تفسير سورة يونس 4
(عليه السلام)

من تفسير القرآن العظيم

مُستَنَدًا عَن الـسَّوِيلَةَ والشعابَة والتَّابِعَينَ

لِلإِبْنِ الْكَافِضِيَّةِ الْبَنِيَّةِ الْمُحْقَقَةِ بِالقُرآنِ بِنِيّ حَامِمِ الْبَراَزِيِّ

المُتَرَفَّهِ بِسَنَةِ ١٣٣٧ هـ- ١٩١٨م

دِليْلَةً وَتَفْسِيرًا وَتَقْصِيْرًا

الدِكتُور عِيَادَةُ بْنُ أَبِيْ يَلِيْدَةِ الْكَبْرِيِّ

طَارِقُ بْنُ حَزَم
جمع الأقوال محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٣١ هـ - ١٩١٠م

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار
تعبر عن أراء واجهادات أصحابها

دار ابن مازم للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان - كر Jacques ١٢٣٢ / ١٤٣٢ م - تملخص ١٩٧٤
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أَلّا إِنَّ أُوَلِيَّةَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الذين آمنوا وكانوا يتقون
لهم البَشْرِى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل
لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

الآيات: (22, 63, 4)

* من سورة يونس عليه السلام
تقرير

بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ
أحمد محمد نور سيف
المدير العام لدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبليو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:

فإن تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي من أوسع التفاسير التي ألفت في جمع التفسير بالمثير كما أنه أجود انتقاء للأثار في التفسير، ولا غرو في ذلك، إذ مؤلفه الإمام في الجرح والتعديل، وإمام مقدم في علم العلل فقد ضرب فيها بأوفر نصب.

وكان بدء علاقة فضيلة الدكتور عبادة أبو بكر الكبسي بهذا التفسير حين سجل رسالته في الدكتوراه بجامعة أم القرى وكان نصيبه من هذا التفسير سورة الأنفال والتنوير، وقد رافقته في عمله في إعداد هذه الرسالة فكان دؤوباً في عمله جاداً مع الدقة والأهلية العلمية التي ساعدته على إنجاز رسالته. ودفعه تعلقه بهذا التفسير إلى أن يستكمل العمل في بقية السور التي لم تسجل ومنها هذه السورة (يونس) وقد سار على نفس المنهج الذي اختطه في رسالته، وبلغت الآثار التي انفرد بها هذا التفسير في هذه السورة وحدها ما يقارب مائة أثر.

وخدمة هذا النوع من التفاسير خدمة لعلوم القرآن والسنة النبوية وجهد مبارك مشكور. نسأل الله أن يتقبل صالح العمل ويجعله من العلم النافع الذي يدخر للعقبي وتنال به القربى إنه سميع مجيب. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أ.د أحمد نور سيف
الإهداء
إلى والدي رحمهما الله ورحمهما الله ورحمة الله
فسنب كان وفقهم، فإنهم زغبوا بشفق عليهن
بسم الله الرحمن الرحيم
"ربنا أرحم لنا صغرنا"
دوماً ودوماً بكراب دم نرتبت ونتراب مرحبا ومرحبنا
رحمتك عدبة، إلهي وحرصه قمن ثور عجيب
سبيرين بنفانتين، ونحن محبون في الله الرحمن الرحيم
بفضلك آمين"
بِإِنْبِلَٰهٍ إِلَّهِيَّ

الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن العظيم، وجعله نورًا يهدى به من يشاء من عباده إلى صرامة مستقيمة، ووكل إلى نبيه مهتمة التبيان والتعليم، فهنا كل ما تحتاج إليه، وأجابها عن كل سألت عنه، باحسن بيان واتم تفهم، فصلى الله وسلم وبارك على ذاك النبي الكريم، معلم الناس الخير، وعلى الله وأصحابه، وأنصاره واحبابه، ومن سار على نهجه القوم.

وأبعد:

فقد من الله تبارك وتعالي عليّ بان وفقني للاشتغال بتحقيق جزء من هذا التفسير المبارك - تفسير ابن أبي حاتم الرازي - رحمه الله تعالى - حيث حصلت بحمد الله تعالى وتوقيته - على درجة الدكتوراه بتحقيق تفسير سورتي الأنفال والتهليوة، وقد كنت اثناء ذلك أرجع إلى ما أخرجه المصنف - رحمه الله تعالى - في تفسير السور الأخرى، ومنها: سورة المائدة وسورة يونس - عليه السلام - وما أنتهما لم تسجلا ضمن الرسائل الجامعية، وذلك لقصر تفسير سورة يونس، وقلت في أول تفسير سورة المائدة - قررت بعد الاستعانة بالله تعالى - القيام بتحقيقهما ليتم إن شاء الله تعالى - إخراج الموجود من التفسير المبارك بصورة كاملة. وبعد تصوير تفسير السورتين الكريمتين، شرعت بالنسخ والمقابلة، وبعد إكمال تحقيق تفسير سورة المائدة، واستدراك ما أمكن من النقض الحاصل في أولها، عرضت النسخة المحققة على مجمع البحوث
الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد - باكستان - يوم كنت أستاذًا للتنشئ وعلوم القرآن فيها، فرغب في طباعتها، ووجه بذلك خطابه بتاريخ (27) مارس (1995) م بتوقيع الأستاذ الدكتور ظفر إسحاق الأنصاري مدير عام الجمع المذكور، ذاكراً فيه محاسن العمل وحيدته، مع الإشادة بقيمة تفسير ابن أبي حاتم، وأن الجمع حريص على إدخاله في قائمة منشوراته؛ إذ إنه يسدد فراغًا مهمًا في مجال التفسير بالماثور... إلخ، إلا أن العراقيين المالية حملت دون تحقيق ذاك، مثلما حالت من قبل دون طباعة رسالة الدكتوراه بعد الاتفاق مع مكتبة الدار بالمدينة المنورة - والأمر لله من قبل ومن بعد - فقد شاء سبحانه وتعالى أن يدخل هذا العمل لما يريده من دور النشر، والحمد لله رب العالمين.

ثم شرعت في تحقيق تفسير سورة يونس - عليه السلام -. وجعلت أرقام الأحاديث والآثار الواردة فيها متسلسلة مع أرقام تفسير سورتي الأنفال والتوبة، وذلك لوقوعها بعدها مباشرة، فكان أول أثر في تفسير سورة يونس يحمل رقم (١٨٥٤).

وقد بلغ مجموع ما ورد فيها من الآثار (٥٥٠) خمسمائة وخمسين آثراً، وبذلك يكون مجموع الآثار في تفسير السور الثلاث - الأنفال والتسوية ويونس - (٣٤٠) ألفين وأربعمئة وثلاثة آثار.
وقد سلكت في تحقيق تفسير هذه السورة الكرمة وتخرج آثارًا نفس الخطة التي سلكتها في تحقيق تفسير سورة المائدة والأنفال والتونبة، وسارت على المنهج ذاته (1).

وذاكر هنا أهم ما أورده هنا، وأبدأ بدراسة المؤلف

- رحمه الله تعالى:

اسمه ونسبه:

هو الإمام الحافظ الناقد أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهراش السليمي، الرازي، الحنضلي.

وقد نقل السمعاني في الأنساب عن أبي الفضل محمد بن ظاهر المقدسي أن الحنضلي نسبة إلى درب حنظلاة بالري، وقال:

"ورأيهية ومسجده في هذا الدرب، رأيته ودخلته" (2).

مولده ونشأته:

تكاد المصادر التي ترجمت لابن أبي حاتم تجمع على أنه ولد

(1) انظر: (1/95 – 105).
(2) وإنية لأحمد الله تعالى على ارتياح لجنة المناقشة لعمل معي في رسالة الدكتوراه واعتباره عملاً رائداً، ومنحه درجة الامتياز مع التوصية بطبع الرسالة، وحث طلبة العلم على قراءتها والاستفادة منها، وذلك من فضل الله تعالى وتوقيقه فله الحمد والمنة، ونسأله تعالى دوام توفيقه والمزيد من فضله. آمين.
(3) انظر: الأنساب (4/87).
في سنة أربعين ومائتين، إلا أن الإمام الذهبي ذكر أنه ولد سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومائتين(1)، ولا أعلم مستنده في الاحتمال الثاني.

وقد نشأ ابن أبي حاتم في بيت علم وصلاح، فهؤلاء الإمام الحافظ التبت، أبي حاتم محمد بن إدريس - رحمه الله - وهو من هو علمًا وصلاحًا وخلقًا وأدبًا، شهد له بذلك جهادته العلماء.

ويكفي هنا أن ننقل قول الخليلي فيه: "كان أبو حاتم عالماً باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن بعدهم، سمعت جدي وجماعة سمعوا علي بن إبراهيم القطان يقول: ما رأيت مثل أبي حاتم، فقلنا له: قد رأيت إبراهيم الحربي، وإسماعيل القاضي، قال: ما رأيت أجمع من أبي حاتم، ولا أفضل منه"(2).

فهذا الأبا الصالح المبارك، هو الذي تولى تربية ابنه منذ نعومة أظفاره، وكما قالوا:

وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عودة أبوه

لقد وضع أبو حاتم - رحمه الله تعالى - الأسس الصحيحة في تربية ابنه وتعليمه، وبدأ معه بداية مرفقة، تتمشي مع ما رسمه رسول الله ﷺ لصاحب الأبرار - رضي الله عنهم - وقد ذكر ذلك ابن أبي حاتم نفسه فقال:

(1) انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 263).
(2) المصدر السابق (13/ 250).
لم يدعني أبي أشتبغل بالحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي، ثم كتبت الحديث 

ثم أبا حاتم لم يطلق لابنه العنان في كتابة الحديث كيف شاء ومن شاء، بل رسم له مسلكًا صحيحًا، وسلك به دربًا مستقیماً، فمنعه من الأخذ عن المشايخ الضعفاء والمجرحيين، وأمره أن يكتب عن الشقاق. وقد أفصح عن ذلك ابن أبي حاتم نفسه ًأيضاً، فقال: "سماع أبي من بسير بن مهاران الحذاء البصري مولي بني هاشم أيام الأنصاري، وترك حديثه وأمرني أن لا أقرأ عليه حديثه".

فلا غرو، بعد هذا ًأيضاً، أن يكون ابن أبي حاتم فيما بعد إمامًا ناقدًا، وعالمًا صالحًا، بل وعلمًا يشار إليه، إنه ابن أبيه ًرحمهما الله تعالى ورضي عنهما، ولنختم هذه الفقرة بهذه المحاوره اللطيفة التي جرت بين أبي حاتم وأبي زرعة:

قال أبو حاتم: قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك، فقلت: إن عبد الرحمن ابني لمضيق، فقال: من أشبه أباه فما ظلم!؟

(١) تاريخ دمشق (١٠٠/ ل٢٨٢)، وانظر سير أعلام النبلاء.
(٢) تذكرة الخفاظ (٣٦٥/ ل٢٦٠)، طبقات الشافعية (٣٢٥/ ل٢٣٩).
(٣) انظر الجرح والتعديل (٢٨٩/ ل٢٧٩).
(٤) تاريخ دمشق (١٥٠/ ل١٧٢)، وانظر سير أعلام النبلاء (١٣٠/ ل٢٥١).
ومن كان له الأثر الكبير في تربيته، أيضاً الإمام الجليل والحافظ المتقن، أبو زرعة الرازي، قال علي بن إبراهيم: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد الخوارزمي(1) بالرئي يقول: "عبد الرحمن ابن أبي حاتم الإمام ابن إمام، قد ربي بين إمامين، أبي حاتم وأبي زرعة الإمام هدي(2).

وقال أيضاً: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله البغدادي يمكة يقول: "كان من سنة الله على عبد الرحمن أنه ولد بين قساط العلم والروايات، وتربي بالمذاكرات بين أبيه وأبي زرعة، فكانا يزقانه كما يزر الفرح الصغير، ويعنيان له، فاجتمع له مع جوهر نفسه كثرة عنايتهما"(3).

طلبه للعلم:

بدأ ابن أبي حاتم بكتابة الحديث منذ صغره، وذلك بعد أن قرأ القرآن الكريم بناء على توجيه والده كما تقدم، وقد ذكر ذلك في ترجمة شيخه محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي النجاح البغدادي فقال:

"كتبت عنه مع أبيـ وهو صدوق في سنة أربع وخمسين".

(1) بضم أوله وبالراء المهملة المكسورة وبالزاي المعجمة.
(2) تاريخ دمشق (10/1282).
(3) المصدر السابق.
ومائتين 

(1) أي أن عمره يوم ذلك أربع عشرة سنة أو خمس عشرة.
 وهو في ذلك كاببه الذي يقول: "كتب عن بشر بن يزيد بن أبي الأزهر سنة عشر ومائتين، وأنا ابن خمس عشرة." 

وقد كان أبو محمد رحمه الله مثال الطالب الصادق، المجدد المثابر، الذي لا يشاغله شيء من أمور الدنيا عن طلب العلم، فهو يواصل عمل الليل بالنهر والنهار بالليل، غير كال و لا مثيل، وقد لازم أباه ملازمة قلما حصل لها نظير في تاريخ طلب العلم، حتى أنه ربما قرأ عليه وهو باكيل أو يمشي أو نحوه ذلك (2)، وقد نقل لنا صورة تمثل حرصه على الطلب، وشدة تشبته فيه، فيقول:


وإن شدة شوقه للطلب، وحبه للعلم، خففت عنه بعض ما يلقاه في سبيل ذلك من شظف العيش، وركوب المخاطر، فهُو يكتفي بالقليل، ويقنع بالموجود، ويسبر إذا لم يجد، وإنما

(1) انظر الجرح والتعديل (7/942).
(2) المصدر السابق (1/366/377).
(3) انظر تاريخ دمشق (15/1327/1377)، سير أعلام النبلاء (13/368-369)، وانظر تاريخ دمشق (15/1377).
حصل له بمصر في سبيل طلب العلم لدليل بين على ما لا يلي محمد من حب وشوق لمجيء نبي الله ﷺ. اكتسبه صبرًا وجلدًا، لم يتحلل به إلا أمثاله من العلماء الصادقين، فلنستمع إليه وهو يحكى لنا هذه الحكاية النظيفة حيث يقول: «كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجلس الشيخ، وبالليل النسخ والمقابلة، فأتينا يومًا أنا ورفق لي شيخًا فقالوا: هو علي، فرأينا سمكة أعجبتنا فناشتناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فلم يمكننا إصلاحها، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليها ثلاثة أيام وكادت أن تنغيص، فأكلناها نيئة، لم يكن لنا فرغ أن نتعقبها من يشويها، ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد».

وهذا يظهر جليًا ما كان عليه ابن أبي حاتم من صبر وجمال عليه طلب العلم وتحصيله حتى أصبح بحق من الأئمة الأعلام.

ولنتلمح هذه الفقرة بقول ابن يعلى الخليلي: «أخذ علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال، والحديث الصحيح من السقيم».

(1) انظر تاريخ دمشق (10 من June 783), سير أعلام النبلاء (13 من June 662). (2) تذكرة الخفو (1 من June 830). (3) الإرشاد (1 من June 1219), وانظر: سير أعلام النبلاء (13 من June 664).
أهم رحلاته العلمية:

لقد ذهب العلماء منذ عصر الصحابة - رضي الله عنهم - على تتبع الحديث الشريف وتلقيه من أفواه الرجال، حيث كانوا وآثروا وجوداً، وقد كان ذلك يكلفهم مناهج جمعة، وبعرضهم مخاطر كبيرة، بسبب عدم تيسر الرحلات، وانعدام الأمن في كثر من الفلوجات، ولكن صدقهم وشدة شغفهم وتطوعهم إلى حذام عين الله ومغفرته، شجعهم على تحمل ما يلقون من صعوبة، واستسالاً ما يواجههم من نصب، أمر يقل رسول الله ﷺ: "ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة".

إذن فليكون كل شيء بجنب جنة الله التي عرضها كعشر السماء والأرض أعدها للمنتقين.

وقد كان ابن أبي حاتم - رحمه الله - واحدًا من هؤلاء العلماء الرحالين؛ فقد زار كثيرًا من البلاد، بلغت نيفًا وعشرين بلداً.

وإن أول رحلة لابن أبي حاتم كانت مع أبيه، فقد شاء الله.

(1) أخرجه مسلم برقم (2599) ضمن حديث مطول عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على ثلاثة القرآن، وعلى الذكر (4/2074)، وأخرجه الترمذي برقم (2646)، وقال: هذا حديث حسن، كتاب العلم باب فضل طلب العلم (5/28).

(2) ذكرها الأخ الدكتور أحمد الزهراني في تفسيره للجزء الأول من هذا التفسير انظر: (10/15).

15
سبحانه وتعالى - أن تكتمل تربية أبي حاتم لابنه لتشييل السفر كما هي عليه في الحضر.

قال أبو محمد: "رحل بي أبي سنة خمس وخمسين ومائتين وما احتلمت بعد، فلما بلغنا ذا الجليفة احتلمنا فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام" .

ولا شك أن رحلته مع أبيه قد أكسبته كثيراً من الفوائد، كما أسهمت إسهاماً بالغَا في تربيته وتنقيفه، فقد تعلم من أبيه عمن يأخذ من المشايخ ومن يدع الأخذ عنه منهم، كما تعلم - أيضاً - الصبر على وعاء السفر، والابتعاد عن أسباب الله والانشغال بهجة المناظر ونحو ذلك.

وقد حكي عن نفسه تربية أبيه له في ذلك فقال: " كنت مع أبي في الشام في الرحلة، فدخلنا مدينة فرأيت رجلاً واقفاً على الطريق يلعب بحية ويقول: من يهب لي درهماً حتى أقبل هذه الحبيبة؟ فأتلفت إلى أبي وقال: احفظ دراهنك فمن أجلها تبلع الحيات!" .

---

(1) سير أعلام النبلاء (13/263، وانظر: تاريخ دمشق (10/242).
(2) انظر ما كتبه ابن أبي حاتم عن أبيه في باب ما لقي أبيه من المفاوضة في طلب العلم من الشدة، الجرح (1/136، وانظر ما نقله عن أبيه من مشيه المسافات الشاسعة (1/359).
(3) تاريخ دمشق (10/123، وانظر: معجم البلدان (3/120).
وهذه الحكاية بالإضافة إلى ما فيها من تربيته في إبعاده عن مواطن الله، فيها أيضاً تربيته في تعليمه تدبير أمور معيشته، ومحافظته على أمواله.

ورحلته هذه هي الرحلة الوحيدة لأبي حام مع أبيه، وفيها سمع من محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ (1).

ثم رحل ابن أبي حام بعد هذه الرحلة رحلتين آخرين.

وقد ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق رحلات ابن أبي حام فقال: "قال علي بن إبراهيم: كان لعبد الرحمن ثلاث رحلات: رحلة مع أبيه في سنة حج، سنة خمس أو ست وخمسين في رجوعه من الحج، ثم حج ثان مرة بنفسه مع مشايخ من أهل العلم من الري، محمد بن حماد الطهري وغيره في الستين والمائتين".

والرحلة الثانية: بنفسه إلى مصر ونواحيها، والشام ونواحيها، في الثنتين والستين.

والرحلة الثالثة: إلى أصيبان، إلى يونس بن حبيب، وأسیَّد بن عاصم، وغيرهما، سنة أربع وستين (2).

(1) سير أعلام النبلاء (١٣٣٩/١٣٣٩)، تذكرة الحفاظ (٣/٨٣٠).
(2) تاريخ دمشق (١٠٣/١٨٣)، وأنظر: سير أعلام النبلاء (١٦٦/٢٦٦)، تذكرة الحفاظ (٣/٨٣١).
سيرته وأخلاقه، وثناء العلماء عليه: 

لقد كان أبو محمد رحمة الله تعالى على جانب كبير من العبادة والخشوع والرعد والورع، إضافة إلى ما هو عليه من العلم والحفظ والإتقان، صحاح، تقلي، براء، يخفف الله تعالى ويخصاه، ويعمل بما يقربه إليه وبرضاه.

وإن هذه المناقب الجملة والأعمال الجليلة، لتنافك أمامنا من خلال ما سطره العلماء الأجلاء من ثناء عليه، وتثجيل له، وبيان منزلته ومكانته.

وسنقل طرفاً من هذه الأقوال، لنرى ما كان عليه ابن أبي حاتم من أدب وخلق، فإنه - كما قيل - لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه.

قال أبوه رحمة الله تعالى: "ومن يقوى على عبادة عبد الرحمن لا يعرف لعبد الرحمن ذنبًا" (1).

وقال الخليلي: "وكان زاهداً، يعد من الأبدال" (2).

وقال الواقظ أبو عبد الله القزويني: "إذا صليت مع

(1) تاريخ دمشق (10/282)، سير أعلام النبلاء (13/265).
تذكرة الحفاظ (3/830).
(2) الإرشاد (1/191)، وانظر سير أعلام النبلاء (13/264).
تذكرة الحفاظ (3/830)، دول الإسلام (1/200).

18
عبد الرحمن فسلم إليه نفسك يعمل بها ما شاء؛ دخلنا يومًا
بغسل على عبد الرحمن في مرش موته، فكان على الفراش قائماً
يصلبي، وركع فاطل الركوع (1).

وقال على بن إبراهيم الرازي الخطيبي: "رجل منذ ثلاثين سنة
على وتيرة واحدة، ما انحرف عن الطريق ساعة واحدة" (2).

وقال أبو الحسن علي بن أحمد الفرّاضي: "ما رأيت أحداً من
عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط، وكنت ملازماً له مدة
طويلة فما رأيته إلا على وتيرة واحدة، لم أر منه ما أنكرته من أمر
الدنيا، ولا من أمر الآخرة، بل رأيته صائناً نفسه ودينه
ومروته" (3).

وقال عبد الله بن دينار الدينوري: «قد رأيت مشايخ أهل
العلم، ما رأيت أحسن شيبة من عبد الرحمن بن أبي حاتم؛
قال علي بن عبد الرحمن: كان عبد الرحمن ابن أبي حاتم مقبلاً
على العبادة منذ صغره، والسهر بالليل، والذكر، ولزوم الطهارة،
فكساه الله بها نورًا، فكان يسر به من نظر إليه» (4).

(1) سير أعلام النبلاء (13 / 266-267، 682/2), وانظر تاريخ دمشق
(9/1678).
(2) تاريخ دمشق (12 / 267، 682/2), وانظر تذكرة الخفاظ (3 / 280).
(3) تاريخ دمشق (10 / 272، 682/2).
(4) تاريخ دمشق (10 / 272، 682/2).
وقال الحافظ ابن كثير: «كان من العبادة والزهادة، والسورة والحفظ والكرامات الكثيرة المشهورة، على جانب كبير، رحمه الله.» (1)

وقال الداودي: «كان من كبار الصالحين، لم يعرف له ذنب قط ولا جهالة طول عمره.» (2)

ولنتمن هذه الأقوال بهذه الحكاية التي تدل على مدى خوف أبي محمد من الله تعالى، وخشيته له، قال ابن معين يوماً: "إذا لنطعن على أقوام لعلهم حظوا رحلاتهم في الجنة منذ أكثر من مائتي سنة، فحفظها أبو بكر محمد بن مهروي الرازي، قال: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتابه المحرج والتعديل، فحدثته بهذه الحكاية فيبكي، وارتعدت يده حتى سقط الكتاب من بده، وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية، ولم يقرأ في ذلك المجلس شيئاً." (3)

وقد فسر الإمام الذهبي سر بكائه هذا، فقال: "أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة، ولا فكلاً الناقد الورع في الضعفاء.

(1)بداية والنهائية (191/1).
(2)طبقات المفسرين (1/280).
من النصح لدين الله، والذب عن السنة 

وأما نقلناه من ثناء العلماء على ابن أبي حاتم يعد غيضًا من فيض، ومن أراد الوقوف على أخبار أبي محمد وأحواله بصورة مفصلة، فليرجع إلى الكتب التي ترجمت له فسيجد فيها الشيء الكثير (2).

شيوخه وتلاميذه:

كتب ابن أبي حاتم الحديث مبكراً؛ فقد تقدم أنه رحل مع والده وهو ابن أربع عشرة سنة، ومن المعلوم أن طالب الحديث كان لا يشد الرحال في ذلك إلا أن كتب عن شيوخ بلده المجاورين له، وقد كانت الري - بلد ابن أبي حاتم - مملوءة بالشيوخ، زاخرة بطبقات المحدثين، لما لها من مركز علمي مهم في ذلك العصر (3).

ثم إن تجواله في مخلتف البلدان، وكثرة ترداده على شيوخها - مع أبيه وبعدة - كان سبباً مهماً في كثرة شيوخه.

---

(1) انظر: سير أعلام النبلاء (ر 168).
(2) وقد أفردتها بقائمة خاصة أحقتها في آخر دراسة المؤلف لدى تحقيقي لتفسير سورتي الأنفال والنبوة، انظر: (ر 168).5
(3) انظر ما كتبه الدكتور سعدى الهاشمي عن الري ومكانتها بالنسبة للمراكز العلمية الأخرى في بلاد المشرق، في كتابه: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (ر 144).
فنجد في شيوخه: المروزي، والملكي، والمنفي، والبغدادي، والدمشقي، والحمصي، والإسكندراني، والبديع، والرملاء، والأيلية، والأصبهاني، وغير ذلك كثير، مما يتضح من تتبع مصنفاته كالجريح والتعديل مثلاً وغيره.

ويأتي في مقدمة شيوخه وعلى رأسهم: أبوه وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قریب أبيه، الإمامان الحافظان المتقنان الكثيران، اللذان قال فيهما يونس بن عبد الأعلى: «أبو زرعة وأبو حاتم: إماما خراسان»، ودعا لهما وقال: «بقاؤهما صلاح للمسلمين».

هذا.. وقد وضعت قائمة باسماء شيوخ ابن أبي حاتم في تفسيره لسورة يونس على السلام، مع ذكر رقم أول أثر ورد ذكره فيه، ليسهل الرجوع إليه، وجعلتها ملحقة بآخر هذه الدراسة.

وأما تلاميذه:

فقد كانوا من الكثرة بمكان؛ لأنه طاف الآفاق، وحدث في كثير من البلاد، مع ما له من علو القدر ورفعة الشان، والصعب الذي، والذكر الحسن، فبذلك كثر تلاميذه، وآخذون عنه، وسأذكر في هذه الدراسة المختصرة بعضًا من مشاهيرهم، ممن كان له الباع الطويل في التحديث والتأليف، فمنهم:

(1) مقدمة الجرح والتعديل (١٣٤/١).
1 - الإمام الحافظ الشهير، أبو حاتم البستي، محمد بن حبان التميمي، صاحب الصحيح والثقات، المتوفي سنة أربع وخمسين وثلاثمائة(1).

2 - الإمام الحافظ الكبير، أبو أحمد، عبد الله بن عدي الجرجاني، صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، المتوفي سنة خمس وستين وثلاثمائة(2).

3 - الإمام الحافظ، أبو محمد، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأنصاري، الأصبهاني، المعروف بايي الشيخ، صاحب التفسير، المتوفي سنة تسع وستين وثلاثمائة(3).

4 - الإمام الحافظ، محدث خراسان، أبو أحمد، محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري، الحاكم الكبير، صاحب كتاب الكني، المتوفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة(4).

5 - الإمام الحافظ، أبو عبد الله، محمد بن إسحاق بن محمد ابن يحيى بن منده، محدث عصره، صاحب كتاب الإمام،

---

(1) انظر: ذكارة الحفاظات (316/943)، الواقي بالوفيات.
(2) الإرشاد (315/1099)، تذكرة الحفاظات (31/268). الطبقات الفاطمية.
(3) أخبار أصحاب (2/90)، ذكارة الحفاظات (3/943).
(4) ذكارة الحفاظات (3/976)، الرسالة المسترفة (91).

٢٢
المتوفى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.

مصنفاته:

يعد ابن أبي حامتم رحمه الله تعالى من المؤلفين البازرين الذين كان لهم القذف المعلق والنصيب الأوفي، في هذا الشان.
وإذا كانت العبرة ليست بكثرة التأليف، وإنما بقيمتها العلمية، فإن ابن أبي حامتم يعد في القمة من حيث أهمية مؤلفاته، كيف إذا اضيف إلى ذلك كثرة؟

وإذا كان أبو محمد قد لمح نجمه في عجل الحديث، وفي الجرح والتعديل، فإنه لم يقتصر على ذلك في فن التأليف، فقد ألف في التفسير والفقه والتاريخ والمناقب والرائد والعقائد وفضائل البلدان، وغير ذلك من فنون العلوم، وميادين البحوث.

وإذا كان مقام الاختصار يقتضي أنه لا نكثر من النقول عن العلماء الذين تحدثوا عن تصانيف أبي محمد وأشادوا بأهميتها، ونوهوا بقيمتها العلمية، فإنه لا يسعنا أن نغلب قول الخليلي - رحمه الله - وهو يتحدث عن ابن أبي حامتم يقول: «كان بحراً في العلوم، ومعرفة الرجال، صنف في الفقه، والتاريخ، واختلاف الصحابة والتابعين». 

(1) أخبار أصبهان (206/31). 
(2) ذكرى الخلافات (3/32). 
(3) المثنى (7/226-232). 
(4) تذكرة الخلافات (3/30). 
(5) تذكرة الخلافات (3/30). 
(6) تذكرة الخلافات (3/30).
قوله أيضًا: "له من التصانيف ما هو أشهر من أن يوصف، في الفقه والتشريع، واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمة".

وقول الإمام الذهبي: "كتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ، وكتابه في التفسير في عدة مجلدات، عامته آثار بأسانيده، من أحسن التفسير، وله مصنف كبير في الرد على الجهمية".

وفاته:

وبعد عمر حافل بالجد ومواصلة البحث، بلغ سبعًا وثمانين سنة، توفي هذا الإمام الجليل، في شهر محرم الحرام من سنة سبع وعشرين وثلاثمائة من هجرة النبي محمد ﷺ، وذلك بمدينة الرياض، فقيل عنه يوم مات: "إن السنة بالري ختمت بابن أبي حاتم".

فرح الله تعالى أبا محمد ورضي عنه، وجزاه عن سنة نبيه - عليه الصلاة والسلام - وعن الإسلام والمسلمين خير ما سيعجاز به عباده الصادقين.

(1) الإرشاد (119/1)، وانظر: سير أعلام النبلاء (13/264).
(2) انظر: تذكرة الخفاف (3/820)، سير أعلام النبلاء (13/264).
(3) انظر: تاريخ دمشق (10/848)، تذكرة الخفاف (3/831).
(4) طبقات المفسرين (1/281).

(5) انظر: سير أعلام النبلاء (13/265).
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم</th>
<th>عدد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أحمد بن الامام (أبو الامام)</td>
<td>2125</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن جعفر المرزي</td>
<td>2180</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن سنا</td>
<td>2205</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن عثمان بن حكيم</td>
<td>1907</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن عمرو بن أبي عاصم</td>
<td>1905</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن محمد بن حبيبي بن القطان (أبو سعيد)</td>
<td>1868</td>
</tr>
<tr>
<td>إسماعيل بن أبي الحارث</td>
<td>2360</td>
</tr>
<tr>
<td>بحر بن نصر الخولاني</td>
<td>1890</td>
</tr>
<tr>
<td>حجاج بن حمزة</td>
<td>1879</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن بن أحمد</td>
<td>1943</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسين بن الحسن</td>
<td>1944</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن بن أبي الربيع</td>
<td>1963</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن بن عائشة العبدي</td>
<td>2034</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن بن محمد بن الصباح</td>
<td>2114</td>
</tr>
<tr>
<td>سهل بن بحر العسكري</td>
<td>1783</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو شيبة أبي بكر بن أبي شيبة (إبراهيم)</td>
<td>2002</td>
</tr>
<tr>
<td>عباس بن الوليد الغفري (أبو بدر)</td>
<td>2206</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم</td>
<td>ذكره فيه</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن سعيد بن حسين (أبو سعيد الأشع)</td>
<td>1805</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن سليمان</td>
<td>1906</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن إسماعيل البغدادي</td>
<td>2134</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عبد الكريم (أبو زرعة)</td>
<td>1882</td>
</tr>
<tr>
<td>عصام بن رواج</td>
<td>1883</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن حرب الموصلي</td>
<td>1932</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الحسن البيهياني</td>
<td>1863</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الحسين بن الجنيد</td>
<td>1856</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن خالد الوسيطي</td>
<td>2267</td>
</tr>
<tr>
<td>عمرو بن ثور القيساري</td>
<td>2088</td>
</tr>
<tr>
<td>عمرو بن عبد الله الأودي</td>
<td>2066</td>
</tr>
<tr>
<td>كنير بن شهاب الزروني</td>
<td>2201</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن أحمد بن يزيد (أبو يونس)</td>
<td>1879</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن إدريس الرازي (أبو حام)</td>
<td>1854</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن حماد الطهرياني</td>
<td>1881</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن سعد العوفي</td>
<td>1877</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم</td>
<td>سنة</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن العباس مولى بني هاشم</td>
<td>376</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الرحمن الهروي</td>
<td>388</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ</td>
<td>399</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عمر بن الحارث</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن الفضل بن موسى</td>
<td>414</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن يحيى بن عمر الواسطي</td>
<td>424</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن آدم</td>
<td>434</td>
</tr>
<tr>
<td>المنذر بن شاذان</td>
<td>445</td>
</tr>
<tr>
<td>موسى بن أبي موسى الخطمي (أبو بكر)</td>
<td>455</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن عبد القدوني</td>
<td>464</td>
</tr>
<tr>
<td>يوسف بن يزيد (أبو يزيد القراطيسي)</td>
<td>474</td>
</tr>
<tr>
<td>يونس بن حبيب</td>
<td>484</td>
</tr>
<tr>
<td>يونس بن عبد الأعلى</td>
<td>494</td>
</tr>
</tbody>
</table>
واكتفي بهذا القدر مما يتعلق بالتعريف بهذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى، ومن أراد الوقوف على مزيد من التفصيل في سيرته، فليراجع إلى الكتب التي ترجمت لأبنا حسام الدين، وهي كثيرة متنوعة، وقد سردت بعض أسمائها في بحث أحققه بدراسة المؤلف لدى تحقيقي لتفسير سورتي الأنفال والأنوار، وجعلتها مرتبة حسب التسلسل الزمني لمؤلفيها، ليعلم بذلك السابق واللاحق، مع ذكر مواضع الترجمة فيها (1).

وأما مصنفاته: فقد أوردتها هناك أيضاً - ببحث أحققه بدراسة المؤلف، وقد اشتملت على ثلاثة أقسام:

أ - الكتب المطبوعة.

ب - الكتب المخطوطة.

ج - الكتب المفقودة (2).

(1) انظر (1/2625).
(2) انظر (1/3321).
دراسة
تفسير سورة يونس
"عليه السلام"
كما قلت في المقدمة. إنني لست بحاجة إلى تكرار ما ذكرته في دراسة تفسير سورة الأنفال والنبوة; إذ التفسير والمفسّر واحد، غير أن هناك أمورًا لا بد من أن يقف القارئ الكريم عليها; كثيما تتضح له صورة المنهج الذي يقوم على تحقيق تفسير هذه السورة الكرامة.

وأيضًا فإن هناك أمورًا تختص بها هذه السورة، لا بد من ذكرها في هذه الدراسة، وعليه فقد جاءت دراسة تفسير سورة يونس - عليه السلام - على النحو التالي:

1 - ذكر أهم قواعد المنهج الذي سلكته في التحقيق والتخرج.

2 - مصادر المصدر - رحمه الله تعالى - في تفسير سورة يونس - عليه السلام.

3 - أشهر أسانيده إلى أهم مصادره في تفسير هذه السورة.

4 - المادة التفسيرية التي يضيفها تفسير ابن أبي حاتم لسورة يونس إلى كتب التفسير الأخرى.

5 - بعض الملاحظات على تفسير المصدر لسورة يونس - عليه السلام.

6 - بعض الملاحظات المهمة على الطبعة الأولى لتفسير سورة يونس لابن أبي حاتم بتحقيق أسعد محمد الطيب، وساذكر هذه الفقرات تباعًا - والله تعالى الموفق -.
أولاً: أهم قواعد النهج الذي سلكته في تحقيق تفسير سورة يوشع عليه السلام، ويشتمل على الأمور التالية:

1 - منهجي في دراسة آسانيد تفسير السورة الكريم:

· وخطة عملى في ذلك تقوم على أمرين:
   · الترجمة لرواية الآسانيد.
   · الحكم على هذه الآسانيد.

· أم بالنسبة لتراجم رجال الآسانيد: فقد سلكت فيها منهج الاختصار على النحو التالي:

إذ كان الراوي صحابياً أو ثقة أو متروك، فغالباً ما اكتفي بعبارة الحافظ ابن حجر في تقرير التهذيب، وقد أزيد على ذلك لنكتة ما، وأشير في نهاية الترجمة إلى بعض المراجع الأخرى كتهذيب الكمال والتهذيب، والإصابة إذا كان المترجم له صحابياً، وكتبت من أخرج له من أصحاب الكتب الستة بالحروف لا بالرمز، وربما اكتشفت بعبارة التقرير أيضا في الصدوق.

وأما الرواية المختلف فيها، فقد نقلت أهم ما قاله آئمة الجرح والتعديل في ذلك الراوي ثم أخلصت في النهاية إلى كلام الحافظ ابن حجر، فيكون الحكم على قوله، ولا أخرج عنه إلا فيما ندري.

ومن سكت عنه من رواة الآسانيد، لم أحكم عليه، واكتفيت

٣٤
بقولي في الحكم على ذلك الآثر: في إسناده مسكون عنه، وكذا سلكت فيمن لم أقف على ترجمته من الرواة، فقول في الحكم:
فيه من لم أقف له على ترجمة، أملاءاً في وقوفي في المستقبل. إن شاء الله تعالى - أو وقوف أحد الإخوة الباحثين على ترجمة ذلك الرجل.

وإذا كان الراوي من رجال الكتب السيدة وملحقاتها، فلا أذكر في ترجمته أحدًا من شيوخه ولا من تلاميذه.

وأما فيما يتعلق برجال الإسناد الذين يتكرر ذكروهم، فإني أذكر رقم الآثر الذي تقدمت فيه ترجمة ذلك الراوي مع ذكر خلاصة الحكم عليه، إلا إذا كان ذلك الراوي صاحبًا، أو ثقة ولا كلام حوله من تدليس أو وهم أو اختلاط، أو كان ممن ينتهي إليه السند؛ فلا أشير إلى موضع تقدمه، وقد خفف هذا العمل من إثقال البحث بمزيد من الهواشم، والذي - لولاه - لزارد حجمه عما هو عليه الآن، وذلك لكثرة تكرر رجال الأسانيد، ومن المعلوم أن كل هامش سيأخذ سطورًا مستقلاً.

ب- الحكم على الأسانيد:

وأما في طريقة الحكم على رجال الأسانيد، فقد سرت وفق المنهج الذي رسمه الحافظ ابن حجر في كتابه ت قريب التهذيب (1)، لا أخرج عنه إلا فيما ندر، فإن كان رواة السند كلههم ثقافات.

(1) انظر ما ذكره الحافظ في مقدمة الت قريب (١/٤٤).
وليس فيهم مدلس أو مختلط حكمت عليه بالصحة، وقد راعيت ما يرد على الأسانيد من علل أو شذوذ تتنافى مع هذا الحكم، وإن كان فيهم مدلس رجعت إلى طبقات المدلسين، فإن كان من الأولى أو الثانية حكمت بالصحة، وقد أشير إلى ذلك في ترجمة الرواي فاقول: عده الحافظ ابن حجر من الأولى أو الثانية، وإن كان من الثالثة فما فوق، فإن صرح الرواي بالسماع حكمت بالصحة وبينت ذلك، وإن فبالضعيف وبينت ذلك أيضًا، فاقول: فيه فلان مدلس من الثالثة أو الرابعة أو الخامسة وقد صرح بالسماع، أو: ولم يصرح بالسماع.

وأما إذا كان أحد الرواة صدوقًا أو لاباس به، فإنني أحكم عليه بالحسن، إلا إذا توعف فإنه يكون صحيحًا لغيره، فإن وصف الرواي بأنه صدوق سيء الحفظ أو بهم أو له أوهام أو يخطئ، أو رمي ببدعة وكان داعيًا لها، فإنني أحكم عليه بالضعف، إلا إذا توعف فإنه يكون حسنًا لغيره، وكذلك إذا كان الرواي ضعيفًا، أو مستورًا، أو مجهول الحال، وكذا إذا كان في السند انتقاع.

وأما بالنسبة للرواية المتروكين، فإنني أحكم عليهم بالضعف الشديد، أو أقول: فيه فلان وهو متروك، وهذه العبارة هي التي استعملها غالبًا، إذ هي أبلغ في الحكم، إلا إذا كانوا من تساهل العلماء في أخذ التفسير عنهم، مثل جوهر بن سعيد، وليث بن أبي سليم (١) فإنني أحكم عليهم بالضعف.

(١) انظر ما نقله الإمام الذهبي عن يحيى القطان في ميزان الاعتدال (١/٤٢٧).
وأما إذا كان ما يرويه الراوي نسخة فإن الحكم حينئذ يختلف، فإن من قبل فيه صدوق أو لا بأس به لا أحكم عليه بالحسن بل بالصحة، وذلك لأن خفة الضبط في الصدوق قد زالت بروايته النسخة، وأصبح ضبطه ضبط كتاب، ومن قبل فيه: صدوق يخطئ أو يهم أو له أوهام أو نسائ الخوف، لا أحكم عليه بالضعف بل بالحسن، وذلك لأن علة الحكم بالضعف قد انتفت في رواة النسخة؛ إذ من المعلوم عند علماء هذا الشأن أن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب، فما دام الراوي عدلاً وقد أمن جانب الخطأ من جهة حفظه بما رواه من كتابه، فلا مبرر حينئذ للحكم عليه بالضعف، وهذا بخلاف ما إذا كان راوي النسخة ضعيفاً فإنه سبحانه على ضعفه ما لم يتابع.

وأما بالنسبة للحكم على الآثار المعلقة، فآول ما ينبع من وصلها ممن خرج ذلك الآخر، فذكره مكتفياً بالحكم عليه، دون سرد تراجم رواة السنن، طلبًا للاختصار، فإن تعددت الطرق اكتفيت باصحها مع الإشارة إلى الطرق الأخرى.

فإن لم أجد من وصل هذه المعلقات، ذكرتها معلقة كما وردت في المراجع التي وقفت عليها، فإن لم أجد من ذكرها، عددت ذلك مما انفرد به المصنف. رحمه الله تعالى.

(1) انظر ما قاله الأخ الأستاذ الدكتور وليد العاني. رحمه الله تعالى. في تفسير سورة هود. عليه السلام. ص. (90).
2 - منهجي في تخريج الأحاديث والأثار:

بما أن النسخة التي أقوم بتحقيقها تعد نسخة فريدة، حيث لم أقف على نسخة ثانية، فقد رجعت إلى مراجع كثيرة ومتعددة; مما كان له الأثر الحسن في تصحيح بعض الأخطاء سواء في الأسانيد أو المتون، والوقوف على كثير من الأثار التي لولا كثرة هذه المراجع - ما كنت لأقف عليها، وبذلك قللت الآثار التي انفرد بها ابن أبي حاتم في تفسيره لهذه السورة الكريمة.

وهذه المراجع تشمل الكتب المسندة من صحاح وسنن، ومصنفات ومسانيد وغيرها، وكتب التفسير المسندة وغير المسندة، وكتب أسباب النزول، وأحكام القرآن، والسيرة والتاريخ، وغير ذلك من المراجع التي تعرف عند الوقوف على تخريج الآثار في تفسير السورة، ومن هذه المراجع المخطوطة والمطبوعة، والقديم والحديث، وسترد في قائمة المراجع.

وقد نهجت منهج الاختصار في التخريج ما استطعت، مرتباً ذلك وفقاً ما يلي:

إذا كان الأثر في كتاب من أخرج عنه المصنف قدمته، وذلك كتفسير مجاهد أو الثوري - مثلاً - ثم أذكر من خرج ذلك الأثر مقدماً أقربهم لقاء مع طريق المصنف، ثم يأتي بعد ذلك من ذكره مرتباً على حسب سنين وفاتهم.

وإذا أطلقت لفظ البخاري ومسلم، فأريد صحيحهما، أو:
أحد أصحاب السنن أو البيهقي، فاريد سنته، أو: عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة، فاريد مصنفهما، أو: الواحد، فاريد أسباب النزول، أو: الحصص أو ابن العربي أو القرطبي، فاريد كتبهم في أحكام القرآن، أو: الثوري أو ابن جرير أو ابن قتيبة أو السمرقندي أو الشافعي أو الماوردي أو الطوسي أو البغوي أو الزمخشري أو ابن عطية أو الطبري أو ابن الجوزي أو الرازي أو الحازن أو أبا حيان أو ابن كثير أو السيوطي أو الشوكاني أو الألوسي، فاريد تفاسيرهم، وإذا أرثت غير ذلك بينه في موضعه.

وإذا قلت: أخرجه بلفظه، فإنما أريد مطابقة اللفظين، وإذا قلت: بينه، فاريد مطابقتهما مع بعض الاختلاف، وقد أقول: باختلاف يسير، وإذا قلت: بنحوه، فاريد الاختلاف الكبير بين اللفظين، وإذا قلت: بمعناه، فاريد اتفاقهما في المعنى دون اللفظ، فإن سكت فهو بلفظه، أو باختلاف يسير جدًا.

وإن وجدت الآخر منسوبًا لغير من نسبه إليه المصنف ذكرت ذلك، فإن كان منسوبًا لآخرين قلت: ونسبه أيضًا إلي فلان وفلان، وإن وجدت غير منسوب لأحد قلت: ولم ننسبه، وإن سكت فهو منسوب إلى من نسبه إليه المصنف - رحمه الله تعالى - وإن نسبه المصنف للكثيرين في عدة آثار، ووجدته غير منسوب لواحد منهم ذكرته عند أول أثر فقط.

3 - منهجي في تقوم النص المحقق وضطبه:
لقد اعتمدت في تحقيق هذه السورة الكرية كمساء لاعتقاد من قبل أنواع رسائل الفضلاء في تحقيق هذا التفسير المبارك على نسخة واحدة؛ حيث لم نستطع العثور على نسخة أخرى مع المحاولات الجادة في سبيل ذلك، فقد قام أحد الأخوة المشتغلين بهذا التفسير برحلة علمية من قبل الجامعة، تنباء عن الجميع، إلى تركيا وغيرها بغير الحصول على نسخة أخرى لهذا التفسير فلم يتيسر ذلك.

وبعد هذه المحاولات، مع البحث في فهارس الكتب المخطوطة والمطبوعة، وأسئلة المشايخ الكرام والمحققين الفضلاء، أبقت أن لا سبيل إلى الوصول إلى نسخة أخرى، فحاولت جاهدة تعويض ذلك بالرجوع إلى كثير من المراجع، وسواء في ذلك التي سبقت المصنف أو التي عاصرته، أو التي جاءت بعده، وأخذت عنه.

فرجعت مثلاً إلى تفسير المجاهد، الذي جمع آثاراً كثيرة من الرواية التي اعتمد عليها المصنف، وهي رواية ورقية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقد نقل المصنف بهذه الرواية أربعين إثراً في تفسيره لهذه السورة الكرية، وتفسير سفيان الثوري، وتفسير ابن عيينة، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، وغير ذلك من كتب التفسير والمصنفات والسيرة والمغازي.

ورجعت أيضًا إلى الكتب التي عاصر مؤلفوها المصنف، كتفسير ابن جرير الطبري الذي كثيراً ما يشتركن مع المصنف في
المورد وفي الشيخ، انظر مثلاً - تفسير عبد الرزاق تجد أن كلاً منهما رواه عن الحسن بن أبي الربع، وتفسير عطية العوفي فقد أخرجاه عن محمد بن سعد.

كما رجعت إلى الكتب التي أخذت عن المصنف، وفي مقدمتها: القدر المنثور للإمام السيوطي، فقد اعتمدت عليه وعلى تفسير ابن جرير بالدرجة الأولى في إكمال النقص وتصحيح الخطأ الذي قد يقع في النسخة، وكذا على تفسير ابن كثير والشوكانية.

وذلك رجعت إلى كتب السنة، وغيرها من الكتب الأخرى، التي ساعدت على تقوم بعض النصوص، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقعت في هذه النسخة الفريدة.

وقد سرت في تقوم النص وضبطه على النهج التالي:

- إذا تحقق خطاً الأصل بان كان خطأ في لفظ القرآن الكريم، أو خطأ نحوياً بيناً أو أورده المصنف في موضوع آخر على الصحة، أو أورده غيره على الصحة فإني أثبت الصواب في الأصل بين مرتين، وأشير إلى الخطأ في الهمش، وأوضح إذا شككت في صحة الأصل فإني أثبت الأصل على ما هو عليه، وأقول في الهمش: كذا في الأصل وأشير إلى ما في المراجع، أو أذكر ما أراه مناسبًا للسياق.

ب- اتبعت قواعد الإملاء المتبعة في عصرنا الحاضر، مخالفة بذلك الرسوم الإملائية الذي كتبته به النسخة؛ كإسقاط كتابة
الألف من عثمان مشلاً وكتسهيل همزة الفاعل كسائر، أو
إسقاط همزة الممدود كعطاء ورجاء، ونحو ذلك.

٤ ـ بعض الأعمال التكميلية:

١ ـ ترقيم الآيات الكريمة وضعفها.

بـ ـ كتابة هذه الآيات في الهامش كاملة، وذلك أن المصنف
رحمه الله تعالى - قد لا يفسر كل الآية، وقد يطول تفسيرها
وتتفرق مفرداتها، مما يصعب على غير الحافظ الربط بينها.

ج ـ ترقيم الأحاديث والآثار برقم متسلسل.

د ـ شرح الغريب فيها.

هـ. التعريف بالأماكن الواردة في تفسير السورة، مما تدعو
الحاجة إلى التعريف به.

وـ التعليق على بعض الألفاظ المشكلة، وبيان وجه الصواب
قدر الإمكان.

ز ـ ذكر عدد من الفوائد المتنوعة مما له علاقة بالتفسير,
وجعلتها تحت عنوان: فائدة.

ح ـ توجيه القراءات التي ذكرها المصنف إجمالاً، وذلك
بالرجوع إلى كتب القراءات.

ط ـ الرجوع إلى مواطن الإحالات التي احال عليها المصنف
رحمه الله تعالى - وذكر مواضعها.
يـ: عمل فهرس تفصيلية على النحو التالي:

1 - فهرس للآيات القرآنية الكريمة في غير سورة يونس عليه السلام.

2 - فهرس للأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ.

3 - فهرس تفصيلي للرواة ومواقف تراجمهم، ومواضع ذكرهم في كل سند من أسناد تفسير السورة الكريمة.

4 - فهرس للأعلام المترجم لهم.

5 - فهرس للغريب.

6 - فهرس للأماكن والمواضع.

7 - فهرس للفوائد.

8 - فهرس للقبائل والأمم والجماعات.

9 - فهرس للمراجع.

10 - فهرس للموضوعات.
ثانيًا: مصادر المصنف في تفسير سورة يونس - عليه السلام:

تعددت مصادر ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - وتيوعت لما كان عليه من سعة الاطلاع، وجمال الصبر في طلب العلم، ولرحلاته العلمية إلى البلدان المختلفة، وقوة التحمل والجلد لما يواجهه من نصب وعناية ومشقة في سبيل جمع مادته التفسيرية.

فقد جمع بالإضافة إلى تفسير رسول الله ﷺ، تفسير كثيرة من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - جمعًا مرتبتًا، قد امتاز بدقة الانتقاء وحسن الاختيار من بين المصنفات الكثيرة التي وقف عليها، بل ومن المصنف الواحد، ساعدته على الإبداع في ذلك ما منحه الله تعالى من فكر ثاقب وعقل مستنير.

وساذكر قائمة بأسماء مصادره في تفسير سورة يونس - عليه السلام - مرتبًا لها حسب حروف المعجم، مع ذكر رقم أول أثر وذكر صاحب المصدر فيه، مشيرًا في الالامش إلى واحد أو أكثر ممن ذكر تلك المصادر.
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم أول أثر ورد ذكر صاحبه فيه</th>
<th>اسم المصدر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1883</td>
<td>تفسير آدم بن أبي إباس</td>
</tr>
<tr>
<td>1861</td>
<td>تفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٣٩</td>
<td>تفسير أنس بن مالك - رضي الله عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٢٠</td>
<td>تفسير باذام = أبو صالح مولى أم هانئ</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٤٦</td>
<td>تفسير بكير بن مروف</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٠٩</td>
<td>تفسير جوهر بن سعيد</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٦٤</td>
<td>تفسير حجاج بن محمد المصيصي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٦٢</td>
<td>تفسير الحسن بن أبي الحسن البصري</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(١) انظر الإنقان (١٨٧/٢)
(٢) المرجع السابق (١٩٠/٢)
(٣) نفسه (١٨٨/٢)، كشف الطنون (١٤٨/٤)، الفهرست ص (١٩٢/١)، تاريخ التراث العربي (١٨٩/٢)
(٤) الإنقان (١٨٩/٢)
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (١٣٧/٢٣٧)، تهذيب الكمال (٢٠/١)
(٦) طبقات المفسرين للداودي (١٠/١)
(٧) التحبير في علم التفسير ص (٣٢٠)
(٨) تذكرة الخفاظ (١٣٤٥/١)، طبقات المفسرين (١٢٧/٤٧١)
(٩) الإنقان (١٨٩/١)، طبقات المفسرين (١٤٧/١)، كشف الطنون (٤٤٦/٤)
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم أول أثر ورد</th>
<th>ذكر صاحبه فيه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>اسم المصدر</td>
</tr>
<tr>
<td>1856</td>
<td>تفسير الحسين بن واقد المروزي</td>
</tr>
<tr>
<td>2286</td>
<td>تفسير خصيف بن عبد الرحمن الجزري</td>
</tr>
<tr>
<td>1875</td>
<td>تفسير الربيع بن أنس البكري</td>
</tr>
<tr>
<td>1883</td>
<td>تفسير رفيق بن مهران = أبو العالية</td>
</tr>
<tr>
<td>1896</td>
<td>تفسير زيد بن أسلم العدوى</td>
</tr>
<tr>
<td>1876</td>
<td>تفسير سعيد بن بشير الأزدي</td>
</tr>
<tr>
<td>1897</td>
<td>تفسير سعيد بن جبير</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>تفسير سعيد بن المسبب</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(10) طبقات المفسرين (1/160), العبر (1/262), مرآة الجنان (334/1).
(11) الفهرست ص (51).
(12) الإتفاق (189/189), تاريخ التراث العربي (193/1).
(13) الإتفاق (189/189), طبقات المفسرين (172-173).
(14) كشف الظنون (1/441).
(15) سير أعلام النبلاء (5/316), الإتفاق (189/189), الفهرست ص (51).
(16) طبقات المفسرين (180-181), الفهرست ص (51).
(17) التحبير في علم التفسير ص (419).
رقم أول أثر ورد
ذكر صاحبه فيه

اسم المصدر

18 - تفسير سفيان بن سعيد الثوري
19 - تفسير سفيان بن عيينة
20 - تفسير شبل بن عباد المكي
21 - تفسير شعبة بن الحجاج
22 - تفسير شيبان بن عبد الرحمن النحوي
23 - تفسير الضحاك بن مزاحم
24 - تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
25 - تفسير عبد الرحمن بن صخر = أبو هريرة

- رضي الله عنه -

(18) انظر قائمة المراجع.
(19) الإتقان (2 / 190), الفهرست ص (316), كشف الظنون
(20) كشف الظنون (1 / 451), تاريخ التراث العربي (1 / 196).
(21) الإتقان (2 / 190), كشف الظنون (1 / 452), تاريخ التراث
العربي (1 / 186).
(22) انظر: الجرح والتعديل (8 / 186), التهذيب (4 / 373).
(23) الإتقان (2 / 189), طبقات المفسرين (1 / 216), كشف
الظنون (1 / 542), تاريخ التراث العربي (1 / 186).
(24) الإتقان (2 / 189), الفهرست ص (315), تاريخ التراث
العربي (1 / 201).
(25) الإتقان (2 / 189).
رقم أول أثر ورد ذكر صاحبه فيه

26 - تفسير عبد الرزاق بن همام 1963
27 - تفسير عبد الله بن سعيد = أبو سعيد الأشج 1858
28 - تفسير عبد الله بن سليمان بن الأشعث 1906
29 - تفسير عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم 1854
30 - تفسير عبد الله بن عمرو بن العاص 2378

- رضي الله عنهم -
31 - تفسير عبد الله بن لهيعة 2098
32 - تفسير عبد الله بن المبارك، وكتاب الزهد له 1873
33 - تفسير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 1864

(26) انظر قائمة المراجع.
(27) الفهرست (51)، كشف الطفن (1/1 442/1).
(28) طبقات العبادي ص (20)، تذكرة المخاطر (7/2 767/2).
(29) طبقات المفسرين (1/2 229/2 322).
(30) الإتقان (2/2 187/2).
(31) الإتقان (2/2 189/2).
(32) الفهرست ص (51).
(33) الفهرست ص (319)، طبقات المفسرين (1/2 244/2).

قائمة المراجع.
(33) الفهرست ص (320)، طبقات المفسرين (1/2 246/2 247).
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم</th>
<th>اسم المصدر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>34</td>
<td>تفسير عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>تفسير عبد الله بن يسارت = ابن أبي نجيح</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>تفسير عبد الملك بن عبد العزيز = ابن جریج</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>تفسير عبد الوهاب بن عطاء = الخفاف</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>تفسير عبد الله بن عبد الكريم = أبو زرعة</td>
</tr>
<tr>
<td>الرazi</td>
<td>2199</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>تفسير عثمان بن محمد بن أبي شيبة</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>تفسير عطاء بن دينار</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>تفسير عطاء بن أبي رباح</td>
</tr>
</tbody>
</table>

طبقات الحفاظ (1/375).
الفهرست (39)، طبقات المفسرين (1/379).
كشف الطنون (1/401)، تاريخ التراث العربي (1/191).
(41) فتاوى ابن تيمية (10/189/1)، الإتقان (2/100/1)، الأثر والرد (2/189/1).
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم</th>
<th>اسم المصدر</th>
<th>تفسير عطاء بن أبي مسلم الخراساني</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1856</td>
<td></td>
<td>تفسير عطية بن الحارث = أبو روق</td>
</tr>
<tr>
<td>1877</td>
<td></td>
<td>تفسير عطية بن سعد العوفي</td>
</tr>
<tr>
<td>1885</td>
<td></td>
<td>تفسير عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>1156</td>
<td></td>
<td>تفسير علي بن الحسين بن الجنيد</td>
</tr>
<tr>
<td>1930</td>
<td></td>
<td>تفسير علي بن أبي طالب - رضي الله عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>2130</td>
<td></td>
<td>تفسير عمر بن علي بن بحر</td>
</tr>
<tr>
<td>1860</td>
<td></td>
<td>تفسير غزوان الغفاري = أبو مالك</td>
</tr>
<tr>
<td>2186</td>
<td></td>
<td>تفسير الفضل بن حالي المروزي</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(42) طبقات المفسرين (1/379-380)، كشف الظُنُون.
(43) تاريخ التراث العربي (1/192).
(44) الفهرست ص (51)، الإفتان (189)، طبقات المفسرين (1/180).
(45) فتاوى ابن تيمية (1/189-191)، الإفتان (1/189).
(47) الإفتان (2/187).
(48) طبقات المفسرين (2/17).
(49) الإفتان (2/189).
(50) طبقات المفسرين (2/197).
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم أول أثر ورد</th>
<th>ذكر صاحبه فيه</th>
<th>اسم المصدر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1903</td>
<td>51 - تفسير الفضل بن دكين = أبو نعيم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1858</td>
<td>52 - تفسير قنادة بن دعامة السودسي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2081</td>
<td>53 - تفسير قيس بن أبي حازم البجلي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1927</td>
<td>54 - تفسير كعب الأحبار</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1940</td>
<td>55 - تفسير مالك بن أنس</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1859</td>
<td>56 - تفسير مجاهد بن جبر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2880</td>
<td>57 - كتاب المبتدأ محمد بن إسحاق</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(51) الفهرست ص (51)، تذكرة الحفاظ (1/372)، طبقات المفسرين (2/29).  
(52) التحبير في المعجم الكبير (1/555)، الإتقان (2/189).  
(53) التحبير في علم التفسير (2/434-444)، تاريخ التراث العربي (1/190).  
(54) الفهرست ص (51).  
(55) تهذيب الكمال (3/147-148، 111).  
(56) الفهرست ص (51)، طبقات المفسرين (2/193-200).  
(57) التحبير في المعجم الكبير (1/566)، الإتقان (2/189)، طبقات المفسرين (2/308، 309)، كشف الظنون (1/458)، هديه المعارف (2/4) تاريخ التراث العربي (1/186).  
(58) التحبير في المعجم الكبير (2/218)، الجرح والتعديل (2/42)، هديه العادفين (2/7).
رقم أول أثر ورد ذكر صاحبه فيه

اسم المصدر

1858 - تفسير محمد بن ثور الصنعاني
1859 - تفسير محمد بن علي بن الحسين = أبو جعفر الباقر
2175 - تفسير محمد بن كعب القرظي
2088 - تفسير محمد بن يوسف بن واقد = الفريابي
2073 - تفسير مسلم بن خالد المخزومي الزنكي
1861 - تفسير مطر بن طهوان الوراق
1858 - تفسير معمبر بن راشد
1870 - تفسير مقاتل بن حيان

الفهرست ص (51)، طبقات المفسرين (2/16/1).
الفهرست ص (51)، طبقات المفسرين (2/199/198/1).
وفيات الأعيان (1/327/4/174).
الإفتتان (1/189/1)، تاريخ التراث العربي (1/190/1).
الفهرست ص (319/12/322)، التحبير في علم التفسير.
(420)، طبقات المفسرين (2/292).
(62) انظر قائمة المراجع.
الفهرست ص (51).
تاريخ التراث العربي (1/175).
الفهرست ص (51)، التحبير في علم التفسير ص (2/329/330).
طبقات المفسرين (2/198/1).
رقم أول أثر ورد ذكر صاحبه فيه

اسم المصدر

۶۶ - تفسير موسى بن مسعود النهدي = أبو حذيفة البصري

۶۷ - تفسير النضر بن عربي

۶۸ - تفسير هشام بن عمر

۷۱ - تفسير وضاح بن عبد الله البشكري = أبو عوانة

۷۲ - تفسير وكيع بن الجراح

(۶۶) تاريخ التراث العربي (۱/۲/۲۰۰۶).

(۶۷) الفهرست (۵۱).

(۶۸) طبقات المفسرين (۲/۳۵۲).

(۷۱) الفهرست ص (۱۸۴)؛ التحبير في المعجم الكبير.

(۷۲) الفهرست ص (۲/۳۵۲)، طبقات المفسرين (۱/۴۶۱).

تاريخ التراث العربي (۱/۲/۲۰۰۶).

(۷۰) الفهرست ص (۱/۲۰۰۰).

(۷۱) كشف الظنون (۱/۷۴).

(۷۲) الفهرست ص (۱/۵۱)، التحبير في المعجم الكبير (۲/۱۲۴).

الإنقاذ (۱/۱۹۰)؛ التحبير في علم التفسير ص (۴۲۰)؛ طبقات المفسرين (۲/۳۵۷-۳۶).
رقم أول أثر ورد ذكر صاحبه فيه اسم المصدر

- 73- تفسير وهب بن منبه
- 74- تفسير يحيى بن آدم بن سليمان
- 75- تفسير يحيى بن الضريس البجلي
- 76- تفسير يحيى بن يمان
- 77- تفسير يزيد بن هارون بن زاذان السلمي

(73) كشف الظنون (1 / 461).
(74) الفهرست ص (317)، طبقات المفسرين (1 / 2166).
(75) تاريخ التراث العربي (1 / 8).
(76) المصدر السابق (1 / 20).
(77) الإتقان (2 / 190)، كشف الظنون (1 / 461)، تاريخ التراث العربي (1 / 205).

