذئي. (r) لم أعثر على حديث جابر هذا.

بعدي الأئمة المضلون(1)

(ح) قال: أما اللفظ الذي ذكرناه فهو مدغوظ عن عمر بن الخطاب من حديث ابن المبارك؛ ووكِع وغيرهما عن مالك بن مغول سمعت أبا حصين يذكر عن زياد بن حدير، قال: قال عمر بن الخطلب: اليهلم
(الإسلام زلة عالمه، وجلدال منانق بالقرآن، وأثمة مضلون،(E)


 مسلم في الفتن موضع الشُاهد منه .
 عن أبيه، قال: حدثني أخ لعدي بن أرطاة، عن رجل، عن أبي الدردراء قال: عهد إلينا رسول الش وإسناد ضعيف فيه مبهمان . وورد من قوله: أخرجه أحمد في الزهد (ص
 (

 طريق وكيع به . وإسناده صحيع وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ونضله (IW०/Y ) من طريت إسرائيل عن أبـي حصين به .

( ( ) وني مسـند الإمام أخحم: حدثنا يزيد بن هارون، ثنا ديلم بن غزوان العبدي، ثنا مثّمون الكردي، عن أبسي عثمان النهدي، تال؛ الني جالس تحت منبر عمر'بن الخطاب، وهو يخطب الناس، فقال في خطبته: سمعت رسول الله

عليم اللسـان(1)
= =
حدير به .




وديلم بن غزوان صدوق كما في التقريب وميمون الكردي تال فيه ابن مغين صالح، وقال مرة: :لا شيء" ورثقه أبو داود، وابن حبان (الجرح والتعديل
 والحديث صححهِ أحمْد شاكر، والالباني، وعزاه لابن حبان، والبزار، والطبراني، (|lv/// (صحیح الجامع) عن عمران. وقال اللذهبي: هذا حليث مقارب الإسناد لم يخرجوه في الكتب الستة وميمون فيه لين، "، وقال يحيـى بن معين: لا بأس به، وديلم صدوت تابعه على الحذيث الحسن بن أبـي جعفر ; ورواية الحسن بن أبين جعفر أخرجها الفريابي (Y0)، والحسن هذا ضعيف كما في التقريب لكنه توبع كنما تقذم، وتال الهيثمي: رواه البزار، وأحمد وأبو يعلى، (IAv/1) ورجاله موثقون. هذا ولفظ البزار، والفريابي في الرواية الثانية: حذرنا رسول الله $=$

اللسان.

## وفي رواية أخرى : ايتكلم بالحكمـة ويعمل بالفجور،(1").



 الامهة الذين يتأولون القرآن على غير تأويله|(r)
(ك ) ومن المشهور عن عمر أنه فال: : إذا جاءكم أهل البدع بشبهات

 الأمر متديناً باتباع النص، والاتباع، بل يأخذ من النص والإجماع ما بحتج با با على المؤمنين في تنفيق نفاقه، وترويج غشنه، وتلبيسه. (Yq६،rar/r (تلبيس الجهمية)
=

 أخوف ما أخاف على هذه الآمة المنافق العليم. وفيل: وكيف يكرن المنافت العليم؟ قال: عالم اللسان جاهمل القلب والعمل .


لم أجده بهذا اللفظ.
تقدم ذكر من خرجه بهذا اللفظ.
(r) بعدي رجل يتاول القرآن يضعه على غير مواضعه، ورجل يرى أنه أحت بهذا الالامر
من غيره.
(IAV/1) وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو متروك الحديث قاله الهيئمي.

$$
9 \text { - باب قول الش }
$$

(اتخذوا أحجبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الش)

- |V|


[التوبة: الـ"]

قال شيخ الإسلام: وفي حديث حدي بن خاتم وهو حديث حسن طويل رواه أحمد، والترمذي وخيرهما، وكان تد قدم على النبي نصراني، فسمع يعرأ مذه الآية قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم تالـ : ألبس يحرمون ما أحل الها فتحرمونه ويحلون ما حرم اله فتحلونه قال: نقلت: بلى، قال : هنتلك عبادتهم" .

وكذلك قال أبو البختري: أما أنهم لم يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا الحلال اله حرامهم، وحرامه : حلاله فأطاعوهنم فكانت تلك الربوبية.

## وذكر في موضع آخر أن الحديث في المسند وصححه الترمذي .

## (1)(Y/Y/JI و IV/V مجموع الفتاوى)


 والمزي في تهذبب الكمال (1•9•/Y) من طريق عبد السلام بن حربي، عن غطيف بن أعين، عن مصعب بن سعد، عن عدي بن حاتم به . وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرنه إلاَّ من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.
 ضعيف ضعفه الدارتطني، ونال الحافظ ابن ححر : ضعيف كما في الثقريب ( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{I} / \mathrm{Y}$ )
 . ( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{l} / \mathrm{A}$ )
 والمباركفوري في تحفة الأحوذي (IVV/£)، ومع العلم بأن الحديث لا يوجد في مسند الحمد، ولم يذكره الحانظ ابن حجر في أطراف المسند، ولا الا السيوطي في الدرر (r)/ •
فلعله أخرجه في كتاب آخر إلاًّ أنه عند الإطلان لا يراد إلاَّا المسند. وعزاه السيوطي إيضاً لابن أبي حاتم، وعبد بن حمبد وابن سعد.
(وراجع النهج السديد رتم olr)
هذا، ويلاحظ أن شيخ الإسلام نقل تصحيح الترمذي للحديث، مع أنه لا يوجد في
 فقط في النسخة الهندية مع تحفة الأحوذي ( ( $11 V / \varepsilon$ )، والننس الأخرى لا يوجد $=$

فيها إلًا قوله (هذا حديث غريبا .
=
 وله شاهد موقوف على حذيفة: أخرجه الإمام الحمد في الإيمان المسند مُمن الجامع



 ورهبانهم أربابآ من دون الهِ الكانوا يعبدونهم قال : لا كانوا إذا أحلوأ لهم شيبياً


 الإسلام، ثم ذكر شيخ الإسلام هذا المعني عن أبـي العالية والحليث حسنه الألباني في تخريجه لأحاديث المصطلحات الات الأربعة ؛للمودودي لشاهده من تول حذيغة حيث لا بقال مثل هذا من الرأي
وذكره في غاية المرام في تخريج الحلال والجزام (7).
-
التغليظ بإحلال المحارم بالحيل
(DVY IVY
الحيل"
قال: روى محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الش

وقال: رواه الإمام أبو عبد اله بن بطة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن بن
 حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. وقـال: وهـنا إسنـاد جيد يصحح بمثله الترمذي، وغيره تارة،

 وتـد تقدم مـا يشهد لهذا الحديث من تصة أصحاب السبت، وسنذكر إن شـاء الشه قصة الشحوم. (بيان الدليل بابطال التحليل في الفتاوى الكبرى r/rre)

وقال في موضع آخر : رواه ابن بطة بإسناده حسن عن أبي هريرة به. (1)(Y9/Y9 مجموع الفتاوى (1)
(1) الحديث رواه ابن بطة في جزء. الخلع وابطال الحيل (Y) (Y)، وعنه أورده ابن ككير في
 في تاريخه، ورئقه، وْباقي رجاله مشهورون ثقات، ويصحع الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيراً.
تلت: وهذا نفس كلام شُثيخ الإسلام نقله عنه تلميذه، ولم ينسبه إليه، وتالل الألباني


 كلام ابن كثير وفال: :ولكني لم أجد ترجمة ابن مسلم هذا في تاريخ الخطيب (رتم (rvo/0)

11 ـ ـ باب ما روي في إهانة أهل البدع
IVY
أمناً وإيماناً وآمنه يوم الفزع الأكبر"(1).

 الحسين بن خالد.
ورواه القضاعي في مسند الشهاب (رقم




 ومتابعه عبد النفار بن الحسن: قال الجوزنجاني في أحوال الرجال: لا يعتبر به، وقال الازدي: كذاب. قال أبو حاتم: لا بأس بـ وقال ابن الجوزي: فيه عبد العزيز بن أبي رواد، فال ابن حبان: كان يحدث على التومم والحسبان، فسقط الاحتجانج به الها وأررد الشطر الأول منه الملا علي القاري، في الأسرار المرفوعة (رتم •A1)، والمصنوع (ص IVT)، وقال: موضوع. وأخرجه القضاعي (هrA)، ويسند آخر عن عبد النغار بن حسن عن عبد العزيز بن ابـي رواد به، ولفظه:
(من أمان صاحب بدعة أمنه اله يوم الفزع الأكبرا، .
ror

فأجاب:
أما قوله : "امن انتهر صاحبب بدعة ملا الش قلبه أمناً وإيمانآه"
وقوله: "(من وقر صاحبَ بدعة أعان الله على هدم الإسلام" ونحو ذلك.
فهذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض (1)
والبدعة: ما خالفت الكتاب، والسنَّة، أو إجماع سلف الألمه من الاعتقادات والعبادات، كأقوال الخوارج، والروافض، والقدرية، والجهمية، وكالذين يتعبدون بالرقص، والغناء في المساجذد، والذين يتعبدون بحلق اللحى، وأكل الحشيشة وأنواع ذلك من البدع التي ينعبد بها طِوائف من المخالفين للكتاب والسنَّة والله أعلم : (مجموع الفتاوى
(1) أخرج أبو نعيم في الخلية عدة أتوال في ترجمة الفضيل بن عياض عنه في هذا ( $1 . \varepsilon$ ، $1 \cdot r / \mathrm{A}$ )

- المعنى

1 - امن أحب صاحب بدغة أحبط اله عمله، وأخرج نور السلام من تلبه،



ومـنهـا
 من أبغضه الهو وهم أصخاب أمل الأهواء والبدع

 (1ra/1)

هدم الإسلام.

## I Y Y باب ما ورد في الغلو في الدين

(إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في
الدين".
قال في اقتضاء الصراط المستقيم : روى ابن عباس رضي الشَ عنه قال :
قال رسول الش فَ
 ويقول: أمثال هؤلاء، فارموا، نم قال: أيها الناس! إياكم والغلو، وذكر الحديث.
وقال: رواه أحمد، والنساني، وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية عنه.
 وقال في موضع آخر : هو حديث صحيح.
(1)(YA0/l مجموعة الرسائل الكبرى)



(rAV/£) = وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: فلت: ابن عباس المذكور في هذا الحديث هو الفضل لا عبد الش، لأن الفضل هو اللذي أردنه سيدنا النبي يزل يلبي حتى رمى الجُمرة . وأما عبد الله فكان تقدم مع الضعفاء من المزدلفة، وكل ذلك ثابت في الصحيح:


وقد أخرجه البيهتي في:سننه (IYV/0)، من هذا الوجه فصرح فيه بالفضِل . ( YAN ، rAv/\& النكت الظراف)

 ( $\mathrm{r} / \mathrm{F} \cdot / / 09$ )
وصححه الحاكم على شُرط الشيخين ووافقت الذهبي وقال الألباني : وليس كذلك، فإن زياد بن حصين لم بخرج له اله البخاري فهو قلى شرط مسلم فقط، وكذلك صحححه النوري في المجموع (IVI/A)، وابن تيمية في


الاقتضاء.

تلت: وتد نقل المناوي|تصحيح الحليث على سرط مسلم عن شُيخ الإسلام. (iry/r/ف (فيض القدير)
 لا أدري الفضل، أر عبد اله بن عباس، كذافي ابن خزيمة ولفظ الحمد: لا يذري عوف: عبد اله أو الفضنل . واخخرجه ابن أبي عاصمَ في السنَّة (رقم 1 ه) من طريق حماد بن زيد، عن عوف، عن أبي العالية، عن ابن عباس وقال الألباني : إسناده صنحبح

## | <br> التغليظ باتباع اليهود والنصارى

(التتبعن سنن من كان قبلكم حُذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يارسول الش! اليهود والنصارى؟ قال: فمن!!
(1)(IY|/الفتاوى الكبرى (1)

قال : هو حديث صحيح.



 وذرعآبذراع'
 أوس لكنه ليس فيه من توله: احتى لو . . .


§ 1 - باب ما روي في ذم القدرية والمرجئة

V7 والمرجثة، روى بعضها أهل السنن كأبي داود، وابن ماجه، وبعض النا ولأس
 القدرية ونحوهم عن الصحـابة كابن عمر وابن عباس .

( وقال: القدرية مجوس هذه الأمة. IVV
قال زوي ذلك عن أبن عمر وغيره من السلف.
 أبو داود، والترمذي، ولُكن طائفة من أثمة الحديث طـي طعنوا في صحة
 الأحاديث المرفوعة في ذلك.
(1) وردت ني ذم القدرية وألمرجثٔ عدة أحاديث، فيها موضوع، وضعيف، وقد صـح بعض هذه الأحاديت، منها: ما ذكره شيخ الإسلام، وهو :


(ص $=$ الأوزاعي، عن ابن جريج، عن ابي الزبير، عن جابر، فال: قال رسول الش الش مجوس مذه الأمة المكذبون بأقدار الش تعالى، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإلن

لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإن ماتوا، فلا تصلوا عليهم. وتال: لم يروه عن الأوزاعي إلاً بقية تفرد به ابن مصفى. قال الألباني: حديث حسن، ورجاله ثقات غير إبي الزبير مدلس، وقد عنعن، فال : وللحديث شاهل من حديث ابن عمر من طرق عنه يقوي بعضها بعضاً . . . وليس فيها: إن لقيتموهم فلا تسلمواعليهم .قال: ويشهد له حديث حذيفة الذي بعده (أي برقم YYQ)، عند ابن أبي عاصم بسنده عن عمر مولى غفرة -ـ وهو ضعيف - عن رجل - وهو مبهم لم يسم - عن حذيفة مرفوعاً: إن لكل أمة مجوساً، وإن مجوس هذه الأمة الذين يزعمون أن لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هم شيعة الدجالل.
 وقد اخطرب عمر مولى غفرة في إسناد هذا الحديث، فرواه عن نافع، عن ابن عمر، وعن ابن عمر، وانظر تفصيله في ظلال الجنة للألباني• أما حديث ابن عمر :
 عبد العزيز أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، 'رإن ماتوا فلا تشههلوهم .
 والمشكاة (ص 1 ) وتال ابن القيم في تهذيب اللسنن: (7 / (V) معلقاآ على حديث حذيفة: هذا =
=
 ثم ذكر من خرجها، وتكلم عليها فليراجع للتفصيل، كما يراجع للأحاديث والآلآنار





10
ذم الخوارج والأمر بقتالهم

IVA الصحاح وغيرها من رواية 1 ــ أمير المؤمنين علي بن أبـي طالب، Y Y

 صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يبجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلومم، أو قال: فقاتلوهم فإن في فتلهم أجراً عند الش لمن الـن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. (YAr/I مجموعة الرسائل الكبرى)

وقال: تواتر عن النبي الصحيح عشرة أوجه، ذكرها مسلم في صحيحه، وقال والحمد : أحمد صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه .


. ( $0 \cdot \cdots / \varepsilon$ )


(1) وقال بتواتره الكتاني في،نظم المتناثر (ص ع (1)، ونقل كلام شيخ الإملام من الوصية

الكبرى، ورسالة الفرقان.
وذكر شيخ الإسلام سبُعة من أصحاب النبي
الباب
وذكر أنه صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه كما فاله أحمد وهذه الأاجه ذكرها مسلم في صحيحهُ .
وقد ذكر ابن القيم هذه الأحاديُث في تهذيب اللسنن وهي كالتالي :
1

وذكره الترمذي في البابٌ

.(V\&o


§ - وحديث آخر عنه في صـحيح البخاري (المواضن المذكورة).

وعزاه للبخاري ولم يذكره المزي.
و - وحديث أبـي ذر ؛
. Vo./Y) ورافع بن عمرو الغفاري في صحيع مسلم (V
$=$

- 1

ケัร

IV9 أبس عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي قال : لما افتتح رسول اللش دعا بمال العزى فنثره بين يديه، ثم دعا رجلًا قد سماه فأعطاه منها، ثم دعا دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها، ثم دعا سعد بن حريث فأعطاه منها، ثم دعا رهطاً من قريش فأعطاهم، فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها خمسون مثقالًا، وسبعون مثقالًا ونحو ذلك، نقام رجل فقال: إنك لبصير حيث تضع التبر، ثم قام الثانية، نقال مثل ذلك، فأهرض عنه النبي

9 = ثم ذكر قول أحمد وقال: وهذه هي العشرة التي ذكرناها وند استوعبها مسلم في ( $10 r$ _ IEA/V تهذيب الــنـن (

صصحيحه، والها أعلم.
تلت: ومن هذا الباب:
( 1


 .(r09/r)



 (1) وعنه أورده الحافظ ابن حجر في الفتح (YQQ/Y) في شرح حديت أبي سعيد الخلري المذكور .

قام الثالثة نقال: إنك لتحكـم وما نرى عدلًا، قال : اويحك إذا لا يعدل أححد بعديه، ثم دعا نبي الشو

فقال : \#لو تتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم" .
وهذا الحديث مرسلِ، ومتخرجه عن مجالد، وفيه لِْنٌّ، لكن له ما يؤيد
 ونزل القرآن بإقراره على ذلك، وجرمه أسهل من جرم هذا.
 قسمة اللذهيبة التي أرسل بها علي من اليمن، وحديثاً آخر عن علي "من
 -
 يا رسول الله، قال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل . قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه، قال : دعه فإن له أصخاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من اللدين
 الصَدَتَتِيُ [التوبة: ه^].

قال: هكذا رواه البخاري وغيره من حديث معمر، عن الزهرين . قال: أخرجاه في الصحيحين من وجوه أخرى، عن الزهري، غن أبي سلمة، والضحال الهمداني، غن أبي سعيل فذكره، وفيه: :أتاه ذر


الخويصرةغ ـ وهو رجل من تميم ـ وذكر الحديث ولم يذكر نزول الآية. وقال: : وتسمية ذي الخويصرة هو المشهور في عامة الحديث، كما رواه عامة أصحاب الزهري عنه، والأشبه أن ما انفرد به معمر وهم مـر منه فإن له مثل مثل ذلك،


متصود شين الإسلام من هذا الككلام توهبم معمر في ذكر اسم ذي الخيريمرة:
(عبد اله بن ذي الخريصرة التميمي)، والني الخرجه البخاري في كتاب استتابة


 عبد الرزاق، ومحمد بن نور، وأبي سفيان الحميري، وعبد اله بن معاذ أربعتهم عن

## مععر

واخرجه الثعلبي، نم الواحلي في أبباب التزول (ص Y\&V)، من طرين محمد بن


 فلعله من كلام التعلبي، وكلام الحانظ الآتي يوركده .
 التميمي في الصحابة، وساق هذا الحديت من طريت أبي إسحاق الثعلبي، الميا وفال :
 جاء ان حرقرصاً اسم ذي الثدية.

 في حروبه، ثم صار مع الخوارج فقتل معهمر. .


وكذلك المنافق الذلي سمعه ابن مسعود فإنه في غنائم حنين أيضضاً.

وذكر حديث عبد ألرحمن بن أبي نعم، عن أبـي سعيد من
الصحيحين، قال: بعث عليّ وهو باليمن إلى النبي تربتها، فقسمها بين أُربعة نفـر، وفيـه: فغضبـت قـريش والالنصـنار، وقالوا: يعطي صناديذ أهل نجد، ويدعنا نقال: إنما أتألفهم، فأقبل رجل غائر العينين، بأتي الجبنتين، كث اللحية، مسرق إلوجنتين، محلـوق الـرأس، فقـال: يبا محمـد اتَّقِ الشه، فـال: فمـن يطـع الهّ إلذا


 الخوارج، وفي آخره: يقتلون أهل الإسلام، ويذعون أهل الأونان، لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
| | 1 ا وقال: وأما اللذي في حديث ابن أبي نعم، عن أبي سُعيد فإنه كان بعد هذه المرة، لأن فيه: أن علياً بعث إلى النبـي بذهيب، فقسمها بين أربعة من 'اهل نجد، ولا فلا خلا
 استعمل علياً على اليمن سنة عشر بعد تبوك، وبعد أن بعثه مع أبـي بكر الثى الموسم بنبذ العهود، ووافى النبي وكان النبي

ومما يبين ذلك أن غنائم حنين نفل النبي
 كان كذلك فإما أن يكون المعترض في هذه المرة غير ذي الخويصرة، ويكـون أبـو سعيـد قد شهـد العصتين، وعلى هذا فالذي في في رئلي رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في تصة ذي الخويصرة، ليس بجيـد، بل هو
 إنما أنكر عليه قسم الغنائم، وليست هي الصدقات التا التي جعلها الها لثمانية أصناف، ولا التفات إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن الآية نزلت في
 هو ذو الخويصرة أيضآ، وعلى هذا فتكون أحاديث أبي سعيد كلها فيا في
 أو يكون شهد القصتين معاً، والآية نزلت في إحداهما.

|NY - "ويحك من يعدل علبك بعدي" .

قال: رواه ابن أبي عاصم، وأبو الشيخ في الدلانل بإسناد صحيح،
 من ذهب وفضة، نقسمه بين أصحابه، فقام رجل من أهن أهل البادية فقال :
 يعدلك عليك بعدي، فلما ولى قال : ردوه علي رويداً.
(1)(YMY الصارم المسلول)
(1) اخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (رتم \&جه)، والبزار كما في كثف الاستار =

## (يا ابن غبد هل تدري كيف حكم الشها.

قال: المصنفون في الأحكام يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعا، ، وليس عن النبي (1)( 1 ( $101 / \varepsilon$ /
(r) = وساج، قال: كان صاحب لي يحدنني عن شأن الخوارج، وطعنهم على أمرائهم،

 ويشهدون عليهم بالضهالة، نفقال لي: أولثك عليهم لعنة الشال، والملانكانكة والناس
 يقرؤون القرآن لا يجاوزِ ترافيهم، كلما خرجوا فانتلومم ثلاتاًا وصححه الألباني على شُرط مسـلم.

 أم عبد! هل تدري كيفب حكم الها فيمن يغامز هذه الأمة؟ فالن : الشا ورسبوله أغلم، فال: لا يجهزوا على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا ولا يقسم فيها.
وكوثر هذا، قال فيه أبو زرعة: ضعيف. وال الـ ابن معين: ليس بسيء. وقال أحمد:
 الحلدث وفال السعدي: لا يحلز كتابة حديثه عندي لانه مطرح وقال النسائي: متروك: ونال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المثانامير، يروي
 وفال يعقوب بن شيبه: منكر الحديث. وفال الحاكم وأبو نعیم: روي الحاديث $\stackrel{\square}{\square}$ مناكير
£ £ ـ ـ حديث: إنهم كلاب أهل الناره .

قال : وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي
أنهم كلاب أهل النار ، وقرأ هذه الآّية: أيوم تبيض وجوه وتسود وجوهه("1).
= شاهمن ني الضعفاء. وتال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث قال: قلت: هو متروك، قال: لا،

 (Y/ / / ( )






 البوصيري: في إسناده انتطاع، فإن الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى. (مبطاح الزجاجة رتم 70)

 طرين الأعمن، عن ابن أبي أرفى.

 أبي أونى. وهذا سند متصل.

قال الإمام أحمدبن حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة
أوجه.
وتد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها . . إلخ (rya/r)

1^0 ـ حديث صصبيغ بن عسل، وهو مشهور، قال أبو عثمان النهدي : سأل رجل من بني يربوع أو من بني تميم عمر بن الخطاب رضي الشا


 لا تجالسوه، قال: نلو جاء ونخن مئة تفرقنا. رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح
(الصارم المسلول 1A^ ، والاتتضاء 1/ /ادبrr)
(1) نال الحافظ في الإصابة: صبيغ بن عسل له إدراك وتصته مع عمر مشهوزة، وذكر


17 - باب ما روي في الروافض

ا^1^4 - قال في أثناء كلامه على سبب تسمية الرافضة: فلم يكن لفظ الرافضة معروفاً إذ ذاك، وبهذا وغيره يعرف كذب لفظ الئل الأحاديث المرفي
 (i ) روى كثيـر النـواء، عـن إبـراهيـم بـن الحسـن بـن علـي بـن



يرنضون الإسلامه، ، هكذا رواه عبد اله بن أحمد في مسند أبيه" '
وفي السنَّة من وجوه صحبحة( ${ }^{(1)}$ عن يحيى بن عقيل ثنا كثير (r) .

 بحيى بن المتوكل، عن كنير النواء به.
(r) الي من أول الإستاد إلى يحيـى بن عقيل
(أخرجه عبد الله في السئّة ( $ا$ ( $ا$ ( ( ( ابـي عقيل يحيى به
كما أخرجه ابن اببي عاصم في الـسنَّ (9VA) عن ابن أبي شيبة، عن يزيد بن =
(ب) ورواه أيضاً من حديث أبي شهاب عبد ربه بن نافع الخياط، عن كثير النواء، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبيه، عن جده، يرفعه قال: اليجيء قوم قبل قبام الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلامه، . وكثير النواء يضعفونه(1)

- IAV أبي سليمان الهمداني، أو النخعي، عن عمه، عن عليّ قال : قال النبي غلي

 البيت ، ولبسوا كذلك، وآبة ذلك أنهم بستمون أبا بكر وعمر، زضي الشّ

عنهما.
( ( ) رواه عبد الشا بن أحمد: حدثني محمد بن إسماعيل الأحمسي،

 (1 (1) عبد ربه بن نانع الختّاط، عن كثير النواه.
 الصباح، عن بحيى بن المتوكل بها به
ومدار الإسناد على كثير النواء، وهو ضعبف، وساق الذهبي هـذا الحديث فيما انكر على النواء.
ويحجيى بن المتوكل أيضاً ضعيف لكنه توبع فبقي في الإسناد كثير النواء تالل البزار:
 (ry/A.) كير بن إسماعيل النواه وهو ضعيف.

ثنـا أبـو يحيـى (1)
(ب) ورواه أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا معاوية بن عمرو، حدئنا نضيل بن مرزوق، عن أبي جناب، عن أبي سليمان الهمداني، عن اني رجل


 رضي اله عنه: سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا، مارقة، آبة ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الشَ عنهما (Y)
(ج ) ورواه أبو القاسم البغوي: حدئنا سويد بن سعيد، حدثنا

 الرافضة يعرفون به، وينتحلون شيعتنا، وليسوا من شيعري اليعنتا، وآية ذلك أنهم

( د ) وقال سويد: حدثنا مروان بن معاوية، عن حماد بن كيسان، عن أبيه، وكانت أخته سرية لعلي رضي اله عنه، قال : سمعت علياً يقول: بكون (1) أخرجه عبد الش بن الحمد في السئً (1F-1)، عن محمد بن إسماعيل بن سمرة
 الهمداني أو النخعي به. وأبر جناب الكلبي - واسمه يحيى بن أبي حية ـ ضعيف الحديث متروك . (Y) وهو ضعيف كسابفه. (r) وهو ضعيف كسابفه.
rvr

في آخر الزمان قوم لهم نبز يسبمون الرافضة، يرفضون الإِسلام ناقتلوهم 'فإنهم
مشركون .
فهذا الموقوف على علي" رضي الله عنه شاهد في المغنى لذلك
-المرفوع
14^
(1) سوار بن مصعب وهو متروري

1^9 - وروى ابن بطة بإسناده عن أنس قال : قال رسول اله عليه الصلاة والسلام: "إن اللّ اختارني"، واختار لي أضحابي إني، فجعلهم أنصاري، وجعلهم أصهاري والنه سيجي؛ في آخر الزمان قوم يبغضونهم، ألا فلا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ألا، فلا تناكحوهم، ألا، فلا تصلوا معهمّ، ولا

تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنةه"، وفي هذا الحديث نظر(r) ، 19.