54
أشهر أسانيده إلى أهم مصادره في تفسير سورة يونس - عليه السلام:

١ - أشهر أسانيده إلى ابن عباس - وضي الله عنهما:
أ - حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس (١).
وقد أخرج المصنف - رحمه الله تعالى - بهذا الإسناد في هذه السورة أثنا عشر أثراً.
انظر - مثلاً - الآثار: ١٨٦٧٠، ١٧٨٠، ١٩٨٠، ٢٠٦٠، ٢١٩٨، ٢٢٧١، ٢٣٨٤.

ب - أخبرنا محمد بن سعد العوفي، فيما كتب إليّ، حدثني عمّي الحسين، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس (٢).
وقد أخرج المصنف بهذا الإسناد تسعة آثار.
انظر - مثلاً - الآثار رقم: ١٨٧٧، ١٠٠٠، ٢٣١٨.

ج - حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، أنبنا بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس (٣).

(١) انظر تراجم رجال هذا الإسناد، والحكم عليه في الأثر رقم (٢)
(٢) انظر تراجم رجال هذا الإسناد، والحكم عليه في الأثر رقم (١٧٨)
(٣) انظر تراجم رجال هذا الإسناد، والحكم عليه في الأثر رقم (٣٢)
وقد أخرج بهذا الإسناد تسعة عشر أثراً.
anظر الآثار: 1882، 1889، 2109، 2142، 2361، 2364.

2 - أشهر أسانيده إلى مjahid:
 حدثنا خجاج بن حمزه حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء، عن ابن
 أبي نجيح، عن مجاهد.

وقد أخرج بهذا الإسناد أربعين أثراً.
anظر: مثبتلا الآثار: 1869، 2129، 2282، 2397، 2397.

3 - أشهر أسانيده إلى قنادة:

أ - حدثنا أبي حسان هشام بن خالد، حدثنا ثعيب بن
 إسحاق، عن ابن أبي عروبة، عن قنادة.

وقد أخرج المصنف بهذا الإسناد ثمانية عشر أثراً.
anظر: مثبتلا الآثار: 1886، 2192، 2215.

ب - حدثنا أبي حسن محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد
ابن ثور، عن معامر، عن قنادة.

(1) انظر تراجم رجُلَان هذا الإسناد، والحكم عليه في الأثر رقم
(61).
وقد أخرج بهذا الإسناد ستة عشر أثرًا:


ج - حدثنا علي بن الحسن الهنسنجاني، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد، عن قتادة.

وقد أخرج بهذا الإسناد سبعة آثار.

انظر - مثلًا - الآثار: 1863, 2706, 2739, 2075.

د - حدثنا محمد بن يحيى، أثنا عشر من الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة.

وقد أخرج بهذا الإسناد خمسة آثار.

انظر - مثلًا - الآثار: 2069, 2115, 2736.

4 - أشهر أسانيده إلى الحسن.

أ - حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الربيع بن عبد الله بن خطاف قال: سمعت الحسن.

وقد أخرج بهذا الإسناد أثرين برقم: 2079, 2751.

ب - حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن ماجل، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن.

وقد أخرج بهذا الإسناد أثرين - أيضًا - برقم 1943 و 2751.

57
وقد أخرج عن الحسن - أيضًا - من طرق أخرى كثيرة .. انظر
على سبيل المثال الآثار: 1862، 1876، 1878، 2298، 2342.

5 - أشهر أسانيده إلى أبي العالية:
حدثنا عصام بن رواج، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر، عن
الربيع بن أسس، عن أبي العالية.
وقد أخرج بهذا الإسناد عشرة آثار.
انظر - مثلاً - الآثار: 1883، 1937، 2150.

6 - أشهر أسانيده إلى السدي:
أ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم - فيما كتب إليه -
حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي.
وقد أخرج بهذا الإسناد ستة آثار.
انظر - مثلاً - الآثار: 1907، 2402، 2455.

ب - حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسن بن علي،
حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي.
وقد أخرج بهذا الإسناد تسعة آثار.

7 - أشهر أسانيده إلى سعيد بن جبير:
حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر، حدثنا
ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير.
وقد أخرج المصنف بهذا الإسناد ثلاثية عشر أثراً.
انظر مثلاً الآثار: 980, 2400, 350.
وقد أخرج عن سعيد بن جبير أيضاً من طرق أخرى.
8 – أشهر أسانيده إلى ابن إسحاق:
أ – حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا زنيج،
حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق.
وقد أخرج بهذا الإسناد خمسة أثار.
انظر الآثار: 2099, 2142, 2237, 2275, 2276.
ب – حدثنا أبي الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس عن ابن
إسحاق.
وقد أخرج بهذا الإسناد أثراً واحداً رقم: 2401.
9 – أشهر أسانيده إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:
أخبرنا أبو يزيد القرطبي فيما كتب إلى - حدثنا أصبغ بن
الفرج، أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وقد أخرج المصنف بهذا الإسناد تسعة أثراً.

59
وقد أخرج عن عبد الرحمن بن زيد من طريق آخر، انظر الآثر: 1944.

10 - إسناده إلى مقابل بن حيان:

قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، هذئنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا محمد بن مراحيم، عن بكير بن معروف، عن مقابل بن حيان.

وقد أخرج المصنف بهذا الإسناد سته آثار.

انظر - مثلاً - الآثر: 1946، 2213، 2398.

وقد أخرج عن مقاطع من طريقين آخرين برقم 1870، 1920.

11 - إسناده إلى عطاء بن أبي مسلم الخراساني:

أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البهروتي قراءة، أخبرني محمد بن شعبة، أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه.

وقد أخرج بهذا الإسناد أثرين برقم: 1997، 20372.

12 - إسناده إلى وهب بن منبه:

أخبرنا محمد بن حماد الطهراني - فيما كتب إليه - أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم، أخبرني عبد الصمد بن معقل أنه سمع...
عمَّه وَهُب بِن مَنِيَّة.

وَقَد أَخْرَج المُصْنِف بِهذَا الإِسْنَاد أَثْرَا وَاحِدًا بِرَقْم ١٨٨١.

وَقَد أَخْرَج عَنْهُ مِن طُرُق أُخْرَى.

أَنْظِرُ الْآثَارِ: ١٨٩٠، ٢٢٠٢، ١١٣٢، ٢١٢.

١٣ - إِسْنَادُه إِلَى مُحَمَّد بْن كَعْبُ الْفَرَظَيِّ:

حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن جُمَيْلِ الْمُرْوِي، أَنْبَأَنَا بْن
المُبَارِكِ، أَنْبَأَنَا شَرَيكٍ، عِنْ أَبِي مُعَشْرْ، عِنْ مُحَمَّدٍ بْن كَعْبٍ.

وَقَد أَخْرَجَ المُصْنِف بِهذَا الإِسْنَاد أَثْرِينَ بِرَقْم ٢١٧٥، ٢١٨٠.

وَقَد أَخْرَجَ عَنْهُ مِن طُرُق أُخْرَى.

أَنْظِرُ الْآثَارِ: ٢٢٢٠، ٢٣٠، ٢٣١١.

١٤ - أَشْهَرُ أَسْنَائِه إِلَى عَكْرُومَة:

حَدَّثَنَا أَبُو عِلْبَيْرَة ٱللهُ مُحَمَّد بْن حَمَّادُ الْطَهْرَانِي، أَنْبَأَنَا حَفَصُ
ابِن عُمَرُ الْعَدْنِي، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْن أَبَنَ، عِنْ عَكْرُومَة.

وَقَد أَخْرَجَ المُصْنِف بِهذَا الإِسْنَاد ثَلَاثَةُ آثَارٍ بِرَقْم ١٩٥٨،

١٩٣٠، ١٩٧١.

وَقَد أَخْرَجَ عَنْ عَكْرُومَة مِن طُرُق أُخْرَى.

أَنْظِرُ مَثَلًا - الْآثَارِ: ١٩٩٦، ١٣٨٠، ٢٢٣٠، ١٣٨٠.

١٥ - اِسْنَادُه إِلَى الرَّجُلَ بْن أَنْسٍ:
حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس.


وقد أخرج عنه من طرق أخرى.

انظر الآخر رقم: 1918.

المادة التفسيرية التي يضيفها تفسير ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - لسورة يونس - عليه السلام - إلى كتاب التفسير الأخرى:

وأذكر هنا أرقام الآثار التي انفردت بإخراجها ابن أبي حاتم في تفسيره لهذه السورة الكرمة، معتمداً في ضبط هذا التفرد على ما ذكرته في تحقيق تفسير سوري الأنفال والتوابة وملخصه:

1 - نص ابن كشير أو السيوطي أو الشوكي في تفسيرهم على نسبة ذلك الآثر إلى ابن أبي حاتم وحده.

2 - عندم وقفاً على ذلك الآثر في الكتب التي رجعت إليها (1).

أرقام الآثار التي انفردت بها ابن أبي حاتم في تفسيره لسورة يونس - عليه السلام -:

(1) انظر: تحقيق تفسير سوري الأنفال والتوابة (71/1).
وهناك بعض الآثار التي لم أقف على من نسبها إلي من نسبها إليهم المصنف - رحمه الله تعالى -، وبعضها منسوب إلى غير من نسبه إليه ابن أبي حاتم.

وهذه الآثار هي:
وان هذا العدد غير القليل في هذه السورة فقط يضيف إلى المكتبة التفسيرية مادة جديدة، وإنها لتعطي لهذا التفسير القيمة العلمية التي تجعله في قمة التفاسير بالمؤثر.

وأود أن أبه هنا إلى مسألة مهمة وهي:

أنبنا إذا أخذنا بالحسبان ما ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم بدون سنده مثل ابن معاذ بن الجوزي والرازي والقرطبي والحاذن، وأبي حبان وغيرهم على احتمال أنهم أخذوا من ابن أبي حاتم ولم ينسبوه إليه، أو باعتبار أنهم ذكروه بدون سنده وأن ابن أبي حاتم ساقه بسنده، كان ما انفرد به ابن أبي حاتم من الآثار التي لم يخرجها الطبري ولا غيره من المصنفات التي تسوق الآثر بسنده عددًا ضخماً كبيرًا جداً مما يعني الأهمية الكبيرة والمرتبة العليا لهذا التفسير المبارك.

بعض الملاحظ على تفيسر المصنف - رحمه الله تعالى لسورة يونس - عليه السلام -

كما قلت في تحقيق تفسير سورتي الأنفال والتوبة (1) أقول

(1) انظر تحقيق تفسير سورتي الأنفال والتوبة (1 / 73).
هنا: إنه ليس من حقنا أن نعترض على المصنف - رحمه الله تعالى - في اختيار منهجه الذي رسمه لنفسه ما دام منهجاً سليماً، ولكن حين تبدو هناك مخالفة للمنهج الذي ارتدائه والتزم التقليد به، فمن حقنا حينئذ أن نبدي ملاحظاتنا التي نراه، ومن هذه الملاحظات التي بدت لي وهنا أدرس تفسير هذا الإمام الجليل لسورة يونس - عليه السلام - ما يلي:

أورد المصنف - رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى: "لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة" ثلاثة أحاديث، كلها من طريق عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - كما في الأرقام: 2205 و206 و200 و201 و221.

وهذه الأحاديث الثلاثة فيها علة، وهي جهة لا يروى عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -.

وهذا المسلك لا ينتمي مع منهج المصنف - رحمه الله تعالى - في الاقتصار على أصح ما ورد في الباب، فهو لم يقتصر على واحد من تلك الأحاديث، كما أنه لم يورد أصحها - كما هو منهجه، وذلك لوجود بعض الأسانيد الصحيحة أو الحسنة في تفسير هذه الآية الكريمة، كما ظهر ذلك عند تتبع ما أخرجه ابن جربير وغيره من طريق عدة عن عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم -، وبعض تلك الروايات جاءت من طريق عطاء بن يسار عن أبي الدرداء -.
رضي الله عنه دون واسطة

انظر - مثلاً -:

ما أخرجها ابن جرير عن يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال:
أخبرني عمرو بن الحارث أن دراً أبا السمح حدثه عن عبد
الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنه قال:
"لهما البشرى في الحياة الدنيا والمؤمن جزء من سنة وأربعين جزءاً من العبوة".

ورجال هذا السند كلهم ثقات غير درج فإنه صدوق. وقد
وثقه الاستاذ أحمد شاكر. رحمه الله تعالى، ومن ثم حكم
بحصة هذا السند.

انظر: هامش رقم (1)، (10/5/139).

وقد أخرج مسلم هذا الحديث بلفظ: "رواية المسلم يراها أو
ترى له"، ولكن ليس فيه ذكر الآية الكريمة - انظر رقم 226 في
كتاب الرؤية 4/174.

وأيضاً فقد أخرج الحاكم حديثًا عن عبادة بن الصامت -
رضي الله عنه. وقال: هذا حدث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،
ووافقه الذهبي - انظر: تخريج الأثر رقم 2005 من هذا الكتاب.

ولله أعلم.

(1) أخرج ابن جرير - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة
39 تسعة وثلاثين آثراً، انظر الأرقام: (17756-17757) (14/124-
140).
بعض الملاحظات المهمة على الطبعة الأولى لتفسير سوره يونس
لابن حاتم الرازي بتحقيق أسعد محمد الطيب:

وبعد أن تم لي نسخ تفسير سورة يونس لابن أبي حاتم الرازي،
وقمت بتعرفها وتحقيقها وتخريج أحاديثها وآثارها، أخبرت بان
تفسير ابن أبي حاتم قد طبع، فبحثت عنه في المكتبات حتى
وفقت على طبعته الأولى سنة 1417 هـ 1996م بتحقيق أسعد
محمد الطيب، نشر مكتبة نزار البحاز بلمكة المكرمة - الرياض،
فقابلت صفحاته لأرى هل تم تحقيق هذه السورة - باعتبارها لم
تكن ضمن الرسائل الجامعية؟ فإذا بها تقع في الجزء السادس من
ص 191 - 1993، أي في 72 اثنتين وسبعين صفحة من القطع
الكبر.

فقلت: لأنظر في عمل الآخ المحقق، فلعله يغنيني عن عملي;
فلا معنى حينئذ لطبعه ونشره، ومجرد قراءة بعض الصفحات
تكشفتي لعدة أخطاء، لا أقول إنها أخطاء مطبوعية، ولكنها
أخطاء علمية في الأسائيد والمتون!

فرأيت أنه لا بد من المقابلة الدقيقة، فاحضرت صورة المخطوط
والنسخة التي حفظتها والنسخة المطبوعة، وقمت مع ولدي عمار-
ماجستير في اللغة العربية، ومحمد - ماجستير في التفسير وعلوم
القرآن، بالمقابلة المناقية باذلين في ذلك جهداً ووقتًا غير قليل.
فتتغقل مكم من ذلك كم من الأخطاء لا يكاد يصدق. 431
أربعمائة وواحد وثلاثون خطأ في 72 صفحة!!

67
وهذه الاخطاء شملت الأسانيدي والمتنون وإسقاط بعض الرجال والكلمات والجمل بل والآثار المتعددة - علمًا بأنها عديدة السقاط خطأ واحدًا. ولو اشتمل على أكثر من ثلاثة أطراف.

اضف إلى ذلك التصرف العجيب في عبارات المؤلف، بل والتلاعب في سياق الأسانيدي، وعدم تصحيح الأخطاء التي وقعت في المخطوطة، ورغمما حتى لو كانت في الآيات القرآنية، بل النحوية والإملائية، اللهم إلا ما قال وندر، ومع هذا فهو لم يشير إلى ما في الأصل! مثلاً أنه لم يذكر أرقام لوحات المخطوطة في جميع التفسير.

وأيضاً فإن الأخ المحقق لم يعن بالتخريج، ولا بدراسة الأسانيدي، ولا إيضاح الغريب، أو حل إشكال أو إبراز فائدة، أو إجالة على سابق أو لاحق، حتى أنه لم يذكر مواضع الآيات، فضلاً عن العزو إلى كتب الحديث والتراجم، غاية ما في الأمر أنه يعزز - أحياناً - إلى تفسير ابن كثير، أو مجازد أو الدرس المنشور، وغيرها في مواضيع تعود على الأصابع.

وإذا ذكرت هذا لأمرين: أولهما: الانتصار لتفسير الإمام الناقد ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - والدفاع عنه، الذي أحببته من خلال معايشتي لتفسيره عدة سنوات، سواء في رسائله العلمية - الدكتوراه - أو في تحققياتي الأخرى. وإذا أرى أنه قد ظلم في هذه الطبعة السيئة، ولا أجري كيف سيعتمد الباحثون عليها، لاسيما حين يحصل التبديل في بعض رجال الأسانيدي، أو التغيير.
في عبارات المتن بما يفسد المعنى، أو سقوط الآثار الذي تكرر في تفسير السورة الكريمة؟ أو إبدال ألفاظ التحديد بالعنونة أو العكس.

وثانيهما: الإجابة عما قد يقال: ما معنى تكرار التحقق مخطوطة واحدة؟ وما مبرر ذلك؟

وبعد ذكر هذا الإجمال عن الملحوظات على تحقيق تفسير سورة يونس المطبوع بتحقيق الأخ آسعد محمد الطيب، أورد بعض الأمثلة لما تقدم، فمن ذلك:

1) كثرة السقط في الأسانيد والمتون:


وسقط سطر كامل إلى قوله حدثنا عطاء، وهو في المطبوعة برقم 1051، وعندي برقم 2266.

وكذا الرقم 505، وعندي برقم 2327.

وكذا الرقم 6618، وعندي برقم 2403.

وقد بلغ مجموع السقط ما بين كلمة وجملة وأسطر في الأسانيد والمتون 133 موضعًا.
(2) الأخطاء في الأسانيد:

انظر مثلاً: الأثر في المطبعة رقم 678 ففيفه معاذ بدل:

معان و هو عندي ب رقم 1959.

والأثر في المطبعة رقم 677 ففيفه أبان بدل: يمان و هو

عندي ب رقم 2010.

والأثر في المطبعة رقم 652 ففيفه شمس بدل: سامي،

وهو عندي ب رقم 1931، ووقع في هذا السند ثلاثة أخطاء.

والأثر في المطبعة رقم 691 ففيفه سفيان بدل: سعید -

وهو عندي ب رقم 2115.

والأثر في المطبعة رقم 604 ففيفه إبراهيم بدل: أبو نعيم -

وهو عندي ب رقم 224.

والأثر رقم 6432 ففيفه: فبذلك بدل: عمه و هو عندي

برقم 2176، ووقع في هذا الأثر ثلاثة أخطاء.

والأثر رقم 6459 ففيفه بشار بدل: يسار - وهو عندي ب رقم

2205.

والأثر بعده رقم 6460 ففيفه: دينار بدل: يسار - و هو

عندي ب رقم 2206.

والأثر رقم 6476 ففيفه: سفيان بدل: شيبان - و هو عندي

برقم 2230، ووقع فيه خطأ آخر.
والآثار رقم ٤٧٦ - وفيه: سفيان بدل: شيبان - وهو عندي برقم ٢٣٠ ووقع فيه خطأ آخر.
والآثار رقم ١٨٠ - وفيه: أبو الجماهر بدل: أبو الطاهر - وهو عندي برقم ٢٧٣.
والآثار رقم ١٣٢ - وفيه: عامر بدل: عاصم - وهو عندي برقم ٢٩٤.
والآثار رقم ١٢١ - وفيه: شعبة بدل: شبيب - وهو عندي برقم ٣٩٤.
وقد بلغ مجموع ما وقع من الأخطاء في الأسانيد على نحو ما تقدم: ١١٦ مائة وستة عشر خطأ.
٣) الأخطاء في متن الأسانيدي:
انظر - مثلاً:
الآثار رقم ٢١١ - وفيه: ناحية بدل: ساعة - وهو عندي برقم ١٨٨٧ فتكرر هذا الخطأ مرة أخرى في نفس الأثر.
الآثار رقم ٢٣٨ - وفيه: وأرضهم بدل: غرفهم - وهو عندي برقم ١٩١٦.
الآثار رقم ٣٠٣ - وفيه: يلعبون بدل: يلتمسون - وهو عندي برقم ١٩٨٦.
الآثار رقم ١٣١ - وفيه: خصّ به الله المؤمن والكافر بدل:
وهو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، وهو عندي بـ ١٩٩٤.

الآخر رقم ١٣٢٦، فيه: وتجليتها بدلاً وبجنبتيها. وهو عندي بـ ٢٠٠٩.

الآخر رقم ١٣٢٩، فيه: بما نزله بدلاً بما تركت. وهو عندي بـ ٢٠٥٨.

الآخر رقم ٢٧٧١، فيه: أمره يعني بدل: أمره فيغنيني.

وهو عندي بـ ٢٠٨٩.

وقد بلغ مجموع ما وقع من الأخطاء في المتن على نحو ما تقدم:

١٨٢ مائة واثنان وثمانون خطأ.

وربما وقع في الآخر الواحد عدة أخطاء.

انظر إلى الآخر: الآخر رقم ١٤٤٥، فقد وقع فيه ١٣ ثلاثة عشر خطأ، وهو عندي بـ ٢١٩١.

والآخر رقم ١٠٠١، فقد وقع فيه ثمانية أخطاء. وهو عندي بـ ٢٠٢٢.

والآخر رقم ١٠٤٦، فقد وقع فيه أربعة أخطاء. وهو عندي بـ ٢١٩٨.

(التصرف في أصل الخطوت، وذلك:

٤) كان يريد لفظ تعالى بعد لفظ الجلالة أو يحذفه أو يبدلله لفظ: عز وجل، وزيادة الواو أو حذفها من نحو قوله: .. الوجه ..
وهذا كثير جداً.

ب- إبتدال لفظ حدثني بحدثنا أو العكس أو أتبنا أو سمعت أو عن... وهذا أيضاً كثير جداً.

ج- حذف بعض الألفاظ التي قد تصعب قراءتها دون إشارة إلى ما في الأصل، وذلك مثل.

المراوي: كما في رقم 1 0 2 0 1 - وهو عندي برقم 1 8 7 2

عبد الله بن ميمون المراوي.

وآتش: كما في رقم 1 3 8 9 1 - وهو عندي برقم 1 1 1 3 الحسن ابن آتش الصنعاني.

الجوسيقي كما في رقم 1 3 8 9 1 - وهو عندي برقم 1 1 1 3

علي بن و시스템 الجوسيقي.

الهنائي: كما في رقم 1 2 9 0 1 - وهو عندي برقم 1 9 7 3

مستور بن عياد الهنائي.

الهجمي: كما في رقم 1 3 4 1 1 - وهو عندي برقم 2 0 3 5

تميم الهجمي.

ثم يبديه: كما في رقم 1 2 2 1 1 - وهو عندي برقم 1 8 9 6

ورما ترك نقاطاً يدل على المعذروف دون أن يشير في هامش كما في رقم 1 2 3 9 1، ورقم 1 3 8 9 1، وهذا نادر جداً.

د- تصحيح بعض الأخطاء الوريدة في المخطوط دون إشارة إلى ذلك كما في الأثر 1 2 4 4 و1 2 7 5، وهذا قليل.

73
وأما تسرع في التصحيح دون التأكد من المراجع فيقع في الخطأ وذلك مثل:

ورد في المخطوطة: .. الحمد أول وآخره .. هكذا.

فصححها إلى الحمد الله أوله وآخره ..

بينما هي في المراجع هكذا: الحمد أول الكلام وآخره ..

هـ قد يضيف بعض الكلمات التي سقطت من أصل المخطوطة

دون إشارة إلى ما في الأصل، وذلك:

كما في الأثر 370: أضاف كلمة عنهم في الآية الكريمه

ولم يشير إلى أنها سقطت من الأصل، وكذا في 6/195 أضاف

كلمة من ولم يشير.

ورقم 01384 أضاف كلمة من.

ورقم 0440 أضاف لفظ: حدثنا أبي .. ورقم 0475.

5 - كثرة الأخطاء المطبعية والإملائية:

لا سيما في وضع الهمزات، التي قد تشوش على القارئ فلا

يهدئي إلى المعنى المراد.

6 - زيادة بعض الألفاظ في الأسانيد وفي المتون:

انظر .. مثلا:

الأثر رقم 0190: زاد لفظ ابن بعد قوله الحسين، وهو عندي

برقم 1861.
الأثر رقم 231: وزاد لفظ: حدثنا بين الكنيسة والاسم
فصار: حدثنا أبو صفوان حدثنا القاسم بدل: حدثنا أبو صفوان
القاسم، وهو عندي ب رقم 1909.
وهذا قد يتكلم في الأسانيد.
والعجب أن العكس قد يحصل، فيسقط لفظ التحديث بين
الرجال وهذا كثير جداً:

انظر مثلاً: الأثر 353، فقد سقط لفظ حدثنا من قوله:
حدثنا هارون، فصار هكذا: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى هارون-
وهو عندي ب رقم 6420.
وانظر الأثر 373، وقارن ب رقم المخطوطة رقم 1954.
ورقم 4240، وقارن ب رقم المخطوطة 2111.
ورقم 4850، وقارن ب رقم المخطوطة 2240.
ومن الزيادة في المتن:
انظر مثلاً:
الأثر رقم 218، زاد لفظ: قال: وهو في المخطوطة رقم 1893.
وكان في الأثر رقم 51، وهو في المخطوطة رقم 1929.
والأثر رقم 368، زاد لفظ: ابن عبد الله قبل قوله البريم،
وهو في المخطوطة رقم 7962.

هذا ما رأيته لأرم الذكر عند تحقيق تفسير هذه السورة
الكرمـة.
وأما وصف النسخة المخطوطة التي تضم تفسير سورة يونس، والتي أقوم بتحقيقها: فهي نفس النسخة التي تضم سورة التوبة، حيث أن تفسير السورتين - التوبة ويومنس - يقع في المجلد الرابع من هذا التفسير المبارك، وقد تقدم وصف هذا المجلد لدى وصف مجلدات هذا التفسير.

وهما تجد الإشارة إليه أنه رجعت إلى الأصل الذي يضم تفسير سورة يونس - عليه السلام - الموجود في المكتبة المهملة بالمدينة المنورة، فوجدت أن الخط واضح مما ساعدني على قراءة ما تشير إليه في النسخة المصورة، كما وقفت على بعض الكلمات التي ألحقت في الحاشية أو بين السطور ولم تظهر في النسخة المصورة، وقد أشرت إلى ذلك في مواضعه وهي قليلة.

(1) انظر: تفسير سورتي الأنفال والتوبة بتحقيقنا 106/1.
وفي الختام:

أحمد الله تعالى على سوابغ نعمة، وترادف آلهه، واسله - جل وعلا - المزيد من فضله وكرمه، كما وأسله سبحانه وتعالى وهو الكريم الوهاب - أن ييسر العثور على ما فقد من أجزائه هذا التفسير المبارك، وأن يجعل نصيبي في تحقيق أجزائه نصيبًا طيبًا مباركًا.

وإليه - سبحانه وتعالى - أضرع وأتوسل دائمًا وأبداً أن يجعل أعمالي جميعها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعني فيما علمني، وأن يزيدني علمًا وفهمًا وحكمة وخدمة لكتابه الكريم، بفضله ولطفه وبره، إنه أكرم الأكريم، وأرحم الراحمين.

ولأ يفوتي هنا - أن أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء الصالح لفضيلة شيخي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف - حفظه الله تعالى - الذي شرفني بالموافقة على الإشراف على رسالتي في الماجستير والدكتوراه بجامعة أم القرى، والذي أتخفني بمتين علمه، ومطيع فهمه، والحمد لله تعالى أن جعل صلتي به موصولة وأيامي ببلقائه معمورة، فما زالت بركاته تتوالي علي وعلى وليدي - جزاه الله تعالى عننا وعن طلبة العلم خير ما يجازي به عباده الصادقين.

كما أتقدم - أيضًا - بالدعاء الصالح لولدي عامر ومحمد الذين لم يفتحا يساعداني دائمًا في مقابلة النصوص وتصحيح الأخطاء المطبعية في أغلب مؤلفاتي، فاللههم اكلاهما بعين عنايتكم، واحرسهما برعايتكم، واجعلهما ولدين صالحين بارزين، وأسعدنا.
جميعاً مع والدينا وأحبابنا ومحبيّنا، ومشايخنا في دنيانا وآخراً
بفضلك آمين.
و صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبينا وشفيعنا محمد
ابن عبد الله أفضل خلق الله - علية وعلى آلله وأصحابه، وأنصاره
واحبابه جميعاً، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر
دعوا أن الحمد لرب العالمين.
صورة عنوان المجلد الرابع من تفسير الإمام ابن أبي حاتم

- رحمهما الله تعالى -

79
صورة الورقة الأولى من المجلد الرابع

80
صورة الورقة الأخيرة من تفسير سورة التوبة،
والأولى من تفسير سورة يونس - عليه السلام -
81
صورة الورقة الثانية من تفسير سورة يونس

- عليه السلام -

82
صورة الورقة ما قبل الأخيرة من تفسير سورة يونس
- عليه السلام -

83
صوره الورقة الأخيرة من تفسير سورة يونس،
والأول من تفسير سورة هود - عليهما السلام -

84
النص المحقق
تفسير السورة التي يذكر فيها يونس - عليه السلام -

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله عز وجل: { أَرَّۡثُ }:

(١٨٥) - حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان، حدثنا شريك (١)، عن عطاء بن السائب (٢)، قال شريك: لا أراه إلا عن أبي الضحى يعني مسلم بن صحبة، عن ابن عباس: { أَرَّثُ } قال: أنا الله أرى.

{ أَرَّثُ } تلك آيات الكتاب العليم، (١)

(١٨٥) - (١) هو شريك بن عبد الله التنخمي، تقدم في ١٧، وهو صدوقي يختفي كثيراً.

(٢) تقدم في ٩٦٩، وهو صدوقي اختلط.

التخريج الأثر ١٨٥٤:

أخبره المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة هود - عليه السلام - آية (١) برقم ١ ص ٣٢، وأخبره ابن جرير بلفظه عن طريق أبي أحمد عن شريك به دون ذكر تردد شريك برقم (١٧٥١٩، ١٥/٠٩)، وأخبره البيهقي في الاسماء والصفات بنحوه عن طريق يحيى بن كثير عن شريك به ص (٩٥).

وذكره النحاس في إعراب القرآن ص (٢/٤٨٤)، والسميرقندی في بحر العلوم (٢/١١)، والطوضي (١/٤٧)، والبغوي (١/٤٦)، والطبرسی (١/٦٨)، وابن الجوزي (٤/٤)، والرازي (١٧/٤)، والقرطبي (١/٨٤)، والخازن (١/٤٧)، وأبو حيان (٥/١٢١)، وأبی كšیر (٢/٤٥)، وأخبره ابن المذر وأبو الشيخ وأبی النجار كما في الددر، وساقه بلفظه (٣/٢٩٩)، وكذا في فتح القدير (٢/٤٤)، وذكره الألوسي في روح المعاني (١١/٥٨).

٨٧
۸۵۱ - حديثنا أبو سعيد المنظف، حديثنا أبو إسامة(۱) عن أبي روق(۲)، عن الضحاك: "أليم"، قال: أنا الله أرى.
والوجه الثاني:
۸۵۶ - حديثنا علي بن الحسين، حديثنا هدي بن عبد الوهاب(۳)،

الحكم على الأثر (۸۵۴):
إسناده ضعيف، لكنه يتقوى بالأثر الذي يليه؛ فهو حسن لغيره.
۸۵۵ - (۱) هو حماد بن أسامة، تقدم في ۱۴۴، وهو ثقة ثبت.
(۲) هو عطية بن الخثاء، تقدم في ۳۲، وهو صدوق.
تخريج الأثر (۸۵۵):
أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق بحبي بن داود بن ميمون الواسطي،
عن أبي أسامة به برقيم (۱۷۵۱۸، ۹/۱۵).
وذكره المصدر في تفسير سورة هود آية (۱) برقيم ۲ ص، والبغوي
والخازن (۲۲۲، وابن كشیر (۲۲۲، والسعيطي (۲۹۸/۳)،
والشوكانی (۲۲۴/۲)، وعزووه للمصنف فقط.

الحكم على الأثر (۸۵۵):
إسناده حسن.
۸۵۶ - (۲) هو هديه، يفتح أوله وكسر ثانيه، وتشديد التحتانية.
ابن عبد الوهاب السروزي، أبو صالح، قال ابن أبي عاصم: ثقة، وذكره ابن
حبان في الشقات، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم، من
العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين، أخرج له الجماعة.
انظر: التهذيب (۱۱۱، ۱۱۳۰/۲)، التكريب (۲۱۵/۲).
وفي الأصل: هدية، بالوحدة، وعلى همها مشى في المطبوعة، وهو خطأ
صوابه ما أثبت.

۸۸
حدثنا علي بن الحسين بن واقد (1)، عن أبيه (2)، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: آمر حروف الرحمن مفرقة، فحدثت به الأعمش فقال: عندك مثل هذا ولا تخبرنا؟ 1857 وروى عن سالم بن عبد الله: آمر وحم، ونآم اسم الرحمن مقطع.

(1) تقدم في 130، وهو صدوق بهم.
(2) تقدم في 130، وهو ثقة له أوهام.

تخريج الأثر (1857):
أخرجه ابن جرير بلفظ: مقطعة، ودون قوله: فحدثت... إلخ، من طريق علي بن الحسين بن واقد به برقم (17520، 15/9/6)، وأخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة هود آية (1) برقم (3) صحيح (5-7)، وأخرجه النحاس في إعراب القرآن بنحوه من طريق علي بن الحسين به (2/8/4)، وذكره ابن عطية (9/44)، وابن الجوزي (4/44)، والرازي (17/30)، والقراطسي (8/430)، والخازن (2/172)، وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر (3/299)، وساقه كما عند ابن جرير.

الحكم على الأثر (1859):
فيه علي بن الحسين بن واقد: صدوق بهم ولم يتابع فالإسناد ضعيف.
1857 هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - القرشي، العدوي، أبو عمر - أو أبو عبد الله - المدنى، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثابتًا عابداً فاضلاً، كان يشبه بابيه في الهيئة والسمت، من كبار الثلاثة، مات في آخر سنة ست ومائة على الصحيح، أخرج له الجماعة.
التقريب (1/280)، وانظر التهذيب (3/436-438).

89
والوجه الثالث:

1858 - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة قال: "ما أكثر اسم من أسماء القرآن.

والوجه الرابع:

1859 - حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عنصمان، حدثنا يحيى بن

تخريج الأثر (1857):

أخبره ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: اسم الرحمن مقطع، وزاد في آخره ثم قال: الرحمن، بسند ضعيف برقم (17521، 18/10)، وذكره ابن عطية بن نحوه (9/4)، وأبي الجوزي ونسبه إلى مجاهم (4/4)، وذكره الزرازي بن نحوه (17/176)، والحازن (2/176).

1858 - إنسادة صحيح، تقدم في 57.

تخريج الأثر (1858):

أخبره المصدر بسندته ولفظه في تفسير سورة هود آية: 1، برقم 7 (س 8، 9)، وكذا أخبره ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى به برقم (17524، 10/10)، وأخبره ابن جرير أيضاً في تفسير سورة البقرة آية: 1 برقم 235، من طريق عبد الرؤف عن معمر به، وكذا أخبره المصدر في تفسير سورة الأعراف آية: 1 برقم (4/1، 6، 7)، وأخبره ابن جرير أيضاً بلفظه عن مجاهم وأبي جرير في تفسير سورة البقرة آية 10 برقم (272 و273، 5، 1، 205).

وذكره الطوسي بمنتهه (11/1، 47)، والبغوي (172، 127)، والطبريسي (19/1، 19)، وابن الجوزي (4/4)، والحازن (2، 2، 172)، وأبي كثير (1، 36).
قوله: "تَلْكَ".

١٨٦٠ - حدثنا موسى بن أبي موسى الخطيبي، حدثنا هارون ابن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط، عن السدي، عن أبي مالك قوله: "تَلْكَ" يعني: هذه.

١٨٥٩ - (١) تقدم في ٢٨٥، وهو ثقة فاضل، وكان يدنس ويرسل.

تخريج الأثر (١٨٥٩):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية: (١) برقم ٥ ص ٧١، وكذا في تفسير سورة هود آية: ١ برقم ٦ ص ١٠٩، وأخرج ابنا جرير من عدة طرق عن مجاهد، وليس فيها مراجعة ابن جريج له في تفسير سورة البقرة آية: (١) انظر الأرقام: (٢٢٨ و٢١٩ و٢٣٠ و٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥ و٢٣٦)، وذكره النحاس في إعراب القرآن (٢/٤٨)، والطوسي (١/٤٧)، والبغوي (١/٢٧)، والخارز (٢/١٧٢)، وابن كثير (١/٤٣).

الحكم على الأثر (١٨٥٩):
فيه ابن جريج: مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع، ويشهد له ما أخرج ابن جرير فهُو حسن لغيره.

١٨٦٠ - تقدم إسناده في (٨٠)، وفيه عبد الرحمن بن أبي حماد: مسكون عنه.
قوله: «آيات»:

قوله: «الكتب الحكيم»:
1682 - حدثنا أبي حدثنا سهيل بن عثمان حدثنا ابن تخرير الأثر (١٨٥٠):

تخريج الأثر:

أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة يوسف - عليه السلام - آية: (١) برقم ٨ ص ٩٠، وذكره ابن جريير بلفظه ولم ينسبه، وذكر أنه الأولى بالصواب (١٥ /١١)، وذكره البغوي بلفظه ولم ينسبه (٣ /٤١)، وابن الجوزي، وقال: قاله أبو صالح عن ابن عباس، واختاره أبو عبيدة (٤ /٤)، وذكره القرطبي (٨ /٣٠٥)، وأبو حيان (٨ /٤٢). وذكره السيوطي بلفظه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وعذار للمصنف فقط (٢٩٩ /٣)، وكذا ذكره الشوكي إلا أنه نسبه لأبي مالك - كما عند المصنف (٢ /٤٢)، ومن المعلوم أن الشوكي ينقل - غالبًا - عن السيوطي، فعلما ما نسب عند السيوطي كان تخريفًا - والله أعلم -.

١٦٨١ - (١) تقدم في ١٣٠، وهو ثقة له أوهام.
(٢) هو ابن طهمان الوراق، تقدم في ٢٦، وهو صدوق كثير الخطأ.

تخريج الأثر (١٨٥١):

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -، وسباتي في الأثر القادم بلفظه وبزيادة: التوراة.

الحكم على الأثر (١٨٥١):

فيه الحسن بن واقد: ثقة له أوهام؛ فالإسناد حسن إلى مطر الوراق.
السماك، عن أبي بكر (٣)، عن الحسن في هذه الآية: ﴿الر تَلَكَ آيات الكِتَاب﴾ قال: التوراة والزبور.

١٨٦٣ - حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا أبو الجمابر، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ﴿تلك آيات الكِتَاب﴾، قال: الكتب التي خلتها قبل القرآن.

١٨٦٤ (١) هو محمد بن صبيح، يفتح أوله - ابن السماك، أبو العباس الواحد المشهور الكوفي، روى عن الأمام وإسماعيل بن أبي خالد وسفيان الثوري وغيرهم، وروى عنه الهيشم بن خرجة، ويجيب بن يحيى النسائي، وروى أحمد بن حنبل وآخرون، قال محمد بن عبد الله بن تمير، صلى الله عليه وسلم، وقال مرة: ليس حديثه بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيمن الحديث، وكان يعظ الناس في مجلسه، وقال الحكم عن الدارقطني: لا بأس به، سئل سنة ثلاث وثمانين وعشرة، انظر الجزء (٢/٣٠٠)، تاريخ بغداد (٢٥٨/٣٧٣)، الميزان (٣/٥٨٤)، تعجيل المنفعة ص ٢٦٤ (٣٦٥-٣٦٣)، لسان الميزان (٥/٢٠٤). (٢) هو سلمي بن عبد الله الهذلي، تقدم في (١٣٥٤)، وهو متروك الحديث.

تخريج الأثر (١٨٦٢): ذكره ابن كثير بلغته ٢/٤٠٥.

الحكم على الأثر (١٨٦٢): في إسناده متروك.

١٨٦٣ - سننده ضعيف، تقدم في ١٠٤.

تخريج الأثر (١٨٦٣): أخرجه ابن جرير بلغته إلا أنه قال: كانت بدل: خلت، من طريق عمرو
قوله: "أَكَانَ اللَّنَّاسُ عَجَباً أَنَّ أَوْحَيْناُ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ "

1864 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو كريب محمد بن

عن سفيان به برقم (1752615/11) (6/8)

وانتظر القرطبي ونسبه - أيضًا - المجاهد (5/121) (7/5)

وجوهه ولا معناه (6/201) (8/424)

للمصنف فقط (3/299) (9/224)

فائدة:

ما ذكر في الآثار (1861 - 1863) بعيد وغير ظاهر، وكون المراد بالآيات: القرآن، هو الأولى بالصور، لأن الله لم يجر للكتاب المتقدم ذكره كما يقول القرطبي، وإن الحكيم من نعت القرآن، ودليله قوله تعالى:

"أَلَيْكُمْ كَتَابٌ أُحُكمَتْ أَيَاذَّنَهُ [هود: 1]"، وقوله سبحانه: "سِنَّ" [يس: 1]

والقرآن الحكيم (1861)

"أَكَانَ اللَّنَّاسُ عَجَباً أَنَّ أَوْحَيْناُ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ" (الشعراء: 13)

أَنَّ لَهُمْ قَدْ صَدَقَ عَنْهُمْ قَالُوا الكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ مِنْ أَمْمٍ (15)

1865 - إسناده ضعيف، تقدم في 339.

تخريج الأثر (1864):

أخرجه ابن جرير باختلاف يسير جداً، وبزيادة في آخره برقم (175277 (10/15) (3/141) (6/5)

وانتظر العلامة (8/206) (7/221) (141/3) (6/201)

وأخبره أبو الشيخ وابن مروية كما في الين، وسأله بلفظ ابن جرير (3/299) (2/244)

وأخبره ابن جرير بإسناده ضعيف، تقدم في 339.

94
العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا عيسى بن عمارة، عن أبي روك، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمدًا ﷺ رسولًا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر ذلك منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسولًا بشراً مثل محمد، فنزل الله ﷺ عز وجل: 

"أكان الناس عجبًا أن أوحينا إلى رجل منهم".

قلوه تعالى: "أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا".

١٨٦٥ - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا خليد، عن قتادة قال: المؤمنون هم العجاجون بالليل والنهار، والله ما زالوا يقولون: رينا رينا حتى استجيب لهم.

١٨٦٦ - أخبرنا محمود بن آدم المروزي، فيما كتب إليه - قال:

سمعت النضر بن شميل يقول: تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله.

قلوه: "آن لهم قدم صدقة".

١٨٦٧ - حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: "وبشر الذين آمنوا أن" لهم قدم صدقة عند ربيهم" قال: سبق لهم السعادة في الذكر الأول.

١١٦٦/١١٦

١٨٦٥ - تقدم بسنده ولفظه في الآثر ١٣٥٩.
١٨٦٦ - تقدم بسنده ولفظه في الآثر ١٣٥٧.
١٨٦٧ - إسناده صحيح، تقدم في ٢.
تخريج الآثر (١٨٦٧):

أخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: سبقت برقمه ١٧٥٣٩ من طريق المتنى عن عبد الله بن صالح به (١٥/١).
والوجه الثاني:

١٨٦٨ـ حدثنا أبو سعيد (١)، حدثنا زيد بن الحباب (٢)، عن إبراهيم بن يزيد (٣)، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغثث (٤)، عن

وقدما ذكره الحاكم وزاد: يعني في اللوح المحفوظ (٣/١٤٦١)، وانظر البغوي (٣/١٤١)، والتسهيل (٢/١٣٢-١٦٦)، وذكره القرطبي (١٨٦•٨)، وذكره ابن كثير بلغة ابن جرير (٢/٤٥٤).

وأخره ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه مبنه (٣/٣٠٠)،

وقدما في فتح القدير (٢/٤٥٤).

١٨٦٨ـ (١) هو أحمد بن محمد بن سعيد القطان، تقدم في ٦٣،

وهو صدوق.

(٢) تقدم في ٦٣، وهو صدوق يخطى في حديث الثوري، وكلمة «الحباب» تكاد تقرأ في المخطوطة «الحساب».


انظر: الجرح (٢/١٤٦-١٤٧٠)، الميزان (١/٧٥)، التسهيل (١/٨٠-١٨٠٠)، التقريب (١/٤٧).

(٤) العبدري مولاه، المكي، ثقة، من السادسة، أخرج له ابن ماجه. =
مجاهد: "أن لهُم قدَّم صَدَقٍ عِندَ رَبِّهِمُ" قال: صلاتهُم وتسليمهم.

والوجه الثالث:

1869 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شابآة، حدثنا ورقه عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: "قدَّم صَدَقٍ" قال: خير.

والوجه الرابع:

1870 - حدثني أبي، حدثني عبد الله بن عمران بن علي

التقيب (2/33)، وانظر التهذيب (11/139). تخرج الأثر (1868):

أخرجه ابن جرير بن بلفظ وزاد: وصومنهم وصدقاتهم، برقمه 17532 من طريق ابن وكيع عن زيد بن حبان به (15/14).

وكذا ذكره الحنازن (3/141 - 142)، وذكره ابن كشیر بزيادة فيه.

(4/306).

الحكم على الأثر (1868):

في إسناده متروك الحديث.

1869 - إسناده صحيح، تقدم في 61. تخرج الأثر (1869):

هو في تفسير مجاهد بلفظ: يعني أن لهم خيراً عند ربهِم ص 291. وآخرجه ابن جرير بلفظه من طريق عيسى، عن ابن أبي نجيح به برقمه 17533، ويمثله من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقمه 1754، ويدل:

- أيضاً من طريق ابن أبي جرير به (15/14 - 15).

وذكره السيوطي بلفظه (3/300).

97
الأسدي (١)، حدثنا يحيى بن الضريفس (٢)، حدثنا خالد بن صبيح البجلي (٣)، عن مقاتل بن حيان في قوله: "أَنَّ لَهُمْ قُدُمُ صَدِيقٍ عِندَ رَبِّهِمْ" قال: محمد شفيق صدق.
والوجه الخامس:

١٨٧١ - حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا رجلٌ سماه (٤)، عن السدي: "أَنَّ لَهُمْ قُدُمُ صَدِيقٍ عِندَ رَبِّهِمْ"، قال: يقدمون عليه عند ربههم.

١٨٧٥ - (١) تقدم في ١٧٤، وهو صدوق.
(١) تقدم في ٥٤، وهو صدوق.
(٣) لم أقف على ترجمته.

تخريج الأثر (١٨٧٠): أخرجه ابن جرير عن قتادة أو الحسن بلفظ: "محمد شفيق لهم" برقم ١٨٧٠، عن ابن عيسى بن إسناك، من لم أقف على ترجمته (٥/١٥)، وهو في تفسير سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم بلفظ: "محمد - صللا - وذكره ابن كثير بمثله (٢/٤٥٦).

الحكم على الأثر (١٨٧٠): في إسناده من لم أقف على ترجمته.

١٨٧١ - (٤) لم أقف على اسمه.

تخريج الأثر (١٨٧١): ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن بلفظ: "عمل صالح قدموه"، ولم ينسبه ص ١٩٤، وذكره الحاكم عن الحسن بلفظ: "عمل صالح أسلموه يقدمون عليه" (٣/١٤٢)، وأخرجه أبو الشيخ كما في الدور، وساقه بلفظ (٣/٣٠٠).
والوجه السادس:
1872 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الجراح بن مخلد(1)، حدثنا عبد الله بن ميمون(2) (المرائي) (3) - حدثنا عوف، عن الحسن في قوله: ﴿قد صدق عند ربيهم﴾ قال: مصيبتهم في نبيهم - ﷺ.

الحكم على الأثر (1871):
في إسناده مجهول.
1874 - (1) هو الجراح بن مخلد العجلة البصري، البزاز، ثقة، من العاشرة، مات نحو سنة خمس ومائتين، اخرج له أبو داود في المدرر، والترمذي.
التقييب (1/126/1), تهذيب الكمال (1/186/1), وانظر: التهذيب (2/66).
(2) لم أقف على ترجمته.
(3) هذه النسبة غير واضحة في الأصل، وأكبر الظن أنها: المرائي - يفتح الميم والراء المحلة وال ألف المهمزة، نسبة إلى أمرئ البيت بن مضر، وقد ذكر السمعاني أن ممن ينسب إليها: ميمون بن موسي، وتقل عن ابن أبي حاتم بن حبان قوله: عداده في أهل البصرة، يروي عن الحسن، منكر الحديث.
انظر الأنساب (12/1877/178 - 180).
واسقطها من المطبوعة كما في الأثر 10201.
تخريج الأثر (1872):
أخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (3/300/3).
والوجه السابع:

1873 - حدثنا سهل بن بحر العسكري، حدثنا جعفر بن حمصيد الكوفي، حدثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن مجاهم في قوله: "قدم صدق عند ربيهم" قال: سلف صدق.

الحكم على الآثر (1872):

في إسناده من لم أقف على ترجمته.

1873 - (1) هو سهل بن بحر العسكري، السكري، روى عن أبي همام محمد بن محب وحجاج الألفاظي ومعالي بن أسد وغيرهم، قال ابن أبي حاتم: كنت عنه بالرية مع أبي وكان صدوقًا، الجرح (4/194).

(2) هو جعفر بن حمصيد العباسي، الكوفي، أبو محمد، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين، أخرج له مسلم.

التقريب (1/130)، وانظر: تهذيب الكمال (1/193/1)، التهذيب (87/2).

(3) تقدم في 285، وهو ثقة فاضل، وكان يدلس ويرسل.

تخريج الآثر (1873):


الحكم على الآثر (1873):

فيه ابن جريج: مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع، ويشهد له ما أخرجه ابن جريج والحاكم كما في تخريج الآثر الآثري، فهو حسن لغيره.
1874 - وروي عن قنادة مثله.

والوجه الثامن:

1875 - حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمان، حدثنا
عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس في قوله:
وَبِشَرِ الَّذِينَ أُمِّنَ أَنْ لَهُمْ قُدْرَةً صَدِيقَٰٓ ۡعَنَّٰدَ رَبِّهِمْ قال: ثواب صدق عند ربهم.

تخريج الأثر (1874):
أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح برقم (17541، 15/15-16-15).
وأخرجه الحاكم من طريق قنادة عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنهم. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي.

تخريج الأثر (1875):
أخرجه ابن جرير بلفظه، برقم (17536 من طريق حجاج عن ابن جعفر به، وعنه من طريق إسحاق عن ابن أبي جعفر به برقم (17537، 15/15)، وذكره البغوي والخاشن بلفظه ونسبه إلى الضحاك (141/14)، وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (3/300)، وذكره الشوكاني (2/422).
قوله تعالى: «عند ربهم»:

1876 - حدثنا أبي حذافة علي بن محمد الطنافسي، حدثنا
يعني عمرو بن الجون، عن الحسن في قوله: (قد صدقي عند
ربيع) قال: شفعه لهم يوم القيامة.

فائدة:
اختيار ابن جرير الطبري من هذه الأوجه قول مجاهد إنها الأعمال
الصالحة صلاتههم وتسبيحهم، قال: وذلك محكي عن العرب: هؤلاء أهل
القدم في الإسلام، أي هؤلاء الذين قدموا فيه خيراً، فكان لهم فيه تقديم;
كقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه -:
لنا القدم العليا إليك وحلقنا لا أولنا في طاعة الله تعالى.
قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذاً: وبشر الذين آمنوا أن لهم تقدمة خير.
من الأعمال الصالحة عند ربهم.

انظر: جامع البيان (15/16)، وانظر: تفسير ابن كثير (620/360).

1876: (1) تقدم في 280، وهو صدوق يفهم.
(2) لم أفق على ترجمته، وعند ابن جرير: فضيل بن عمرو بن الجون.

تخريج الأثر (1876):
أخبره ابن جرير بلغة: "محمد شفيع" لهم برقم 1540 من طريق
إسحاق عن يحيى به، وجاء سنده هكذا:
حدثني المنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن
فضيل بن عمرو بن الجون، عن قناة أو الحسن، وقال الخنقق: فضيل بن
عمرو بن الجون لم أجد له ترجمة، ولا أدرى أهو فضيل بن عمرو الفقيحي
أو غيره؟ وأقول: الظاهر أن السنده تحرف عند ابن جرير من فضيل عن

١٠٢
قوله: ( قال الكافرون إن هذا لسحرب) مين:

1877 - أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي - حدثني
أبي، حدثني عمري عن أبيه عن عطية / عن ابن عباس: قوله: 117/1

عمر بفضيل بعمر، بدليس سياقه عند ابن أبي حاتم - والله أعلم -
انظر هامش رقم عند ابن جرير (10/15).

ونذكره الخازن بلفظ: هو شفاعة محمد - ونسبه إلى زيد بن أسلم
وقتاده (3/2/1420)، وذكره ابن كثير بلفظ: محمد - يشفع لههم،
ونسبه إلى مجاهد وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان (2/6/02)، وذكره
السيوطي في الإكليل بلفظ: هي شفاعة نبيهم - ونسبه إلى مجاهد
وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان (2/6/02)، وذكره السيوطي في
الإكليل بلفظ: هي شفاعة نبيهم - ونسبه أيضا للقاتل وقال: أخرجه
عنهم ابن أبي حاتم ص 124، وأخرج أبو الشيخ كما في الدر وساقه
بلفظه (3/2/03)، وذكره الشوكاني بلفظ: هو محمد -

(2/2/624).

الحكم على الأثر (1876):

في إسناده من لم أقف على ترجمته.

(1) قوله تعالى: ( لسحر ) بدون ألف بعد السين، كذا رسمها في
الأصل، وبها قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر، وقرأ
الباقون: ( لساحر ) ب ألف بعد السين -

انظر: إرشاد المبتدي ص 301، النشر (2/2/56).
1877 - إسناده ضعيف، تقدم في 118.

1877
قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبينٌ(1) لزادهم ذلك تكذيبًا.

1878 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شيبة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: قوله: قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين(2) فنظروا إليه فلم يصدقوها به.

قوله: إن ربكُ الله الذي خلق السموات والأرض:

1879 - حدثنا أبو يونس محمد بن أحمد بن يزيد بن عبد الله بن يزيد الجمسي(3) بمكة، حدثنا إبراهيم بن

(1) هذه الآية الكريمة من سورة المائدة آية: 111، ولفظها: فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، ولم يخرجه المصنف هناك.

تخريج الآثأ (1877):

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحم الله تعالى -.

1878 - إسناده صحيح، تقدم في 61.

(2) انظر: هامش رقم (1)، في الآثأ السابق.

تخريج الآثأ (1878):

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.

«إِن رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتِّي أَيَامَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يَدِبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ ذَكَّرَهُ رَبُّهُ فَأُعِبِدَوْا أَفَلا تَذَكَّرُونَ?»

1879 - (3) القرشي، المدني، قال ابن أبي حاتم: كان مفتي المدينة، كتب عنه وهو صدوق، مات سنة خمس وخمسين ومائتين.

وتزوج الحافظ في التقريب محمد بن أحمد القرشي، وقال: لعله الجمسي، وهو صدوق، من الحادية عشرة، ويحتمل أن يكون غيره، انظر الجرح (183/7/4/24) التهذيب (143/2).
حكمتٌ (١) عن عبد العزيز بن محمد (٢) عن سعد بن إسحاق بن

الله ابن الزبير الزبيري، المدني، أبو إسحاق، قال: أبو حام: صدوق، وقال النسائي: ليس به باس، وقال ابن سعد: ثقة صدوق، وذكره ابن حبان في الثقاب، وقال ابن حجر: صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاثين وثمانين، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. انظر: الجرح (٩/٩٥)، التهذيب (١/١٧٩)، التحقيق (١/٣٢).

كعب بن عجرة(1) أنه قال: نزلت هذه الآية: "إن رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خلق السماوات والأرض في ستة أيام" لقي ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب، فقالوا لهم: أنتم؟ قالوا: من الجن، [خرجنا] (2) من المدينة أخرجنا هذه الآية.

1880 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى(3)، حدثنا سلمة(4)، حدثنا محمد بن إسحاق قال: ابتدأ السماوات والأرض - ولم يكونا - بقدرته، لم يستغن عن ذلك بأحد من

انظر: الجرح (3، 29/5، 136)، الميزان (2، 233/64)، التهذيب (6، 303/3)، التقريب (1، 513/1)
(1) البلوي، المدني، حليف الأنصار، ثقة من الخامسة، مات بعد الأربعين ومائة، أخرج له أصحاب السن.
انظر: التقريب (1، 286/3)، والتهذيب (3، 466/4).
(2) في الأصل: أخرجنا، والتصحيح من تفسير المصنف لسورة الأعراف، ومن المراجع الآتية.
تخريج الأثر (1879):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية 54، برقم (494، 1، 375/277)، وذكره ابن كشیر بلفظه إلا أنه قال في أوله: حين نزلت، وليفهم بدل: لقي، وعزا للمصنف فقط (2، 4/6، 91/3).
وذكره السيوطي بلفظه في تفسير سورة الأعراف آية (54، 54، 91/3).
الحكم على الأثر (1879):
إسناده حسن.

1880 - (3) هو الدامغاني، تقدم في 578، وهو مقبول.
(4) هو ابن الفضل تقدم في 46، وهو صدوق كثير الخطأ، وهو من
خلقه، ولم يشركه في شيء من أمره، فسلطانه قاهر، قوله النافذ.
الذي يقول به، لما أراد أن يقول له: كن فيكون، ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام.

١٨٨١ ـ أخبرنا محمد بن حماد الطهرياني ـ فيما كتب إليـ
إبنابنا إسماعيل بن عبد الكريم، أخبرني عبد الصمد بن معقل أنه
سمع عمته وحـب بن منبه يقول: قال عزيز: يا حرامت الماء
فجمد في وسط الهواء، فجعلته منه سبعة، وسميتها السماوات،
ثم أمرت الماء ينفتقي من التراب، وأمرت التراب أن يتميز من الماء
فكان كذلك فسميت جمـيع ذلك الأرـضين، وجمـيع (الماء) (١)
البحار.

أثبت الناس في ابن إسحاق ـ كما قال جرير.
تخريج الأثر (١٨٨٠):
أخرجه المصنف بيسير وباختلاف بيسير في تفسير سورة الأعراف آية
٥٤ برقـم (٤٩٥، ١/ ٢٧٧)، وأخرجه في تفسير سورة هود ـ عليه السلام
٦١ آية ٧ بيسير، ولفظه إلا أنه قال: بسلطانه القاهر، وقوله النافذ برقـم
١١ ص ٨١ -٨٢.

الحكم على الأثر (١٨٨٠):
في إسناده الدامغاني: مقبول، ولم يتتابع، فإسناد ضعيف، وأما سلامة:
فهو من أثبت الناس في ابن إسحاق.
١٨٨١ ـ إسناده حسن، تقدم في ٢٤٣.
١ سقط من الأصل، وكتب فوق: كذا، وأضافته من تفسير المصنف
لسورة الأعراف كما في التخريج.

١٠٧
قوله تعالى: في سنة أيام:

1882 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، أنبنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، خلق السماوات والأرض في سنة أيام، قال: يوم مقدرائه ألف سنة.

تخصيص الأثر (1881):
آخره المصنف بسنده ولفظه إلا أنه قال: ثم أمرت التراب، في تفسير سورة الأعراف، آية: 54 بقم (1966، 1/177، 178-279).

فائدة:
قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن قلت: اليوم عبارة عن مقدار الزمن، وذلك المقدار هو من طلوع الشمس إلى غروبها، فكيف قال في سنة أيام ولم يكن شمس ولا سمااء؟ قلت: معدنا في مقدار سنة أيام، فهو كتاب له رزقهم فيها بكره وغشياء (مرم: 26)، يعني علي مقام البكر والخشى في الدنيا، لأن الجنة لا ليل فيها ولا نهار (النهض: 190/2).

1882 مسناده ضعيف، تقدم في 32.

تخصيص الأثر (1882):
آخره المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف، آية 54 بقم (1976، 1/177، 178-279) وكذا في تفسير سورة هود - عليه السلام - آية 7 بقم 113 ص 82، وأخرجه ابن جرير، بطول منه في تفسير سورة هود آية 7 من طريق المسبوب بن شريك عن أبي روق موقوفاً على الضحاك (15/1174)، وكذا في التاريخ (114/1)، وأخرج أيضاً من طريق ابن حميد عن حكيم عن عنيسة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - صدى الله عنهما (196/4)، وانظر البغوي والخازن، ولم ينسبه (195/2).

وأخرجه سموية في فوائدها عن زيد بن أرقم كما في الدر، وساقه مثلاً =

108
قوله: {تم استوى} 

1883 - حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية في قوله: {تم استوى} يقول: ارتفع.

1884 - وروي عن الحسن.

1885 - والربيع بن أنس مثله.

وباطول منه في تفسير سورة الأعراف آية 54، 3/91، وكذا أخرج أبو الشيخ وابن مردوخه كما في فتح القدر، وساقه بلفظه إلا أنه زاد في أوله:

كل (٤٠ ٢١٢).

1886 - إسنادة حسن، تقدم في 97.

تخريج الأثر (1883):
أخرج البخاري بلفظه تعليقاً عن أبي العالية في كتاب التوحيد، باب: {كان عرشه على الماء} (١٧/٢٩٠) مع فتح الباري، طبعة دار أبي حيان.

وأخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية 29 برقم 309 (١/٢٧١، ٢/٢٧١)، وذكره البهذقي في الأسماء والصفات معلقاً عن أبي العالية به ص 413، وذكره البغوي والحازن، وزاد البغوي نسبته إلى أكثر مفسري السلف ١/٣٧، وذكره السيوطي في الدر (١/٤٣)، وعزازه.

أيضًا لا ابن جرير، ولم أقف عليه فيه.

1884: ذكره المصنف في تفسير سورة البقرة آية 29 (١/٢٧١).

1885: أخرج ابن جرير بإسناد متعلق من طريق عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس برقم 588، في تفسير سورة البقرة آية 29 (٤٣٩/١).
1886 - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد(1)، حدثنا شعيب ابن إسحاق(2)، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة في قوله: "ثم استوى على العرش" قال: يوم السباع.

1887 - حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا يزيد بن أبي حكيم(3) وهو صدوق.

وذكره المصنف - أيضًا - في تفسيره سورة البقرة آية 29.

1886 (1) تقدم في 1408، وهو صدوق.

(2) هو شعيب ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي، مولاه البصري، ثم الدمشقي، ثقة، رمي بالإرءاء، وسماه من ابن أبي عروبة بآخرته، من كبار الناساء، مات سنة ستة وثمانين ومائة، أخرج له الجماعة إلا المزدي، التقرب (1/351)، وانظر: التهذيب (4/247-348).

تخرج الأثر (1886):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه إلا أنه قال: اليوم السابع بقلم 498 في تفسير سورة الأعراف آية 54، وعزا للمصنف فقط 3/91.

الحكم على الأثر (1886):

إسناده صحيح، وقد سمع شعيب بن إسحاق من ابن أبي عروبة، قيل أن يختلط بسنده - كما قال ابن حبان - انظر الكواكب ص (195)، وما يرويه المصنف بهذا الإسناد فهو نسخة.

1887 (3) هو يزيد بن أبي حكيم الكناني، أبو عبد الله المدني، عن أبي داود: لا باس به، وقال ابن أبي حبان عن أبيه: صاحب الحديث، وذكره ابن حبان في النقوط وقال: مستقيم الحديث، وقال ابن حجر: صدوق، من الناسعة، مات بعد سنة عشرين ومائة، أخرج له البخاري 110.
 حدثي الحكم بن أبان (١): قال: سمعت عكرمة يقول: إن الله بداء خلق السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد، ثم استوى على العرش يوم الجمعة في ثلاث ساعات، فخلق في ساعة منها الشمس، كي يرغب الناس إلى ربيهم في الدعاء والمسألة، وخلق في ساعة النتن الذي يسقط على ابن آدم إذا مات لكى يقرب.