رواه ابن البناء، عن أبـي هريرة قال : قال رسول الله هِ (OAr ، oAr الصارم المسلول) أصحابي فإن كفارتهم القُتل" :
 ( انظر : (رتم Yal) مع التعليق.

باب ما ورد في النهي عن التشبُّه - IV

191 ـ الا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في
كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم".
قال : روى البيهتي بإسناد صحيح، في باب كراهية الدخول على أهل


وذكر قبله من رواية أبـي الشبخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار، ـ هـ هكذا رأيته ولعله ابن دينار ـ قال : قال عمر : إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلو (الاقتضاء

ملى المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ${ }^{\text {(r) }}$ I9Y - وروي بإسناد صحيح عن أبي أسامة، حدثنا عوف، عن
(1) وذكر في الفتاوى الكبرى (Y/49).
 أحكام امل اللذمة: إسناده صحتح (VYT/Y) (II). والاثر أخرجه إيضاً عبد الرزاق (Z11/1) عن الثوري، عن أبي عطاء بن دينار (كذا) عن عمر .


أبي المغيرة، عن عبد الش بن عمرو فال: من بنى ببلاد الأماجم فصنع
 القيامة.

وقال: هكذا رواه يحيـي بن سعيد، وابن أبي عدي، وغندر، 'وعبد الوهاب، عن عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو من قوله . . ${ }^{(1)}$ ( (الاقتضاء

 وقال ابن القبم: إسناده صحتح.

## - ـــــــــاب الـعـلْم

## 1 - باب ما روي في طلب العلم


قال مرعي الكرمي : قال ابن تيمية : ليس هذا من كلام النبي (1) (الفوائد الموضوعة ص ع10)
 (r)(rar / $/$ (مجموع الفتاوى)

ولو بالصينه .
(1) والحديث أخرجه الألباني في الضيفة (رتم ا¿17)، وتوسع في تخريجه، وفال: باطل . ورابع إيضاً: المرابع التي ذكرها الشيخ محمد الصباغ ني الفوائد، وني الالدرر (رنم
ونال العراتي ني تخريج الإحياء: أخرجه ابن عدي، واليهفي في المدخل،



= بالصين، قال ابن تيمية: ليس مذا ولا مذا من كلام النبي

قال: ومما يروون عنه هِ النبي
190 نكن الرابع فتهلك"
تال: هذا عن النبـي (1)(or (أحاديث القصاص رقم)
=


 وعنه أورده مرعي الكرمي في الفوائد الموضوعة (ص الم الميا)، وورد فئي آدب الدينيا
 أو محباً ولا تكن الخأمس فتهلك وريك وروي مرفوعاً عن أبي بكرة، وحكم علبه الالّلباني بالوضع. (ضاهعيف الجامع أما الموقون فقد وردّ هذأ عن ابن مسعرد،د وأبي الدرداء، والحبنـ البضري، وعون بن عبد الشا .



(18^/1)

- Y


## الترغيب لطلب العلم في الصغر

197 ـ حديث: »العلم في الصغر، كالنقش في الحجره.
قال شيخ الإسلام: هذا من فضول الحديث، فإن هذا مثل سائر، ما

(1) واثنته الذهبي في المنتى (ص 194).

واورده الــيوطي في الجامع من رواية الطبراني في الكير عن أبي الدرداء بلفظ: مثل النذي يتعلم العلم ني صغره كالنقش في الحجر ، ومثل الني يني بئعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماه
وني سنذه: مروان بن سالم الشابي فال فيا فيه البخاري: منكر الحديث، وتال أبو عروبة الحراني: كان يضع الحديث. وفال السابي: كذابي ابن حبان: يروي المناكر عن المشاهير ويأتي عن الثقات بما ليس من حديث (riv/r)

الأنبات.
وخرجه الألباني في الضعيفة برتم (ص r|A) وتال: موضوع.

 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (Y/A/I) من طريق هناد بن ايرامبم النسفي =
$=$ ابـي هريرة.
ونال: لا يصح، هناد بن إيراهيم النسفي لا يونق به. وبقية بن الوليد مدلس . وأقره السيوطي في اللّالىمع (199/1)
 البصري توله، وعن إسماعيل بن رانع مرفوعاً وفيه إعضال.
وراجع المدخل للبيهتي (صن rVo)، والضعيفة للكالباني رتم (719).
r ـ باب ما روي في استزادة العلم

19V ا اكل يوم لا آزداد فيه علماً يقربني إلى اله تعالى فلا بورك لي
في طلوع شمس ذلك اليوما.
فال: :ليس بحديث، وليس هو من كلام النبوة.
(1)(1) (الغماز على اللماز رقم ع ع)

 الأوسط، وابن الجوزي في الموضوعات (/ / $/$ (YY) من طرق عن الحكم بن عبد الش، ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عانشة مرفوعاً: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه

علماً يقربني اللى الل تعالى فلا بورك لي في طلوع شـمس ذلك اليوم. وفي سنده : الحكم بن عبد الها أبو مسلمة الحمصي:


 الزهري، عن معيد، عن عائشة مرفوعاً: إذا أتى علي يوم لم ازدد فيه خيرآ لا لا بورك لي فيه وفي سنده سليمان بن بشار متهم بوضع الحديث، وفيه أيضاً الحكم.
 والشوكاني في فوائده (ص YV0) واوره (YY ) وخرجهما الالبلاني في الضعيفة (YVA ، (YVA)، وحكم عليهما بالوضع.

MA

## ع ـ ـ بابِ ما جاء في التغليظ بكتمان العلم

191 ـ المن علم علماً نافعاً، وأخفاه عن المسلمين، آلجمه الشا يوم القيامة بلجام من نارها.
قال: هذا معناه معروف في السنن (1) عن النبـي يعلمه فكتمه، ألجمه الشا، يوم الثيامة بلجام من نار . (مجموع الفتاوى (Irv/AA)
(1) والحديث المعروف في السنن هو حديث اببي هريرة مرنوعاً: اخرجه أحمد

 (rı0/ノ)


 ونال الترمذي: حسني، وْتال: في الباب عن جابر، وعبد الشا بن عمرو. وصححه الحاكم، كما صححح، الألباني.

 فإن هناك تخريجاً مفصهِّا بجميع الفاظه وطرنه.

## 0 - باب ما روي في فضل أهل العلم

199 ـ إلن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلاً آهل العلم باله، فإذا
ذكروه لم ينكره إلاَّ أهل الغرّة بالهه ه.
قال: رواه أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام في كتابه الذي سماه
 وغريبها، ومسندها ومرسلها، وموقوفها، وذكره أيضاً أبو حاميا البا الغزالي الي في في
 الصفات من الفلاسفة ونحوهم. قال: وذكر شئر شيخ الإسلام عن شيخه يحيى بن عمار، أنه كان يقول: المراد بذلك أحاديث الصفات، فكان الوان يفسر ذلك بما يناقض قول أبي حامد من أقوال أهل الإثبات.
والحديث ليس إسناده ثابتاً باتفاق أهل المعر المة الما كتب الحديث المعتمدة، فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره، وإذا قدر أن النبي مدع يدعي أن المراد قوله، إلاَّ لكان لخصمه أن يقول نظير ذلك.
 من أهل الإثبات أقرب من قول النغاة، أن هذا العلم هو من علم النبي

بالاتفاق، وعلم الصححابة.
وقال في موضع اُخر : إن هذا ليس له إسناد تقوم به الحجّة، بل قد
رواه أبو إسماعيل عبد الله بن متحمد الأنصاري في كتابه پالفاروقه بإسناذ فيه من لا يعرف، وأبو إسماعاعل هو وشيخه يحيى بن عمار وغيرهم يحملون

وقال في درء تعازض العقل والنقل :
وهذا الحديث وإن لم يكن له إسناد صحيح، فقد ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي، وأبو حامد الغزالي، وغيرهما لكن ذكر شيخ الإسلام عن شيخه : يحيـى بن غمار أن هذا من أحاديث الصفات الموافقة لقول أهل ( $\wedge$ ช ، $\wedge$ •/0)
(1) $(191 / 1)$

وأورده في مجموعة الزسائل والمسائل .
(1) الحديث أورده الغزالي في الإحياء (Y (Y)، وقال العراقي في تخزيجه: رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين في التصوف من حديث أبي هريرة بيإسناد
,أخرجه الطبسي في ترغيبه قال: أثبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن؛ ؛ُنبانا
 عبد السلام بن صالح، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عنري عطاء، عن أبي هريرة فال: قالل رسول الها
 القيامة في صعيد واحذ، فيقول لهم: إني لم أودعكم علمني وأنا أريد أن أعذبكمم. وأخرجه ابن النجار 'في. تاريخه، قال: كتبت الى أبو الفتع إسماعيل بن محممل =

الخطيب، أنبانا أبو سعد بن السمعاني، أنبانا حامد بن أحمد الدلاني، أنبانا عمر بن

 عباد بن العوام، عن عبد الغفار المدني، عن سعيد بن المسبب، عن أبي هريرة، وزاد: أشهدكم يا مالائكتي إني غفرت لهم الهم.

وعبد السلام بن صالح هو أبو الصلت الهروي ولي وهو الهو متهم بالكنـب وأخرجه الشاه ولي الشا الدهلوي في المن الفضل المر المبين في المسلسل


7 - باب ما روي في نضل العلم

- Y Y . عبادة، ومذاكرته تسبيح؛ والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدثة، وبذله لأهله قربة .

قال : يروى مرفوعاً، وهو محفوظ عن معاذ. (نقض المنطق:ص بץ) وتال: هذا الكلام معروف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، رووه عنه بالأسانيد المععروفة وهو كلام حسن، ولكن روايته مرفوعاً فيه نظر . ${ }^{(1)}$ (Y) 6 Y • / درء تعارض العقل والنقل 9
(1) المرفوع: أخرجه ابن عُعد البر في جامع بيان العلم وفضله (70/1) بسنده عن موسى بن محمد بن عطاء القرشّي، عن عبد الرحبم بن زيد العمي، عن أبيه؛ عن الحسن، عن معاذ بن خجبل قال، قال رسول الشَ خشية، وساق الحدين بطوله.
وقال : وهو حديث حسن جدآ، ولكن ليس لم إسناد توي. وعزاه العرافي في تخريج الإحياء له : لأبـي الشيخ في الثواب، وذكر قول ابن عبد البر (II/ ) .

انظر : التقريب (
rA7

وموسى بن محمد بن عطاء هذا كذبه أبو زرعة وأبو حاتم وفال النسائي: ليس بثقة، ورا وقال الدارقطني، وغيره: متروك. وقال وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه، كان كان يضع
 قلت: فمن هذا حالله فحديثه موضوع الـون وأما الموقوف: فقال ابن عبد البر : رويناه من طرف شتى موتوفات فذكر إسناده إلى أبي عصمة نوح بن أبس مريم، يحدث عن رجاء بن حيوة، عن معالي
 وأبو عصمة نوح بن ابـي مريم هذا: مسهور بكنيته، ويعرف بالجامع لجمع الجمه العلوم، لكن كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: يضع الحديث.


## 

( ا ( ) - Y.1 روينا من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا يحيـي بن عبد الحميد الحماني، ثنا علي بن مسهر، عن
 لقوم: إن النبي وفي كذا، وكان خطب اممرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، ثم الم ذهب

 بالنار، فانطلق، فوجده: قد لدغ، فمات، فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الش (ب) ورواه أبـو أحمــد بـن عـدي في كتـابـه الكـامـل تـال : حـــنـنـا
 عدي، ثنا علي بن مسهر؛ عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد (1) وأورده ابن الجوزي ني مفدمة الموضوعات من طرين البغوي (1)/00)؛ وأخرجه


الجاهلية فلم يزوجوه، فاتاهم، وعليه حلة. فقال : إن رسول الشَ هذه الحلة، وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمانكمم، ثم انطلق فنزل على تلى تلك


 كذب حليَّ فليبوا مقعده من النار|(1) ،
(1) الكامل (ITVI/\&)، ومن طريفه أخرجه ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات


وفي سنده صالح بن حيان هو القرشي الكوفي ضعيف، ضعفه ابن معين، وقال مرة:





وفتح الباري (1/ • 14).

تلت: وهنا زعم شيخ الإسلام ان القرئي المذكور في هذا الحديث هو ها صالح بن حيان راوي البخاري، نصحع حديثه على شرط الصحيح، وليس كما ظن الْن، فالحديث أورده اللذهبي في ترجمة صالح بن حيان في الميزان (Yar/r (Y)، ونالل:

 (يريد ميخ الإسلام) من طريت البغوي، عن يحيى الحماني، عن علي بير بن مسهر، وصححه، ولم يصح بوجه. والل ابن حبان في صالح بن حيان القرشي: لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، =

## هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح، لا نعلم له علة.

(ج) وله شاهد من وجه آخر رواه المعافى بن زكريا الجريري، في كتاب الجليس، قال: حدثنا أبو حامد الحصري، ثنا السري'بن مبرثد الخراساني، ثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاري، بنا داود بن الزبرقانان، قال: أخبرني عطاء بن السائب، عن عبد الشابن الزبير، أنها أنه فالل يوماً لأصحابه: أتدرون ما تأويل هذا الحديث: (امن كذب عليّ منيّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"؟ قال: : كان رجل عشق امر أة فأتى آهلها مساء فقالٍ : إن

 أنك أمرته أن يبيت في أي بيوتنا شاءء؟ فقالل : كذب، يا يا فلان انطلق معه فإن إن أمكنك الش منه فاضرب بعنقه، وحرقه بالنار، ولا أراك إلًا قد كفيتّه، فلما خرج الرسول، قال رسؤل الله


 قال: هو في النار|"(1)
= المجروحين (Y / = وانظر: التاريخ الكبير (YVo/Y/Y)، والصغير (IVI/I) ).
(1) الجليس الصالح الكافي (1A1/1)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في مقذمة الموضوعات (1/ه0).
وني سُنه: داود بن الزبرقان، فالل: أبو زرعة: متروك الحديث، وثالل أبو جاتم الرازي: ضيف الحديث، ذاهب الحديث، وفال ابن معين ليس حديثه، بشيء، ونالي = =
( د ) وقد روى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع عن أبـي سلمة، عن أسامة، قال: قال رسول اله من الناره وذلك أنه بعث رجلًا فكذب عليه، فوجد ميتاً قد انشق بطنه ولم

تقبله الأرض (1)
=
 كتبت عنه، ورميت حديثه، ونالل: ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وتال الِ ابن
 وكذا ضعفه ابن خراش، والفسوي، والساجي، والعجلي، وقال الحافظ: متروك

الحديت.



 عبد الباقي بن قانع، ثنا محمد بن الفضل المفطي، المني حدثنا عبد الرحمن، ثنا علي بن ثابت، عن الوازع به .
 عن علي بن ثابت الجزري به . والوازع بن نافع هذا فال ابن معين: ليس بئة، وتال وال البخاري: منكر الحديث،
 الحديث، وفال ابن عدي: عامة ما يرويه الوازع غير محفوظ.


(هـ) (هـ) روي أن رجلاُ كذب عليه، فبعث علياً والزبير إليه ليقتلاه(1)
( و ) هذا، وحديث : (امن كذب علي متعمدآ|" من الأحاديث المتواترة
(r)(1Y/1^A مجموع الفتاوى)

كما نص عليه شيخ الإسلام .
(1) أخرجه عبد الرزاق (Y7//l) عن معمر، عن رجل، عن سعيد بن جبير، قالل:
 أن تزوجوني فلانة فقال رجل من أهلها: جاءنا رسول الش ذلك له، فأرسل النبي اراكما تدركاه قال : فذهبا، فوجداه
 وإسناده أيضاً ضعيف للراجل المبهم وللإرسال .
(Y) عذه غير واحد من المتواتر، انظر: قطف الازههار (ص YY)، ’ونظم المتناثر (رقم Y)، ومقدمة الموضوعات لابن الجوزي، وتحذير الخواص لللسيوطي،

صحيح الجامع الصغير (rol/0).

## ^ - باب الحث على تعليم لغة أهل الكتاب

( Y.Y يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي قال: الحديث معروف في السنن، وقد احتج به البخاري في باب (1) ترجمة الحاكم، وهل يجوز ترجمان؟ .



 به. ونال الترمذي: حسن صصيح، وتد رواه الأعمن عن ثابت بن عني عيدن عن زيد بن ثابت، أن النبي ألمي أمره أن يتعلم السربانية.
 وابو يعلى في مسنده، وابن أبي داود في المصاحف، وابن أبي أبي عاصم في العلم


## 9 - باب مخاطبة الناس على قدر عقولهم

لم يروه أحد من ملماء المسلمين الذين يعتمد عليهم في الرواية، وليس هو في شيء من كتبهم، وخطاب الله ورسوله للنانس عام، يتناول جمُميع
 إسرائيل .

وكذلك النبي (1) أخرجه البخاري في العلم (1/ (1) عن علي قال: أيها الناس اتريدون أن يكذب اله ورسوله، حدثوا النابن بما يعرفونون ودعوا با با ينكرون. وأخرجه البيهتي في المدخل (ص
 حديثاً لا تبلغه عقولهم إلاًّ كان لبعضهم فتتنة . وأخرج البيهتي عن معل بكرب مرفوعاً: إذا حدتثم الناس عن ربهم فلا تحدنوهم (المدخل ص عآץ)

بما يغرب عنهم ويشق عليهم. رإسناده ضعيف.
وعزاه السيوطي في جمع الجوامع (/ (0\&) للطبراني في الأوسط، وابنّ عدي، والشعب.

كل أحد، لكن الناس يتفاضلون في فهم الككلام بحسب ما يخص الها به كل واحد منهم، من قوة الفهم وحسن العقيدة .
ولهذا كان أبو بكر أعلمهم بمراده، ثم ذكر بكاثه، أثر سماعه لخطبة
النبي
(إن عبداً خيّره اله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد: ما عند اله، (rra/1^)

أنه هو المخيراه .

## 7 - كتاب فضـائل القرآن والتفسير

$$
1 \text { - باب فضهائل القرآن }
$$

 قال : أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي روى طائفة من الأحاديث الموضوعات كالحديث الذني يرويه في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل (1) (منهاج السنَّ \&/ ع و

تلك السورة.
(1) عزاه شيخ الإسلام في الموضع الأول لأبي أمامة، وأررده السيوطي في اللّالمئ



 والميزان
وحديث فضائل السور المروي عن أبي بن كعب مرفوعاً اخرجه ابن الجوزي في

ونال ابن القيم: ومن الأحاديث التي لم تثبت: ذكر نضائل السور، وثواب من فرا =

القرآن .
( ( ) قال المروزي: وحدئنا أبو عبد اله يعني أحمد بن حنبل حذثنا ابن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن زيدلـ بن أرطاة، عن جبير بن نفير قال : قال رسول الش الش بشيء أنضل مما خرج منها يعني القرآن .
(ب) قال: وحدثنا عباس الوراق وغيره عن أبي النضر هماشم بن القاسم، حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبـي سليم، عن زيد بن أرطاة عن أبـي أمامة قال: قال رسول الش

منهه يعني القرآن . الحديث(1)
قال شيخ الإسبلام: قلت: والأول المرسل أثبت من هذا .
( ج) وتد رواهما الترمذي فقال: حدثنا أحمد بن منيع حذيثنا أبو النضر، حدثنا بكر بن خنيس، عن ليث بن أبـي سليم، عن زيد بن
 من ركعتين يصليهما، وأن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى اله بمئل ما خرج منه .


 (1) الخرجه أحمد في المسنل (Y/0/0).
 خُنيس قد تكلم فيه ابن المبارك، وتركه في آخر أمره، وقد روي هذا الحديث

( د ) حدثنا بذلك إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية، عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير قال: قال النبي (1)(V9/0/الفتاوى الكبرى)

- Y・ヶ - وقال في كتاب الاستقامة: وروي أيضاً عنه العباد إلى الش بشيء أحب إليه مما خرج منها يعني القرآن .
وهذا محفوظ عن خباب بن الأرت أحد المهاجرين الأولين السابقين، قال: يا هناه، تقرب إلى اله بما استطعت، فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه ${ }^{(r)}(r$ ) $0 / 1)$
 أورده البخاري في خلق أفعال العباد (ص (Y) (Y) ضمن مجموعة عقائد السلف (Y) وطبعة مؤسسة الرسالة (ص 1^) )، ولم يرد النص في طبعة بدر البلد .


## 「 「 باب ما روي في نضل تعليم القرآن

$$
\begin{aligned}
& \text { قال: : هذا كذب، ليس في شئ شيء من كتب أمل العلم }
\end{aligned}
$$




باعك، والن شاء متثك، الـ،
ستّل عن هذا الحديث: هل هذا في الكتب الستة، أو هو كذب غلى
 ولا في غيرها، بل مخالف إلجماع المسلمين، فإن من علم غيره لا يصير به

 والعجلوني في كشف الخفاء (YO/Y) والملا على القاري في الاسرار المرفوعة


 محمد بن زياد الألهاني؛ عن أبي أمامة قال : قال رسول اله اله من كتاب الله فهو مولاه، لا ينبني له أن يخذله، ولا يلا يستأثر عليه.
(IYA/A) وقال الهيثمي: فيه عبيد بن رزين اللاذقي ولم أر من ذكرهه وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وعزاه للطبراني وسكت عليه (؟Y (£) .

مالكاً إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، من اعتقد هذا فإنه يستتاب، فإن تاب
 الكتاب والحكمة، وهو أولى بهم من أنفسهم، ومع هذا فـهم الا فـم أحرار لم
 ملكته يمينه، ولو كان المؤمنات ملكاً له لجاز أن يطأ كل مؤمنة بلا عقد نكاح، ولكان لمن علم امرأة آية من القرآن أن يطأها بلا نكاح، وهذا لا لا يقوله (مجموع الفتاوى /

> Y•Q - إن آية من القرآن خير من محمد وآلها .

قال: القرآن كله كلام الشا منزل غير مخلوق، فلا يشبه بالمخلوقين، واللفظ المذكور غير مأثور .

(1) وعنه أورده مرعي الكرمي في الفوائد الموضوعة (101)، وابن عراق في تنزيه

وأورده السخاوي وقال: :لم أتف عليه، وكذا فيما فبل شيخخي (أي ابن حجر) من تبلي (7).
وقال الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة: لم يرد (رتم ه)، وأررده القارى في

وأورده العجلوني في كثف الخفاء الواء عن السخاوي، وزادياد الحديثية: حديث: لآية من كتاب الها خير من محمد وآل محمد، ثال الحانظ
السيوطي: لم أف علبه (Y1/1).

وأورده ابن الديبع في التميز (رقم ه)، ونقلا عن السخاوي وابن حجر النهما لم يتفا علبه.

## r - باب ما جاء في فضل سورة الفاتحة

 وهو السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته.




 وتال الترمذي: حسن صصيح
وصححه الحاكم على شُرط مسلم، ورانقه الذهبي .
 أبَي هريرة عن أبي بنئكعبا

 الأدب (



ع ـ ـ باب ما روي في فضل آية الكرسي

خلق اله من سماء، ولا أرض، ولا سهل، ولا جبل أعظم من آية الكرسي• ( YIY ويس ويا رب القرآن العظيم
 كذب على رسول الش بالضرورة، كما يعلمون ذلك في أشياء كثيرة من الموضوعات عليه.

ويكفي أن نقل ذلك عن رسول الهُ الحديث، ولا في شيء من كتب المسلمين أصلا بإسناد معروف، بل بل الذي رووه في كتب أهل الحديث بالإسناد المعروف عن ابن عباس أنه أنكر على من قال ذلك.
( YIT
 اغفر له، نوثب إليه ابن عباس، فقال: مه! إن القرآن منه .

وفي رواية: القرآن كلام الله، ليس بمربوب، منه خرج والليه يعود(1).
فهذا الأثر الماثورنعن ابن عباس هو ضد ما رووه. وأما ما رووه فلا يُوْثرُ، لاعن النبسي

ولا التابعين أصلا .

ولا أرض" .
فإن هذا لا يُؤْرَ عنْ النبـي
ولكن يُوْتُرُ عن ابِن مسعود نفسه(")، وقد ثبت عن ابن مسُعود بنقل
(1) الخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (Y६Y)، ومن طريقه الجورقاني في الاباطيل


مخلوق ولا مربوب.
وأورده السيوطي في اللآلىء المصنوعة (V/I).
(Ү) روي هذا عن ابن مسعود بلفظ: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن
 سهل، ولا جبل اعظم من آية الكرسي، وإن الشيطان لا يدخل بلا بيتاً يقرأ فيه سُوررة البقرة، وإن أسرع البيوت للخخراب الذي لـيس فيه من كتاب الله بشيء.

 البي الأحوص، عن ابن مسعوند. وثال الجورتاني: هذا الحديث باطل رواه عن حماد بن زيد: سعيد بن منصور فخالف فيه سليمان بن حربا ثم أخرجه بسنده عن سعيد بن منصور، عن حماذ بن زيذ، عن غأصم، عن =

العدول أنه قال: من حلف بالقرآن نعليه بكل آية يمين ومن كفر بحرف منه كفر به أجمع

وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب بما يخلقه في الأجسام

 هي مخلوقة كما يقال: الش أكبر من كل شيء، وإن كان ذلك الكبير مخلوقاً، والش تعالى ليس بمخلوق .

وبذلك فسر الأنمة تول ابن مسعود. ذكر الخلال في كتاب السنَّة عن سفيان بن عيينة أنه ذكر هذا الحديث الذي الذي يروي ما خلت اله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي
= ابي الضحى مسلم بن صيِح، عن مسرون قال: سمعت عبد الشا بن مسعود يقول: ما من سماء ولا أرض، ولا سهل، ولا جلا جبل اعظم من آية الكرسي. وثال: رواه عن مسلم بن صبيح: حصين بن عبل الرحمن فخالف فيا فيه عاصم بن بهدلة.
فأخرجه بسنده عن الحميدي، عن سمفيان بن عيينة، عن حصين بن عبد الرحمن،
 سماء، ولا جنة، ولا نار أعظم من لا إل إلأ الش الحي القيوم.
 والل: هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة وليس لإسناده نظام، ولا لمتنه توام
. (rav_raz/r)

وهذه الأحاديث أوردها الذهبي في تلخيص الأباطيل (\&\&، \&9؛ ، 0، 1ه).