قوله: في العرش:

١٨٨٨ - حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، أنيبانا بشر بن عمارة، عن ابن روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: وإما اسم العرش عرشًا لارتفاعه.

١٨٨٩ - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا

تعليقًا وأصحاب السنن إلا أبا داود.

انظر الجرح (١٥٨/٩)، التهذيب (١١/٢٣٠ - ٣١٩)، التقرب (٢/٣٣).

(١) تقدم في (٢٥٣)، وهو صدوق له أوهام.

تخريج الأثر (١٨٨٧):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية ٥٤ بيرقم (٤٩٩، ١، ٣٧٩ - ٣٨٠)، وذكره السيوطي في القدر بلفظه، وعزا للمصنف فقط (٢/٩١).

الحكم على الأثر (١٨٨٧):

ففي الحكم بن أبان: صدوق له أوهام ولم يتتابع، فالإسناد ضعيف.

١٨٨٨ - تقدم بسنده ولفظه في الأثر ١٨٤.

١٨٨٩ - تقدم بسنده ولفظه في الأثر ١٨٤٧.
إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء.

1890 - قرأ علي بن حنجر بن نصر الخولاني المصري، حدثنا أسد ابن موسى، حدثنا يوسف بن زياد عن أبي إيلاس ابن إبنة وهب ابن منبه، عن وهب بن منبه قال: إن الله خلق العرش من نوره.

قوله: (يُذِيرُ الْأُمْرُ):

1891 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شعبة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (يُذِيرُ الْأُمْرُ) قال: يقضي به وحده.

قوله تعالى: (ما من شفع إلا من بعد إذنه):

1892 - حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد

---

1890 - تقدم بسنده ولفظه في الآثر 1848.
1891 - إسناده صحيح، تقدم في 61.

تخريج الآثر (1891):

هو في تفسير مجاهد بلفظه إلا أنه قال: يقضي الآمر ص 292، وأخرجه ابن جرير بلفظه من طريق ابن أمير عن ورقاء به برقم 17542، ومن طريق القاسم بن أبي بزة عن مجاهد برقم 17532، ومن طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم 17545، ومثله من طريق عبد الله عن ورقاء به برقم 17546.

ومن طريق ابن جرير عن مجاهد برقم (17547/15/10/19).

وذكره البغوي ولم ينسبه (142/3)، وذكره الخازن (142/3)،

وأخره ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في فتح القدير، وساقه بلفظه (242/4).

117
الحماني (1) حدثنا الهذيل بن عمر الهمداني (2) حدثنا شريك (3) عن سالم (4) عن سعيد بن جبير قال: من يتكلم عنده إلا بإذن؟

قوله: "ذلركم اللهم ربك فاعبدوه".

1893 - حدثنا محمد بن يحيى، أباننا أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق قال: فيما أخبرني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس:

"اعبدوا" أي وحدوا.

قوله: "أفلا تذكرون".

1894 - أخبرنا أبو يزيد القرطابيسي - فيما كتب إلي - أباننا أصبغ قال: سمعت / عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 1118:

"يذكرون" قال: أهل الذكر هم أهل القرآن، والذكر: القرآن.

1892 - (1) تقدم في 327، وهو حافظ أنهم بسرقة الحديث.

(2) لم أقف عليه ترجمته.

(3) هو ابن عبد الله النخعي، تقدم في 17، وهو صدوق بخطيئة كثيراً.

(4) هو ابن عجلان الأفطس، تقدم في 667، وهو ثقة.

تخريج الأثر (1892):

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.

الحكم على الأثر (1892):

في إسناده من لم أقف عليه ترجمته.

1893 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر 995.

1894 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر 1824.
قوله تعالى: «إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً»

١٨٩٥ - حدثنا أبو سعيد الأشع، حدثنا زيد بن الحباب (١)، عن أبي سنان (٢)، عن الصحابة في قوله: «إليه مرجعكم جميعاً» قال: البر والفاجر.

قوله: «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده»

١٨٩٦ - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: قوله: «يبدأ الخلق ثم يعيده»

إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالفضّ ورُضوّنا لَهُمْ شرَّابَ من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرُون (٢).

١٨٩٥ - (١) تقدم في (٦٦٣)، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري.

(٢) هو سعيد بن سنان البارجمي، تقدم في (٥٤٥)، وهو صدوق له أوهام.

تخريج الأثر (١٨٩٥):
أخرجه المصنف بسنده وفظوه في تفسير سورة الأنعام آية (٦٠) برقم (٣٣٢، ١٣٠٠/١/٢٠٠٩ - ٣٢٠).

الحكم على الأثر (١٨٩٥):
في إسناده أبو سنان الأصغر: صدوق له أوهام ولم يتابع؛ فالإسناد ضعيف.

١٨٩٦ - إسناده صحيح، تقدم في (٦١).
بِحَيْبِهِ ثُمَّ يَمِيتهُ ثُمَّ (يَبْدِيهِ) (١) ثُمَّ يَحِييْهِ.

قوله: «لِحِيِّي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ».

١٨٩٧ - حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار، أنبنا إسماعيل بن أبي أوسٍ (٢)، حدثني عبد الله بن نافع

(١) غير واضحة في الأصل، وكتب فوفتها: كذا، وأكبر الظن أنها يبديه، بدليل أن المصدر أخرجه بلفظه في الآخر (٤٥٣) الآثري وأن ابن جرير أخرج هذا الآخر بلفظه - كما في التخريج - وقال في هذه الكلمة: يبدؤوه، والله أعلم.

تخريج الآخر (١٨٩٦):

هو في تفسير مجاهر بلفظه: يقول: يخلقه ثم يمتهن ثم يعيده يعني ثم يحييه ص (١٩١)، وأخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: يبدؤوه يبدؤه يبديه من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برمم (١٧٥٠٠)، وانظر الأرقام (١٧٥٤٨، ١٧٥٤٩، ١٧٥٥٠، ١٧٥٥١، ١٧٥٥٢، ١٧٥٥٣، ١٧٥٥٤، ١٧٥٥٥).

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه إلا أنه لم يقل: ثم يمتهن ثم يعيده يعني ثم يحييه.

١٨٩٧ - (٢) هو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أوسٍ بن مالك بن أبي عامر الأصحح أبو عبد الله بن أبي أوسٍ المدني، عن أحمد وابن معين: لا بأس به، وعنه: صدوق ضعيف العقل ليس بذلك يعني أنه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتباه، وعنه: هو وأبوه ضعيفان، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكان مغفلًا، وقال النساي: ضعيف، وقال في موضع آخر: غير ثقة، وقال الذهبي: محدث مكدر، فيه لين، وقال ابن حجر: صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين ومائتين، أخرج له الشيخان والترمذي وابن ماجه =
الصاحب، عن عاصم بن عمرو (2)، عن زيد بن أسلم: (الذين آمنوا وعملوا الصالحات)، قال: رسول الله ﷺ واصحابه رضي الله عنهم.


(1) هو عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ، الخزيمي، مولاهم، أبو محمد المدني، ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين، من كبار العاشرة مات سنة ست ومائتين، وقيل: بعدها، أخرج له البخاري، في الأدب الفرد ومسلم وأصحاب السن، التقريب (1/456)، وانظر: التهذيب (6/51-52).

(2) هو عاصم بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه، العمري، أبو عمرو المدني، قال أحمد وابن معين وابن حاتم ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الترمذي: متروك، وقال مرة ليس بثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: بخطيئة وخلافه، وذكره أيضًا في الضعفاء، فقال: منكر الحديث جديد يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأئمة لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات، وقال ابن عدي - بعد أن أورد له عدة أحاديث - أحاديثه حسان، ومع ضعفه يكتب حديثه، وقال ابن حجر: ضعيف، من السابعة وهو أخو عبيد الله العمري، أخرج له الترمذي وابن ماجة، وجاء في التقريب: عاصم بن عمرو، وهو تحريف.


انظر الأثر (1897): لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى ..
1898 - حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الأعمال الصالحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

قوله: بالفسط:

1899 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب، أنبنا بشير بن عمارة، عن أبي روك، عن الضحاك، عن ابن عباس: قوله:

بالفسط قال: بالعدل.

الحكم على الأثر (1897):

الإسناد ضعيف، لضعف عاصم بن عمر، وفيه أيضًا إسماعيل بن أبي ويس: فيه لين.

1898 - قدم بإسناده إلى عطاء في الأثر.

تاريخ الأثر (1898):

أخيره المصدر بنفسه ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (25)، برقم (247/1/2)، ولم أقف عليه عند غير المصدر - رحمه الله تعالى -.

الحكم على الأثر (1898):

في إسناده ابن جريج: مدلس من الثلاثة، ولم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف.

1899 - إسناده ضعيف، تقدم في 32.

تاريخ الأثر (1899):

أخيره المصدر بنفسه ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (28) برقم (133/1).
آية 4

۱۹۰۰ - وروي عن السدي.

۱۹۰۱ - ومغايد.

۱۹۰۲ - وقتادة: مثل ذلك.

قوله: { والذين كفروا لهم شراب من حميم: }

۱۹۰۳ - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن منصور، عن إبراهيم وأبي رزين: حميم قال: ما يسيل من صديهم.

---

۱۹۰۰ - أخرجنا ابن حرير موصولاً بإسناد حسن برقم ۱۴۴۷۰ في تفسير سورة الأعراف آية ۲۹ (۱۲۸۰/۱۲۷۹/۱۲۷۸)، وذكره المصنف أيضًا برقم (۲۳۶).

۱۹۰۱ - أخرجنا ابن حرير موصولاً بإسناد فيه الشيخ الطبري، لم أقف على ترجمته برقم (۴۴۷) في تفسير سورة الأعراف آية ۲۹.

۱۹۰۲ - ذكره المصنف أيضًا برقم (۳۳۷)، وأخرجنا ابن أبي شيحة وعبد بن حميد وأبي المنذر، وأبو الشيخ كما في الدير، وساقه بلفظه في تفسير سورة الأعراف آية ۲۹ (۷۷/۱۹۴)، وكذا في فتح الدير (۲/۳۲۸).

۱۹۰۳ - ذكره المصنف في تفسير سورة الأعراف آية ۲۹ برقم (۲۳۸/۱/۱۲۷۹).

۱۹۰۳ - تقدم رجاله وكلهم ثقات، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان: هو الثوري، ومنصور هو ابن العتامر، وأبو رزين: هو مسعود بن مالك، وهو إسناد صحيح.

۱۱۸
قوله: (وعذاب اليم).

۱۹۰۴ - حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجبا بن الحارث، أنبأنا بشر بن عمارة، عن أبي رقية، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: (وعذاب اليم). قال: نكال موجع.

قوله: (اليم بما كانوا يكفرون):

۱۹۰۵ - حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثني أبي عمرو بن الضحاك، حدثني أبي، أنبأنا شبيب بن بشر، أنبأنا عكرمة، عن ابن عباس في قوله عز وجل: (وعذاب اليم) قال:

(اليم) كل شيء (موجع).

قوله: (هو الذي جعل النَّمْس ضُياء وَالقَّمُر نُورا وَقَدْرُه منازل لتعلمو عدد السنين والحساب).

تخريج الأثر (۱۹۰۳):

أخرجه المصدر بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۰ برقم (۳۷۵/۴۳۷).

۱۹۰۴ - تقدم بسنده ولفظه في الآثر ۵۳۱ دون قوله: موجع، وقد أشار إلى من أخرجها في التخريج هناك.

۱۹۰۵ - تقدم بسنده ولفظه في الآثر ۲۷۲.

۱) في الأصل: وقع، وصوابه ما أثبت.

(۲) هو الذي جعل النَّمْس ضُياء وَالقَّمُر نُورا وَقَدْرُه منازل لتعلمو عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحَقِّ يفصل الآيات تقوم يعلمنَّ.
أي ۶۳ \( \frac{۵}{۷} \)

۱۹۰۶ - حديث نبوي، حدثنا الحسن بن علي

حديثنا عمر بن الفرات، عن أصباغ، عن السدي، قوله: جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً. فلما يجعل (۱) كهيئة القمر لكي يعرف الليل من النهار، وهو قوله: فمحونا آية الليل. وجعلنا آية النهار مبصرة ليتبغوا فضلاً من ربك. (۲) في النهار. وتعلموا عدد السنين والحساب (۳) في اختلافهما.

قوله تعالى: وما خلق الله ذاك إلا بالحق نفصل.

۱۹۰۷ - نحن نعلم أنهما بن عثمان بن حكيم الأوفي، وهم...

کتب إليهم. حديثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أصباغ، عن السدي، قوله: إذا نفصل الآيات. أما نفصل فنبين.

قوله: وما خلق الله في السماوات والأرض.

۱۹۰۶ - نقدم إسناده ۷۰۱، وفيه الحسن بن علي: مسكونت عمه.

(۱) أين: لم يجعل الشمس.

(۲) سورة الإسراء آية: (۱۲).

تخريج الأثر (۱۹۰۶):

أخبرنا أبو الشيخ كما في فتح القدر، وعناء للمصنف أيضا، وساقه بلفظه دون قوله في الديث، ودون قوله: في اختلافهما، وفيه: لم يجعل الشمس (۷/۴۲).

۱۹۰۷ - نقدم بسديه ولفظه في الأثر (۸۷۲).

إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض آيات مما يقوم بتقون.
1908 - أت ذكرت في كتاب الحكيم أن الحكيم بن عبد الحميد (1) حدثنا
يعقوب بن عبد الله (2) عن جعفر بن أبي المغيرة (3) عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس قال: أتت قريش النبي - عليه السلام فقالوا: أدع لنا
ربك يجعل لنا الصفاء ذهبًا فدعنا ريه فنزلت: { إن في خلق
السمواع والأرض (واخف الليل والنهار) (4) لايات لأولى
الألباب (5) فليتفكروا فيها.

1908 (1) هو الخمساني، تقدم في 277، وهو حافظ إلا أنهم
اتهموه بسورة الحديث.

(2) هو القمي، تقدم في 327، وهو صدوق يهيم.

(3) هو القمي، تقدم في 277، وهو صدوق يهيم.

(4) سقطت من الأصل.

(5) سورة آل عمران، آية: (190).

تخريج الأثر (1908):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة آل عمران آية 190 برقم
(232)، ص (961)، وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (12221)،
12/10/1)، والواحدي في أسباب النزول (79-80)، كلاهما بنحوه
وزيادة في أوله من طريق يحيى بن عبد الحميد الحكيم.

وانظر: تفسير الخازن (1/39).

وأخرجه ابن مردوخ كما في ابن كثير، وساقه زيادة في أوله، وقال ابن
كثير: وهذا مشكل فإن هذه الآية مدنية، وساؤهم أن يكون الصفاء ذهبًا
كان بمكة - والله أعلم - (1/38، 440).

ودكره الحافظ في الفتح، من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس وقال ورجاله نقات، إلا الخمساني فإنه تكلم فيه، وقد

112
قوله: «لا يأت لقوم يتقون»: 

١٩٠٩ - ١٩٠٩ - حدثنا عصام بن رواد العسقلاني (١) - حدثنا آدم،

خالد الحسن بن موسى فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو
أشبه، الفتح (٨ / ٢٣٥)، وذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني وفيه يحيى
المحمدي وهو ضعيف، كتاب التفسير - سورة آل عمران (٢ / ٣٩). 

واخرجه ابن المنذر وابن مدرويه كما في الذر، وسماه بزيادة في أوله
(١ / ١١٠ - ١١١ / ٤١٢ - ٤١٣).

الحكم على الأثر (١٩٠٨): 

في إسناده يعقوب وجعفر القمي:
كلاهما صدوق بهم ولم يتبعوا
والإسناد ضعيف.

فائدة:

كون هذا الحديث سببا في نزول هذه الآية الكريمة فيه إشكال - كما
تقدم عن الإمام ابن كثير في التخريج، وقد ذكر هذا الإشكال - أيضًا -
الحافظ ابن حجر في فتح الباري وأجاب عنه بقوله - رحمه الله تعالى -:
وعلى تقدير كونه محفوظًا وصلته ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة
مدنية، وقريش من أهل مكة، قلت - والكلام للحافظ ابن حجر -: ويحتمل
أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي - عليه الصلاة وسلام - إلى المدينة، ولا سيما
في زمن الهدنة. انظر فتح الباري (٨ / ٢٣٥).

اقول: والزيادة التي في أوله تؤيد هذا، ففيه أن قريش أتت اليهود
 فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات؟ فقالوا: عصاء وبيده ببضاء
للناظرين، وأنا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ فقالوا: يبرئ
الأسماء والأعراض ويحيي الموتى، فأتوا النبي - عليه الصلاة وسلام - فقالوا: ادع لنا ربك...

الحديث.

١٩٠٩ - ١٩٠٩ - تقدم في (٩٧)، وهو صدوق.

١٣٢
حدثننا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة (1) عن يحيى بن أبي النضر (2) عن جوهر فوق الحاصل في قوله: "يقتون" قال: يتلون النار بالصلوات الخمس.
قوله تعالى: "إِنِّي الَّذِينَ لا يَرَجُونَ لِقاءَنَا وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا".

(1) لم أقف على ترجمته.

(2) هو يحيى بن كثير، أبو النضر، صاحب البصري، ويكني أيضًا أبا مالك قال أبو حاتم: ضعيف، ذاحب الحديث جدا، وقال الدارقطني: متروك، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به فيما انفرد، وقال الفلاس: لا يعتمد الكذب إلا أنه يغفل ويهم، وقال ابن حجر: ضعيف، من كبار التاسعة، أخرج له ابن ماجة.


(3) تقدم في (1)، وهو ضعيف جداً، لكنه احتمل في التفسير.

تخريج الأثر (1909):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية: (21) برقم (260) (2/264/1/264).

وذكره السيوطي في الدردونقوله: بالصلوات الخمس، وعزاه للمصنف فقط (1/234/4/30).

الأثر على الأثر (1909):
فيه أبو صفوان: لم أقف على ترجمته، وأبو النضر وجوهر: ضعيفان.
"إِنِّي الَّذِينَ لا يَرَجُونَ لِقاءَنَا وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطُمَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عِنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ".

143
1910 - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شبيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قوله: "إن الذين لا يرجون لقاءنا" إلى قوله: "عن أبائنا غافلون" قال: إذا شئت رأيته صاحب دنيا، لها يفرج، ولها يحرون، ولها يرضى، ولها يسخط.

قوله: "واعطمنا بها":
1911 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبة، عن ورقاء، عن أبي نجيح، عن مجاهد: "واعطمنا بها" مثل قوله: "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نفر إليهم أعمالهم فيها" (1).

1912 - حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن أبي زيناد

(1) سورة هود - عليه السلام - آية 15.

تخريج الأثر (1911):
هو في تفسير مجاهد بلفظه إلا أنه زاد في أوله: هوء ص(291، 292)، وأخرجه ابن جرير بلفظه من طريق عيسى وشبل عن ابن أبي نجيح به برقم (17553) و(17544)، ويبطله بإسناد آخر برقم (17555، 17561، 17562).

وذكره السيوطي بلفظه (3/201، والشوكاني (2/277، 124).
القطولاني (1)، حدثنا سيراب بن حاتم العنزي (2)، حدثنا (عبيد الله) بن شميط (3)، حدثنا حوشب (5)، عن الحسن في قوله:

"إن الذين لا يرجون لقاءنا / ورضوا بالحياة الدنيا وأطمنا بها".

فقال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها.

قوله: "والذين هم عن آياتنا غافلون".

1913 - أخبرنا أبو يزيد القرطبي - فيما كتب إليه أخبرنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: "والذين هم عن آياتنا غافلون" قال: هؤلاء هم أهل...

نقد (1912 - (1) تقدم في (156)، وهو صدوق.
(2) تقدم في (156)، وهو صدوق له أوهام.
(3) في الأصل: عبد الله، وهو خطأ صوبته من كتب التراجم. كتبه في المطبوعة كما في الأصل بدون تصحيح.
(4) هو عبد الله بن شميط - بالجمعة مصغراً ابن عجلان الشيباني، البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، أخرجه له الترمذي.
التقريب (143/5)، وانظر: تهذيب الكمال (78/878)، التهذيب 1918/7).
(5) هو ابن مسلم الطففي، تقدم في (1378)، وهو صدوق.
ترحيل الأثر (1912):
ذكره ابن كثير بلغته (2/470).
الحكم على الأثر (1912):
فيه سيراب بن حاتم: صدوق له أوهام ولم يتتابع، فالإسناد ضعيف.
1913 - إسناده صحيح، تقدم في 29.
الكافر، ثم قال: "أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون".

قوله: "أولئك مأواهم النار" الآية(11) :

14-1 خدمنا حاجاج بن حمرزة، خدمنا شيبة، خدمنا ورقاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: "يهدِيهِم ربهم إياهم".

--

تخرج الأثر (1913) :

أخرجه ابن جرير بلغظة دون قوله: هم، من طريق ابن وهب عن ابن زيد.

برقم (17557/15/10/27).

وأخرجه أبو الشيخ كما في الدار، وساقه بلغظة دون قوله: هم، وليس فيه: ثم قال... إلخ (3/2/1/201).

أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهديهم ربهم بإيامهم تجري من تحتهم

الأنهار في جنات النعيم.

(1) لم يذكر في تفسير هذه الآية الكريمة شيئًا، وكذلك فعل ابن جرير فلم يخرج في تفسيرها شيئًا من الآثار، إلا أنه فسرها بقوله: رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين هذه صفاتهم مأواهم أي مصيرهم إلى النار نار جهنم في الآخرة، إنما كانوا يكسبون في الدنيا من الآثم والإجرام، ويجترحون من السيناء، والعرب تقول: فلان لا يرجع فلاناً، إذا كان لا يخفاه، ومنه قوله تعالى: "ما لكم لا ترجون الله وقاروا".

[نوح 13:13]، ومنه قول أبي ذئيب:

إذا لسعته النحل لم يرجع لسعها، وخلفها في بيت نُوب عواسل.

جامع البيان (5/25/27-2)

1914- إسناده صحيح، تقدم في (61).

126
يكون لهم نوراً (1) يمشون به.

١٩١٥ - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد الأزرق، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قنادة: يعني قوله: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربيهم إلى الجنة﴾

 حدثنا الحسن: أن رسول الله ﷺ قال: إن المؤمن إذا خرج من قبره مثل له عمله في صورة حسنة، وربح طيبة، فيقول له: ما أنت؟ فإن قلت: إن إن إنّي لأراك عين امرئ صدق، فيقول: أنا عاملك فيكون له نورا قائدًا إلى الجنة، وأما الكافر: فإذا خرج من قبره مثل له

(1) قوله: نوراً - بالنصب - على أنه خبر ليكون، والاسم ضمير مستمر، وهكذا هو في الأصل وفي المراجع، ما عدا فتح القدر ففيه: نور - بالرفع - على أنه اسم يكون، والخبر لهم، أو هي تامة، وفي تفسير مجاهر صرح بالاسم وهو: إيمانهم - كما في التخريج -

تخرج الأثر (١٩١٤):

هو في تفسير مجاهر بلغظة إلا أنه قال: يكون لهم إيمانهم ص (٢٩٢). أخرجه ابن جريج بلغظة من طريق عبسي عن ابن أبي نجيح به برقم (١٥٦٩)، وتمثله من طريق ابن أبي جعفر عن ورقاء به برقم (١٥٦١)، وتمثله أيضاً من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (١٥٦٠).

وذكره البغوي والخازن (٣/٤٤)، وابن كثير (٢/٤٨). وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدار، وساقه بلغظة

(٣/٣٠١)، وكذا في فتح القدر إلا أنه قال: نور - بالرفع - (٢/٤٧٧). ١٩١٥ - تقصد إسناده إلى كنتادة في الأثر (١٨٨٦)، وهو إسناد صحيح، وقد سرح قنادة هنا بالحديث، لكن الحسن أرسل الأثر.

١٣٧
عمله في صورة سبيئة، وريح مرتنة، فيقول: ما أنت؟ فيقول: إنني لا راك عين أمرئ سوء، فيقول: أنا عملك، فينطلق به حتى يدخله النار.
قوله: (تجري من تجهم الأنهر):

۱۹۲۵ - حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن أسباط، عن السيد، عن أبي مالك، قوله: (تجري من تجهم الأنهر) يعني: تحت منازلهم وغرفهم.
قوله: (في جنات النعيم):

تخرج الأثر (۱۹۲۵)


تخرج الأثر (۱۹۲۶)

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.
1 17

1917 - حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري (١)، حدثنا
عمير بن الحباب (٢) قال: سمعت أبا عبد الملك الجهني (٣) قال: قال رسول الله ﷺ: لنعيم أهل الجنة برضوان الله عليهم أفضل
من نعيمهم بما في الجنة.

1917 (١) هو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباسي بن الحارث التغلبي - يفتح المثنى وسكون الممجبة وكسر اللام - يكنى أبا الحسن بن
أبي الحواري - يفتح المهملة والواو الخفيفة وكسر الراء، ثقة زاهد، من
العاشرة، يات سنته أربعين ومائتين، اخرج له أبو داود وابن ماجه.
التقريب (١٨/١٨٩/٨)، وانظر: التهذيب (١/٤٩/٨).
(٢) لم أقف على ترجمته.
(٣) لم أقف على ترجمته.
تخرج الأثر (١٩١٧):

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.
ويشهد له ما أخرجه الشيخان - واللفظ للبخاري - عن أبي سعيد -
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يقول لأهل الجنة: يا
أهل الجنة، يقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيت، فيقولون:
وما لنا لئن ترضى وقذ أعطيتنا ما لم تعت أحدًا من خلقك، فيقول: أما
أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟
فيقول: أحل عليكم رضوانك فلا أستخراجكم بعده أبداً، أخرجه
البخاري برقم (٢٥٤٩) في كتاب الرقائق - باب صفة الجنة والنار
(١/١٤/٦٣٥) ط. دار أبي حيان مع فتح الباري، ومسلم برقم (٢٨٣٩)
في كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب إحلال الرضوان على
أهل الجنة (١/٢١٧).
قوله: (دعواهم فيها).

1918 - حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع البجلي (1)، حدثنا سليمان بن (عمر) (2)، عن الزربيع بن أنس قال: أهل الجنة إذا اشتهوا، شئنا قالوا: سبحانك اللهم ونعمتك فإذا هو عندهم، فذلك قوله: (دعواهم فيها سبحانك اللهم).

الحكم على الأثر (1917): فيهم لم أقف على ترجحته.

(1) دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

1918 - 1 هو عمرو بن رافع بن الفرات القربي، البجلي، أبو حجر. بضم المهملة وسكون الجيم، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومائة، أخرج له ابن ماجة، التجريب (69/2)، وانظر التهذيب (98/2). (2) في الأصل: رافع، وضيق عليها، وكتب ما أثبت، وتحته: صح.

وكتب في المطبوعة: على!! وبدون تعليق كما في الآثر (404). وهو سليمان بن عمر بن عمير الكندي، المروزي، قال أبو حاتم: مستوي الحديث، حسن الحديث، صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق ممن الناس، أخرج له التسائى، وأثناء ماجة في التفسير.


تخريج الأثر (1918): ذكره السيوطي في الدر بلفظه، وعُزِز للملصق فقط (31/3).
1919 - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قنادة: قوله: {دعواهم فيها سبحانك اللهم} يقول: ذلك قولهم فيها، {وتحييتهم فيها} سلام.

1920 - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت شعيب بن عبد الملك(1) يحدث: أن مقاتلاً بن حيان قال: إن أهل الجنة إذا دعوا بالطعام قالوا:

تخريج الأثر (1918) :
إسناده حسن.

تخريج الأثر (1919) :
أخرجه ابن جرير بلفظه بإسناد آخر صحيح برقمه (17564، 15/10/1919) ، وأخرجه أبو الشيخ كما في الدار، وفيه: قال: يكون ذلك... إلخ (3/1/2011).

1920 - (1) هو شعيب بن عبد الملك السليمي، البصري، نزيل خراسان، قال أبو حاتم: شيخ بصري وقع إلى خراسان، وسمع التفسير من مقاتلاً بن حيان، وليس له باس، صالح الحديث، لا أعلم أحداً حدث عنه غير معتمر، وقال أبو زرعة: صدوق، وذكره ابن حيان في كتاب الثقات، وقال الذهبي: لا يعرف، ومعتمر بن سليمان أكبر منه، وقال ابن حجر: صدوق، من التاسعة، مات قديماً قبل المائتين، روى عنه معتمر بن سليمان، وهو أكبر منه، اخرج له أبو داود والسناوي.


131
سبحانك اللهم، قال: فيقوم على أحبهم عشرة آلاف خادم، مع كل خادم صحفة من ذهب، فيها طعام ليس في الأخرى، قال: فيأكل منهن كلهم.

1921 - حدثنا أبي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا الشجعي، عن سفيان في قول الله عز وجل: "دعواهم فيها سبحانك اللهم" قال: إذا أراد الرجل من أهل الجنة 

تنزيل الأثر (1920):
ذكره ابن كثير بمنتهه (2/846)، وذكره السيوطي بلفظه، وعزا للمصنف فقط (3/201).

الحكم على الأثر (1920):

إسناده حسن.

1921 - (1) هو يعقوب بن إبراهيم بن كشكير بن أفلح العبدي، مولاه، أبو يوسف الدورقي، يفتح فسكون، نسبة إلى دورق، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وله ست وعشرون سنة وكان من الخفاظ، أخرج له الجماعة.

التقريب (1/374، وانظر: التهذيب 11/381-382).
(2) هو عبيد الله بن عبيد الرحمن الشجعي، أبو عبد الرحمن، الكوفي، ثقة مامون، أثبت الناس كتاباً في الشوري، من كبار التناسقة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين، أخرج له الجماعة ما عدا أبا داود، وجاء في التقريب: ابن عبد الرحمن، وقال المزي: ويقال: ابن عبد الرحمن، التقريب (1/36، وانظر: تهذيب الكمال 2/84، التهذيب 7/34-35).
(3) هو الثوري، تقدم في (22).
أن يدعو قال: سبحانك اللهم، فياتيه الذي دعا به.
قوله: { سبحانك اللهم }:
1922 - حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو الأشهب، عن الحسن قال: سبحان الله اسم لا يستطيع الناس أن ( يتحلوه ) (1).
الوجه الثاني:
1923 - حدثنا أبي حذثنا ابن نفيل، حدثنا النضر بن عربي قال: سأل رجل ميسون بن مهران عن { سبحان الله }، فقال: اسم يعظم الله به، ويعافيه به من السوء.
قوله: { وتحتيم فيها سلام }:
1924 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن سعيد تخريج الأثر (1911):
أخرجه ابن جرير بمعناه من طريق أبي كريب عن عبيد الله الأشجعي به برقمه (17565/10/15).
وذكره ابن كثير مختصراً (2/408).
الحكم على الأثر (1921):
إسناده صحيح.
(1) في الأصل: يتحلوه، وهو خطا نحوي، صوابه ما أثبت.
1922 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (999).
1923 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر 1000، وانظر في ابن جرير في هذا الموضوع الأرقام (17566/31/15، 12651/26-32).
133
الخزاعي، حدثنا محمد بن مروان العقيلي، عن الفضيل الرقاشي، فقال: "تحبهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لرب العالمين". قال: فيتجلى لهم فيخرون له سجداً ويقولون: سبحانك اللهم، وحبببهم بالسلام، فإذا انصرف عنهم قالوا:
الحمد لله رب العالمين.

1926: هو محمد بن سعيد بن الوليد الخزاعي، أبو عمرو، أو أبو بكر البصري، يلقب: مردوشه، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاثين ومائتين، أخرج له البخاري.
التقريب (2/165)، وانظير التهذيب (9/190).

1927: تقدم في (497) وهو صدوق له أهالي.
التخريج الأثر (1926):
لم أقف عليه عند غير المصدر -رحمه الله تعالى-.
الحكم على الأثر (1926):
إسناده صحيح إلى الفضيل الرقاشي، وهو منكر الحديث.
قوله تعالى: "وآخر دعواهم":

125 - ذكر عن ابن أبي عمر (١)، حدثنا سفيان (٢)، عن أبي سنان (٣)، عن ابن أبي الهمذان (٤). قال: الحمد أول (الكلام) (٥)

وآخره ثم تلا / سفيان: "وآخر دعواهم أن الحمد لله رَبّ الْعَالَمِين".

قوله عز وجل: "الحمد لله":

126 - حدثنا أبي، حدثنا أبو معاصر المنقري (١)، حدثنا

125 - (١) هو محمد بن يحيى العداني، تقدم في (٣٣٩)، وهو صدوق، وكان لاذن ابن عبيبة.

(٢) هو ابن عبيبة، تقدم في (٣٣٩).

(٣) هو ضرار بن مرة، أبو سنان الأكبر، تقدم في (٤٢) وهو ثابت.

(٤) هو عبد الله بن أبي الهمذان، تقدم في (١٦٨٠)، وهو ثابت.

(٥) سقط من الأصل، وأضافته من المراجع، والسياق يقتضيه.

تخرج الأثر (١٩٢٥):

أخرجه أبو الشيخ كما في الدرا، وساقه بلفظه إلا أنه قال: وآخر الكلام، وفيه: ثم تلا، دون ذكر سفيان (٣٠١)، وكذا في فتح القدير (٢/٢٧٧).

الحكم على الأثر (١٩٢٥):

إسناده حسن.

126 - (٦) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، تقدم في (٤٢٦)، وهو ثابت.
عبد الواثر (1)، حدثنا علي بن زيد بن جدعان (2)، عن يوسف
ابن مهران (3) قال: قال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، فإذا قال
العبد: الحمد لله قال: شكرني عبدي.

(1) هو عبد الواثر بن سعيد بن ذكوان، تقدم في (126)42، وهو ثقة.

(2) تقدم في (138)، وهو ضعيف.

(3) تقدم في (104)، وهو لين الحديث.

تخريج الأثر (1926):
أخبرنا المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام، آية: (1) برقم (22/11/1)، وذكره ابن كثير معلقاً على علي بن زيد به للفظ إلا أنه
قال: وإذا بدل: إذا، في تفسير سورة الفاتحة، آية: (1) برقم (22/11/1).

وأخبرنا ابن جرير مشهود دون قوله: إذا قال العبد... إنك بإسناد ضعيف
من طريق بشير بن عمارة. برقم (151) في تفسير سورة الفاتحة.

وأخبرنا ابن المنذر وابن جرير كما في الدار، وساقه بمثله (11/1).

وذكره الشوكاني بلفظه ابن كثير، وعزا للمصنف فقط (20/12).

وشهد لأخر حديث: قسماً الصلاة بيني وبين عبدي نصفي،
ولعبري ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى:
حمداني عبدي... الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.
رضي الله عنه. برقم (395) في كتاب الصلاة. ياب وجوب فراعة الفاتحة.

(296/12).

 الحكم على الأثر (1926):
فيه علي بن زيد: ضعيف، ويوسف بن مهران: لين الحديث، ويشهد له
ما أخرجه مسلم - كما تقدم في تخريجه - فهو حسن لغيره.
الوجه الثاني:

1927 - (1) تقدم في (3610)، وهو صدوق، تغير حفظه بآثرة.
(2) هو عبد الله بن ضمرة السلوقي، وثقه العجمي، من الثالثة، أخرج له أصحاب السن إلا أبا داود.
(3) هو كعب الأحبار، تقدم في (481)، وهو ثقة.
تخرج الأثر (1927):
أخرجه المصنف بنسطه ولفظه في تفسير سورة الأنعام، آية (1) برقم (141، 11، 12، 13، 14)، وأخرجه ابن جرير مثله من طريق عمر بن محمد عن سهيل به برقم (153)، في تفسير سورة الفاتحة، آية (1)، (1/137).
وذكره ابن كثير بلفظه (1/22)، والسيوطي (1/11).

الحكم على الأثر (1927):
إسناده حسن، وصححه محقق الطبري إلا أنه قال: وسواء صح أم ضعف، فلا قيمة له، إذ منتهاه إلى كعب الأحبار، وما كان كلام كعب حجة قط، في التفسير وغيره، أقول: ولكن المعني هنا صحيح.
وكعب - رحمه الله تعالى - ثقة، ولا يجوز الطعن فيه، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، وكذا اخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلقف بهذا الحجر الجليل، انظر مقالات الكوثري (132)، والإسرائيليات في كتب التفسير والحديث للدكتور الذهبي (78).

137
الوجه الثالث:

1928 - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن العزرمي، حدثنا بزيغ أبو حازم، عن يحيى بن عبد الرحمن.

يعني أنا بسطام، عن الضحاك قال: الحمد رداء الرحمن.

1928 - (1) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العزرمي، يفتح العين المهمة وسكون الراء وفتح الزاي، نسبة إلى عرزم، وظني أنه بطن من فزارة، وجبانة عرزم بالكوفة معروفة، ولعل هذه القبيبة نزلت بها نسب الموضع إليهم، كوفي، روى عن عبد الله بن رجاء المكي وسفيان بن عيينة وحفص بن غياث وغيرهم، قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالري وروى عنه، وقال الدارقطني: متروك هو وأبوه وجدته.


(2) هو بزيغ أبو حازم اللحام، وهو ابن عبد الله مولى أبي بسطام يحيى بن عبد الرحمن، روى عن الضحاك، وروى عنه أبو معاوية الضرير وروى يحيى بن يزيد، وأبو سعيد الأشج وغيرهم، قال أبو حام: بزيغ بقرب من الأجلج - يعني في اللين، وقال الذهبي: لا يعرف له شيء من سند، وضعه يحيى والنسائي.

انظر: الجرحا (2/430)، الميزان (1/337)، اللسان (12/1).

(3) هو يحيى بن عبد الرحمن، أبو بسطام التميمي، مولى بزيغ اللحام، روى عن الضحاك والجزير بن عدي، روى عنه بشير بن سلمان ومروان بن معاوية وبعلي ابن عبيد وغيرهم، قال ابن أبي حام: سألت أبي عنه فقال: ليس بقوي.


438
الوجه الرابع:

1929 - حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر القطبي (١)، حدثنا حفص بن حجاج، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال:

"عمر: قد علمنا سبحانه الله، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة رضي الله عن نفسه.

تخريج الأثر (١٩٢٨) :

أخبره المصنف بسنده وبنحوه برقم ٥ في تفسير سورة الأنعام آية:

(١/١٣-١٤)

وذكره ابن كثير بلفظه (١/٢٢)، والسيوطي - وعزاه للمصنف فقط -

(١/١).

الحكم على الأثر (١٩٢٨) :

في إسناده متروك.

١٩٢٩ - (١) هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلال، أبو معمر القطبي. يفتح القاف وكسر اليماء المهملة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفي آخرها العين المهملة، نسبة إلى القطبي، وهي مواضع وقطائع في محاو متفرقة في بغداد، أصله: هروي، ثقة مأمون، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين ومائتين، أخرج له الشيخان، أبو داود والنسائي. التصريح (١/٥)، ونظر: التهذيب (١/٢٧٣، ٢٧٤)، الأنساب (١/٠٠، ٤٦٤).

(٢) هو حفص بن غياث، تقدم في (١٩٠)، وهو ثقة فقيه، تغير حفظه قليلاً في الآخر.

(٣) هو ابن أرطاة، تقدم في (٨٨٥)، وهو صدوق كشيء الخطأ والتدليس.

١٣٩
قال أبو محمد: رواه أبو معمر القطبي عن حفص.
وحدثنا به الأشج فقال: حدثنا حفص، وخالفه فيه، فقال فيه: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وحمد الله، والله أكبر قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال علي: كلمة أحبها الله لنفسه، ورضي بها لنفسه، وأحب أن تقال.
قوله: {رب العالمين}.
وحدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا وليد.

(1) قوله: قال أبو محمد: هو المصنف - رحمه الله تعالى -.

تخريج الأثر (1929):
أخرجه المصنف بسنده ولظفه وزيادة فيه، في تفسير سورة الفاتحة، آية (1) برقم (12/1 1/101)، وأخرج هـ أيضًا - بسنده - باختلاف بسيئ.
ودون قوله: قال أبو محمد... إلخ، في تفسير سورة الأنصام، آية (1) برقم (11/1 1/31 5)، وتقله ابن كثير عن المصنف بسنده وزيادة في تفسير سورة الفاتحة، آية (1) (11/111)، والشوكاني (11/112)، وعزوزه للمصنف فقط، ونظر في كنز العمال الأرقام: (1) (29057)، و(29058)، باب: في التنبيه.
(2) (1/254 2/255).

الحكم على الأثر (1929):
في إسناده حجاج: مدليس من الرابعة، ولم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف.

1930 - تقدم بسنده ولظفه في الأثر (98).
1931 - (2) تقدم في 48، وهو صدوق.
ابن مسلم (1)، حداثنا الفراة بن الوليد (2)، عن مغنيث بن سمى (3)، عن تبيع (4) في قوله عز وجل: { زُبَيْرُ الْعَالَمِينَ} قال: العالمين ألف أمة، فستمائة في البحر، وأربعمائة في البر.

(1) تقدم في 24، وهو ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية.
(2) لم أقف على ترجمته.
(3) هو مغنيث، بضم أوله كسر ثانيه وختانه ومثله ابن سمى
(4) بهمه مصغرًا الأوزاعي، أبو أيوب الشاشي، ثقة، من الثالثة أخرج له ابن ماجة.

التقريب (2/268/10/105)، وانظر التهذيب (1).  


الخريج الأثر (1/1931):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه في سورة الفاتحة، آية (1) بـ (16).

(153/1)
1932 - حديثنا علي بن حرب الموصلي (1)، حدثنا زيد بن الحجاب (2)، عن حسين بن واقد، عن مطر الوراق (4)، عن قتادة في قول الله: <<رب العالمين>> قال: ماوصف من خلقه.

= وانظر: البغوي والخازن (1/18)، ونقل البغوي عن كعب الأحبار: ولا يحسب أي عدد العالمين أحد إلا الله، قال تعالى: << وما يعلم جنود ربك إلا هو >> (المذكور: 31)، وذكره ابن كثير وعزاز للمصنف فقط، وقال: وحكى مثله عن سعيد بن المسبوب، وقد روى نحو هذا مرفوعًا كما قال الحافظ أبو يعلى في مسنده، وفيه محمد بن عيسى الهلالي: ضعيف (1/24)، وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وسافه بلفظ (1/13)، وفيه تبت بدل تبيع، وهو خطأ مطبعي.

الحكم على الأثر (1931):
فيه من لم أقف على ترجمته.

1932 - (1) تقدم في (1/715)، وهو صدق.
(2) تقدم في (1/62)، وهو صدق.
(3) تقدم في (1/130)، وهو ثقة له أهوام.
(4) هو ابن طهمان، تقدم في (1/22)، وهو صدق، كثير الخطا.

تخرج الأثر (1932):
أخبره المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الفاتحة آية (1) برقم (1/153).

الحكم على الأثر (1932):
في إسناده مطر الوراق: صدق كشيع الخطا، ولم يتابع: فالإسناد ضعيف.
الوجه الثاني:

۱۹۳۳ - حديثي أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا قيس(۱) عن عطاء بن السائب(۲)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: {رب العالمين} قال: الجنة والأنفس.

۱۹۳۳ - (۱) هو ابن الربيع، تقدم في (۱۲۱۴)، وهو صدوق تغيير لما كبر.

۱۹۳۳ - (۲) تقدم في (۹۶۹)، وهو صدوق اختلف.

تخريج الآثر (۱۹۳۳):

اخرجه المصنف سنده وبلطفه في تفسير سورة الفاتحة آية (۱) برقم (۱۴۸/۱)، وأخرجه ابن جرير بلطفه إلا أنه زاد في أوله: رب، من طريق محمد بن مصعب عن قيس به برقم (۱۵۸/۱)، وأخرجه بإسناد آخر: صححه أحمد شاكر - برقم (۱۵۷/۱)، وأخرجه أيضًا من طريق أبي أحمد الزبيري عن قيس به موصولا على سعيد بن جبير برقم (۱۵۹/۱). اخرجه ابن كثير وزاد في أوله: رب (۱۴۴/۱)، وذكره البغوي والخازن بلطفه (۱۸/۱)، وأخرجه الفريابي وعبد بن حميس وابن المنذر كما في الدر، وساقه بلطفه، وذكر أن ابن أبي حامم صححه (۱۳/۱)، ونقله هكذا عنه الاستاذ أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري، ولكن الشوکاني نقل أن الحاكم هو الذي صححه (۱۰/۱)، وهو كذلك; فقد أخرجه من طريق سفيان عن عطاء به، وقال: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوهاب والتنزيل عند الشيخين حديث مسنده كتاب التفسير.

تخريج سورة الفاتحة (۲۵۸/۲).
1934- ووري عن علي - بإسناد لا يعتمد عليه - مثله.
1935- ووري عن مجاهد مثله.

قوله تعالى: "ولو يعجل الله للناس الشر``".

1936- حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا وراقه، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: "ولو يعجل الله للناس الشر`` استعجالهم بالخير``. "قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه، والعنه.

الحكم على الأثر (1936):
حسن بشواهده.

1934- ذكره المصنف في تفسير سورة الفاتحة آية (1)، (154/1)، ونقله عنه ابن كثير في تفسيره (1/23).

1935- ذكره المصنف في تفسير سورة الفاتحة آية (1)، (154/1)، وأخرجه ابن جرير بإسنادين ضعيفين برقم (121) و(122)، الأول فيه انقطاع بين سفيان الثوري ومjahad، والثاني فيه جهالة، وقد نبه على ذلك محقق الطبري بهامش رقم (2)، (3)، (140/1)، وذكره ابن كثير (1/23).

وأخرجه عبد بن حميد كما في الإدر (1/13).

1936- إسناده صحيح، تقدم في: (117).

تخرج الأثر (1936):
هو في تفسير مجاهد بن نحوه ص 292، وأخرجه ابن جرير بلفظه من
۱۹۳۷ - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني،
حدودنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قطادة: "ولو يعجل الله
للناس الشر استعجالهم بالخير" قال: هو دعاء الرجل على نفسه
والله يكره أن يستجاب له.
قوله: ع استعجالهم بالخير.
۱۹۳۸ - ذكر عن معاوية بن هشام، عن شريك (۱)، عن سالم (۲).

 طريق عبد الله عن ورقة به برقم (۱۲۵۷۴)، وبلغه وزيادة في آخره من
 طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (۱۷۵۷۳)، ومنه من طريق عيسى
 عن ابن أبي نجيح به برقم (۱۷۵۷۲)، وباشرد آخر برقم (۱۷۵۷۶)،
(۱۵ /۳۴ - ۳۵).

 وانظر زاد المسير، ونسبه أيضاً إلى ابن عباس (۴ /۱۱).
وذكره ابن كثير بلغته وزيادة في آخره (۲ /۸۴ - ۸۹ ، ۴).
واخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابو الشيخ كما في الدر، وساقه
بلغته (۲ /۳۰ - ۴۳) وكذا في فتح القدير (۲ /۴۳۱).

۱۹۳۷ - إسناده صحيح، تقدم في (۴۵۷).

 تخريج الآثر (۱۹۳۷):
اخرجه ابن جرير بلغته عن محمد بن عبد الأعلى به برقم (۱۷۵۷۶،
(۱۵ /۳۵ - ۳۶)، وانظر: زاد المسير (۴ /۱۱).
وذكره البغوي والخازن بلغته (۳ /۱۴۴ - ۱۴۵)، وكذا ذكره السيوطي
(۳ /۳۰ - ۳۱)، والشوكاني (۲ /۴۳۱).

۱۹۳۸ - (۱) تقدم في (۱۲۹)، وهو صدوق له أوهام.
(۲) هو ابن عبد الله النحوي، تقدم في (۱۷)، وهو صدوق بخطى كثيراً.
(۳) هو ابن عجلان الأفطس، تقدم في (۱۶۷)، وهو نفقة.

۱۴٥
عن سعيد) بن أبي جعفر في قوله: "وَلَوْ يَعِجِلَ الْلَّهُ الْنَّاسَ الشَّرَّ اسْتَعِجَالُهُمْ
بَالْخَيرِ" قال: هو الرجل يدعو على نفسه: اللهم احذر، اللهم أفعل به كما وذا، فلو يعجل الله لهم ذلك كما يعجل الله لهم: اللهم ارزقني، لقضي إليهم الأجل.

قوله: "لقضي إليهم أجلهم":

الرقة(1)- 1436 حديثنا حجاج بن حمرزة، حدثنا شعبة، حدثنا وقاص، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: قوله: "لقضي إليهم أجلهم".

لاهلك من دعا عليه ولامته.

قوله: "فَنَذَرُ الْذَّيْنَ لَا يَرْجُونَ لَقَاءَنَا":

الرقة(1)- 1440 حديثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعبة.

(1) هو ابن جبير، تقدم في (28)، وهو ثقة ثابت.

تخريج الأثر (1938):
ذكره البيروطي في الإكليل، وعزا للالمصانف فقط، وقال: فيكون ذلك ص (140)، وأخرجه أبو الشيخ كما في الدار، وساقه معاينة (1301)، وكذا في فتح القدر (2/431).

الحكم على الأثر (1938):
فيه معاوية بن هشام: صدوق له أوهام، وشريك: صدوق بخطئ كثيراً، وهو معلق؛ فالإسناد ضعيف.

1439 - تابع للأثر (1936)، وتقدم تخيرجه.
1440 - إسناده صحيح، تقدم في (1886).

تخريج الأثر (1940):
لم أقف عليه عند غير المصانف - رحمه الله تعالى -.
إسحاق، حديثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: ﴿الذين لا يرجون لقاءنا مشركين أهل مكة﴾.

قوله: ﴿في طغينهم يعمون﴾.

1941 - حديثنا عصام بن رواج، حديثنا آدم، حديثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن تاس، عن أبي العالية: ﴿في طغينهم﴾.

يعني في ضلالتهم، وقد تقدم القول فيه.

قوله: ﴿وإذا مس الإنسان الضرب دعانا لجهة الآية﴾.

1942 - حديثنا أبي، حديثنا محمد بن عبد الأعلى، حديثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة قال: إذا مسهم الضر أخلصوا الله الدعاء.

1941 - إسناده حسن، تقدم في (97).

(1) أخرجه في تفسير سورة البقرة كما سيأتي في تخريجه.

تخريج الآثر (1941):

اخترجه المصنف بسنده، ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (15) برقم (147، 1/1488 - 1/1477)، وإنظر الآثار (1941 - 1942).

وإذا مس الإنسان الضرب دعانا لجهة أو قاعدو أو قانوًا فلما كشفنا عنه ضره لم كانا يدعنا إلى ضرمه كذلك زين للمصرفين ما كانوا يعملون.

1942 - إسناده صحيح، تقدم في (457).

تخريج الآثر (1942):

سيأتي تخريجه في الآثر (1982)، فانظره هناك.

147
قوله: "فلما كشفنا عنه ضرره مر كان لم يدعنا إلى ضر مسا".
(1)

بياض

قوله: "كذلك زين للفضفين":

1942 - حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محلم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: "زين قال: زين لهم الشيطان.

قوله تعالى: "ولقد أهلكنا القرون من قبلكم وما ظلموا":

1944 - أخبرنا يونس بن عبد العزيز قراءة، أخبرنا ابن وهب،

(1) كذا في الأصل.

وكان لم يذكر ابن جريج في تفسيره هذه الآية الكريمة شيئًا من الآثار.

سوى أثر واحد عن ابن جريج وهو:

حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن جريج قوله: "دعونا لجيده!" قال: مضططجًا. انظر رقم (1578)، لكنه


1943 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (1071).

ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمروا كذلك نجري القوم المجرمين."
حدثنا ابن زيد يعني عبد الرحمن قال: ما عذب قوم نوح حتى ما كان في الأرض سهل ولا جبل إلا وله عامر يعمره وحائر يحوذه.

516 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أننا ابن وهب، حدثني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم: أن أهل السهل كان قد ضاق بهم، وأهل الجبل، حتى ما يقدر أهل السهل أن يرتفعوا إلى الجبل، ولا أهل الجبل أن ينزلوا إلى أهل السهل، في زمان نوح.

قال: حشوا.

تخرج الأثر (1944):
أخرجه المصدر بسنده ولفظه إلا أنه قال: له عامر - بدون واو - في تفسير سورة الأعراف آية (59) برقم (554)، (1/173)، وكذا في تفسير سورة هود - عليه السلام - آية (27)، برقم (692)، ص (158)، وذكر الطبري نحوه في تاريخه عن محمد بن قيس (1/190، والقرطبي مثله عن مالك (31/31)، وذكره السيوطي بلفظه في تفسير سورة الأعراف آية (59)، (3/95).

الحكم على الأثر (1944):
إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد، وعبد الرحمن ضعيف.

تخرج الأثر (1945):
أخرجه المصدر بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (59) برقم (555)، (1/317)، وذكره السيوطي في الدر بلفظه إلا أنه قال: حسوا، بالسين - هو خطأ مطبعي (3/95).

1) قوله حشوا: هو من حشوات الوسادة ونحوها حشوا أي: ملأتها، والمعنى: أن السهل والجبل امتلأ بهم.
قوله: "وجاهم رسلهم بالبينات".

1946 - قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير بن معرف، عن مقاتل بن حبان: قوله: "بالبينات" يعني بالبينات: ما أنزل الله من الحلال والحرام.

قوله: "وما كانوا ليؤمنوا كذلک":

1947 - حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك: قوله: "كذلک" يعني: هكذا.


الحكم على الأثر (1945):

إسناده صحيح.

1946 - تقدم بسنده ولفظه في الآخر (1355)، إلا أنه قال هناك:

 يعني البناء.

1947 - تقدم إسناده في الآخر (80)، وفيه عبد الرحمن بن أبي حماد: مسكت عنه.

تخرج الأثر (1947):

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمة الله تعالى - 150
قوله: [ثم جعلناكم خلائف في الأرض].

148 ـ حديثنا أبي، حديثنا أبو سلمة (1)، حديثنا حماد ابن بانياث، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر يقول الله تعالى: [ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لنظر كيف تعملون]. قال: فقد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعملون؟

١٤٨ ـ (١) هو موسى بن إسماعيل، وتقديم في ٦٨٠، وهو ثقة ثبت.

تخريج الأثر (١٤٨ ـ): أخرجه ابن جرير مطلولاً من طريق زيد بن عوف عن حماد به يرقم (١٧٥٨).

قوله: "لننظر كيف تعملون"

1949 - حديثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا خليد وسعيد، عن قطادة في قول الله: "ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون" ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية فقال: صدق ربنا، ما جعلنا خلائق الأرض 121/ب إلا لنظر إلى أعمالنا، فاروا / الله خير أعمالكم بالليل والنهار، والسر والعلانية.

مطيفون به! ثم قال: إن الله على ما يشاء قدير" (15/9/39).

andonلله ابن كثير عن ابن جرير (2/9/40).

ومعنى انشطة - بالبناء للمجهول - أي جذب إلى السماء ورفع إليها.

بقال: نشطت الدلو من البقر انشطتها نشطاً، إذا جذببتها ورفعتها إلبق.


andonله ابن كثير عن ابن جرير (2/9/40).

الحكم على الأثر (1948):

إسناده صحيح، ولكن اختلف فيه سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر - رضي الله عنه -.

1949 - تقدم إسناده في الأثر (204)، وهو إسناد ضعيف، ما عدا خليد فتقدم فيه الأثر (1359) وهو ابن دعيل السدويسي، وهو ضعيف.

ويشهد له ما أخرجه ابن جرير كما في التخريج، فهو حسن لغيره.

تخريج الأثر (1949):

أخرج ابن جرير مع بعض الاختلاف بإسناد آخر صحيح برقم (17579)، وآخربائه ابن المذر وأبو الشيخ كما في
قوله تعالى: وإذا تعلى عليهم آياتنا بنيت فنال الذين لا يرجون لقاءنا الآية:
195أ حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قنادة: وإذا تعلى عليهم آياتنا بنيت إلى قوله: من تلقاه نفسي: هذا قول مشركي مكة لنبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: قل ما يكون لي أن أبدل من تلقاه نفسي الآية:
1951 قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن الدار، وساقه بلفظه (186/302/2/431).
درخ الفقه (2/431)، وكذا في فتح القدير (2/431).
وإذا تعلى عليهم آياتنا بنيت فنال الذين لا يرجون لقاءنا أنت بقرآن غير هذا أو بديل، قل ما يكون لي أن أبدل من تلقاه نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إبن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم (186/302).
1950 - إسناده صحيح، تقدم في (186).
تخريج الأثر (1950): أخرجه ابن جربير بلفظه من طريق يزيد عن سعيد به برقم (17584/3/16/10/2).
وذكره البيغوي به (3/146/1)، وابن الجوزي ونسبه - أيضًا - مjahad (4/5/1)، وأبو الحازن ولم ينسبه (3/146/1)، وابن كثير (2/410/410) وأخرجه ابن المندري أبو الشيخ كما في الدار، وساقه بلفظه (3/136/3/16)،
وهذا في فتح القدير (2/431).
1951 - إسناده حسن، تقدم في (48).
علي، حدثنا محمد بن مزاحم، أنبنا بكير بن منقروف، عن
مقاتل بن حيان. قوله: "عذاب عظيم" يعني: عذابًا وأفراً.
قوله: "قل لو شاء الله ما تلته عليكم".

1952 - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن
إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: ثم قال الله
تعالي لنبيه - ﷺ: "لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ".

1953 - حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن
صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. قوله: "ولَا
أَدْرَاكُمْ بِهِ" يقول: أعلموا به.

تخريج الأثر (1951):
تقدم تفسير العظيم بلغظة في الأثر (181)، بإسناد حسن عن سعيد
ابن جبير.
قوله: "قل لو شاء الله ما تلته عليكم ولا أدركم به فقد لشت فيكم عمرا من فقهه
أفلا تطغون (75)

1952 - تابع للأثر (1950)، وتقدم تخريجه.
1953 - إسناده صحيح، تقدم في (2).

تخريج الأثر (1953):
أخبره ابن جبير بلفظه من طريق المنشى عن عبـب الله به برقم (17081)، وأخبره أيضًا بلفظه وإسناد صحيح عن ابن زيد برقم (17085).

وذكره ابن قتيبة بلفظه ولم ينسبه ص 194، وابن جزي في التسهيل.

454
الوجه الثاني:

1454 - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: ولا أدركُ بِهِ: أشعركم.

والوجه الثالث:

1551 - ذكره أبي، عن مالك بن إسماعيل (1)، حدثنا خالد بن عبد الله (2)، عن حنظلة (3)، عن شهر بن حوشب: قُلْ أَوْ شَاءَ اللَّهُ

= (165/41)، والدغوي (40/41)، وأبي الجوزي (4/15)، وذكره الحنازن بلفظه (3/146)، وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر، وسماه بلفظه (3/32)، وكذا في فتح القدر (2/431).

1554 - إسناده صحيح، تقدم في (1886).

تخريج الأثر (1554):

أخرجه بسند معلق عن الضحاك بلفظه برقم (17587/165/42)، (423).

وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وسماه بلفظه (3/320/2)، وكذا في فتح القدر (2/431).

1555 - (1) هو النهدي، تقدم في (42)، وهو ثقة.

(2) هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، المزيي، مولاه، ثقة، ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة، وكان مولده سنة عشر ومائتين وأخرج له الجماعة، التقريب (105/1)، وانظر تهذيب الكمال (3/261)، التهذيب (3/100-101).

(3) هو حنظلة السدوسي، أبو عبد الرحمن، اختلف في اسم أبيه =

155
ما تلوته عليكما ولا أدركم به، يعني: ولا أذكركم به.


تخرج الأثر (1955):
أخرج ابن جرير من طريق المعلوي بن أسد عن خالد بن حنظلة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه كان يقرأ: "قل لِوَلِيِّ شَأْنِ اللّهِ مَا تَلُوَّتْ عَلَيْكَ ولا أَنْذَرَتْكُمْ به"، انظر رقم (17588) (15/105). وذكر هذه القراءة البغوي (3/146).

وأخرج هذه القراءة سعد بن منصور كما في الدار، وساقه بلفظ ابن جرير (3/302)، وكذا في فتح القدر (2/431).

قال ابن جرير: "والقراءة التي لا تستجيب أن نعدوها هي القراءة التي عليها قراءة الأمصار "قل لِوَلِيِّ شَأْنِ اللّهِ مَا تَلُوَّتْ عَلَيْكَ ولا أَنْذَرَتْكُمْ به" يعني: ولا أعلمنكم به، ولا أشعركم به" (15/105).

الحكم على الأثر (1955):
إسناده ضعيف، لضعف حنظلة.
قوله: «فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمَراً مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلاّ تَعْقَلُونَ؟»

1956 - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: قوله: «فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمَراً مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلاّ تَعْقَلُونَ» قال: لبث أربعين سنة ضالاً، ورؤيا رؤيا النبي سنة، وأوحي إليه عشر سنين (بمكة) (1) وعشر سنين بالمدينة، وتوفي وهو ابن اثنتين وستين سنة.

1956 - 1 (1) في الأصل: بالمدينة، وضِبَّب علَیّها وكتِب في الحاشية

ما أثبت، وكتب بعده: صحيح، ولم يظهر ذلك في النسخة المصورة. وهذا الآثار تابع للأثر (1950 1)، وأخرجته ابن جربير مختصراً، فانظر تخرجته هناك.

فأيداً:

في قدر عمر النبي ﷺ:

اختلفوا في عمر النبي ﷺ -  göre - حين توفي على خمسة أقوال:

الأول: أنه ابن اثنتين وستين سنة كما في هذا الأثر.

الثاني: أنه ابن اثنتين وستين سنة ونصف سنة، ذكره ابن حجر عن ابن الكلبي.

الثالث: أنه ابن ستين سنة، رواه ابن سعد وعمر بن شبة والحاكم في الإكليل عن أنس رضي الله عنه.

الرابع: أنه ابن خمس وستين سنة، أخرجه مسلم برقيم (2352) عن ابن عباس - رضي الله عنهما.

الخامس: أنه ابن ثلاث وستين سنة، أخرجه البخاري برقيم (2851) عن أنس رضي الله عنه.

157
۱۵۷/۱۰۰۷

۱۰۰۷ - حدثنا / عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أساط، عن السدي: قوله: 

"فَقَدْ لَبِثَ فِي كُمْ عُمْرًا مِنْ قَبِلِهِ" قال: لم أشل عليكم ولم أذكرها: 

"أَفْلَاء تَعْقَلُونَ".

واخرجه مسلم عن أنس وعائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - انظر

رقم (۲۳۴۸) و(۲۳۴۶ و۲۳۵۱ و۲۳۵۳ و۲۳۵۸ و۲۳۶۷) - حين توفي ثلث وستين سنة هو الأصح والأشهر، وقال أبو عمر: هو الصحيح عندنا، وقال ابن سعد: هو الثابت إن شاء الله تعالى - وقال الذهبي: وهو الصحيح الذي قطع به المحققون.

وتاروا الباقين إما على أنه اقتصر فيه على العقود وترك الكسور كما في رواية السمين، وإما على حصول الشك فيها كما في رواية الحسن والستين، فقد أنكرت أروعة على ابن عباس قوله: خمس وستون، ونسبه إلى الغفلة، وأنه لم يذكر أول النبوة، وأكثر الرواة حكوا عنه رواية ثلاث وستين.

وأما القول بأنه ابن اثنتين وستين، فهو قول قتادة وفي سنده مسكتون عنه، ولا ينفعه لعارضته ما في الصحيحين.

وأما القول بأنه ابن اثنتين وستين سنة ونصف سنة، فهو من كلام ابن الكلبي ويقال فيه ما قال في سابقه، وهو مبني على أنه - ولد في رمضان وهو شاذ كما يقول ابن حجر.

انظر: الدوير على مسلم (۱۰/۱۰۰۰ - ۱۰۰۳)، فتح الباري (۱۰/۸)، سبيل الهدى والرشاد (۱۲/۱۰۰۷ - ۱۰۰۳).

۱۵۷۹ - تقدم إسناده في (۱۰۰۴ - ۱۰۰۴)، وفيه الحسين بن علي: مسكتون عنه.

۱۵۸
قوله تعالى: "فمن ممن أفترى على الله كذبًا" الآية: 1958
1 - حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني;
أبيان حفص بن عمار العداني، حدثنا الحكم بابن آبان، عن
عكرمة قال: قال النضر - وهو من بني عبد الدار: إذا كان يوم
القيامة شفعت لي اللات والعزى، فنزل الله عز وجل: "فمن [1]"
أظليم ممن أفترى على الله كذبًا أو كذب بآياته إنه لا يفلح
المجرمون."

تخريج الأثر (1957):
أخرجه أبو الشيخ كما في الدور، وسافه بلطف إلا أنه قال: ولم أذكر
(3/202003)، وكذا في فتح القدير (2/6134).
فمن أظليم ممن أفترى على الله كذبًا أو كذب بآياته إنه لا يفلح
المجرمون.
(1) في الأصل «فمن»، وهو خطأ صوابه ما أثبت.
(2) 1958، إسناده ضعيف، تقدم فيه (3/253).

تخريج الأثر (1958):
أخرجه المصدر بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام، آية: (21) برقم
(1/117-118)، وذكره السيوطي بلفظه، وعزاللم المصدر فقط: (3/688)(3/302)،
وكذا في فتح القدير (2/6106) و(2/432).
(2) في الأصل: ومن، والصواب ما أثبت؛ لأن تلك في سورة الأنعام،
آية: (21)، وأخر الآية الكريمه: "إنه لا يفلح الظالمون".

159
والوجه الثاني:

1959 - 1. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل الحراني، حدثنا مسكين بن بكر، عن معان بن رفاعة، قال: سمعت أبا خلف الأعمى قال: كان ابن أبي سرح (1) يكتب للنبي - عليه السلام - الوحي، فاتى أهل مكة فقالوا: يا ابن أبي سرح كيف كتبت لابن أبي كبشة؟

1959 - 1 (1). تقدم في (291)، وهو صدوق يحفظ.

2 (2). تقدم في (405)، وهو نون الحديث، كثير الإرسال.

3 (3). هو ابن خلف الأعمى، نزل الموصل، خادم أبي، قيل اسمه: حازم بن عطاء، كذبه يحيى بن معين، وقال أبو حامد: شيخ منكر الحديث ليس بالقوي، وقال ابن حجر: مثروك، ورماه ابن معين بالذكرب، من الخامسة، ومن زعم أنه مروان الأصغر فقد وهم، ومروان - أيضًا. يكفي: إبا خلف فيما قال مسلم - والله أعلم، أخرج له ابن ماجه.

انظر: الجرح (3278 - 279)، الميزان (51/417)، السهذيب.

4 (4). هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي، يكتب: إبا يحيى، أسلم قبل الفتح، وهاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يكتب الوحي للنبي - عليه الصلاة وسلم -. ثم ارتد، ثم أسلم وحسن إسلامه بعد مبايعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فنال شرف الصحابة، بألقان الثاني، مات سنة تسع وخمسين في آخر سني معاوية - رضي الله عنهما.

انظر الإصابة (2316/318)، أسد الغابة (269/421)، صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

5 (5). ابن أبي كبشة - يفتح الكاف وسكون الباء وفتح الشين - يعنون رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أبي سفيان: "لقد أمرت ابن أبي كبشة، =
القرآن قال: كنت أكتب كيف شئت، فأنزل الله تعالى: "ومن أظلم ممن أفروى على الله كذباً أو كذب بآياته إن أنه لا يفلح الظلمون".  

قوله: "ويُعذّبون من دون الله" الآية: 1960 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شيبة، حدثنا وقاؤ،  

كان المشركون ينسبون النبي إلى أبي كيشة، وهو رجل من خراعة خالف قريشًا في عبادة الأوثان، وعبد الشعرى العبّور، فلما خالفهم النبي - عليه الصلاة وسلام - في عبادة الأوثان شهده به، وقيل: إنه كان جد النبي - عليه الصلاة وسلام - من قبّل آمه، فارادوا أنه نزع في الشبه إليه.

النهاية (4/144)، مادة كيش، ونظر القاموس المحيط (2/416).

(1) سورة الأنعام، آية 21.  

تخرج الأثر (1959):  
آخرجه المصنف يسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام، آية (93) برقم (598، 2/492 - 492).  
وأنظر زاد المفسر (3/86)، والإصابة (3/17/2)، ونظر الأثر المتقدم الذي أخرجه المصنف برقم (685).  
وذكره السيوطي باختلاف يسبر وعازة للمصنف فقط (3/20)،  
وأشار إليه الشوكاني في فتح القدر (2/141).

الحكم على الأثر (1959):  
إسناده ضعيف إلى أبي خلف الأعمى، وهو متروك واتهمهم.  
ويعذّبون من دون الله ما لا يضرهم ولا يفعّلهم وقيلون هؤلاء شفاعنا عند الله فلائمبكون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى  
عما يشركون (3).
عن ابن أبي نجح عن مجاهد قال: الأوثان.
قوله: وَيَقُولُونَ هُؤلاء شَفعاؤُنا عَنْدَ اللَّهِ

1961 - حدثني محمد بن حماد الطهري، أنبنا حفص بن عمر الصديقي، حدثني الحكم بن أبي، عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث (1) إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعري، قال: فأنزل الله: وَيَقُولُونَ هُؤلاء شَفعاؤُنا عَنْدَ اللَّهِ.

قوله: قَلْ أَتَتَّبُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

1962 - حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي،

1960 - إسناده صحيح، تقدم في (11).

تخريج الأثر (1960):
ذكره الخازن بعده ولم ينسبه (3/147)، وأبن كثير (1/114).

1961 - تابع للأثر (1958)، وتقدم تخريجه.

(1) هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كندة، بفتح الكاف، بن عبد مناف القرشي، العبدي، أسر يوم بدر وقت كان كافراً، قتله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه، بأمر النبي - ﷺ، وجمع أهل المغازي والسيير على أنه قتل يوم بدر كافراً، وأما قول لأنه كان شديد الآذى للإسلام والمسلمين.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/126)، والسير النبوية لأبو هشام (9599)، وانظر: بحثنا: القصص بين الهدف السبيل والانجراف المملي، ص (29).

1962 - تقدم إسناده في الأثر (17)، وفيه الحسين بن علي:

مسكور عنه.

196
حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط، عن السدي: "قل أتبنّون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرْضِ" أن له شريكاً "أم بظاهر من القول"، تقولونه أم تجدونه في القرآن أن له شريكاً؟
قوله: "سحنان وتعالى عما يشركون".

١٩٦٣ - حديثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبانا عبد الزراق، أنبانا ابن عبيبة قال: سمعت صدقة، يحدث عن السدي: "تعالى عما يشركون" يقول: عما أشرك المشركون.

تخريج الأثر (١٩٦٣):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.
(١) هذه الجملة القرآنية الكريمة من الآية (٣٢) من سورة الرعد.
(٢) ١٩٦٣ - هـ هو الحسن بن يحيى، تقدم في (٩٣٧) وهو صدوق.
(٣) هو صدقة بن عبد الله بن كشبر، أبو الهذيل المكي، القارئ، صاحب حرف مجاجد، روى عن السدي، وروى عنه سفيان بن عبيبة، وسكت عنه ابن أبي حام.
انظر المرجع (٤٣٣) (٤:٣).

تخريج الأثر (١٩٦٣):
أخبره المصنف بسنده وبلغته وبزيادة في آخره برمز (١٩١) في تفسير سورة الأعراف آية (١٩٠) (٢٧٦) ، وكذا أخبره ابن جرير برقم (١٣٠٠) (٢٠٣١) (١١٦/١) (١٧/٢) (١٥٢/٣).
وأخبره عبد الرزاق وأبي المنذر وأبو الشيخ كما في الدرب، وساقه مطولاً.

١٩٦٣
164

1964 - حدثنا الحسن بن الحسين، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا حاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: نعْمًا يَشْرُكُونَ قال: هو الإكفر (1). أنكف نفسه، يقول: عظم نفسه، وأنكفت الملائكة، وما سبيح له.

1965 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران، عن سفيان، عن السدي، عن أبي مالك: تعالى

(2) يَشْرُكُونَ قال: هذه لقوم محمد ﷺ.

الحكم على الأثر (1963):
فيه صدقة: مسكون عنه.

1964 - اسناده ضعيف، تقدم في 1512.


تخرج الأثر (1964):
أخرجه المصنيف بسنده ولفظه إلا أنه قال: الإكفر برقم (1493:1);

وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (3/153).

1965 - تقدم بإسناد ضعيف إلى سفيان - وهو الشوري - في الآثر (207)، وأما السدي: فصدق تقدم في الآثر (23).

164
قوله: «وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمَةٌ وَاحِدَةٌ» (۱۹۶۶ - حديثنَا محمد بن عبد الرحمن النهروي (۱) حديثنَا أبو داود الحفري، عن سفيان (۲) عن ابن أبي نجيح (۳) عن مجاهد: «كَانَ النَّاسُ أَمَةٌ» (۴) قال: آدم.

تخريج الأثر (۱۹۶۶):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه وزيادة فيه في الأثر (۱۴۹۴)، في تفسير سورة الأعراف آية (۱۹۰۰)، (۲/۳۸۷۲). وذكره السيوطي في الدرس بلفظه وزيادة فيه، وعرام للمصنف فقط (۲/۱۵۱).

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمَةٌ وَاحِدَةٌ فَخَلِفَوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سِبْقَتْ مِنْ رَبِّكَ لْقَضَى بِهِمِ فِي مَا فِيهِمُ» (۵)

۱۹۶۶ (۱) تقدم في (۹۶۹)، وهو صدوق.
(۲) هو الثوري، تقدم في (۲۱).
(۳) تقدم في (۱۱۱۲)، وهو ثقة رمي بالقدر، وريما دلسا.
(۴) سورة البقرة، آية (۱۳۲).

تخريج الأثر (۱۹۶۶):
هو في تفسير مجاهد بلفظه فيص (۲۹۲)، وأخرجه ابن جرير بلفظه في تفسير سورة البقرة آية (۱۱۳)، برقم (۲۰۰۵)، من طريق عمسي عن ابن أبي نجيح به، ومثله من طريق ابن جرير عن مجاهد برقم (۱۰۵۱، و۵۲۰، ؛۴، ۷، ۷۷)، وكذا أخرجه المصنف بسنده ولفظه برقم (۱۰۲، ۲/۴ ؛۲، ۷، ۷۷)، وأخرجه سفيان في تفسيره عن ابن جرير به ص (۶۶).
واخرجه وكيع وعبد بن حميد كما في الدرس، وساقه بلفظه (۱/۱۴ ؛۲، ۷، ۷۷)، وكذا في فتح القدر (۱/۱۱۴).
١٩٦٧ - وروي عن الثوري نجو ذلك.
قد تقدم القول في الأمة في سورة البقرة (١) قوله: {فاختلوا}.

١٩٦٨ - حدثنا إسماع بن رواج العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا
أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب
في قول الله: {فاختلوا} قال: اختلفوا من بعد آدم.

الحكم على الأثر (١٩٦٧):
فيه ابن أبي نجيح: مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع، فالإسناد ضعيف.

تخريج الأثر (١٩٦٧):
ذكره المصنف في تفسير سورة البقرة آية (٦) برقم (١٦٣، ١)،
وأخرجه سفيان في تفسيره عن ابن جريج عن مjahد ص (٢٦).
كما تقدم في تخريج الأثر السابق.
(١) انظر الأثر (١٨٠٧ - ١٦٠٩) في تفسير سورة البقرة عند قوله
تعالي: {كان الناس أمة واحدة} [البقرة: ١٣]، وهو إسناد
١٩٦٨ - تقدم إسناده إلى أبي العالية في الأثر (٩)، وهو إسناد
حسن، وأما ابن كعب - رضي الله عنه - فتقدم في الأثر (١٨٠٧).

تخريج الأثر (١٩٦٨):
أخرجه ابن جرير بلفظه مطولاً من طريق ابن أبي جعفر عن أبيه به ب رقم
(٣٠٤٠) في تفسير سورة البقرة آية (١٣)، (٤/٢٧٨-٢٧٧)، وكذا
أخرجه المصنف بسندته برقم (١٦٠٦، ٢/٢٠٥-؟)، وكذا
وأخرى ذكره السيوطي (١/٢٤٢)، والشوكاني (١/٢١٤).
169 - حديثنا حجاج بن حمزة، حديثنا شعبة، حديثنا ورقاء,
عن أبي نجيح، عن مجاهد: قوله: "فما كان الناس إلا أمة
واحدة فاختطفوا"، حين قتل أحد أبني آدم أخاه.

170 - حديثنا محمد بن يحيى، حديثنا الحسن بن عمرو
السابري، حديثنا زيد بن زريع، حديثنا سعيد، عن قتادة:
"فاختطفوا فيه"، قال: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون

1969 - إسناده صحيح، تقدم في (11).

تخريج الأثر (1969):

هو في تفسير مجاهد بلفظ: يعني حين قتل ابن آدم أخاه ص
292، وأخرجه ابن جريج بلفظه من طريق شبل عن أبي نجيح به برقم
(17589)، ومثله من طريق عبد الله عن ورقاء به برقم (17090).
وبهبحه من طريق ابن جريج عن مجاهد برقم (17591)، (15/47/48).
وأخبره ابن أبي شيبة وأبي المنذر وأبو الشيخ كما في الدر، وصاحب
بلفظه (3/3)، وكذا في فتح القدير (2/43).

1970 - 1 لم أقف على ترجمته، وقوله: السابري - بفتح السين
المهملة بعدها الألف ثم أبلاء الوحدة وفي آخرها راء - هذه النسبة إلى نوع
من الشيب يقال لها: السابري، ذكر ذلك السمعاني، ولم يذكر فيمن
ينسب إليها الحسن بن عمرو.
انظر: الأنساب (7/43).

2 هو ابن أبي عروبة، تقدم في (43)، وهو ثقة لكنه كشیر
التدليس، واختطف وكان من أثبت الناس في قتادة.

3 ليس في هذه الآية لفظ: "فيه"، وفي سورة البقرة "فيما اختطفوا
فيه" آية (31).
كلهم على الهدي، وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوحًا، وكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وبعث عند الاختلاف من الناس وترك الحق، فبعث الله نوحًا، ونزل كتابه ليحتج به على خلقه.

قوله: ولا لا كلمة سبقت من ربك الآية: 1-122/1971- حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حديثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط، عن السدي: قوله:

تخريج الأثر (1970):
أخبر عنه المصنف بسنده مختصرًا في تفسير سورة البقرة آية: 213، برقم (13/1610/2)، وكذا أخرجه ابن جربير من طريق همام بن منبه عن عكرمة عن ابن عباس. برقم (4/408)، والحاكم من طريق همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي (2/547 - 547).
وذكره ابن كثير مختصرًا عن ابن عباس (2/411).
وأخبره البزار وابن المنذر عن ابن عباس. كما في الطبراني، وساقه مختصرًا (1/414)، وكذا في فتح القدر (21/4).

الحكم على الأثر (1970):
في إسناده من لم آقف على ترجمته، وصححه الحاكم، كما في التخريج.
تتقدم إسناده في (1771)، وفيه الحسين بن علي: مسكون


1978
ولولا كلمة سبقةً من ربك لقضي بينهم، يقول: كان الناس أهل دين واحد، على دين آدم، فكفروا، فلولا أن ربك أجلهم إلى يوم القيامة لقضي بينهم.

قوله: ﴿ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ الآية: 172

 حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه عن الربيع في قوله: ﴿فانتظروا إذ مبعض من المبتغين ﴾ قال: خوفهم عذابه وعقوبته ونقمته.

قوله: ﴿وإذا أذقنا الناس رحمة ﴾ الآية: 173

 ذكر عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا مستور بن عبيد

---

تخريج الأثر (1971):
ذكره السيوطي بلفظه، وعزاه للمصنف فقط (٣/٢/٣٢٥)، وكذا في فتح القدير (٢/٣٣٣).

وفى قوله: ﴿وإذا أذقنا الناس رحمة ﴾ الآية: 
من المبتغين

تخريج الأثر (1972):
ذكره السيوطي بلفظه دون قوله: ونقمته، وعزاه للمصنف فقط (٣/٢/٣٢٦)، وكذا في فتح القدير (٢/٣٣٥).

وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرر ما سأتمهم إذا لهم مكر في آياتنا فللملل

أسرع مكرمن إن رسلنا يكتبون ما تمكنون ﴿٣٣﴾

١٦٩
الهنائي قال: سألت الحسن عن قوله: "وإذا أذقنا الناس رحمةً من بعد ضراء مستهم" قال: ذاك المنافق.

قوله: "إذا لهم مكر في آياتنا".

۱۹۴ - حددنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاً عن ابن أبي نخيب، عن مجاهد: "إذا لهم مكر في آياتنا" قال:

استهزاء وتكذيب.

۱۹۷۳ - (۱) هو مستور بن عبادة الهليائي - بضم الهاء وتخفيض النون، والمدل - أبو همام، البحري، ثقة، من السابعة، أخرج له النسائي. التقریب (۲/۲۴۱)، وانظر: التهذيب (۱۰/۶۱۱).

تخريج الأثر (۱۹۷۳):
ذكره ابن الجوزي بلفظ: وهذا في حق المنافقين ۴/۱۸.

الحكم على الأثر (۱۹۷۳):
إسناده ضعيف؛ لأنه متعلق.

۱۹۷۴ - إسناده صحيح، تقدم في (۱/۶۱).

تخريج الأثر (۱۹۷۴):
هو في تفسير مجاهد بلفظ: يعني استهزاء بالرسل وتكذيبًا بالقرآن ص (۲۴۳)، وأخرجه ابن جرير بلفظه من طريق شيب عن ابن أبي نخيب به برقم (۱۷۵۹۲)، وثمته من طريق عبيد الله عن ورقاً به (۱۷۵۹۳)، وثمته - أيضاً - من طريق ابن جریر عن مجاهد برقم (۱۷۵۹۴، ۱۵/۴۹). وذكره البغوي والحاذر بلفظه (۴/۱۸۴)، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدار، وساقه بلفظه (۳/۳)، وكذا في فتح القدير (۲/۴۳۶).
1975 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا زياد بن أيوب (1)
 حدثنا أبو عاصم (2)، عن مستور قال: سأل الحسن عن هذه الآية:
 إذا له مكر في آياتنا قال الحسن: منافق والله.
 قوله: قل الله أسرع مكرًا الآية:

1976 - حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان قال:
 كل مكر في القرآن فهو عمل.
 قوله: هو الذي يسركم في البر والبحر.

(1) هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، أبو هاشم،
 الطوسي الأصل، يلقب دلويه، وكان يغضب منها، لقبه أحمد: شعبة
 الصغير، فقيه حافظ، من الباشرة، مات سنة اثنين وخمسين ومائة، وله
 ست وثمانون سنة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجة.
 التقرب (1/265)، انظر: التهذيب (335/3).
 (2) هو الضحاك بن مخلد، تقدم في (938)، وهو ثقة ثبت.

تخريج الأثر (1976):
ذكره ابن الجوزي كما في تخريج الأثر (1973).
1976 - إسناده حسن، تقدم في (239)، وسفيان هو ابن عبيدة.

تخريج الأثر (1976):
ذكره السيوطي بلغظه، وعزا للمصنف فقط (336/3).

(22)
۱٩٧٧ - حدثنا أبو سعيد الأشعج، حدثنا أبو بكير النخعي، عن جوهر، عن الضحاك: قوله: (في البحر والبر) قال: البحر: بادية الأعراب، والبحر: الأمصار والقرى.

قوله: (حتى إذا كنت في الفلك وجرين بهم بريخ طيبة).

۱٩٧٨ - أخبرنا أبو يزيد القراتيسي: فيما كتب إلي، أننا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال:
وقرأ (حتى إذا كنت في الفلك وجرين بهم بريخ طيبة) قال: وذكر هذا، ثم غذا الحديث في حدث آخر عنه لغيهم، قال:
(جرين بهم) قال: فعدا الحديث عنهم، فاول شيء كتب في ۱٢٣ بالفلك، وجرين بهؤلاء لا يستطيع / يقول: جرين بكيم وهو يحدث قوماً آخرين، ثم ذكر هذا لبيجمعهم وغيرهم، (جرين بهم) هؤلاء وغيرهم من الخلق (بريخ طيبة)، فقرأ حتى بلغ:
(مخلصين له الدين).

تخريج الأثر (۱٩٧٧):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى - ۱٩٧٨ - إسناده صحيح، تقدم في (۲۹).
تخريج الأثر (۱٩٧٨):
ذكره السيوطي بلفظه إلا أنه قال في أوله: ذكر - بدون واو - وقال: فعا الحديث بدل: فعدا، وليس فيه: بريخ طيبة... إلخ، وعوا للمصنف فقط (۳٠/۳).
قوله: جاءت ريح عاصفة الآية:

1979 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يعلى (1)، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: الريح من روح الله، فإذا رأيتهم فاستحلوا الله من خيرهم، وتعوذوا بالله من شرها.

قوله: وظفنا أنهم أحبط بهم:

1980 - حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثني عقبة، عن إسرائيل، عن جابر، عن مjahد قال: ما كان من ظن في القرآن فهو يقين.

قوله: دعوا الله مخلصين له الدين:

1981 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع (2)، أنبسنا عبد الرزاق، أنبسا سفيان (3)، عن الأعشم، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة

1979 - (1) هو يعلى بن عبيد، تقدم في (27)، وهو ثقة إلا في التوري.

تخريج الأثر (1979):

للم أقف عليه عند غير المصنيف - رحمه الله تعالى -

الحكم على الأثر (1979):

إسناده صحيح.

1980 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (1650).

1981 - (2) تقدم في 937، وهو صدوق.

(3) هو النوري، تقدم في (22).

173
في قوله: (مُخَلِّصْنِينَ لِهِ الدِّينِ) قال: هيا شراحياً 1 تفسيره: يا حي يا قيوم.

1982 1 حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور، عن معمرو، عن قنادة: (دعا الله مُخَلِّصْنِينَ له الدِّينِ) قال: إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا لله الدعاء.

1983 1 حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة 2 عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد بن جبير: (مُخَلِّصْنِينَ لِهِ الدِّينِ) قال: إذا قلت: لا إله إلا الله، فقل على إثرها: الحمد لله رب العالمين.


تخريج الأثر (1981):

أخرجه ابن جرير بسندته ولفظه برقم (17596، 17/101).

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري به (181، 1).

الحكم على الأثر (1981):

صححه، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره.

1982 1 إسناده صحيح، تقدم في الأثر (47).

تقدم بسندته ولفظه دون قوله: في البحر في الأثر (1442)، وأخرجه ابن جرير بلفظه من طريق محمد بن عبد الأعلى به برقم (17596، 15/51)، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره بلفظه إلا أنه قال: النية بدل: الدعاء (181).

1983 1 حماد بن أسامة، تقدم في (1441)، وهو ثقة ثبت.

تخريج الأثر (1983):

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -
1984 ـ حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد (1)، عن ابن عجلان (2)، عن عباس بن عبد الله بن معبيد (3)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الإخلاص هكذا، وأشار أبو خالد باصبعه السبابة.

الحكم على الأثر (1984):
تقدم رجاله وكلهم ثقات، والإسناد صحيح.

1984 ـ (1) هو سليمان بن حبان، أبو خالد الأحمير، تقدم في (111)، وهو صدوق يخطئ.

(2) هو محمد بن عجلان المدني، القرشي، عن ابن معين: ثقة، وكذا قال العجلان، وقال الساجي: هو من أهل الصدق لم يحدث عنه مالك إلا يسيراً، وقال ابن عيينة: كان ثقة عاملًا، وقال العقيلي: يضطرب في حديث نافع، ووقه أبو حاتم، وقال الذهبي: إمام صدوق مشهور، وقال ابن حجر: صدوق، إلا أنه اختلط عليه أحاديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم وأصحاب السنن.


(3) هو عباس بن عبد الله بن معبيد بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، ثقة من السادسة أخرج له أبو داود.

التقريب (1/97 - 98)، وانظر: التهذيب (120/5).

تخريج الأثر (1984):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.


175
قوله: "أَنَّ أَجْهَٰنَأ مِنْ هَذِهِ لَنْ كُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ".

1985 - أخبرنا محمد بن شعيب فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن عطية، عن ابن عباس قال: إذا ضل الرجل الطريق دعا الله مخلصًا: "أَنَّ أَجْهَٰنَأ مِنْ هَذِهِ لَنْ كُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ".

قوله تعالى: "فَلَمَّا (أَجْهَٰنَأ)" (1) إذا هم يغون في الأرض غير الحق.

1986 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شابه، حدثنا ورقاء،

1985 - إسناده ضعيف، تقدم في (128).

تخريج الأثر (1985):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه دون قوله: مختصًا في تفسير سورة الأعجم آية (33) رقم (346، 319/1-2) وذكره البيطوري.

فَلَمَّا (أَجْهَٰنَأ) إذا هم يغون في الأرض غير الحق.

في الأصل: نجَاهُم، وصوابه ما أثبت؛ وانظر معجم القراءات.

القرآنية 2/346.

1986 - إسناده صحيح، تقدم في (61).

تخريج الأثر (1986):

لم أقف عليه عند غير المصنف. رحمة الله تعالى.
عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: قوله: (يغون) قال: يلتمسون.

قوله تعالى: (يا أيها الناس) :

1987 - حدثنا محمد بن يحيى، أنيان أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة، أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: (يا أيها الناس) أي للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين.

1987 - إسناده حسن، تقدم في (46).

قوله: (إنما بعثنا علي أنفسكم) :

1988 - حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن المنذر (1)، حدثني كثير ابن جعفر بن أبي كثير (2)، حدثني زيد بن أسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

1987 - إسناده حسن، تقدم في (46)。

أخرجه المصنف بسنده ولفظه إلا أنه قال: الفريقين في تفسير سورة البقرة آية (21) (بقرم (116)، (1/33/472)، وآخرجه ابن جرير بلفظه من طريق محمد بن حميد عن سلمة به بقرم (472) (1/33/472).

وهو في سيرة ابن هشام (25/175)، كما في ابن جرير، وكذا ذكره ابن كثير مطلقًا عن ابن إسحاق به (15/57) وذكره السبطي في (1/33/472)، والشوكياني (1/51)، وفيهما: المؤمنين بدل: والمنافقين.

1988 - (1) تقدم في (498)، وهو صدوق، تكلم فيه أحمد لاجل القرآن.

(2) هو كثير بن جعفر بن أبي كثير آخر إسماعيل بن جعفر مولى بني زريق الأنصار، روى عن أبي طالبة وعلاقة وزيدة ابن عبد الله بن زيد من بني حارثة، روى عنه إبراهيم بن المنذر وأبو ثابت محمد بن عبدان،
قال: «لا يؤخر الله عقوبة البغي; فإن الله قال: «إنما بغيكم على أنفسكم».»

1989
1 - حدثني أبي، حدثنا عبد بن سليمان (1)، أنبنا ابن المبارك، أنبنا يونس (2)، عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله - عليه السلام - قال: «لا تبغ ولا تعن باغٍ; فإن الله يقول: «يا أباه الناس إنما بغيكم على أنفسكم».

وروى عن أبيه وعمر مولى غزرة وزيد بن أسلم، وسكت عنه ابن أبي حاتم، الجرح (750/1).

تخريج الأثر (1988):
ذكره السيوطي بلفظ، وعزا للمصنف فقط (306/3).

الحكم على الأثر (1988):
في إسناده كثير بن جعفر: مسكون عنه.

1989 - (1) تقدم في (36/2)، وهو صدوق.
(2) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد، تقدم في (106/1)، وهو ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلًا، وفي غيره خطا، وقال الذهبي: ثقة.

تحريج الأثر (1989):

(338/2).

وذكره السيوطي بلفظه إلا أنه قال: «ولن تكون بدل: ولا تعن، وعزا للمصنف فقط (306/3).»
قوله: "ماتِ عِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا غَيْرُ هَذَا، حَدَّثَنَا سَفِيَانُ (۲)، عن
الأعْمَشُ: "ماتِ عِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" قَالَ: مَثَلُ زَادِ الرَّاعِي.

۱ - ۱۹۹ ـ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ (۱)، حَدَّثَنَا سَفِيَانُ (۲)،
۲ - ۱۹۹۱ ـ حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ النَّجِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى (۳)،
۳ - حَدَّثَنَا عَمْروُ بْنُ حُمَرََانُ (۴)، عن سَعِيَّدٍ، عن قَتَادَةَ: "ماتِ عِيْنَةُ الْحَيَاةِ"

الحكم على الأثر (۱۹۸۹):
إسْناَدُهُ حَسِنٌ، وَبِوْنَسُ قَالَ عَنْهُ الْجَهَرِيّ: ثُقَةُ حَجةٌ، وَهُوَ مِن مُرَاسِيلِ الزَّهْرِيِّ.
۱ - ۱۹۹۰ ـ (۱) هُوَ عَدْقُبَةٌ، تَقَدَّمَ فِي (۲۳۶)، وَهُوَ صَدْوِقٌ رَأَي.
۲ - ۱۹۹۰ ـ (۲) هُوَ النُّفَرِيّ، تَقَدَّمَ فِي (۲۲).
تخريج الأثر (۱۹۹۰):
۱ - تَقَدَّمَ بِلَفْظِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَرَادِ بِرَقْمِ (۷۷).
۲ - الحَكِيمُ عَلَى الأَثْرِ (۱۹۹۰):
إسْناَدُهُ حَسِنٌ، وَقَبِيْصَةُ: تَابِعُهُ مُهْرَانٌ فِي الأَثْرِ (۷۷).
۱ - ۱۹۹۱ ـ (۳) هُوَ الدَّارُغَانِيُّ، تَقَدَّمَ فِي (۱۵۸)، وَهُوَ مَقْبُولٌ.
۲ - ۱۹۹۱ ـ (۴) هُوَ عَمْروُ بْنُ حُمَرََانُ الْبَصْرِيُّ سَكَنُ الْرَّيٍّ، رَوَى عَنْ سَعِيدٍ بْنَ أَبِي
عَروْبِهِ، وَهَشَامٌ بْنُ حَسَنٍ، وَإِسْحَاقٍ بْنُ سَوَيْدٍ، وَغَيْرَهُمْ، رَوَى عَنْهُ هُشَامُ بْن
عَبْدِ اللَّهِ الْخَالِلِ الْعَبَّاسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْدَّارُغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُوُ زِنُجُرِي وَغَيْرَهُمْ، قَالَ أَبِي: حَانِمُ: "سَأَلَتََّ أَبِيَ عَنَّهُ فَقَالَ: سَأَلَتَ أَبِيَ عَنَّهُ فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ؟ وَكَيْفَ
حَدِيثِهِ؟ قَلَتَ: صَالِحُ الْحَدِيثِ".
الجَرْحِ (۶/۲۲۷).
الدنيا قال: هي متاع متروكة، أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمنحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله.
قوله: "ثم إننا مرجعكم"

1992 - حدثنا عصام بن الرواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية قال: يرجعون إليه بعد الحياة.

تحريج الأثر (1991):
لم أقف عليه عند غير المصنيف - رحمه الله تعالى -
الحكم على الأثر (1991):
فيه الدامغاني: مقبول.

1992 - إسناده حسن، تقدم في (97).
تحريج الأثر (1992):
اخرجه المصنيف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (28) برقم (304, 1/1/169), وكذا في تفسير سورة الأعمام آية (60) برقم (323, 1/1/10), وأخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: ثم رجعوا وبزيادة في أوله، من طريق ابن أبي جعفر عن الربيع برقم (582), في تفسير سورة البقرة آية (28), (1/1/419), وأخرجه أيضاً من طريق المثنى بن إبراهيم عن آدم به برقم (67), في تفسير سورة البقرة آية (46, 2/1/32).
وانظر: ابن كثير (1/67), وذكره السيوطي بلفظه: راجعون إليه يوم القيامة، في تفسير سورة البقرة آية (46), (1/1/68), وذكره الشوكتاني بلفظه، في تفسير سورة البقرة آية (28), (1/1/60).

180
قوله: «فَنَبِعْتُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»

1993 - حديثنا أبي، حديثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حديثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الزبير بن أنس قال: يبعثن الله من بعد الموت، فيبعث أولياءه وأعدائه فينبههم بأعمالهم.

قوله تعالى: «إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَآ أُنْزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ»

1994 - أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثني أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قال: ضرب الله مثلاً حسنًا / وكل أمثاله حسن، وهو مثل ضربته الله 1/124/1893 - إسناده حسن، تقدم في (39).

تخريج الأثر (1993):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام آية: (164)،

برقم (144/2/4933).

فإنما مثل الحياة الدنيا كمآ أنزلناه من السماء فاختلط بة الأرض مماأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زحفها وازنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمنا لبلا أو نهارا فجعلها حصيدا كأن لم تفن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يفكرون.

1994 - إسناده ضعيف، تقدم في (128).

تخريج الأثر (1994):
أخرجه ابن جرير بسنده ولفظه مطولاً في تفسير سورة البقرة آية (226)، برقم (610/1/2480).

وكان ذكره ابن كثير (1/319/1/191/340)، والسيوطي (1/430).

181
لمؤمن والكافر فيما أوتيت.

1995 - حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الجليل (1)، عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة قال: ما نزل قطر إلا بميزان.

1996 - حدثنا أبي، حدثنا محمود بن غيلان (2)، حدثنا علي


(2) تخرير الأثر (1995):

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -

الحكم على الأثر (1995):

فيه عبد الجليل صدوق يهم، وبقية رجاله ثقات.

1996 - (2) هو محمود بن غيلان العدوي مولاه، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين وثمانين، وقال: بعد ذلك. أخرج له الجماعة إلا أبا داود.

التقاريب (2/313)، وانظر التهذيب (10/154-155).

182
ابن الحسن بن شقيق، حدثنا الحسين بن واقد (1)، أناناً علياء بن أحمر (2) عن عكرمة قال: ينزل الله الماء من السماء السابعة، فتقع القطرة منه على السحابة مثل البعير.

(1) تقدم في (130)، وهو ثقة له أوهام.
(2) تقدم في (1448)، وهو صدوق.

تخريج الأثر (1992):

الحكم على الأثر (1992):

إسنادة حسن.

فائدة:
قول عكرمة -رحمه الله تعالى- معارض للنصوص الصريحة من أن الماء إذا ينزل من السحاب الذي يسخره الله تعالى بسماء والأرض، من ذلك قوله تعالى: { ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بيه ماء ركاما فترى الودق يخرج من خلقه } [النور: 42] ، والودق: هو المطر، وقوله تعالى: { والله الذي أرسل الرياح فتخير سحاباً فسفناه إلى بلاد ميت فاحينا به } [الأرض: 9]، وغيرها من الآيات، والسماء في الآية الكريمة من سورة يونس هو السحاب، سمي سماء لارتفاعه؛ فكل ما علاك فهو سماء.

وهذا موافق لما كشف عنه العلم الحديث، وهو من إعجاز القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تزوير من حكيم حميد.

وما سوى ذلك -كقول عكرمة وغيره- فهو من الإسرائيليات الباطلة التي تسريت إلى كتب التفسير -وallah تعالى أعلم-.

183
قوله تعالى: (فاختلطة نبات الأرض): 

1997 - أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة، أخبرني محمد بن شعيب، أخبرني عثمان بن عطاء، عن أبيه قال:
أما (فاختلطة نبات الأرض)، فاختللت فنبت بالoire من كل لون.

قوله: (مما يأكل الناس والأنعام): 

1998 - حديثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا
 أسبوع عن السدي: (الأنعام) قال: والأنعام: الراعية.

قوله: (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها): 

1999 - حديثنا أبو سعيد الأشجج، حدثنا أحمد بن

1997 - إسناده ضعيف، تقدم في (188)، ويشهد له ما أخرجنا ابن جريج - كما في التخريج - فهو حسن لغيره.

تخريج الأثر (1997): 

أخرجه ابن جريج بدمحا وباطول منه، من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس برقم (17098، 15/10/55).
وذكره البيغوي والخازن مختصراً، ونسبه لابن عباس (3/150).
وأخرجه ابن المنذر كما في الدور، وساقه بلفظ ابن جريج (3/304، 10/4).
وكذا في فتح القدير (2/440).

1998 - إسناده حسن، تقدم في (50).

تخريج الأثر (1998): 

أخرجه المصنف بمستند له ولفظه في تفسير سورة آل عمران آية (141)، برقم (170، 1/215).

184
بشير، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد قال: ما كنت أدرى ما الزحف حتى قرأت قراءة عبد الله في يكون للك بيت من ذهب.

1999

هو أحمد بن بشير البحروي، مولى عمرو بن حريث، أبو بكر الكوفي، قال أبو زرعة: صدوق، وقال الدارقطني: ضعيف، يعتبر بحديثه، وقال النسائي: ليس بذلك القوي، وقال أبو حام محله الصدق، وقال محمد بن عبد الله بن تمير: صدوق، حسن المعرفة بأيام الناس، حسن الفهم، وكان رأسًا في الشعوبية يهاجم في ذلك فوضعه ذلك عند الناس، قال الذهبي: قلت: الشعوبية هم الذين يفضلون العجم على العرب، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، من التاسعة، سنة سبع وتسعين والثمانية، أخرج له البخاري والب有条件 ابن ماجه.

النظر: الجرح (2/42)، الميزان (1/85)، التهذيب (1/19)، التقرب (12/1).

(1) هو الحكم بن عتبة، تقدم في (21)، وهو ثقة ثابت.
(2) سورة الإسراء، آية: (93) والقراءة المتواترة: «من زخرف».
(3) تحرير الأثر (1999):

اخرجه ابن جرير باختلاف يسير في تفسير سورة الإسراء آية (93)، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة (15/13)، ومن طريق الشوري، عن رجل عن الحكم به (15/163).

وقد أخرجه أبو عبيد في فضائله، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الأثباري في الصحابة، وابن نهم في الخلفية كما في الدور، وساقه باختلاف يسير (4/203)، وكذا في فتح القيصر، وساقه بلفظه إلا أنه قال: لم أكن أحسن (3/259).

185
قوله: "وَازَيَتُ".

3000 - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد العزيز الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: "وَازَيَتُ" قال:

أثبتت وحسنت.

قوله: "وَوَظَنَّ أَهْلَهُ أَنْ هُمْ فَادِرُونَ" الآية:

1001 - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شبيب بن


2000 - إسنادة صحيح، تقدم في (457).


وانظر: ابن كثير، ولم ينسبه (4/313).
وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (3/403).
وقدما في فتح القدر (4/440).

2001 - إسنادة صحيح، تقدم في (1886).

186
إسحاق، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة: «وَوَّنَ أَهْلَهَا أَنْ هُمُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَمَّا أُمْرُنَا لِيْلًا أوْ نَهَارًا» أي والله يمن تشيّب بالدنيا وحدب عليها. لو توشك الدنيا أن تلفظه، وأن تقصي منه وتفارقه، أعجب ما تكون إليه.

قوله: «كَانَ لَمْ تَغْنَ بالآمِس»: }

۲۰۰۲ - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن معمرو، عن قتادة: «كَانَ لَمْ تَغْنَ بالآمِس».

قال: كان لم تعش، كان لم تنعم بالآمس.

۲۰۰۳ - حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر، عن أسياط، عن السدي: «كَانَ لَمْ تَغْنَ بالآمِس»: بزيتها.

______________________________

تخريج الأثر (۲۰۰۱):

۱ - يقال: حدّب عليه يحدث إذا عطف، النهاية (۱/۴۹)، وانظر الصحاح (۱/۸). مادة: حدب.

۲ - كذا في الأصل تقصي - بالصاد وكان على الصاد شدة، وفي ابن جرير: تقصي - بالضاد - أخرجه ابن جرير بإسناد آخر صحيح بلغته إلا أنه قال: لم تنشب، وتقصي منه ودون قوله: وتفارقه ... إلخ برقم (۱۸۵۹۹)، (۳۵/۵۰۷).

۲۰۰۲ - تتابع للأثر (۲۰۰۰)، وتقدم تخريجه، إلا أن ابن جرير أخرجه برقم (۱۷۶۰۶)، (۱۵/۸۵)، وذكره ابن كثير مختصرًا (۲/۱۳-۴۴).۲۰۰۳ - تقدم إسناده في (۱/۶۷)، وفيه الحسين بن علي: مسكيوت عنه.

۱۸۷
قوله تعالى: "كذلك نفصل الآيات":

4 200 - أخبرنا أحمد بن زبان - فيما كتب إلي - حدثنا
أحمد بن مفضل - حدثنا أسباط - عن السدي: "كذلك نفصل"
أما نفصل: فنسب.

قوله: "لقوم يتفكرون":

5 200 - حدثني أبي - حدثنا أبو صالح - كاتب الليث - حدثني
معاوية بن صالح - عن علي بن أبي طلحة - عن ابن عباس: قوله:
"يتفكرون" يعني في زوال الدنيا وفنائها و祥 cœur(32,74),(960,931) وبقائها.

6 200 - حدثنا أبي - قال علي بن محمد الطنافسي - حدثنا أبو
أسامة - عن الصعق التميمي - قال: شهدت الحسن وقرأ هذه

تخريج الأثر (3):

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.

4 200 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (637).

5 200 - إسناده صحيح تقدم في (2).

تخريج الأثر (5):

أخرجه ابن حجر بلفظه من طريق المثنى عن أبي صالح به رقم (6119)
في تفسير سورة البقرة آية (266)، (505/5).

6 200 - هو حماد بن أسامة - تقدم في (144)، وهو ثقة ثابت.

(1) هو الصعق بن حزن - بفتح المهملة وسكون الزي - ابن قيس -

188
الآية: (يتفكرون) قال: هي والله، لمن تفكر فيها فعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن دار الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء.

700 ـ حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عمرو بن حمران، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قنادة:


تخريج الآثر (2006)

أخرجه المصنف بسنده، واختلاف يسير في تفسير سورة البقرة آية (219) رقم (1748)، (2/670).

وقد أخرجه عبد بن حميد كما في الدار (1/255)، ولنقل ابن كثير عن المصنف بسنده، ولفظه، وقال: وهكذا قال قنادة وأبن جريج وغيرهما (2/56).

الحكم على الآثر (2006)

في إسناده الصعق: صدوق يهم ولم يتتابع، فالإسناد ضعيف.


189
لقوم يفكرُون قال: هذا مثل ضربه الله فاعقلوا عن الله أفعاله;
فإن الله يقول: وتلك الأمثال تضربها للناس وما يعقلها إلا الأُولامُون (1).

الوجه الثاني:

2008- حدثنا الحسن بن أبي الربيع (2)، أبنانا عبد الرزاق، عن
النوري قال: قال مjahد: يفكرُون يطعنون.

قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام (2).

2009- حدثني أبي، حدثنا الحسن بن سلمة بن أبي

(1) سورة العنكبوت آية (43).
تخريج الأثر (72):
اخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة، آية: (266)،
(2) 768/10.

وكان أخرجه عبد بن حميد كما في الدر، وسائق بلفظه (1/341).
تخريج الأثر (72):
أخرجه ابن جربير بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (266)،
(2) 3167/5.

وكذا أخرجه المصنف برق (3167/3)، (1078/1).

والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صرائر مستقيِّم (7).

190
كبشة (1)، حدثنا عبد الملك بن عمرو (2)، حدثنا عباد بن راشد (3)، عن قتادة (4)، حدثني خليد بن عبد الله العصري (5)، عن أبي الدرداء، قال: رسول الله ﷺ قال: «والذي نفس محمد بديه ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبنبتينها (6) ملكان يناديان.»

يسميه خلق الله كلمهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربك، وأنزل الله ذلك في القرآن، فانزل القرآن في قوله: يا أيها الناس هلموا إلى ربك، ﷺ والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صرائطه ﷺ.

١٠٠٠ - حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا يحيى بن يمان (١٣)، عن عمران بن (عمارة) (٢)، عن الحسن قال: ما من ليلة تخرج الأثر (٩٠٩).

تخرج الأثر (٨٠٩): أخرج جريج مع بعض الاختلاف، وزيد، في، عن الحسن بن سلمة به رقم (١٧٩)، (١٥ - ٦٠ - ٦١٢).

وأخرج الإمام أحمد زيدت في، من طريق همام عن قتادة به (١٩٧). وأخرج الحاكم بنحوه وزيد، في، قال: هذا حدث صحيح الإسناد، ولم يخرجه (٢ - ٤٩٧).

وذكره ابن كثير مع بعض الاختلاف تزيادة فيه (١٧ - ٤١٣).

وأخرج أبو الشيخ، وأبي مروية، والبحضري في شعب الإمام كما في الدر، وفي سياقاته الاختلاف، وزيد، فيه (٣ - ٤٤٠).، وكذا في فتح القدير (١١ - ٤٤٠).

الحكم على الأثر (٩٠٩): في إسناده عباد بن راشد: صدوق له أوهام، وصححه الحاكم والاستاذ أحمد شاكر.

٢٠١٠ (١) تقدم في (٩٥٢)، وهو صدوق يخطئ كثيراً، تغيير.

(٢) في الأصل: بن (عمارة)، وهو خطأ صوبته من كتب التراجم.

وجو عمران بن عمار، أبو هاشم الزعفراني، البصري، روى عنه يحيى بن يمان وسماه: عمران بن عمار، وأخطأ في ذلك. قال: أبو حاتم.
لا ينادي (مناد) ١٢٥/٣: يا صاحب الخير هل من ويا صاحب الشر أقصر، فقال رجل للحسن: أتجدها في كتاب الله؟ قال: نعم، أستودع إلى دار السلام.

وحدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: والله يدعو.


الجرح (٦/٣، الميزان (٤/٨١)، التهذيب (٧/٤٠٤)، التقريب (٨/٥٠٥).

(١) في الأصل: منادي، وهو خطأ صوابه ما أثبت.

تخريج الأثر (٢٠١٠): ذكره السيوطي في الدر بلغظة وزيادة في آخره، وعزا للمصنف فقط.

(٣) الحكم على الأثر (٢٠١٠): فيه يحيى بن يمان: صدوق بخطيئة كثيرًا ولم يتابع، فالإسناد ضعيف.

(١٦٠/١١-٢٠١١-١٨٨٦) تخرج الأثر (٢٠١١): أخرج به ابن جرير بلغظة وبإسناد آخر صحيح برقم (١٢٦٧)،

(٨٠) وأخرج أحمد في الزهد ٢٢٦، كما في فتح القدر، وساقه بلغظه إلا أنه.

١٩٣
إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صرائط مستقيمة. قال: ذكر لنا أن في السورة مكتوبًا: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر.

20 2- حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حديثنا محمد بن ثور، عن معمر قال: وقال قتادة: والله يدعو إلى دار السلام! فداره الجنة.

قوله: السلام!

20 3- حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو تميلة " عن أبي المنيب "،

قال: اذهب بدل: أنتُه (2/444)، وذكره السيوطي بلفظه في آخر الآثر السابق، وجعله من كلام الحسن (3/305).

20 12- إسناده صحيح، تقدم في (57/45).

تخريج الآثر (2012):

اخرجه ابن جرير بلفظه: الله السلام، وداره الجنة، عن محمد بن عبد الأعلى به رقم (142604)، وانظر: (15/59)، وآخرجه عبد الزارق في تفسيره بلفظه عن معمر عن قتادة (1/108)، وذكره البغوي والخازن بلفظه ابن جرير (1/61/1)، وذكره ابن الجوزي ولم ينسبه (1/27)، وأشار إليه الشوكاني وقال: اخرجه أبو الشيخ (2/444).

20 13- (1) هو حيي بن واضح، تقدم في (300)، وهو لقب.
(2) هو عبيد الله بن عبد الله، أبو المنيب، يضم الميم وكسر النون، وآخره موحدة، العتامي، يفتح المهملة والمدمة، المروزي، وقال ابن عدي: هو عندي لا بناه، وقال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: ضعيف، =

194
عن أبي الشعثاء(1) في قوله: ﴿السلام ﷺ قال: هو الله، وهو اسم
من أسمائه - عز وجل -
2014 - وروى عن قنادة.
2015 - والسدي أنهما قالا: السلام هو الله - تبارك وتعالى -

قال العقيلي: لا يتتابع على حديثه، وعن أبي داود: ليس به الناس، وقال
الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم، وقال الحاكم أبو عبد الله: مروزي
ثقة، يجمع حديثه، وقال ابن حبان: ينفرد عن الكلمات بالأشياء المقلوبات،
وقال البهذبي: لا يحتج به، وقال عباس بن مصعب: رأى أنساً وروى عن
جماعة من التابعين، وهو ثقة، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، من
السادسة، أخرج له أصحاب السن إلا الترمذي.
انظر: الجرح (5/267)، الميزان (3/11)، التهذيب (7/27-272)،
التقريب (1/535).

(1) هو جابر بن زيد الجوفي، تقدم في (154)، وهو ثقة فقهي.
تخريج الأثر (1320):
ذكره الحاكم ولم ينسبه (3/151).
الحاكم على الأثر (1320):
فيه أبو المنيب: صدوق يخطئ ولم يتتابع؛ فالإسناد ضعيف.
2015 - لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصدر - رحمه الله
تعالى - وتقديم في الأثر (2013) أن الحاكم ذكره دون أن ينسبه
لأحد.
قوله: (ويهدِيْ مِنْ يَشَاءُ)ً.

16 - حدثنا عاصم بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية: في قوله الله (ويهدِيْ مِنْ يَشَاءُ) إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يقول: يهدِيهِم للمخرج من الشبهات والضلالات والفتا.

قوله تعالى: (إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).

قد تقدم تفسير الصراط المستقيم غير مرة ١.

17 - حدثنا يحيى بن عبدك، حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخرومي ٢، حدثنا عمر بن ذر٢، عن مجاهد: في قوله (صِرَاطٍ).

- ٢٠١٦ - إسناد حسن، تقدم في (٩٧).

تخريج الأثر (٢٠١٦): أخرجه عبد الرزاق وابن جرير كما في الدر، وساقه بلغظه إلا أنه قدم الفتن على الضلالات، (٣٠٤/٣)، وكذا في فتح القدير، وعزاه للمصنف فقت (٣/٤٤٠).

(١) أنظر: قوله تعالى: (صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) في تفسير سورة الفاتحة آية (٦)، رقم (٣٦-٣٦٦) (١٠٠ - ١٥٩).

- ٢٠١٧ - تقدم في (٩٤١)، وهو متروك.

(٢) هو عمر بن ذر بن عبد الله بن زارة الهمداني - بالسكن - المرهبي أبو ذر الكوفي، ثقة، رمي بالإرجاء، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وقيل غير ذلك، أخرج له البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجة ففي التفسير.

التقريب (٣/٥٥)، وأنظر: التهذيب: (٤٤٤ - ٤٤٤).

١٩٦
مُستَقِيمٌ قال: الحق.
قوله تعالى: {لَلذينَ أَحْسَنَ}.

٢٠١٨ - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن المصطفى، حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا زهير.

التخريج الأثر (٢٠١٧):
أخرجه المصنف بسنده ولظه في تفسير سورة الفاتحة آية (٦) برقم (٣٥)، (١/٦١١)، وذكره ابن الجوزي ونسبه أيضا لفتاده.
(٢٣/٤).
وذكره ابن كثير بلفظه وقال: وهذا أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم.
(٢٧/١).

الحكم على الأثر (٢٠١٧):
في إسناده متروك.
فائدة:
قال ابن جرير - رحمه الله تعالى -: "أجمعت الأمة من أهل التأويل جمعا على أن {الضَّرَاطِيَّةُ الموتِيْمُ} هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب« (١/١٧٠).
{لَلذينَ أَحْسَنُوا} الحسن وزيادة ولا يبرق بوجههم فتر ولا ذلة أولئك، أصحاب الجنة هم فيها خالدون (٣٦).

٢٠١٨ - (١) تقدم في (٤٩٣١)، وهو صدوق له أوهام.
(٢) هو سويد بن عبد العزيز بن السميري، السلامي موالاه، الدمشقي، قاضي بعلبك، أصله وسطي، نزل حمص، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف، وقال ابن سعد: روى أحاديث.
محمد (١)، عمن سمع أبا العالية، عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله ﷺ عن قول الله: «للذين أحسنوا» قال: أهل التوحيد.


انظر: الجرح (٤/٢٣٨١)، الميزان (٢/٢٥١-٢٥٢)، التفهيم (٤/٢٧٧-٢٧٧)، التقرب (١/٣٤٣)`

والوجه الثاني:

٢٠١٩ - حديثنا أبي، حديثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله: "للذين أحسنوا" قال: الذين شهدوا أن لا إله إلا الله.

٢٠٢٠ - وروي عن سعيد بن المسيب.

٢٠٢١ - وعكرمة: مثل ذلك.

انظر: الجرح (٣/٥٨٥-٥٩٠)، تهذيب الكمال (١/٤٣٥)، الميزان (٢/٨٤، ٠٥)، التهذيب (٣/٣٤٨، ٣٥٠)، التقرير (١/٢٦٤، ٢٦٥).

تخريج الأثر (٢٠١٨):
أخبرنا الدارقطني، وابن مردوه، واللالكئي، والبهيقي في كتاب الرؤية كما في الدر وساقه بلغظه (٣/٣٠)، وكذا في فتح القدر (٢/٤٤١).

الحكم على الأثر (٢٠١٨):
 إسناده ضعيف.

٢٠١٩ - إسناده صحيح، تقدم في (٢).

تخريج الأثر (٢٠١٩):
أخبرنا ابن جرير بلغظه من طريق المتنى عن عبد الله به رقم (١٧٦٤٢)، وذكره الخازن بلغظه (٣/١٥١)، وانظر: زاد المسير (٤/٢٣).

وجاء في: ابن المنذر، والبهيقي كما في الدر، وساقه بلغظه (٣/٤٢٦).

٢٠٢٠ - لم أقف عليه عند غير المصنف رحمه الله تعالى.

٢٠٢١ - لم أقف على من نسبه إلى عكرمة، ولكن أخبره ابن مردوه، =

١٩٩
والوجه الثالث:

٢٦ - حديثنا أبي، حدثنا الحارث بن مسكيين١، حدثنا إبراهيم بن أبي ملحم٢، عن داود بن أبي زنبر٣، عن مالك بن أسى، عن يحيى بن سعيد٤، عن سعيد بن المسبح: في قول الله تعالى ِّللذين أحسنوا قال: أحسنوا عبادة ربهم.

والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن أبي عباس رضي الله عنهم كما في الدار (٣/٣٠٦).

فائدة:

أخرج ابن مردوих عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ، في قول الله: ِّللذين أحسنوا الحسنى قال: أحسنوا شهادة أن لا إله إلا الله الحديث، وأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: ﴿وَمَنْ كَانَ عَلَى سَبْطَةٍ مِّنْهُ مَثَلَهُ وَأَخْرَجَ أَبُو الْشَّيْخَ عَنْ قَتَادَةَ مَثَلَهُ كَمَآ فِي الدَّرِّ (٣/٣٠٦)﴾.

٢٢ - (١) هو الحارث بن مسكيين بن محمد بن يوسف مولى بني أمية، أبو عمرو المصري قاضيها، ثقة فقيه، من العاشرة، مات سنة خمسين وثمانية١، وأخرج له أبو داود والنسائي التقريب (١/١٤٤)، وانظر: التهذيب (٢/١٥٦-١٥٨)، ولم أُقَد على ترجمته.

(٢) لم أُقَد على ترجمته.

(٣) لم أُقَد على ترجمته.

(٤) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، تقدم في (١١)، وهو ثقة.

٢٠٠
قوله تعالى: ﴿الحسنى﴾:

232 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، حدثني من سمع أبا العالية الرياحي، يحدث عن أبي بن كعب ﴿سناء رسول الله ﴼٰٰٓٔ، عن الزيدتين في كتاب الله ﴼٰٰٓٔ، للذين أحسنوا العسنى﴾ قال: الحسنى: الجنة.

234 - وروي عن أبي موسى الأشعري.

_______________________________________

تخريج الأثر (22) :
فيه من لم أقف على ترجمته.
232 - (1) تقدم في (204)، وهو ثقة، وكان يدلس تدليس النسوية.
(2) تقدم في (24)، وهو ثقة لكنه كثير التدليس والنسوية.
وبائي رجال السند تقدموا في الأثر (2018).

تخريج الأثر (23) :
أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير به برقم (17633)، (15/69/9).
وذكره ابن الجوزي (4/24)، ابن جزي في التسهيل، ولم ينسبه.
(2) (168/42)، وذكره ابن كثير بلفظه معلقاً عن زهير به (2/414).
وهو نابع لالأثر (2018).، فانظر تخريجه هناك.

الحكم على الأثر (23) :
في إسناده مجهول.
234 - أخرجه هناد في الزهد بإسناد فيه أبو بكر الهذلي، وهو متروك =

201
الحديث، برمم (١٧٢)، (١٩٩ - ٢٠٠)، وأبن جرير بإسناد فيه المثنى
شیخه - لم أقف عليه ترجمته - برمم (١٧٦٦٧)، (١٨٢)،(١٨١)، وأخرجه الإكليلي في شرح اعتقاد أهل السنة بإسناد فيه أبان وهو متروك (٢/٢٤٤)، وأخرجه ابن خريمة في
التوحيد بإسناد فيه أبو بكر الجذلي، وهو متروك الحديث ص (١٨٤).
وذكره البغوي والخازن (١/١٥١)، والسيبطي في الإكليلي ص (١٢٤)،
وقال: وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن موسى الأشعري وخلق من التابعين;
فالتفسير بذلك متواتر فيه، وفيه الرد على من أنكر الرؤية.
وأخرجه ابن المتنبي، وأبن الشيخ، والدارقطني، والبيهقي كما في الدر،
وساقه بلغته (٣/٢٠٣)، وأخرجه ابن مروية، والدارقطني في الرؤية
كما في الدر - أيضًا - وساقه بلغته عن أبي موسى عن رسول الله - ﷺ -
(٢/٣)، وكذا ذكر المرفوع في فتح المقدير (١/٤٤١).
٢٠٢٥ - لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.
٢٠٢٦ - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بإسناد صحيح (١/٩٢).
وأخرجه ابن جرير بإسناد فيه المثنى شیخه - لم أقف عليه ترجمته - برمم (١٧٦٦٧) (١٥/٦).
وأخرجه الدارقطني كما في الدر (٣/٣) (١/٤٤١).
٢٠٢٧ - وذكره البغوي والخازن (٣/١٥١) (١/٤٤).
2/28

2/29

2/30

2/31

2/32

2/33

2/34

2/35

2/36

2/37

2/38

وذكره ابن فتيبة بلفظ: المثل، ولم ينسبه ص (19).

2/39
أخبرنا أبو زيد القرطبي - فيما كتب إلي ، أخبرنا
أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في
قول الله: ﴿للهِ الْكَبْرَىَّ أَحْسَنَّا الْحَسَنَىَّ﴾ قال: الحسنى الجنة.
والوجه الثالث:

حدثنا أبي، حديثنا يحيى بن المغيرة (١) ، أخبرنا
جرير (٢) عن ليث (٣) عن ابن سابط (٤) في قوله: ﴿للهِ الْكَبْرَىَّ أَحْسَنَّا
الْحَسَنَىَّ﴾ قال: الحسنى النضرة.

أخرج له ابن أبي شيبة، وابن منذر عن مجاهد كما في الدر، وساقه
بلفظه وعراة - أيضا - للمصنف (٣/٣/٢٠٦).
وذكره السيوطي - أيضا - بلفظ ابن جرير عن ابن عباس (٣/٣/٢٠٦).

٢٢٩١ - إسناد صحيح، تقدم في ٢٩.
تخريج الأثر (٤١٧): أخرج له ابن جرير بلفظه من طريق ابن وهب عن ابن زيد برقم
(١٧٦٤١)، (١/٥٨٢).

٢٢٩٢ - (١) تقدم في (٥٦٩)، وهو صدوق.
(٢) هو ابن عبد الحميد، تقدم في (٥٦٩)، وهو ثقة صحيح
الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.
(٣) هو ابن أبي سليم، تقدم في (٢٧٨)، وهو صدوق اختلط أخيراً
ولم يتميز حديثه فترك.
(٤) هو عبد الرحمن بن سابط - بكسر الباء -، ويقال: ابن عبد الله بن
سابط، وهو الصحيح.

٢٠٤
قوله: وزيادة:

234 - حدثنا الحسن بن عروفة العبدي(1)، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البجاني، عن عبد الرحمن بن أبي نライブ عن صهيب(2) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أهل الجنة الحنا، نودوا: يا أهل الجنة: إن لكم عند الله موعوداً لم تروه، قال: فيقولون: وما هو؟ ألم

ويمقال: ابن عبد الله بن عبد الرحمن الجحيمي المكي، ثقة، كشيرة

الإرسال، من الثامنة، مات سنة ثمانية عشرة ومائة، أخرج له مسلم

وأصحاب السنن إلا النسائي ففي اليوم والليلة، التقريب (1/480)،


تخريج الأثر (5232):

أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق ابن حميس بن عن جرير به رقم

(17632)، (5/69)، وذكره ابن كثير (2/414).

الحكم على الأثر (3232):

في إسناده ليس صدوق، اختلط أخباراً ولم يتميز حديثه فترك، ولكنه

يحمل في مثل هذا فالإسناد ضعيف.

234 - (1) تقدم في (1576)، وهو صدوق.

(2) هو صهيب بن سنان، أبو يحيى الرومي، أصله من النمر، وينقل:

كان اسمه عبد الملك وصهيب: لقب، صحابي شهير، مات بالمدينة سنة

ثمانية وأربعين في خلافة عليٍّ - رضي الله عنهما - وقال: قبل ذلك، أخرج

له الجمعية، التقريب (1/370)، وانظر: التهذيب (4/438 - 439)،

الإسبابة (2/190 - 196).

205
يبيض وجهنا، ويزرعننا عن النار، ويدخلنا الجنة؟ قال:
فيفكشف الحجاب، فينظرون إليه تبارك وتعالى، فوالله ما أعطاه الله شيئاً هو أحب إليهم منه، ثم قرأ: "لذين أحستوا الحسنات وزيادة".

تخرج الأثر (٣٤٢) :
أخبره مسلم بنحوه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون نفي (٢٩٩)، في كتاب الإمام -باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (١/١٦٣)، وآخره أبو داود الطالسي - كما في منحة العبود (٤/٢٤٤)، وهمان في الرده برقم (١٧٣) (١/١/٢٠١)، والترمذي برقم (١٠٥) (٣١) في كتاب التفسير -باب: ومن سورة بونس، وقال: حديث حماد بن سلمة، وهكذا روى غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعًا، وروى سلمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي (٩/٨٦) (١٨٧)، والإمام أحمد (٤٣٢)، و(١/١٥)، وابن خزيمة في كتاب التوحيد ص (١٠٨) (١٨١)، وأبو عوانة (١/١٥)، وابن جرير (١٤) (١٨٧)، والطبراني في الكبير (٤٣٥) (١٥٢)، والبغوي (٤٧)، والآجري في الشريعة (٢٤) (٣١١)، واللالكاني في شرح اعتقاد أهل السنة (٢/٤٧)، وأبو عبد البر في التمديد (١٥٠)، وأبناه منده في كتاب الإمام (٣/٣٤٦)، وأبو نعيم في الحلية (٢/١٥٥)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١/٤٨٢)، وأبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان (٢/٤٥٠).

٢٠٨
207

كلهم أخرجوه بنحوه من طريق حماد بن سلمة به، وقد تابع يزيد بن
هارون عن حماد جماعة من الرواة، منهم: قبيصة ومحمد بن مهدي
و عفان بن مسلم والحجاج بن المنهل والأسود بن عامر، كما يظهر ذلك من
تتبع الطرق.

و انظر: زاد المسير (4/240)، وذكره الخازن بن نحوه (3/151, 152) و
و ابن كثير (2/414).

واخرجه الدارقطني كما في الدر، و ساقه بنظمه (3/306)، وأخرجه
ابن المنذر، وأبو الشيخ، والدارقطني في الرواة، وابن مردوخ، والبهقي في
الأسماء والصفات كما في الدر - أيضا - و ساقه بن نحوه (3/305)، وكذا
في تفتح القدر (2/41).