قال ابن عيينة : هو هكذا، ما خلق الش من شيء إلاَّ وآية الكزسّسي أعظم
مما خلق (1)
(IVo - IVr/0 الفتاوى الكبرى)
ذكر ثـم أقوالاً أخرى .
(1) أخرجه الترمذي عن البُخاري عن الحميلي، عن ابن عينة في تفسير ,حديث ابن


لأن آية الكرسي هو كلام الهل، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض ( $171 / 0$ ( 1 )

وتال الذهبي في السير.
قال أبو الحسن عبد الملك الميموني : قال رجل لابـي عبد الله : ذهبت إلى خلف البزار أعظه، بلغني أنه حدث بحديث عن [أبي] الأحوص غعن عبد اله قال : الها
 يحدث بهذا في هذه الأيام - يريد زمن المحنة ـ والمتن : "ما خلق الشا من سماه ،

ولا ارض أعظم من آية الكرسي"
وقد تال أحمد بن حنبل لما أورده عليه هذا يوم المحنة : إن الخلفت واقع ها هنا العلى
السماء والأرض وهذه الأثياء، لا على القرآن.
قال الذهبي: قلت: :كذا ينبغي للمحدث أن لا يُشهِر الأحاديث التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من الجهمية. . . وأهل الأهوأه، والأحاديث التي فيها صفات لم تثبت، فإنك لن تحذث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم، إلاَّ كان فتنة لبعضهمه، فلا تكتم العلم اللذي هو علمه، ولا تبذله للجهلة الذين يشغبون عليك، أر الذين يفهمون (ovi/L.) منه ما يضرهم .

## 0 - باب في فضل سورة الكهف

(D) Yمن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما

بين الجمعتين" .
ستّل عـن قـراءة سـورة الكهف بعد عصر الجمعة جاء فيه حـديث أم
؟
فأجاب: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار ذكرها أهل
 (1)(101/1 الفتاوى الكبرى 1) بعد العصر .



ورده الذهبي بفوله: تلت: انعيم ذو مناكيريا
 هريبم، وتال ني متنه: اضاء له من النور ما بينه وبين البيت العثين. ورواه سعيد بن منصور، عن هثبم نوقنه على أبي سعيد وتال: ما بينه وين البيت $=$

العتيق.

ويمعناه رواه الثوري، عن أبي هاشم موقوفاً، ورواه يحيسى بن كثير،،عن شُعبة،
 نورأ يوم القيامة . والحديث خرجه الألباني في الإرواء (برقم چTY)، وصححه كما أورده هي صشيح


## 7 - 7

YIT - "
(1)(مجموعة الرسائل والمسائل re/E
(1) ورد الحديث من غير وجه من حديث البراء، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن

مسعود، وعائشة:
1 ـ وحديث البراء:







r - r
أخرجه ابن حبان (أثي (71). r

. _ عن أنس مرفوهاً: „لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوته.

نقل الحديث من الرسالة القشّيرية، وقال: وهذا ضغيف، عن
: =
أخرجه أبر نعبم في الكلية (Irq/V)، وحديث هؤلاء ذكره السيوطي، وصبحه (صحيح الجامع الصغير r/ 198)

-     - وحديث ابن مسشود:


 من كتابه، وتد أخرجه في كتاب خلق أنعال العباد من رواية عبلا الرحمن بن عوسجة، عن البراء بهذا، وأخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابين مابين مالجه،


 مسعود وتع لنا في الأول من فوائد عثمان بن السماك، ولكنه موقون. (ألفتح الـنح
(019/1r
 ولحديث البراء طريق آَخر بلفظ: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً.
 كما في الصحيحة.
وسكت عليه الحاكم، والذهبي، وفال الألباني: إسناده جيد على شرط مسلم. (الصحبخة رتم (VV1)

وأورده ني صحيح الجامع الصغير (r/ 19\&).

النبي

 وعزاه اللسيوطي في الجامع الكبير (1/ (701)، لعبد الرزاق في مصنينف، وابين عساكر
 عباس، وقال: إنه ضعيف.
وعزاه في الجامع الصغير لعبد الرزاق والضياء، وضعفه الألباني.

 (الكقريب / 1 ( 10 (

متروك.

## V


 بالنسيان التلاوة . ولفظ اللحديث أنه قال: : ايوجد من سييأت أمتي الرج جل يؤتيه
 عن القرآن وترك الإيمان والعمل به، وأما إممال درسه حتى ينبّى فهو من الإن (أحـاديث القـصاص رقم و7) ؛) ،

ورد الحديث، عن سعل بن عبادة، وعبادة، وأنس .

1 - وحديث سعد بن عبادة: ما من المرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إلاً لبقي الشّ يوم القيامة وهر الجذم.

 وفي سنده يزيد بن أبي زياد ضيعيف. قال المنذري: في إسناده يزيد'بن أبي زياد لا يحتج بحدينه.
(الفتح 1 (19/9). وفال الحانظ ابن حجر : في إسناده مقال. وأررده الألباني في ضنيف الجامع الصغير (111/0)، ورابع: تحفة الأثراف $=$
.(Yve/r)
=

 لا يحتج به كما مر، وفيه عيسى بن فاثد وهو مجهول، وروايته عن الصحابة مرسلة. (المقريب 1/1/4)
r ـ وحديث انس : عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن، آر آية
أويتها رجل، تم نسيها .


وفال الترمذي: غريب لا نعرفه إلًا من هذا الوجه قال: وذاكرتُ به مارِّ محمد بن إسماعيل فلم بعرفه، واستغربه، تال محمد (أي البخاري): ولا أعرف للمطلب بن عبد اله سمماعاً من أحد من أصحاب النبـي النبـي من أحد أمحاب النبي

 وضعفه الألباني هذا، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن مذا المعنى تد صح، عن أبي العالية وغيره.
^ -

Y19 ـ حـيث: „للقرآن باطن، وللباطن باطن إلى سبعة أبطن" . قال : أما الحديث المذكور فمن الأحاذيث المختلقة التي لم يروها أحد
 الحسن البصري موقوفاً أو مرسلاً : إن لكل آية ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاًّ.

(1) روي نحو حديث الحسن البصري، عن ابن مسعود ولفظه: أنزل القرآن على "سبعة



 وقال: حدننا ابن حميد، ثنا مهران، ثنا سفيان، عن إيراهيم الهنجري، عن


 ومو ابن مسلم وهو ضعيف، ونيه مهرانيان، وهو ابن أبي عمر العطار الرازي وهوري ثقة، لكن في روايته عن سفيان الثوري اضطراب، وشيخه هنا هو الوري.

## 9 - باب حرص النبي

 منعوني أن أبلغ كلام دبي" .
(1) قال: حديث ثابت.




 جابر بن عبد الشه، قال: كان رسول اله الموتف فيقول: مل من رجل يحملني إلى تومه، فإن تريشاً منعوني أن أبلغ كلام

وثال الترمذي: حديث غريب صحيع.

$$
\text { - } 1 \text { بـباب ما جاء في آخر الآيات نزولاَ }
$$




آخر : ندوا الربا والريية(1).

قال: : وهذا مشهوز محفوظ صحتح عن عمر .
تم شرح الحديث وتال:
ويشهد لهذا حديث ـ لا الحظظ الآن إسناده ـ : ليآين على الثاس زمان لا يبقى فيهم إلاَ من اكلك الربا، نمن لا باكل منه أصابه من غباره.
(1) أخرجه الطبري (\%/(18/)، عن حميد بن مسعدة، ثنا بشر بن المفضل، ثنا ذارده،




 تبض آذ يفسرها فمعوا الربا والريية.

قال: : ثم وجدت إسناده: روينا في مسند الإمام أحمد قال: حدئنا
 من أربعين، أو خمسين سنة - عن أبي هريرة أن النبي الناس زمان بأكلون فيه الربا، قال: قيل له: الناس كلهم؟ (الفتاوى الكبرى منهم ناله من غباره(1)



 سعيد بن أبي خيرة بـا
, وإسناده ضعيف للانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة وضعفه نالألباني. (ضعفت الجامع الصغير (or/7) وند ذكره شيخ الإسلام شاهداً لحديت عمر رضي الش عنه.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { الآية (هN) من البقرة }
\end{aligned}
$$

، XYY عن الأعمس، عن المنهالن، عن سعبد بن جبير، عن ابن عباس في قوله :
 (1)(Ya/l (جامع ألرسائل)

أستاههم، وقالوا: حنطة.

 أبي احمد الزبيري، وعن الحسسن بن الزبر قان النخعي، عن أبي أسامة، كلاهما، عن سفيان به.



- IY

الآية (TY) من البقرة
 نذكر من عبادتهم فنزلت الآية.
قال: هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير؛ إلًَّ ما هو خطأ فيها

 ويعرف به معناه من غير تناقض ومناسبة لما قبلها ولما بعدها ولا وهي الما وهو المعروف
 سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد تال سلمان: سالت النبي

فذكره(1)
(1) الحديث أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنله قال: حدنثا سفيان، عن ابن أبي نجيح بـ. ولنظه: سألت النبي


وقال: ولم يذكز فيه (أنهم من أهل الناره،) كما روى بأسانيد ضعيفة(1)، وهذا هو الصّحيح كما في مسلم: إلاَّ بقايا من أهل الكتاب .
واخرجه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر العدني به.
(I\&V/T تفسير ابن كثير (If
وعزاه لهما السيوطي فُي اللدر المنور (1VQ/1، آية رقم r7 من سورة المبرة). ومذا إسناد صحيح.
(1) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (1\&) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد


 تصة أصحاب الدير ، فال: هم في في النار .


 وأخرجه الطبري، عن موسى بن هارون، ثنا عمزو ، ثنا أسباط بن نصر ، عن الـن السدي

 (rrr_rrl/)

> وعزا وهناه أيضاً السيوطي لابن أبي حاتم (IVQ/1)، وأورده ابن كثير (I\&V/I).

وأخرجه ابن جرير (Y/YYY)، عن القاسم، ثنا الحسين، ثنى حجاج، عن ابن



والنبي مات في الفترة، كزيد بن عمرو وغيره، ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافاً عن السلف.
 [الآية آل عمران:


 وظن بعض الناس: أن الآية فيمن بعث إليهم محمد


افترقوا على أقوال متناتضة .
=
 من مات على دين عـــى، ومات على الإسلام فبل أن يسمع بـي نهو على خبر ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بي نـي ند هلك .





 وعزاه السيوطي آيضاً لأبي داود في النالمخ والمنسوخ، وابن أبي حاتم (INY/ (INY)، وذكره ابن كثير (1\&V/1).

## r -


 آَلْبِينِ قال: رواه ابن أبْي حاتم بإسناد حسن مرفوعاً عن مصعب بن سِعد، (1)(\& - / / مجموع الفتاوى)

عن سعد قال، فذكره.
(1 أخرجه أبو يعلى في مسْنده (ردم • V\&)، عن الحسبِن بن عمرو بن محمد العنتري،


 بن فيس الملائي، عن عمرو بن مرة، عن مصعب بن سعد، عن أيه قال: : أثزل
 وصحححه الحاكم، وأقره الذهبي ا
ونسبه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية لإسحاق بن راهويه، وأبي يعلى، والبزار، ونال: حديث حسن. والحبين بن عمرو ضغيف، ولكين تابعه ابن راهويه والعطار كما تقدم.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور : لابن راهويه والبزار، وأبي يعلى، وابن المنذر، ، =

## 1£ 




(الرد على المنطتيين OrA)
= (を97/を)

وابن مردويه.
هذا، ولم الجد حديث البزار في كثف الأستار ني سورة يوسف ولا في مجمع
الزوائد.
(A1) (A) الصراجع: الصحيح المسند من أسباب النزول للثيخ مقبل بن مادي الوادعي.

# 10   



$$
.^{(1)}[r .
$$


[التوبة: 97].
(1) أخرجه الحاكم في التفسِير من المستدرك (£ (£ ) )، من طريق سمالك بن حرب،
 وصححه على شرط منُبلم، وسكت عليه الذهبي • رون

 (V६/r)


## ك V V

1 - باب ما جاء أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء

K YYV
 (1)(orq/0 الفتاوى)

بذلك متواترة.
 , أما ما يتعلق بعدم أكل الأرض أجساد الأنبياء ففيه:
 r


 (ః)
وقال الألباني: صحِح بما قبله أي بحديث أوس بن اوس وقال: وإسناده صحيح =

## .

 وحياة الأنبياء أحسن من أحوال الشهداء بالإجمأع.
وني عدم أكل الأرض الجساد الأنياء تصص. الأظر : الأر : باب لا تأكل الأرض أجساد الأنياء، ولا الشهدلاء وأنهم إحياء من كتاب التذكرة في الحوال المونى، وألمور '

الآخرة للقرطبي (r-r-


- Y
الصالاة على الأنبياء مع النبـي

ذ Y _ إذا ذكر إبراهيم، وذكرت أنا، نصلوا علبه، ثم صلوا عليّ وإذا ذكرت أنا والأنبياء فيره، فصلوا عليّ، ثم صلوا عليهم. قال: هذا لا يعرف من كتب أهل العلم، ولا عن أحد من العلماء (1) المعروفين بالحديث.
(1) ذكره ابن عراق في تتزيه الشُريعة نقلَا عن شيخ الإسلام، ولفظه: إذا ذكر الخليل،

$$
\begin{aligned}
& \text { وذكرت، نصّلوا علبه نم علي وإذا ذكر الأنبياه، نصّلوا علمي نم عليهم. }
\end{aligned}
$$

ولم أجد الحديث في كتاب نضل الصهلاة على النبي القاضي، وجلاء الأنهام لابن القيم والقول البديع للسخاوي.
r - باب ما روي في سب الأنبياء

Y YQ برسول الل قال : روي عن ابن عباس وفي إسناد الحديث عنه مقال . (الصارم المسلول
.
قال: ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الش عنه قال: قال رسول اللا رواه أبو محمد الخْلال، وأبو القاسم الأزجي، ورواه أبو ذر الهروي ولفظه: من سب نبياً فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاجلدوه.

وهذا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحسن بن زبالة قال: :ثنا عبد اللا بن موسى بن جعفر، عن علي بن موسى، عن أبيه، عن جلده، طن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الحسين بن علي عن أبيه. وفي القلب منه حزازة، فإن هذا الإسناد الشُريف قد ركب غليه متون نكرة، والمحدث به عن أهل البيت ضعيف.

فإن كان محفوظاً نهو دليل على وجوب تتل من سب نبياً من الانبياء وظاهره يدل على أنه يقتل من غير استتابة، وأن التتل حد له هـ
(الصارم المسلول ar ar)
وكذا ذكره في موضع آخر وقال: إن كان ثابتاً.
(1)(\&)V الصارم المسلول)
(1) قال الذهبي: عبد العزيز بن الحسن بن زبالة عن عبد اله بن موسى بن بعغر الصادق بخبر منكر عن آباثه لا أعرف هذا فلعله أخ لمحمد. وتال الحانظ بن حجر : الظاهر انه عبد العزيز بن محمد بن زباليالة المالة المدني، قال ابن
 . (rv ,

 ونال : لا يروى عن علي إلاً بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي أبي أريس . وشيخ الطبراني: عبيد الها بن محمد العمري القاضي هو متهم بالكنذب والوضع رماه النسائي بالكذب (الميزان r/ 10 )
 وتال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شنيخه عيدي الها بن محمد


ورمز لكونه في المعجم الكير اللطبراني وسبق ان عزاه الهي الهيثمي للصغير والالوأوسط. هذا، والحديث اخرجه أيضاً الشاه ولي الشا الدهلوي في الفضل المينين في المــلـيلـ من حديث النبي الامين (ro، ry)، وبسنده عن الطبراني به.

$$
\begin{aligned}
& \text { \& - } \\
& \text { أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام }
\end{aligned}
$$

اسץ ـ ستل عن الذبيع من ولد إبراهيم هليه النلام هل هو إسماعيل أو إسحاق، فذكر مذاهب العلماء فيه وقال: وفي الجم الجملة فالنزاع فيها منشهور لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي غليه الكتابه، والنينّة، والدلاثل المشهورة، وهو الذي تدل علبه التوراة التي بايدي أهل الكِتابـ" ثم


 ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل، ورربما جعل منسكاً كما جعل المسنجد


وفال ابن القيم: إنمماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً، وسمعت شُتيخ الإسالام ابن تيمية قدس الش روحه يقول:
مجموع الفتاوى (\& / _ _ זr

هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص
كتابهم . . (1).
.(V) / (I) (1)
وانظر تفسير ابن كير : نصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في النيبح من هو؟ (r• - rv/v)

## 0 - باب في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز







(1) قال مرعي الكرمي: وكذلك غالب فصص الأنبياء سْما تصس يوسف ومناجاة موسنى (الفوائد الموضوعة عY).

7 - باب في ذكر شعيب عليه السلام وإبطال قول من يقول : إنه كان

حمو موسى عليه السلام

> rrץ _ فال في تصة شعيب:



فأكثر الناس يفولون: إنهم أهل مدين، ومن الناس من يجعلها تصتين.

 إلى آخر القصة.
فموسى عليه السلام تضى أكمل الأجلين، ولم يذكر عن هذا الشي الشيخ أنه كان شعيباً ولا أنه كان نبياً، ولا مند أهل الكتابين أنه كان نبياً، ولا نقا أحد من الصحابة أن هذا الشيخ الذي صاهر ولا ولا موسى كان بان بُعيباً النبي: لا عن

ابن عباس ولا غيره، بل المنقول عن الصحابة أنه لم بكن هو شعيب.

قال سنيد بن داود شيخ البخاري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس
 قال: اسم الجاريتين ليا، وصفروة. وامرأة موسى صفروة ابنة يثرون كاهن مدين، والكاهن الحبر، ،وفي رواية عن ابن عباس أن اسمه يثرون أو يثرية. وقال ابن جرير : :اسم إحدى الجاريتين ليا، ويقال: شرفا والأخرى صفورة. وقال أيضاً: وأما أبوهما فمختلف في اسمه، فقال بعضهمم: انسه يثرون. وقال ابن مسعود: اللذي استأجر موسى ابن أخي شعيب يثرون. وقال أبو عبيدة: هو يثرون ابن أخي شعيب النبي وتال آخرون اسمه يثرى. وهو منقول عن ابن عباس . وقال الحسن: يقولون: هو شعيب النبي، لا، ولكنه سيد أهل الماء يومئذ

قال ابن جرير : (وٌمذا لا يدرك علمه إلَّ بخبر عن معصوم ولا خبر في
ذلك.
وقيل : اسمه أثرونگ"(1).

فهذه كتب التفسير التي تروي بالأسانيد المعروثة عن النبـي
 الثابتة عن الحسن البصري أنه قال: (ايقولون: إنه شعيب وليسن بشعيب، ولكنه سيد الماء يومئذ! .



فالحسن يذكر أنه شعيب عمن لا يعرف، ويرد عليهم ذلك، ويقول: ليس هو شعيب النبي
وإن كان الثعلبي (1) قد ذكر أنه شعيب فلا يلتفت إلى توله، فإنه ينعل
 لم ينقل عن النبي المسلمين، وخالف في ذلك ما تبت عن عن ابن علا علا مخالفته أيضاً لأهل الكتابين فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبي،

يثرون وليس لشُعيب النبـي عندهم ذكر في التوراة.

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن شعيياً كان عربياً، بل قد روي عن
 وكذلك هود وصالح، وموسى كان عبرانياً فلم يكن يعرف لسانه. وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان . وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في الترآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين، ووجد في القرآن مجيء موسى إلى مدين ومصاهرته لهذا، فظن أنه هو .
والقرآن يدل أن اله أهلك قوم شعيب بالظلة، فحينذِ لم يبق في مدين
 الالنبياء كانوا إذا هلكت أممهم ذهبوا إلى مكة فأقاموا بها إلى الموت، كما كما ذكر أن قبر شعيب بمكة، وقبر هود بمكة، وكذلك غيرهما.


وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهرهم، ولم يكن هؤلاء قوم شعيب المذكورين في القرآن، بل ومن قال: : إنه كان ابن


لا يعارض بمثل تول هؤلاء.

أعطاه إياها، هذا الشيخ، وقيل : جبريل . وكل ذلك لا يُبت
 قال : هي غصا خرج بها آدم من الجنة، ثم قبضها بعد ذلك جبريل فلقي بها موسى ليلًا فدنعها إليه.

وقال السدي في تفسيره المعروف: أمر أبو المرأتين ابتته أن يأتي موسى بعصا، وكانت تلك العصا عصا استودعها ملك في صورة ريجل، إلى آخر القصة، استودعه إياها ملك في صورة رجل، وأن حماه خاصمه، وحكما بينهما رجلاّ، وأن موسى أطاق حملها دون حميه، وذكر عن موسا موسى أنه أحق بالوفاء من حميه.

ولو كان هذا هو شُعيباً النبي لم ينازع موسى، ولم ونم يندم على إعطانه إياها، ولم يحاكمه، ولم يكن موسى قبل أن ينبا أحق بالوفاء منه، فإِن شعيباً

كان نبياً.
وموسى لم يكن نبياً، فلم يكن موسى قبل أن ينبا أكمل من نبـي، وما وما
 كانت عندهم علامات الأنبياء، وكانوا يخبرون بان بأخبارهم قبل أن يبعثوا، والش سبحانه أعلم .

وأما شياع كون حمى موسى شعبياً النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية فهذا مما لا يغتر به عاقل، فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولاً عن بعض المنتسبين إلى العلم، وقد خالفه غيره من أهل العلم. وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة،

بل يجب رد ما تنازعنا فيه إلى الأدلة(1) .
ومثال ذلك ما ذكره بعضهمه، أو كثير منهم، من أن الرسل المذكورين في سورة يس من حواريـي المسيح عليه السلام، وأن حبيب النجار آمن بهم . آلم

وهذا أمر باطل عند أجلاء علماء المسلمين وعند أهل الكتاب(r) (r) (70-71/2 جامع الرسائل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) وراجع: التلخيص الحبير (Y/Y/ (ITY). } \\
& \text { ( (Y) انظر : ( } \mathrm{H} \text { ) }
\end{aligned}
$$

$\varepsilon r v$

## V

 سنة وستين سنةه. قال : الحديث صحيح؛ رواه الترمذي وغيره وصححه. (1)(EY/ro مجموع الفتاوى)

 ننا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: فال رسول اله


 وتال : حسن غريب من منا الونا
ثال: وند روي من غير وجه عن البي هريرة عن النبي عن البي صالح، عن ابـي هريرة عن النـي
 وورد بعض الحليث في عمل اليوم واللبلة للنسائي (رنم YMA)، والحاكم =

- = ونال الحاكم: وله ماهد صحيح ثم ذكره من طريق أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند، عن الشُعبي، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. وأقره الذههبي، وحسنه الالباني
وله طرق أخرى ذكر منها الألباني في السنَّة (رفتم Y Y Y)، وأورده في صحيح الجامع

وله شاهد من حديث ابن عباس .

 وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
وصححه الألباني لساهده من حديث أبـي هريرة .
كما صححه أحمد شاكر .

وتفسير ابن كثير (آية الدين) (VI/Y). ورد (Y).
\&rq


## ^ - باب في ذكر يونس بن مَتّى


تال شيخ الإسلام:
نهى النبي

 اولى أن لا يضضل أحـد ننسه عليه، نفني صحيح البخاري عـن أبن مستـود عن النبي لا


 النبي الصحيحين عن أبـي هـريرة عن النــيـي


يقـول أنـا خيـر من يونس بـن متـى" وهــذا فيه نهـى عـام"

وأما ما يرويه بعض الناس أنه قال : (لا تفضلوني على يونس بن متى" ويفسره باستواء حال صال المب المعراج وحال صال صاحب الحو الحوت: فنعل بالي باطل وتفسير باطل وقد قال النبي أو شهيده وأبو بكر أفضل الصديقين .
 وقال في تلبيس الجهمية: وقد بينا كذب هذا الحديث وبي وبطلان التفسير (r) (osr/r)

في غير هذا الموضع .
(1) انظر: صحيح البخاري: أحاديث الأنبياء (/ / \& \& )، ومسلم: الفضائل باب في ذكر





 بهنا اللفظ لم يروه احد من أمل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الني فئي





 نفد يقع في نغس بعض الناس انه اكمل من يونس، فلا بحتاج إلى هذا المقام، =
! =



وآخرمم وأنضلهم وسنيدمم: محمد الاستفتاح، من رواية غلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، بعد فولّ اوجهت




وايضاً: فيرنس













## 9 ـ 9 باب ما روي في الرسل المذكورين في سورة يس أنهم من حواري عيـي اليّى عليه السلام وأن حببب النجار آمن بهم

ل Yrv قال: ومثال ذلك ما ذكره بعضهم أو كثير منهم أن الرسل المذكورين في سورة يس هم من حواري المسيح عليه السلام، وأن حبيب النجار آمن بهم. وهذا أمر باطل عند أجلاء علماء المسلمين وعند أهل الكتاب، فإن الش قد أخبر عن هذه القرية التي جاءها المرسلون أنه قد أهلك أهلها أها فقال تعالى :

وأنطاكية لما جاءها اثنان من الحواريين بعد رفع المسيح آمنوا بهما، وهي أول مدينة اتبعت المسيح، ولم يهلكهم الشا بعد المسيح باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، فكيف يجوز أن يقال: هؤلاء هم رسل المسبح؟ وأيضاً، فإن الذين أتوهم كانا اثنين من الحواريين، وأهل الكتاب

 وآمن حببب بأولك الرسل. ثم بعد هذا عمرت أنطاكية وجاءتهم رسل المسيح بعد ذلك.

والحواريون ليسو! رسل الله عند المسلمين، بل هـم رسل المسييع ، كالصحابة اللذين كان النبسي حواريون فقل جعل للنصارى حجة لا يحسن أن يجيب عنها، وقد بسطنا ذلك في پالرد على النصارى"، وبينا أن الحواريين لم يكونوا رسلكّ، فإن النصارى يزعمون أن الحواريين زبسل اله مثل إبراهيم وموسى وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسى وهذا كفر عند المسلمين، وتد بينا ضلال النصارى في ذلك. (77-71/1 جامع الرسانل)

# - <br>  

 فال : ولا أعلم صحة ذلك، ولا أعلم ما يقطع به. (1)(الاختيارات العلمية/ الفتاوى الكبرى \&/ \&7 \%)
(1) الحديث أخرجه أبو الشيخ في التاريخ (ص (rAA)، كما في الضعيفة للكالبني)، وابن



$$
\begin{aligned}
& \text { ابنة عمران، وكلثوم اخت موسى، وامرأة آل فرعون. } \\
& \text { قلت: هنيباً لك با رسول اله . }
\end{aligned}
$$

قال العقيلي ني بونس: حديثه غير محفوط، ونقل عن البخاري فيه: منكر الحديث. وتال ابن حبان: شيخ يروي عن أبي أمامة، روى عنه الثوري، لست أعرف لل من أبي أمامة سماعأ على مناكير ما يرويه في قلَّها كانه كان المعتمد لنلك، لا يجا (المجروحين reara)

الاحتجاج به بحال. ونال ابن عدي: تال البخاري: يونس بن شعيب عن أبي أمامة عن النبي $=$ مريم بنت عمران منكر الحديث.
=

 عبد النوز بن عبد الله بن سنان قال فيه الذهبي: كذاب، نم ذكر حديثاً من وضئ

والحديث خرجه الألباتي في الضعيفة (رقم AIY)، وقال: منكر.

## - 11

Q _ حـيث: هلو كان حياً لزارنيه" .
(مجموع الفتاوى \&/\&
قال : لا يعرف له إسناد .

Y६.
 وقال في منهاج السنَّة: الصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس (1)(YA/ /منهاج السنَّة)

والخضر ماتا.
(1) نال السخاوي: قال شيخنا (ابن حجر): لا يبنت، إنما هو من كلام بعض السلف



التمييز (رتم 700).

 الفوائد (ri).

وقال ابن القيم في المنار المنيف : الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحذ .

وذكر عدة أحاديث وأقوال أهل العلم فيها ومنها: حديث: يلتقي
الخضر وإلياس كل عام.
وقال: وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: لو كان الخضر حيآ لوجب عليه أن يأتي النبي وتِّ وقد قال النبي الأرض، وكانوا ثلاث مثية وثلاثة عشر رجلاً، معروفين بأسمائهم وأسمماء (71)

آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئْ؟

# ^ 

$$
\text { و } 1
$$

 نبيآ؟ ـ وفي روابة: متى كتبت نبياً؟ ـ تال : وآدم بين الروح والجسل .
قال: رواه أحمد في مسنده وقال : هكذا لفظ الحديث الصحيح.

 كما ذكر حدبث العرباض بن ساربة: إني عند الشه خاتم النبيين وأن آدم منجدل في طينته . . إلخ (1).
(1) ذكر شيخ الإسلام منا لالانة الحاديث:




شقيق عن ميسرة الفجرِ به.

 وفي الطبقات: ابن أبـي الجدعاء، ورجح شيخنا الألباني عدم تسمية الرجل في
 (0^0/0) - Y


هذا الوجه. وفي الباب عن ميسرة الفجر . وأخرجه الحاكم (Y/Y/Y)؛ وأبو نعيم في أخبار أصفهان (YY7/Y)، وُجعله الحاكم شاهدأ لحديث ميسرة الفجر . r - وحديث العرباضن بن سارية: ذكره شيخ الإسالام في أثناء كلامه على الحديث الموضوع: كنت نبيآ وآدم بين الماء والطين.
 التقدير الكتابسي، ليس كونآ في الوجود العيني، إذ نبوته لم يكن وجودها حتي نبأه اللا تعالى على رأس أربعين سنة من عمره قال: ولذلك جاه هذا المعنى مفسراً في حديث العرباض بن 'سارية عن رسول اله له وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراميم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأت جين وضعتني وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشـام . هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب. ثم ذكره من شرح اللبنّة للبغوي ومسند الإمام أحمد وقال : وتوله : لمنجدل في طينته أي ملتف ومطروح على وجه الأرض صورة من طين لم نجر فيه الروح بعد. تال: : وقد روي أن اله كتب اسمه على العرش، وعلى ما في الجنة في الأبواب =

$$
\begin{aligned}
& \text { r६ - ("وكنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طين"). }
\end{aligned}
$$

## قال: هذا اللفظ كذب باطل.

ولكن اللفظ المأثور الذي رواه الترمذي وغيره أنه قيل : يا رسول الله! متى كنت نبيآ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد.

وفي السنن عن العرباض بن سارية أنه قال: إني عند الش لمكتوب:
=
التنويه باسمه وإعلاء ذكره حيتذ.

 عن أبيه، عن عمر توسل آدم بمحمد. وفال في آخره: فهذا الحديث يؤيد اليد الذي




 أما حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر نقد وسع شيخ الإسلام في تضعيفه كما ياتي في باب التوسل أها حديث ابن بشران: ففيه إيراهيم بن طهمان وهو نقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء (التقريب ا/ها ويقال: رجع عنه. قلت: فلعل هذا من غرائبه، التي لم يتابع عليه، نفد وردت الرواية المختصرة من طريقه وتابعه غيره واكتفوا بذكر الحديث المروي عن ميسرة الفجر .

خاتـم النبيــن وإن آدم لمنجــدل في طينـه .
 وقال في موضع آخر :
 العلم بالحديث بهذا اللفظظ، وهو باطل، ،فإنه لم يكن بين الماء والطين؛ إلذ الطين ماء وتراب، ولكن لما خلق الهه جسد آدم قبل نفخ الروح فيه: كـب
 حدثنا رسول الش

 وأجله، وشقياً أو سعيداً، ثم ينفخ فيه الروح" . وروي أنه كتب إسمه على


 ذلك؛ كما ذكره ابن حمويه - صاحب ابن عربي ـ ـو وذكر بعضه عمر الملا
 المكذوبات، باتفاق أهلز المعرفة بالحديت.

 الأتطاب، وتفاوضنا في كتاب الفصوص، وكان معظماً له ولصاحبه، حتى الْ أبديت له بعضن ما فيه، فهاله ذلك وأخذ يذكر مثل هذه الأحاديث، فبينث له أن هذا كله كذب.

## (مجموع الفتاوى YMA/Y، YMA، أو مجموعة الرسائل والمسائل (1)(VY ،V)/\&


 وأحاديث القصاص (رقم YQ)، والرد على البكري (1، 4، 9).
 العوام يروونه: بين الماء والطين تال شيخنا : هذا باطل . وكذا السيوطي في ذيل الموضوعات (Y•Y)، والدرر (Y (Y) (Y) ومرعي الكرمي في


 وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن تيمية فأفتى ببطلان اللفظين وأنهما كذب، وأقره في النور (ص تيمية في وضع اللفظين قائلا : وناهيك به اطلاعاً وحفظاً أقر له المخالف والف والموافـ


 وقال السخاوي في المقاصد الحسنة بعد أن نتل كلام شيخ الإسلام : وتبعه الزركتني




Y Y باب ما روي أنه لولاك لما خلقت الأفلاك
 شمساً ولا قمرأ ولا غير ذلكه،
 يخلق أحد من البشر من نور . .

وقال: وقد ظهر فضل نبينا على الملانكة ليلة المعراج لما صألم بمستوى يسمع فيه صريفن الأقلام، وعلا على مقامات الملانكّكة، والشّ تعالى أظهر من عظيم قدرته، وعجيب حكمته من صالحي الآلآدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملانكة حيث جمئ جمع فيهم ما تفرق في المخلوقات، فخلت بدله من الأرض، وروريهه من الملا الأعلى، ولهذا يفالٍ : هو العالم الصغير وهو نستخة العالم (الكبير) . ومحمد سيد ولد آدمّ، وأفضل الخلق وأكرمهم عليه ومن هنا قال منـ قال: إن اله خلت من أجله العالم، أو أنه لولا هو ما خلا ولت عرشاً ولا ولا كرسباً،
 النبي النبي



 اَلَأَنَهَرَ


وأمثال ذلك من الآيات التي بيبن فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم، ومعلوم أن له فيها حكماً عظيمة غير ذلك، وأعظم من ذلك، ولكا ولكن يبين
 لكذا، لم يقتض أن لا يكون فيه حكمة أخرى، وكا وكذلك قول القا القائل : لو لا كذا ما خلق كذا لا يقتضي أن يكون فيه حكم أخرى عظيمة، بلا بل يقت كان أفضل صالحي بني آدم، وأفضلهم محمد، وكا وكان
 كمحمد
 بعد العصر في آخر يوم الجمعة، وسيد ولد آدم هو محمد الج دونه تحت لوائه قال لمنجدل في طينته، أي كتبت نبوتي، وأظهرت لما خلق آدم قبل نفّ المن الروح فيه، كما يكتب اله رزق العبد، وأجله وعمله وشقي، أو سعيد إذا خلق الق الجنين قبل نفخ الروح فيه.

فإذا كان الإنسان هو خاتم المخلوقات، وآخرها، وهو الجامع لما فيها، وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقآ، ومحمذ إنسان هذا والما العين، وتطب هذه الرحى، وأقسام هذا الجمع كان الن كأنها المخلوقات. فما ينكر أن يقال: إنه لأجله خلقت جميعها، وأنه لولام لما
 وأما إذا حصل في ذلك غلو من جنس غلو النصارى بإشراك بعض المحخلوقات في شيء من ألربوبية كان ذلك مردوداً غير مقبول .

${ }^{(1)}$ (10V
(1) اشتهر هذا الحديث الموضوع بلفظ: لولال لما خلفت الأفلاك وقد حكم بوضعه
 والشوكاني في الفوائد (YY (Y) والألباني في الضعيفة (YY) .
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (كما في الضعيفة) وقال : معناه صحيح : فقد روى الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً: أتاني جبريل فقال : يا محمد! لولاك :لما خلقت الجنة، ولولاك 'ما خلقت النار وفي رواية أبن عنساكر: لولاكِ ما خلقت

 فاني لا آتردد في ضعفه، وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد الديلمي به . (الضعيفة رقم (YAY)
وتوله: لولاك يا محمد: ما خلقت الدنيا: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات
 موضوع بلا شك، وأقره:السيوطي في اللكالي (YYY/ (Y).

## r - باب ما روي أنه

 ثم خير القبائل نجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت، فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفساً، وخيرهم بيتآه .

قال: الدليل على فضل جنس العرب، نم جنس قريش، ثم جنس بنس بني هاشم، ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالدي الد أبي زياد، عن عبد الشا بن الحارث، عن العباس بن عبد المطلب رضي الشا عنه فال: قلت: يا رسول الش!! إن قريشاً جلسوا، فتذاكروا ألحبا أحسابهم بينهم،
 الحديث.

قـال الترمــي: هــنا حــيث حسـن، وعبـد اله بن الحارث هو ابن
نوفـل .
الكِبـئ بالكسر والقصر، والكبة: الكناسة، وفي الحديث (الكبوة)،
وهي مثل : الكبة.

والمعنى: أن النخلة طيبة في نفسها، وإن كان أصلها ليس بذاك،
 (ب) وروى الترملذي أيضاً ــمن حديث الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب بن أبي وداعة قال : جاء العباس إلى رسول الش نقال: من أنّا

## قالوا: أنت رسول النَ

قال: : أنا محمد بن عبد الهَ بن عبد المطلب.
ثم قال: إن الش خلقن الخلق، فجعلني في خيرهم، 'ثم جعلهم فرقتين،
 جعلهم بيوتآ، فجعلني في خيرهم بيتاً، وخيرهم نفساً.
قال الترمني : هذا حديث حسن(r)".


 ضعيف كبر فتغير ، صار يُتلقن. وبه أعله الألباني في نغد الكتاني (ص ( ( $\wedge$ / $/ \mathrm{r}$ )

الترمذي في المناقب (ON\&/0).
 عن يزيد به. وفي سنده إيضاً بن أبي زياد، وهو ضعيف كما تقدم.

كذا وجدته في الكتاب، وصوابه : فأنا خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً . (rvo ،rvع/ /الاتضضاء)
(ج) وقد روى أحمد هذا الحديث في المسند من حديث الثوري، عن
 أبي وداعة قال: قال العباس رضي الله عنه : بلغه رسول الهـ

يقول الناس . قال : فصعد المنبر فقال :
من أنا؟
قالوا: أنت رسول الش .
قال : أنا محمد بن عبد اله بن عبد المطلب، إن اله خلق الخلق
 القبائل، فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتاً، فجعلني في خيرهم بيتاً، فأنا (1)(rvo/l الاقتضاء) خيركم بيتاً وخيركم نفساً .
(د ) وقال: روى الترمذي من حديث أبي عوانة، عن يزيد بن أبـي زياد أيضاً - عن عبد الها بن الحارث، حدثني المطلب بن أبي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب:
 عنده، فقال: ما أغضبك؟ قال : يا رسول اله! ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا بغير ذلك.
(1) أخرجه أحمد (1/ (1/1)، والبيهقي في الدلاثل (179/1)، وفي سنده يزيد بن أبي زباد وهو ضعيف
 بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم شا ولرسوله، ثم قال : أيها

قال الترمذي : هذا احديث حسن صحيح(1) .
(هـ) ورواه أحمد في المسند مثل هذا، من حديث إسمناعيل بن (rvv/l /الاقتضاء)

أبـي خالد، عن يزيد (r)
( و ) هذا، ورواه أيضاً من حديث جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الا بن الحارث، عن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العل العباس على رسول الش رأونا سكتوا.

فنضب ربول الش قلب امرىء إيمان حتى يحبكم لشّه ولقرابتي (r) .

قال شيخ الإسلام: نفد كان عند يزيد بن أبـي زياد، عن عبد الها بن (1) أخرجه الترمذي في المناتبَ، باب مناقب العباس بن عبد المطلب (1/0\%)، رقم
(rvon
وفي سنذه يزيد بن أبي زياد رهو ضعيف.



 وأررده ألألباني في ضعيف الجامع الصغير (A1/0).

الحارث هذان الحديثان: أحدهما في فضل التبيل الذي منه النبي والثاني: في محبتهم، وكلاهما رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد. وما فيه من كون عبد الها بن الحارث يروي الأول: تارة عن العباس، وتارة عن المطلب بن أبي وداعة. والثاني، عن عبد المطلب بن ربيعة وهو ابن الحارث بن بن عبد المط المطلب
 هذا موضع الكلام فيه، فإن الحجة قائمة بالحديث غلى كل تقدير، لا سيما (rva/l (الاقتضاء) له شواهد تؤيد معناه.
(1) _ Y६V

 إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم.
هكذا رواه الوليد وأبو المغيرة عن الأوزاعي(").
(ب) ورواه أحمد والترمذي من حديث محمد بن مصعب، عن الأوزاعي ولفظه: إن الشا اصطفى من ولد إبراهيم: إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة . . . الحديث.

䖽 (1)



(1) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح

 معروفة إلى محمد بن !إسحات الصناني، حدثنا عبد الله بن بكر' السهمي، حدثنا يزيد بن عوانة، عن محمد بن ذكوان ـ خال ولد حماد بن زيل ــ عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إنا لقعود بغناء النبـي ابنة رسول الله في وسط النتن، فانطلقت المرأة فأخبرت النبي في وجهه الغضب، نقال:

ما بال أقوام تبلغني عن أقوام، إن اله خلق السماوات سبعـاً فاختار العلى منها، وأسكنها من شُاء من خلقه، ثُم خلت الخلق فاختار من الـخلق بني آدم، واختار من بني آدم العربب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشاً، واختار من قريش بني هاشـم واختارني من بني هاشـم، فأنا خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي



 والمناكير والصشاح والمشاهير (رقم الحا 1 ) . (Y) الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء في ترجمة يزيد بن عوانة (YAN/\&)، والخاكم (Y)




- ••
=
 رقم (ITr)، من طريق عبد الشابن بكر به، وسكت عليه الحاكم، والذهبي، وقال الجورقاني: غريب.

 تلت: وفي سنده يزبد بن عوانة وهو الكلبي تال فيه العقيلي في الضعفاء لا يتابع عليه نم ساق له هذا الحديث وقال: والرواية في هذا من غير هذا الوجه لينة (\% / (YQ9)، وعنه أررده الذهبي في
 واخرجه الحاكم إيضاً مختصراً من طريقين: من طريت عمرو بن دينار، ، عن سالم بن عبد عبد الشن ، عن أبيه.
 وثال: وتد صحت الرواية عن عمرو بن دينار، فإن كان كان عن سان سالم نهو غريب صحيح، وإن كان عن ابن عمر فتد سمع عمرو بن دينار من ابن عمر. (Av
والحديث أخرجه إيضاً أبو نعيم في دلاثل النبوة (IY/I)، من طريت محمد بن ذكوان به بدون ذكر القصة.
هكذا ورد النص في طبعة النيخ بحمدد الصباغ، وورد ني النتاوى: اليس العرب منيّي، والحديث أورده مرعي الكرمي في الفوائد (101)، نقلّا عن شيخ الإسلام.


## ع - باب ما ورد أن النبـي شَ


. سعد بن بكر
ذكر الحديث بلفظ: كما يروى أنه قال، وذكر أن معنى بيد (من أجل) .

(1) وقال العجلوني في كثف الخفاء: أورده أصحاب الغراثب ولا يعلم من اخخرجه، (rrr/I)

ولا إسناده.


(v/r (ضعيف الجامع) وتال الألباني: موضوع.

0 - باب ما جاء في تأديب الرب له عليه السلام

$$
\begin{aligned}
& \text { قال: المعنى صحيح، لكن لا يعرف له إسناد ثابت. }
\end{aligned}
$$

،rvo/1^(الكفتــاوى)
(1)(ror/r/r أو مجموعة الرسائل الكبرى
(1) روي الحديث عن علي، وابن عمر، وابن مسوود، وأبي بكر .
 وال ابن الجرزي: لا يصح، وصححه أبر الفضل ابن ناصر ـوري
وأردده السخاوي في المقاصد الحسنة، وفال: وبالجملة نهو كما قال ابن تيمية: (r. ، Cq ) لا يعرف له إسناد ثابت.


 وقال الزركشي: معناه صحيح لكنه لم بأت من طريق صحيح ورابعِ: مختصر

 $=$ وأسنى المطالب (Y0).

وخلاصة القول: أن كلام العلماء في الحكم على هذا الحديث يدور على كلام مشّيخ الإسلام، ولم يصححه سوى العلائي، وما جاء في طبعة فيض القدير عن زمز الجامع الصغير للسيوطي، وقد مر أنه أورده في الدرر المنتئرة، وقال : الا لا يصح



 وفال السخاوي: وسنده ضعيف جداً، والن اقتصر شيخنا (يعني ابن ججر) على


وعزاه السيوطي للعسكري وابن الجوزي في الواهيات وقال : لا يصحع

 ترجمة أحمد بن يحيـى بن الحجاج الجردائي، وقال : ومن مناكير حديثه زوايته عن
 عمر قال: قال عمر: يا نبي الش! مالك أفصحنا؟ فقال النبي فلقتني لغة أبـي إسماعيل وفي سنده أحمد بن بحيـي بن الحن الحجاج الأصبهاني، قال



وذكر ابن حجر الحديت عن أبي نعيم.
(المقاصد الحسنة ص Y)
ونال السخاوي : سنده خعيف.
و الأخلاق، فقال: خذ العفو، وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين.
أخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص 1)، من طريق أبي عبذ الرحمن السلمي محمد بن الحسين، أنا أبو الفتح يوسف بن عمر الزاهد بيغداد من كتابه، بثنا
= محمد بن عبد الله، عن سفيان الثوري، عن الأعمش قال: قال عبد الشا، ثم ذكر الحديث
وقال السخاوي: سنده منقطع، فيه من لم أعرفه. قلت: فيه السلمي الصوفي متهم، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز (YYO ،YYミ/ / فيض القدير)
، (ضعيف الجامع الصغير (VY/1
لصحته.

ع - وأما حديث أبي بكر : أدبني ربي، ونشأت في بني سعد.
فأخرجه ثابت السرقسطي في الدلاثل كما في المقاصد الحسيني الحـي زيادات الجامع الصغير (110/1)، وفي الجامع الكبير (1/£9 (1/1)، من طريت محمد بن عبد الرحمن الزهري، عن أبيه، عن جده الصـي قال السخاوي: إسناده واه .
وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (110) .

# - <br> <br> أن النبـي 

 <br> <br> أن النبـي}
. (أنا من المؤمنين، والمؤمنون مني") YOY

 [آل عمران: 190]
 وقال لعلي رضي الشا عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجلبيب: هذ| مني وأنا منه.
(أحاديث القصاص رقم \&) هذه الأحاديث في الصحيح (1) الحديث تال فيه الملا غلي اللقاري ني الأسزار (119): قال العسفلاني: كذب، وثال الزركثي: لا يعرفن، وفال ابن تيمية : موضوع اليان
 وأررده مرعي الكرمي ني الفوائد الموضوعة وفال: : لا يعرن (رقمّ 0^). والحليث وردت في المرأبع التالية:


وورد هذا الحديث في الفتاوى (VY/II، Vr (V)، وورد لفظه في السؤال: (أنا من اله والمؤمنون مني يتسمون بالأهوية منها وورد لفظه في جواب شيخ الإسلام: (أنا من الشا والمؤمنون منيل، وفال : لا يحفظ هذا اللفظ عن رسول الش
 والهدى. .. إلخ .
=
 والفتاوى الحديثية (Y) (Y). وورد في المقاصد الحسنة والدرر أنه ورد في مسند الفردوس للديلمي عن عبد اله بن جراد بلا إسناد. وتد ورد الحديث في جميع المرابع بلفظ: أنا من اله والمؤمنون مني.

## 

. سُشل عن قوله
فقال: الحديث منعروف من مراسيل علي بن الحسين رضي الشع عنهما وغيره ولفظه: ولدت من نكاح، لا من سفاح، لم يصبني من نكاح الجاهلية (1)(IVE/rY مجموع الفتاوى)
(1) أخرجه ابن سعد (1/•ج) تال: أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي، عن
 خرجت من نكاح، ولم اخرج من سفاح من لدن آدم آدم، لم يصبني من سفاح من من آهل
 جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: أثهد على أبي، حيري حدثني عن أبيه، عن جده، عن علي مرنوعاً وذكره.



 قال ابن كثير : وهذا مرسّل جيُّد
 شواهد اخرى، كما هو مذكور في البداية والنهاية (YOV _ YOO/Y).

## ^ - باب ما روي أن النبي

Y Y \& حديث: امن قال: إني كلي بشر، فقد كفر، ومن قال : لست
ببشر فقد كفراه
قال: ومن هؤلاء الغلاة (من المتتسبين إلى الإسلام وغيرهم الذين يقولون: إن ذات النبي النبي
وقال: وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وقد ثبت


 (الجواب الصحيح
[الإسراء: :4].





9
إحياء أبويه

${ }^{(1)}(\mu \cdot / \varepsilon)$


وتال الجورقاني: باطلز، ثم إبان عن علله، ففيه: عبد الرحمن بن 'أبـي الزنادُ وهو
ضعيف وفيه عبد الوهابب بن موسى متروك، وأحمد بن يحيـى، ومحمد بن ينـيـي مجهولان وفيه أبو بكر النقاث محمد بن الحسن كان يكذب . وقال ابن الجوزي: موضونع بلا ثـك محمد بن زياد هو النقاش وليس بُمَة، وأحمد بن يحيى ومـحمد بن يحيى مجهولان وقد كان أقوام يضعون أحاديث ويلسونها في كتب المصنفين فيسرد بها أولثك.
وقال : : تال شيخنا أبو الفضهل بن ناصر : هذا حديث موضوع، وأم رسول اله اله ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليست بالحجون.
والحديث تعقبه السيوطي في اللآلي (Y / (Y)، وفي رمالة مستقلة أمسماها: نشر

 وأقره إلحانظ في الحكمم بالوضع مع تقصيه في بيان المتهم بالوضع وقال بوضعه جهاعة بعد هؤلاء كما هو مبسوط في تخرينجي للأباطيل ويضاف هنا: فوأبد الكزمي
 الصباغ على الفوائد واللدرر .
.
إهدار دم من سب النبـي
 ذلك مع كفه وإسساكه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافراً حربياً. ( ( ) منها ما ورد عن سعيد بن المسيب مرسلًا أنه بقتل ابن الزبعري، وسعيد بن المسيب هو الغاية في جودية المراسيلا

 (ب) وقد ذكر ابن إسحاق ما كتبه بُجير بن زُمير بن أبي سُلمى إلى أخيه كعب بن زمير يخبره أن رسول الشَ ويؤذه وأن من بقي من شعراء قريش: عبد الشّ بن الزبعري، وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه.
ثم ابن الزبعري قدم على النبي والاعتذار .

ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب تصنه في Yov

هجائـه النبي
مستفيضة .
وذكرها الواقدي وابن إسحاق.
وفيه ذكر قصة عبذ الله بن أبـي أمية المغيرة.

- YOA عند أهل السير فذكره من مغازي موسى بن عقبة، عن الزهري قالن: وأمرهم رسول اله أن يكفوا أيدبهم فالا يقاتلوا أحداً إلاَّ من قاتلهمّ، وأمرهم بقتل أربعة

نفر : منهم الحويرث بن نقيد .
وذكر عن مغازي سعيد بن يحيسى الأموي، وذكر ستة نفر منهم
الحويرث، ثم ذكر عدة 'نصوص وقال :
ومثّل هذا مما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري، وابن عقبة وابن إسحاق، والواقدي، والأموي وغيرهم، أكثر ما فيه أنه مرسل، والمُرسل
 كالمسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد؛ ولا يوهنه أنه لم يذكر في الحديث المأثور عن

 بقتله ثم أمر بقتله، وذلك أنه يمكن للنبـي
 عن القتال لا يوجب عصمة المكفوف عنهم، لكنه بعد ذلك آمنهم الأمان


قد آمن أهل البلد الذين قاتلوه وأصحابه وفعلوا بهم الأفاعيل .


ه YOQ - وحديث القينتين اللتين كانتا تغنبان بهجاء النبي
 ذكر من مغازي موسى بن عقبة، ومحمد بن عائذ القرشي، وابن إسحاق، والأموي، والواقدي.

وقال: وحديث القينتين مما اتفق عليه علماء الـسير واستفاض نقله استفاضة يستغني بها عن رواية الواحد، وحديث مولاي أهل المغازي، ومن له مزيد خبرة واطلاع، وبعضهم لم يذكرهـ (r)(1r9 _ Ir4 الصارم المسلول)
 ابن إسحاق، والواقدي وغيرهما أنه هجا النبي


 ذكر عن الواتدي(8) بسنده أن أبا عفك - وكان شبياً كبيرأ ـ كان بحرض


_VAY/Y (Y) راجع سيرة ابن هشام (Y)
. (VA9/r


على عداوة النبي فتقله سالم بن ممير ـ

ثم ذكر القصة عن ابن سعد، وعن الواقدي، وقال: وهذا فيه دلالة
 من رواية أهل المغازي، وهو يصلح أن يكون مؤيداً مؤكداً بلا تردد.


ل YTY _ وذكر تصة"(1) العصماء بنت مزوان ما روي عن ابن عباس
 قومها: أنا يا رسول الش، فنهض فقتلها، فأخبر النبي عنزان. قال: وقد ذكر بعض أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مُبسوطة نمّ ذكر رواية الواقدي مطولة، وذذكر آنَّ أبا أحمد العسكري، وابن سعد آذكرا القصة مختصرة، وكذا ذكرها أبو عبيد في الأموال، وابن إسحاق . وقال بعد سرد روايتهم•

فهذا الذي ذكره ابن إسحاق يصدق ما رواه الواقدي من تأخر ظهور الإسلام ببني خطمة، والشعر المأثور عن حسان يوافق ذلك.

وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي -مع ما في الواقدي من الضعف ـ لشهرة هذه الالصهة عندهم، مع أنه لا يختلف اثنان أن أن الواقدي من المن أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي وأخبرهم بأحوالها، وتد كان النـافعي؛ وأحمد وغيرها يستفيدون علم ذلك من كتبه، نعم، هذا الباب يذخله خلط


الروايات بعضها ببعض، حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه،
 المرسل والمقطوع، وربما حدس الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات، ويكثر. من ذلك إكثاراً ينسب لأجله إلى المجازيرنة في الرواية وعدم الضبط، فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به، فأما الاستشهاد بحدينّه الا والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه، لا سيما في تصة تامة يخبر فيها فيها باسم القاتل، والمعتول، وصورة الحال، فإن الرجل وألمثاله ألها أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا في كذب، ووضع، على وألى أنا لم نتبت قتل السابّ بمجرد هذا الحديث، وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد، وهذا مما بحصل ممن هو دور الئى (الصارم المسلول 90 _ 9 ه

الواقدي .
 فيه، نخنتها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الش

قال: هكذا رواه أبو داود في سننه(1)، وابن بطة في سنته وهو من
 مغيرة، عن الشعبي قال : كان رجل من المسلمين ــ أعني أعمى ــيا يأوى إلى
 وتؤذيه، فلما كان ليلة من الليلالي خنقها، فماتت، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي النبي
(1) أبو داود: الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي (or. ، (orq/\&) عن عثمان بن أبي شيبة، وعبد اله بن الجراح، عن جرير ، عن النعبي بـبـ

قال: وهذا الحديث جيد، فإن الشعبي رأى عليآ، وروى عنه حديّث
 فقد ثبت لقاؤه، فيكون الِحديث متصلاّ، ثم إن كان فيه إرسال لأن الشُعبـي
 المراسيل، لا يعرفون له مرسلاَ إلَّا صحيحاً نم هو من أعلم الناسن بحايث علي، وأعلمهم بثقات أضحابه.
وله شاهد من حديث ابن عباس الذي ياتي، فإن القصة إما إما إن تكون
 عن أصحاب النبي وِ


## 

## Y \& - معجزات النبي

( 79 / / $1 \wedge$ (



معحزات النبي
والخصانص الكبرى للسيوطي، وأبواب الفضائل والمعجزات في كتب السنّة،
 بعضها.
 جابر بن عبد اله، وأنس بن مالك، واببو قتادة وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وزياد بن الحارت الصداتي 1 ـ حديث جابر أخرجه البخاري في المناقب (ONI/X)، ومسلم في الإمارة


 $=$
.(1Yo

דף في الحجر، وإذا وطىء في الرمل لم يكن يؤثر •

قال: هذا لم ينقله أحد من أهل العلم بأحواله، بل ولا واحد منهممه بل (1)(الجواب الصحيح \&/\& \&

هو كذب غليه
( Y Y Y الجهال فيها أن هناك أثر قدم النبي

أو مجموعة الرسائل الكبري Y/Y)


 (lyA، ،Yv/\&)
 فال النوري: في هذه الأحاديث في نبع الماء من بين أصابعه وتكيره ونير وتكير الطعام،

 وأورده الكتاني في نظم المتنائر (رقم
 عظيمة، وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم التطئي المستفاد من الثواتر
 أورده عنه موعي الكرمي في الفوائد الموضوعة (رتم Y).
(إثناء إجابته عن سؤال في تعظيم مكان رؤى فيه
النبي على ذلك مثل أن يرى في المكان أثر قدم، فيقال : هذا قدمه ونحو ذلك فهنذا كله كذب، والأقدام الحجارة التي ينقلها من ينقلها ويقول: إنها موضع (مجموع الفتاوى (IYO/PV) قدمه . كذب مختلق .

## - IY


يظل النبي قال: وهذا لا يوجد في شيء من كتب المسلمين، بل هو كذب

عندهم
وإنما نقل أن الغمامة أظلته لما كان صغيراً، وقدم مع عمه إلى الشام تاجرآ، ورأى بحيرى الزأهب، ومع هذا، فهذا لا يجزم بصحته.

وأورد عنه مرعي الكرمي في الفوائد (رقم 1).

 كما صح عن النبي الثمس وأما تصة بحيرا الرامب فموضع بحثه هو الحديث الآتي بعده.
「

وتصة بحيرى مذكورة ذكرها أرباب السير وأصحاب المسانيد YV.
والسنن.
( ( ) قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في جامعه: حدثنا الفضل أبو العباس البغدادي، قال: حدئنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح، أنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى
 في أشياخ من قريش؛ فلما أشرفوا على الراهب، هبطوا، فحلوا رحالهوا
 بلتفت، قال: نهم بحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء، فأخذ
 الش رحمةً للعالمين، فقال له أشياخ من تريش : ما علمك؟ فقال : إنكم حين
 لنبي، واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غرضوف كتفه مثل التفاحة، ثم
 أرسلوا إليه فأقبل، وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة مليه، فقال: انظروا اللى فيء الشجرة مال علبه، قال : فبينما هو قاثم مليهم يناشدهم أن لا يذمبوا بد إلى

الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، ناستقبلهم الراهب نقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبيّ
 بطريقك هذه، فقال: أفرأيتم أمرأ أراد الشا أن يقضبه هل يستطبع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا، تالل: فتابعوه، وأقاموا معه، قال: أنشدكم اللّ يا معشُر
 أبو طالب، وزوده الراهب من الكعك والزيت.
 (ب) ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث العباس بن محمد، عن قراد بن نوح. وقال العباس : لم يحدث به ــ يعني بهذا الإسناد
غير قراد، وسمغه يحيـي وأحمد من قراد.

قال البيهقي : أراد أنه لم يحلث بهر بهذا الإسناد سوى هؤلاء فأما القصة نهي عند أهل المغازي مشهورة( ${ }^{\text {() }}$

الترمذي: المناقب، باب ما جاء في بدء نبوة النبي (Y) (

 عساكر من طريق العباسن بن محمد الدوري عن قراد به.

 السراج: سمعت العباس يقول: ليس في الدنيا مخلوق يحدث به غير تري تراد، وبّمع هذا أحمد ويحيى بن منعين من ترادي قلت: وإنما أراد به بإسناده هذا موصولاَ، نأما القصة نهي عند أهل المغازي $=$

مشهردة . انتهی •
= موضوعاً، فبعضه باطل . وقال في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن غزوان وان أبو نوح قراد: حدث عنه أحمد، والكبار، وكان يحفظ، وله مناكير وقال : أنكر ما له حديثه ثم ذكر حديث بحيرا هذا وقال: ومال وما يدل على أنه باطل
 ( $011 / \mathrm{Y}$ )

كان صبياً. وقال ابن كثير : في حديث تراد هنا غرابة، وتال: وفيه من الغرائب أنه من مرسلات


 وقال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات، وفيه لفظة منكرة فيحتمل على أن هذه الجملة الأخيرة منقطعة من حديث آخر أدرجت في هذا الحديث وهي وهي وهم آحد رواته ( (IVV/I)

 الواضح، فإن ذلك لعله لم بكن موجوداً، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع ( )

أبي بكر .
 وراجع: تحفة الأحوذي (Yar/1).
وقال الجزري : إسناده صحيح، ورجاله رجاله رجال الصحيح أو أحدهما، وذكر أبي بكر

 وقال المحدث الألباني: إن فصة بحيرا صحيحة، وقال في إسناد الترمذي: إسناده =
(ج) قال ابن سبعد في الطبقات: حدثنا محمد بن عمر، قال؛:
حدثني محمد بن صالح، وعبد الله بن جعفر، وإبراهبم بن إسماعيل بن
 عشرة سنة خرج به أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها التجارة، فنزلوا بالراهب بحيرى، فقال بحيرى لأبي طالب في النبـي
 مع أبي طالب يكلؤه الشا ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعائبها لما يريده به من كرامته حتي بلغ أن كان رجلأ أفضنل قومه مروءة، وأحسنهـم خلقاً، وأكرمهم محخالطة، وأعظمهم حلماً وأمانة، وأصدقهم حديثاً، وأبعدهم من الفحش والأذى ما رؤي ملاحياً ولا ممارياً أحلاً حتى بنمماه قومه الأمين لما جمع فيه من الأمور الصالحة"(1). ثم ذكر عن ابن الجوزي هذه القصة.
(199 - 19V/1 الجواب الصحيح)
=

 قراد، والمنكر منه هو ذكر أبي بكر، ويلال فيه، وهو وهم من بعض الّرواة، والشّ أعلم.




## 

 يوم، فأسرَّ إلي حديباً لا أحدث بـ أحداً من الناس .

قـال: وكان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل، فـدندخل حانـط
 فأتاه النبـي فجاء فتى من الانْصار، فقال: هو لي يا رسول الشا تتقي الش في هذه البهيمة التي ملكك الش إياه، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتــنيبـه .

روى مسلم بعضه، ويعضه على شرطه. ورواه أبو داود وغيره.
(1)(1V६/\& الجواب الصحيح)
 (أو حاثش نخل،، وأخرجه في نضائل الصحابة: باب فضائل عبد اله بن جعفر إلى قوله: لا أحدث به الحدآ من الناس
وأخرجه أبو داود ني الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهانم =
= أاو حاثش نخل مثل مسلم" وكلهم من طريت مهدي بن ميمون بإسناده عن عبد الها بن جعفر . واخخرجه أبو داود عن بوسى بن إسماعيل المنعري، وهو من زجال الجماعة، وبنقية
 مسلم، فرواية أبي داود على شرط مسلم كما فال نيخ الإسلام.
في عيادته عليه السلام غلاماً يهودياً

- YVY

النبي
التوارة.
فقال له رسول الشَ موسى، هل نجد في التوارة (نعتي) صفتي، ومخرجي؟ قال: لا.

قال الفتى: بلى، والش يا رسول الشا إنا نجد في النوارة نعتك وصفتك، ومخرجك، واني أشهد أن لا إله إلاَّ اله، وإنك رسول الشا
فقال النبي
(الججواب الصحيح (1) رواه البيهقي بإسناد صحيح.
(1) أخرجه اليهيفي في دلاثل النبوة (YVY/) عن الحاكم، ثنا أبو العباس محمد بن


= وعنه أورده ابن كثير في البداية والنهاية (IVY/7).
=
 (Yq. $/ 0$ (التقريب) وتال ابن حجر : صدوق سيُـىء الحفظ. وهذا إسناد محتمل التحسين فقط، إلًّ أن محمد بن نصر المروزي تال : المؤمل بن إسماعيل إذا تفرد بحديبث وجب أن يتوقف ويثبت فيه لأنه كان سيُّى الحفظ كثير الغلط
وفال يعقوب بن سفيان إلفسوي : شيخ سني، ممعت سليمان بن حرب يخسن الثناء عليه، يقول: كان مشيختنا يعرفون له ويوصون به إلاَّا أن حديثه لا يسبّه حذيث أهحابه، حتى ربما قال: كان لا يسمعه أن يحدث، وقد يجب على أهل العلم ألن يقفوا عن حديثه، ويتخففوا من الرواية عنه، فإنه منكر يروى المناكير عن بُقات شيوخنا، وهذا أشد، فلو كانت هذه المناكير عن ضعاف لَكُنًا نجعل له عذراً. (or/r/المعرفة والتاريخ)
17 - باب ما جاء

## في تواضعه عليه الصلاة والسلام

الـ
 تريش، كانت تأكل القديد.

رواه ابن الجوزي من طرق، بعضها متصلا عن أبي مسعود، وجرير
قال ابن الجوزي: وروي متصلّا . قال شيخ الإساملام:والصواب إرساله.
(1)(4Y/\&) (الجواب الصحيح
(1) المرسل: أخرجه هناد في الزهد رتم (A•Y) عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس مرسلاّ، ورجاله ثقات ونال البوصيري: المحفوظ عن إسماعيل بن أبي خالد، عن فيّس مرسلًا من غير


ذكر أبي مسعود.





 صدوق كما في التقريب (IV/I).

- IV

في غلبته عليه الصلاة والسلام على الشيطان

YV६ فأخذه دعوة سليمان لأصبح موئقاً حتى يراه الناس .

أخرجه النسائي (غن عائشة)، وإسناده على شرط البخاري كما ذكر ذلك أبو عبد اللا المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم. (1)(IV•/1)
(1) أخرجه النساني ني التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (2va/II)
 عبد الرحمن، عن عبيل الهِ بن عبد اله بن عتبة بن مسعود، عن عائشة رضي الشا عنها.
راسناده على شرط البخاري كما فاله المقدسي، وبيخ الإسلام، رجاله ثقات من الصن
 في المقدمة.
وله شـاهل من حديث أبي الدرداه: أخرجه مسلم ني المساجد، باب ججواز لعن =
$=$


 شيخ الإسلام.




## - اN

في شبجاعته عليه الصلاة والسلام
rvo المشركين برسول الشا العدو منه.
(1)(1) الجواب الصحيح \&/89)

ذكره البيهقي بإسناد صحيح.
(1) أخرجه البيهقي في دلاثل البيوة (1) يوسف الأصهاني، قال: حدنيا أبو سعيد ابن الأعرابي $ا$ الل: حيدنا


أبي إبسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عن علي به، وذكر إلى تولها




وأخرجه النسائي ني النّير من الكبرى كما في تحفة الأشران (rov/v) من طرين
 وصحع أحمد شاكر إسنادة في الموضعين.

19 - باب باب ما جاء في
زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا
 تحت شجرة نم راح وتر كهاه.
قال روى الطبالسي بإسناد صسيح عن ابن مسعود قال: اضطبع النبي


راح وتركها. رواه أحمد.
 (1)(97/8) الجباب الصحتح

فذكر نحوه.


 الحاكم على شرط الثنيخن وأره النمبي (\%/8) - (r1/).

## - Y.

( ) ( ) - YVV وفرض الرب مليه الصلوات الخمس حيثنذ، ورؤيته لما رآه من الآيات،
 المنتهى، وغير ذلك معروف متواتر في الأحاديث، نم ذكره من رواهٍ (الجواب الصحيح \&/170)
(ب) وقال في الوصية الكبرى: والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل
العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة.
(1)(YAN// مجموعة الرسائل الكبرى)
 مما تواترت به الأحاديث، وأخبر به القرآن، أخبر بمسراه ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأتصى وهو بيت المقدس .

وعنه أورده الكتاني في نظم المتُناثر (YTY).
(Y) ساق الحافظ ابن كثير أحاديث الإسراء والمعراج في تفسير سورة الإسراء واء وتال: قالل الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير ـ وتد =
(ج) وذكر في رسالة الفرقان أنه مما تواتر في حديث المعراج أنَّ محمدا" (
 تواتر هذا في أحاديث المعراج "1 .

وقال: وحديث المعراج: فيه ما هو في الصحيح•
وفبه ما هو في السنن والمسانيد ${ }^{(1)}$.
$=$
 (انظر : تفسير ابن كثير (Y) شتخصاً.
 نفساً، واضان عليه الكتاني فبلغ مجموع ذلك خمسة وأربعون صحابياً، وتاله:




 أجمعت الأمة على صحتها وتبولها بان النبي السماوات السبع، وانه تردد بين موسى وبين اله عزَّ وجل مراراراً في شان الن الصلاة وتخفيفها، وهذا من أعظم الحجج على الجهمية، فإنهم لا يقولون: عرج بـ بـ إلى ريُه، وإنما يقولون: عرج به به إلى السماء (1) وعنه أورده الكتاني ني نظم المتناثر (رفم •Y7).
(Y) ( ( الحاديث المعراج متراترة كما تتدم، وراجع صتيع البخاري: كتاب التوحيد


وفيه ما هو ضعيف، وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات.
 قبر أبيك إبراهيم، انزل، نصلّ فيه، وهذا بيت لحم مولد أخيك مينى، انزل، فصل فيه.

وأعجب من ذلك أنه روي فيه : قيل له في المدينة: انزل فصل هنا هنا قبل

 أهل المعرفة .

وبيت لحم كنيسة من كنائس النصنارى، ليس في إتيانها فضيلة:
( 1 (الاتضضاء
وقال في رسالة زيارة بيت المقدس :
وأما ما يرويه بعضن الناس من حديث المعراج : أنه صلى في المدينة، وصلى عند قبر موسى عليه السلام وصلي عند تبر

الخليل

## فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة .


وقال: وما يرويه بعض الناس أنه

ومسلم: الإيمان، باب في ابن مريم والمسيح الدجال (1/ \&10)، وباب الإسراء
 ذلك طائفة توصف بالصلاح، بل اللذي في الصحيحين أنه صلى في بيت

المقدس

## (1)(171 ، 17•/YV مجموع الفتاوى)







 ما هنا ولد أخوكُ عبسى، نم اتى بي إلى الصشرة، فقال: من ها هنا عرج ربك إلى السماء. تال ابن حبان بعد انذ ساق الحديث إلى منا: وذكر كلامآ طريالَ اكره ذكره، وقالل : بكر بن زياد الباهلي شيخ دجال يضع الحليث على الثيا
 أنه موضوع، فكيف البذلُ في هذا الشأن .
 صدق ابن حبان.
كما أورد الذهبي في تلخيص الأباطيل (رقم 0).


 $=$

الجوزي وكذا أقره ابن عراق ( (Irv/ ).
=



 جبير بن نفير قال: حدثنا شداد بن أوس تال: تلنا : يا رسول الشا

 فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، نم بلغنا أرضاً، فقال : انزله، فنزلتُ، نم ثال: صلن، فصليتُ، ثم ركبنا، فقال: أتدري أين صليت؟ تلت

 انزل، فنزلت فقال: صل، نصليت، نم ركبنا قال: أتدري أين صليت؟ آلبّ

 وقال البيهقي : هذا إسنأد صحيح، وروي ذلك ملك مفرقاً في أحاديث غيره، ونحن نذكر من ذلك إن شاء الشه ما حضرنا. وأورده عنه ابن كثير تم ذكر رواية ابن أبي حاتم في تفسيره وقال: ولا ثـك أن هذا



 راسِحاف بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي تال الحانظ : صدلون بـئم كثيراً، والطلق محمد بن عوف (الطائي محدث حمص) أنه يكذب.

YV9
=


وقال أبو داود: ليس بشيء وشيخه: عمرو بن الحارث بن الضحالك الزبيدي الحمصي مفبول أي عند المتابعة،

ولم يتابع، نهو ضعيف.
 في رواية بكر بن زياد الباهلي وحديثه موضوع، يحكم عليه بالوضع، وتد كذب
 المتن المنكر شديد النكارة، كذبه.
فتصحيح البيهفي للحديت بهذا الإسناد وهذا المتن فيه تساهل كبير •
وني الباب عن أنس :

 رسول اله
 صلبتَ؟ صليتَ بطيبة، وإليها المهاجر، ثم قال: :انزل، نصل، نصليتُ، ذفاله: أتدري أين صليتَ؟ صليتَ بطور مينا، حيث كلم اله موسى عله السلام، ثم تال : انزل، فصل، فنزلتُ نصليتُ، فقال: التدري أين صليتَ؟ صليت بيبت لحمّ، حيت


 ويزيد هو ابن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني قالل الحافظ فيه: صدون ربما (التقريب

تلت: وهذا السياق يختلف تماماً عن أصحاب أنس الثقات الآخرين .

والمعراج: إن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين تجذهم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم المخزونة : ما إذا تدبره من اله اله أدنى عقل

 أبو عبد اله الرازي الذي احتذى فيه حذو ابن سبنا، وعين القضاة الهمداني، فإنه روى حديث المعراج، بسياق طويل وأسماء عجيبة، وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمين، لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسين الحسنة، ولا ولا
 أو بعض بياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة .

نم إنه مع الجهل بحديث المعراج - الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة، وعدوله عما يوجد في هذه الكتب اللى ما لم يسمع من عالم، ولا يوجد في أثارة من علم - فسَّره بتفسير الصابئة الضالة المالـة المنجمين، وجعل معراج الرسول ترقية بفكره إلى الأفلاك، وأن الأنبياء الذين رآهم هم في الكواكب: فآدم هو القمر، وإدريس هو الشمس، والالأنهار الأربعة هي
 ويجعله من الأسرار وألمعارف التي يجب صونها غن أفهام المؤمنين،
 التعجب، وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بنحط بعض المشايخ المععروفين الخبيرين بحاله، وقد كتبها في ضمن كتابه الذإي سنماه: االمطالب العالية)، وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين


## - Y। باب ما روي في قصة الغرانيق

. تاتلك الغرانيت العلى وأن شفاعتهن لترتجى" YA.
نقل شيخ الإملام في الجواب الصحيح في مبحث عصمة الأنبياء عن جميع الملل اتفاقهم على أنه لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيء من الكذب لا عمداً ولا خطاً فقال :

وإنما تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه فلا ينافي مقصود الرسالة كما نقل من ذكر : تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى .

قال: هذا فيه قولان للناس : منهم من منع ذلك أيضاً وطعن في وقوع
 سمعهم، والشيطان ألقى في سمعهم (IV9/ ) .

وتال في موضع آخر في الموضوع نفسه: ولكن هل يصدر ما يستدركه
 السلف يوافق القرآن بذلك، والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: تلك الغرانيت العلى، وأن شفانتهن لترتجى" وقالوا: إن هذا لم يُبت، ومن علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان
 أيضاً، وقالوا في قوله: إلاًّ إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هو حذيث النفس

وأما الذين قرروا:ما نقل عن السلف، فقالوا: هذا منقول نقلذِ بَابتاً






فقالوا: الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث، والقرآن يوافق ذلك، فإن نسخ اله لما يلقى الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع منا وقع في آياته، وتمييز الحق من الباطل، ختى لا تختلط آيّاته بغيرها، وججعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهـم مرض،
 النفس، والفتنة التي تحصل بهذا النوع من جنس الفتنة التي تحصنل بالنوع


 الناسخ، وأن ذلك المرفوع الذي نسخه الش ليس كذلك كان أدل علي اعتمادن للصدق، وتوله الحق وهذا كما قالت عائشة رضي الش عنها: لو كان محمد


 فيان الرسول

 (الفتاوى الكبرى ro/

وقال في موضع آخر : يقال: هذا ضعيف، فإن القوم إنما سجدوا لما
 نَاتَبُدُوأِيَّوَوَبْدُوا
فسجد النبي والمشركون تابعوه في السجود شه، وما ذكر من التمني إذا كان صحيحاً فإنه هو كان سبب موافقتهم له في السجود شله .
 مكة، والمشركون ما كانوا ينكرون عبادة الشا وتعظيمه ولكن كانوا يعا يعبدون معه
 وقد قال: سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . (1)(الفتاوى الكبرى r)
(1) تصة تلك الغراني رويت من طرق كيرة خرجها الألباني من عشرة طرق وقال: وهي
 مثل هذا الأمر الخطير، نم إن مما يوكد ضعغها بل بطلانها ما فيها من الاختلاف =
= بجب تنزيه الرسول



 حسن القنوجي البوفالي، والأستاذ محمد عبده، نم نقل كلاي أراد التصصيل في الموضوع فليرجع إلى كتابه نصب المجانيق لنسف تصنة النرانيانيق. وراجع أيضاً: الفتح الـمـاوي (رتم VYY).

## (ط Y Y Y باب ما روي في البدر علينا)"


لما قدم النبي

> يقلن : إلى آخر الشـعر الـبــدر عـلـــنــا

حديث النسوة، وضرب الدف في الأفراح صحيح، فقد كان على عهد



- ${ }^{(1)}$ (rva
(1) وفال البيهقي: وهذا يذكره علماونا عند مقدمه المدينة من مكة لا أنه لما قدم المدينة


 =

هذا لا يعرن عن النبي

وأورده الألباني عن شيخ الإسلام في الضعيفة (رقم \& \&) "، وقال : لا أضل له. وقال ابن القيم في زاد المعاد في بيان غزوة تبوك عند رجوعه منه: فلما دنا رسول اللّ









$$
\begin{aligned}
& \text { F } \\
& \text { الذي مات فيه إبراهيم ابن النبـي }
\end{aligned}
$$

( ( ) ـ Y Y Y
 صلاة الكسوف غلط، والواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بما أرسله من غير الي
 جوز هذا فقد قفا ما ليس له به علم، ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس لث به علم

(1) تال الحانظ ابن حجر في الإصابة: تالل مصعب الزيري: مات سنة عنر ، جزم به الوافدي، وتال: يوم الثلاثاء لعشر خلون من نهر ربيع الأول (1) (1 (1) ).

## — Y Y باب ما روي أن السجّل كاتب للنبـي

 عن يزيد بن كعب، عن ممرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قال : السجل كاتب للنبي
قال ابن القيم: سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول : هذا الحديّي موضوع، ولا يعرف لرسول الش
 ( $19 \mathrm{C} /$ / تهذيب السنن

يقال له السجل .
 كما ورد به الحديث المروي في ذلك عن ابن عباس - إن صح ـ و وفيه نظر، ثم ساق الحديث عن أبي داود، والنسائي، وقال: وقل عرضي الـي هذا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي، فأنكره جداً، وأخبرته أن شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية كان يقول: هو حليث موضوع، وإن كان في سنن أبي داود، فقال شيخنا المزي: وأنا أقوله.

## 

(1) الحديث اخرجه أبو داود في كتاب الخراج، باب في اتخاذ الكاتب (r)/r^)،

 إ
 ونوح بن تيس ثغة من رجال مسلم، وتد ضعفه ابن معين فين في رواية عنه.





 السماء
وتال: ليس ذاك بمحفوظ.
واخرجه اليهفي عن أبي نصر بن تتادة، عن ابي علي الرفاعي علي بن عبد العزيز،
 فال ابن كير : ويحيبى هنا ضتيف جداً فلا يصلح للمتابعة والشا أعلم.


 السماء كطي السججل للكتب: قال ابن مندة: غريب، تفرد به حمدان المري




9 - 9

1 - باب ما ورد في القرون الخيرية

الذنين يلونهمه• •
صرح بتواتر الحديث عن النبي

 (£へ。

وقال في موضع اَخر : استفاضت النصوص الصحيحة أنه فال خيـر القـرون قرني الذين بعثت فيهم، نم الــنين يلـونهم نم الــنين يلونهـم.


$$
(7 \cdot / \varepsilon
$$

oir

وقال: :ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي القرن الذي بعثت فيهم، ثـم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (1)(1^/1 مجموعة الرسائل الكبرى)

وأورده السيوطي في تطن الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة (رفم ^•1)، عن


ونص على تواتره الحافظ ابن حجر في الإصابة (1) (IY ) .
وذكر الأحاديث الواردة فهب الثنوكاني في در السحابة في مناقب القرابة والصحابة
(49، r. ا)، عن ثمانبة عثر صحابياً.

## - Y

ل مئل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدمم ولا نصيفهها . من حديث أبي سعيد الخدري (مكره من الأحاديث المتواترة. ( Y^ه - قال ابن عباس : هلا تسبوا أصحاب محمد، فإن الش تد أمرنا بالاستغفار لهم، وهو بعلم أنهم سيقتلون") .

قال : روى ابن بطة بالإسناد الصحيح، عن عبد الها بن أحمد، حدثني أبي، حدئنا أبو معاوية، ثنا رجاء، عن مجاهدن، عن ابن عباس رضي الشا عنهما قال فذكره.
(1) والحميث أخرجه البخاري (Y)/V)، عن أبي سميد الخدري، وعنه، وعن ابئي هريرة


 وذكره شيخ الإسلام معزوا إلى الصحبيعين في الصارم السـلرل (ovo).
(1)(OV\& المنهاج

- YА7 - وعن أبـي هريرة مرفوعاً: هلا تسبوا أصحابي . . ."إلخ . (19:تقدم برقم )
(أن أله اختارني واختار لي أصسابـي ( $1 \wedge 9$ (تقدم بر'فَم

فجعلهم أنصاري . . ." الذخ
( I ) - YAN الله في أصحابسي، لا تتخذهم غرضاً من بعلي، من أححبهم نقد أحبني، ومن أبغضهـم نقد آبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني نقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخلذهـ .

رواه التـرمـنـي وغغيـره مـن حــيــث عبيـلـة بـن أبــي رائطـة ، عـن
عبد الرحمن بن زياد عنه(r)
(1) أخرجه أحمد في فضاثل الصحابة (IVE| (1A)، وفيه: حدثنا أبو معاوية قالل: جحدثنا
(رجل))، بدل (رجاء).

 أخرجه أحمد في مسنلذ (Y)


 (الموازد ص 107) وابن حبان . كلهم من طريق عبيدة بن أبي رائطة، عن عبيد الها بن عبد الرحمن، عن عبد الهُ بن مغفل $=$ مرفوعاً.

وقال الترمذي : غريب، لا نعرفه إلاًّ من هذا الوجه.
(ب) وروى هذا المعنى من حديث أنس أيضاً، ولفظه امن سب أصحابـي، فقد سبني، ومن سبني فقد سب الشه، . رواه ابن البناء.
( ج) وعن عطاء بن أبـي رباح، عن النبـي عليه الصلاة والسلام قال : (للعن الله من سب أصحابي" . رواه أبو أحمد الزبيري : حدثنا محمد بن خالد

عنه
(د) وقد روي عنه، عن ابن عمر مرفوعاً من وجه آخر، رواهما (الصارم المسلول OVV)

اللالكائي (r)
= معين: لا أعرنه، وونثه ابن حبان وسكت عنه ابن أبي حاتم.
 وبه أعله الألباني وضسف إسناده .

 حانظاً، ومن سب أصحابي نعليه لعنة الش (رنم • 1) . وأخرجه عبد الأبن أحمد (رقم الا)، من طريق أبي الأحوص، عن عبر أبي زبيد، عن


 تال: كذا رواه أبو بحيى الحماني، عن سفيان، وأرسله وتفرد به عنه، ومحمد بن خالد يعرف بأبي حمنة الكوني الضبي (Y) وأخرجه البزار (Y (Y Y (Y الصباح، ثنا النضر بن حماد، ثنا سبف بن عمر، عن عبد اله بن عمر، عن نافع، عن ابن =

YА9 - وقال علي بن عاصم: أنبا أبو قحذم حدثني أبو قلابة، عن
 أصحابي فأمسكوا. رواه:الللالكائي.
(1)(ovi ، ovv الصارم المسلول)

قال : هذا كذب علّى النبي

(أحاديث القصاص رقم •\&، ومجموع الفتاوى / / / /
الكبرى (Yar/r).
=
ثال: البزار: لا نعلم رواه عن عيد اله اللأسبف.
وثال الهيمئي: رواه البزار والطبراني في الكير والانير الأرسط.
 ( $\mathrm{Y} / \mathrm{I} / \mathrm{P}$ )
والحديث رواه الترمذي وتال: إنه منكر .




$$
\begin{aligned}
& \text { عن أنس به } \\
& \text { وتال: لا نعلم رواه عن تتادة، عن أنس إلأ ثيانيان ولا عنه إلأَآدم. }
\end{aligned}
$$

(Y)/I)

وثال الهئمي: رواه البزالرورجاله رجال الصحيح.
تثدم برتم (£ •1).

وقال في موضع: إن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل اله توبته وإن تاب، ورووا عن النبي لا يغفر"، وهذا الحديث كذب على رسول اله العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة وهو مخالف للقرآن لأن




آرَحِحُِ
فثبت بكتاب الش وسنَّ رسوله
ثم ذكر أمثلة من سب النبي (ral،ra•/r مجموع الفتاوى)
وتال في موضع اَخر : كذب باتفاق آهل العلم بالحديث ومخالف ( T )

للقرآن والسنَّة والإجماع.
وقال: ولو قدر صحته فالمراد به من لم يتب، فإن اله يأخذ حق

YQ1 - وعن محمد بن طلحة المديني، عن عبد الرحمن بن سالم بن (1) وعنه أردده كل من السيوطي في ذيل الموضوعات (r-r)، ومرعي الكرمي ني الفواند

 والشوكاني في الفوائد (٪NT)، وند حكم بالوضع على الحديث ابن الصلاح في فتاواه

عتبة بن عويم بن ساعدة، عن أبيه، عن جده قال : قال رسول الشا اله اختارني، واختار لي أصخاباً، جعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً، فمن سبهم فعليه لعنة الشه والملانكة والناس أجمعين، لا يقبل اللا منها يوم

القيامة صرفآ لا عدلًا . وهذا مُحفوظ بهذا الإسناد"(1)

وقد روى ابن ماجه بهذا الإسناد حديثا؟ (Y)
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (I\&/IV)، عن خلف بن عمرو العكبري، ننا الُحميدي، ثنا

معحمل بن طلـلحة التّيمي به *

وتال الهيثمي: ونيه من فـم أرنه (1V/1).




 عن أبي عياض مولى الجـسن بن علي، عن أنس .
( وضهعفه الألباني
 ني ( أر حامأُ وأرضى باليسير •
 للـــاكم وعنه الـيهقي •
 $=$ يهـح

وتـال أبو حـاتم في تحديثه: هذا محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به على انفراده(")، ومعنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار تحلديثه والاستشهاد به، فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتج به، ولا يحتج به على انفراده ${ }^{(r)}$
Yar _ rar حديث: (أصحاببي كالنجوم" .

=
(بصباح الزجاجة (91/r)
والإسناد ضعفه الالاني وأعله بجهالة عبد الرحمن بن سالم بن عتبة ثال فيه الحانظ: مجهول. وليس له راو غير محمد بن طلحة. وابرو إيضاً مجهول فلبس لـ راو غير ابنه عبد الرحمن.

وني علة الخرى ومي الاضطراب كـا يينه الثنيخ الالباني، نم حسنه بمجموع الطرق والشُوامد.

(YYv/Q)، والتقريب وتال فيه: صدوق يخطىء، س ق.

الحديث في عبد الرحمن بن سالم وند قال فيه البخاري: لم يصح حديثه.
(التهذيب 1 (IA
ومالل فبه الحافظ: مجهاد الإسهول وكذا أبوه سالم بن عتبة مجهول.

والحديث ورد في غير وجه ويسياق مختلف خرجه الميند جابر، وابن عباس، وعمر، وابن عمر، ونبيط بن شريط وحكم على جميع الطرف بالوضع


قال - (اسيجري بين أصحابي هنيئة: القاتل والمقتول في الجنة).
فال : هذا اللفظ لا يعرف عن النبي

(1) ورد النص في الفتاوى (متروا من أصحابي هدنة).

والهنئة: في صحيح البشاري أي شيء بينير وضوابه ترك الهمز (الفاموس باب الهمز) . وجاء في باب الواو : وني الحديث: هنية مصغر منة أصلها هنوة أي شيء يسير .

# r <br> نضائل أبـي بكر رضي الشع عنه 

## Yq६ - "مروا أبا بكر فليصلٍ بالناس".

قال: تواتر في الصحيح والسنن أن النبي (1)(Evv/l الفتاوى الكبرى)

ورد الحديث عن عائثة من طرق، وأبي موسى الأثعري وابن عمر، وأنس، والعباس، وابن عباس: 1 ـ وحديث عانشة: أخرجه مالك في الموطا (1EY/1))، وعنه البخاري في


 (أخرجه أيضاً البخاري بسنده عن هشام
 .(६)v/ヶ



 قال : متواتر جاء من حديث ابن مسعود، وابن عباس، وأبـي سعيد (منهاج السنَّة \&/ 1~1

وابن الزبير .
وأثبته الذهبي في ألمنتقى (\$VY) .
وقال أيضاً: وتواتر:عن النبي
(1\&V/Y منهاج السنَّة)
وتال أيضاً: هذا من أصح الأحاديث المستفيضة في الصحاح من وجوه (الفتاوى الكبرى

وقال : استفاض في الصحيحين وفي غيرهما عن النبي ونَ وجه من حديث أبـي سعيد، وابن عباس، وجندب بن عبد الله وغيرهم ثم (1)(ミV7، ،\&V0/ /الفتاوى الكبرى) ذكر أحاديث أخرى .
=

(
£ ـ ـ وخديث أنس: أخرجه البخاري (رقم (1)1).
© ـ وحديث ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب: أخرجه أحمد في المسنـد


نظم المتناثر عن تسعة من الصسحابة (رفم YY^)، وعلّه السيوطي من المتواتر في تاريخ الخلفاء.
(1) الحديث عده من المتواترات كل من مرتضى الزبيدي في نرح الإحياء، والسيوطي

على ذلكه.
قال : هذا جاء معناه في حديث معروف في السنن أن أبا بكر رضي اله
عنه وزن بهذه الأمة فرجح

(1)(rロ7/r أو مجموعة الرسائل الكبرى

في تطف الأزهار (رقم 1•1)، والكتاني في نظم المتناثر (رتم YY)، والمناوي في

- التيسير
(1) لم يحكم شيخ الإسلام على الأثر وإنما أشار إلى ورود معناه في الحديث المعروف

وقد روي هذا مرفوعاً وموقوناً.
أها المرفوع: فأخرجه ابن عدي في في ترجم
أبيه عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: لو وزن إيما
وقال : يحدث عن أبيه عن نافع عن ابن عمر بأحاديث لا يتابعه أحد عليه. (1011/£)

 منكرة، وتال ابن الجنيد: لا يساوي فلسآ، يحدث بأحاديث كذبي. وأررده ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن غير إبيه، وفي روايته عن إيراهيم بن طهمان مناني وقال العقبلي :له أحاديث مناكير غير محفوظ ليس من يعيم الحديث. وليري وله طريق اخرى: أخرجها ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الهب بن سليمان العسقلاني عن رواد بن الجراح عن عبد العزيز بن أبي رواد، بلفظ: لو وضع إيمان $=(1 \wedge 9 \wedge / 0)$ أبي بكر .
= بيّن
(وراجع ترجمة عيسى في الميزان والحديث في الذخيرة: في ترتيب أحاديث الكامل لابن طاهر القيسراني (رفتم (६ケ17

وذكر السخخاوي الحديبث بطريقين عن ابن عدي فقال: في إحدى طريقيهما : فيه عيسى وهو ضعيف، لكنْه لم يتفرد به، ثم ذكر الطريق الأول المذكور . تلت: وفد مضى الكلام فيهما ولا يصلح أن يكون أحدهما شاهداً للآخر لشدة الضعف.
ثم ذكر السخاوي حذيث أبـي بكرة الذي أشار إليه شـيخ الإِسلام وسيأتي (المقاصد الحسنة 9 )
وقال العراقي في تخريُج الإحياء: رواه ابن عدي من حديث ابن عمر بإسناد

 وراجع أيضاً: كشف الخفاء (17Y/Y)، وتذكرة الموضوعات للفتنى (4Y) (1Y)، والذرر




 جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل الأودي تالٍ : قال عمر بن الخطاب: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لر جرح
 ورواه أيوب بن مويد ألرملي عن ابن شوذب مثل رواية ابن المبارك: اخرجه



وأيوب بن سويد الرملي صدوت يخطىء رئ كما في التقريب. وعبد اله بن شوذب هذا اختلف عنه فرواه ابن المبارك وأيون وأيوب بن سويد الريد الرملي كما تقدم، ورجحه الدارقطني كما سيأتي . وتال الدارتطني : وخالفهها رواد بن الجراح فرواه عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف عن هزيل .
 عن عمرو بن شـرحبيل، ولم يقل عن هزيل .


 لمن هو أونق .
وكذلك ضمرة بن ربيعة صدوق يهم تليلًا كما في التقريب (rv\& / / لأنه خالف عبد الشا بن المبارك الإمام الثقة .

 وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وعزاه لإسحاق بن راهو المويه والبيهتي في الشُعب

 وأما ما عزاه لصعاذ بن المثنى في زيادات مسند مسدد فلعله ما عزاه في المطالب العالبة $=$ هذا، وقد سبق نقل من صححه موتوناً.

ع - YQV
كالزنجي بينهما .
قال في أحاديث القصاص (رقم ع1): هذا كذب ظاهر لم ينقفله أخحد من آهل العلم بالحذيث ولا يرويه إلاَّ جاهل، أو ملحد، وراجع؛ الفتاوى

وألما ما أشار إليه شيخ الآسلام من وروده مرفوعاً في السنن.


 سلمة، عن علي! بن زيب، عن عبد الرحمن بن أبـي بكرة، عن أبيه تال : „كأن
 رfيا؟ فقال رجل من القوّم: آنا رأيت ميزاناً دلي من السماء، فوزنت أنت وبُ أبو بكر،

 فقال: خحلافة نبوة، ثم يؤتي الل تبارك وتعالى الملك من يشاء . وفي سنده علي بن زيد بن ججهان وهو ضعيف من فبل حفظه وتابعه أشعث بن

 والحاكم (VI/r). وقال الترمذي: حسن صحيح كذا في الطبعة المصرية، وفي تحفة الاشراف (६1/৭)
وصححه الحاكم على شنرط اللبيخين، وفال الذهبي متعقباً عليه تلت: أثبعث هذا ثقة لكن ما احتجا به . والحديث صححه الألباني وتكلم على طرقه في ظلال الجنة في تخريج أحاديت الـسنّة.

,الحديث تكلم عليه شيخ الإسلام في أماكن أخرى راجع: (الفتاوى

 ${ }^{(1)}(100 / \xi)$
( Y4A (النتاوى /A^/

بجواب فهذا كذب باتفاق أهل العلم.

عاد إلى مثلها فاتتلوه.
ذكره الرافضي في منهاج الكرامة.
قال شيخ الإسلام: هذا القول الأخير افتراء وكذب، ونيّ وإنما قال : وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، ومير ومعناه أن بيعة الصدين وكين بودر إليها

(1) وعن شيخ الإسلام أورده كل من مرعي الكرمي في الفوائد (1Ar)، والقاري ني

الأسرار المرنوعة (1) (8vฯ).


(Y) واثتثه الذمبي في المنتىى (YY^).

 فانآ، فلا يفترن المرز أن يقول: إنما كانت بيع أبي بكر فلتة وتمت الا وأنها فد =
(
( ) ( ) روى عبد الشّ بن قدامة عن أبي برزة قال : أغلظ رجل لأبي بكر
 رواه النسائي من حديث شعبة عن توبة العنبري عنه .
(ب) وفي رواية لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه عن أبـي برزة أن


(ج) ورواه أبو ذاود في سنه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضي الش عنه، فتغيظ غلى رجل، فاشتد عليه، فقلت: ائذن لي يا خليفة رسول الشا أضرب عنه، قال فأذهبّت
 اثذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: :لا (1) والش ما كانت لبش

كانت كذلك، ولكن الشا وقى شرها، وليس فيكم من تغطع الأعناق إليه مثل منل




 حماد بن سلمة، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي
 $=$ عبد اله بن مطرف، عن أبي برزة.

 فقال الجارود: بل أبو بكر أفضل منه، قال : فبلغ ذلك عمر قالل: فجعل يضربه ضرباً بالدرة حتى شغر برجله، نم أقبل إلى الجارود فقال : إليك عنك عني، ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الشّ قال عمر : من قال غير هذا أقمنا حليه ما نقيم على المفتري. (1)(0^0 الصارم المسلول)

أما الطريت الأول ففيه حماد بن سلمة وقد تغير بآخره، وفيه أيضاً انتطاع بين حميد $=$ والنبي واما الطريت الثاني: فرجاله كلهم ثقات سوى عبد الهّ بن مطرف فهو صدوق ثاله الحافظ، وذكره ابن حبان في الثقات
فالحديث إسناده حسن، لكنه صحيح لثاهده الني ذكره شيخ الإسلام عن النسائي.

أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (رقم 1 (174)، وكتاب السنَّة (لعبدالشا رتم


الدكتور علي ناصر الفقيهي) من طريت شُعبة به الئ


فضل أبـي بكر وعمر رضي الله عنهما
 وحب العرب من الإيمان، وبغضهم من الكفر|"(1).

قال: رواه أبو طاهِر السلفي في فضل العرب من حديث أبـي بكز بن أبي داود، حدثنا عيسي بن حماد زغبة، حدثنا علي بن الحسن الشن الشامي،



إسناده ضعيف جداً.
أبر بكر بن اببي داود تكلم فيه أبوه، وفيه: علي بن الحسن الشامي قال ابن حبان:

 وخليد بن دعلج السدونسي ضعيف (التقريب).
وعزاه السيوطي لابن عنساكر وزاد: ومن سب أصحابي نعليه لعنة اله، ، ومن حفظي
(ضعيف الجامع /4/9) فيهم، فأنا أحفظه يوم الققيامة .
وتال الألباني: ضعيف جمداً.

الكفر، وحب العرب من الإِيمان وبغضهم من الكفر .
قال: وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث، وذكروا لفظه:
حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر .
قال : وهذا الإسناد وحده فيه نظر، لكن لعله روي من وجه آخر . (r^V _ r^0 / / الاقتضاء ()
r r.
قال : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر •
وذكر نحو هذا مرات(1) منها ما ذكر في العقيدة الواسطية من مذهب أهل السنَّة أنهم يقرون بما تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي رضي اله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثمر ثم يثلثون بعثم الثمان ${ }^{(r)}$ ( \& • V/ / مجموعة الرسائل الكبرى)

ويربعون بعلي

يفضلني على أبي بكر وعمر إلًا جلدته حدّ المفتري .
، (مV§/Y^ مجموع الفتاوى)
(r)(O^Q وراجع منهاج السنَّة r/

 ( r (1/1)
(Y) وعنه أورده الكتاني في نظم المتناثر نقلا عن الوصية الكبرى (رقم YYY)، وروى = الحديث عن علي غير واحد من الصحابه وفيما يلي ذكر من عثرت على مروياتهم: اريم
= = أبو مجلز : أخرجه ابن ابـي عاصم في السنَّة (رتم • . IY).




 والدارقطني في المناقب كما في فتح الباري (لآ (


و Y Y Y Y)، والدارقطني في المناقب كما في الفتح.










```
=
    ^ - وفس الخارفي:ابن 'أبي عاصم(`)
```

(ب) وعن علقمة بن قيس قال: خطبنا عليَ رضي الش عنه فقال: إنه بلغني أن توماً يفضلوني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في هذا لعاقبت فيه، ولكني أكره العقوبة قبل التقدم، ومن قال سيئاً من ذلك نهو
= = ـ وعلي بن ريبعة الوالبي: عبد اله بن أحمد في السنَّة (IYYY).
 (نتح الباري (rr/v)

الانطرابلـي في نضائل الصحابة.


10 - مسعدة الأعور البجلي: عبد الها في السنّة (17) (ITY).







 وعن أبي هريرة قال: كنا نعد وأصحاب رسول الش بعد نيها أبو بكر وعمر .

 وهو متروك، لكن الحديث صصحيح.

مفتر، عليه ما على المفبري، خير الناس كان بعد رسول الهُ
عمر
رواه عبد الله بن أحمل(1)، وروى ذلك ابن بطة، واللالكائي من حديث


 علي: لا يفضلني على أبـي بكر وعمر أو لا أجد أحداً يفضلني على البـي بكر وعمر

إلَّا وجلذته جد المفتريـي

 وفي سنده أبو عبيدة بن الحكم قال الذهبي: لا يعرف. الميزان (YVo/Y)، (Y)،
 هษฯ

$$
\begin{aligned}
& 0 \\
& \text { في عمر رضي اله عنه أنه قتل أباه }
\end{aligned}
$$

قال: هذا كذب، فإن أباه مات في الجاهلية قبل مبعث النبي


أو الفتاوى الكبرى r/r r rer
وفال : ورووه عن عمر وهو كذب.
(1) (rva / /A^ مجموع الفتاوى)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أررده مرعي الكرمي عن شيخ الإسلام (1rq) . } \\
& \text { orv }
\end{aligned}
$$

## 7 - باب ما روي في تقدم

إسلام عليّ بن أبـي طالب رضي السه عنه
 بني عبد الدار، وعباسن بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، فقال

 أدري ما تقولان، لقد صليت اللى القبلة ستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب

 [التوبة: 19] 19 [19

هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحليث المعتمدة، بل دلالات الكذب عليه ظاهرة، منها أن طلحة بن شيبة لا وجود له، وإنما خادم الكعبة
 فيه قول العباس: لو أشاء بيتُّ في المسجد، فأيّ كبير أمر في مبيته في المسجد حتى يتبجح به، ثم فيه قول علي": صليت ستة أشهر قبل الناس، فهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة فإن بين إسلامه وإسلام زيد، وأبي بكر، ،

وخديجة يوماً أو نحوه، فكيف يصلي قبل الناس بستة أشهر، وأيضاً فلا يقول: أنا صاحب الجهاد، وقد شاركه فيه عدد كثير جدا؟"1".

وأما الحديث فيقال: الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، ولنظه،



 منبر رسول الش


(1) حديث محمد بن كعب القرظي: أخرجه الطبري (•1/99)، فال: حدثني يونس، قال:


فذكره.
وني سنده انتطاع بين ابن وهب وأبي صضر، نم هو تول القوظي

أخرجه الطبري (•1/97)، عن محمد بن الحسين، ثنا أحمد بن الفضل، عن أسباط بن
 وأسباط ابن نصر صلون كثير الخطا يغرب، والسدى هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكيبر صدون يهم ورمي بالثـبع، وئـيخ الطبراني محمد بن الحــن بن موسى حينين، كان من رؤساء الثبعة. وشاهد من حديث الحسن مرسلَّ أخرجه الطبري (• (97/9)، عن الحسن بن بحبى، عن
 وعمرو هو ابن عيد المعتزلي ضعيف، وعع هذا نهو مرسل.

وهذه الآية ليست من خصائص الأئمة ولا من خصائص عليّ، فإن الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهندوا فلاني والأنصار يشتركون في هذا الوصف، وألوا ونو بكر و وعمر أعظم إيماناً وجهاداً


ولا ريب أن جهاد أبي بكر بماله ونفسه أعظم من جهاد غليّ وغيره كما قال النبي

أبو بكر ${ }^{\text {(r) }}$
وتال : ما نفعني مأل ما نفعني مال أبـي بكر(r).
وأبو بكر كان مجاهداً بلسانه ويده، وهو آول من دعا إلى السّ، وأول من أوذي في الش بعد زسول الشَ
(1) مسلم: كتاب الإمارة (1\&99/r)، (رتم 11NV9)، واخرجه أحمد (\%/89).
(Y) أخرجه البخاري في الصلاة (1/ (Y)

 المبجد غير خوخة أبي نكر .


 (الموارد (YIT ) من حديثّ أبي هريرة، وإسناده صحتح

وكان مشاركاً لرسول الش لَ

 أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي الخطاب؟ فقال النبـي يملك عمر نفسه، فقال: كذبت ياعدو الشا، إن الذي عددت أحياء، وقد أبقى الله لك ما يحزنك.
(مـنـهـاج الـسـنَّة
. ${ }^{\text {(1) }}$

وأثبته الذهبي في المنتقى
— r-v

روى رزين بن معاوية في الجمع بين الصحاح الستة أنها نزلت في عليّ
لما افتخر طلحة بن شيبة، والعباس، ذكره الرافضي المي
وقال شيخ الإسلام: الجواب: الهطالبة بصحة النقل ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في الصحاح، وإن الذي في الصحيح ليس كما ذكره، عن





(1) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة أحد (r£१/V)، من حديث البراه بن عازب.

صليـت الجمعـة دخلـت فـاستفتيتـه فيمـا اختلفتـم فيـه فـأنزل الش تعـالـى :


سَبِيلِ آلنَّهُ . . .
وهذا الحديث يقتضي أن قول علي" الذي فضل به الجهاد على السذانة والسقاية أصح من قول من فضل السدانة والسقاية، وأن علياً كان أغلم باللحت في هذه المسألة ممن نازعه فيها وهذا صحيح، وعمر قد وافق ربَّه في عدة






 غتّله وأدخله قبره.

قال شيخ الإسلام: فيه أكاذِب، منها قوله: كابن لواؤه مغه في كل
 مصعب بن عمير باتفاق الناس .

ولواوه يوم الفتح كان مع الزبير بن العوام، وأمره هِ


## أخرجه البخاري في صحيحه(1)

وكذلك قوله: وهو الذي صبر معه يوم حنين، وتد علم أنه لم يكن أقرب إليه من العباس بن عبد المطلب، وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، والعباس آخذ بلحام بغلته، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابه، وتال له النبـي أين أصحاب السمرة، فوالله كأن عطفتهم علي" حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، والنبي أنـــا النبـــي لا كـــذب أنــا ابــن عبــد المطلــب

ونزل عن بغلته، وأخذ كفا من حصى، فرمى بها القوم، وفال انهزموا ورب الكعبة .

قال العباس: فوالها، ما هو إلاَّ أن رماهم فما زلت أرى حدّهم كليلًا ، وأمرهم مدبرأ حتى هزمهم الش. أخرجاه في الصحبحين (r) وفي لفظ للبخاري: قال: وأبو سفيان آخذ بلجام بغلته وفيه: قال العباس : لزمت أنا وأبو سفيان رسول الشَ وأما غسله (1ヶ7/7) (1) البخاري في الجهاد: باب ما قيل في لواه النبي (1) ( $0 / \mathrm{A}$ ) والمغازي: باب أين ركز النبي


ومولاه شقران وبعض الأنصار، لكن كان علي يباشر الغسل، والعباس خاضر لجلالة العباس، وأن عليّاً أولاهم بمباشرة ذلك.



وقال شيخ الإِنَام: واعلم أنه ثم أحاديث أخر لم يذكرها هذا

 وعمر، وعثمان، وعليّ، ومعاوية وغيرهم، لكن المكذوبي في 'فضـل علي أكثر، لان الشيعة أجرأ ألى الكذب من النواصب.
قال أبو الفرج ابن الجوزي: فضائل عليَ الصحيحة كثيرة غير أن الرافضة لم تقنع نوضعت له ما يضع لا ما يرفع، وحوشيت حاشيته من الاحتياج الثى الباطل .
قال: واعلم آن ألرافضة ثلاثة أصناف: صنف منهم سمعوا أشياء من الحديث فوضعوا أحاديث، وزادوا ونقصوا. وصنف لم يسمعوا، فتراهم يكذبون على جعغر الصادن ويقولون: قال جعفر، وقال فلان.