الحكم على الأثر (30/3): صحيح، أخرجه مسلم - كما تقدم في تخرجه -
203 2 - (1) هو سلمى بن عبد الله، تقدم في (1354)، وهو
مروك الحديث.

(2) هو طريق ابن مجاهد الهجيمي، أبو تيمة - بفتح أوله - البصري،
ثقة، من الثلاثة، مات سنة سبع وتسعين أو قبلها أو بعدها، أخرج له
البخاري وأصحاب السن.
التقريب (1/378)، وانظر التهذيب (5/13-16).

207
فنظروا إلى الخيل والشمار فسابلوا الله الزيادة، فيقول: لكم عندي
الزيادة: النظر إلى وجهي.
قال أبو محمد:
٣٦ - وروى عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -
٣٧ - وحذيفة بن اليمان.

تخرج الأثر (٢٦٥):
انظر: تخرج الأثر (٢٤٢).
الحكم على الأثر (٢٣٥):
في إسناده متروك الحديث.
٣٦ - آخرجه ابن جرير من طريق عامر بن سعد بن أبي بكر -
رضي الله عنه - برق (١٧٦١) (١٠) ورواية عامر عن أبي بكر مرسلاً،
واخرجه أيضاً من طريق عامر بن سعد عن سعيد بن عمران عن أبي بكر -
برقم (١٧٦١١١) (١٥) وانظر رقم (٧٧٦٦٢٧) (١٥) و(٦) و(٦).
وذكره البغوي والحاخاز (٣/١٦٥١) وابن الجوزي (٤/٢٤) وابن كثير (٢/٤٠) (٤).
وآخرجه ابن أبي شيبة، ابن خزيمة، ابن المنذر، أبو الشيخ،
والدارقطني، ابنه في الرد على الجمعية، ابن مردوه، وابن اللاتكاني،
والجليلي، والبيهقي كلاهما في الرؤية، كما في القدر وساقه بلفظه دون
٣٧ - آخرجه ابن جرير عن طريق مسلمة بن نذير عن حذيفة -
رضي الله عنه - برق (١٧٦١٤) (١٥) و (٤/٢٤) وذكره البغوي والحاخاز (٣/١٥١) وابن الجوزي (٤/٢٤) وابن كثير (٤/٤١).
2042 - وعمر بن سعد.

وأخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبو الشيخ، والدارقطني، واللالكاني، والعمري، والبهقى كما في الدر، وساقه بلفظه دون قوله عز وجل (3/6/2003).


2047 - هو عامر بن سعد البجلي، الكوفي، مقبول، من الثالثة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجة.

التقريب (1/3787)، وانظر التهذيب (5/65-65).
تأخر خير (٢٠٤١) :
أخيره بن جرير من طريق أبي إسحاق عن عامر بن سعد برقم (١٧٢٧) و(١٧٦٦) و(١٦٣٣ـ٤)، وانظر: رقم (١٧٦٨)، وذكره ابن كثير (٢/٤٤١)، ولاخره الدارقطني عن عامر ابن سعد، كما في الدر وساقه بلفظه دون قوله: عز وجل (٣/٣٠٣).
٢٠٤٢- أخيره بن جرير من طريق عوف عن الحسن برقم (١٧٢٤) و(١٧٦٦).
وذكره ابن كثير (٢/٤٤١)، وانظر تأخير الأثر (٢٠٧٧).
٢٠٤٣- ذكره ابن كثير (٢/٤٤١).
٢٠٤٥- أخيره عبد الرزاق في تفسيره بلفظه عن معمر عن فتادة (١٠٨).
وذكره ابن الجوزي (٤/٢٤)، وابن كثير (٢/٤٤١)، وانظر: تأخير الأثر (٢٠٨٨).
٢٠٤٦- أخيره بن جرير من طريق شريك عن أبي إسحاق برقم (١٧٦٦) (١٦٣٤).
ونسبه ابن كثير إلى محمد بن إسحاق (٢/٤٤١).
وأخرجه الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي كما في الدر (٣/٣٠٦).
2047 ووالضحاك.
2048 2048 وأبي سنان.
2049 والسدي: أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل.
والوجه الثاني:
2050 حدثنا كشیر بن شهاب(1)، حدثنا محمد
ابن سعيد بن سابق، حدثنا عمر بن أبي قيس(2) عن
2047 ذكره ابن الجوزي (4/24)، وأبي كشیر (2/414)،
واخرجه الدارقطني كما في الدر (3/206)، وانظر تخرج الأثر.
(2049)
2048 لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصدر. رحمه الله.
تعالي.
2049 ذكره البغوي والحاذن (3/2157، 151)، وأبي الجوزي ونسبه
- أيضاً إلى أبي موسى الأشعري ومفتاح (4/24)، وذكره ابن كشیر
(2/244)، وأخرجه الدارقطني كما في الدر، وساقه بلغظه.
(3/206)
2050 (1) تقدم في (417)، وهو صدوق.
(2) هو عمرو بن أبي قيس الرازي، الأزرق، كوفي النزل الري، عن أبي
دؤود: في حديثه خطأ، وقال في موضع آخر: لا باس به، وذكره ابن حبان
في النكات، وقال عثمان بن أبي شيبة: لا باس به، كان يهم في الحديث
قليلًا، وقال أبو بكر البزار في السنن: مستقيم الحديث، وقال الذهبي وابن
حجر: صدوق له أوهام، من الثامنة، أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب
السنن.

٢١١
منصور (٢)، عن الحكم (٣)، عن علي بن أبي طالب في قول الله: 
أعز الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: فزالبِدَة غرفة لؤلؤ فيها أربعة أبواب.
والوجه الثالث:
٢٠٥١ - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء

= انظر الجرح (٦), الميزان (٢/٨٧٨/٢)، التهذيب (٨/٩٣-٤٤)، التقريب (٢/٧٧).
(١) هو ابن المعتمر، تقدم في (٨٧٨), وهو ثقة ثابت.
(٢) هو ابن عتبة، تقدم في (٢١), وهو ثقة ثابت.

تخريج الأثر (٤٠٠):
أخبره ابن جرير باختلاف بسير من طريق فضيل بن عياب وجرير عن منصور به رقم (١٧٣٤) و(١٧٣٦)، ومن طريق حكيم عن عمرو به رقم (١٧٣٥) و(١٧٣٨)، وذكره ابن الجوزي، وقال: رواه الحكم عن علي، ولا يصح (٢/٤٤).

واخبره سعید بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في الرؤية كما في الدور، وسأله باختلاف يسير وزيادة في آخره (٣/٦٣)، وكذا في فتح القدر (٢/٤٤).

الحكم على الأثر (٥٠٠):
في استناده عمرو بن أبي بكر، وهو إن تابعه فضيل بن عياب وجرير عند ابن جرير - كما تقدم في تخريجه إلا أن الحكم لم يسمع من علي - رضي الله عنه ؛ فهو ضعيف لرسالته.
٢٠٥١ - إسناده صحيح، تقدم في (١٦).
عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿أَلَّذِينَ أُحْسِنَ أَحْسَنَاءَ﴾.
الحسنى قال: الحسنى: مثلها، وزيادة مغفرة ورضوان.
والوجه الرابع:

١٠٥٢ - حديثنا أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة (١) حديثنا
عبد بن يعيش، حديثنا محمد بن الصلت، عن قيس (٢)، عن

تخريج الأثر (٢٠٥١):
هو في تفسير مجاهد بللفظ إلا أنه قدم مثلها ص (٢٩٣)، وأخبره ابن
جرير بللفظ عن طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (١٧٦٤،)
(١٥/١، وانظر زاد المسير (٤/٢٥)،
وذكره الخازن (٣/٣، (١٥/٣).
وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر، وساقه باختلاف بسير
جداً (٣/٣، (٢٠٥٦).

١٠٥٢ - (١) هو إبراهيم بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
العباسي، أبو شيبة الكوفي، قال أبو حامد: صدوق، وقال مسلم بن قاسم
الأندلسي: كوفي ثقة، وأغرب ابن القطان فزعم أنه ضعيف، وكانه اشتهبه
عليه بجدة، وذكره ابن حبان في النقاط، وقال ابن حجر: صدوق من
الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين وثمانين، أخرج له النسائي وابن
ماجه.
انظر: الجرح (٣/١١)، التهذيب (١/١٣٦-١٣٧٧، التقريب
(٣/١٧، التقريب (٢/١٤، وهو صدوق تغير لما

٢١٣
الأخير، عن أبي ظبيان، عن علقمة بن قيس، في قوله:
وزيد قال: الزيدة العشر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
والوجه الخامس:

(1) هو حصين بن جندب، تقدم في (389)، وهو ثقة.
(2) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النحيفي الكوفي، ثقة ثابت، فقيه عابد، من الثانية، مات بعد السبعين، وقيل: بعد السبعين، أخرج له الجماعة.
التقريب (1/31)، وانظر التهذيب (7/276-278).
(3) سورة الأعراف، آية: (160).
تخريج الأثر (254):
أخبرنا ابن جرير بمعناه من طريق جرير عن قابوس عن أبيه عن علقمة بن قيس، برقم (17638) (15/70).
وأخبرنا ابن المنذر كما في الددر، وساقه بلفظه (3/362).
532 - استناده صحيح، تقدم في (29).
تخريج الأثر (253):
أخبرنا ابن جرير باختلاف يسيرة وبزيادة في آخره من طريق ابن وهب عن ابن زيد، برقم (17641) (15/71).

714
قوله: (ولا يرِهِق وجوهُهم قَرْطُر): 205-2 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الْحَمِيمِ، حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بنُ سَعِيْدُ الجُوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا حُجَاجُ (1)، حَدَّثَنَا ابنُ جَرِيجٍ (2)، عن عَطَاءِ الْخَرَاسِيْنِيِّ (3)، عن عَبْسَةِ: (لا يرِهِق وجوهُهم قَرْطُر) قال: سواد الوجه.

وذكره ابن الجوزي (4/25).

والخازن (3/2/15).

وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وسقاه باختلاف يسير (3/326).

5425 هو ابن محمد المصيصي، تقدم في (285)، وهو ثقة ثابت.

(2) تقدم في (285)، وهو ثقة فاضل، وكان يدلس ويرسل.

(3) تقدم في (6)، وهو صدوق بهم كثيرًا، ويرسل ويدلس.

تخرج الأثر (4/257):

أخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: الوجه بالجتمع - من طريق الحسنين

عن حجاج به رقم (1/17645) (15/73).


الحكم على الأثر (4/205):

في إسناده ابن جرير: مدلس من الثالثة ولم يصرف بالسماع، وعطاه

الخراساني: صدوق بهم كثيرًا ولم يتابع، فالمثاد ضعيف.
الوجه الثاني:

٢٠٥٦ ٢- حديثنا أبي، حدثنا أمية بن بسطام الأرديٍّٰ (١)، حدثنا
يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن ابن / أبي نجيحٍ (٢)، عن
مجاهد. قوله: «قلهENT»، قال: خزي.
قوله: «ولا ذلَّةٌ».

٢٠٥٧ ٢- حديثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حماد بن

٢٠٥٥ ٢- لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصنف رحمه الله

٢٠٥٦ (١) هو أمية بن بسطام العبشي - بالباء والشين المعجمة -
اللذي كتب أبو بكر، صدوق، عن العاشرة، مات سنة إحدى وثلاثين
ومائة وثمانية. اخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
التقريب (١٠٨٣)، وانظر التهذيب (١٠٨٣). (٢) تقعيد في (١٠٨٣)، وهو ثقة، فيما دلّ.
تخريج الأثر (٢٠٥٦).

٢٠٥٧ ذكره ابن الجوزي (٢٠٥٧). (٢) وذكره السيوطي بلغظه، وعزاه للمصنف فقط (٢٠٥٧، وكذا في
فتح القدير (٢٠٥٧، وكذا في
الحكم على الأثر (٢٠٥٦): في إسناده ابن أبي نجيح: مدنس من الشام، ولم يصرح بالسماع;
فالإسناد ضعيف.
زيد، حدثنا ثابت (1)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية: (ولا يرهق وجههم قرً وَ لا ذلة): بعد نظيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى.

قوله: (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون).

208 - حدثنا محمد بن يحيى، أبانا أبو غسان زنجر.
 حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، عن سعيد بن جبير، أو عكرمة عن ابن عباس: (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) أي من آمن بما كفرتم، وعمل بما تركتم من دينه، فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الشواب.

577 - (1) هو ابن أسلم البناني، تقدم في (107) وهو ثقة.

تخرج الأثر (577):
أخرجه ابن جرير بلفظه دون قوله: تبارك وتعالى، من طريق عبان وحجاج ومعلى بن أسد عن حماد به برقم (17640) و(17644) (173).

وذكره اليوغي والخازن (152/23-153)。

وأخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبو الشيخ، والدارقطني كما في المدر، وواصله بلفظ ابن جرير (3/37).

الحكم على الأثر (577):
تقدم رجاله، وكلهم ثقات، والإسناد صحيح.

58 - تقدم بسنده وجزئه الأخير في الأثر (899)، فانظر تخرجه هناك.

217
بأخير والشر مقيم على أهله أبدًا لا انقطاع له.

قوله: "والذين كسبوا السَّيِّئَاتَ" الآية:

609 ـ حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شيبان، حدثنا وقاة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: قوله: "السَّيِّئَةَ" (1)، قال: الشر.

قوله: "وتركهم":

606 ـ حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله:

(2) يقول: تغشاها ذلة.

والذين كسبوا السَّيِّئَات جزاء سِيَّة بمثلها وتركهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيته ووجههم قطعا من الليل مظلمة أو تلك أصحاب النار هم فهيا خالدون.

609 ـ إسناده صحيح وتقدم في (61).

(1) هذه اللفظة الكريمة من سورة الأعراف آية (95).

تخريج الأثر (609):

أخبره المصدر بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (95) برقم (76/77) (1376/1)، وأخبره ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الشيخ كما في الدر وساقه بلفظه (103/1).

606 ـ إسناده صحيح، تقدم في (2).

تخريج الأثر (606):

(2) هذه اللفظة الكريمة من سورة عيسى آية (41).

أخبره ابن جرير بلفظه وذكر الآية التي هنأ، وزاد: وشدته، من طريق المثنى عن عبد الله به برقم (17646/154/43).
قوله: ذَلِّلَهُ

261 - حدثنا أبي، حدثنا سريج بن يونس (١)، حدثنا محمد ابن يزيد، عن جوينير (٢)، عن الضحاك قوله: ذَلِّلَهُ قال: الذل.

قوله: مَّا لَهُم مِّن اللَّهِ مِّن عاصِمٍ

262 - حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله: مَّا لَهُم مِّن اللَّهِ مِّن عاصِمٍ: من مانع.

= وذكره الخازن (٣/٥٣) (٢/٠٧).
= وذكر السيوطي بلفظ ابن جرير (٣/٠٧).
= (١) هـ سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث، مراعي الأصل، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين وثمانين، أخرج له الشيخان والسناوي.
= التقريب (١/٢٨٥)، وانظر: التهذيب (٣/٦٧٦-٤٥٩).
= (٢) تقدم في (١) وهو ضعيف جداً، واحتمال في التفسير.
= تخریج الآثیر (٢/٠٦١): ذكره الخازن ولم ينسبه (٣/٠٦).
= الحكم على الآثیر (٢/٠٦١): إسناده ضعيف، وجوئير يحتمل في مثل هذا.
= تخریج الآثیر (٢/٠٦٢): ذكره ابن قتيبة ولم ينسبه ص (١٩٦)، وأبن جریر (٦٧/٨٢).
قوله: "كأنما أُغْشِيت وجوههم قطعا من الليل مظلمًا":

- 2063 - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: "كأنما أُغْشِيت وجوههم قطعا من الليل مظلمًا"، قال: ظلمة من الليل.

قوله: "أولئك أصحاب النار":

- 2064 - حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط، عن السندي، عن أبي مالك. قوله: "أولئك أصحاب النار". فهم أصحاب النار يعذبون فيها.

= والبغوي والخازن (3/153)، وابن كثير (2/415)، وأخرج أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (3/207)، وسقطت نسبته إلى ابن عباس، ومما يدل على السقوط أن الترضاية موجودة هكذا: رضي الله عنهم، وأن الشوكانى ذكره بعد أثر عن ابن عباس، ثم قال: وآخره ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه وذكره بلفظه (2/442).

- 2065 - إسناده صحيح، تقدم في (45).

تخريج الأثر (2063):

أخرجه ابن جرير بلفظه عن محمد بن عبد الأعلى به رقم (17742061) (15/70).

- 2066 - تقدم إسناده في (80)، وفيه عبد الرحمن بن أبي حماد: مسكوت عنه.
قوله: 
喟 فيها خالدون

۱۶۵ - حدثنا محمد بن يحيى، أنباني أبو غسان زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، عن سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس: قوله: اٍهم فيها خالدون أيا: خالداً أبداً.

قوله تعالى: يوم نحشرهم.

۱۶۶ - حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون عن مجاهد: يوم نحشرهم.

تخريج الأثر (۱۴۲۰):
اخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة، آية: (۱۹)، برقم (۴۳۴)، (۱۹۱۹/۳۱).  

وأخرج ابن حرير بلفظه من طريق ابن وكيع عن أبيه به برقم (۱۷۵۰)، (۱۹۱۹/۷۹)، وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (۳۰۰۷)، وكذا في فتح القدير (۲۴۲/۴).  

حكم على الأثر (۲۰۶۶):
تقدم رجاله، وكلهم نفقات، ولكن فيه جهالة شيوخ الأعمش.

۲۲۱
 قال: الخشر: الموت.
قوله: {جمعًا}.

٢٦٧ - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن ميمير١، عن حنظلة القاص٢، عن الضحاك٣، عن ابن عباس قال: يحضر كل شيء، حتى أن الذباب يحضر.

٢٦٨ - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا زيد بن الخباب٣، عن أبي سنان٤، عن الضحاك في قوله: {جمعًا} قال: البر والفاجر.

٢٦٧٠ - (١) هو محمد بن عبد الله بن نمير، تقدم في (٢٦١١)، وهو ثقة حافظ.

(٢) هو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجرمحي، الكوفي، ثقة حجة، من السادسة، مات سنة إحدى وخمسين ومائة، أخرج له الجماعة، التقريب (١٠٦٥)، وانظر: التهذيب (٣٠٦٤).

(٣) تقدم في (١)، وهو صدوقة كثير الإرسال.

تخريج الأثر (٢٦٧٠):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.
الحكم على الأثر (٢٦٧٠):
فيه الضحاك: صدوقة كثير الإرسال، ولم يسمع التفسير من ابن عباس.

٢٦٨٠ - (٤) تقدم في (٣٣٦)، وهو صدوقة.

(٥) هو سعيد بن سنان، أبو سنان الأصغر، تقدم في (٥٤٠٥)، وهو صدوقة له أوعام.
قوله: «لم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم».

٢٠٧٩ - حدثنا محمد بن يحيى، أنباتا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة: قال: مالله من شريك في السماء ولا في الأرض.

قوله: (فَزِينُوا بِنِمَّثٍ).

٢٠٧٠ - أخبرنا أبو يزيد القرطبي، فيما كتب إليه أنباتا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في

تخريج الأثر (٢٠٦٨):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية: (٤٨) برقم ١٧٠٦٤/١٢٠/٩٩، وكذا في تفسير سورة المائدة آية: (٤٨) برقم ٢٢٠٦٤/١٢٠/٩٩.

الحكم على الأثر (٢٠٦٨):
فيه أبو سنان الأصغر: صدوق له أوهام ولم يتابع، فالإسناد ضعيف.

٢٠٧٩ - إسناده صحيح، تقدم في (٤٣).

تخريج الأثر (٢٠٦٩):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.

تخريج الأثر (٢٠٧٠):
أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق ابن وهب عن ابن زيد برقم ١٧٢٤٩/٩٩/٢٠٦٤.

ذكره البغوي والخازن ولم ينسبه (١٥٣)، وذكره ابن الجوزي ونسبه إلى ابن عباس (١٧٢٤)، وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (٢٩/٣)، وكذا في فتح القدر (٢٤٢/٣).
قول الله ﷺ: "فَرِّقْنَا بَيْنَهُمْ" قَالَ: فَرِّقْنَا بَيْنَهُمْ.

قوله: "وَقَالُ شَرَكَاؤُهُمْ" الآية:

271 - وَهُوَ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنِ زِيَادَ بْنِ أَمْسِلَمَ في قول الله ﷺ: "وَقَالُ شَرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّاَنَا تُعْبِدُونَ" فقالوا: بلئِنّا نعْبِدُ كَمْ.

قوله: "فَكَفَّى بِاللهِ شَهِيدًا بِنَّا وَبَيْنَكُمْ":

272 - وَهُوَ فِي قَولِهِ "فَكَفَّى بِاللهِ شَهِيدًا بِنَّا وَبَيْنَكُمْ": ما نَسِمَعُ وَلَا نَبَصِرُ وَلَا نَتَكَلَّمُ.

فَكَفَّى بِاللهِ شَهِيدًا بِنَّا وَبَيْنَكُمْ إِنَّ كَنَا عَنْ عَبْدَتَكُمْ لَفَافِلُينَ (٥٦).

271 و 272 - تابعان للأثر السابق وتقدم تخرجه.

فائدة:

آثار الإمام الحازن - رحمه الله تعالى - عند تفسير هذه الآية الكريمة سؤالاً، وأجاب عنه فقال: "فإن قلت: كيف صدر هذا الكلام من الأصنام وهي جماد لا روح فيها ولا عقل لها؟ قلت: يحتمل أن الله تعالى خلق لها في ذلك اليوم من الحياة والعقل والمنطق حتى قدرت على هذا الكلام" أه. ونقل ابن الجوزي عن ابن عباس: إن الله ينطق الأونان، وقال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: وفي هذا تبكيت عظيم للمشاركين الذين عبروا مع الله غيره من لا يسمع ولا يبصق ولا يغني عنهم شيئًا، ولم يامرهم بذلك ولا رضي به ولا اراده، بل تبرأ منهم وقت أحرج ما يكونون إليه، وقد تركوا عبادة الحي القيوم، السمع البصير، القادر، العلم بكل شيء، وقال الحازن - أيضاً: "فإن قلت: إذا أحياه الله في ذلك اليوم - أي الأصنام - فهل
273 - حدثنا أبا، حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الرزي، حدثنا مسلم بن خالد (11)، عن ابن أبي نجيح (2)، عن مجاهد قال:
يأتي على الناس يوم القيامة ساعة فيها لين، يرى أهل الشرك أهل التوحيد، يغفر لهم، فيقولون: "لقد مكنا مشركين"، فيقول الله تعالى: "لا تخفوا، كذبوا على أنفسهم وضلل عليهم ما كنوا يفترون" (3)، ثم يكون من بعدها ساعة فيها شدة، تنصب لهم الآلة التي كانوا يعبدون من دون الله، فيقولون: "هؤلاء الذين كنتم تعبدون من دون الله، فيقولون" نعم، هؤلاء الذين كنا نعبد، فتراجع لهم الآلة: "وأباه ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل، يفرونهم أو يبقونهم؟ فقلت: الكل محتمل، ولا اعتراض على الله في شيء من أفعاله، وأحوال القيامة غير معلومة إلا ما دل عليه الدليل من كتاب أو سنة".


274 - (1) تقدم في (1240)، وهو صدوق كثير الأوهام.
(2) تقدم في (66)، وهو ثقة ربما ذله.
(3) سورة الأنعام، آية: (24).
(4) تخريج الأثر (273):
ذكره الخازن باخصصر منه (53/3)، وأخبره ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (2/673)، وكذا في فتح القدر إلا أنه ذكره باخصصر منه (2/442).

الحكم على الأثر (273):
في إسناده Мسلم بن خالد: صدوق كثير الأوهام ولم يتابع، وابن أبي =

275
ولا نعلم أنكم تعبدونا، فيقولون: بل والله لابكم كنا نعبد، قال: فتقول لهم الآلهة: فكفي بالله شهيداً بنياً ويبنكم إن كنا عن عباداتكم للفاليين.
قوله: إن كنا عن عباداتكم للفاليين.

۷۴ - حدثنا حجاج بن حمراء، حدثنا شعبة، حدثنا ورقاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. قوله: عن عباداتكم للفاليين.
قوله: كل شيء كان يعبد دون الله.

۷۵ - حدثنا أبي، حثنا عيسى بن جعفر، حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: إن كنا عن عباداتكم للفاليين فتقول لهم الآلهة: والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل، ولا نعلم أنكم كنتم تعبدونا.
قوله تعالى: هنالك تبلى كل نفس.

= نص: مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع; فالإسناد ضعيف.
۷۴ ۴ - إسناد صحيح، تقدم في (۶۱).

تخريج الأثر (۲۰۷۴):
هو في تفسير مجاهد بلفظه إلا أنه قال: من دون الله، وزاد في أوله: هذا قول، وفي آخره: عز وجل ص، (۲۹۳)، وأخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: من دون الله من طريق شمل عن ابن أبي نجيح به بقرم (۱۷۶۵۱)، وجميعه عن طريق ابن أبي جعفر عن ورقاً به بقرم (۱۷۶۵۲)، وإسناد آخر بقرم (۱۷۶۵۳)، (۸۰/۱۵).

۷۵ - تقدم بسنده ولفظه في الأثر ۲۰۷۵.
HENALLA'T TIBLI KUL NASR MA ASBOOK WARDWA ILI AL-LAH MOWLAMAH AL-HAQI WDCAL UNTHUMMA.
277 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شعبان، حدثنا ورقاً، عن ابن أبي نجاح، عن مجاهد. قوله: "هَالَكَ تُبَلْوُ كَلْ نَفْسٍ مَّا أُسْلِفْتُ" قال: تختبر.
والوجه الثاني:

278 - حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الريع
ابن عبد الله بن خطاف قال: سمعت الحسن في قوله: "هَالَكَ تُبَلْوُ كَلْ نَفْسٍ مَّا أُسْلِفْتُ" قال: هنالك تسلم كل نفس.

= كانوا يفرون =

279 - إسناد صحيح، تقدم في (61).

تخريج الأثر (278):
هو في تفسير مجاهد بلفظه ص (293-294).
واخرجه ابن جرير بلفظه من طريق ابن أبي جعفر عن ورقاء به رقم (1754)، وتمثله من طريق شبل عن ابن أبي نجاح به رقم (1755).
وبسناد آخر رقم (1756) (81/10).
وذكره البغوي ولم ينسبه (3/153)، وابن الجوزي (28/4).
واخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابو الشيخ كما في الدراو، وساقه بلفظه (3/262)، وكذا في فتح القدر (44/2).

280 - (1) هو الربح بن عبد الله بن خطاف، في المعجمة
وتشديد الطاء - الأحده باب محمد البصري، عن أحمد وأبي مهدي:
ثقة، وكان يحكي القطان يقول: لا ترمو عنه شيء، ووهبه يحيى بن معين، وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان وابن شاهين في النحاس، وقال ابن حجر: صدوق رمي بالقدر، من السابعة، أخرج له البخاري في الآداب المفرد.

= 227 =
والموجه الثالث:

٧٨ - حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عمار بن الفرات، عن أسباط، عن السدي: قوله: "هناك تبلو كل نفس" يقول: تتبع "كل نفس.

قوله: "ما أسألت".

٧٩ - حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الربيع ابن خطاف، قال: سمعت الحسن في قوله: "ما أسألت" قال: ما عملت.

= انظر: الجرح (٣/٤٤٦)، الميزان (٢/٤٢)، التهذيب (٣/٣٩/٢٤٩)،
التقريب (١/٢٤٥).

تخريج الأثر (١٧٧):

٧٨ - تقدم إسناده في (١٧٧)، وفيه الحسين بن علي: مسكوته عنه.
(1) النساء الأولى من قوله: "تبين" غير ظاهرة في الصورة.

تخريج الأثر (١٧٨):

ذكروه ابن جرير بزيادة فيه، ونسبه إلى بعضهم دون تعيين (١٥/٨١)،
وذكره البغوي والخازن بلفظه ولم ينسبه، وجعله تفسيراً لقراءة: "تللو".
(٣/١٥٣)، ابن كثير (٢/٤١٦).

فائدة:

"تللو" بئضاء: هي قراءة حمزة والكسائي وخلف، انظر إرشاد المبتدئ
ص (٣٢٣)، والنشر (٢/٢٨٣)، وقال ابن جرير في معنى: "تللو".
تخليص، وأخرج ذلك عن مجاهد، انظر الآثار (١٧٦٥٤، ١٧٦٥٤)،
واخرج بسنبد صحيح عن أبي زيد: أن "تللو" بمعنى تعالى. انظر رقم
(١٧٦٥٧)، (١٥/٨١، ٨٢)،
= ٢٠٧٧ - تابع للأثر (٢٠٧٧).
وردوا إلى الله مولاه الحمّ.

ولميت محمد بن عبد الله بن ثعبان، حدثنا يزيد ابن هارون، أتنانا إسماعيل، عن قيس قال: دخل عثمان بن عفان على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال: كيف تجدك؟ قال: مردوود إلى مولاي الحق، فقال: طبب.

قيل تعالى: وضلل عنهم.

قائل: حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، أتنانا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس.

وذكره السيوطي بلفظه، وعزاه للمصنف فقط (٣٨٧/٣).

٢٠٨٠ - آخرجه ابن جرير بإسناد صحيح برم (١٧٦٥٧/١٥/٢٢)، وآخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (٣٠٧/٢)، وكذا في فتح القدر (٢٤٢/٢).

٢٠٨١ - (١) هو ابن أبي خالد، تقدم في (٢٩٧/٢)، وهو ثقة شبه.

٢٠٨١ - (٢) هو قيس بن أبي حازم، تقدم في (١٧٥/١)، وله رؤية رضي الله عنه.

تخريج الأثر (٢٠٨١):

آخرجه المصنف بسندنه ولفظه ووزاد في آخره أو طببته، شك يزيد برقم (٣٤١/٢) في تفسير سورة الأعات آية: (٦٧/١)، و(٢١٧/١)، وكذا ذكره السيوطي بلفظه، وعزاه للمصنف فقط (٣٠٧/٢).

الحكم على الأثر (٢٠٨١):

إسناده ضعيف، لأنه معلق.

٢٠٨٢ - إسناده ضعيف، تقدم في (٣٢٧).
قوله: "وَفَضَّلَ (عَنْهُمْ)١ مَا كَانُوا يُفْتَرُونَ": هُذَا فِي الْقِيَامَةِ.

قوله: "مَا كَانُوا يُفْتَرُونَ": ٢٨٣ ـ وبِهِ عَنْ أبِن عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: "مَا كَانُوا يُفْتَرُونَ": مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فِي الدُّنْيَا.

الوجه الثاني:

٢٨٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى٢، أَنْبَأْنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زَرِيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عِنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: "مَا كَانُوا يُفْتَرُونَ": أي: يَشِكَّرُونَ.

١٠٥٠ سَقَطَ مِنَ الْأَصْلِ

تخريج الأثر (٢١٠)

اًخْرِجَهُ اِبْنُ الشَّيْخَ كَمَّا فِي الْدُّرِّ، وَسَاقَهُ بِبَلْفَظِهِ دُونَ قَوْلِهِ: هَذَا، فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْآنِعَامِ آيَةً (٢٤)، (٣/١٨)، وَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ (٢/١٠٩).

٢٨٣ ـ ذَا تَابِعٌ لِلْأَثِرِ السَّابِقِ، وَتَقْدِمُ تَخْرِيجُهُ.

وَهَذَا الْأَثَرُانَ أَخْرَجَهُمَا المَصِنَّفُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْآنِعَامِ آيَةً (٢٤)، بِرَقْمِ (١١٨) وَ(١١٩)، (١٣٠/١١)، (١٣٠/١٢).

٢٨٤ ـ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، تَقْدِيمُهُ فِي (٤٣).

تخريج الأثر (٢١٠)

اًخْرِجَهُ المَصِنَّفُ بِسَبِيلِهِ وَبِبَلْفَظِهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْآنِعَامِ آيَةٍ (٢٤) بِرَقْمِ (١٣٠)، (١٣١/١)، وَأَخْرِجَهُ اِبْنُ جَرِيرُ بِبَلْفَظِهِ بِرَقْمِ (١٣١)، (١٣١/١)، مِنْ طِرِيقِ بِشَيْرِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ يَزِيدِ بْنِ يَزِيدٍ (١١/١٢٤/٤٣)، وَأَخْرِجَهُ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ عِنْ قَتَادَةَ كَمَّا فِي الْدُّرِّ، وَسَاقَهُ بِبَلْفَظِهِ (٣/٨)

وَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ (٢/١٠٩).

٢٣٥
الوجه الثالث:

245 - أخبرنا أبو يزيد القرطبي، فيما كتب إليه، أنبنا أبي صبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله ﷺ: "وَضَلُّوْنَ عِنْدَهُمَا مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ" قال: ما كانوا يدعون معه من الأنداد والآلهة، وذلك أنهم جعلوها أندادًا مع الله افتراءً وكدبًا.

قوله تعالى: "فَلِمْ يَزَكِّيُّمُ فَيْرَفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمْ (من) يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالأَبْصَارَ?" (بِيَاضٍ) (2).

وقوله: "وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيٍّ مِنَ الْمُمِيتَ وَيُخْرِجُ الْمُمِيتَ مِنَ الْحَيٍّ؟" قد تقدم تفسيره (3).

---

245 - إسناده صحيح، تقدم في (29).

تخريج الأثر (245.2):
أخرجه ابن جرير بلفظه وزيادة فيه من طريق ابن وهب عن ابن زيد برقم (17658)، (15/10/882 - 3/17658).

وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه مختصرًا (3/2067)، وكذا في فتح القدر (2/442).

فقل من يزكّيكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصر، ومن يخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحيّ ومن يدير الأمر فسيقولون الله فقل: "أفلا تذكرون؟" (31).

(1) سقطت من الأصل.
(2) كذا في الأصل.
(3) انظر: الآثار من (3120 - 3450) في تفسير سورة آل عمران عند...
قوله: ومن يُدير الأمر فسيقولون الله:
86 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شيبة، حدثنا وقير، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: يُدير الأمر قال: يُدير الأمرشبه، وقري، عن مجاهد: يُدير الأمر قال: يُدير الأمر فسیقولون الله.
قوله: أَفَلا تَنْقُونَ
87 - حدثنا عثمان بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة، عن يحيى أبي النضر (1)، حدثنا جوهر بن الصحابة في قوله: أَفَلا تَنْقُونَ قال: تتنقون النار بالصلوات) الحاصل.
88 - أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيهما كتب إلي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أَفَلا تَنْقُونَ تطيعوه.

قوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي آية (27) (1/241-254).
86 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (1891).
87 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (1909)، وقال هناك: عن جوهر.
88 - غير وضح في الأصل، وصححته من سنده الأثر (1909).
(1) في الأصل: الصلاة، وضب عليها وكتب في الحاشية: الصلاوات، وكتب بعدها: صح.
88 - تقدم إسنادة في (492) إلا أنه ذكر هناك: ورقاء بدل: سفيان، وسفيان هو الثوري تقدم في (23)، وهذا إسنادة فيه: عمرو بن ثور القيساري، لم اقف على ترجمته وهو حسن لغيره بما أخرجه المصدر: وابن جريج كما في التخرج.

234
قال الله: «فَذَلِكَ الْحَقُّ الَّذِي وَلا يَجْعَلُهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ الْقَانُوُنَ»

89 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الطاهر(1)، حدثنا حرملة بن عبد العزيز(2) قال: قلت لمالك بن إنس: ما ترى في رجل أمره يغتني؟ قال: ليس ذلك من الحق، قال الله: "فَمَا ذَٰلِكَ فَمَا ذَٰلِكَ".

تخريج الأثر (88) :
أخرجه ابن جرير بلفظ: تطيعون من طريق ومجربه من سفيان به، وفي تفسير سورة البقرة آية (21) برقم (474/1)، (1/642).
وقد أخرج أخرجه المصنف بمثله من طريق أبي داود الصغري عن سفيان به برقم (234/1، 4).
وأخرجه وكيع، وعبد بن حميد، وأبو الشيخ كذا في الدرب، وساقه بلفظ: تطيعون (1/34).

فَذَلِكَ الْحَقُّ الَّذِي وَلا يَجْعَلُهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ الْقَانُوُنَ (1)
89 - (1) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، تقدم في (28/8)، وهو ثقة.
(2) هو حرملة بن عبد العزيز بن سيرة، يفتح المهملة وسكون الموحدة - الجهني، أبو معبد، قال ابن معين: ليس به باس، وذكره ابن حبان في التقات، وقال ابن حجر: لا ياس به، من الثامنة، أخرج له الترمذي، انظر الجرح (3/34، التهذيب (228/229-229)، التقرير (158/1). تخرج الأثر (89) :
ذكره السيوطي بلفظه، وعزا للمصنف فقط، فيه: يقسمين بدل: يغتني، وهو خطأ مطبعي: (3/207).
الحق إلا الضلال

092 - قرأ على يونس بن عبد الأعلى و محمد بن عبد الله
أبو عبد الحكم قال، وكان اخته أشبة قال، سأل مالك عن
شهادة اللعاب بالشطره والترد، أثرى شهادته جائزة؟ فقال، أما
من أدمتها، فما أرى شهادتهم طائلة، يقول الله عز وجل:
فماذا بعد الحق إلا الضلال فهذا كله من الضلال.
قوله تعالى: فأتي تصرفون

091 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجбав، أنبنا بشير بن

الحكم على الأثر (0989):

إسناده حسن.

090 - هو أشبة بن عبد العزيز بن داود القيسي، أبو عمو،
المصري، يقال اسمه: مسكي، ثقة فقيه، مات سنة أربع وثمانين وهو ابن
أربع وستين، من العاشرة، أخرج له أبو داو ولنسائي
التقريب (1/780)، وانظر: التهذيب (3/590-560).

تخريج الأثر (090):

ذكره السيوطي بلغت إلا أنه لم يقل: أثرى شهادته جائزة، وليس فيه:
و هذا كله من الضلال، وقال في آخره: والله أعلم، ولا أدل أي من تمام
كلام الإمام مالك أم من كلام السيوطي - والله أعلم - (3/560)، وذكره
في الإكليل باختلاف يسير ص (124)، وعزا فيهما للمصنف فقط.

الحكم على الأثر (090):

إسنادة صحيحة.

091 - تقدم بهسن ولفظه في الأثر (0989)، وذكره أيضا ابن
الجوزي (4/29).

774
عمراء، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: في قوله:

أني قال: كيف.

قوله: كذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا.


قوله: أنهم لا يؤمنون.

2093 - ذكر الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا الحجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني ابن كثير، عن مجاهد: قوله: لا يؤمنون.

ولذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.

تخريج الأثر (2092):


وابين جريج كما في التحريج.

235
قوله: «قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده».

492 - حديثا حجاج بن حمزة، حدثنا شيبة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: «يبدأ الخلق ثم يعيده».

يجيبه ثم يميت ثم يبديه ثم يجيبه.

قوله: «قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنى توقفون».

495 - حديثا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، أبانا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، في قوله: «أنى توقفون»، قال: كيف يكذبون.

تخرج الأثر (4392):

لم أقف عليه بهذا اللفظ عند غير المصنف، رحمه الله تعالى.

وقد أخرجه المصنف في تفسير سورة الأنعام آية (109) بلفظ: إذا جاءت ثم استقبل يخبر، فقال: إنا هم إذا جاءت لا يؤمنون برسول (761) بإسناد حسن من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي عن حجاج به (597/657)، وكذا أخرجه ابن جرير بطرق الحسن عن ابن جرير عن مجاهد برقم (1375)، (12/1040)، وكذا أخرجه أبو الشيخ كما في الدار (43/393).

قوله: «قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده».

فأنى توقفون (4394).

494 - تقدم بسنده ولفظه في الآثر (1096).

495 - تقدم بسنده ولفظه في الآثر (985).
الوجه الثاني:

2096 - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، أنبأنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الحسن (فأني توقفون) قال:
فأني تصرفون.

قوله: قل هل من شركاؤكم من يهدي إلى الحق؟ الآية:
2097 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شعبة، حدثنا ورقة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: في قوله (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من (1) لا يهدي إلا أن يهدئ) الأوثان، الله عز.

إسناده صحيح، تقدم في (519).

تخريج الأثر (2096):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام آية (95) برقمه (646)، (2/526).
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره بلفظه عن معمر به (1091).
وذكره البغوي والحازن بلفظه ولم ينسبه (154/3)، ابن كشیر
(417/2).
وذكر السيوطي بلفظه وعزا للمصنف فقط (3/32)، وكذ في فتح
القدير (1/45).

قل هل من شركاؤكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدئ فلا لكم كيف تحكمون

إسناده صحيح، تقدم في (61).

(1) سقطت من الأصل.

237
تخريج الأثر (2097):

هو في تفسير مجاهر واقترحه قوله، وهي: الأوثان ص (294).
أخرجه ابن جرير ممثلاً من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (17660)، وختصراً بإسناد آخر برقم (17661) (10/88) (89).
فاءدة:

من المعلوم أن الأوثان لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، وإنما هو جمادات من أحجار ونحوها، ولا شك أن مثل هذه لا تتصور منها الهداية، فكيف قال تبارك وتعالى: (لا أن يهدئ؟)
قال الخازن - رحمه الله تعالى - بعد أن أورد هذا السؤال: قلتن: ذكر العلماء عن هذا السؤال وجوهًا:
الأول: أن معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال من مكان إلى مكان، فيهكون المعنى أنها لا تنقل من مكان إلى مكان آخر إلا أن تحمل وتنقل، فيمن - سبحان وتعالى - بهذا عجز الأصنام.
الوجه الثاني: أن ذكر الهدية في حق الأصنام على وجه المجاز، وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة، وانزلوها منزلة من يسمع ويعقل، عبر عنهم بما يعبر به عدن يسمع ويعقل ويعلم، ووصفها بهذه الصفة، وإن كان الأمر ليس كذلك.
الوجه الثالث: يحتمل أن يكون المراد من قوله: (هل من شريككم من يبداء الخلق ثم يعبده) الأصنام، والمراد من قوله: (هل من شريككم من يهدئ إلى الحق) - رؤساء الكفر والضلالة، فله سبحانه -
وجل يهدي منها ومن غيرها ما شاء.
قوله: فما لكم كيف تحكمون؟
بياض.

قوله: وما يتبع أكثرهم إلا ظناً الآية:

2098 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير: في قول الله علیه collections: يعني عالم بها.

2099 - حدثنا محمد بن العباس، حدثنا / زنيج، حدثنا سلمة، 139/139
حدثنا محمد بن إسحاق في قوله: علیه collections: أي علیم بما يخفون.

- وتعالي هدى الخلق إلى الدين بما ظهر من الدلائل الدالة على وحدانيته، وأما روساء الكفر والضلالة، فإنهم لا يقدرون على هداية غيرهم إلا إذا هداهم الله إلى الحق، فكان اتباع دين الله والتنمسك بهديته أولى من اتباع غيره.

1 - هكذا في الأصل.

بما ينفعون به ما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن ظنًا لا يغنى من الحق شيئًا إن الله علیه collections: 

تخريج الأثر (2098/9):
أخرجه المصدر في تفسير سورة البقرة آية (95) بل أفظه إلا أنه لم يقل:
بها، بإسناد صحيح عن قتادة برقم (4443/2/1/4443).

2099 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (181).
قوله تعالى: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يَفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ الآية:

100. أَخَرَّجَنَا مُحَمَّدَ بِنَ سُلْطَانَ، فَيَمَا كَتَبَ إِلَيْهِ حَدِيثُي
أَبِي، حَدِيثُ مُحَمَّدٍ عَمَّي، عَن أَبِيهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَن جَهَدَ، عَن أَبِن عَبْاَسَ: قَوْلُهُ:
"مَتَى بَيْنِ يَدٍ وَنَا" قَالَ: هَوَّا هَذَا الْقُرْآنَ، شَاهِدًا عَلَى الْتَوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ،
مَصْدِقًا بِهِما.

قوله:  تَفَصِّلُ الْكِتَابِ لَا رَبَّ فِيهِ

110. 1 - حَدِيثُنَا أَبِي، حَدِيثُ مُحَمَّدٍ عَمَّي، حَدِيثُ
حَرْيَزُ بْنُ عَشَامٍ، عَن عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَوْفٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَبِي مَسْعُودٍ الفَزَارِي، عَن أَبِي الْدَّرْدَاءِ: الْرَّيْبِ، يَعْنِي: الْشَّكُّ، مِنُ
الْكِفْرِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذِهِ الْحَرَفِ اخْتِلَافٌ بَيْنِ الْمُفْسِرِينَ،
مِنْهُمْ:

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَن يَفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقِ الَّذِي بِئْنِ يَدِهِ
وتَفَصِّلُ الْكِتَابِ لَا رَبَّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۴۷){
110. ۲ - إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، تَقْدِيمُهُ ۷۱۸.
أَخْرِجَهُ مَسْنُوحٌ بَيْنَهُ وَبَلْفَظُ: شَاهِدٌ، فِي تَفَسِّيرِ سُورَةِ آلِ عُمَرَانِ آيَةً
۹۲ (بِرَقِيمٍ ۵۸۵)، وَذَكَرَهُ الْبَغْرِيَّ وَالْخَنازِرُ بِمَعْنَا وَلَمْ
يَنْسِبُهُ (۳/۱۵۵)، وَانْظُرْ زَادَ الْمُسْهِرِ (۴/۳۲)، وَذَكَرَهُ اِبْنُ كَيْسَرٍ وَلَمْ
يَنْسِبُهُ (۲/۱۷۲/۴۱۷).
110. ۲ - تَقْدِيمُهُ بَيْنَهُ وَبَلْفَظُ: الْشَّكُّ: الْكِفْرُ فِي الْآثِرِ (۱۴۶).
وَانْظُرْ: تَخْرِيجُ هَنَاكَ.
1 - ابن عباس.
2 - سعيد بن جبير.
3 - أبو مالك.
4 - أمام مولى ابن عمر.
5 - عطاء بن أبي رباح.
6 - أبو العالية.
7 - والبرع.
8 - وقتادة.
9 - ومقاتل بني حيان.
10 - والسدي.
11 - وإسماعيل بن أبي خالد.

وأما الآثار من 311/2112:
فقد ذكرها المصنف في تفسير سورة البقرة آية (1)، (1/172) و(9/142)。
وقد ذكرها ابن كثير وزاد النسبة إلى مجاهد وقال: وقال ابن أبي حاتم: لا
أعلم في هذا خلافاً (1/329).
وإنظر الدور المثير (1/242)، فتح القدير (1/33 و43)。

241
قوله: (من رب العالمين).
قد تقدم تفسير رب العالمين.

قوله: (أم يقولون افتراء؟)

113- حدثنا أبي، حدثنا علي بن وسیم الجوسيقي، حدثنا محمد بن الحسن بن آتش الصنعاني، حدثنا منذر بن النعمان الأفطس، عن وهب بن منبه قال: الكذب: هو الفريدة.

(1) انظر: الآثار من (14-18)، في سورة الفاتحة، آية (1).

(2) ألم يقولون افتراة، فلا فتوى مثله. وادعوا من استطعتم من دون الله، إن كنت صادقين.

(3) وهم محمد بن الحسن بن آتش، يفتح الهجرة والمثناة، بعدها معجمة: اليماني الصنعاني، وقد ينسب لجده، قال أبو حامد وأبو زرعة: ISSUE 26-07-154.


(4) هو منذر بن النعمان الأفطس اليماني، روى عن وهب بن منبه.
وإن رأس الفرية الكذب على الله، ثم هو ما بين ذلك حتى يأتي الغليل (۱۷) كذب، وما بين الكفر بالله كفر يأتني، كفر النعم.
قوله: {فأُنَّوا بِسُورَةٍ مَثَلْهُ}. 

۱۴ ۱۱۱ - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شيبة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {فأُنَّوا بِسُورَةٍ مَثَلْهُ}. قال: مثل هذا القرآن.

وروي عنه معتمر بن سليمان وعبد الرزاق ومحمد بن الحسن بن آتش وغيرهم، قال ابن معيين: ثقة.

انظر: الجمع (۸۱ -۴۲ -۴۳).

(۱) الغليل: هو الماء الذي ليس له جريمة، وإنما يظهر على وجه الأرض ظهورًا قليلًا، فيخفى مرة ويظهر مرة، وفي اللسان: {وقال أبو سعيد: لا يذهب كلاً من غللاً أي: لا ينبغي أن ينتظروا عن الناس ولا يظهروا}. {۱۸۴}.

انظر: الصحيح (۵/۵۸۳)، تاج العروس (۸/۵۰)، اللسان.

۱/۵۲۰، مادة: غليل.

والمراد هنا: أن الكذب درجات، وأن القليل منه الذي قد يخفى أمره ولا يعود له يعتبر كذبًا - والله أعلم -.

تخريج الأثر (۱۱۱۳):

{لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -}.

الحكم على الأثر (۱۱۱۳):

فلا من لم أقف على ترجمته.

۱۱۱۴ - هذا إسناد صحيح دائر في التفسير، تقدم برمز (۱۱۶)، وشيخ ابن أبي حاتم فيه هو: حجاج بن حمزة، وشيخه هذا هو الحسن بن محمد ابن الصباح وهو ثقة، تقدم برمز (۴۷).
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
قوله: "وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين":

2116 - حدثنا محمد بن يحيى، أبنان أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق - فيما حدثني محمد بن أبي محمد - عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

"وادعوا من استطعتم من أ عوانكم على ما أنتم عليه: "إن كنتم صادقين".

وعلا في سورة البقرة: "فأنا بسورة من مثله آية (23)"، فما فائدة ذلك، وما الفرق بينهما؟

ذكر هذا السؤال الإمام الخايزن - رحمه الله - وأجاب عن ذلك بقوله:


2116 - إسناده حسن تقدم في (46).

تخريج الأثر (2116):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (23) برقم 430/424 (1/241).

وكذا أخرجه ابن جرير برقم (496) من طريق محمد بن حميد عن سلمة به (1/376).

245
1117: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: "وادعو" قال: ناس يشهدون به.

قوله: عز وجل: "بل كذبوا بما لم يحيطوا به علمه ولما يأتيهم تأويله".

وهو في سيرة ابن هشام (2/176)، وانظر البغوي ولم ينسبه (33/1). وزاد الممسير (1/50 و51)، والقرطبي (1/232)، والخازن (1/34).

وذكره ابن كثير بنحوه ونسبه إلى السدي عن ابن مالك (9/51). وذكره السيوطي (1/35)، والشوكاني ونسبه إلى ابن عباس (1/211). إسناده صحيح، تقدم في (2114).

تخريج الأثر (1117): هو في تفسير مجاهد ص (71)، وأخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (213) بعمر (24/42)، وذكره جرير بنظمه من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به بعمر (474)، ومثله من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به (498)، وانظر رقم (499 و500)، (1/276 و277). وذكره البغوي والخازن ولم ينسبه (34/1). وذكره ابن كثير بنظمه (9/52). وذكره الشوكاني (1/53).

فل كذبوا بما لم يحيطوا به علمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من

قبلهم فانظر كيف كان عافية الطالبين (74).
2118- أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي، حدثني
أبي، حدثنا عمي الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن
ابن عباس: قوله: {ظلماً} (1) فسماهم الله ظلمهم بشركهم.
قُوله: {مَنْ هُمْ مِنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مِنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ}
بال_probs_}}}
2119- حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن جعفر (3) حدثنا
مسلم (2) عن ابن أبي نجيح (1) عن مجاهد قال: إن الله لا يخفى
عليه الذين يريدون منكم الإصلاح والإفساد.

(1) هذه اللفظة الكريمة من سورة النبوة آية (19).
(2) تقدم بسنده ولفظه في الآثر (894).
(3) هو مسلم بن خالد الزهاي، تقدم في (1240)، وهو صدوق.

 كثير الأوهام.

(4) تقدم في (61)، وهو ثقة رميا دلس.

تخريج الآثر (2119):
لم أقف عليه عند غير المصنف- رحمه الله تعالى.

الحكم على الآثر (2119):
ففي مسلم بن خالد: صدوق كثير الأوهام، ابن أبي نجيح: مدلس من
الثالثة ولم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف.

447
قوله: {وبن كذب ظُلُمُ لي عملي} الآية:

۱۲۰- أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي آل نبيماً أن نبيماً صبيج.

ابن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: {ولكن عملكم أنتم بريون ممأ أعمال وآنا بريء} قال: أمره بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم.

{وبن كذب عظَّلُ لي عملي} الآية: مما تعالى {۱۳۲}.

۱۲٠- إسناد صحيح، تقدم في (٢٩).

تخريج الأثر (٢١۰):

أخرجنا ابن جرير بلفظه من طريق ابن وهب عن ابن زيد برقم (١٧٦٧۲) (١٠/٥٠)، وذكره السيوطي بلفظه (٣٠/٣٦)، والشهيبي (٢٧/٢٤٧).

فائدة:

نقل الإمام البغوي والرازي والخازن عن الكلبي ومقاتل أن هذه الآية منسوخة بآية السيف.

قال الرازي: وهو بعيد؛ لأن شرط الناسخ أن يكون رافعًا لحكم المنسوخ، ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بفاعله وببشارات أفعاله من الثواب والعقاب، وذلك لا يقتضي حركة القتال، فآية القتال ما رفعت شبكًا من مدلولات هذه الآية، فكان القول بالنسخ باطلاً، وقال ابن الجوزي: بعد أن نقل خبرًا عن ابن عباس يفيد أنها منسوخة: ليس هذا صحيحًا؛ لأنه لا تنافي بين الآتيين.

انظر: المعالم (٣/١٦، زاد المسير (٤/٩٣)، التفسير الكبير (١٥٦/١٨).
قوله: "ومنهم من يستمع إليك" الآية (1) :

(1) وهم من يستمرون إليك أنت نهدي العمعنى الآية (21) .

(22)  حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عمرو،

(23) وهم من يستمرون إليك أنت تسمع الصم وولو كانوا لا يعقلون.

(24) هذا بعض الآية الكريمة في سورة الأنعام، آية (20) ويستمرون.

(25) بدون واف الجمع.

(26) إسناد صحيح، تقدم في (61).

تخرج الأثر (212) :

أخبره المصدر بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام آية (25) برقم (121) (1/131)، وكذالك أخبره ابن جريج من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به برقم (154) (1315) (7/11)، ومنهله من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (13105) (13105) (7/11).

وذكره ابن الجوزي ونسبه إلى مقاتل وأعتبره أحد أقوال ثلاثة:


(28) وهم من ينظرو إليك أنت نهدي العمعنى وولو كانوا لا يصرعون.

249
حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن
أبي محمد عن عكرمة، أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: «لا
يصرُون أي لا يصرُون الحق.
قوله: *إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شِيْئًا* الآية:

۲۱۳ - حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، أنبانا
بشير بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: قوله:
*أنفسهم يظلمون* قال: يصرُون.

قوله: *وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النِّهَارَ*:

۲۱۴ - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم، حدثنا
سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: حشرها: الموت.

٢١٧ - إسناده حسن، تقدم في (٤٦).
تخريج الأثر (١٧٢):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه وزاد في آخره: يقولون: في تفسير سورة
البقرة آية (١٧٦) برقم (١٦٢)، وكذا أخرجه ابن جرير
بزيادة في آخره برقم (٣٨٦) من طريق محمد بن حميد به، (١٦١).
هو في سيرة ابن هشام (١٧٤)، وذكره ابن كثير (١٥٤)،
وذكره السيوطي (١٣٢)، كما في ابن جرير.
*إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شِيْئًا* ولكن الناس أنفسهم يظلمون

۲١٧ - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (١٥٦).
*وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النِّهَارَ* تعارفون بهم قد خسِرَ
الذين كذبروا بلقاء الله وما كانوا معدن.

٢٥٠
قوله: (يتعرفون بهم):  ك 5 212 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد الله الحنفي (1)، حدثنا جسر (2)، عن الحسن: / 139/8
( يتعرفون بهم) قال: يعرف الرجل صاحبه إلى جنبه لا يكلمه، يعني: يوم القيامة.

تخريج الأثر (2124):
تقدم بلفظه في الأثر (2066).
الحكم على الأثر (2124):
تقدم رجاله وكلهم ثقات، والإسناد صحيح.
(2125) - (1) هو عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، أبو علي البصري، قال أبو حاتم: ليس به بأس، وكذا قال الدارمي عن ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي والدارقطني وأبن قانع، وضعفه العقيلي، وروي عن ابن معين أنه ليس بشيء، وقال ابن حجر: صدوق، لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين، أخرج له الجماعة.
(2) لم يظهر لي: أهو حسر بن الحسن اليمامي - وهو مقبول - أو حسر ابن فرقد - وهو ضعيف جداً، تقدم في (1363)، وكلاهما يروي عن الحسن البصري، ولم يذكر في ترجمة أي منهما أنه روى عنه عبيد الله الحنفي، فالتل أعلام.
تخريج الأثر (2125):
أخره أبو الشيخ كما في الدر، وساقه مثله دون قوله: يعني: يوم =

251
قوله تعالى:

٨٧٧ - حدثنا أبي، حدثنا أبو بكر بن بشار العبدي (١)، حدثنا يحيى بن سعيد (٢)، عن سفيان (٣)، عن الأغمش، عن أبي رزوان (٤)، في قوله: ﴿قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله﴾ قال: قد ضحوا قبل ذلك.

القيامة (٣٣٤/٢٠٨)، وكذا في فتح القدر (٣٥٠/٢).

٢١٢٦ - (١) هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبو بكر، بندار بن ابليس وفتحها وسكون النون، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين وثمانية، وله بضع وثمانون سنة، أخرج له الجماعة.

التقريب (٢١٤٧/٢)، وانظر: التهذيب (٩/١٧٧ - ١٧٣)، المغني في ضبط أسماء الرجال ص (٣١٢).

٢١٢٦ - (٢) هو ابن فروخ القطان، تقدم في (١٠٨/١)، وهو ثقة متقن حافظ.

٢١٢٦ - (٣) هو الثوري، تقدم في (٢٢).

٢١٢٦ - (٤) هو مسلوم بن مالك، تقدم في (١٠٣)، وهو ثقة فاضل.

تخرج الأثر (٢١٢٦):

أخبره المصنف بسنه ولفظه في تفسير سورة الأعام آية (٤٠) برقم (٢٠٧/٥٨٦)، وكذا أخبره ابن جرير عن ابن بشار به برقم (١١٢/١٥٥)، (١٣٩٥/١٩).

وأخبره أبو الشيخ كما في الدر، وساقه هكذا: عن أبي رزوان أنه قرأ:

﴿قد ضلوا قبل ذلك وما كنا مهديين﴾ في سورة الأعام آية (٤٠)، (٤٨/٣)، ولم أقف على من قرأها كذلك، والله أعلم بأمره تفسيرية.

٢٨٢ - والله أعلم -.
قوله: 
(وإمَّا نُرينك بعض المَّن يعدهم)

۲۱۷ - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبة، حدثنا وقاة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: 
(وإمَّا نُرينك بعض المَّن)

نعدهم من العذاب في حياتك.

قوله: (أو نتوثقنك)

۲۱۸ - وله عن مجاهد، قوله: (أو نتوثقنك) قبل (فإليّنا مرجعهم).

الحكم على الأثر (۲۱۵۹):

إسناده صحيح.

(وإمَّا نُرينك بعض المَّن نعدهم أو نتوثقنك فإننا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون)

۲۱۵۷ - إسناده صحيح، تقدم في (۶۱).

تخريج الأثر (۲۱۷۷):

هو في تفسير مجاهد بلفظه ص (۲۹۴).

وأخبره ابن جرير بلفظه من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (۱۷۶۷۱)، وبنحوه من طريق ابن أبي جعفر عن وقاة به برقم (۱۷۶۴۴)، وعنه بإسناد آخر برقم (۱۷۶۷۵)، (۱۰/۹۸).

وأخبره ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر، وسماه بلفظه إلا أنه قال: سوء العذاب (۳/۲۰۸)، وكذا في فتح القدر إلا أنه لم يعزه لأبن المنذر (۲/۴۰۰).

۲۱۷۸ - تابع للأثر السابق، وتقدم تخريجه.

۲۵۳
قوله: "ثم الله شهيد علي ما تفعلون" 2129.

قيل: "ولكل أمة رسول".

2130 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:

------
(1) كذا في الأصل.

ولكل أمة رسول فإذاء جاء رسولهم قضى بينهم بالقضط وهم لا يظلمون.

2129 - تابع للأثر (117)، وتقدم تحريره، وهو في تفسير مجاهد بلفظه ص (294)، وأخرج من ابن جرير بلفظه وبالإسناد آخر برقم (176671)، (99/15)، (3/157)، وذكره اليعقوبي ونسبه أيضا لمقاتل (3/162).

وذكره ابن الجوزي (4/27)، وابن كثير (2/419).

2130 - (2) هو الضحاك بن مخلد، تقدم في (938)، وهو ثقة


(4) تقدم في (61)، وهو ثقة، وربما دل.

214
قوله: "وَيَقُولُونَ مِنْ هَذَا الْوَعْدِ إِنَّكُمْ صَادِقُونَ".

131- حديثنا أبي، حديثنا هشام بن خالد، حدثنا شبيب بن إسحاق، حديثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله:

ويقولون من هذا الوعد إن كُنْتم صادقين قال أصحاب رسول الله

---

تخريج الأثر (2130):

هو في تفسير ماجد بلطفه دون قوله: بالرومية، ص 294. وكذلك أخرجه ابن جرير من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (1734015/99).

الحكم على الأثر (2130):

فبه ابن أبي نجيح: مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف.

تخريج الأثر (2131):

ذكره المصنف في تفسير سورة الأعراف آية (29)، برقم (236)، (1/332)، ووصله ابن جرير بإسناد حسن برقمه (14480141)، في تفسير سورة الأعراف آية (29)، (12/380).

ويقولون من هذَا الْوَعْدِ إِنَّكُمْ صَادِقُونَ.

132- إسناده صحيح، تقدم في (1886).

تخريج الأثر (2132):

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -

255
قوله: "قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً" الآية:

32- حديثنا أبي، حدثنا أبو الحذيفة، حدثنا شبل، عن أبي نجيح، عن مجاهد: "قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً" ضلالاً إلا ما شاء الله.

قوله: "كل أمة أجل إذا جاء أجلهم" الآية:

234- حدثنا عبيد الله بن إسمايعيل البغدادي(1)، حدثنا عفان، حدثنا وهب، حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: كان الحسن

"قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم".

"فلا يست_ATOM Ngoài ولا يستقدمون".

2132- إسناده حسن، تقدم في (209).

تخريج الأثر (2133):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (188) برقم (1438/2/207/13/19495)، وكذا أخرجه ابن جرير: بمثله من طريق المتنى عن أبي الحذيفة به برقم (13/19495).

2134- (1) هو عبيد الله بن إسمايعيل البغدادي -والد أبي بكر الفراضي- روى عن أبي عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن سباق البغدادي ومعاوية بن عمر وغيرهم، قال ابن أبي حاتم: سمحت منه بالزكاة وهو صدوق. انظر: الحرج (20/3/108/337)، تاريخ بغداد.

تخريج الأثر (2134):
يعقـول: ما أحمـق هؤلاء القموـن! يقولون: اللهم أطل عمره، والله يقول: {إذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون}. 1/121

قوله تعالى: {قل أرأيت إن أتاكُم عذابة بيتا أو نهارا} الآية:
2/135 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شيبة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: قَالَ: {أرَايْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عذابًا}.
قال: فجاءة آمنين.

أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (34) برقم (430/176-177/1), وذكره السيوطي في الدر بلفظه, وعزا للمصنف فقط (1/81).

الحكم على الأثر (1214):
فيه عبيد الله: صدوق, وبقية رجاله كلهم ثقات إلا أنه لم يذكر عن وهب هل روى عن ابن أبي عروبة قبل الاختلاط أم بعده؟
{قل أرأيت إن أتاكُم عذابة بيتا أو نهارا} ماذا يستعمل منه المجرمون؟
2/135 - إسناده صحيح, تقدم في (1/71).