 عله الحاكم، وقال الذمبي: نيه زكريا بن بهيمى الونار وهو متهم.
(wv/r) (الميزان)
تلت: رابع لترجمته:

وصنف ثالث عوام جهلة يقولون ما يريدون مما يسوغ في العقل ومما
لا يسوغ
قال شيخ الإسلام:
(4. النساني في كتابه الذي وضعه في خصائص علي من حديث عبيد الله بن موسى، حدثنا العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسـدي، قـال: قـال علي رضي اله عنه: أنـا عبد الله، وأخو رسول الله وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي اللاَّ كاذب، صليت قبل النا
(1)
.
وفي رواية له : ولقد أسلمت قبل الناس بسبع سنين •
ورواه من حديث العلاء بن صالح أيضاً، عن المنهال، عن عباد" ${ }^{\text {( }}$.
قال أبو الفرج: هذا حديث موضوع، والمتهم به عباد بن عبد اله.
قال علي بن المديني : كان ضعيف الحديث.
وقال أبو الفرج: وقال الأزدي: روى أحاديث لا يتابع عليها .
 (Y) نضائل الصمابة (رقم (Yar)).
 (Y/Y/Y)



وأمَّا المنهال فتركه شعبة، قال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبل الشه، عن حديث عليّ: أنا عبد الشّ، وأخو رسول الله . فقال : اضرب عليه، فإنه حديث منكر(1)

قال شيخ الإسلام: قلت: وعباد يروى من طريقه عن علي ما يعلم أنه
 من أن يكذب ويقول مثل هذا الكلام اللذي هو كذب ظاهر معلوم بالضضرورة أنه كذب، وما علمنا أنه كنب ظاهِ واهِ لا يستبه، نقد علمنا أن علبياً لم يقله، لعلمنا بأنه أتقى شله من أن يتعمد هذا الكذب القبيح، وأنه ليس مما يشتبه ختى
(1 الموضوعات (1 / / ا

واخرجه الحاكم (1/(111)، من طرين عيد اله بن موسى، عن إسرائلي، عن أبي إسخاق، عن المنهال به وزاد: تبل آن يعيده أحد من مذه الالمة الهم

 باطل، نتدبره، وعباد قالل ابن المديني: ضعيف.
 الميزان: هنا كذا كذب على عليـي




ابن المديني: ضعيف الحدبي، ونال ابن حزم ابما مجهول.
الظـر: التـاريخ الكيبـر: (ق
والتهذيب (9 19).

وراجع: نتزيه البريعة (!/(TVY).

يخطىء فيه، فالناقل عنه إما متعمد الكذب، وإما مخطىء غالط، وليس قدح المبغض لعلي من الخوارج والمتعصبين لبني مروان وغيرهم مما يشككنا في صدقه، وبره، وتقواه، كما أنه ليس قد الح الرافضة، في في أبي بكر وعمر، بل فل وقدح الشيعة في عثمان لا يشككنا في العلم بصدقهم وبرهم ولم وتقواهمم، بل
 ولا هو فيما دون ذلك، فإذا كان المنقول عنه مما يغلط في مثله، وقد علمنا أنه كذب، جزمنا بكذب الناقل متعمداً أو مخطئاً.
 عبد الحميد الحماني، ثنا شريك، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الش، عن علي

- MIY عن الأعمس، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسلدي، عن علي

 جذعة، وإن كان شارباً فرقاً إلى آخر الحديث(1) . (زيادات رقم 11 1 ا)

والطرين الاول: فيه يحيىى بن عبد الحميد الحماني ضعيف. وفيه شريك ضعيف أيضا، ونيه عباد بن عبد الها الالسدي تالل فيه البخاري: فيه
 والطرين الثاني فيه شريك وعباد وفيه الأعمش ومو مدلس وقد عنعن والحديث ألحن أخرجه أحمد
 = معروف بتساهله ني مذا الباب.

وهذا كذب على عليّ، وكذبه ظاهر من وجوه.
rir ـ ـ وهذا الحديث رواه أحمد في الفضائل : حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بنُ المغيرة، عن أبس صادق، عن ربيعة بن ناجذ، عن علي(1) وهو لا يعلم أنهـم يروون الباطل .
, =



 ومن رجال البخاري والأربعة.
(الميزان
قال الذهبي: ولأبي عوانة عنه ما بِنكر . وأبو صادق هو الأزدي الكُوفي قيل اسمه مسلم بن يزيد وقيل : عبد الشه بن ناجذ، صدوِق، (التقريب Y/ وحديثه عن عليَ مرسل. وسكت عليه البخاري، وؤثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان، وتال ابن سعد: كان به من الورع شيء عجبب، وكان تليل الحديث، وكانوا يتكلمون فيه.

وربيعة بن ناجذ الأزدي أو الأسدي الكوني ثقة تابعي؛ وئق العجلي وابن حبان، وقال الذهبي: لا يكاد يعرن.
وعنه أبو صادق بخبر منكز، وفيه: اعلى اخخي ووارني،.
(الميزان
 وصى الشا عباس في تحقيته لفضائل الصحعابة.
قلت: لكن متنه منكر وقد أشار إليه الذهبي بقوله: عثمأن بن 'المغيرة: لأبي غوانة عنه ما ينكر

 رسول الشَ قال أبو الفرج: حبة لا يساوي حبة، فإنه كذاب، قال يحيـى : ليس بشيء، وقال السعدي: غير ثقة، وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع، واهياً في الحديث.

وأما الأجلح : فقال أحمد: قد روى غير حديث منكر .
قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به.
وقال ابن حبان: كان لا يدري ما يقول .
قال أبو الفرج: ومما يبطل هذه الأحاديث أنه لا خلاف في تقدم إسلام خديجة، وأبي بكر، وزيد، وأن عمر أسلم في سنة ست من النبوة بعد

أربعين رجلاّ، فكيف يصح هذا" ${ }^{\text {(1) }}$

- M10 وذكر حديثاً عن النبي

عملته يد أحمد بن نصر الذارع، فإنه كان كذاباً يضع الحديث(r)
(1) الموضوعات (1/ (1) وتال: مذا حديث موضوع على عليَ.

$$
\begin{aligned}
& \text { ورابعع: نتزيه النريعة (TVY/I). }
\end{aligned}
$$


 يذكر، عن أيم، عن آباثه قال: تال رسول الش اله النذر بأسمائهم وأسماء آبائهم وكان أول من آمن بي، وصدفني عليَ بن أبي طالب، فكان =

وآ الله، وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم في الرعية، وأبصرهم في القضية.

قال : وهو موضوع، والمتهم به بشر بن إبراميم، قال ابن عدي، وابنّ حبان: كان يضع الحديث"على الثقات"(1) .
 الجوهري، عن مأمون، عن الرشيد.

قال : وهذا الأبرازي كان كذابا").
أول من آَن بي وصدقتي حين بعنت، نهذا الصديت الاكبر .



 يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جيل مرفوعاً: با علي! أخصمك بالنبرة، ولا بلا بيوة بعدي، وتخصم الناس بـنع"، ولا يحاجك فبه أحد من تريش: أولهم إيمانأأ. إلخ. وآخره: وأعظهمه عند الش مزية يرم القيامة.
 (T/V/Mr)
 رأورده الشوكاني ني الفوائد (r££).





 وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكافرين .

قال: : وهذا حديث موضوع، وني طريقه الأول عباد بن يعقوب، قال ابن حبان: يروي المناكير، عن المشناهير، وكان غالياً في التشيع.

وفيه محمد بن عبد الش قال يحيـى : ليس بشيء.
(ألما الطريق الثاني فيه أبو الصلت الهروي كان كذاباً رانضياً خبيثاً، نفد اجتمع عباد، وأبو الصلت في روايته، والش أعلم بهما آيّهما سرته

تلت: لعل الآفة فيه من محمد بن عبد اله.

معين : ليس بشيء لا يكتب عنه إنسان فيه خير .
=
 بعههم، وأتسهم بالسرية، وارثنتم بالرعية، وأطظهم مزية، انت عضدي وغالسلي
وداني... الغ .

وتال: هنا حدبث باطل من عـل الأبرازي، وكان كذاباً، وفد رواه أبر بكر بن مرديبه، عن
 أخذه من الأبرازي.
وتال الذهبي: كذاب تليل الحباء، ومو الحـين أي ابن عيد الها بن الخعيب الأبرازي


قال أبو الفرج ابن الججوزي : كان غالياً في الرفض .
(1) (منهاج السنَّ 1 ( 1 )

من طريق أبي نعيم، عن ابن عباس أنها نزلت في النبي خاصة ومما أول من صلَّى وركع .
 في سورة البقرة وهي مدنية باتفاق المسلمين، وسياقها مخاطبة بني إنرائيل . (r)(Vr/E منهاج السنَّة)

والطريق الاول هو حديث أبي ذر: أخرجه ابن الجوزي (Y\& (Y\&)، وأخرجه ابن عساكر (ی/ (ר/ ب).



 وأقره الحافظ في اللسان (r)/YAY). (Y) وأثته الذهبي ني المنتىى(£) (YهQ).

$$
\begin{aligned}
& \text { - V } \\
& \text { صعوده على منكب النبـي }
\end{aligned}
$$

 ورسول الهُ

 تذفت به نتكسر، وانطلقنا نستبن، حتى توارينا .
قـال: إن هــا الحديث إن صح فليس فيه شيء من خصائص الأنمة , لا خصـائص علـي، فلإن النبـي
 جـاء الحسن فارتحلـ، ويقـول: إن ابنـي ارتحلني، وكاني
 يوجب أن يكون ذلك من خصائصه، وإنما حمله لعجز عليّ عن حمله، فهن يدخل في مناقب رسول الش فضيلة من يحمله النبي عبيد اله فإن هذا نفع النبي (1) (V/r) منهاج السنَّ



 من طرين نعيم بن حكبمّ عن أبي مريم عن عليّ وسياقه نحو سباق ما ذكره شيخ الإسلام.
ولم أجد رواية (يزيد بن أبي مريم).



 ضعيف الإسناد، ومنكر المتن، وراجع للتفصيل كاملم الدكتور أحمد مـيّبرين سبّاد في تحقيقة لخصائص علي.
وأخرجه ابن المغازلي في مناقب علي (رقم • \& Y\&)، بسنده عن علي بن زيلد بن

 وني سنذه ابن جدعان وهو ضعيف.

## ^

ץץ ـ ـ الصديقون الثلاثة: حبيب بن موسى النجار مؤمن آل ياسين الذب قال: با قوم اتبعوا المرسلين، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال : أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الشا، وعلي بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهـمر. عزاه الرافضي للإمام أحمد بإسناده عن ابن أبي ليلى، عن أبيه قال: قال رسول اله

وقال: ونحوه رواه ابن المغازلي الفقيه الشافعي، وصاحب كتاب الفردوس(1).

قال شيخ الإسلام: هذا الحديث لم يروه أحمد لا في المسند ولا في كتاب الفضائل، وإنما هو من زيادات القطيعي رواه عن محمد بن يونس القرشي، حدثنا الحسن بن محمد الأنصاري، حدئنا عمرو بن جميع، حدثنا محمد بن أبي ليلى عن عيسى نم ذكر الحديث.

وعمرو بن جميع ممن لا يحتج بنقله، بل قال فيه ابن عدي: متهم بالوضع، قال يحيى: كذاب خبيث، وقال النسائي والدارقطني: متروك،
(1) انظر : كتاب الفردوس (رقم ٪^٪).

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات والمناكير عن ألمشاهير لا يحل كتب حديثه إلاًّ على سبيل الاعتبار .

قال: وإن الحديث موضوع على رسول اللّ
كحديث أنس في الصحيحين : أثبت أحد فماعليك إلاَّنبي أو صديق . . . إلخ
وحديث ابن مسعود الذي فيه: ولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى
يكتب عند الش صديقاً.
وإن اله سمي مريم صديقة قال: فكيف يقال الصديقون ثلاثة . . الخ

(1) واثبته الذهبـي في المنتقى (r-4) و (عهY).

 أبي العباس محمد بن يونس الكديمي، عن الحسن بن عبد الرين الرحمن الأنصاري، عن عمرو جميع، عن مخمد بن عبد الرحمن بن أبي لبِلى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه مرنوعاًا
وهو حديث موضوع، وآفته عمرو بن جميع كنبّه ابن معين وقال النسائي وألدارتطني: مترود، وقال ابن عدي: كان يتهم بالوضع (المجروحين (VV/r)، والميزان (YO1/r)،

وأخرجه الفطيعي (رقم (IIIV)، وابن عساكر في تاريخ دمشت من طريت أبي نعيم (T/TV/Ir) ( ) من طريق عمرو بن جميع به.
 وعزاه المناوي لابن مردويه والديلمي.
وتال الألباتي: موضوع (الضعيفة رتم roor)، وضعيف الجامع (YAr/E). ونقل كلام شـيخ الإسـلام وكلام الذهبي وقال: وكفى بهها حجة.

## 9 - باب ما روي أن فضـائله لا تُحصى

 أقلام، والبحر مداد، والجن حساب، والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي.
 قال: كذب.

وقال: إن الش جعل الأجر في فضائل عليّ لا يحصى كثرة، فمن ذير فير فضيلة
 وذكره عبادة، لا يقبل الشا إيمان عبد إلاًا بولايته، والبراءة من أعدائه . ( ${ }^{(1)}$ (1. ، منهاج السنَّة
(1) وأبن الذمبي ني المتتقى (r|r).

وتوله: الالظر إلى وجه علي عبادةً ياتي بيان وضعه في مكان آخَر وتد أخرج ابن الجوزي






 انظر: (رنم rrav،
نضائل عليّ العشرة التي ليست لغيما روي من مباب

צ ليست لغيره
قال النبي ويحبه الش ورسوله، فاستشرف إليها من استشرف نفال : أين علي بن الا أبي طالب؟ قالوا: هو أرمد في الرحا بطحن، وما كان أحدهم بطـجن

وأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حي(1).

قال ثم بعث أبا بكر بسوورة براءة فبعث علياً خلفه فأخذها منه وتال :
لا يذهب بها إلَاَ رجل هو مني وأنا منه(r) .

وقال لبني عمه: أبكم يواليني في الدنيا والآخرة قال : وعليّ جالس معهم، فابوا، نقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة قال : نتركي ثم أقبل

$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر : (زفم }
\end{aligned}
$$

على رجل رجل منهم، فقال: أبكم يواليني في الدنيا والآخرة، فأبوا نقال علي : أنا أوليك في الدنيا والآخرة. فقال : أنت وليـي في الدنيا والآخرة"(1) . قال : وكان علي أول من أسلم من الناس بعد خديجة .
قال: وأخذ رسول الشَ
 تَظْهِ ِّ
قال: وسُرى عليّ نفسه ولبس ثوب رسول الشَ المشركون يرمونه بالحجارة()
وخرج رسول الهُ فقال: لا فبكي علي، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هاروني موسى إلًا أنك لست بنبي، لا ينبغي أن آذهب إلاً وأنت خلبفتي . وتال رسول الش قال: وسدوا أبواب المسجد إلاَّ باب عليّ قال: وكان
جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره(\&) .
وقال له: من كنت مولاه فعليًّ مولا(o) .


وعن النبي
 النبي
 قال شيخ الإسلام؛ إن هذا ليس مسنداً بل هو مرسل، لو'بّت عن

عمرو بن ميمون.
وفيه ألفاظ هي كذبَ على زسول الش

 عليّ وخليفته بالمدينة غيزه، وغزا غزوة الفتح، وعليَ معه، وخليفته بالمدينة
 حجة الوداع وعليّ معه، وخليفته بالمدينة غيره، وغزا غزا وزوة بدر ومعه غليّي وخليفته بالمدينة غيره، وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة، وباتِياتفاق أهل العلم بالحديث، وكان عليّ معه في غالب الغزوات والن لم يكن فيها قتال . فإن قيل : استخلافه يدل على أنه لا يستخلف إلًا الأفضل لزم آلْ يكو
 يكون الاستخلاف على رجال مؤمنين، وعام تبوك ما كان الاستخلاف ولا ولألا على النساء والصبيان، ومن عذر اللّ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أو مُتَّهم
 جهاد كما يحتاج في أكثر الاستخلافات .


وكذلك قوله: وسد الأبواب كلها إلاًّ باب عليّ، فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة، فإن الذي في الصحيح عن أبـي سعيد عن النبي وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلذ غير ربـي لاتخذت ألها أبا بكر خليلذ،


خوخة أبـي بكر .
وقال: ومثل قوله: „أنت وليي في كل مؤمن بعدي، فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. والذي فيه من الصحيح ليس هو من خصائص الأنمة، بل ولا من خصائص عليّ، بل قد شاركه فيه غيره مثل كونه يحب الش ورسوله ويحبه الش ورسوله ومثل استخلافه وكونه منه بمنزلة هارون من
-موسى
ومثل كون براءة لا يبلغها إلاَّ رجل من بني هاشـم، فإن هذا يشترك فيه جميع الهاشميين لما روى أنَّ العادة كانت جارية بأن لا ينفض العهود ويحلها إلاً رجل من قبيلة المطاع . (منهاج السنَّ 1 ، 1 )
علياً رضي الشع عنه رأس المؤمنين وأميرهم

ع ع YYV آمنوا" إلاَ وعليّ رأسها، وأميرها، وشرينها، وسيدها
قال الرافضي: رواه أحمد. وقال: لقد عاتب اله الصحابة وما ذكر عليّا إلاَّ بخير .

وقال سيخ الإسلام: الجواب: المطالبة بصحة النقل، فإنك زعمت أن أحمد بن حنبل رواه، وإنما هو من زيادات التطيعي رواه، عن إبراهيمّ بن شريك، عن زكريا بن يحيـى الكسائي، حدثنا عيسى، عن علي بن جـذيمة، عن عكرمة، عن ابن عباسن .
فهذا كذب عن ابن عباس، فإن زكريا ليس بثقة، والمتواتر عن ابن عباس : تفضيله الشيخين على عليّ.
وقال: وقولك: لقد عاتب الشا الصحابة . . . إلخ . كذب ظاهر، فما عأب أبا بكر الصديق في القرآن قط.
(1)(المنهاج \& 1 (7)
(1) أثته الذمبي في المتتى (\% (1) .

والحديث ني زيادات اللططبي من نضائل الصحابة (رتم (1)111)، رإسناده ضعيف جداً وآتنه زكربا بن يحيى الكسائي.
والحديث أورده المحب الطبري ني ذخائر العتبي (19)، والرياض النضرة (Y/TY9). .

## IF IF

(النص المروي في إمامة علي بن أبي طالب" .

 رواية عن أحد في هذا النص المدعى إلاَّ رواية واهية عن مجهول إلى الى منى مجهول يكنى أبا الحمراء، لا نعرف من هو في الخللق"(1) "،
(منهاج السنَّ \&/ \&
_rqu _ قال: وكذلك الحديث الذي ذكره في العهد الذي عهده الش في عليّ، وأنه راية الهدى، وإمام الأولياء، والكلمة التي آلزمها للمتقين إلخ الخـ فإن بهذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث والعلم، ومجرد
 روى في فضائل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ولا والألاليلياء وغيرهم أحاديث ضعيفة بل موضوعة باتفاق أهل العلم، وهو أمثاله من الحفاظ
$=$


نلت: وعباد مو الرواجني رانضي.


الثقات، وأهل الحديث ثقات فيما يروونه عن شيوخهم، لككن الآفة ممن هو

 منه ويروون الغرائب لِتْغَرْف، وعامة الغرائب ضعيفة كما قال الإمام أحمدا : اتقوا هذه الغرائب، فإن عامتها ضعيفة.

وقوله في الحديث: "(هو كلمة التقوى" مما يبين أن هذا كذب فإن تسميته كلمة من جنس تسمية المسيح كلمة الشا، والمسيح سمى بذلك لأن
 [آل عمران: 09 ].
 وكلمة التقوى: مثل لا إله إلَّا الها واله الها أكبر من الكلما المؤمنون بمضمونها إن كانت خبراً، ويطعيونها إن كانت أمراً، فمثل:
 [إبراهيم: £
. .

 وكلمة التقوى اسم جنس لكل كلمة يتقى الشا بها، وهو الصدق، والعدل، وكل من تحرى الصدق في خبره، والعدل في أمره، نقد لزم كلمة
 كلمة التقوى.

وقال: وكذلك حديث عمار، وابن عباس كلاهما من الموضوعات.

## (1)(19، 11//r منهاج السنَّ

رأورده الذهبي في المتتى (Y) (Y).
 معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مشام بن عروة، عن أيه، عن أنس فال: بيتني النبي رب العالمين عهد إليّ عهداً في عليّ بن أبي طالب فقال: إنيُ راية الهدى، ومنار الإيمان، وإمام أوليائي، ونور جميع من أطاعيني، با أبا برزة! عليّ بن البي البي طالبي


 وقال الذهبي: قلت: أي واشل من أبرد الموضوعات، وعليَ فلعن الشَ مَنْ لا يحبد

 طريق صالح بن أبي الالاسود، عن أبي المطهر الرازي، عن الألأمسن الثقفي، عن
 وفي سنده صالح بن أبي الأسود الحناط الكوفي، قال ابن عدي: الحاديثه ليست


وردال الذهبي وابن حجر : واه.
وررد في الحلية والمناقب: (الأعشى الثقفي).
بينما ورد في إسناده في الكامل والميزان والمانيا واللسان: الأعمش . وقال ابن عدي: وما رواه عن الأعمن غير صالح
ونال: وند حدثنا الحـين بن علي، عن محمد بن الحسن السلولي، عن صالح =
-
ورسوله) .
رواه أخطب خوإرزم بإسناده، عن أبي ذر قال : قال رسنول اله
فذكره.
قال شيخ الإسلام : هذا وأمثاله مما ولده الكذابون بعد انقراض عصر
الصحابة والتابعين، وذكر كلاماً في إبطال الحديث.
(1)(1.2/\& منهاج السنَّ)

آ
قال : ومما افتراه مطر (بن ميمون) هذا ما رواه أبو بكر. الخطيب في تاريخه من حديث عبيل الله بن موسبى، عن مطر، عن أنس قال : كنت عند

النبـي
وقال: قالل ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، والمتهم بوضعه مطر . قال أبو حاتم (ابن حبان) : يروي الموضوعات عن الأثبات لا تحلل الرواية عنه . (منهاج اللسنَّة

وني أحاديثه بعض النكرة وليسن هو بذلك المير المعروف.

وأخرجه ابن المغازلي في منا في التب علي (رقم MA) بسنده عن جرير، عن الأعمش،
 وفي الإسناد إلى جعفر مُمجاهيل.


ولم يقل بعد الرسل، والأنمة والأوصياء أو غير ذلك.

ل قال: قال رسول الش ونَ (1) وأنته الذهبي في المتقى (\&VV, riv))، وأخرجه الخطبب في تاريخ بغداد




 به مطر، فإن عبيد الشا ثفة شبيّ، ولكنه أثم برواية مذا الإنك. وعلي وضعه على جارود. وقال ابن الجوزي: موضوع، والمتهم به عليّ بن ترين تم ذكر فور العقيلي انه وضع


 واخرجه ابن المغازلي في مناقب علي (رتم V\&) بسنده عن يزيد بن زريع، عن بهز بن حكيم به واخرجه بسند آخر (VI) عن سفيان بن عينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن

ابن عباس (r) كتاب الفردوس (رتم 7 (r 7 ).

أنكروا فضله، سمي أمبر المؤمنين وآدم بين الروح والجسد قال الشا : ؤَّإِّ
 [الأعراف: IVY].

قالت الملانكة: بلى،، فقال تعالى: أنا ربكم، ومحمد نبيكم، وعليّ أميركم.

قال : أجمع أهل العلم بالحديث على أن مجرد رواية صاحب الفردوس لا يدل على أن الحديث صححيح، فابن شيرويه الديلمي الهمداني ذكر في هذا
 كان من أهل العلم والدين، ولم يكن ممن يكذب هو هو لكنه نقل ما في كـب
 الأحاديث، إما بالأسانيدلو وإما محذونة الأسانيد.

قال: وإن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحَدِيث، ثم


سrr - إن الش تعالى أوحى اليّ في عليّ ثلاثة أشياء ليلة أسرى بـي :
أنه سيد المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغُرٍ المحجلين" الي الي
قال شيخ الإسلام: ما هو في كتاب صحيح، ولا في مسند معتبر، بل بل رواه آحاد الناس بإسناد فيه متهم بالكذب وهو موضوع عند من من له أدنى مععرفة بالحديث، ولا تحل نسبنت إلى الرسول المعصوم، ولا نعلم أحداً هو سيد المسلمين ولمام المتقين؛ وقائد الغر المحجلين غير نبينا

ما قال فيه : "من بعدي" ولا في اللفظ ما يدل على ذلك.

(1) وردأنته اللذهبي فني فير وجنتى: (\&Vr)

1 ـ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (AA/Y)، ومن طريقه ابو نعيم في اخبار





وكذا نيخه عيسى بن سوادة النخعي، وبه وحده العله الهيئمي في مجمع الزوائد

قال أبو حاتم في عيسى: منكر الحديث، ضعيف، ونال ابن معين: كذاب، رايته.


والحديت خرّجه الألباني في الضعيفة وقال: موضوع (رقم ror).
 بلفظ : اوحى إليَ في عليّ ثلات
ونال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهمبي بقوله:
 الرازي) متروكان.

r
 نصر بن مزاحم، اخبرنا جعغر بن زياد الاحمر، عن غالب بن مقلاص، عن =
=
 أو قال: فأخبروني في عليّ بثلاث خلال فذلكره. وقال: قال الحاكم: هُذا حديث غريب المتن والإسناد، لا أعلم لأسد بُن زرارْة في الوحدان حديثاً مسنداً غير هذا.
وقال أبو موسى: وقد رَمْمَ الحاكم في روايته، وفي كلامه عليه وإنما هو اسعغد بن (79/1)

زرارة الأنصاري. . . إلخ.


 علي بن الحبين، عن أبيه الخسين بن عليني، عن علين علي مرفين عنيأ. قال الزذهبي في ترجمة علي بن موسى الرضا: عن أييه، عن جلد الئه

 ثم ذكر النـخ الموضوعة ومنها: ولأبي أحمد عامر بن سليمان الطائي عنه نسختا
كبيرة (r/ 10^10 من الميّزان).

 أول من يدخل عليك من هذا الباب امير المؤمنين، وسيد المسلمين، وقائد الغر المحجلين وخاتم الوضيين . . إلخ. وني سنده الحارث بن حصيرة الأزدي الكوفي، قال أبو الحمد الزبيري: كان يؤمن
 $=$

६عץץ ـ قال: وحديث تقتيل الناكثين، والقاسطين، والمارقين (1) (المنهاج 1 (107/

موضوع على النبي


= (الميزان /

والخلاصة أنه يغلو في التشيع، فلا يقبل حديثه فيما يويد مذهب،، وهذا منه.

والحديث مروي عن أبي أيوب الأنصاري: أخرجه الخطبب في تاريخ بغ بغداد


 أبي ايوب الأنصاري ني ضمن حديث طريل، وموضع الشاهد منه: إنـا


وساق الحديث بطونه.
وتال الجورقاني: موضوع بلا شك وأعلاه بمعلى، وأحمد بن عبد الشّ المؤدب



 موضوع وآنه من جهة المعلى بن عبد الرحمن فإنه متروك الحـي والحديث روي من طرق أخرى ضعيفة وموضوعة خرجتها في تحقين الأباطيل فليراجع للتفصيل.

فقال: أخرجوني، فخرج بين عليَ والعباس، فنحاه عن القبلة؛ وعزله عن الصلاة، وتولى هو الصلاة.

قال : إن هذا من الكذب المعلوم عند جميع أهل العلم بالحديث. ثم ذكر أنه في كتب من نتله مرسلا من الرافضة اللذين هم من أكذب الناس وأجهلهم بأحوال آلرسول(1)
 أبعد الناس عن معرفة حالل الرسول، وأقواله، وأعماله.


وهنا يين كذب الروانضّ .
(Y) هو محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد من شيوخ الإماميغ (


r| - باب ما روي آن الحقّ مع عليّ
(ا⿴囗ليَ مع الحق، والحق يدور معه حيث دار، ولن بفترقا حتى يردا عليّ الحوضه .