تخريج الأثر (1215):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام آية: (40) برقم (420/2), وكذا أخرجه ابن جرير إلا أنه قال: فجاءة بدله:
فجاءة, من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به يرقم (1/12135), (1/368-369), وأخرجـه
عبد بن حميد وابن أبي شيبة, ابن المنذر, وأبو الشيخ كما في الدر, وسائره بلفظه ابن جرير في تفسير سورة الأنعام آية: (47), (1/12),
وكذا في فتح القدر (2/118).

257
قوله: "أَنَّمَ ذَا وَقُعٌ أَمِنتَ مِنْهُ" الآية(1)

2136 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير. في قول الله: "ذُوقُوا" يعني: العقوبة.
قوله: "هَلْ تَجَزَّوْنَ اثْنَىَما كَتَمْتُمْ تَكْسِيبٌ".

2137 - حدثنا عاصم بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع، عن أبي العالية: قوله "بَكْسِيْنَ" (1) يعني: من الخطابة.
قوله: "وَيَسْتَبْنُونَكَ أَنْفُقْنَا مَنْ قَالِ إِي وَرْبِي" الآية.

2138 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، إبناً

(1) أَنَّمِ إذا ما وَقَعَ آمَنتُم مِّنْهُ وَقَدْ كَتَمْتُمْ بِهِ تَسْتَعِجِلُونَ

لم يذكر المصدر - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة Shirley من الآثار، والأثر (2136) في تفسير الآية بعدها.

لم يُقَلّ للذين ظلموا ذوَّارًا عذاب الخلد هَلْ تَجَزَّوْنَ اثْنَىَما كَتَمْتُمْ تَكْسِيبٌ (2).

2136 - إسحاد حسن، تقدم في (30).

تَخْرِيج الأَثْرُ (2136):
لم أُقِف عليه عند غير المصدر - رحمه الله تعالى -.

(2) هذه الكلمة الكريمة من الآية (79) من سورة البقرة.

2137 - إسحاد حسن، تقدم في (97).

تَخْرِيج الأَثْرُ (2137):

485
بشير بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: قوله:

(مُعاَجزِينَ) قال: سبابيين(1).

قوله: ولآ هو لِكُلّ نَفْسٍ ظَلِمَتْ الآية: 319


(وَبِسْبِينَكَ أَحِقَّ هُوَ قَلِيِّ إِيَّاهُ وَرَبِّي إِنِّي لْحَقٍّ وَمَا أَنْثُم مُعاَجزِينَ (26).

138 - إسناده ضعيف، تقدم في (32).

تخريج الأثر (138): 211

أخرجه المصطفى بنوده ولفظ: بمسابقين في تفسير سورة الأنعام آية (134) برقم (919) (2/684).

وذكره ابن الجوزي بلفظة (4/39).

واخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (3/47)، وكذا في فتح القدير (2/58).

(1) غير واضحة في الأصل، وتفاقم تقرأ: فمسابقين.
(2) يقول أن لكل نَفْسٍ ظَلِمَتْ ما في الأرض لافتتته به، وآسوا النَّدامة لما رأوا العذاب وقُضِيَ بينهم بالقسط، وهم لا يظلمون (26).

(2) كذا في الأصل، وعند الإمام أحمد: كان لك.

2139 - تقدم بإسناد ضعيف إلى قتادة في الأثر (141)، وقتادة هو ابن دعامة السدوسى تقدم في الأثر (25)، وهو ثقة ثبت، مشهور بالندليس، عده الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة، ولم يصرح هنا بالسماع.
ويبس المهاد".

قوله: "وهُمْ لا يُظَلَّمُونَ".

214 ـ حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جربير. في قول الله: "وهُمْ لا يُظَلَّمُونَ" يعني: من أعمالهم، فلا ينقص من حسناتهم، ولا يزاد على سيفاتهم.

قوله: "لا إن الله ما في السموات والأرض" الآية:

214 ـ حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي روك، عن الضحاك، عن ابن عباس: "لا يعلمون" يقول:

(1) لا توجد آية بهذا النطاق في الكتاب الكريم، وفيه آيات كريمة توعدت الكفار ببس المهاد، وأقربها إلى هذا النطاق الآية رقم (56)، في سورة ص ولفظها الكريم: "جهنم يصلونها في بس المهاد".

تخريج الأثر (٢١٣٩): 
أخرجه الإمام أحمد بمثله من طريق هشام عن قتادة به (٣٩/٢٩١).

٢١٤ ـREN: حسن، تقدم في (٣٠).

تخريج الأثر (٢١٤٠):
لم أقف عليه عند غير المصنف، رحمه الله تعالى... "لا إن الله ما في السموات والأرض إلا إن وعد الله حق ولَكِن أكثرهم لا يعلمون".

٢١٤١ ـ تقدم بسنده ولفظه في الآثر (٣٩).
لا يعقلون.

قوله: «هُوَ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ».

۲۱۴۲ - حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: يَحْيِي وَيُمِيتُ أي: يعجل ما يشاء، ويوخر ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنِّي وَرَكِمٌ».

۲۱۴۳ - حدثنا الحسن بن أبي الريع (١)، نبالان عبد الرزاق، أنبئا عن الشهبي، عن بيان (٢) عن الشهبي قوله: «مَوْعِظَةٌ» قال: موعظة من الجهل.

۲۱۴۳ - (١) تقدم في (١٧٣٦), وهو صدوق.

۲۱۴۲ - (۲) هو بيان بن بشر الأحمص - يعمهتهم، أبو بشر الكوفي، ثقة ثابت، من الخمسة، أخبره له الجماعة.

التقريب (١/١١١)، وانظر: التهذيب (١/٥٠٦).

تخريج الأثر (٢١٤٣): أخبره المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة آل عمران آية (١٣٨) برقم (١٤٩١/٥٦٦/٧٦٦).

٢٦٦
قوله: "وشفاءً لما في الصدر":

442 ذكره أبو زرعة، حدثنا الحسن بن عطية (1)، ابنانا
إسرائيل (2)، عن أبي إسحاق (3)، عن أبي الأحوص (4)، عن عبد الله
أنه قال: في القرآن شفاءان: القرآن والعسل؛ فالقرآن: شفاء لما في
الصدر، والعسل: شفاء من كل داء.

= = =

وأخبره عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري به (141).

= = =

وهو في تفسير الثوري عن بيانه بلغظه، رقم (126) ص (80).

= = =

وأخبره ابن جرير بلغظه من طريق أبي نعيم عن سفيان به برقم
(7861 2)، ومثله عن الحسن بن يحيى به برقم (7882) في تفسير سورة
آل عمران آية (138) (7/123/186)، وأخبره أبو نعيم في الحلية بلغظه
من طريق القاسم بن الحكم عن سفيان به (4/311).

= = =

وأخبره سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر كما في الدار,

= = =

وسبة بلغظه (2/78).

الحكم على الأثر (143):

= = =

صحيح، وأخبره عبد الرزاق به - كما تقدم في التخريج:

4142 (1) هو ابن نجيج الشرقي، تقدم في (562)، وهو صدوق.
(2) هو ابن بونس، تقدم في (56)، وهو ثقة.
(3) هو عمر بن عبد الله السبيعي، تقدم في (764)، وهو ثقة عابد،
اختلط بآخرين، واقتصر ابنصلاح على من روى عنه بعد الاختلاط على
ابن عيينة.
(4) هو عوف بن عمر بن نضلة، تقدم في (616)، وهو ثقة.

= = =

تخريج الأثر (144):

= = =

أخبره ابن جرير بلغظه إلا أنه قدم واخر، في تفسير سورة النحل آية

= = =

262
2145 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا المخاربي، عن ليث،
عن مjahah: "شفاء" قال: الشفاء: القرآن.
قوله: "وهدى ورحمة":

2146 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبنا عبد الرزاق، أنبنا
الشوري، عن بياان، عن الشعبي: "هدى" قال: هدى من
الضلال.

(١٤/١٤٢)، وأخرجه ابن ماجه بنحوه عن النبي - صلله الله عليه - برقم:
(٣٤/٣٦٨)، كلاهما من طريق سفيان عن أبي إسحاق به.
ونقله ابن كثير عن ابن ماجه، وقال: وهذا إسناد جيد، تفرد بإخراجه
ابن ماجه مرفوعًا، وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيج عن أبيه عن
سفيان - هو الثوري - به موقوفًا، غله عليه - ٢٦٦/٥٧٦.
وذكره السيوطي بلفظه، وعراة للمصنف فقط (٣/٢٠٨)، وأخرجه
ابن أبي شيبة بلفظه إلا أنه قدم وأخر، وليس فيه: في القرآن شفاء
(٤/١٣٦)، وكذلك في فتح القيدير (٣/١٧٦).

الحكم على الأثر (٢١٤٤): صحيح لغيره.

2145 - إسناده ضعيف، تقدم في (١٥٠).

تخريج الأثر (٢١٤٥):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.

2146 - تابع للأثر (٢١٤٣)، وتقدم تخريجه، وذكره - أيضاً - ابن
الجوزي ولم ينسبه (٤/٤٠).
الوجه الثاني:

47 21 - حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن ملحوم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: {وَهَذِئَا} قال: هو القرآن.

الوجه الثالث:

48 21 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباغ، عن السدي: {وَهَذِئَا} قال: نور.

247 - تقدم إسناده في (101)، وفيه موسى بن ملحوم: لم أقف على ترجمته.

تخريج الأثر (142):

أخرجه المصدر بسنده ولفظه في تفسير سورة آل عمران آية (138) برقم (1489) (2/765)، وأخرجه ابن جرير من طريق محمد بن سنان عن أبي بكر الحنفي به برقم (7873) (231-232)، وقد أورده تفسيرًا لقوله تعالى: {وَهَذِئَا}، وكذا ذكره السيوطي في الدر.

248 21 - إسناده حسن، تقدم في (50).

تخريج الأثر (1482):

أخرجه المصدر بسنده ولفظه في تفسير سورة آل عمران آية (138) برقم (1489) (2/765)، وأخرجه ابن جرير بلفظ: نور للمتافقين، من طريق موسى بن هارون، عن عمرو عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي - صل الله عليه وسلم - برقم (260) في تفسير سورة البقرة آية (1).
الوجه الرابع:
2149 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير،
 حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن
 جبير: (هَدَى) يعني: تبياناً.
 قولهم: (وَرَحْمَةَ الْمُؤمِنِينَ).

2150 - حدثنا عاصم بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر
 الرازي، عن الحديث من أنس، عن أبي العالية: قولهم: (وَرَحْمَةَ)
 قال: رحمته القرآن.

وكذا نقله ابن كثير (1/139)، وذكره السيوطي في الدر (244).
والشوكاني في فتح القدير (1/33).

تاريخ الأثر (1492):
أخرجه المعصف بيسنده ولفظه -ألا إنه ذكره بالرفع- في تفسير سورة آل
 عمران آية (36) برقم (1450)، (7/266).

تاريخ الأثر (2150):
أخرجه المعصف بيسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (23)،
 برقم (1599)، (2/70)، وأخرجه ابن جرير بللفظ من طريق أبي
 النضر عن الربيع به برقم (1136)، ويحمل من طريق عمار عن ابن أبي
 جعفر عن أبيه عن الربيع برقم (1137) في تفسير سورة البقرة آية
 (34)، (2/116).

265
قوله تعالى: قل بفضل الله، حددنا أبو سعيد الأشجع، حددنا أبو معاوية (1)، عن حجاج (2)، عن عطية (3)، عن أبي سعيد: قل بفضل الله.

وقال: فضل الله القرآن، قال: أبو محمد: كذا رواه أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد.

(1) هو ابن أرطاة، تقدم في (55)، وهو صدوق كبير الخطأ والتدليس.

(2) هو عطية بن سعد العوفي، تقدم في (138)، وهو صدوق يخطئ كثيراً.

(3) هو ابن أرطاة، تقدم في (85).

تخريج الأثر (2151):
اخرجه ابن جرير بلفظه من طريق علي بن الحسن الأزدي عن أبي معاوية به برقم (1738/10/15)، وذكره البغوي والخازن (159/3)، وابن عطية (168/4)، والبديع (168/7)، والقرطبي (353/2)، وأخرجه سعيد بن منصور، وأبي شيبة، وأبو المذر، وأبو الشيخ، والبديع، كما أشار إليه الشوكاني في فتح القدير (454/2).

الحكم على الأثر (2151):
فيه حجاج: صدوق كبير الخطأ والتدليس، وعطية العوفي: صدوق يخطئ كثيراً، ولم يتابع، وحجاج مدلس من الرابعة ولم يصرح بالسماع، فالإسناد ضعيف، ولكن له شواهد ستأتي ترفعه إلى درجة الحسن لغيره.
وروا عبد الواحد بن زيد، عن حجاج، عن عطية
عن ابن عباس.

الوجه الثاني:

1153 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد يعني
سليمان بن حيان الأحمري، عن حجاج، عن عطية، عن ابن
عباس.

2152 - حجاج وعطية تقدمما في الآثر السابق، وأما عبد الواحد:

فتقدم في الآثر (167)، وهو ثقة.

تخريج الآثر (2152):

أخبره ابن جرير بلفظه من طريق محمد بن سعد بإسناده عن ابن عباس
رضي الله عنهم، رقم (17682)، (8/10).

وذكره ابن عطية (167)، وابن الجوزي (4/40)، والقرطبي
(30/8).

وأخبره ابن أبي شيبة، ابن المنذر، والبيهقي كما في الدور، وساقه
بلفظه (3/2)، وكذا في فتح القدير (44/5).

الحكم على الآثر (2152):

انظر الحكم على الآثر السابق.

2153 - حجاج وعطية تقدمما في الآثر (2151)، وبقية رجاله تقدموا
وكلهم نفقات.

تخريج الآثر (2153):

أخبره ابن جرير بلفظ: الإسلام من طريق ابن أبي صالح عن ابن عباس
رقم (17680)، (15/7).

267
السورة
الخطة والتفديس

(1) هو القاسم بن أبي بزة، بفتح الموحدة وتشديد الراي، المكي، مولى بني مخروم، القاري، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس عشرة ومائة، وقيل: قبلها، أخرج له الجماعة.
التقريب (2/110) وانظر التهذيب (8/310).

تخرج الأثر (2154):
أخرجه ابن جرير بلفظ: القرآن، بإسناد فيه المثنى شيخ ابن جرير، لم أقف على ترجمته، برقم (17677), (15/7/1570), وذكره القرطبي بلفظ: الإمام (8/353), وكذا ذكره البغوي (3/159).

الحكم على الأثر (2154): في إسناده حجاج، صدوق كثير الخطا، وهو مدلس من الرابعة، ولم يصرح بالسماع، فالإسناد ضعيف.
تخرج الأثر (2155):
لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصنف، رحمه الله تعالى.

268
تكونة

2156 - والحسن.
2157 - وهلال بن يساف.
2158 - عكرمة.
2159 - وقادة.

تخريج الأثر (2156):
أخره ابن جرير بإسناد صحيح برقم (1767) (10/7/15).

2157 - هو هلال بن يساف بكسر التحتانية ثم مهلمة ثم فاء.
ويقال: ابن إساف, الأشععي مولاهم, الكوفي, ثقة, من الثالثة, أخرج له البخاري - تعليقاً - ومسلم وأصحاب السنن.
التقريب (2/105), وانظر: التهذيب (11/86-87).

تخريج الأثر (2157):
أخره ابن جرير من عدة طرق, انظر: أرقام الآثار: (1769).
(1767) (10/15-17/1).
وذكره ابن عطية (168), وأخرجه البهتلي كمها في الدار (3/208), وفيه: يساف بل, وهو خطأ مطبعي.

تخريج الأثر (2158):
لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.

تخريج الأثر (2159):
ذكره ابن عطية (7/168).
القرطبي (8/353), والبغوي, والخازن (3/159).
وأشار إليه السيوطي (3/308).

229
1160 - والريع بن أنس: نحو ذلك.

قوله: وبرحمته.

1161 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معناوية، عن حجاج، عن عطية، عن أبي سعيد: وبرحمته. قال: برحمته أن جعلكم من أهله.

1162 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، وأبو عبد الرحمن الحارثي، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عباس: قال: فضل الله ورحمته. قال: فضل الله ورحمته أن جعلكم من أهلكم من أهل القرآن.

تخريج الأثر (2116):

لم اقف على من نسبه إليه عند غير المصنيف - رحمه الله تعالى.

1161 - تتابع للأثر (1151)، وتقدم تخريجه.

1162 - تقدم إسناده في الأثر (31)، ما عدا أبا عبد الرحمن الحارثي؛ فإني لم أقف على ترجمته، غير أني وجدت أن أبا سعيد الأشج يروي عن أبي عبد الرحمن الكوفي الباهلي، ويقال الغنوي، وهو النضر بن منصور الذهلي، وهو ضعيف من الناسخة، أخرج له الترمذي، انظر: ترجمته في تهذيب الكمال (3/14 1414 440)، التهذيب (10/45 440)، التقرب (2/31).

تخريج الأثر (2116):

تقدم في تخريج الأثر (2151).
الوجه الثاني:


1624 - وروي عن الحسن.

1625 - وهلال بن يساف.

1626 - وزيد بن أسلم.

2112 - إسناده صحيح، تقدم في (2).

تخريج الأثر (2153):
تقدم في تخريج الأثر (2153)، وذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة ولم ينصبه ص (197).

2164 - تابع للأثر (2156)، وتقدم تخريجه.

تخريج الأثر (2155):
تابع للأثر (2156)، وتقدم تخريجه.

تخريج الأثر (2166):
أخرج عنه ابن جرير عكس هذا القول بإسناد فيه المثنى شيخ الطبري - لم أقف على ترهمته - برقم (17683)، وإسناد ضعيف عن ابن زيد عن أبيه برقم (17685) (108/15).

وقد ذكره عنه ابن عطية (15/168).

وقد أخرج عنه البيهقي كما في الدر (308/3).
آية 2167 - وقتادة.

2168 - وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثله.

2169 - وروي عن أبي العالية.

2170 - وسالم بن أبي الجعد.

2171 - والضحاك.

2172 - تابع للأثر (159)، وتقدم تخرجه، وأخرجه بهذا اللفظ.

2173 - تابع في تفسيره عن معاصر عن قنادة (109).

2174 - تخريج الأثر (1968): لم أقف على من نسبه إليه، وتقدم في تخريج الأثر (166) أن ابن جرير أخرجه من طريق ابن وهب عن أبيه.

2175 - تابع للأثر (155)، ولم أقف على من نسبه إليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.


وكان ذكره ابن عطية (168/1).


277
الوجه الثالث:

2173 - أخبرنا أبو يزيد القرطبي، فيما كتب إليّ، أنبنا أصحاب الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: "قل بفضل الله وبرحمته" قال: كان أبي يقول: فضل الله القرآن، ورحمته الإسلام.

2177 - تابع للأثر (5160)، ولم أقف على من نسبه إليه عند غير المصدر - رحمه الله تعالى -.

2173 - تقدم بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن في الآثرة (29).

وعبد الرحمن: ضعيف.

تخرج الأثر (2173):

أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق ابن وهيب عن ابن زيد، به برقم (17685) (108/15)، وسماقت الإشارة إليه في تخرج الأثر (26118).

وذكره ابن عطية (68/16).

وأخرجه البيهقي كما في الدر، وسماقه بلفظه (768/3).

فائدة:

قال ابن عطية في الخور - بعد أن نقل بعضًا من أقوال الصحابة والتابعين واتباعهم رضي الله عنههم - في معنى قوله: "قل بفضل الله وبرحمته".

ولا وجه عدلي لشيء من هذا التخصص إلا أن يستند منه شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن الفضل هو هداية الله تعالى إلى دينه، والتوفيق إلى اتباع شريعته، والرحمه هي عفوه وسكن.
قوله: {فَذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوا}:

۱۷۴ - حديثنا أبي، حديثنا سعيد بن سليمان الواسطي، جدهم
ابن المبارك، عن الأجلح(۱) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبيزى(۲).

جنته التي جعلها جزاء على التشرع بالإسلام والإيمان به». ۱۰، انظر المخر
۱۰۰۷/۷ (۲۱۴) هو أحلج بن عبد الله بن حبيظة - باللهجة والجم
صغرًا - يكتب أبا حبيبة الكندي. يقال: اسمه حبيبة، قال أحمد: أحلج
وبذلك، متقاربان في الحديث، وقد روى الأجلح غير حدث منكر، وقال
ابن معيين: صالح، وقال مرة: ثقة، وقال مرة: ليس به ياسب، وقال العجلی:
كوفي ثقة، وقال أبو حامد: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتذ به، وقال
النسائي: ضعيف، ليس بذلك، وكان له رأي سوء، وقال ابن عدي: له
آخره صاحبة، ويروي عنه الكوفيون وغيرهم ولم أر له حدثًا منكرًا
مجاورًا للحد، لا إسنادًا ولا متنًا إلا أنه يعد في شيعة الكوفة، وهو عند
عندی مستقيم الحديث صدوق، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا جداً، وقال
المتقال: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها، وقال يعقوب
ابن سفيان: ثقة حديثه لين، وقال ابن حجر: صدوق، شويع، من السابعة،
ماس سنة خمس وأربعين ومائتين، لأخيره له البخاري في الأدب المفرد،
وأصحاب السنن، انظر: الجرح (۷۹/۱-۴۷)، والميزان (۷۸/۱-
۱۸۹), التهذيب (۱/۱۹) التقریب (۴۱/۱۰۹).
(۲) الخزاعي صلواهم الكوفي، مقبول، من الحنافیة، أخرج له
البخاری - تعليقة - وأبو داود والنسائي.
انظر: التقریب (۱/۱۰۵), التهذيب (۱۹/۱۰۰).

۲۷۴

هو عبد الرحمن بن أبي - يفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها - زاى - مقصور - الخزاعي مولاه، صحابي صغير. وكان في عهد عمر رجلاً، وكان على خراسان لعلي، رضي الله عنهم، أمره لهم الجماعة.


تخريج الأثر (174):

في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن: مقبول، وقراءة أبي على النبي ﷺ في الصحيحين - كما تقدم في تخرجه -.

فائدة:

في هذا الحديث تشريف عظيم لسيدنا أبي بن كعب -رضي الله عنه- وفضيلته في ذلك ظاهرة؛ حيث إن الله تعالى قد خصّه بطلب قراءة النبي ﷺ عليه وتسليمته له، ولذلك فقد بكى - كما في الصحيحين - إما فرحًا وسرورًا بذلك، وإما خشوعًا وخوفًا من التقصير في شكر تلك النعمة.

انظر: صحابة رسول الله ﷺ في الكتاب والسنة ص(165).

2175 - (1) هو أحمد بن جميل المروزي، أبو يوسف، كان يكون ببغداد، روى عن ابن المبارك وعبد العزيز بن عبد الصمد، يعد في المرازة، روى عنه أبو حامد وأبو زرعة، وسُئل عنه أبو حامد فقال: صدوق، وسُئل عنه يحيى بن معين فقال: ليس به بأس.

انظر: الجرح (2/44).

(2) هو ابن عبد الله البخمي، تقدم في (17)، وهو صدوق بخطيئة كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.

(3) هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، تقدم في (1377)، وهو ضعيف.

(4) هو القرظي، تقدم في (28)، وهو ثقة عالم.
تخريج الأثر (١٧٥):  
ذكره السيوطي بلفظه إلا أنه قال: يجمعون، وعزال للمصنف فقط  
(٣/٢٠٩).  
الحكم على الأثر (١٧٥):  
إسناده ضعيف لضعف نجيح، وفيه شريك: صدوق يخطئ كثيرًا.  
١٧٦  هو قتيبة بن سعيد بن جميل - بفتح الجيم - ابن طريف  
الثقفي، أبو رجباء البغيلاني - بفتح الموحدة وسكون المعجمة، يقال: اسمه  
يحيى، وقيل: علي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين عن  
تسعين سنة، أخرج له الجماعة.  
التقريب (٢/١٣٣)، وانظر: التهذيب (٨/٣٥٨-٣٦١).  
(٢) هو وسيم بن جميل بن طريف بن عبد الله، أبو محمد مولى  
ثقفي، مولي حجاج بن يوسف، خراساني بلخي، عم قتيبة بن سعيد،  
روى عن الضحاك، وكثيرين بن زيد وعبد الجبار بن موسى، وروى عنه خالد  
ابن خداس وقتيبة بن سعيد وسائل عنه أبو حامد فقال: بصري وقع إلى  
هناك، صالح الحديث، الجرح (٩/٤٦).  
تخريج الأثر (١٧٦):  
ذكره القرطبي بلفظه إلا أنه قدم وآخر، ولم ينسبه (٨/٣٥٤).  
الحكم على الأثر (١٧٦):  
إسناده حسن.
قوله تعالى: "هُوَ خَيْرُ مَا يَجُوَّمُونَ".

2178 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد، عن

2177 - هو القاسم بن أبي بزة، بفتح الموحدة وتشديد الزاي المككي، مولى بني مخزوم، القارئ ثقة من الخامسة، مات سنة خمس عشرة ومائة، وقيل: قبلها، أخرج له الجماعة.
التقريب (2/115)، وانظر: التهذيب (8/31).

تخريج الأثر (2177):
لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصنف. رحمه الله تعالى.

فائدة:
قد ذم الله تعالى الفرح في مواضع من كتابه الكريم، كقوله تعالى: "إِنَّ لَفَرْحَ فَخُورٍ" [[هود: 10]]، وكقوله جلّ جلاله: "لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا بِعْبَدٍ يُجَذَّرُوْ" [[القصص: 62]]، ولكنه - سبحانه وتعالى - أمر بالفرح في بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى: "فَذَلِكَ فَلِيُفرْحُوا"، واخبر عن الشهداء أنهم "فَرَحُوا بمَآ أُتِهمَ اللَّهُ" [[آل عمران: 170]].
فكيف يوقف بين هذه الآيات الكريمة؟ وقد تولى الجواب عن ذلك الإمام ابن عطية وتبعته الإمام القرطبي، رحمه الله تعالى. قال ابن عطية: "إِنَّ الفرح إذا ورد مقيداً في خير فليس بمذموم، وكذاك هو في هذه الآية - سورة يونس - وإذا ورد مقيداً في شر أو مطافاً لحقه ذم؛ إذ ليس من أفعال الآخرة، بل ينبغي أن يغلب على الإنسان خزنه على ذنبه وخوفه لربه". انظر: المخصر (7/120)، الجامع لأحكام القرآن (9/854).

2178 - إسناده ضعيف، تقدم في (1158).
جوبير عن الضحاك: قوله: "هو خير مما يجمعون" قال: خير مما تتجمع الكفار من الأموال.

2179 - وروى عن الحسن: مثله.

2180 - حدثنا أحمد بن جميل الروزي، أبانا ابن المبارك، أبانا شريك، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب: "ففذلك فليفروا هو خير مما يجمعون" قال: من الدنيا.


تخريج الأثر (2178):
لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -، وأخرجته ابن جرير بسند مطلق عن أبي النجاح بلفظ: يعني الكفار، برقم (17686) (10/08/1919).

2179 - لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.

2180 - تابع للأثر (2175)، وتقدم تخريجه.

2181 - (1) هو ابن الوليد، تقدم في (968)، وهو صدوق كشیر التدليس.

(2) هو أبيع بن عبد الشامي، روى عن راشد بن سعد، وروى عنه صفوان بن عمرو، انظر: الجرح (241/34).

279
المؤمنين، هذا والله من فضل الله ورحمته، فقال عمر: كذب
لست هذا هو، يقول الله: قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا
هو خير مما يجمعون، وهذا مما تجمعون.
قوله: قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق.

2182 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد،
حدثنا خليد، عن قتادة: قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق.
يقول: رزقًا لم أحرمه عليكم فتجوزونه على أنفسكم من ناسكم
وأولادكم.

تخريج الآثر (2181):
ذكره السيوطي بلفظه دون قوله: وهذا مما تجمعون، وعراة للمصنف

الحكم على الآثر (2181):
فيه بقية بن الوليد، مدلس من الرابعة ولم يصرح بالسماع، وهو مطلق،
فالأنساد ضعيف.
قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلاً قل الله أدن
لكم أم على الله تفترون، رضي.

2182 - (1) هو ابن صالح الشقفي، تقدم في (204)، وهو ثقة
وكان يدلس تدليس التسوية.
(2) هو ابن مسلم، تقدم في (244)، وهو ثقة لكنه كسير التدليس
والتسوية.
(3) هو ابن دلجل السدويسي، تقدم في (1359)، وهو ضعيف.

485
2183 - حدثني أبي، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا
الوليد، حدثنا الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز قال: لا يحمي
مرج، ويتناول قول الله عز وجل: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم
من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً}.
قوله: {فجعلتم منه حراماً وحلالاً}.

2184 - أخبرنا محمد بن سعد، فيما كتب إلي، حدثني
أبي، حدثني عمرو، حدثني أبي، عن أبيه، عن عبد الله بن
عباس. قوله: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً

تخريج الأثر (2182):
أخرجه ابن جرير بن نحوه، بإسناد آخر صحيح برقم (17693)
(16/2/1129)، وذكره ابن كثير بعنه (2/421).
الحكم على الأثر (2182):
إسنادة ضعيفة.

2183 - (1) هو ابن مسلم، وتقدم في (24)، وهو ثقة، لكنه كثير
التذكير والتسمية.
(2) المرج - يفتح الميم وسكون الراء - الأرض الواسعة ذات نبات كبير.
تتمح فيه الدواب، أي: تتخلي تسرح مختلطة كيف شاءت.
تخريج الأثر (2183):
لم أقف عليه عند غير المصدر - رحمه الله تعالى.
الحكم على الأثر (2183):
إسنادة صحيح، والوليد قد صرح بالتحديث.

2184 - إسنادة ضعيفة، تقدم في (128).

281
وَحَلَالًا قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْشَّرْكِ، كَانُوا يَحْلُونَ الْأَنْعَامَ مَا شَاءُوا
وَيَحْرُمُونَ مَا شَاءُوا.

۲۱۸۵ - حُدِّثْنَا حَجَاجُ بْنُ حِمْزَةَ، حُدِّثْنَا شَبَابُةُ، حُدِّثْنَا وَرَقَاءُ،
عَنْ أَبِي أَبَيَّةْ نَجِيحٍ، عِنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿فَجَعَلْنِي مَنْهَ حِرَامًا﴾
وَحَلَالًا ﴿فِي الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبةِ﴾.

**تَخْرِيجُ الآثَرَ (۲۱۸۴):**

أخرجه ابن جبرير مقتصراً على قوله: هم أهل الشرك، عن محمد بن سعد به برقم (۱۷۶۹۰)، و/by إسناد آخر فيه المتنى شيخ الطبري -لم أقف على ترجمته - برقم (۱۷۶۸۹)، (۱۰/۱۱/۱۱۱)، (۱۲/۱۰/۱۱۱).

وانتظر: ابن كثير (۴۲۱ /۲).

وأخرجه ابن المنذر، وأبو الشيخ، وأبو مردوخ كما في الدر، وساقه بلفظه إلا أنه قال: كنا يحلون من الحرش والانعام... إلخ (۳/۳/۲۰۹)، وكذا في فتح القيدر (۲/۴۵۷)。

۲۱۸۵ - إسناده صحيح، تقدم في (۶۱).

**تَخْرِيجُ الآثَرَ (۲۱۸۵):**

هو في تفسير مجاهد بلفظه وزاد في آخره: والوصيلة والخامص (۲۹۴)، وأخرجه ابن جبرير بلفظه من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (۱۷۶۹۱)، وانتظر: رقم (۱۰/۱۵/۱۱۱).

وانتظر: الجامع لأحكام القرآن (۸/۵۵۰).

(۱) البحيرة: فعلية بمعنى مفعولة، وهي على وزن النطبية والدبابة، وفي الصحيح عن سعيد بن المسبك: البحيرة، التي يمنع درها للطواذيب، فلا يحتلبها أحد من الناس، وأما السائبة فهي التي كانوا =
هـ 186 - (حدثنا أبي) (1) / حدثنا عبد العزيز بن منيب، ١٣٣/١٤٨٦

حدثنا أبو معاذ النحوي، أني أتى عبيد بن سليمان، عن الضحاك:
في قوله: ﴿قل أرأيتما ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً ﴾ وحلاً، هو الذي قال الله: ﴿وجعلوا الله مما ذرأ من الحَرَث والأنعام نصيحاً إلى قوله: ﴿سأء ما يحكمون ﴾ (2).

يسبونها لألئتهاهم. وقيل: البهيرة هي بنت السائبة، كانوا إذا تابعت الناقة
بين عشر إ 판 لم يركب ظهرها، ولم يجز وبرها، ولم يشرب لنها إلا
ولدها أو ضيف، وتركوها مناسبة لسبيلها وسموها السائبة، فما ولدت
بعد ذلك من أشهر شقوا أذنها وخلوا سبيلها، وحرم منها ما حرم من أمها
وسموها البهيرة.

انظر: الجامع لاحكام القرآن، (٦/٣٣٥-٣٣٦)، والنهاية (١/١٠٠).

مادة بحر.

هـ 186 - إسناد حسن، تقدم في (٧٧).

(1) سقط من الأصل، وأضافته من المواضع الأخرى التي أخرجها
المصنف، ومن كتب الترجم، وهذا إسناد دائر في التفسير، ولم يذكر فيه
أن ابن أبي حاتم روى عن عبد العزيز بن منيب، وإنما ذكر أن أبا حاتم هو
الذي روى عنه - والله أعلم -.

(2) سورة الأنعام، آية (١٣٦).

تخريج الأثر (١٨٦) :
أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق الحسين بن الفرج عن أبي معاذ به برقم
(١٧٩٥) (١٠/١١٣)، وانظر: الفركطبي (٨/٣٥)، والبغوي، والخازن (٣/١٥٩)، وأبي

٢٨٣
284

187 - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة قوله: «فجعلتم من حرامٍ وحلالاً». يقول: كل رزقي لم أحرم، وإنتم حرمتتموه على أنفسكم من نسائكم وأموالكم وأولادكم. فقل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟

قوله: «قل الله أذن لكم أم على الله تفترون»:

188 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفيان، حدثنا الوليد، حدثنا خليد، عن قتادة: «قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟» فيما حرم عليكم من ذلك.

كثير (2/421).

187 - إسناد صحيح، تقدم في (1886).

تخريج الأثر (2187): أخرجره ابن جرير باختلاف يسير، بإسناد آخر صحيح برقم (1793) (112/15).

وانظر: ابن كثير (2/421).

188 - وقع في الأصل قوله تعالى: «أم على الله تفترون؟ بين ميمين هكذا: (م م)، ولعله أراد أن هذا الجزء من الآية الكريمه ليس في الأصل، وتخالي الضرب على الآية الكريمه، فوضع هذه العلامه... والله أعلم».

وهذا الأثر تابع للأثر (2187)، وتقدم تخريجه.
قوله: ( WHOSE PEOPLE ASKED: 'WILL LAW OR NIGHT FALL?' )

2189 1- حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، أبنانا
بشار بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك عن ابن عباس: قوله:
( THEY ASKED: 'WILL LAW BE?' ) قال: يكذبون.

الوجه الثاني:

2190 1- حدثنا محمد بن يحيى، أبنانا العباس بن الوليد
النسري، حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قنادة: قوله:
( THEY ASKED: 'WILL LAW BE?' ) أي يشركون.

وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على
الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون { 56 }.

2189 1- إسنادة ضعيف، تقدم في (32).

تخريج الأثر (2189):
آخره المصدر بهذه ولفظه في تفسير سورة النساء، آية (50) برقم
3148 (3/1230/1346)، وكذا آخره في تفسير سورة الأنعام، آية
24 (1/100/1300)، وزاد في الدنيا (1/109)، وزاد في الدنيا
وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه وزاد في الدنيا
(3/1230/1346)، وكذا في فتح القدير (2/109).

2190 1- إسنادة صحيح، تقدم في (43).

تخريج الأثر (2190):
آخره المصدر بهذه ولفظه في تفسير سورة النساء، آية (50) برقم
3149 (3/1230/1346)، وكذا آخره في تفسير سورة الأنعام آية
= 285
191 - حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا رباح (1) يهودي موسى بن أبي الصباح (2) في قول الله (إن الله لدُوَّر فضل على الناس) قال: إذا كان يوم القيامة يؤتي بأهل ولاية الله فيقومون بين يدي الله ثلاثة أصناف، قال: فيؤتي برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي ماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقتي الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ومعيمها، وما أعددت لأهل طاعتك فيها، فاستهرت ليلي وأظلمات نهاري شوقًا إليها، قال: فيقول: عبدي إنا عملت...

= (192)، برقم (10/11/131)، وأخرج له ابن جبير بلفظه برقم (48/131)، من طريق بشير بن معاذ عن يزيد بن أبي سفيان (10/11/4).

واخرجه عبد بن حميد كما في الدر، وساقه بمثله (3/8)، وكذا في فتح القدر (2/9 1).

191:
(1) لم أقف على ترجمته.
(2) لم أقف على ترجمته.
(3) لم أقف عليه بهذا الاسم، وفي كتاب التراجم: موسى بن أبي كثير الأنصارى مولاه، أبو الصباح ويقال له: موسى الكبير، وأسم أبي كثير: الصباح، وهو مشهور بكينيته أيضًا، صدوق، رمي بالإرجاء، لم يصب من ضعفه، من السادسة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي.

انظر: الجرح (8/147)، والميزان (4/218)، التسهـذيب (287/367)، التقرـيب (2/87).

286
للجنة، هذه الجنة فادخلها، ومن فضلي عليك أنت اعتنق من النار، قال: فيدخل الجنة هو ومن معه.

قال: ثم يؤتي (بالصفن) (1) الثاني، قال: فيقول: عبدي لما عملت (2)? فيقول: يا رب خلت ناراً، وخلقت أغلالها 132/3. وسعيرها وسمومها وبحوضومها، وما أعددت لأعداءك (3)، ولاهل معصيتكم فيها، فأسهرت ليالي، وأظلمت نهاري خوفًا منها، فيقول: عبدي إذا عملت خوفًا من النار، فإني قد اعتنقك من النار، ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي، فيدخل هو ومن معه الجنة.

ثم يؤتي بجل من الصفن الثالث، فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب حبًا لك، وشوقًا إليك، وعزتك لقد أشهرت ليالي وأظلمت نهاري شوقًا إليك، حبًا لك، فيقول تبارك وتعالى: عبدي إذا عملت حبًا لي وشوقًا إلي، فيتجلي له الرب فيقول: هاذا انظر إلي، ثم يقول: من فضلي عليك أنت اعتنقك.

(1) في الأصل: بالعيد من الصفن الثاني، وروي عنها وكتب تحت ما أثبت.
(2) هكذا في الأصل، والظاهر أنه: لماذا، بدليل السؤال السابق واللاحق.
(3) كتب في الأصل بعد قوله لأعداءك: (فيها)، وروي عنها.

تخريج الأثر (2191):
آخره المصدر بسنده ولفظه مع بعض الاختلاف في تفسير سورة البقرة: (23432) برقم (22657)، (2/692-693-892-938).
الحكم على الأثر (2191):
في إسناده من لم أقف على ترجمته.

287
من النار، وأبيحك جنتي، وأرزرك ملائكتي، وأسلم عليك بنفسي، فيدخل هو ومن معه الجنة.


قوله: «وأما تكون في شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كأن عليك شهودا إذ تفيضون فيه»: 2193 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا إسحاق بن إبراهيم (1)

2192 - تقدم إلى قتادة بإسناد صحيح في الآثر (186)، وإسناده: هنا - إلى أبي الدرباء - رضي الله عنه - ضعيف لأنه منقطع.

تخرير الآثر (2192): أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (243) برقم (2658) (2659) (2/893-894)

وأما تكون في شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كأن عليك شهودا إذ تفيضون فيه وما نعبر عن ربك من مثل ذره في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين (2193 - 1) هو إسحاق بن أبي إسرائيل، واسمه: إبراهيم بن كامجرا -

288
حدثنا عبد الله بن إبراهيم الصنعاني (١)، عن أبيه (٢)، قال: كان

(١) بفتح الميم وسكون الجيم - أبو يعقوب المروزي، نزيل بغداد، وثقه ابن معين والدارقطني، وأحمد والبغوي وزاد: إلا أنه كان قليل العقل، وقال أبو حام حاذم: كنت عنه رجوع في القرآن ووقفنا عن حديثه، وقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد، وقال أبو زرعة: عندي أنه لا يكذب، وحدث بحديث منكر، وقال الدارقطني في التعديل والتجريب: نقم عليه القول في القرآن، وذلك أنه رجوع أولًا ثم أجابهم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من أنهم أيام المنه، وقال ابن حجر: صدوق، تكلم فيه لوقفه في القرآن، مات سنة خمس وأربعين ومائتين وقيل: ست، له خمس وسبعون، من أكابر العاشرة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.

(٢) انظر: الجرح (٢/٢١٠)، تهذيب الكمال (١/٨١ - ٨٢)، الميزان (١٨٢/١)، التهذيب (١/٢٢٣ - ٢٢٥)، التقريب (١/٥٥).

(١) هو عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني، أبو يزيد.

(٢) هو إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني، صناعة اليمن، أبو إسحاق، قال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق، من الناس، أخرج له أبو داود والنسائي.

انظر: الجرح (٥/٣٨٩)، الميزان (٢/٢)، تهذيب الكمال (١/٦٦٢ - ٦٦٣)، التهذيب (٥/١٣٧)، التقريب (١/٤٠٠).


٢٨٩
بعض العلماء إذا خرج من منزله كتب في يده: (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَنْتَلُو مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَانَ عَلَيْكُمْ شَهْوًا، إِذْ تَفْيِضُونَ فِيهِ آيَةً.)
قوله: (إِذْ تَفْيِضُونَ) قوله: (فيه).

2194 - حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله: (إِذْ تَفْيِضُونَ فِيهِ) يقول: تفعلون.
قوله: (فيه).

2195 - حدثنا حجاج بن حمزه، حدثنا شعبة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: قوله: (إِذْ تَفْيِضُونَ فِيهِ) في الحق ما كان.

نتخريج الأثر (2193):
لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصدر - رحمه الله تعالى -.
الحكم على الأثر (2193): 
إسناده حسن.

2194 - إسناده صحيح، تقدم في (1).
نتخريج الأثر (2194):
أخرهه ابن جرير بلفظه من طريق المتنى عن عبيد الله به برقم (17696، 15/14، 8/356)، وذكره القرطبي (1114).
وأخرجه ابن المنذر كما في الدر، وساقه بلفظه (1/309)، وكذا في فتح القدر (2/57).

2195 - إسناده صحيح، تقدم في (11).
قوله تعالى: ﴿وَما يُعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مَثَالٍ ذَرَّةٍ؟﴾

٢١٩٦ - حديثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حديثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿وَما يُعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ﴾ قال: ما يغيظ عن ربك تبارك وتعالى.

تخريج الأثر (٢١٩٥): هم في تفسير مجاهد بلفظة إلا أنه قال: لما بدل: ما، ص(٢٩٤)، وأخرجهم ابن جرير بلفظة من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (١٧٩٨)، وبمثله من طريق عبد الله عن ورقه به برقم (١٧٩٩)، فإن إسناد آخر به (١٠/١٥/١١٥).


وأخرجه عبد بن حميد، والفريابي، وابن المدر، كما في القدر وساقه بلفظة: لما يغيظ، وقال: وأخرج الفريابي ابن جرير عن مجاهد مثله (٣/٣٠/٣/٢٠٩).

فائدة:
قال الإمام السيوطي في القدر - وتبعه الشوكي في فتح القدير - وأخرج =

٢٩١
قوله: {ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين}.

{2197} - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {في كتاب مبين} قال:
كل ذلك في كتاب عند الله مبين.

قوله: {ألا إن أولياء الله}.

{2198} - حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح - كاتب الليث ()، حدثني عبد الحميد بن بحرام ()، عن شهر بن حوشب ()، عن عبد الرحمن ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: {وما يعزم عن ربك} قال: لا يغيب عنه.

انظر: الدار (2/390)، فتح القدير (2/457).

أقول: ولم أقف على ما نقله عن السدي عند المصنف - رحمه الله تعالى - في هذا الموضوع، فلم يقل في نسخة أخرى، أو أنهما أرادا موضوعا آخر.
فذكره هنا - والله أعلم -.

{2197} - إسناده صحيح، تقدم في (1886).

{2198} - تخريج الأثر (2197):

اخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة هود - عليه السلام - (6).

{2198} - تقدم في (2) وهو صدوق، كشير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.

(1) تقدم في (1716)، وهو صدوق.

(2) تقدم في (1716)، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام.
ابن غنمٍ (1) أنّ أبا مالك الأشعري (2) قال: إن رسول الله ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ لما قضى صلاته أقبل على الناس، فقال: إن الله عباداً ليسوا بانبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، فجئى رجل من الأعراب فقال: يا نبي الله! انعتهم لنا، حلفهم لنا، شكّلهم لنا، فسر وجه رسول الله ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ: هم ناس من أفقاء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله، وتصافوا بسُفَو الله، لهم يوم القيامة منابر من نور، فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم (نورًا) (3)، وثيابهم (نورًا) (3)، يفرع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

(1) هو عبد الرحمن بن غنم، يُبْثِج المجموعة وسكون النون، الأشعري، مختصف في صحبته، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين، مات سنة ثمانون وسبعين، رضي الله عنه، اخرج له البخاري، تعلقًا، وأصحاب السنن، النتقريب (1/494)، وانظر: التهذيب (2/47), المصنفة (2/250) (2/418).

(2) هو الحارث بن الحارث، تقدم في (1/127)، وهو صحابي جليل، رضي الله عنه.

(3) في الأصل: (نور) في الموضعين، وهو خطأ نحوي، صوابه ما أثبت.

تخريج الأثر (2198): أخرجه ابن المبارك بمنزله في الزهد من طريق عبد الله بن عبد الحميد بن
249 - حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن أبي شببة، حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمر، عن عمر ابن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: إن من عباد الله (الناسان) (1)

= بهرام به = في باب: النية مع قلة العمل وسلامة القلب ص (249، 249)، وأخربه الإمام أحمد بمثاله وزيادة في أوله من طريق أبي النصر عن عبد الحميد بن بهرام به (5/1431)، وأخربه ابن جرير مختصرًا من طريق يحيى بن حسان عن عبد الحميد بن بهرام به برقم (1776/127، 127).

وأخربه عبد الزرقاء في مصفه برقم (2342) في باب: في المتاحبين في الله (1/11، 1102)، والطيراني في الكبير برقم (2432)، وأخربه في التفسير (3/161)، وفي شرح السنة برقم (3242) في باب: ثواب المتاحبين في الله (13/50، 51)، كلهم من طريق ابن أبي حسنين عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -.

ونقله الخازن عن البغوي (3/161، 161)، وأخربه كثير عن الإمام أحمد (2/232)، وأخربه ابن أبي الدنيا في كتاب الأحوان، ابن مردوية، والبيهقي كما في الدر، وساقه بنجرة (3/1، 131)، وكذا في فتح القدير (2/58، 58).

الحكم على الأثر (2198) (2): مداره على شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، ولكن له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن لغيره.

2199 - (1) تقدم في (540)، وهو ثقة حافظ وله أوهام.

(2) هو ابن عبد الحميد، تقدم في (569)، وهو ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.

(3) في الأصل: لآناس، وهو خطأ نحوي، صوابه ما أثبت.

294
ما هم بaniemاء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله، قالوا: يا رسول الله أخبرنا ما هم (1) وما أعمالهم إذا نحبهم / لذلك، قال: هم قوم تحباو بروح الله على غير أرحامهم في بينهم، ولا أموال يعطونها، والله إن وجوههم لندور، وإنهم لعلى نور، لا يخفون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، إلا أن أولاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (2).

(1) كذا في الأصل، وعند ابن جرير والسيوطي: من هم؟

تخرج الأثر (2199):
أخرجه أبو داود برقم (5227) عن زهير بن حرب وعن عثمان به (388/3).
واخرجه ابن جرير بخلاف يسير من طريق ابن حميد عن جرير به برقم (1714)، وأخرج نحوه بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (17713)، وأخرج أبو نعيم في حلية الأولاء بمهمه من طريق قيس بن الربيع عن عمارة بن العقباق به (1/5).
واخرجه هناد في الزهد بمهمه بإسناد آخر حسن برقم (484/1، 432/1) وذكره ابن عطية (7/151)، ابن الجوزي (374/4، 443)، والقرطبي (8/374، 150)، وذكره ابن كشیر وقال: وهذا إسناد جيد إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمام بن الخطاب - والله أعلم -.
(2/222، 243).
واخرجه ابن مردونيه، والبيهقي في شعب الإمام كما في الدر، وساقه بنحوه (3/31)، كما في فتح القدير (2/458).

وللحديث شواهد:
انظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (15942) و(10943) في كتاب الجنة (13/144، 1) وموارد الظلمان إلى زوائد ابن حبان رقم (2508).
220 - حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عمر بن هشام بن
أبان (1)، حدثنا يحيى بن مكحول (2)، عن ابن أبي ليلى (3)، عن

في باب: في المتاحين في الله ص (121)، وقال عنه محقق شرح السنة:
إسناده صحيح، كنما في هامش رقم (1) (13/51)، والمصدري
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي - في كتاب الصر والصلاة (4/170،
171)، وانظر مجمع الزوائد (10/276، 279).绽放
الحكم على الأثر (1199):
إسناده منقطع بين أبي زرعة، وعمر رضي الله عنه، ولكن له شواهد
ترفعه إلى درجة الحسن لغيره.

220 - (1) تقدم في (1306)، وهو صدوق فيه تشريع.
(2) تقدم في (952)، وهو صدوق عابد، يخطئ كثيراً، وقد تغير.
(3) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي،
القاضي، أبو عبد الرحمن، قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال أبو زرعة:
ليس بأقوى ما يكون، وقال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه، وقال أحمد
ابن عبد الله العجلبي: كان فقيهًا صدوقًا، صاحب سنة، جائز الحديث،
قارئًا عالماً، قرأ عليه حمزة الزيات، وقال يحيى القطان: سيء الحفظ جداً،
وقال يحيى بن معين: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال
الدارقطني: رديء الحفظ كثير الوهم، وقال أبو أحمد الحاكم: عامة
أحاديثه مقلوبة، وقال أحمد بن يونس: كان أفقه أهل الدنيا، وقال ابن
حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ فكثرت المناكير في روايته، وقال
الساجي: كان سيء الحفظ ولا يتعبد الكذب، فكان يبدد في قضاائه،
فأما في الحديث فلم يكن حجة، وقال الذهبي: صدوق إمام، سيء الحفظ،
وقد وثق، وقال ابن حجر: صدوق، سيء الحفظ جداً، من السابعة، مات =

796
الحكم (1) عن مقسم (2) عن ابن عباس: قوله: "لا إن أولايا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" قال: يذكر الله لرؤيتهم.

= سنة ثمان وأربعين ومائة، أخرج له أصحاب السنن.


(1) هو ابن عتبة، تقدم في (21)، وهو ثقة ثبت.

(2) هو ابن بجرة، تقدم في (44)، وهو صدوق وكان يرسل.

تخريج الأثر (2400): أخرجه ابن جرير بلغظه إلا أنه زاد في أوله: الدين، من طريق أبي كريب وابن وكيع عن ابن يمان به، وتابع مقسمًا فيه سعيد بن جبير برقم (17703)، وأخرجه أيضًا عن جماعة من السلف - رحمهم الله تعالى - كما في الأرقام (17706-7, 17607, 17609, 17712, 17718, 17611, 17610, 17608, 17711, 17711) ورفعته في الأثر: (4/17706, 17707, 17709, 17711, 17610, 17608, 17711).

(15/10-1192).

وذكره ابن عطية ولم ينسبه (7/175)، والخازن (3/160)، وأبن كشیر (2/242)، وأخرجه الطبراني، وأبو الشيخ، وأبي مردوخ، والضياء في الختارة عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا كما في الدر، وساقه ممثله (3/309/2)، وكذا في فتح القدير (4/85).

الحكم على الأثر (2400): فيه يحبين بن يمان: صدوق يخطئ كثيرًا، وقد تغير، ابن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ، ولم يتبعًا فبالإسناد ضعيف، ولكنه حسن بسواهده.

297
حدثنا كثير بن شهاب البزاز، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا يعقوب الأشعري، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: رجل يا رسول الله: من أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل.

تخرج الأثر (2001)
أخرجه ابن جرير بخلاف يسير من طريق أبي يزيد البرازي عن يعقوب به عن سعيد بن جبير عن النبي - ﷺ - برقم (17710)، ومن طريق أبي سعيد عن سعيد عن النبي - ﷺ - برقم (17711)، وذكره ابن الجوزي (12/43)، وانظر لباب التناويل (16/160)، ونقله ابن كشر عن البزار من طريق علي بن حرب البرازي عن محمد بن سعيد بن سابق به بلفظه، وقال: ثم قال البزار:
وقد روي عن سعيد مرسلاً (22/62).
أخرجه أبو الشيخ، وابن مردوحه، والضياء في المختارة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً وموقفاً كما في الدر، وساقه مثله (2/309).
وكان ذا فتح القدير (458/2).
الحكم على الأثر (2001):
في إسناده يعقوب وجعفر: كلاهما صدوق بهم، ولم يتابعوا، فالإسناد ضعيف.

298
۲۲۰۲ - حديثنا محمد بن يحيى بن عمر الواسطي، حدثنا
محمد بن الحسين (۱) ، حديثنا أحمد بن محمد - هو ابن حنبل ،
حديثنا غوث بن جابر (۲) قال: سمعت محمد بن داوود (۳) عن
أبيه (۴) ، عن وهب قال: قال الحواريون يا عيسى من أولياء الله
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال عيسى - عليه السلام

۲۲۰۲ - (۱) هو محمد بن الحسين البرجاني، صاحب كتاب الزهد،
روى عن الهيثم بن عبيد الصيد، ومالك بن ضيغم وسعيد بن عامر
وغيرهم، وروى عنه محمد بن يحيى بن عمر الواسطي، وإبراهيم بن الجنيد،
وأبو بكر بن أبي الدنيا، سمع أحمد بن حنبل عن شيء من حديث الزهد
فقال: علواه محمد بن الحسين البرجاني، وسكت عنه ابن أبي حاتم.
انظر: الجرح (۷/۲۹۹).

۲۲۰۲ - (۲) هو غوث بن جابر بن غيلان بن منبه الصنعاني، وهو ابن منبه بن
كامل، أبو محمد، روى عن محمد بن داوود عن أبيه عن وهب بن منبه،
وروى عن عقيل بن معقل، وروى عنه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني،
والحسن بن علي الخلواني، سمع عنه يحيى بن منبه، وقيل: لم يكن به
بأس، ما كتب عنه حديثًا قط، كان يروي حكمة وهب بن منبه، انظر:
الجرح (۷/۵۷، ۵۸).

۲۲۰۲ - (۳) هو محمد بن داوود بن رزق بن داوود، أبو عبد الله بن أبي ناجية،
المهرى المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومائتين
على الصحيح، وكان مولده سنة خمس وستين ومائة، أخرج له أبو داود،
والنسائي في اليوم والليلة.
التقريب (۲/۱۵۹)، وانظر: التهذيب (۹/۱۵۴۱۵۴).

۲۲۰۲ - (۴) لم أقف على ترجمته.
والسلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى أجمل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، وأماموا منها ما يخشون أن يبتوا، وتركوا ما علموا أن سيتركمهم، فصار استكثارهم منها استقلالاً، وذکرهم إياها فواتاً، وفرحهم بما أصابوا منها حزناً، وما عارضهم من نائلها رفضوه، وما عاوضهم (1) من رفعتها بغير الحق وضعموها، خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجدونها، وخرجت بينهم لايسوا يعمرونها، وماتت في صدورهم فليسوا يحيونها، يهدمنها فينبنون بها آخرتهم، وببيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم، رفضوها فكانوا برفضها هم الفرحين، باعوها فكانوا يبيعها هم المرحين، ونظروا إلى أهلها صرعي قد حلت (2) فيهم المثلات، وأحياوا ذكر الموت، وأماموا ذكر الحياة، يحبون الله تعالى، ويستضيرون بنوره، ويضيرون به، لهم خبر عجيب، وعندهم الخبر العجيب، بهم قام الكتاب، وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وهناء نطقوا، وبهم علم الكتاب وبه علموا ليسوا يرون نائلاً مع ما نالوا، ولا أماني دون ما يرجون، ولا خوفاً دون ما يحذرون.

(1) كذا في الأصل، وفي الدر: وما عارضهم.

(2) كذا في الأصل، وفي الدر: خلت.

تخريج الأثر (٢٠٠٤):

أخرجه الإمام أحمد في الزهد باختلاف يسير عن غوث بن جابر به وفیه عوف بن جابر وهو خطأ مطبعي - ص (٧٨) من مواضع عيسى عليه السلام.
قوله تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون:

۲٢٠ - حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير: في قول الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (۱) يعني: في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني: لا يحزنون للموت.

قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون:

۲٢٠ - أخبرنا أبو يزيد القرطبي - فيما كتب إلي - أنبانا

أخبرنا أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه به (۱/۱۰۱)، وأخبره أبو الشيخ كما في الدر، وساقه باختلاف يسير جداً (۳/۱۹۳۹)。

الحكم على الأثر (۲۰۲):

فهي من لم أقف على ترجمته.

۲٢٠ - إسناده حسن، تقدم في (۳۰۰).

(۱) كتب في هذا الموضوع: ولا هم يحزنون وضرب عليها.

تخريج الأثر: (۲۰۲):

أخبره المصنف بسنده وبلغظته في تفسير سورة البقرة آية: (۸۸)، برم (۴، ۴۲، ۴۳، ۴۴/۱، ۳۱۸/۱).

وذكره السيوطي في الدر بلغظة (۱۳۶)، والشوكي (۲/۷۲)، وعزوا للمصنف فقط.

الذين آمنوا وكانوا يتقون (۱۳۶)

۲٢٠ - إسناده صحيح، تقدم في (۴۹).

۲٠١

قوله: «لهم البُشرى في الحياة الدنيا »:


تخريج الأثر (٢٠٤)


٥٢٠٥ - (١) هو الضرير، محمد بن خازم، تقدم في (٣٨٨)، وهو ثقة.

(٢) هو ذكوان، أبو صالح الزيات، تقدم في (٥٨٦)، وهو ثقة ثابت.

(٣) هو عطاء بن يسقار الهلالي، أبو محمد المدنى، مولى ميمنة زوج النبي، ورضي عنها، ثقة فاضل، صاحب مؤلفات وعبارة، من صغار الثالثة، مات سنة أربع وثمانين ومائة، وقيل: بعد ذلك، أخرج له الجماعة.

التقريب (٢٢٣)، وانظر: التهذيب (٢١٧).
أخبر الإمام أحمد مثله عن أبي معاوية به (١/٦٤٧، و١/٤٥٢)، وأخبره ابن جرير بلفظه من طريق أبي السائب عن أبي معاوية به رقم (١٧٧٢٢)، وبنحوه بإسناد فيه مجهول برقم (١٧٧٠٧)، وأخبره الشنَّهذي ببنحوه وباختصار منه من طريق عبد العزيز بن رفيق عن أبي صالح به، ومن طريق ابن المنكدر عن عطاء به، ومن طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحنوه، وليس فيه: عن عطاء بن يسار، برقم (١٦٠٦)، وقال: وفي الآية عن عباد بن الصامت - كتاب التفسير - باب: ومن سورة يونس (٥/٢٨٦، ٢٨٧).

وأخبره أبو داود الطيالسي برقم (١٩٥٥) - كما في منحة المعبود في كتاب فضائل القرآن وتفسيره - باب: ما جاء في سورة يونس (٢/١٩)، والحاكم وقال: هذا حديث صحح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي - كتاب التفسير. تفسير سورة يونس (٢/٣٤). كلاهما بنحوه من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وpanse: تفسير عبد الرزاق (١٩٧)، واختار ابن قتيبة أن البشارة في الآخرة هي الجنة ص (١٩٧)، وذكره الزمخشري (١٦٩/٥)، وإن عبد الله، وأبو هريرة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤/٤٤)، وذكره الرازي.
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ(1)، حدثنا سفيان(2)، عن محمد بن المنقرض (3)، عن عطاء بن يساق، عن رجل من أهل مصر فل، سألت أبا الدرداء عن قوله: "لهم البشري" فقال: لم يسألني عنها أحد منذ سألت رسول الله ﷺ، عنها غيرك، سألت رسول الله ﷺ، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤية الصالحة، يراها الرجل أو ترى له.


الحكم على الأثر (220/5).

في إسناده مجهول وله شواهد.

(2) 220-211-1) أبو حبيب، المكي، ثقة، من العنايرة، مات سنة ست وخمسين ومائتين، أخرج له النسائي، ابن ماجة.

التقرير (2/181)، وانظر: التهذيب (9/284).

(3) هو ابن عبيدة، تقدم في (239).

(3) هو محمد بن المنقرض بن عبد الله بن الهدير، بالتصغير-التهذيب، المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها، أخرج له الجماعة.

التقرير (2/210)، وانظر: التهذيب (9/473، 475).
الوجه الثاني:
7 220 - حدثنا المنذر بن شاذان(1)، حدثنا يعلى(2)، حدثنا أبو بسطام(3)، عن الضحاك في قوله: «لهمُّ البُشرِّى في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» قال: يعلم أين هو قبل أن يموت.

تخريج الأثر (2206):
اخرجه ابن جرير بخلاف يسير من طريق عثمان بن سعيد عن سفيان به رقم (17723)، وينحوه من طريق عمرو بن عبد الحميد عن سفيان به رقم (17724)، (128/129)، وانظر: تخريج الأثر السابق.

الحكم على الأثر (2209):
في إسناده مجهول، وله شواهد.
7 220 - (1) تقدم في (27)، وهو صدوق.
(2) هو ابن عبيد، تقدم في (27)، وهو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين.
(3) هو يحيى بن عبد الرحمن، تقدم في (1928)، وهو ضعيف.

تخريج الأثر (2207):
اخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: قبل الموت، من طريق ابن وكيع عن يعلى به رقم (17758)، (15/140)، وذكره القرطبي بلفظه ونسبه - أيضًا - لقنتادة (858/3)، وذكره ابن كشتر معاناه ولم ينسبه (2/244).
وأخرجه ابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا في ذكر الموت، ابن المنذر، وأبو الشيخ، وأبو القاسم ابن منده في كتاب سؤال القبر كما في الدر، وساقه بلفظه (3/313).

305
2208 - وروي عن زيد بن أسلم: نحو ذلك.

الوجه الثالث:

2209/136 - حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا محمد
ابن ثور، عن معمر، عن الزهري وقلمدة: "لهم البشيء في الحياة
الدنيا" قالا: هي الشهادة عند الموت في الحياة الدنيا.

قوله: "وهي الآخرة".

2210 - حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، عن

الحكم على الأثر (1709/22):

إسناده ضعيف لضعف أبي بسطام.

تاريخ الأثر (2008/22):

لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -
2209/141 تقدم في (1/41)، وهو صدوق يخطئ كثيرًا.

تاريخ الأثر (2009/22):

أخبره ابن جبرير بلفظ بإسناد صحيح عن محمد بن عبد إلاّ على
برقم (7757/15), (140/5), وأخبره عبد الرزاق في تفسيره عن
معمر به بلفظ: البشارة عند الموت (1091), وذكره ابن الجوزي بلفظ:
إنها بشارة الملائكة لهم عند الموت، ونسبة أيضاً للفحلاك (4/44).

وأخبره ابن المنذر كما في الندر، وساقه بلفظه (3/43).

الحكم على الأثر (2009/22):

في إسناده نعيم بن حماد: صدوق يخطئ كثيرًا، ويشهد له ما أخبره
ابن جبرير كما تقدم في ترجمته - فهو حسن لغيره.
النعمان، عن أبي صالح، عن عطاء بن يسار، عن رجل كان يفتي
بمصر، قال: سألت أبي الدرداء عن هذه الآية: {لهم البَشَرِى في
الحياة الدنيا وفي الآخرة} فقال أبو الدرداء: ما سألت عندها أحد
منذ سألفت رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: {ما سألت
عندها أحد قبلك، هي الروؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له،
وفي الآخرة} الجنة.

قوله: {لا تبدل لكلمات الله}:

۲٢١١ - حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان (١)، حدثنا
مكي بن إبراهيم، أنبأنا السكن (٢)، حدثنا موسى بن
عبيدة (٣)، عن محمد بن كعب القرطبي: يعني قوله: {لا تبدل

۲٢١٠ - تقدم مع بعض الاختلاف من طريق أبي معاوية عن الامش
به في الآثر رقم (٢٠٥)، فانظر تدارجه هنا.

۲٢١١ - (١) هو أحمد بن محمد، تقدم في (٨٣)، وهو صدوق.
(٢) لم يتضح لي من هو؟ إذ لم يذكر في شيوخ مكي ولا في تلاميذ
موسى من يسمي السكن، وفي التقريب اثنان بهذا الاسم، وهنا: السكن
ابن إسماعيل الاصداري من الثامنة، والسكن بن المغيرة الأموي مولاه،
من السابعة، وكلاهما صدوق، وفي الجرح سبعة سواهما، ولم يذكر في
ترجمة أي منهم مكي ولا موسى - والله أعلم -
انظر: الجرح (٤، ٢٨٧ - ٢٨٨)، تهذيب الكمال (١، ٥١٧) التقرير (١، ٣١٣).
(٣) هو الربيدي، تقدم في (٨٩٦)، وهو ضعيف.
كلمات الله ﷺ قال: لا تبديل لشيء قاله في الدنيا والآخرة.
قوله: ﴿ذلك﴾
}

۲۲۱۲ - حدثنا موسى بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حام,
حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط، عن السدي,
عن أبي مالك: قوله: ﴿ذلك﴾ يعني: هذا.
قوله: ﴿الفوز﴾

۲۲۱۳ - قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا
محمد بن علي، حدثنا محمد بن مراح، حدثنا بكير بن
معروف، عن مقاتل بن حيان: قوله: ﴿فوز﴾ يقول: بصيغة.
قوله: ﴿العظم﴾

۲۲۱۴ - حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير,
حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار، عن سعيد بن
جبير: ﴿عظيم﴾ قال: وافراً.

تخريج الأثر (۲۲۱۱):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -
الحكم على الأثر (۲۲۱۱):
فيه موسى بن عبيدة: ضعيف، والسكن: لم يتبين لي من هو.
۲۲۱۲ - تقدم بسنه ولفظه في الأثر (۱۱۸۹)
۲۲۱۳ - تقدم بسنه ولفظه في الأثر (۱۳۶۹)
۲۲۱۴ - تقدم بسنه ولفظه في الأثر (۱۳۷۰)
قوله: «ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً» (1).

بباشر: قوله: "هو السميع العليم" (2).

قد تقدم تفسير السميع العليم غير مرة.

قوله تعالى: «لا إِنَّ اللَّهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَمِن فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَبَعُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شَرَاءٌ الآية».

قال: إن الذين يدعون من دون الله، هذا الوثن، وهذا الحجر.

2115 - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد، عن قتادة: "الذين يدعون من دون الله".

قال: إن الذين يدعون من دون الله، هذا الوثن، وهذا الحجر.

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم (3).

(1) كذا في الأصل، وذكر ابن الجوزي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "ولا يحزنك قولهم" قال: تكذبهم، وقال: وقال غيره:

تظاهرة عليهم بالبذاءة وإنكارهم وأذائهم. 4/45.

(2) انظر: الآثار (1958، 2099، 131).

وانظر: هامش رقم (1) في تفسير الآية: (42) من سورة الأنفال بعد الأثر رقم (545)، فقد أشارت هناك إلى مواضع تقدمه.

"لا إِنَّ اللَّهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَمِن فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَبَعُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شَرَاءٌ الآية".

2115 - إسناده صحيح، تقدم في (1886).

تخريج الأثر (2215):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه دون قوله: وهذا الحجر في تفسير سورة
قوله: (هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه).

216 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الويلد، حدثنا سعيد بن بشير، عن / قنادة: في قول الله: (لا يُمْسِكِّنُهُمُ اللَّيْلَ وَالْعَيْرَةُ مُبْصِرًا).

قوله: (وأنهار مبصرا).

217 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا مسروق بن المرزبان.

بالاعراف آية (197)، برقم (1501)، الم桠 (44-20427-74-243). هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وأنهار مبصراً إن فَيْ ذَلِكَ لَآيَاتَ

أَقْرَمْ يُسْمَعُونُ آية (27).

2116 -إسناده ضعيف، تقدم في (204).

(1) سورة الأنعام، آية: (96).

تخريج الأثر (2216):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام، آية: (96)، برقم (535)، وذكره السيوطي في الدر (3/32)، والشوكاني إلا أنه قال: سكن (550/2051)، وزواه للمصنف فقط.

2217 - (2) هو مسروق بن المرزبان - يسكن الراء وضم النازع بعدها موحدة. الكندي أبو سعيد الكوفي، قال أبو حامد: ليس بالقوي، يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال صالح بن محمد: صدوق، وقال الذهبي: صدوق معروف، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين، آخره له ابن ماجة.

النظر: الجرح (8/393)، الميزان (4/98)، التهذيب (112/112)، التقريب (2/2442).
حدثنا ابن أبي زائدة (1)، قال ابن جراح (2) قال مjahad الشمس
آية النهر.

۲۱۸ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الأعلى بن
حماد النرسي (3)، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة:
قله: { النهر مبصرًا أي منيراً.

(1) هو يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، تقدم في (١٦٥)، وهو نثى
متقن.

(2) تقدم في (٢٨٥)، وهو نثى فاضل، وكان يدلس ويرسل.

تخريج الأثر (٢٢١٧):
لم أقف عليه عند غير المصنف، رحمة الله تعالى.

الحكم على الأثر (٢٢١٧):
فيه مسروق بن المرزيان: صدوق له أوهام ولم يتابع، وابن جراح: مدلس
من الثالثة، ولم يصرح بالسماع، فالإسناد ضعيف.

۲۲١٨ - (٣) هو عبد الأعلى بن حمام بن نصر الباهلي سولاهم البصري، أبو يحيى المعروف بالنرسي، يفتح النار وسكون الراء وبالمهملة.
قال صالح بن محمد بن خراش: صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس،
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم والدارقطني ومسلمة بن قاسم
والخليفي: ثقة، وقال ابن معين: النرسيان ثقات، وقال مرة: لا بأس بهما،
وقال ابن حجر: لا أراه به، من كبار العاشرة، مات سنة ست أو سبع
وثلاثين ومائتين، أخرج له الشيخان بأبو داود والنسائي.

انظر: الجرح (٢٩ /٦٩)، التهذيب (٩٣ /٩٤)، التقرير

١٤٥٤ (١).
قوله: "إن في ذلك آيات لقوم يسمعون":
2119 - حديثنا أبو سعيد الأشجع، حديثنا يحيى بن يمان (1)،
حديثنا سفيان (2)، عن سماك (3)، عن سعيد بن جبير: "إن في
ذلك آيات" قال: هو الرجل يبعث بخاتمه إلى أهله.

تخريج الأثر (219):
أخرجه المصنف بسنده وبلغظ: منير، وهو برقم (545)، في تفسير
سورة النمل آية (86) [ص 113 (415) وأخرجه ابن جرير بسنده صحيح عن
قتادة بلغط: مينيرة في تفسير سورة الإسراء آية (12) (50)،ل.
وذكره القرطبي معناه ولم ينسخه (86/130) والبغوي، والخازن
(1/213)، وابن كثير (2/644).
وذكره السبويطي، بلغطه وعزا له المصنف فقط (3/313)، وكذا في
فتح القدر (2/611).
الحكم على الأثر (2119):
فيه عبد الأعلى بن حماد: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات، فالإسناد
حسن.
2119 - (1) تقدم في (952)، وهو صدوق عابد، يخطئ كثيراً،
وقد تغير.
(2) هو الثوري، تقدم في (22).
(3) هو ابن حرب، تقدم في (8)، وهو صدوق وقد تغير بآخره،
فكان رما يتكلف.
تخريج الأثر (2119):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى - .

312
قوله: "قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه".

210 - حدثنا العباس بن يزيد العبدلي (1)، حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله: "قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه". قال: إذا قالوا عليه البهتان (سبح) (2) نفسه.

211 - حدثنا المنذر بن شاذان (3)، حدثنا هودة (4)، حدثنا

الحكم على الأثر (219): في يحيى بن ممان: صدوق يخطى كثيرًا، وقد تغير، وسماك: صدوق، تغير بآخره، ولم يتابعها; فالإسناد ضعيف.

210 - (1) تقدم في (973)، وهو صدوق يخطى.

(2) في الأصل: عظم، وضيب عليها وكتب في الحاشية ما أثبت، وكتب بعده: صح.

تخريج الأثر (220): أخرجه المصنف بن سبده، ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (119)، برقم (132) (2)، وأخرج أبو الشيخ كما في القدر، وساقه بلفظه (1)

الحكم على الأثر (220): في إسناده العباس بن يزيد: صدوق يخطى ولم يتابعها; فالإسناد ضعيف.

211 - (3) تقدم في (27)، وهو صدوق.

(4) هو هودة بن خليفة، تقدم في (1346)، وهو صدوق.

313
عوف (1)، عن غالب بن عجرد (2)، حديثي رجل من أهل الشام في مسجد منى قال: بلغني أن الله (3) خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر، لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا فيها منفعة، أو قال: كان لهم فيها منفعة، ولم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة بقولهم: {اتخذ الله ولداً} فلما تكلموا فيها اشعرت الأرض، وشارك الشجر.

(1) هو ابن أبي جميلة، تقدم في (1615)، وهو ثقة، رمي بالقدر والتشيع.

(2) هو غالب بن عجرد البصري، روى عن ابن عثمان - رضي الله عنه - روى عنه ثابت البناني وعوف الأعرابي، وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، انظر: الجرح (71/474)، التاريخ الكبير (71/100)، الثقات (5/290).

(3) كذا في الأصل، وفي تفسير سورة البقرة للمصنف وفي الدر: لما خلق.

تخريج الأثر (1971):
أخرجه المصنف بسنده وباختلاف يسير جداً في تفسير سورة البقرة آية 16 (1133، برقم 570/2).

وأخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر كما في الدر، وساقه باختلاف يسير (110/3).

الحكم على الأثر (2221):
في إسناده غالب بن عجرد: مسكون عنه.
والرجل الذي حدث عنه غالب مجهول ويحدث عن مجهول.
قوله: سبحان هُوُّ الغَيْبُ ١٠٨٠ في السُّمُوَاتِ وَما فِي الأَرْضِ

٢٢٣ ١ - حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا أبو مالك عمرو بن هاشم الجنببي (١)، عن جويبير (٢)، عن الضحاك (٣)، عن ابن عباس: في قوله: سبحان يقول: سبحان عجب.


انظر: الحجر (٢٦٧/٦)، الميزان (٣/٩٠)، التهذيب (٨٨/١٦١-١١٢)، التقريب (٢/٨٠).

١ (٢) تقدم في (١)، وهو ضعيف جداً، واحتمال في التفسير.

٢ (٣) تقدم في (١)، وهو صدوق كثير الإرسال.

تخريج الأثر (٢٢٢٢): أخرجه المصنف بسند له في تفسير سورة البقرة آية (١١٦)، برقم (١٣٤/٥٧/٢)، الحكم على الأثر (٢٢٢٢): في إسناده الجنبي: لين الحديث، وجواب: ضعيف ولم يتابعه فالإسناد ضعيف.
قوله: {إن عدوك من سلطان بهذا}.

۲۲۳۳۲۲۳۴ حديثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا سفيان
ابن عبيسة، عن عمرو (۱) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كل
سلطان في القرآن: حجة.

۲۲۳۴ وروى عن عكرمة.

۲۲۳۵ ومحمد بن كعب.

تخريج الأثر (۲۲۳۳):
اخرجه المصنف بنسده ولفظه في تفسير سورة النساء آية (۹۱) برقم
(۸۲۶)، (۴/۴۹۲ - ۴/۴۹۳)، وذكره ابن الجزري ولم ينسبه (۴/۴۷).
ونقل ابن كشيفر عن المصنف بنسده ولفظه وقال: هذا إسناد صحيح
(۱/۱۵۰)، وأخرجه عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن مردوخه كما في الدر،
وداقة بلفظه إلا أنه قال: فهو حجة (۳/۲۳۶).

الحكم على الأثر (۲۲۳۴):
تقدم رجله وكلهم نفقات، والإسناد صحيح.

تخريج الأثر (۲۲۳۴):
اخرجه ابن جرير بإسناد فيه المتنى شيخه - لم أقف على ترجمته -، وفيه
مجهول رواه عن عكرمة. انظر رقم (۱۰۸۸۶) في تفسير سورة النساء آية
(۹۱)، (۹/۳۰)، وذكره المصنف برقم (۳۸۹/۴۷)، (۴/۴۹۲)، وابن
كشيفر (۱/۵۰).

تخريج الأثر (۲۲۳۵):
ذكره المصنف في تفسير سورة النساء آية (۹۱)، برقم (۳۸۹/۴۷)،
(۴/۴۹۲ - ۴/۴۹۳)، وكذا ذكره ابن كشيفر (۱/۵۰).

۴۱۶
قال: "أنتُلُون على الله ما لا تعلُمون".

2226 2227 2228 والضحاك.

2229 والنضر بن عربي: نحو ذلك.

تخرج الأثر (2226): ذكره المصنف في تفسير سورة النساء (91), برقم (3840).

(4/1496), وكذا ذكره ابن كثير (1/570).

تخرج الأثر (2227): أخرجه ابن جرير بإسناد حسن في تفسير سورة النساء آية (91) برقم (10087).

(3/9), وكذا ذكره ابن كثير (1/570).

تخرج الأثر (2228): ذكره المصنف في تفسير سورة النساء آية (91) برقم (3841).

(3/1496), وكذا ذكره ابن كثير (1/570).

تخرج الأثر (2229): ذكره المصنف في تفسير سورة النساء آية (91) برقم (3842).

(3/1496), وكذا ذكره ابن كثير (1/570).

2230 - إسناده حسن، تقدم في (539).
الباقل، وقالوا عليه ما لا يعلمون.
قوله تعالى: "قل إن الذين يتворون على الله الكذب لا يفلحون Mata في الدنيا" الآية:

سماح الحسن يقول: "متأثرة الدنيا قليل" قال: رحم الله عبدها
صاحبها على حسب ذلك.

تخريج الأثر (272):
أخرجه المسند بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (88) برقم (88)، وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر وساقه بلفظه (85/1)، وكذا في فتح القيذر إلا أنه ذكره مختصراً (106/1).
"قل إن الذين يتورون على الله الكذب لا يفلحون Mata في الدنيا" ثم
إلينا مرجعهم ثم نذيفهم العذاب الشديد بما كانوا يكررون.

272 - (1) هو هشام بن حسان الأزدي، القردوسي - بالغة وضم الدال - أبو عبد اللطيف البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاه مقال; لأنه قال: كان يرسل عنههما، من السادسة
مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، أخرج له الجماعة.
التقريب (318/430)، وانظر التهذيب (11/1037).
(2) سورة النساء، آية (77).
(3) في الأصل: صاحبها على ذلك، وضيب عليها، وكتب في
الخاشية ما أثبت، وكتب قبله: صبح أصل.
تخريج الأثر (272):
أخرجه المسند موصلة بإسناد صحيح قال: حدثني أبي، حدثنا

318
قوله: "وأстал عليهم نبياً نوح إذ قال قومنه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي" الآية:

232 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد (1)، حدثنا أبو عوانة (2)، عن قتادة (3)، عن أنس أن النبي

يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا حماد بن يزيد بن 

برقم (54857) في تفسير سورة النساء، آية (77)، ورد في آخره: "ما الدنيا كلهما من أولها إلى آخرها إلا كرجل نام نومة فرء في منامه بعض ما يحب ثم أنبه" (4/1438، 1437).

وكان أخرجه ابن المنذر وابن الشيخ كما في الدر (184/2).

الحكم على الأثر (1431):

إسناه هنا متعلق، ووصله المصنف في تفسير سورة النساء بإسنااد صحيح كما تقدم في تحريره.

وأстал عليهم نبياً نوح إذ قال قومنه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وذكري بآيات الله فولت الله توركوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا ينكّ أمركم عليكم غمّا ثم أقضوا إلي ولا تنظرون (4).


انظر: الجرح (6، 122 / 123، 1)، الميزان (9، 53/1)، التقرير.

41/1 (1)

(2) هو وصاح بن عبد الله البيضكري، تقدم في (13)، وهو ثقة.

(3) هو ابن دعامة، تقدم في (20)، وهو ثقة ثابت، مشهور.

بالتدليس.
232- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أبانا عبد الله بن وهب، أبانا مسلمة بن علي، عن سعيد بن بشير، عن قتادة: أَنَّ نُوحًا بعث من الجزيرة.

(1) وضع إشارة في هذا الموضع، ورسم في الحاشية حرف ح، ولم يتضح لي معنى ذلك، ولعله أراد أن في نسخة صلى الله عليه وسلم كما ذكره في تفسير سورة الأعراف - والله أعلم.

تخريج الأثر (222):
اخرجه المصدر بسنده ويفلظه إلا أنه قال: ذُهِبَ بِهِ عَلِيَّ. بعد: علیه السلام,
في تفسير سورة الأعراف آية (69) برم ٥٤٥ (١/١١٣/٢١١).
وصحيح مسلم رقم (٢٢٢) - كتاب الإيمان - باب: أدنى أهل الجنة منزفة.
فيها (١/١٨٠).
واخرجه أبو الشيخ، وابن مردوية، وابن عماساكر كما في الدرر، وساقه بفلظه إلا أنه لم يقل: عليه السلام، في تفسير سورة الأعراف آية: ٥٩.
(٢/٩٤)، وكذا في فتح القدير (٢/٢١٧).

الحكم على الأثر (٢٣٢):
صحيح: متفق عليه، كما تقدم في تخريجه.
٢٣٣- تقدم بسنده وفلظه في الأثر (١٣٤).
2234 - حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا
عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثني محمد
ابن إسحاق قال: كان من الحديث نوح وحديث قومه فيما قص الله
على لسان نبيه ﷺ. وما يذكر أهل العلم من أهل التوراة، وما
حفظ الناس من الأحاديث عن عبد الله بن عباس وعن عبيد بن
عمير، أن الله بعث نوحًا إلى قومه في مائة ألف سنة إلا
خمسين عامًا، يدقونهم إلى الله، وقد فشلت في الأرض المعاصي،
وكثبت فيها الجبارة، وعندما على الله عنتها كبيرة، وكان نوح فيما
يذكر أهل العلم حليمًا صبورًا، لم يلق نبي من قومه من البلاء
أكثر مما لقي، إلا نبي قتل.
قوله تعالى: { فَعَلَّى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ }

2235 - حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو
زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: وعلى الله لا على
الناس فليتوكلوا المتوكلون.
قوله: { فَأَجَمَّعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَّكَاءَكُمْ }

2236 - حدثنا عبد الله بن إسحاق البغدادي (1), حدثنا

2234 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (1340).
2235 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (542).
2236 - (1) تقدم في (1134), وهو صدوق.
خلف بن هشام المقرئ(1)، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف(2)، عن هارون النحوي(3)، عن أسيد(4)، عن الأعرج(5)
فأجمعوا أمركم وشركاءكم يقول: انحكموا أمركم، وادعوا شركاءكم.

1) هو خلف بن هشام بن تغلب، بالمثلثة والمهملة، البزار، باللقاء الآخر.
المقرئ، البغدادي، ثقة، له اختيار في القرآن من العاشرة، بما سنة تسع
وعشرين ومائة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والبغدادي في الآد المفرد.
التقريب (١/٢٣٦)، وانظر التهذيب (٣/٢٥٧، ١٥٧).
(٢) تقدم في (٦٤)، وهو صدوق رما أخطأ.
(٣) هو ابن موسى الأعرج، تقدم في (٧٤٦)، وهو ثقة مقرئ.
(٤) هو أسيد بن يزيد المدني، روى عن الأعرج، ومسلم، بين جندب،
وروى عنه هارون النحوي، ويشار بن الناقض، وسكت عنه ابن أبي حاتم.
انظر: الجرح (٢/٣١٧، ٣١٦).
(٥) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن
الحارث، ثقة ثبت، عالم، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة وثامنة، أخرج له
الجماعة.
التقريب (١/٨٣٥)، وانظر: تهذيب الكمال (٢/٢٩١، التهذيب)
(٦/٢٩٠).

تخريج الأثر (٢٣٦):
أخرجه ابن جرير بلفظه قال: حدثني بعض أصحابنا عن عبد الوهاب به
برقم (١٧٣٦٠، ١٤٨/١٥٠).
وذكره السيوطي بلفظه، وعزا للمصنف فقط (٣/٣١٣)، وكذا في
فتح القدير (٢/٤٦٣).
276 - حدثنا عبد الله بن إسماعيل البغدادي، حدثنا خلف
ابن هشام، حدثنا الخفاف، عن هارون، عن الحسن قوله:
(فأجمعوا أمركم وشركاكم) أي: فليجمعوا أمرهم معكم.
قوله: (ثم لا يكن أمركم عليكم غمة)

277 - حدثنا أبي حديثا محمد بن عبد الأعلي، حدثنا
محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: (ثم لا يكن أمركم عليكم

الحكم على الأثر (276) :
فيه الخفاف: صدوق ربما أخطأ، وأسيد: مسكون عنه.
277 - تقدم إلى هارون في الأثر السابق، وفيه الخفاف: صدوق ربما
أخطأ، ولم يتابع: فالإسناد ضعيف.

تخريج الأثر (277) :
ذكره السيوطي بلفظه، وعزاء للمصنف فقط (313/3)، إلا أن فيه:
فلتجمعوا، وهو خطأ طبيعي، وكذا في فتح القدير، وذكره بلفظه على
الصواب (263/4).

278 - إسناده صحيح، تقدم في (57).

تخريج الأثر (278) :
أخرجه ابن جرير بلفظه عن محمد بن عبد الأعلي بـ (177/
161)، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره بلفظه عن معمر عن قتادة
(190).
وأخرجه ابن المنذر، وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه
(263/3)، وكذا في فتح القدير (3).

377
غَمَّة قال: لا يكبر عليكم أمركم.
قوله: «نَم أَضْعَوا إِلَيّ».

239 - حددنا أبو زرعة، حدثنا منجاب، أُنبِئَنا بشر بن عمارة، عن أبي روك، عن الضحاك، عن ابن عباس، في قوله:
«آَضْعَا إِلَيْ وَلَا تَنْظُرُونَ»: اتهضا إلى.

والوجه الثاني:

240 - حددنا حجاج بن حمزة، حدثنا شيبة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مjahad قوله: «آضعوا إليه و لا تنظرون».
افقضا إلى ما في أنفسكم.

إسناده ضعيف، تقدم في (32).

تخريج الأثر (239):
أخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (3/13/203)، وكذا في
فتح القدير (2/263/4).

إسناده صحيح، تقدم في (61).

تخريج الأثر (240):
هو في تفسير مجاهد بلفظه (195).
واخرجه ابن جرير بلفظه من طريق شبَّيل عن ابن أبي نجيح به برقم
(173/150، وتمثله بإسناد آخر برقم (176/240، 151). وذكره ابن الجوزي (4/8).
واخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه
بلفظه (3/133).
والوجه الثالث:

241 - حدثنا أبو، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قنادة (اقضوا إلي و لا تنظرون):

اقضوا إلي ما كنتم قاضين.

قوله: (ولا تنظرون):

242 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجابة، أننا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: في قوله:

ولا تنظرون يقول: ولا تؤخرون.

قوله: (فإن توليت فما سألتم من أجرا):

243 - و هو عن ابن عباس قال: قال لهم: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجلا، يقول: عرضًا من عرض الدنيا.

2741 - تابع للآثار (2238)، وتقدم تخريجه إلا أن ابن جرير أخرجه بلفظه عن محمد بن عبد الأعلى به رقم (177262) (15/150).

2742 - تابع للآثار (2239)، وتقدم تخريجه وذكره ابن عطية - أيضا - بلفظه ولم ينسبه (178/177) والبغوي، والخازن (3/164), وذكره القرطبي - أيضا - بلفظه (8/364).

(فإن توليت فما سألتم من أجرا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين)

7743 - تابع للآثار السابق، وأخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام، آية (90) به رقم (509) (2/669)، وكذا ذكره = 320
قوله: "إن أجرَي َنَّا عَلَى اللَّهِ".

244 - حديثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء،
عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: "إن أجرَي َنَّا يَقُولُ: جزائي.
قوله: "وأُمِرْتُ أن أكوَّنَ مِنْ السَّلَمِينَ".

245 - حديثنا أبي، حديثنا أبو صالح - كتاب الليث -
حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:
قوله: "سُلِيمانَ يَقُولُ: موحدين.

السيوطي في الدر (3/138/28)، والشاوكي (2/152/138)، وعزاوة للمصنف
فقط، وانظر تفسير الطبري (15/1).  

244 - إسناده صحيح، تقدم في (1161).

تخريج الأثر (244):
أخرجه المصنف بسندته وبلغه في تفسير سورة هود آية (29)، برقم
(276)، ضمن (161)، وأخرجه ابن جرير بلفظه من طريق عيسى عن ابن
أبي نجيح به برقم (18113)، ومثله من طريق ابن حذيفة عن ورقاء به
برقم (18115)، ومن طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (12114).
(15/1).  
ودذكره الحاكم بلفظه ولم ينسخه (164/3).
وقد ذكر جرير السيوطي بلفظه، وعزاه لابن جرير فقط (326/3).

245 - إسناده صحيح، تقدم في (2).

تخريج الأثر (245):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.
قوله: (فكذبوه فنجناؤه): 246

- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: كان في سفينة نوح ثمانون رجلاً، أحدهم جرهم (1) وكان لسانه عربيًا.

(فكذبوه فنجناؤه ومن معه في الفلك وجذبهم خلافة وأثرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين)

246 - (1) جرهم بن قحطان، وقيل: جرهم بن يقطن بن عمير بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح - عليه السلام -. وهو جد جاهلي يماني قديم، كان نازلاً بأعلى مكة، وكان له وليبه ملك الحجاز، وإليه تنسب قبيلة جرهم التي تزوج منها إسماعيل - عليه السلام -. ولما بنى البيت الحرام بمكة كان لهم أمره، ثم إن جرهم بعث بملكة وكثرت فيها الفساد، وألحدت بالمسجد الحرام، فتمالت عليهم خزاعة حتى غلبتهم ونفتهم من مكة.

انظر: سيرة ابن هشام (111، 114)، المبدأ والنهائية (185)، الصحاح (186، 187)، مادة: جرهم، الأعلام (110، 111).

والذكر في هذا الأثر هو غيره بلا ريب.

تخرج الأثر (246): أخرجه المصنف بسند ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (46)، برمز (562)، وأخرجه باختلاف يسير وبسند آخر في تفسير سورة هود - عليه السلام - آية: 45، برمز (373)، وباتول منه برمز (242)، وليس فيهما: وكان لسانه عربيًا: ص (185، 187، 187)، وكذا أخرجه ابن جرير برمز (18181)، وانظر رقم (18179، 187، 1880).
آيَةٌ ۲٤٧ - حدثني محمد بن العباس - مولى بنى هاشم، حدثنا
عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة، فحدثني محمد بن
(١) ۲٣٦ - ۲٣٧)، وأخرج ابن جريج. أيضاً في
التاريخ (١٨٧)، وأنظر: عرائس المجالس ص (٥٥)، ومعالج
التنزيل (٢٣٦/٢)، وزاد المسير (٤/٣٠)، والجامع
لاحكام القرآن (٩/٣٥)، وباب التفاويل (٢/٣٣), والبحر
المحيط (٤/٢٣)، وابن كثير (٢/٤٥٤).
وأخرجه ابن المنذر، وأبو الشيخ كما في الدهر، وساقه
فلظته إلا أنه قال: إنهما بدل: رجلاً، (٣/٣٣٣).
الحكم على الأثر (٢٣٤٦):
تقدم رجاله، وكلهم ثقات، غير أن فيه انقطاعًا بين
عباس - رضي الله عنهما -، ويشهد له ما أخرجه ابن
جريج والمصنف في تفسير سورة هود - كما في
التخريج - فهو حسن لغيره.
فأقيس:
لم يرد في تحديد عدد أصحاب سفينة نوح - عليه السلام - حسن صحيح
يعتمد عليه، والصواب من القول في ذلك - كما يقول ابن جريج الطبري -
أن يقال كما قال الله: وَمَا أَمَّن مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ يَصْفَحُ بِأَنْهُمْ كُانُوا
قليلًا، ولم يحدد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيح، فلا
ينبغي أن ينتجاوز في ذلك حد الله إذ لم يكن مبلغ عدد ذلك حد من
كتاب الله، أو أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: جامع البيان (٢٣٧/١٥).
٢٤٧ - تقدم بإسناد حسن إلى ابن إسحاق الأثر رقم (١٣٤٥)، وانظر
الحكم عليه هنا بعد التخرج.
إسحاق، عن الحسن بن دينار (1)، عن علي بن زيد بن جدعان (2)، عن يوسف بن مهران (3)، عن عبد الله بن عباس قال: سمعته يقول: أول ما حمل نوح في الفلك من الدواب الذرة (4)، وأخر ما حمل الحمار، فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنه فلم تستقل رجلاء، فجعل نوح يقول: وحک أدخل، فينهض فلا يستطيع، حتى قال نوح: وحک أدخل وإن كان الشيطان معل، قال كلمة زلت على لسانه.

(1) هو الحسن بن دينار، أبو سعيد التميمي، وهو الحسن بن دينار بن واصل، روى عن الحسن ومحمد بن سيرين، وروى عنه زهير بن معاوية ومحمد بن إسحاق وزيد بن حباب وغيرهم، قال أحمد بن حنبل: لا يكتب حديث الحسن بن دينار، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن الحسن ابن دينار فقال: هو متروك الحديث كذابا، وترك أبو زرعة حديث الحسن ابن دينار ولم يقرأه علينا، فقيل له: عندنا مكتوب، قال: اضربوا عليه. وقال ابن المبارك: اللهم لا أعلم إلا خيراً، ولكن وقف أصحابي وقتقاً، وقال الفلاس: كان يحبى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وعن يحيى: الحسن بن دينار ليس بشيء، وقال الذهبي: تركوه انظر: الجـئـر (3/ 111 - 12), المـيـزـان (1/ 487 - 489), المغني (159/ 1)

(2) تقدم في (138)، وهو ضعيف.

(3) تقدم في (530)، وهو لين الحديث.

248 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا علي بن موسى عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك: «في الفلك» قال: سفينة نوح، حمل فيها من كل زوجين اثنين.

= تخريج الأثر (2448): =
أخبره الصنف بسنده، ولفظه مع اختلاف يسير جداً في تفسير سورة الأعراف (140)، (1/300)، (1/320).
واخبره ابن جرير في تاريخه بملته مطولاً من طريق ابن حمید عن سلمة به (1/184).

الحكم على الأثر (2447):
إسناده ضعيف جداً.

فائدة:
مع أن إسناد هذا الأثر ضعيف جداً، فمعناه لا يصح أيضًا؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم، فما كان بحاجة لان يتعلق بذنب الحمار!! ونوح - عليه السلام - نبي مصوصوم، فما كان لياذن لعذب الله بالدخول في سفينةه، والله تعالى أمره أن يحمل في السفينة من آمن، وقد نفى تعالى أن يكون ولد من أهله لكفره، فالظاهر أن هذا الأثر من الإسرائيليات التي تُسرِبت إلى كتب التفسير والله تعالى أعلم.

2448 - (1) تقدم في (23)، وهو صدوق.
تخريج الأثر (2448):
ذكره القرطبي بلفظ: في السفينة، ولم ينسبه (8/365) وكذا ذكره الحاكم (1/144).

330
قوله تعالى: وجعلناهم خلفاً للأرض.


250 - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي - فيما كتب إليـ، قال: سمعت أبي سنغ بن الفرج، سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله: هو الذي جعلكم خلفاء الأرض، قال: يستخلف في الحكام على الأثرب (248).

الحكيم على الأثرب (249):

إسناده حسن.

249 - إسناده حسن، تقدم في (23).

تخريج الأثر (249):

أخرجه المصدر بسنده ولفظه إلا أنه قال: من بعدهم، وليس فيه، أما خلفاء الأرض، في تفسير سورة الأنعام آية (165)، برقم (124/9).

وأخرجه ابن جرير بلفظه من طريق الحسن عن أحمد بن مفضل به برقم (143/88).

وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه ودون قوله: أما خلفاء الأرض (3/27)، وكذا في فتح القدير إلا أنه قال: القرى الأولى (2/186).

250 - إسناده صحيح، تقدم في (29).
الأرض قومًا بعد قوم، وقومًا بعد قوم.
قوله: «وأُغرِقُنا اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَانظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُهُمُ الْمُنْذِرُينَ».

۲۲۵۱ - حدثنا محمد بن العباس - مولى بنى هاشم، حدثنا
عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا أبو زهير، عن رجل من أصحابه قال: بلغني أن قوم نوح عاشوا في ذلك الغرق أربعين يومًا.

۲۲۵۲ - حدثني محمد بن العباس - مولى بنى هاشم، حدثنا
عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة، فحدثني محمد بن إسحاق قال: فلقد غرقت الأرض وما فيها وانتهى الماء إلى ما انتهى إليه،

تخريج الأثر (۲۲۵۰):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام آية (۱۵۰)،
بترقم (۱۲۴۶)، (۲/۲۴۴/۹۲) (۱۹۹/۱۲)، وذكره ابن كثير بمعناه (۱۳۴۵)، وذكره السيوطي بلفظه وعزاوه
للمصنف فقط (۲/۶۷/۱۷).

۲۲۵۱ - (۱) تقدم في (۱۲۴۵)، وهو مسكت عنه.
(۲) لم أقف على ترجمته.
تخريج الأثر (۲۲۵۱):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (۶۴)،
بترقم (۲/۲۰۰/۱).

الحكم على الأثر (۲۲۵۱):
في إسناده من لم أقف على ترجمته.

۳۳۷
ولا جزاء الماء ركبته (1) ودأب الماء (2) حين أرسل الله خمسين ومائة يوم كما يزعم أهل التوراة، فكان بين أن أرسل الله الطوفان وبين أن غاض سنة أشهر وعشر ليال، وما أراد الله أن يكف ذلك أرسل الله ريحًا على وجه الماء وفسكن الماء، وانسدت ينباب الأرض (الغوط) (3) الأكبر، وأبواب السماء، فجعل الماء ينقض ويغض ويدبر، فكان/استواء الفلك على الجودي - فيما يزعم أهل التوراة - 1/138.

٢٢٥٢ - إسناده حسن، تقدم في (١٤٥٥).

(1) كذا في الأصل وال واضح أن الضمير يعود على محذوف، ولعله عوج بن عنق كما في الخبر الذي أخرجه الطبري في التاريخ وفيه: "وطغي الماء وارتفع فوق الجبال - كما يزعم أهل التوراة - إلى أن يقول: فلم يبق شيء من الخلائق إلا نوح ومن معه في الفلك، وإلا عوج بن عنق - فيما يزعم أهل الكتاب - ها هو، والله أعلم، انظر التحريج.

(2) تكاد تقرأ في المخطوطة: ذاب، ولكنها هكذا في تفسير سورة الأعراف وآصل الدأب: الجد والنعب، والمراد هنا: والله أعلم - استمرار جريان الماء وتدفقه.

انظر: الصحاح ١٣٨/١، والنهاية ٢/٩٥، مادة دأب.

(3) في الأصل: الغمر، وهو خطأ صوابه ما أثبت، وقد تركها الأخ محقق تفسير سورة الأعراف هكذا (الغمر) والغوط: عمق الأرض الأبعد، ومنه قبل للمظلمين من الأرض: غائط، ومنه قبل لوضع قضاء الحاجة: الغائط، لأن المادة أن الحاجة تقضي في المنخفض من الأرض حيث هو أسرته، ثم انتسب فيه حتى صار يطلق على النجو نفسه.
في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت عنه، وفي أول يوم من الشهر العاشر رأى رؤوس الجبال، فلما مضى بعد ذلك أربعون يومًا فتح نوح كوة الفلك التي صنع فيها، ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء، فلم يرجع إليه، فأرسل الخماصة فرجع إليها، فلم تجد لرجلها موضعًا، فبسط يده للحمامة فاخذها فادخلها، ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها لتنظر له، فرجعت إليه حين أمسَت وفي فيها ورقة زيتونة، فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض، ثم مكث فيها سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع، فعلم نوح أن الأرض قد برزت.

= انظر: النهاية، وقد ذكر طرفًا من هذا الآثر المشتمل على قصة نوح - عليه السلام - 395، وكذا في اللسان (7365/3)، وانظر: الصحاح (147/11)، مادة: غوط، وانظر: تفسير الطبري هامش رقم (2)، 338/10.

تخرج الأثر (2854):
أخرج المصنف بسنده وباختلاف يسير في تفسير سورة الأعراف آية (64) (6262)، (32/3، 3261).
وأخرج ابن جرير بعضه في تفسير سورة هود - عليه السلام - آية (44)، برقم (182/0) من طريق ابن حميد عن سلمة به (338/339، 185/10).
وанظر: تارخ الطبري (185/1).
فائدة:
ما يحكى عن طول غُرُوج بن عتق بنت آدم - عليه السلام، وأنه كان طويلاً جدًا، بلغ طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعًا.
قوله تعالى: ﴿يَا بني مَعَيَّنٍ من بعدٍ رسلًا إلى قومهم الآية: 2253﴾

حدثنا كثير بن شهاب المذحجي القرزني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، أبانا ابن جعفر الرازي، عن الربع، عن أبي العالية، عن أبي بكر بن كعب: في قوله: ﴿يَا بني مَعَيَّنٍ من بعدٍ رسلًا﴾

وقلت: وأنه كان كافرا، وكان ولد زينة، وأنه قال لنوح عليه السلام لما خوفه الغرق: احملني في قصعتك هذه، وأنه كان يستهزئ به ويقول: ما هذه القصيعة التي لك؟ وأن الطوفان لم يصل إلى كعب - كما أشار إليه في هذا الآثر - وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس ثم ياكله ... إلخ، كل هذا من الإسرائيليات الباطلة التي تسببت إلى كتب التفسير.

انظر بحثنا: القص بين الهدف النبيل والانحراف المسيء، المشور في حولية الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد - العدد الأول سنة ١٤١٤ هـ، (١٩٩٤ م) ص (٣٩، ٤٠).

ثم بعثنا من بعد رسلًا إلى قومهم فاجئهم بالبيانات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعدين ﴿٢٢٥٣﴾

٢٢٥٣ تقدم إلى أبي العالية بسناد ضعيف في الأثر (١٧٤).

تخريج الأثر (٢٢٥٣): أخرجه المصدر بسنده وباختلاف يسير دون قوله: فكان عيسى عليه السلام ... إلخ، في تفسير سورة الأعراف آية: (١٠١) برقم (٧٣٨)، (٠/١، ٣٩)، وكذا أخرجه ابن جريج مختصراً من طريق ابن جريج عن ابن أبي جعفر به برقم (١٩٠، ١٤، ١٣، ٨)، وكذا أخرجه ابن المذرد، وأبوالشيخ كما في القدر (٢٠، ٦٣)، وكذا في فتح القدر (١٣٠، ٤٠، ٤٠).
إلى قومهم فجازوه بالبيتات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبو به من قبْلَ: كان في علمه يوم أقرمو به من يصدق به ومن يكذب به، فكان عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والمتنا في زمان آدم.

٢٥٤ - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شيبة، حدثنا ورقاه، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: قوله: "بما كذبوا به من قبْلَ": (١) قول الله: "ولَوْ رَدُّوا لَعَادَاءً لَمْ نَعْهَبَ عَنْهُ" (٢) ( مثل)...

٢٥٥ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط، عن السدي: قوله: "فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبْلَ" قال:

٢٥٤ - إسناده صحيح، تقدم في (٦١).

١ - سقط من الأصل، وضافته من تفسير المصنف لسورة الأعراف.

٢ - و كما في التحريج.

٢٥٤ - تحريج الأثر (٢٥٤):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف، (١٠٦)، برقمه (٧٣٩)، (١/٣٩)، وهذا آخرجه ابن جرير من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به برقمه (١٤٩٠٤)، (١٣/٩).

و هذا آخرجه ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر كما في الدر.

٢٥٥ - إسناده حسن، تقدم في (٢٣).
ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها.

قوله: «كذلك نطبع على قلوب المعتدين».

256 - أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب إلي، حدثنا (جابر) (٣) بن إسحاق، حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري في قول الله: «وطع قال: ختم على قلوبهم.

257 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجامهر، أنيابنا ١٣٨/١٨، سعيد، عن قنادة قوله: «وطع على قلوبهم» أي بأعمالهم.

قوله تعالى: «ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون» الآية:

تخريج الأثر (٢٥٥): أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (١٠١) برقم (٧٤٠) (١/١٣٩٠ ٣٩) وكدٌّ أخرجه ابن جرير من طريق محمد بن الحسين عن ابن الفضيل به برقم (١٤٩٠١) (١٣/٨) وكذا أخرجه أبو الشيخ كما في الدر (٣/١٤٠٣) وانظر: فتح القدير (٢/٢٣٠).

256 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (١٤٧٢).

(١) في الأصل: (رجاء)، وهو خطأ صوتيه من سنده المصنف في تفسير سورة التوبة، آية (٨٧)، وقد تركها في المطبوعة كما هي بدون تصحيف.

257 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (١٤٧٣).

«ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون، ومنه بآياتاً فاستنكروا، وكانوا قوماً مجرمين».

٣٣٧
258 - حديثنا أبو سعيد الأشعج، حدثنا أبو يحيى البرازي (1)، عن موسي بن عبيدة (2)، عن محمد بن المبكدر قال:
عاش فرعون ثلاثمائة سنة؛ مائتان وعشرون لم ير فيها ما يقذى عينه (3)، ودعاه موسي ثماني سنوات.

259 - (1) هو إسحاق بن سليمان البرازي تقدم في (354)، وهو ثقة فاضل.

(2) تقدم في (896)، وهو ضعيف.

(3) قوله: ما يقذى عينه: القذى: جمع قذء، وهو ما يقع في العين من تراب أو تين أو وسخ أو غير ذلك، واقدت عينه: جعلت فيها القذى، وقذىها تقذية: أخرجت منها الأذى، والمراد هنا: أنه لم يشفه شيئاً، حتى أنه لم يشف القذى تصب عينه.


تخریج الأثر (258):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه إلا أنه قال: مائتان وعشرون سنة - زيادة لفظ: سنة، في تفسير سورة الأعراف آية (130)، برقم (746)، (1/393)، وكذا أخرجه في تفسير سورة هود - عليه السلام - آية (97)، برقم (372، 373).

وكذا أخرجه أبو الشيخ كما في الدر، (3/101)، وكذا في فتح القدير واقتصر على قوله: عاش فرعون ثلاثمائة سنة (2/232).

الحكم على الأثر (258):
إسناده ضعيف لضعف موسي بن عبيدة.

338
259 - حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهر، حدثنا أبو أسامة، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح (1)، عن مجاهد.
قال: كان فرعون فارسيًا من أهل إسطخر (2).

260 - قرأ على يونس بن عبد الأعلى، أبنانا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة أن فرعون كان من أبناء مصر.

______________________________

259 - (1) نقدم في (21)، وهو ثقة رما دلس.
(2) إسطخر - يكسر أوله وسكون الخاء المعجمة - بلدة كبيرة من بلدان فارس، قديمة الإنشاء، واسعة مشهورة، وكانت بها قبل الإسلام خزائن ملوك الفرس، وينسب إليها جماعة من العلماء.
انظر: معجم البلدان (1/111).

تخريج الأثر (259):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (103) برقم (1/347)، وكذا في تفسير سورة هود - عليه السلام - آية (97) برقم (1/373)، ذكره السيوطي بلفظه وعزاه للمصنف فقط (3/105)، وكذا في فتح القدير (2/363).

الحكم على الأثر (259):
في إسناد ابن أبي نجيح: مدله، من الثالثة، ولم يصرح بالسماع.
فالإسناد ضعيف.

تخريج الأثر (2260):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (103) برقم (1/348)، وكذا في تفسير سورة هود - عليه السلام - آية (97) برقم (1/373).
قوله: «فَلَمَّا جَآهُم بَالْحَقِّ مِنْ عَدْنَآ الْآيَةُ» (١)

٢٧٦١ - حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسبات، عن السدي قال: «لَمَّا جَآهُم رَسُولُ مَنْ عَدْنِ اللَّهِ» (٢)

عارضوه وخاصموه.

وذكره السبوعطي بلفظه وعزاه للمصنف فقط (٣/١٠٠٥)، وكذا فتح القدير (٢٣/٢).

الحكم على الأثر (٢٢٦٠): إسناده صحيح إلى ابن لهيعة.

فلما جاءهم الحق من عدنا قالوا إن هذا لسحر من بينهم (١)

سورة غافر، آية (٢٥).

٢٧٦١ - إسناده حسن تقدم في (٥٠).

سورة البقرة، آية (١٠١)، وأولها: ولمما جاءهم (٢).

تخريج الأثر (٢٢٦١):

آخرجه المصنف بسنده مطولاً ولفظه: عارضوه بالتوراة فخصاهموه بها،

في تفسير سورة البقرة آية (١٠١) برقم (٩٨٣)، (٢/٥٠٧).

وكذا آخرجه ابن جرير من طريق موسى بن عمرو به برقم (١٦٤٤)، (٢/٤٠٤).

وكذا ذكره ابن كثير (١/١٣٤)، وانظر الدر المنثور (١/٩٥)، وفتح القدير (١/١٢١).

٣٤٠
قوله: "قال موسى أنقولون للحق لما جاءكم الآية: بياض"

قوله: "قالوا أجتننا للفتتنا عمما وجدنا عليه أباءنا"

۲۲۶۲ - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: «لفتتنا»: لتلويننا

وما نحن لكم بمؤمنين

۲۲۶۲ - إسناده صحيح، تقدم في (۴۵۷).

تخريج الأثر (۲۲۶۲):

آخرجه ابن جرير بلفظه عن محمد بن عبد الأعلى به برقم (۱۷۷۶۵)

(۱۵۷/۱۵)، وذكره البغوي بلفظه (۳/۱۶۵)، وذكره القرطبي (۱۳۷۸/۱۰۷)، كما عند ابن عطية، وكان ذكره الخاذر

(۳/۱۶۵)

وآخرجه عبد الرزاق، وابن المنذر كما في الدر، وأبلغه بلفظه

(۳/۱۴۲)، وكذا في فتح القدير (۴۱۷/۴۲۷).
263 - حديث عبد الله بن سليمان، حديثنا الحسن بن علي،
حديثنا عامر بن الفرات، حديثنا أساط، عن السدي: قوله:
"لا تلقتنا عما وجدنا عليه أباهنا" يقول: لتصدنا عن أهليتنا.
قوله: "وينكون" كلا الكبيرة في الأرض.

264 - حديث حجاج بن حمزة، حديثنا شعبان، حديثنا ورقاء،
عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. قوله: "الكبيرة في الأرض.
الملك.

262 - تقدم إسناده في (67 1)، وفيه مسكون عنه.
تخريج الأثر (262):
أخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (3 14)، وكذا في
فتح القدر (2 476).
(1) قوله: "وينكون" بالباء من تحت: هي قراءة الحسن بن أبي
الحسن، فيما زعم خارجة، ورويت عن أبي عمرو وعنه عاصم، ذكر ذلك
ابن عطية في المحرر، وقال: وهي قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -، ونقل
أبو حيان عنه خلاف هذا.
وقال ابن الجوزي: وروى أبان وزيد عن يعقوب: "وينكون" بالباء.
انظر: المحرر (7 193، 194، 195)، زاد المسير (40، 50)، البحر المحيط
(182).
وانظر: إتحاف فضلاء البشر (3 201)، القراءات الشاذة لابن خالويه
(57، 58).

264 - إسناده صحيح، تقدم في (61).
تخريج الأثر (264):
هو في تفسير مجاهد بلفظه ص (290).

342
٢٢٦٥ - حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم (١)،
حدثنا سعيد بن محمد الثقفي (٢)، عن الأعمش، عن مجاهد:
وتكون لَكما الكبيرة في الأرض، قال: العظمة في الأرض.

واخرجنا ابن جرير بلفظه من طريق ابن ميجر عن ولقان به برقه (١٧٧٦، ١٧٧٧، ١٧٧٨، ١٧٧٩، ١٧٨٠، ١٧٨١، ١٧٨٢، ١٧٨٣، ١٧٨٤، ١٧٨٥، ١٧٨٦، ١٧٨٧، ١٧٨٨، ١٧٨٩، ١٧٩٠، ١٧٩١، ١٧٩٢، ١٧٩٣، ١٧٩٤، ١٧٩٥، ١٧٩٦، ١٧٩٧، ١٧٩٨، ١٧٩٩، ١٨٠٠) ١٩٤ (٢)، وذكره البغوي والحازن وزادا: والسُلَّم،
ولم ينسبه (٣، ٥، ١٦٥)، وابن الجوزي وزاد: والشرف، ونسبه إلى ابن
عباس، واعتزره أحد أقوال ثلاثة، والثاني: الطاعة قاله الضحاك، والثالث:
العلو قاله ابن زيد (١٥٨)، والقرطبي وزاد: العظمة والسُلَّم
(٤، ٥، ٦، ٧)، وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبو الشيخ كُلما في
الدر، وساقه بلفظه وزاد: العظمة والسُلَّم (١، ٣، ٤) وكذا في فتح
القدير (١، ٦). ٢٢٦٦ (١) هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر - بوزن جعفر - ابن
الحسن الهلالي أبو معمر القطيبي - نسبة إلى قطعة الدقيق، محلة بغداد;
أصله هريو، ثقة، مأمون، من العاشرة، مات سنة سنتين وثلاثين وثمانين.
أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
التقريب (١، ٣، ٥)، وناظر: التهذيب (١، ٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥) ٢٢٦٦ (٢) هو سعيد بن محمد الوراق، الثقفي، أبو الحسن الكوفي، نزيل
بغداد، قال ابن معيين: ليس بشيء، وقال ابن سعد وغيره: ضعيف، وقال
النسائي: ليس بنقية، وقال أبو حامد: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متورق،
وقال ابن عدي - بعد أن ساق له أحاديث - يتبيين الضعيف على روايته،

٢٤٣
قوله: ﴿وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤَمِّنِينَ﴾

266 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير:

قوله: ﴿بَعْضُكُمَا مُؤَمِّنٌ﴾ قال: بمصداقين.

قوله: ﴿وَقَالَ فِرْعُوْنَ ائْتِنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلَّمِي﴾

267 - حدثنا عمارة بن خالد الواسطي، حدثنا محمد بن

وذكره ابن حبان في النقشات، وقال: روى عن الأعمش، وقال الساجي:

حدث بحاديث لا يتتابع عليها، وقال الحكم: هو ثقة، وضعفه أبو خيشمة، وقال ابن حجر: ضعيف، من صغار الثامنة، أخرج له الترمذي وابن ماجة.


تخريج الأثر (2265):

أخرج عنه ابن جرير بلفظ: السلطان في الأرض بطرق أبي معاوية وسفينان عن الأعمش به رقم (77177، 1777، 159/1/508).

وانظر: تخريج الأثر السابق.

الحكم على الأثر (2265):

فية سعيد: ضعيف، وتابعه أبو معاوية وسفينان عند ابن جرير - كما تقدم في تخريجه - فهُو حسن لغيره.

266 - تقدم بسنده ولفظه في الآخر (30).

وقال فرعون التوني بكل ساحر عليم ﴿وَقَالَ فِرْعُوْنَ ائْتِنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلَّمِي﴾

٣٤٤
الحسن (2) ويزيد بن هارون (1) واللفظ محمد بن الحسن، عن يحيى بن معين (3) عن منصور بن أبي بكر (4) عن سعيد بن

الحسن (2) هو محمد بن الحسن بن عمران المزني، الواسطي، القاضي، أصله شامي، ثقة من التابعة، أخرج له البخاري، وأبو داود في المسائل، والترمذي وابن ماجة، التقريب (2/154/1)، انظر: التهذيب (2/118/9) (1/120).

(2) هو يحيى بن أبي بكر، ثقة، من التابعة، أخرج له البخاري، وأبو داود في المسائل.

(3) هو القاسم بن أبي بكر، ثقة، من السادة، وزعم أبو نعيم أنه: القاسم بن بحرام، وفرق بينهما ابن حبان فذكر ابن بحرام في الضعفاء، وهو الصحيح، أخرج له النسائي وابن ماجة في التفسير.

التقريب (2/115/1)، انظر: التهذيب (8/310-316/2).
جحيز عن ابن عباس، يعني قوله: "يا تُوك بكُل ساحر عليه". قال: فحشر له كل ساحر متعالِم.
قوله تعالى: "فَلِمَا جَاء السَّحْرَ قَالُ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتم مُّلْقِينَ".

2268 - وَبُهِكَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ: الْيَوْمَ الَّذِي أَوْحَاهُ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرَعُونَ وَالسَّحْرَةِ هُمْ يَوْمٌ عَاشُورَةٌ، فَلما اجتمعوا في صعيد، قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر ونتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يعني بذلك موسى وهارون - صلى الله عليهما وسلم - استهزؤا بهما: "قَالُوا يَا مُوسَى لِقُدْرَتِهِم بِسَحْرِهِمْ: إِنَّمَا أُنْتَ لَبَيْنَاهُمْ وَمَا أَنْتَ نَحْنُ نِعْمَانْ المُلْقِينَ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِبَهُمْ وَقُلُوا بَعْزَةٌ فِرَعُونٌ إِنَّا قَالُوا (٢)".

(1) سورة الأعراف، آية (112).

تخريج الأثر (٢٢٦٧):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (١١٢)، برقم (٢٧٧)، (١/٣٤)، وكذا أخرجه ابن جرير مطولاً من طريق العباس عن يزيد به، وليس له ذكر محمد بن الحسن برقم (١٤٩٣١، ١/٣٤).

الحكم على الأثر (٢٢٦٧):
إسناده حسن.
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملّقين.

١١٦، ١١٦ - (٢) سورة الأعراف، الآيتان (٢٢٦٨)
لَنْحَنَّ الْغَالِبُونَ١ فَرَأَي مُوسَى مِن سَحَرْهِمْ مَا وَجَسَ فِي نَفْسِهِ
خَيْفَةٍ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ أَلْقِ العَصَا.
قَالَ: فَلَمَّا أَلْقَى مُوسَى مَا جَتَّهُ بِالسَّحْرٍ إِنَّ اللَّهَ سَيْسَطْلَهُ إِنَّ اللَّهَ
لا يُصَلِّحُ عَمَلَ المُسَدِّدِينَ ۙ٢٦٩

۲٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارُ بْنُ الْمَهْرَثُ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّشْتِيْكِيَّ، أَخْبَرَنَا أَبُو جُعْفَرٍ الْرَّأْزِيَ١، عَنْ لَيْث١ قَالَ:
بَلْغَيْنِ أَنَّ هؤُلَاءِ الْآيَاتِ شَفَاءٌ مِنَ السَّحْرِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَقْرَأُ فِي
۳١۹۹٣١۹۹ إِنْاءٍ فِيهِ مَاءٍ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِ السَّمَسْحُورِ، الْآيَةُ الَّتِي فِي
سُوُرَةِ يُونُسَ: فَلَمَّا أَلْقَى مَوْسِيَ مَا جَتَّهُ بِالسَّحْرٍ إِنَّ اللَّهَ

(۱) سُوُرَةُ الْشَّعَارَاءِ، آيَةٌ (۴۴).
(۲) تَخْرِيجُ الأَثْرِ (۲۲۶۸):
أخْرَجَ الْمَنْصُفُ بِسَنَدِهِ وَلِفَظِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدَمَ لِفظَ السَّحْرَةِ عَلَى فَرْعَونِ، وَزَادَ
۲۲۶۹ فِي أَخْرَجَهُ. بَعْدَ لِفظِ الْحَلَالَةِ اللَّهِ: عَزِ وُجُلُّ، فِي سُوُرَةِ الْأَعْرَافِ آيَةٌ (۱۴)،
۲۲۶۹۲۲۶۹ بَرْقِمٌ (۷۷۴۲) (۱ /۱۰۷۴)،
(۳) الْحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ (۲۲۶۸):
انْظُرُ: الْحُكْمُ عَلَى الأَثْرِ السَّابِقِ.
۲۲۶۹ فَلَمَّا أَلْقَى مُوسَى مَا جَتَّهُ بِالسَّحْرٍ إِنَّ اللَّهَ سَيْسَطْلَهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصَلِّحُ
عملَ المُسَدِّدِينَ ۙ٢٦٩

۲۲۶۹۲۲۶۹ (۳) تَقْدِمُ فِي (۳۹)، وَهُوَ صِدْرَقٌ سَيِّئٌ الحَفْظِ.
۲۲۶۹۲۲۶۹۲۲۶۹ (۳) هَوَّا بْنُ أَبِي سَلِيمٍ، تَقْدِمُ فِي (۲۷۸)، وَهُوَ صِدْرَقٌ اخْتَلَفَ أَخْبِرَ
۲۲۶۹۲۲۶۹۲۲۶۹ وَلَمْ يَتَمِّزَ حَدِيثَهُ فِتْرَكَ، وَلَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ فِي الْبَصِيرَ.
۳۴۷
سيططه إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولَو كَرَّهُ المُجَرَّمِونَ والآية الأخرى: فَقَعَ اللَّهُ الْحَقَّ وَيَطِلَّ ما كَانَوا يَعْمَلُونَ (١) إِلَى أُخَرَ أَرْبَعَ آيَاتٍ، وَقَوْلُهُ: إِنَّا صَنِعْنَاهُ كِتَابًا لَّهُ وَلا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حِيْثَ أَتَىٰ (٢) قَوْلُهُ: وَيَحْقِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلَّ مَاتِهِ وَلَو كَرَّهُ المُجَرَّمِونَ (٣)

(١) سورة الأعراف، آية: (١٨٨).
(٢) قوله تعالى: كَبَّرُ السَّحْرِ وَكَبَّرَ السَّيِّدُونَ وَسَكَّنَ اللَّيْلَةَ مِنْ غَيْرِ أَلْفٍ وَهَوَى قَرَاءَةَ حُمْرَةَ وَالْكَسَائِيَ وَخَفْرِيٰ، وَالْعَلَيْكُمْ كَبَّرُ السَّحْرِ، وَقَرَأُ البَاقِينَ بِالْآلِفِ وَفَتَحَ السَّيْدِ وَكَبَّرَ السَّيِّدُ، وَانْظُرُ: إِرْشَادُ المَبْتَدِئِ ص١٤٣٥، (٤٦٢٣)، النشر (٢٣١)، التسليمة (٢٢٠).
(٣) سورة طه، الآية: (٦٩).

تاريخ الأثر (٢٢٧٩)
نقل القرطبي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: من أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية: «مَا جَتَّاهُ بِالسَّحْرِ إِن اللَّهُ سَيَطْطَعُ » إن الله لا يُصلِح عمل المفسدين لم يضره كيد ساحر، ونكل ابن كسر هذا الأثر عن المصدر، بسنده ولفظه (٣٢٧/٢).
وآخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (٣٢١/٣).

الحكم على الأثر (٢٢٧٩)
فيه أبو جعفر: صدوق سوء الحفظ، وليث: صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك، ولكنه يحتمل في مثل هذا فالإنسان ضعيف.

وَيَحْقِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلَّ مَاتِهِ وَلَو كَرَّهُ المُجَرَّمِونَ (٤٢)
۲۷۷- حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب، أخبرنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: في قوله:
المجرمون قال: الكفار.
قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذريته من قومه.
۲۷۸- حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله: ذريته من ۱۳۹/۱، قومه: يقول: بني إسرائيل.

۲۷۷- إسناده ضعيف، تقدم في (۲۲).
تخريج الأثر (۲۷۷):
لم أقف عليه بهذا اللفظ، وتقدم عن السدي بلفظ: هم المشركون، في الأثر رقم (۸۲).
فما آمن لموسى إلا ذريته من قومه على خوف من فروعون وملأهم أن يفتيهم وإن فروعون لعال في الأرض وإن له من المسوفين.
۲۷۸- إسناده صحيح، تقدم في (۲).
تخريج الأثر (۲۷۸):
أخبره ابن جرير بلفظه من طريق المثنى عن أبي صالح به برقم (۱۷۷۸۲)، (۱۵/۱۶۵)، وذكره ابن كثير (۶۲۷/۴۲۷).
وأخبره ابن المنذر، وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (۳/۳۱۴)، وكذا في فتح القدير إلا أنه لم يعثر له ابن المنذر (۴۶۷/۲).

۳۴۹
272 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان (1)، حدثنا الوليد (2)، حدثنا خليد (3)، عن قتادة (4)، عن عبد الله بن عباس: في قول الله:
"فَاذَٰلِكَ الَّذِينَ ٱلۡقَلِيلُ مِن قُوَّتِكُمْ ۖ قَالَ: الۡذِرۡيَةُ القَلِيلِ.
273 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الطاهر (5)، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن زيد - يعني عبد الرحمن (6) - عن أبيه زيد.

2772 - (1) هو ابن صالح، تقدم في (204)، وهو ثقة يدلي.
(2) هو ابن مسلم، تقدم في (240)، وهو ثقة لكنه كافير التدليس والنسوية.
(3) هو ابن دجله، تقدم (1359)، وهو ضعيف.
(4) هو ابن دعامة، تقدم في (250)، وهو ثقة ثبت، مشهور بالتدليس.
تخرج الأثر (2772):
أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق سعيد بن قتادة به برقم (4774)، وأخرجوه أيضاً عن الضعفاء السائدة بإسناد ضعيف ببرقم (17775).
(163/15).
وذكره ابن عطية (198/7)، ابن الجوزي (4/52).
والخازن (3/161)، ابن كشين ونسبه أيضاً إلى الضعفاء وقثادة.
(247/2).
أخرجه ابن المنذر، وأبو الشيخ كما في الدبر، وساقه بلفظه (3/214)، وكذا في فتح القدير إلا أنه لم يعزه لابن المنذر.
2773 - (5) هو أحمد بن عمرو بن السرح، تقدم في (248)، وهو ثقة.
(6) تقدم في (29)، وهو ضعيف.
ابن أسلم أنه قال في هذه الآية: 

"فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِّنْ قُوُّهُ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فَرَعُوْنٍ" قال: كان فرعون بذبح العلماء، فلما كان من أمر موسى عليه السلام - ما كان - حين ضرب موسى بالعصا وهو قاعد عنه - أخرججه ثم قصر عن قتل ذريته بني إسرائيل، وعرف أنه هو الذي كان يقتل في سبيه ذريته بني إسرائيل، فنشأت ناشئة فيما بين ذلك إلى أن جاء موسى من مدين حين (ابتعشه) ـ (الله) عز وجل ورسولًا، وهي الذريه التي قال الله:

"فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِّنْ قُوُّهُ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فَرَعُوْنٍ

"قوله تعالى: "على خوف من فرعون" الآية:


(1) في الأصل: (ابتعله)، وهو خطأ صوابه ما أثبت.

تخريج الأثر (2273):
انظر: زاد المسير (4/52،53).
الحكم على الأثر (2273): في خليفة ضعيف، وكتبه: مسلم من الثالثة، ولم يصرح بالسماع، فالإسناد ضعيف.

2274 - إسناده صحيح، تقدم في (29).

251
قوله: وإن فرعون لعال في الأرض.