قال شيخ الإسلام: إن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا يعرف عن أحد أصلّا، بل هذا من أظهر الكذب على النبي وينزه عنه رسول الشَ

أشخاص. . .
أما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض، والحق الذي
يدور مع الشخص، ويدور الشخصص معه نهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه . وأيضاً فالحق لا يلور مع شخص غير النبي
 ذلك، ولكن من علم أنه (أي عليا) لم يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر، ، وري
 وفتاويه من جنس فتاوى أبي بكر، وعمر، وعثمان، ليس هو أولى بالصواب

منهم، ولا في أقوالهم من الأقوال المرجوحة أكثر مما قاله، ولا كان ثُناء النبي (1)(r|r/r (المنهاج
(1) أثته الذهبـي في المتتئي (1-1).

والحديث أخرجه ابن المغازلي في ضمن حديث طرئ مئ معرون لدي الرئ الروانض بحديث المناشدة يوم الثُورى من حديث عامر بن والـي واللة عن علي بن أبي طالب انه قال في خطبته:
 (IVV رقم 100 صفحت الخترل)

$$
\begin{aligned}
& \text { الحق مع علي حيث زالا. فالوا اللهم نعم. } \\
& \text {.وهو حديث موضوع كما سياني. }
\end{aligned}
$$

## § ا ـ باب ما روي في موالاته


على نزولها في علي
( ) ( ) روي أبو نعيم بإسناده إلى عطية أنها نزلت في عليّ.

نزلت أخذ بيد عليّ فقال امن كنت مولاه فعلي مولاهه. .
(ج ) ومن تفسير الثعلبي(") فال: لما كان يوم غدير خم نادى
 مولاه، فشـاع ذلك، وطار في البلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأتي رسول اله من أصحابه فقال: يا محمد! أمرتنا بالشهادتين وبالصنا والصلاة والزكاني والحج فقبلنا منك، ثم لم ترض رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فإن كان هذا من اله فحدثنا فقال: أي
(1) انظر : تفسبر الثعلبي (艹/هه ، مخطوطة الحلية).

واله من أمر الها فولى الحارث وهو يقول: إن كان هذا هو الحقّمن عندك

 [المعارج: 1].

وقد روى هذا النقاش في تفسيره.
قلنا: هذا أعظم كذباً وفرية من الأول. فقولك هاتفقوا على نزولها في علي، كذب، بل ولا قاله عالم. وفي كتاب أبي نعيم والثعلبي، والنقاش
 أن قال: وهؤلاء الرافضة لا عقل ولا نقل . فالآثار ومعرفتها، والأسانيد من
 هواه. قال عبد الرحمن بن مهدي : أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليا علهمه، وأهل الأهواء لا يكتبون إلاَّا ما لهم.

ثم نقول لهم: ما يرويه مثل النقاش، والثعلبي، وأبي نعيم، ونحوهم آتقبلونه مطلقاً لكم وعليكم، أو تردونه مطلقآ، أو تأخلذا وتردون ما خالف؟! فإن قبلوه مطلقاً ففي ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح والضعيف، وإن ردوه مطلقاً بطل اعتماده مما ينقل عنهم، وإن إن قبلوا ما يوافق مذهبهم أمكن المخالف ردّ ما قبلوه، والاحتجاج بما ردوا ردوه، والناس قد كذبوا في المناقب والمثالب أكثر من كل شيء

ثم هذا الحديث كذب باتفاق أهل الحديث، ولهذا لم يرو في شيء من كتب الحديث المرجوع إليها، وإنما يجوز صدفه من يقول: إن النبي كان على مذهب أحد ألأربعة، وأن أبا حنيفة ونحوه كانوا قبل النبي

أو كما تظن طائفة من التركمان أن حمزة له مغاز عظيمة وينقلونها بينهم،
 أن أبئ بن كعب، وأم سلمة زوج النبي كانت تحدث الناس في باب القبة التي بجامع دمشق، أو أن قرب عليّ رضي الش عنه بباطن النجف وأهل العلم يعلمون أن علياً ومعاوية، وعمرو بن العاص دفن كل واحد منهم بقصر الإمارة خوفاً عليه من نبش الخوارج واتفق الناس على أن ما قاله النبي





نزلت عقيب بدر بالاتفاق . وأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما تاله المشركون للنبي حجارة من السماء، ولو كان هذا المجهول قد نزل عليه ححجر خرق هامته وخرج من دبره لكان آية من جنس أصحاب الفيل، وذلك مما تـلو التوفر الهمم
 والدواعي على نقله. انتـتــاء الـذهـبـي
^^M ـ المن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من
عاداهة
وقال شيخ الإسلام: ليس في شيء من الأمهات إلأَا الترمذي، وليس فيه إلاًّ : من كنت مولاه فعلي مولاه.

وأما الزيادة فليسبت في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمِد فقال:
\#زيادة كوفية"، ولا ريب؛ إنها كذب لوجوه:
أحدها: أن الحق لا يدور مع معين إلاَّ النبـي لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن علياً ينازعه الصنحابة، واتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه : كالمتوفى عنها زوجها وهي احامل وقوله : االلهم انصرِ من تصره . . . إلخ" خلاف الواقع، قاتل معه أقوام
 العرات لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه، فتحوا كثيرآ من بلاد الكفار ونصنزهم الهس .

وكذلك قوله: پالللهم وال من والاه وعاد من عاداهه مخالفب لأضل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضنهم على ولى بعض وقوله: (من كنت مولاه فعلي مولاه" فمن أهل الحديث من طعن فـل فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من خسَّنه، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصان بها، بل ولاية مشتركة، وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموآلاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يُجب موالاة المؤمنين على سواهمّ، ففيه رد على ( ( 1 ) النواصب.

وقال شيخ الإسالم في موضع آخر : رواه الترمذي، وآحمد في مسنده عن النبي
وأما الزيادة وهي قوله : پاللهم وال من والاه وعاد من عاداه . . إلخ، (أي): وانصر من نصره؛ واخذل من خذله فقال عمر؛ بخ بخ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن وْمؤمنة . فلا ريب أنه كذب .

ونقل الأثرم في سنه عن أحمد أن العباس ساله، عن حسين الأشقر وأنه حدثه بحديثين قوله لعلي: إنك ستعرض علا على الثى البراءة مني فلا تبرا
 يشك أن هذين كذب، وكذلك قوله: ضأنت أولى بكل مؤمن ومؤمنةه كذب

وأما قوله: (امن كنت مولاه فعلي مولاه، فليس هو في الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء، وتنازع الناس في صحته فنتل عن البخاري، وإيراهيم الحربي، وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه، وضعفوه الثاس ونقل عن

 النبي



 مولاهه فلا يصح من طرق الثقات أصلاّ
(1) أما الثنطر الأول من الحديث وهو قوله: „من كنت مولاه فعلي مولاه،، نتد بـت عن النبي
 ذكره السيوطي في تطن الأزهار والكتاني في نظم المتنائر . ونقل ابن كثير، عن الذهبي عند ذكر هذا الحديث قوله: صدر الحديث متواتر أتيقن

أن رسول الش

وأما توله: اللهـم وال منَ والاه، وعاد من عاداه، فزيادة فوية الإسناد.
(البداية والنهاية
وتوسع النُيغ الألباني في تخريج طرته وتال : اللحديث صشيح بشطريه بل الاول منه متواتر عنه الحاديث زيد بن أرقم، وسعد بن أبـي وقاص؛ وبريدة بن الحصيب، وعلي بن أبي طالب، وأبي أيوب الأنصاري، والبراء بن عازب، وابن عباس؛ وأنس، وأبي سعيد، وأبي هريرة، (رقم "IVO، سلسلة الأحاديث الصححبحة)، وذرس أيضاً هذه الأحاديث وخجّجهها الأخ اللاكتور أحمد ميرين مياد في تحقيقه للخصائص

$$
\begin{aligned}
& \text { عليَ وذهب إلى ما ذهب إليه الألباني راجع الارقام (AV ،VA) . } \\
& \text { وأما توله: وانصر من نصره، وانخلا من خذله. }
\end{aligned}
$$

فأخرجه عبل الله بن أحمد في زيادات المسند (401)، من طريق شريك بن عبذ اله القاضي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو ذي مر، وسعيد بن وهب، وزيد بن يشيع، عن علي وهذا إمناد ضعيفب لضغغف سزيك، ولان فيه أبا إسحات المبيعي ومو مذلس وتد عنعن، وهو اختلط أيضاً. وثال الشيخ الألباني: في ثبوته عندي وففة، لعدم ورود ما يـجبر ضعفه، وكأنه رواية بالمعنى للشطر الآخر من الحديث: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه.


وأخرجه عبد اله أيضآ (رقم ع7ه من زيادات المسند) من حديث علي وفيه ذكر هذا اللفظ، وإسناده ضعيف فـه الوليد بن عقبة بن نزار العنسي مـجهول الحال .
وشيخ الإمالام ضثعف الشطر الالول من الححديث، ونقل تنازع الناس في صحته وحكم على الشطر الثاني بيطلانه، واعتمل في ذلك على تول الإمام أحمد.' : .


قال ابن عبد البر : وأخرجه أبو نعيم أن النبي
 على شهادة أن لا إله إلاًا الهّ، وعلى الإقرار بنووتك، والولاية لعلي.
قال شيخ الإسلام: إن مثل هذا مما اتفق أهل العلم أنه كذب موضوع، وأن هذا مما يعلم من له علم ودين أنه من الكذب الباطل البا الذي لا لا يلا يصدق به
 فإن الرسل كيف يسئلون عما لا يدخل في أحل الإيمان .

-

= العباس (بن عبد العظيم)، عن عليت بن المديني أنه قال: هما كذب، ليسا من حديث (rra/r)
ابن عيينة .

وبهذا يتضح ان الإمام أحمد لم يحكم عليه بالوضع مطلفاً وإنما على طريق خاص وهو طرين حسين الأشقر، عن ابن عينية
ونقد شيخ الإسلام لهذه الأحاديث منصب على ما ما نقله الر انضي ابين مطهر الحلي مي من كتب الثعلبي، واببي نعبم، وأمثالهما، وان نول الرئ الرسول عليه الصلاة والسلام مي



روى أبـو نعيـم بـإسنـاده إلـى أسمـاء بنـت عميـس قـالـت: سمعـت



قال الرافضي : أجمع المفسرون على أن علياً صالح المؤمنين، نم ذكر
الحديث.
وقال شيخ الإسلام: :الحديث كذب موضوع، ومجرد ذكر أبي نعيم لا تدل على صحته، وقواله : أجمع المفسرون إلخ كذب مبين.

بل كتب التفسير مُملوءة بنقيض هذا: ثم ذكر أنه هوأبو بكر وعمر أو أبو بكر أو خيار المؤمنين أو الأنبياء.

ثم قال في آخره: :قيل: هو على حكاه الماوردي ولم يسم قائله فلعله (1)(v9/\& منهاج السنَّة)



نوله: الوصالح الموّمنين)،
فال: رهو علي بن أبي طالب.




غلي ثال : ثال رسول الش
$=$
وثال ابن كثير: إسناده ضعيف، وهو منكر جداًا

## 

من طريق أبي نعيم الحافظ عن الشعبي، عن ابن عباس قال:
مسؤولون عن ولاية علي، وكذا في كتاب الفردوس عن أبي سعيد عن
النبي
قال شيخ الإسلام: إن هذا كذب موضوع بالاتفاق، فانظر إلى سياق


فهذا خطاب عن المشركين المكذبين بيوم الدين، نهؤلاء يسالون عن التوحيد والإيمان. .. وأي مدخل لحبر لحب عليّ في سؤال هؤلاء؟ أتراهم لو أحبوه مع شركهم أكان ذلك ينغعهم؟ ومعاذ الش أن يفسر كتاب الشا بمثل (1)(ra/\&
r r r الناس إلى غدير خم، وأمرنا بحث الشجر من الشوك، فقام، فأخذ بضبعي

$$
=
$$

 وليث بن أبي سليم ضعيف.
وقد رواه عبد الوهاب بن مجاهد وهو منررك - عن أبي، عن مجاهد، عن ابن


وغيره من كتب التفسير .


علي، فرفعهما، حتى نظر الناس إلى باطن إبطي رسول الشّ


نقال الرسول: الشّ أكبر على إكمال الدين، ورضي الرب" برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي، 'ثم قال :

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من ولاه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

قال شيخ الإسلام: هذا من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالموضِوعات، وقد ثبت أن الآية نزلت على الرسول بسبعة أيام .

تم ليسن فيه دلالة على عليّ رضي اله عنه بوجه، ولا على إلما إمامته فدعواك أن البراهين دلت علبه القرآن من الكذب الواضح، وإنما يكون ذلك (1) (10/ 10 (منهاج السنَّ

من الحديث لو صحّ.
ץ६ץ ـ حديث: : أنت ولي في كل مؤمن بعدي" .
وفي زواية : هو ولي كل مؤمن بعدي .
 مماته ولي كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في الحياة والممات فالؤلاية إلتي ضد
أثنته الذهبي في المتتقي (؟ §) .
 الرب برسالتي، وبالولاية لعلي من بعليـ ولا ريب أنه من إختلاف الروانض .

العداوة لا تختص بزمان، وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها وإلى كل مؤمن بعدي. .

وقول القائل: علي ولي كل مؤمن بعدي كلام يمتنع نسبته إلى
 الإمارة كان ينبغي آن يقول: وال كل مؤمن . وقال في موضع آخر : موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. (1)(9/منهاج السنَّ 1 (1)

وورد هذا اللفظ، عن عمران بن حصين أخرجه الطيالسي، منحة المعبود



 ( $1 /$ / $1.9 /$ (Y)
كلهم من طريق جعغر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الشا عن
 أبي طالب، فضیى في السرية، ناصاب جارية، فانكرورا عليه، وتعاقد أربعة من

 قدمت السرية سلموا على النبي

 تالوا، فأبل إليه رسول اله
. إن علياً مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي . هذا لفظ النسائي
ومدار الإسناد على جعففر بن سليمان الضبعي، قال الحانظ ابن حجر، صدوت


زاهد، لكنه يتشيع، بخ‘ '

وقال ابن حبان:
كان يبغض الشيخين، قلت : ومعناه أنه كان يتشيع ويغلو فيه.
ومن المعلوم أن الغالي لا تقبل روايته التي تقوى مذهبه وهذا منه والمتتن منكر كمـا
وضحه شِيخ الإسلام.
ومع هذا، الحديث صحححه الألباني في السنَّة (رقم liAV)، وصحيِّ الجامع
الصغير (IrA/0) (ا)
وأخرجه النسائي في خصصائص علي (رقم IV) وابن أبي عاصـم (رقم (IIAV)، وأبو القاسم البغوي في:معجم الصحابة (ت : Y)، من طريق جعفر بن سليمان به مختصراً: علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي، وصححه الألباني. وله ثاهد من حديث بُريدة: والمرفوع منه: إن علياً مني، وأنا منه وهو ولِّكم
. بعدي
 خحصائص علي (^9)، ،من طريق محمد بن فضيل، عن الأجلح بن عبد الش، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به . وفي سنذه محمد بن فضيل، وهو ثقة لكن تال فيه أبو داود: كان شبيعياً محترقاً، وهذا من الأحاديث التي تويد مذهبه فلا تقبل روايته هذه، هذا، وقال الألباني : (liAV الستَّة رقم) إسناده جيد .
وأخرجه الطبراني في الأوسط (ت Vo/ ب) من طريت أبس إسحات عن عبد الها بن بريدة به؛ وفي منده حسين بن الأشقر وهو روافضي، المغني للذهبي (IV./I) =

๕ £ ـ اعلي قائد البررة، وقاتل الكفرة، فمنصور من نصره،
ومخذول من خذلها.
 وإلًا صمتا، ورأيته بهاتين وإلًا عميتا يقول فذكره(Y)
= هو السبيعي وهو مدلس وقد عنعن وهو اختلط أيضاً. تفسير الثعلبي (Y/ (

 (ror/l)


 خذله، ثم يمدّ بها صوته وقال: أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد الدار فليأت الباب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وفال الذهبي متعقباً عليه: بل والش موضوع، وأحمد هذا كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك وقال الخطيب: هو أنكر حاله. قلت: وبه أعله ابن عدي.
تلت: وأحمد بن عبد اله المؤدب هذا أبو جعفر كذاب يضع الحديث.
 . (lav/l)
(rov)
وخرجه الألباني في الضعيفة وقال: موضوع.

 (وقال أبو ذر) : أما أني صليت مع رسول الل في المسجد فلم يعطه أحل شيئاً، فرفع السائل يده إلى السماءه وساء وقال : اللهم إنك تشهد أنِي سألت في مسجد رسول اله عليّ راكعاً، فأوما بخنصره اليمني وكان متختماً فيها، فأقبل السائل شتحى أخخذ

وقال :

اللهم إن موسى سبالك، وقال: رب اشرح لي صدري، ويسر لي


أخي، اشدد به أزري، وأثركه في أمري.



أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي علياً، أشدد به ظهري.



ونقل الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي أن هذه نزلت في عليّ.
قال شيخ الإسلام رداً على الرافضي :
أجمع أهل العلم على أنها لم تنزل في عليّ بخصوصه، والما وأن الخبر كاذب. وفي تفسير النعلبي من الموضوعات ما لا يخفى، وكان حاطب ليل، وكذا تلميذه الواحدي

ثم سائر ما سقته من البراهين باطل لا يروج إلاً على من أعمى الش قلبه



 والمثالب، فيشرعون في التوجع لآل محمد، ثم ينتقلون إلى سبٌ الصحابة،
 الرسول، ثم في الإله، كما رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر، والناموس الأعظم.

ثم هبك اعتضدتَ بالثعلبي، فقد نقل الثعلبي، عن ابن عباس قال:
إنها نزلت في أبي بكر(1).

ونقل عن عبد الملك فال : سالثت أبا جعفر الباقر عن الآية؟ فقال: هـ هم المومنون. تلت: فإن ناساً يقولون هو عليّ . فقال: عليّ من الذين آمنوا. وعن الضحاك مثله ${ }^{\text {(r) }}$
وروى عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية قال : كل من أسلم نقد تولى اله ورسوله، والذين آمنوا (r)، وما أوردته، عن الثعلبي واه فيه رجال متهمون.
(1) تفسير الثعلبي (r/r/ه/ أ الحلبية).


(r) أخرجه الطبري (YMA/T).

وألا ابن المغازلي الواسطي فقد جمع في كتابه من الكذب ما لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث
ولو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة في حالة الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطاً في الموالاة، ولا يتولى المسلم إلاَّ علياً فقط، فلا يتولى الحسن ولا الحسين .
 وأيضاً فلا يثنى على المرء إلًَّ بمحمود، وفعل ذلك في الصبلاة ليس بمستحب، ولو كان مستخباً الفعله الرسول فعله، وإن في الصلاة لسغغلا، فكيف يقال: لا وليّ لكم إلاًّ الذين يتصدقون في حال الركوع؟

 على مَن ملك النصابِ حولًا، وعليّ لم يكن من هؤلاء، ثم إعطاء الخّاتم فيّ



.[ヶ
ثم من المعلوم المستفيض عند المفسرين أنها نزلت في النهي عن موالاة الكفار ، ووجوب موالاة المؤمنين، وسياق الكلام يدل على ذلك لمن



فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى .



فهذا وصف عام للمؤمنين، ولا بد، لكن عليّ، وأبو بكر، والسابقون
أولى بالأمة بالدخول فيها.
ومن تأمل الحديث وزكنه، لاح له كذبه، ولو كان حقاً لكان من
 نصروا وافتتحوا البلاد، وفارس، والروم، والقبط، فالشيعة يدعون أن الأمة كلها خذلته إلى أن قتل عثمان، ومن المعلوم أن الأمة - إلى أن فتل عثمان ـ كانت منصورة نصراً عظيماً لم ينصر بعده مثله أبداً، فلما
 انعزلوا، لا لَّهُ ولا علهـ. (المنهاج بالاختصار

وقال في الفتاوى: حديث التصديق بالخاتم في الصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة وذلك مبين بوجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع. (६1^/६)

وذكـره فـي مقـدمـة أهـول التفسيـر مـــلاً فـي كتـب التفسيـر مـن ( $\mathrm{H} 0 \varepsilon /$ / الفتاوى الموضوعات.
( $111 / \mathrm{r}$ )
وتكلم علي أيضاً في المنهاج في موضع آخر .

(1) وأخرجه ابن المغازلي في مناقب علي (رقم چهr) بسنده عن مطلب بن زياد عن السدي، عن أبي عيسى، عن ابن عباس قال: مر سائل بالنبي
 الحمد لش الذي جعلها فيّ، وفي أهل بيتي إنما وليكم الش ورسوله الآية، وكان علم خاتمه اللذي تصدق به البُبحان من نخرى باني الني له عبدا . وفي سنده السدى محمد بن مروان وهو المتهم بهذا الحدي الحديت. والحديث أورده أيضاً البغوي في تفسيره، عن ابن عباس والسدي مختصراً. (iv/r)
وذكر ابن كثير الأحاديت الواردة في هذا الباب وردّها وتال: وتد تمدم في الأحاديث

 الها، ورسوله، والمؤمنين نهو مصلح في الدنيا والالآلخرة.
 السائب، عن إيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس تال: كا كان عليّ زاكعاً فجباءه مسكين، فأعطاه خاتمه 'نقال رسول الش الش الراكع. فانزلت هذه الآية: >إنما وليكم الها ورسولة والذين آمنوا. .. ج إلى آخر الآية.
(19r) وذكره الواحدي في أسباب النزول، عن الكلبي بدون إسناد. وفيه: محمد بن السائب الكلبي وهو المتهم بوضع مذا الإسناد.

$$
\text { كتابة فضل علي على العرش } 10
$$

## 

من طريق أبي نميم، عن أبي هريرة قال : مكتوب على العرش : لا إله إلى الشا وحده لا شريك له، محمد عبدي، ورسولي، أبدته بعلي بن أبي طالب. قال شيخ الإسلام: إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وهذا الحديث وأمثاله مما جزمنا أنه كذب موضوع يشها
 لنا إلى دفعه أن هذا الحديث ما حدَّث به أبو هريرة، وهكذا ونا نظيره مما نقول فيه ذلك، وكل من كان عارفاً بعلم الحديث وبدين الإسلام يعرف، وكا وكل مكر من
 على ما يعلمون أنه مغشوش وإن كان من لا خبرة له لا يميز بين المغشوس (1)(منهاج السنَّة \& (1) لا

وحديث أبي هريرة: أورده :الذهبي في ترجمة العباس بن بكار، في الميزان،
 أبي هالع، عن أبي هريرة قال: مكتوب على العرش: لا إله إلى إنا وحبي،

محمد عبدي ورسولي، أيدته بعليّ .
وقال في العباس : فال اللدارتطني: كذاب، ونال العقبلي : الغالب على حديثه الؤمم (الميزان

والمناكير
وأقره الحانظ في اللسانٍ (YYA/r).
 وله شاهد من ححيث أنبس :
أخرجه ابن عدي (كما في الميزان / / •or)، عن عبسى بن محمد، عن الحسين بن






 وذكره في كتابه في الخُصائصن، والمعجزات مع توله في خطبته أنه نزّهه عن الأخبار الموضوعة، والش أعلم. تنيه: هذا الحديث لم أجده في الكامل، وليس فيه ترجمة (احسين البابي"، كما لما لم يذكره ابن طاهر في النذيرة في ترتيب أحاديب الكامل . والحديث أورده أيضاً السيوطي في ذيل الموضوعات ونال: هذا باطلل، وعنه أررده $=$

$=$ الهيثمي : وفيه عمرو بن ثابت، وهو متروك الحـي

 مهضل بين ابن علية وأبي الحمراء. ,أخرجه أبو نعيم في الحلية (YV/r) بسنده، عن إسماعيل بن علية، عن يونس بن عبيد، عن سعيد بن جبير، عن أبي الحمراء صاحب رسول الشا رسول اله محمد سعيد بن جبير لم نكتبه إلًا من هذا الوجه الوه وقال الحافظ ابن حجر أن ذكر حديث أنس : وتد ذكره عياض من وجه آخر رواه عن


أبي الحمراء.



رتم الحديث
الموضوع

الباب الثالث :
قسم الأحاديث والآثار
1 1
$r-1$
1
r باب ما ورد في إطلاق لفظ الذات لش تعالى r
1A_ على عرشه

Y. باب ما روي في تعود الرسول

YI باب ما جاء في إتيان الرب تعالى يوم القيامة
Yr _ Yr باب ما جاء في نزول الرب سبحانه اللى سماء الدنيا - V

- 1

Y\& منه العرش أم لا
9
Y7 الإمام مالك في تأويل النزول
ra_ YA

- •
ri_r.
11 11
-9V


| رتم الحديث | الموضوع |
| :---: | :---: |
| 9^_ 9v | ^ - بابـ ما روي في خوف المؤمن ورجاءه |
| $1 \cdot \varepsilon-99$ | 9 - باب ما روي في الإيمان بالقضاء والقدر |
|  | 1. |
| 1.0 | السلام |
| 1.7 | 11 |
| 1.9-1.2 | - IY باب ما جاء في إبنات عذاب القبر |
| III-II. | - Ir باب ما جاء فا في عود الروح إلى البدن |
| IIr |  |
| lir | 10 - باب ما جاء في الأسباب المنجية من عذابِ المبر |
|  | 17 - 17 - باب ما ورد في قبض روح المؤن وأنه يصعد بها إلى |
| 11\% | اللسماء التي فيها الله |
| 117-110 |  |
| IIV | 11 - باب ما جاء في الحوض |
| 11A | 19 - باب ما 19 |
| 1r--119 | - Y باب ما جاء فا |
|  |  |
| $\|Y\|$ | وخروج كل من كان في فلبه مثقال ذرة من الإيمان |
| IYY_IYY |  |
|  | - YM باب |
| 1Yミ | الدعوة في الآخرة |
|  | (loy - \| Y0) |
| IYV - IYO | 1 |
| IYA | - - ب |

رفم الحذيث

1r：－Ira
｜r｜
Irr
1\＆Y＿
$1 \& \varepsilon-1 \varepsilon \mu$
120
1ミ7
10．＿15V
10Y－101
lar
17：－10\＆
171
を
I7
Mr
17＾ー17ะ
－
7 －باب ما روي في خلق الأحرف الأبجدية
－V
－
4
－1．
11－اب با ما ورد في لمة الملك والشيطان
ع
－ 1
－Y
－r باب ما روي في إحياء السنَّة

الاشتباه
－
－ 1
－V
179
الحت
iv．
－

IVI دُوريِ التَّهِ ج
IVY $\quad$－



رتم الحلدبـ
هr
r゙タ
rrv
rrA
YE．＿YMA

YE\＆＿Y\＆1
Yio

YO．
Yol
Yoy
Yor
Yos
Yoo
YTH＿YOY

Y74
YV．
YVI
YVY

9 －باب ما روي في الرسل المذكورين في سورة يس أنهم من حواري عيسى عليه السلام وأن حيبب النجار آمن
－V A

بهـم
－1． 11
（YAY－Y\＆（
1 －Y
－r
ع
0 7 －باب ما روي أن النبسي継（ ＾
9 （ •触解 11
 －Ir
 10 － 10




[^0]:    (1) تقدم ذكر هذه الأحاديث.