يقول: تجر في الأرض.

قوله: وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتكم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.

۲۷۵ - حدثنا محمد بن العباس - مولى بني هاشم - حدثنا

تخريج الآثر (۲۷۴):

لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولا على من نسبه إلى ابن زيد.

فائدته: وقد ذكر المفسرون هذا المعنى، وعللوا ذلك بقولهم: وإنما قال سبحانه وتعالى: وملتهم بالجمع، وفرعون واحد على سبيل التفخيم له، وذلك لحيروته وعثرة، أو المراد بفرعون: آل فرعون.

وأنظر ما ذكره ابن جرير (۱۰/۱۶۷۷، ۱۶۷۷)، والبغوي (۳/۱۶۷)، والقرطبي (۸/۳۶۹)، والرازي (۱۷/۱۶۷۷)، والخازن (۳/۱۶۷۷)، وأبن كثير (۲/۸۶۸).

(۱) كذا ذكره في الأصل دون أن ننسبه لاحق، وكذا عند ابن جرير، حيث فسر الآية الكريمة بقوله: وإن فرعون لجبير مستكبر على الله في أرضه، ولم ينسبه لاحق (۱۰/۱۶۷۷).

وذكره ابن الجوزي بلفظ: متطاول في أرض مصر، ونسبه إلى ابن عباس.

(۴/۸۵۳).

(۲) في الأصل: مؤمنين، وصوابه ما أثبت.

وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتكم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين

۳۶۳
محمد بن عمرو زينج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق:

"يعني على الله توكلاً أياً ارضً به من العباد.

قوله: «فقالوا على الله توكلاً»

2276 - وله قال: قال محمد بن إسحاق: وعلى الله لا على الناس فليتوكل المؤمنون.

قوله: «ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا» الآية:

2277 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شعبة حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجاح، عن مجاهد: قوله: «لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين»

يقول: لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعداب من عندك، فيقول قوم / فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم;

(1/140).

2275 - إسناده حسن، تقدم في (77).

تخريج الأثر (2275):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه دون قوله: (يعني على الله توكلاً) في تفسير سورة آل عمران آية: (159)، برمز (1755)، (857/2)، وذكر أخرجه ابن جرير من طريق ابن حميد عن سلمة به برمز (132)، (814/7).

(2/346).

وهو في سيرة ابن هشام بلفظ: من العبادات (3/70).

"فقالوا على الله توكلاً ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين".

2276 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (512).

2277 - إسناده صحيح تقدم في (61).

352
278 - حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان (1)، عن أبيه، عن أبي الضحى (2): «رأيت لا تجعلنا فتنة».

للقوم الطالبين قال: أن تسلطهم علينا فيزدادوا طغياناً.

(1) كذا في الأصل، ويجوز على قصد الاستماع، والأحسن:

فيفتنا. وانظر ابن جريج في التخريج.

تخريج الأثر (277):

هو في تفسير مjahad باختلاف يسير ص (296، 295)، وآخره ابن جريج بلغظه إلا أنه قال: (ما سلطنا عليهم ولا عذبوا)، من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (17789، 1779)، وانظر رقم: (17789، 1779).


278 - (2) هو الثوري، تقدم في (277).

(3) هو مسلم بن شبيح، تقدم في (1020)، وهو ثقة فاضل.

تخريج الأثر (278):

آخره ابن جريج بلغظه: لا تسلطهم علينا فيزدادوا فتنة، من طريق وكيع عن سفيان به برقم (17785، 17788/169).

وذكره ابن الجوزي يمثله (4/45).

وأشار إليه ابن كثير (2/428).
279 - وروى عن أبي قلابة: نحو ذلك.

280 - حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة (1)، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمران بن حدر، عن أبي مخلذز (2): في قوله:

«لا تجعلنا فتنة لقوم الطالمين» يقول: ربنا لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا.

الحكم على الأثر (278)

تقدم رجاله وكلهم ثقات، والإسناد صحيح.

279 - هو عبد الله بن زيد بن عمرو - أو عامر - الجرمي - أبو قلابة البصري، ثقة فاضل، كثير الإسال، قال العجل: فيه نصب يسير، من التالية، مات والشام هاربًا من القضاء، سنة أربع ومائة، وقيل: بعدها، أخرج له الجماعة.

التقريب (1/ 417/ 424/ 426)، وانظر: التهذيب (45/ 224).

تخريج الأثر (279)

أخرجه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وأبو الشيخ كمس في الدر (3/ 614/ 667)، وفتح القدر (2/ 667).

280 - هو موسى بن إسحاق المنيقري، تقدم في (680)، وهو ثقة ثابت.

2 - هو لاحظ بن حميد بن سعيد السدوسي البصري، أبو مجلز، بكسر الميم وسكون الجيم، وفتح اللام، بعدها زاي، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار الثلاثة، مات سنة ست وقيل: تسع ومائة، وقيل: قبل ذلك، أخرج له الجماعة.


375
2281 - وروي عن عكرمة نحو ذلك.

2282 - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي - فيما كتب إلي -، أنبنا:
أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قول الله: قُلْ نَفْسِي لاَ تَجْعَلْنَا فَتَنَّا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قال: لا تبتلينا بهم فنتجهدا نحن، وجعله فتنة لهم، هذه الفتنة، وقرأ: فَتَنَّا (1), وقال: المشركون حيث كانوا يؤذون النبي - عليه السلام - والمؤمنين وبرمهم؛ أليس ذلك فتنة لهم وشرًا لهم؟ وهي بلية للمؤمنين؟

تخريج الأثر (2280):
أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق الحجاج عن حسان بـ حكمه بـ 541784 (1/12/169)، ولفظه أيضاً. إلا أنه قال: لا يظهروا من طريق وكيع عن عمران به بـ 541783 (1/12/169).
وذكره ابن الجوزي بمثله (4/54).
وأشار إليه ابن كثير (2/428).

الحكم على الأثر (2280):
رجاله كلههم ثقات، والإسناد صحيح.

تخريج الأثر (2281):
لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى.

2282 - إسناده صحيح، تقدم فـ (219).

(1) سورة الصفات، آية: (32).

256
قوله: {أوَأُوْحِيَ إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تُبُوَّأتِ لَقُومَكُمَا بِمَصْرَ بُيُوتَا}.

الآية: 2283

{2283 - حديثنا حجاج بن حمزَة، حدثنا شبايَة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: {يَبُوَّأَ لَقُومَكُمَا بِمَصْرَ بُيُوتَا} قال: مصر: الإسكندرية.

تخريج الأثر (2283): أخرج حANTAIB بخلاف يسبر من طريق ابن وهب عن ابن زياد برقم (17792) (10/15).}

{وَنَجِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

لم يورد المصنف - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمَة شيئًا من الآثار، وكذلك فعل ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - إلا أن ابن جرير فسرها بنفسه كعادته حيث قال: {يقول تعالى ذكره: وَنَجِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.

فخلصنا من أيدي القوم الكافرين قوم فرعون؛ لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأشياء القذرة من خدمتهم.

انظر: جامع البيان (171/15).

{أوَأُوْحِيَ إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تُبُوَّأَ لَقُومَكُمَا بِمَصْرَ بُيُوتَا}.

2284 - إسناده صحيح، تقدم في (11).

تخريج الأثر (2284): هو في تفسير مجاهد بلفظه إلا أنه قال: والإسكندرية ص (296)، وآخر حANTAIB من طريق عبد الله عن ورقاء به برقم (17814) (10/15).}
2284 - حديثنا حماد بن الحسن بن عنبيسة (1)، حدثنا
أبو داود (2)، حديثنا ورقان (3)، عن ابن أبي نجيح (4)، عن مjahد:
في قوله: (بمصر بيوتا) قال: قصراً بالاسكندرية.
والوجه الثاني:
2285 - حديثنا أبو سعيد الأشع، حدثنا أبو يحيى الرازي (5).

= وذكره ابن عطية (7/203)، وابن الجوزي (4/54)، والقرطبي (7/271/8).
وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدار، وسماقه بلفظه.

2284 - (1) هو حماد بن الحسن بن عنبيسة الوراق، النهشلي، أبو
عبد الله البصري، نزيل سامرا، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست
وستين ومائتين، أخرج له مسلم.
التقريب (1/696)، وانظر: التهذيب (3/6).
(2) هو سليمان بن داود الطيالسي تقدم في (8)، وهو ثقة.
(3) تقدم في (611)، وهو صدوق.
(4) تقدم في (611)، وهو ثقة ربما دلس.

تخريج الأثر (2284):
ذكره ابن الجوزي بلفظه: القصور (4/54).

الحكم على الأثر (2284):
فبه ابن أبي نجيح: مدليس من الثالثة، ولم يصرف بالسماع، فالإسناد
ضعف.

2285 - (6) هو إسحاق بن سليمان الرازي، تقدم في (54)، وهو
ثقة فاضلة.
عن أبي سنان (1) عن ثابت (2) عن الضحاك: «وأوْحِيْنَا إِلَىً
مُوسِىٖ وَأَخْيَهُ أَنْ تَبْعَدا لَقَوْمَكُم بِبَيْنَ يَوْمَيْ بَيْتٍ» قال: مساجد.
قوله: «واجعلوا بيتكم قِبَلَةً»:

٢٢٨٦ - حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي، حدثنا سفيان (3)، عن خصيف (4)، عن عكرمة، عن ابن
عباس: «وَاجْعَلُوا بِيْتَكُمْ قِبَلَةً» قال: مساجد.

(١) هو سعيد بن سنان البحرسي، أبو سنان الأصغر، تقدم في (٥٤)،
وهو صدوق له أوهام.

(٢) هو ثابت بن جربان، روى عن عكرمة والضحاك، روى عنه أبو
سنان سعيد بن سنان الشيباني، وسكت عنه ابن أبي حاتم، انظر: الجرح
٤٠٠/٢.

تخريج الأثر (٢٢٨٥):
أخيره ابن جرير بلفظه من طريق زيد بن الحبار عن أبي سنان عن
الضحاك برقم (١٧٨٠)، (١٧٣/١).
واذكره ابن الجوزي (٤/٥٥٤).
وانظر: ابن كثير (٤٢٨/٢).
الحكم على الأثر (٢٢٨٥):
فيه أبو سنان: صدوق له أوهام ولم يتابع، وثبت: مسكون عنه.

٢٢٨٦ - (٣) هو الثوري، تقدم في (٢٢).
(٤) هو ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في (٥٥)، وهو صدوق
سيء الحفظ.

٣٥٩
2287 وروي عن مجاهم في بعض الروايات،

تخريج الأثر (2286):
اخرنجه ابن جرير بلفظه من طريق حميدي عن عكرمة به برقم (17992)، وباطول منه من طريق ابن نعيم عن سفيان به برقم (17944)، ومن طريق زهير عن خصيف به برقم (17795/1972).


وذكره السيوطي في الإكليل بلفظه وعزاء للمصنف فقط ص (125).
واخرنجه الفهري، والمنذر، وأبو الشيخ، وابن مردوخ كما في الدر، وسماه باطول منه (3/4314)، وكذا في فتح القدر (2/468).

الحكم على الأثر (2286):
فيه خصيف: صدوق، سيء الحفظ، وتابعة حمید الطويل عند ابن جرير وهو ثقة مدرس من الثالثة وقد عنن، فهو حسن لغيره.

تخريج الأثر (2287):
هو في تفسير مجاهم مطول ص (296).
واخرنجه ابن جرير بسندين ضعيفين؛ الأول فيه: ابن وكيع، والثاني فيه: لبى ابن أبي سليم، ببرقم (17799/17800/172/173).
واخرنجه بإسناد فيه المتنى شيخ ابن جرير - لم أقف على ترجمته ببرقم (17813/174/170).

وذكره ابن كثير (2/428).

36
وأخرجه سعيد بن منصور، وابن المنذر، وأبو الشيخ كما في الدر (3/41)، وكذا في فتح القدر (2/384). 

تخريج الأثر (2488):

أخرجه ابن جرير بإسناد فيه المثنى شيخ الطبري - لم اقف على ترجمته - برقم (2/1780 ب/731).

وذكره القرطبي (8/2761)، وابن كثير (2/428).

تخريج الأثر (2489):

أخرجه ابن حرير من طريق ابن وهب، عن ابن زيد، عن أبيه برقم (1780 ب/731)، وذكره القرطبي ونسبه إلى ابن زيد (8/2761)، وابن كثير ونسبه - أيضاً - إلى ابن زيد (2/458).

(1) هو النورى كما نص عليه ابن كثير - كما في التخريج -، ولكن لم يذكر في ترجمة محمد بن عبد الله بن يزيد أنه روى إلا عن ابن عبيبة، وذكر في ترجمة منصور أنه روى عنه السفيان، والله أعلم.

(2) هو ابن المعتمر، تقدم في (278)، وهو ثقة ثابت.

(3) هو ابن يزيد النخعي، تقدم في (414)، وهو ثقة يرسل كثيراً.

288
289
288 - والريع بن أنس,
289 - زيد بن أسلم: نحو ذلك.
290 - حدثنا محمد بن عبد الله بن / يزيد المقرئ حدثنا 
سفيان (3) - عن منصور (2) - عن إبراهيم (4) - قوله: (وأجعلوا 
بِيْنَكُمْ قِبْلَةً) فقال: كانوا خائفين، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم.

وأخرجه سعيد بن منصور، وابن المنذر، وأبو الشيخ كما في الدر (3/41)، وكذا في فتح القدر (2/384).

تخريج الأثر (2488):

أخرجه ابن جرير بإسناد فيه المثنى شيخ الطبري - لم اقف على ترجمته - برقم (2/1780 ب/731).

وذكره القرطبي (8/2761)، وابن كثير (2/428).

تخريج الأثر (2489):

أخرجه ابن حرير من طريق ابن وهب، عن ابن زيد، عن أبيه برقم (1780 ب/731)، وذكره القرطبي ونسبه إلى ابن زيد (8/2761)، وابن كثير ونسبه - أيضاً - إلى ابن زيد (2/458).

(1) هو النورى كما نص عليه ابن كثير - كما في التخريج -، ولكن لم يذكر في ترجمة محمد بن عبد الله بن يزيد أنه روى إلا عن ابن عبيبة، وذكر في ترجمة منصور أنه روى عنه السفيان، والله أعلم.

(2) هو ابن المعتمر، تقدم في (278)، وهو ثقة ثابت.

(3) هو ابن يزيد النخعي، تقدم في (414)، وهو ثقة يرسل كثيراً.
291 - حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر (1)، حدثنا
سفيان (2)، عن ابن أبي نجيح (3)، عن مجاهد في قوله: «وأجعلوا
بيوتكم قلباً» قال: كانوا لا يصلون إلا في البيع حين خافوا من آل
فرعون، فامروا أن يصلوا في بيوتهم، قال سفيان: أعطوا ما أعطي
النبي - عليه السلام - فأبوا أن يجعل لهم الأرض مسجداً وظهراً.

تخريج الأثر (2490)
أخبرنا ابن جرير بلفظه من طريق عبد الرحمن عن سفيان به رقم
(178/5)، وأنظر: زاد المسير (4/45).
وذكره القرطبي (271/8)، وابن كثير معلقاً عن الثوري عن منصور
(2/428)، وذكره السيوطي في الأكليل بلفظه، وعزاه للمصنف فقط.
(125/1).

الحكم على الأثر (2490)
رجاله كلهم ثقات، والإسناد صحيح.
291 - (1) هو محمد بن يحيى، تقدم في (239)، وهو صدوق،
وكان لازم ابن عيينة.
(2) هو ابن عيينة، تقدم في (239).
(3) تقدم في (21/6)، وهو ثقة، رما دلس.
تخريج الأثر (2491)
هو في تفسير مجاهد بمعنى ص (296).
وأخبرنا ابن جرير مختصرًا من طريق ابن وكيع عن ابن عيينة به برقم
(177/9)، وأنظر: تخريج الأثر (2287)، وانظر - أيضًا - ابن كثير (429/2).
292 - وروي عن أبي مالك,
293 - وقناة نحو ذلك.

والوجه الثاني:
294 - حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن

الحكم على الأثر (291):
فيه ابن أبي نجيح: مدليس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع، ويشهد له ما أخرجه ابن حرير كما تقدم في تخرج الأثر (292); فهو حسن لغيره.

تخرج الأثر (292):
أخرجه ابن جرير بإسناد ضعيف، فيه ابن وكيع - رقم (17801)،
(15/173/371)، والذكر القرطبي (8/737)، وأبن كثير (2/268).

تخرج الأثر (293):
أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح بلفظ: نحو القبلة برماق (1181761)،
(15/175)، وانظر: ابن كثير (2/269).
واخرجه أبو الشيخ كما في الدر (3/314)، وكذا في فتح القدير
(2/267).

294 - تقدم في (969)، وهو صدوق يخطئ ويصر.
(2) تقدم في (969)، وهو صدوق اختلط.

تخرج الأثر (294):
أخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: بقابل من طريق عمران بن عبيدة عن
عطاء عن سعيد بن جبير موقوفًا عليه برماق (178181180/175).

368
عباس في قوله: (وأجعلوا بيوتكم قبلة) قال: مقابل بعضها.
بعضاً.
والوجه الثالث:
2295 - حدثنا أبي، حدثني عبد الله بن جعفر الرقي(1)، حدثنا ابن المبارك، عن ابن أبي ليلى(2)، عن المنهل بن عمرو(3).

وذكره ابن الجزوي ونسبه أيضاً إلى سعيد بن جبير(4/4/54).
وذكره القروطي(3/371/2).
وذكره ابن كثير ونسبه إلى سعيد بن جبير(2/229/449).
وذكره السيوطي بلفظه إلا أنه قال: يقابل، وعزاه للمصنف فقط.
(2/314/468/2)، وكذا في كتاب القدر(2).
الحكم على الأثر (2294):
في إسناده علي بن عاصم: صدوق يخطئ ويصر، وروايته عن عطاء بعد الاختلاط، فالإسناد ضعيف.
2295 - (1) تقدم في (160)، وهو ثقة لكنه تغيير باخر، فلم يفحص الاختلاط.
(2) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، تقدم في (2000).
(3) هو صدوق الإمام، سيد الحفظ جداً.
(3) هو المنهل بن عمرو الأسدي، مولاهم، الكوفي، وثقه ابن معين والنسائي وأحمد والعمجلي، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ترك شعبة المنهل بن عمرو على عمرو، وقال ابن أبي حاتم: لأنه سمع من دار صوت قراءة بالتطريب، وقال وهب بن جربوع عن شعبة: أثبت منزل المنهل فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله، قلت: فهلا سالمته.

364

2397 - وروى عن مjahad.

2398 - والضحاك: نحوه.

= عسّى كان لا يعلم؟ وقال الدارقطني: صدوق وقال ابن حجر: صدوق رمأ.

وهم، من الخامسة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.


تخرج الأثر (2395):

أخرجه ابن جرير بلفظ: يعني الكعبة، من طريق حكام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به بَرْقِم (1780/1780)، وأخرج به بإسناد آخر ضعيف بأطلول منه بَرْقِم (1780/1780).

وذكره ابن الجوزي بلفظ: قبل القبلة (4/54).

الحكم على الأثر (2395):

فِيهِ ابن أبي ليلى: صدوق سَيِّء الحفظ، والمنهال: صدوق رمأ وهم، ويشهد له ما أخرجه ابن جرير. كما تقدم في تَخْرِيجه، فهو حسن لغيره.

تَخْرِيج الأثر (2396):

أخرجه ابن جرير بإسنادين ضعيفين بَرْقِم (1781، 1781)، الأول فيه: ابن وكيع، والثاني فيه ابن جرير مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع.

وبإسناد آخر فيه المتنى شيخه: لم أقف على ترجمته بَرْقِم (1781/174).

= 365
قوله تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)

298 - حدثنا عاصم بن الرواد، حدثنا آدم، حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن في قوله: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) قال: فريضة واجبة، لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة.

299 - وروي عن عطاء.

300 - وقعته نحو ذلك.

301 - قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، أخبرنا أبو وهب محمد بن مروح، عن بكير بن مروف، عن مقاتل بن حيان: قوله لأهل الكتاب: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ): أمرهم أن يصلوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ)

302 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، وذكره ابن الجزوي ونسبة أيضاً إلى مقاتل وقعتة والفراء (4/54).

تخريج الأثر (2297):
أخرجه ابن جرير بإسناد ضعيف برقم (17817) - فيه ابن وكيع ، (15/10/175).

2298 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (786).

تخريج الأثر (2299):
ذكره المصنف في تفسير سورة البقرة آية (43)، (329/1).

2300 - تقدم تخريجه برقم (787).

2301 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (788).

2302 - إسناده حسن، تقدم في (30).

366
حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله: "بِشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ" قال: بشرهم بالنصر في الدنيا، والجنة في الآخرة.
قوله تعالى: وقال موسى ربي إنك أتتي فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا.
في الحياة الدنيا.

330 ـ حديثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا

أسباط، عن السدي قال: ثم خرج موسى عليه الصلاة والسلام -بني إسرائيل ليلا، والقبط لا يعلمون، وقد دعوا قبل ذلك على القبط، فقال موسى: "ربنا إنك أتتي فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك.

قوله: "ربنا ليضلوا عن سبيلك".

430 ـ حديثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، نبأنا

تخريج الأثر (٣٣٠٢):
ذكره ابن الجوزي بلغه إلا أنه قال: وبالجنة (٤/٥٥).
"وقال موسى ربي إنك أتتي فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربي اطمئن على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم (٨٨)."

٣٢٠٣ ـ إسناده حسن، تقدم في (٥٠).

تخريج الأثر (٣٣٠٣):
لم أقف عليه عند غير المصنف -رحمه الله تعالى-.

٣٢٠٤ ـ إسناده ضعيف، تقدم في (٣٢).
بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: قوله:

«عن سبئ الله» (5) قال: عن دين الله.

325 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا اسباط، عن السدي: «وَقُالَ مُوسَى رَبِّنَا إِنْكَ أَيْتَ فَرَعُونَ وَمَلَأَهُ زَيْنَةٍ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبِّنَا لَيْسَ لَهُمْ عَن سَبِيلِكَ» الآية، قال الله: قد أجبت دعوتكم، ثم قال لهم: استقموا، فخرجوا في قومهم، وألقي على القبض الموت، فمات كل بكر رجل منهم، فاصبحوا (بدفنهم) (1)، فشغلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس.

قوله: «ربنا أطمْس على أموالهم» (2)

326 - أخبرنا محمد بن سعد - فيما كتب إلي - حدثنا أبي:

(1) سورة الأعراف، آية (45).

تخريج الأثر (22): أخرج المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (45) برقم (396) (3/205، 1/1)، وكذلك في تفسير سورة هود- عليه السلام- آية (19)، وزاد في آخره: عز وجل- برقم (231) ص (146، 2)، وهو في تدوير المفسر بلفظه، وزاد: وطاعته في تفسير سورة الأعراف آية (45) (96، 2).

325 - تابع للأثر (3203)، ولم أقف عليه عند غير المصنف
- رحمه الله تعالى.

(2) في الأصل «بدفنهم»، وهو خطأ نحو صوابه ما أثبت.

368
حمدني عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس في قوله: ﴿رَبُّنَا
اَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ﴿ يقول: دمر عليهم وأهلك أموالهم.

والوجه الثاني:

۲۳۰۷ - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن يمان(1)،
عن أبي جعفر الراتي(2)، عن الربيع(3)، عن أبي العالية: ﴿رَبُّنَا
اَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ﴿ قال: صارت حجارة.

۲۳۰۶ - إسناده ضعيف، تقدم في (188).

تخريج الأثر (۲۳۰۶):

أخرجه ابن جرير بسند له، ولفظه برقم (۱۷۸۴)، (۱۵/۱۸۱).

۲۳۰۷ - تقدم في (۹۵۲) وهو صدوق عابد، يخطئ كثيراً,

وقد تغير.

۲ - هو عيسى بن أبي عيسى، تقدم في (۳۹)، وهو صدوق سيء

الحفظ.

۳ - هو ابن نس تقدم في (۳۹)، وهو صدوق له أوهام.

تخريج الأثر (۲۳۰۷):

أخرجه ابن جرير بلفظ: اجعلها حجارة، من طريق ابن وكيع عن يحيى
ابن يمان به برقم (۱۷۸۲)، وأخرجه بلفظه موقوفاً على الربيع بن نس
برقم (۱۷۸۳ من طريق عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر عن الربيع,
(۱۸۰/۱۵).

وذكره ابن كثير ونسبه أيضاً للربيع بن نس (۲۴۹/۲) و(۳۱۵/۳).

واخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه.
الحكم على الأثر (٢٣٠٨) :
فيه يحيى بن يمنان: صدوق يخطئ كبيرًا، وأبو جعفر: صدوق شيء الحفظ والربح صدوق له أوهام، فالإسناد ضعيف.
تخريج الأثر (٢٣٠٨) :
أخره ابن جرير بإسناد فيه المثنى شيخه، لم أقف على ترجمته، برقم (١٧٨٢٧، ١٥٠/١٥٠).
وذكره ابن الجوزي، وقال: رواه مجاهم عن ابن عباس، وله قال قتادة والضحاك وأبو صالح والفراء (٤/٥٦).
٢٣٠٩ - (١) تقدم في (٩٥٢)، وهو صدوق عابد، يخطئ كبيرًا، وقد تغير.
(٢) لم أقف على اسمه.
تخريج الأثر (٢٣٠٩) :
أخره ابن جرير بإسناد آخر معلق، ولتفضله إلا أنه قال: جعلها الله بدل: صارت، وزاد في آخره: على هيئة ما كانت، برقم (١٧٨٢٩) ١٨٠/١٨٠.
وانظر: زاد المسير (٤/٥٦).
وذكره ابن كيصر بلفظ ابن جرير (٢٤٩/٢٤٩).
أخره ابن الشيخ كما في الذر، وساقه بأطول منه (٣١٥/٣١٥).
الحكم على الأثر (٢٣٠٩) :
في إسناده مجهول.
٣٧٠
2310 - حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث (1)، حدثنا يحيى بن أبي بكير (2)، عن أبي معاشر (3)، حدثني محمد بن قيس (4)، أن محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز، وقال موسى بن نُبى إنك أتبت فرعون وما ماله زينة وأموالاً في الحياة الدنيا، إلى

2310 - (1) هو إسماعيل بن أبي الحارث، أسد بن شاهين البغدادي، أبو إسحاق، قال ابن أبي حاتم: كنتت عنه مع أبي، وهو ثقة صدوق، وسُئل
أبي عنه فقال: صدوق، وقال الدارقطني: ثقة صدوق، ورع فاضل، وقال
البزار في كتاب السنن: ثقة مامون، وذكره ابن حبان في الثقاف، وقال ابن
حجر: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمانية وخمسين ومائتين،
أخرجه له أبو داود وابن ماجه.

انظر: الجرح (2/61)، تهذيب الكمال (1/97)، التهذيب
(2/82، التقريب (1/167)).

(2) هو يحيى بن أبي بكير، واسمه: نسر. يفتح النون وسكون
المهملة، الكرماني، كوفي الأصل، نزل بغداد، ثقة، من الناسعة، مات سنة
ثمانية وأربعون، أخرج له الجماعة.

التقريب (2/44)، وانظر: التهذيب (111/190).

(3) هو خليج بن عبد الرحمن السندي، تقدم في (137)، وهو
ضعيف.

(4) هو محمد بن قيس المدني، قصع عمر بن عبد العزيز - رضي الله
 عنه - أبو إبراهيم، ويقال: أبو أبيب، ويقال: أبو عثمان، ثقة من السادسة،
وحديثه عن الصحابة - رضي الله عنهم - مسند، أخرج له مسلم وأصحاب
السنن إلا أبا داود.

التقريب (2/62)، وانظر: التهذيب (9/414).
تخرج الأثر (٣٣١):
إنظر: تفسير مجاهد ص (٢٧٤)، والبغوي (٣/١٦٧)، وزاد المسير (٤/٥٦)، والفرطاني (٨/٣٧٤)، والخازن (٢/١٦٧).
ونقله ابن كثير بسند وفظه عن المصنف إلا أنه لم يقل: (قد قطع) (٢/٢٤٩)، وأخرجه ابن القيم، وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه بنحوه (٣/١٥١)، وكذا في فتح القدير (٢/٤٧١).
الحكم على الأثر (٣٣١):
إسناده ضعيف، لضعف أبي معشر.
٢٣١١-إسناده حسن تقدم في (٥٠).
تخريج الأثر (٢٣١١):
لم أقف على من نسبه إليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -، وإنظر: زاد المسير، ونسبه إلى ابن زيد (٤/٥٦).
إسحاق، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة: {ربنا أطمس على أموالهم}.

قوله تعالى: {وأشد علی قلوبهم}:

۱۳۱۲ - أخبرنا محمد بن سعد السوفي - فيما كتب إلي - حديثي أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: قوله {وأشد علی قلوبهم} يعني: أطيع على قلوبهم.

۱۸۸۲ - إسناده صحيح، تقدم في (۱۸۸۶).

تخريج الأثر (۱۳۱۲):
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره مختصرًا عن معاصر عن قتادة (۱۹۰)،
وأخرجه ابن جرير بإسناد آخر صحيح بمعنه برقم (۱۸۲۸)، (۱۵/۱۸۰).

وذكره البغوي (۱۱۶/۴)، وانظر: زاد المسير (۴/۵).
والقرطبي به ماثل (۸/۴۲۹)، وابن كثير بإختلاف يسير (۲/۳۷۴).
وأخرجه ابن المنذر وابو الشيخ كما في الدر، وساقه بلغط إلا أنه قال:
بلغنا بنلد: ذكر لنا (۳/۳۱۵).
وقال الشوكانى: وقد روي أن أموالهم تحولت حجارة من طريق جماعة من السلف (۱/۴۷۱).

۱۳۱۳ - إسناده ضعيف، تقدم في (۱۲۸).

تخريج الأثر (۱۳۱۳):
أخرجه ابن جرير بسنده ولفظه برقم (۱۷۸۳۶)، (۱۸۱/۱۸۱).

۱۸۲
421 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شیبه، حدثنا ورقاء،
عن ابن أبي نجیح، عن مjahد: {و{اشد على قولهم} بالضلاله}.

423 - حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو
معاذ النحوی، حدثنا عبيد بن سليمان، عن الضحاک: {و{اشد على قولهم} يقول: أهلكم كفاراً.

وذكره ابن عطیة ونسبه إلى مjahد والضحاک (2/107).

وذكره البغوي ولم ينسبه (3/181)، ابن الجوزی، وقال: وبه قال
مقاتل والقدر والزجاج (4/57)، والقرطبي (8/274)، والخازن
(3/181)، وذكره ابن كثير بلفظه (2/267).

وأخرجه أبو الشيخ كما في الددر، وساقه بلفظه (3/315)، وكذا في
فتح القدير (2/471).

424 - إسناده صحيح، تقدم في (61).

تخريج الأثر (4234):
هو في تفسیر مjahد بلفظه إلا أنه قال: يعني: الضلاله ص (297).
وأخرجه ابن جریر بلفظه من طريق عبد الله عن ورقاء به برقم (178381).
ومن طريق شبل عن ابن أبي نجیح به برقم (178377)، ومعه بإسناد آخر
برقم (178391)، (5/182).

وذكره ابن الجوزی (4/57).
وأخرجه ابن أبي شیبة، ابن المندز، أبو الشيخ كما في الددر، وساقه
بلفظه (3/315).

425 - إسناده حسن، تقدم في (76).
قوله: فلا يؤمنوا:

2316 - حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، كتب الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فاستجاب الله له وحل بينه، يعني فرعون، وبيتن الإيمان.

2317 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبة، حدثنا ورقؤ، عن ابن أبي نجيح، عن مjahahد: قوله: فلا يؤمنوا. بالله فيما برون، 1 من الآيات: حتى يروا العذاب الأليم.

تخريج الأثر (2315):
أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق الحسن عن ابن معاذ به رقم (18840) (10/182).


2316 - إسناده صحيح، تقدم في (2).

تخريج الأثر (2316):
أخرجه ابن جرير به وباطل منه من طريق المتنى عن عبد الله به رقم (17835) (10/181).

وأخرجه ابن المنذر كما في الدور، وساقه باختلاف يسير وجعله تفسيراً لقوله تعالى: فقد أجلت دعوتكما (3/10) (2317).

2317 - إسناده صحيح تقدم (61).

(1) في الأصل (يروا) وهو خطأ نحوي صوابه ما أثبت.

375
قوله: 

«حتى يروا العذاب الأليم»

2318 - أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثني
أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: قوله:
«حتى يروا العذاب الأليم»: وهو الغرق.

قوله: 

«قد أجيبت دعوتكم»

2319 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا الفضل بن ذكين، عن
أبي جعفر الرازي (۱)، عن الربيع بن أنس (۲)، عن أبي العالية: 
«قد أجيبت دعوتكم فاستقموا» قال: دعا موسى وأثنى هارون.

تخرج الأثر (۲۳۱۷):

هو في تفسير ماجاهد بلغة ص (۱۷۸۷)، وآخره ابن جرير بلغة من
 طريق شبل عن ابن أبي نجيح به برقم (۱۸۴۱)، ومثله من طريق عبد الله
 عن ورقية به برقم (۱۷۸۴۴)، وابن إسحاق، آخر به برقم (۱۸۴۳)
 ۱۸۴۴، ۱۸۲۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۱.

2318 - تابع للأثر (۲۳۱۳)، وتقدم تخرجه، وانظر أيضًا في ابن
 عطية (۷، ۲۰۰).

قال: «قد أجيبت دعوتكم فاستقموا ولا تتبعون سبيل الذين لا يعلمون»

2319 - (۱) تقدم في (۳۹)، وهو صدوق في الحفظ.
(۲) تقدم في (۳۹)، وهو صدوق له أوهام.

تخرج الأثر (۲۳۱۹):

هو في تفسير ماجاهد بلغة وبعدها في أوله (ص ۲۹۷)، وآخره ابن
 جرير بلغة من طريق المشيق عن أبي نعيم، الفضل بن ذكين به برقم =
آية 320 - وروى عن أبي صالح: مثله.

آية 321 - وروى عن عكرمة,

= (17851)، وذكره البغوي ولم ينسبه (186/15)، وابن الجوسي (4/58)، وذكره القرطبي (8/376)، والخازن ولم ينسبه (3/168)، وذكره ابن كثير (4/249)، وأشار إليه السيوطي في الدر (3/215)، وذكره في الإكليل بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -

وعزاء للمصنف فقط ص (125، 126، 127).

الحكم على الأثر (1319):
في إسناده أبو جعفر: صدوق سيء الحفظ، والريع: صدوق له أوهام،
ولم يتبعه؛ فالإسناد ضعيف.

تاريخ الأثر (1320):
أخرجه ابن جرير بإسناد ضعيف، برقم (17848)، فيه ابن وكيع،
(186/10).

وذكره ابن كثير (2/429)، وأشار إليه السيوطي (3/315).

تاريخ الأثر (1320):
أخرجه ابن جرير بإسناد ضعيف، فيه ابن وكيع، برقم (17848)،
(186/10).

وذكره ابن كثير (2/429)، وأشار إليه السيوطي (3/315).

تاريخ الأثر (1321):
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بإسناد في مجهول (111).
وكذا أخرجه ابن جرير برقم (17847)، (185/15).

وذكره ابن كثير (2/429).
و محمد بن كعب القرظي، والريح بن أنس: نحو ذلك.

حذفنا أبى، حدثنا إسحاق بن موسى الخضمي، حذفنا أحمد بن بشير (1)، أنبنا سعد بن طريف (2)، عن محمد ابن علي بن حسين في قوله: فقد أحببت دعوتكم، قال: قال له ذلك، ثم أخر فرعون بعد ذلك أربعين يومًا.

و أخرجه عبد الرزاق، أبو الشيخ كما في الدر (3/15/1/271)، وكذا في

فتح القدر (4/71).

تخريج الأثر (1322):
أخرجه ابن جرير بإسناد ضعيف فيه ابن وكيع وموسى بن عبيدة برقم (1/17849)، وأخرجه في مجهول برقم (1/18/160).
وذكره ابن كثير (2/409)، وأخرجه سعيد بن منصور كما في الدر (3/15/1/186)، وكذا في فتح القدر (4/271).

تخريج الأثر (1323):
أخرجه ابن جرير بإسناد فيه辇خ شيخه لم اقف على ترجمته برقم (2/186/1/18).
وذكره ابن كثير (2/409)، وأشار إليه السيوطي (3/315).

تخريج الأثر (1324):
تقدم في (1999)، وهو صدف له أوهام (2) هو سعد بن طريف الإسكاف، الحنفيي، الكوفي، قال ابن معين:
لا يحل لأحد أن يرود عنه، وقال أحمد وأبو حاتم وأبو داود: ضعيف الحديث، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو زرعة: =
2365 - أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر فيما كتب إليَّ،
حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن علي بن الحكم، عن
الضحاك يقول: أهلكهم كفارًا، وذلك قوله: ﴿قد أجيَتَ
دعوتكم﴾.

= لين الحديث، وقال ابن عدي: ضعيف جداً، وقال ابن حجر: متروك، ورماه
ابن حبان بالنوع، وكان راقياً، من السادسة، أخرج له الترمذي وابن ماجة.
انظر: الجرح (4/185، تهذيب الكمال (1/241، والмиزان
(2/121، (14), التهذيب (3/473، (44)، التقرب (1/287،)
تخريج الآخر (234):
أخرجه ابن جرير بلفظ: أربعين سنة بإسناد ضعيف عن ابن جرير عن
ابن عباس برقم (178/15، (187/187، وذكره ابن عطية بتحوى إلا أنه قال: أربعين سنة، ونسبه - أيضاً - إلى ابن
جرير والضحاك (7/200،
الحكم الآخر (234):
في إسناده متروك وآثامهم.

2365 - إسناده حسن، تقدم في الآخر (511،
تخريج الآخر (235):
تقدم تخريجه تفسيراً لقوله تعالى: ﴿وَأَشْدَدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ﴾، في الآخر (231،)
وذكره ابن كنبر ونسبه - أيضاً - إلى محمد بن كعب، بينما نسب إلى
ابن جرير أنه يقول: بعد أربعين سنة (2/439،
وأخبره ابن المنذر عن ابن عباس كما في الدر، وساقه بلفظ: أربعين
سنة، قال: وأخبر ابن جرير عن ابن جرير مثله، وأخبره الحكم
الترمذي، عن مجاهد كما في الدر، وساقه بلفظ: بعد أربعين سنة =

379
قوله تعالى: 

فاستَقبِما ولا تنَبِعَانِ سبيل الذين لا يعلمون

237 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حسان، حدثنا

أسباط قال: فزعم السدي أن موسى هو الذي دعا وأمَّن هارون،

فذلك حين يقول الله: فقد أُحِبَّت دعوتكما فاستقبما فخرجنا في

قومهم.

قوله: وجَاؤُنا بني إسرائيل البحر.

237 - حدثنا عمار بن خالد، حدثنا محمد بن الحسن

(31/321)، وكذا في فتح القدر (2/471).

الحكم على الأثر (2374):

في إسناده متروك واتهم.

2376 - إسناد حسن، تقدم في (50).

تخرج الأثر (2376):

لم أقف عليه عند غير المصنف - حممه الله تعالى.

فائدة:

قد يقول قائل: كيف جاز أن يدعو موسى - عليه السلام - على قومه؟

والجواب: أن بعضهم يقول: كان ذلك بوجي، قال ابن الجوزي: وهو

قول صحيح؛ لأنه لا يظن ببني أن يقدم على مثل ذلك إلا عن إذن من الله

عز وجل؛ لأن دعاه سبب للانتقام، انظر: زاد المسير (4/9).

وَجَاؤُنا بني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنده بفيا وعدوا حتى إذا أدركهم

الفرق قال أممت أن لا إله إلا الَّذِي أممت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين.

2377 - إسناده حسن، تقدم في (2267).
وزيد بن هارون - واللفظ محمد بن الحسن - عن أصيغ بن زيد الوراق، عن القاسم بن أبي أيوب، حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: فدفع إلى البحر وله قصيفٌ مخافة أن يضره موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيًا له، فلم تراها الجمعان وتقاربا قال قوم موسى إن لمدركون، فعل ما أمرك به ربك فإنك لم تكذب ولم تكذب، قال: وعدني إذا انتهيت إلى البحر أن ينفرق لي حتى أجاوزه، ثم ذكر بعد ذلك العصا، فضرب البحر بالعصا حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمره الله، وكما وعد موسى فلما جاز أصحاب موسى كلهم، دخل أصحاب فرعون كلهم فالتقى البحر عليهم كما أمر.

قوله: (البحر) 3728 - حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا طلحة بن زيد (1)، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن

(1) أي صوت هائل يشبه صوت الرعد، ومنه قولهم: رعد قاضف.
أي شديد مهلك لشدة صوته، وذكر ابن الأثير طرفًا من الأثر.
تخريج الأثر (2727):
اخرجه المصدر بسند ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (138)،
بمرق (889)، (4/252)، وانظر في تفسير ابن حيرر رقم (909)،
تفسير سورة البقرة آية (50)، (3/54-55).
2728 - (2) هو طلحة بن زيد القرشي، أبو مسكين، أو أبو محمد.
 عمرو قال: بلغني أن البحر زقٌ بيد ملك لو يغفل عنه الملك لطم على الأرض.

قوله: (يأتهم فرعون وجنوده).

۴۲۳۹- حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا


انظر: الجرح (٤/۴۷۹-۸۰)، تهذيب الكمال (١/۲۷۷)، الميزان (٢/۳۲۸، ۳۳۰)، التهذيب (٥/۱۶)، التقريب (١/۳۷۸).

(١) الرق بكسر الزاي: الجلد يحر شعره ولا ينطفء نطفة الدم، ومنه الحديث: ما لي أراك مرقصًا أي معدود شعر الرأس كله، يعني: مالي أراك مطعوم الرأس كما يطم الرق؟

النهاية (٢/۳)، وانظر: الصحيح (٤/۱۴۹۱)، مادة: زقق.

تخريج الأثر (۴۳۱۸).

أخرجه المصنف بإسناد صحيح عن سفيان الشوري في تفسير سورة الأعراف آية (١٣۸)، بلفظ: بلغني أن البحر يخرج من زق، برقم (٨۹۰) (٢/۴۶۵).

الحكم على الأثر (۴۳۱۸).

في إسناده متروك واتهم.

۴۸۲
اسباط عن السدي: / وخرج موسى في ستمائة ألف وعشرين 142/ب
ألفًا، لا يعدون ابن عشرين لصغره، ولا ابن ستين لكبره، وإمّاك
عدوا فيما بين ذلك سوى الذرية، وتبعهم فرعون على مقدمته
هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان، ليس فيها ماذيانة (1).

قوله: عز وجل: «بغي وعدوا». 2330 - حدثنا أبي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي (2)،
حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، أنتهانا الحسين بن واقف (3)، عن

٢٣٧٩ - إنسابة حسن تقدم في (٥٠).
(١) ماذيانة: قال الطبري: يعني أنشى - كما في التخرج.
تخريج الأثر (٢٢٩):
أخرجه ابن جرير مطولاً من طريق موسى بن هارون عن عمرو بن حماد
بـ برقم (٩١٠) في تفسير سورة البقرة آية (٥٠)، (٢/٥٥، ٥٥، ٥٦).
وأخرجه أيضاً في التاريخ (١/١٣٣-٤٢).
(٢٣٣٠ - (٢) هو يعقوب بن إبراهيم بن كشين بن أفليج، العبدي
مولاه، أبو يوسف الدورقي - بفتح الدال المهملة وسكون الواو وفتح الراء
وفي آخـرـها القاف، نسبة إلى شهيب إحدىهما: إلى بلدة بفارس، وقيل:
بعزوـستان، وهذا أشبه: يقال لها: دورق، والثاني: إلى لبس الفلانس التي
يقال لها: الدورقية، ثقة، من المعاشرة، مات سنة اثنين وخمسين ومائتين،
وله ست وتسعون سنة، وكان من الحفاظ، أُخِرَج لـهـ الجماعة، التقريب
(٢/٣٧٤)، وانظر: التهذيب (٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٢)، الأنساب (٣٩٠/٥)
(٣) تقدم في (١٣٠)، وهو ثقة له أوهام.

٣٨٣
 жидк النحوية، عن عكرمة: في قوله: ﴿فأتبعهم فرعون وجندته بغيره ﴾.
وعلموا قال: العدو والعلم والعفو في كتاب الله: تجر.
قوله: ﴿حتى إذا أدركه الغرق ﴾.
232- حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى،
 حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مجاهد، عن كعب;
عن عبد الله بن شداد قال: حدثت أنه لما دخلت بنو إسرائيل فلم
يسبق منهم أحد، أقبل فرعون وهو على حصان له من الخيل حتى
وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله، فهباب الحصان أن
يتقدم، فعرض له جبريل على فرس أنثى وقديق ﴿۴﴾. فقبرها منه،
فشمها الفحل، فلما شملها قدمها فتقدم معها الحصان عليه.

تخريج الأثر (330): 
ذكره السيوطي بلفظه، وعزا للمصنف فقط (۵/۵۱۰)، وكذا في
فتح القدير إلا أنه قال: التجبر (۵/۴۷۱).
الحكم على الأثر (330):
إسناده حسن.
331- (۱) هو الدامغاني، تقدم في (۵۸۱)، وهو مقبول.
(۲) هو ابن الفضل، تقدم في (۴۶)، وهو صدوق كثير الخطأ.
(۳) تقدم في (۴۶)، وهو صدوق يدليس.
(۴) قوله: ودبق: هي الفرس التي تشهد الفحل، وقد ودقت وأودقت
واستودقت فهي ودبق ودبق.
النهاية (۵/۱۶۸)، وانظر: الصحيح (۴/۱۵۳)، مادة: ودبق.
384
فرعون، فلما رأى جند فرعون (فرعون) 1) قد دخل دخلوا معه، قال: وجبيل أمامه يتبعه فرعون، وميلك على فرس من خليف القوم يشجعهم على فرس ذلك، يقول: الح鲑 بصحبكم، حتى إذا فصل جبيل من البحر ليس أمامه أحد، وقف ميلك على الناحية الأخرى، ليس خلفه أحد، أطلق عليهم البحر.

٢٣٣٢ - حدثنا علي بن الحسن الهسينجاني، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، عن قنادة: قوله: 2) 3) حتى إذا أدرك الغرق قال: ما (١) وجد عدو الله طعم الموت، وأخذ بذنه.

(١) سقطت من الأصل، وضباب مكانها، وأضيفت من ابن جرير - كما في التحريج.

تخريج الأثر (٢٣٣١): أخرجه ابن جرير باختلاف يسير جداً وزيادة في آخره، من طريق ابن حميد عن سلمه به رقم (١٠٧٦)، في تفسير سورة البقرة آية (٥٠) .

(٢٣٣٢) أخرجه أيضاً في التاريخ (١٠٠٤ - ٤٢١) .

وإنظر: المحرر، ولم ينسبه (٢١١)، والجامع لأحكام القرآن (٢٧٧) ، (٣٧٨).


٢٣٣٢ - إسناده ضعيف، تقدم في (١٠٤).

(٢) كتب في الأصل في هذا الموضوع: كذا، وكتب في الحاشية: لعله:
قوله: "قال أنتُ أنَّهَا لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمْنَتْ به بِنَوِ إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ".

۳۳۳ - حديثنا أبي، حدثنا أبو سلمةٍ (١)، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيدٍ (٢)، عن يوسف بن مهرانٍ (٣)، عن ابن عباس: أن النبى ﷺ قال: لما غزى الله آل فرعون قال: "آمنتُ أنَّهَا لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي أَمْنَتْ به بِنَوِ إِسْرَائِيلِ" قال جبريل: يا محمد ﷺ لو رأيتني وانا أخذ من حال البحر (٤) فادسه (٥) في في فرعون لما، وما في الحاشية لم يظهر في النسخة المصورة.


تخريج الأثر (٣٣٣٢):

لا أخف على عند غير المصنف - رحمه الله تعالى.

۳۳۳ - (١) هو موسى بن إسماعيل المنقري، تقدم في (٦٨٠) وهو نكرة نثت.

(٢) هو ابن جدعان، تقدم في (١٣٨)، وهو ضعيف.

(٣) تقدم في (١٥٣)، وهو لين الحديث.

(٤) الحال: هو اللتين الأسود كالحماته.

النهاية (١/٤٤)، وانظر: الصحاح (٤/١٦٠)، مادة: حول.

(٥) دسم يدسه دسًا: إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة.

النهاية (٢/١١٧)، وانظر: الصحاح (٣/٩٨)، مادة: دنس.

تخريج الأثر (٣٣٣٣):

أخرج الإمام أحمد مختصراً (١١٣٤/٢٤٥)، وفي المحقق برقم (٢٠٣) عن يوحن عن حماد به (٤/٤٠، ٤١، ٤٤) وآخريه به مثله من طريق سليمان.
مخايفة أن تدركه الرحمة.

ابن حربي عن حمدان به برقم (1821), (4/295/4), وبإسناد آخر برقم (2144), (4/16/4), وصحح هذه الأسانيد الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله تعالى.

وأخبره الترمذي باختلاف يسير برقم (310), وقال: هذا حديث حسن التفسير، ياب: من سورة يونس (5/287)، وأخبره ابن جرير برقم (17611), (10/1192)، والطبراني في الكبير برقم (12932), (12/1101), كلهم من طريق الحجاج بن منهل عن حمدان.

وأخبره الترمذي أيضاً بإسناد آخر برقم (108), وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (5/287)، وأخبره الحاكم مختصراً بإسناد آخر وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس، ووافقه الذهبي، والتفسير، تفسير سورة يونس (2/400).

وانظر: تفسير عبد الرزاق فقد أخبره عن معمر قال: أخبرني من سمع ميمون بن مهران يقول: وذكره باخص منه (ل.9).


الحكم على الأثر (2433): حسن بشواهد وصححه الترمذي والحاكم وأحمد شاكر رحمهم الله تعالى.

387
2336 - حديثنا يونس بن حبيب، حديثنا أبو داود، حديثنا
شعبة، عن عدي بن ثابت (1)، وعطا بن السائب (2)، عن سعيد
ابن جبير، عن ابن عمابس قال: قال رسول الله ﷺ: قل لي
جبريل: لو رأيتني وانا آخذ من حال البحر فادسه في في فرعون
مخافة أن تدركه الرحمة.

2337 - حديثنا أبو سعيد الأشج، حديثنا أبو خالد الأحمر،
عن عمر بن عبد الله الثقفي (3)، عن سعيد بن جبير، عن ابن

2334 - (1) هو عبد بن ثابت الأنصاري، الكوفي، ثقة رمی
بالتشيع، من الرابعة، مات سنة ست عشرة وأمئة، الخرج له الجمعاعة
التقريب (2/120)، وانظر التهذيب (2/151، 160).
(2) تقدم في (969)، وهو صدوق اختلطن.
(3) تخرج الأثر (234):
تقدم بلفظه وزيادة في أوله في الأثر السابق، وتقدم تخرجه، وانظر في
ابن جرير. أيضاً، رقم (185، 1785، 1490/1491).
(4) الحكم على الأثر (237):
إسناده صحيح، وعطا تابعه عدي بن ثابت في نفس السنن وهو ثقة.
2335 - (3) هو عمر بن عبد الله بن يعلی بن مرة الثقفي، الكوفي،
وقد ينسب إلى جده، قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي: منكر
الحديث، وقال أبو حاتم أيضاً، متى ن证据 الحديث، وقال ابن معين أيضاً;
ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، قبل له: فما حاله؟ قال: أسان الله
السلامة، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال ابن حجر: ضعيف، من
عباس قال: لما غَرَقَ اللَّهُ فُرَّون أَشَار بِآصِبِعَه وَرَفَع صوته: {أَمَنتُ أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي امْتَنُّ بَنُو إِسْرَائِيلَ}. قال: فخاف جبريل عليه السلام - أن تسبق رحمة الله فيه غضبه، فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيصرمه. 


تخريج الأثر (٢٣٢٥): أخرج به ابن جرير بمعنى مختصراً من طريق ابن وكيع عن أبي خالد الأحمر به برقم (١٧٨/٧)، ومن طريق عطاء بن السائب وعدي بن ثابت عن سعيد بن جبير به برقم (١٧٨/٦، ١٧٨/٦، ١٧٨/٦) (١٥ / ١٦، ١٦، ١٦). (١٣ / ١٩٣)، ونقله ابن كثير عن المصنف بسنده ولفظه إلا أنه قال: اغرق، وبجناحه، بدلاً: غرق، وبجناحه (٢ / ٤٣٠).
قوله تعالى: "آlain وقِدَ عَصَيْتَ قَبْلَ الآية:

236- حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى (1)
حدثنا بشر بن عمارة (2)، عن أبي رقية، عن الضحاك، عن ابن عباس: فلما خرج آخر أصحاب موسى، ودخل آخر أصحاب فرعون، أوهى إلى البحر أن أطبق عليهم، فخرجت أصبع فرعون

الحكم على الأثر (236):

فيه عمر بن عبد الله الثقفي: ضعيف، وهو حسن بشواهده ومتابعاته.

آlain وقِدَ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكَتَتْ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (1)

237- (1) هو محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال أبو حام: كوفي صدوق، ألمى علينا كتاب الفرائض عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن الشعبي من حفظه، لا يقدم مسالة على مسالة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مسلم بن قاسم:
ثقة، وقال ابن حجر: صدوق، من العاشرة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والفرمذي.

انظر: الجرح (8/41)، التهذيب (1381/2)، التقريب (197/2).

(2) تقدم في (32)، من بشر بن عمارة إلى آخر السند، وهو إسناد ضعيف لضعف بشر بن عمارة.

تخريج الأثر (236):

ذكره السيوطي في الدر بلفظه إلا أنه قال: فدمسته بدل: فرمسسه،
وعزاه للمصنف فقط (315/3)، وكذا في فتح القدير وفيه: فرمسسه
كما عند المصنف (271/41)، ففعل ماعند السيوطي نحرف، وكلا
المعنيين صحيح.

390
فائدة:


وقد ذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى ما ذهب إليه الزمخشري، واستبعد صحة هذه الرواية، وصاغ اعتراضه بدلًا عن عقلية متعددة تتضمن ما أورد الرمخشري وترديد عليه.

وقد قام جميع من المفسرين بالرد عليهما وتفتيذ أدانتهما، ومن هؤلاء: الإمام الحاكم، فقد نقل ما ذهب إليه الرازي باختصار ورده فقرة فقرة، وابتدأ رده بعبارة قيمة، عليها المعول في هذا الرد وهي قوله: رحمه الله تعالى: والأجوبة على هذا اعتراض: أن الحديث قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا اعتراض عليه لاحق، ثم شرع في رد الأدلة واحدًا تلو الآخر، ولا مجال لسردها هنا. ومن هؤلاء الأئمة الذين دافعوا عن صحة الحديث: الإمام الشوكاني، فقد =

391
تصدي للزمخشري. ورحمة الله تعالى. ورده رداً عنيفاً. واعتبره ممن لا علم له بفني الرواية. وأنه لا يميز بين صحيح الصحيح من الحديث وأكذب الكذب. منته، فتارة يروي في كتابه الموضوعات وهو لا يدرى أنها موضوعات، وتارة يتعرض لرد ما صح، ويعجز بأنه من الكذب على رسول الله ﷺ. والإهت على.

ومن هؤلاء الأئمة. أيضاً. الإمام الألوسي. ورحمة الله تعالى. فقد نقل كلام الزمخشري، وذكر أن ابن المنير ارتجاه واعتنى إنجكار منكر، وأنه غضب الله تعالى. ولملائكته كما يجب لهمب نقال الألوسي. والجمهور على خلافه لصحة الحديث عند الأئمة الثقات. كالمتزم. المقدم على المحدثين بعد مسلم. وغيره. وقد خاضوا في بيان المراد منه بحيث لا يبقى فيه إشكال.

ونقل عن الطيبي أنه قال: بعد أن أجاب بما أجاب. (على أنه ليس للعقل مجال في مثل هذا النقل الصحيح إلا التسليم، ونسبة القصور إلى النفس.

وأما ما ذكره الزمخشري، وتابعه على ذلك الرازي من أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر. لأن الرضا بالكفر كفر. فجوابه كما يقول الحاكم: "أن الله تعالى يفضل من يشاء ويбудي من يشاء.

وجرير. عليه السلام. إنهما ينصوف بأمر الله. ولا يعمل إلا ما أمره الله به. وإذا كان جبريل قد فعل ما أمر الله به ونفذ، فإنا رضي بأمر لا المأمور به فكيف يكون هذا؟ وأيضاً فإن الرضا بالكفر. إذا يكون كفراً في حقنا خالفنا ما أمرنا به. وأما من ليس مأموراً كأمرنا ولا مكلفنا كتكليفنا بل يفعل ما يأمره به ربه. فإنا إذا نفذ ما أمره به لم يكن راضياً بالكفر ولا.
3237 - حديثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى،
 حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب،
 عن عبد الله بن شداد قال: ونادي فرعون حين رأى من سلطان الله،
 وقدره ما رأى، عرف ذله وخدعته نفسه، نادي: يا آمنت أن لا إله إلا
 إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.

قوله: أَآَلَنَّ الْآيَةَ

3238 - حديثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا أبو الجماع، إبانا سعيد بن بشير، عن قنادة: قوله: أَآَلَنَّ وَقَدْ عَصِيتَ
 قُبْلُ أمى لو كان هذا في الرخاء، وكتبت من المفسدين.

3239 - حديثنا أبو زرعة، حديثنا عمرو بن حماد، حدثنا

يكون كفرًا في حقه، وعلى هذا التقدير فإن جبريل لما دس الطين في في
فرعون كان ساخطًا لكفره غير راض به، والله سبحانه وتعالى خالق أفعال
العباد خيرها وشرها وهو غير راضٍ بالكفر، فغاية أمر جبريل مع فرعون أن
يكون منفذًا لقضاء الله وقدره في فرعون من الكفر، وهو ساخط غير راض
به. وهم، والله أعلم.

انظر: الكشاف (2 / 69، 70)، التفسير الكبير (17 / 163)، لباب
الناويل (3 / 171، 172)، فتح القدير (2 / 472، روح المعاني
182 / 11، 183 / 1).}

3237 - تابع للأثر (2331)، وتقدم تخرجه.
3238 - إسناده ضعيف، تقدم في (104).
تخريج الأثر (2338):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمة الله تعالى.
3239 - إسناده حسن، تقدم في (50).
أسباط، عن السديق قال: فبعث الله ميكائيل يعبره فقال: «آلّا
وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين».

قوله: «فاليوم ننجيك بدنك».

۲۳۴۰ - حديثنا أبي، حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلي،
حديثنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن
عباس: فلما خرج موسى وأصحابه قال من تخلف في المدائين من
قوم فرعون: ما غرق فرعون ولا أصحابه ولكنهم في جزائر البحر
يتصبيدون، فأوحى إلى البحر: أن الفظ فرعون عريانًا، فلفظه
عريانًا أصلح أخيس (۱) قصيرة، فهو قوله: «فاليوم ننجييك بدنك
لتكون من خلفك آية».

۲۳۴۱ - حديثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباية، حدثنا ورقاء،

تخريج الأثر (۱۳۳۹):
ذكره السيوطي باختلاف بسیر جداً، وعراء للمصنف فقط
(۳۱۶/۳).

فاليوم ننجيک بدنک لکون لمن خلفک آیة وإن كيرا من الناس عن آیاتنا
لغافلون (۲۳)
۲۳۴۰ - تابع للآثار (۱۳۳۶)، وتقدم تخريجه، وانظر، أيضاً زاد
المسير (۴/۶۰، ۶۱).

(۱) قوله أخيس: تصغير أخيس، وهو تأخر الأنف عن الوجه مع
ارتفاع قليل في الأرنبة، والرجل أخيس، والمرأة خنساء، والبقر كله خنس.
الصحاح (۳/۹۳۵)، وانظر: النهاية (۲/۸۴) مادة: خنس.

۲۳۴۴
عن ابن أبي نجيح، عن ماجاهد: قوله: {فَالْيَوْمِ تُنْجِيَكَ بَدْنِكَ}.
قال: بجسdek.

٢٣٤٢ - حدثنا أبو سعيد الأشع، حدثنا عمرو العنبري، عن
أبي بكر الهذلي (١)، عن الحسن: {فَالْيَوْمِ تُنْجِيَكَ بَدْنِكَ} قال:
جسمك لا روح فيه.

٢٣٤١ - إسناده صحيح، تقدم في (٦١).
تخريج الأثر (٢٣٤١): هو في تفسير مjahad للفظة، وزاد في آخره، من البحر مينًا
ص (٢٩٧)، وآخره ابن جرير للفظة من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به
برقم (١٧٨٧١)، وقيل له من طريق إسحاق عن عبيد الله به برقm
(١٧٨٧٢)، وقيل له بإسناد آخر ضعيف، فه双赢، ابن وكيع، وابن جرير
معدل من الثالثة ولم يصرح بالسماع، برقm (١٧٨٧٨)، وآخر فيه
مجهول برقm (١٧٨٧٩)، (١٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٩)،
وجزره البغوي للفظة: بجسdek لا روح فيه، ولم ينسبه (٣/١٧١)،
وجزره ابن الجوزي، وزاد: من غير روح (٤/٢١)، والقزطي بلفظ:
بجسdek لا روح فيه (٨/٣٨٠)، وجزره الحايزن، ولم ينسبه (٣/١٨٧١)،
وجزره ابن كثير بلفظة (٣/٣١٤)، وأخرجه ابن المؤذن، والابن الأنباري في
المصاحف وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (٣/٣١٦)، وكذا في
فتح القدر إلا أنه لم يقل: في المصاحف (٢/٤٧٢).
٢٣٤٢ - (١) هو سلمي بن عبيد الله، تقدم في (١٣٥٤)، وهو
متروك الحديث.
تخريج الأثر (٢٣٤٢):
ذكره ابن كثير بلفظة إلا أنه قال: بجسdek (٢/٤٣١).
۳۴۴ ـ وروي عن عبد الله بن شداد أنه قال: أي سوياً لم يذهب منك شيء.

الوجه الثاني:

۴۳۴ ـ حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا سعيد ابن أبي مريم (1) ، أباننا مفضل ابن فضالة (2) ، حدثني

الحكم على الأثر (۲۳۴۲):

في إسناده متروك.

تخريج الأثر (۲۳۴۳):

ذكره ابن كثير بنحوه (۲/۴۳۱).

۲۳۴۴ـ (1) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء، أبو محمد المصري، ثقة تثبت قلبه، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين، وله ثمانيون سنة، أخرج له الجماعة.

التقريب (۱/۲۹۳)، وانظر: التهذيب (۴/۱۸۱).

۴ (2) هناك أكثر من واحد بهذا الاسم، ولم يتبين لي من المعنى، حيث لم يذكر الشيخ ولا التلميذ، وكذا لم يذكر في ترجمة سعيد، وذكر في ترجمة أبي صخر أنه روى عنه المفضل بن فضالة.

انظر: الخرجة (۸/۲۹۷)، تهذيب الكمال (۱/۳۳۷)

۳۶۵۰ـ (۳)

والذي يظهر - والله أعلم - أنه المفضل بن فضالة بن عبد بن شمامة القتباني - يكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة - المصري، أبو معاوية القاضي، ثقة فاضل، عابد، أخطأ ابن سعد في تضعيفه، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، أخرج له الجماعة.


التقريب (۲/۲۷۱)، وانظر: التهذيب (۱۰۶/۲۷۳، ۲۷۴). (۱) هو حميد بن زيد بن أبي الحارث، تقدم فه (۲۸)، وهو صدوق بهم.


الحكم على الأثر (۲۳۴۴): إن كان مفضل بن فضالة هو ابن عميد فالإسناد صحيح إلى أبي صخر.

۲۳۴۵ - (۲) لم أقف على ترجمته.


انظر: الجرح (۸/۱۴۳، ۱۴۴)، الميزان (۴/۲۰۵)، التهذيب (۲/۸۲، ۲۸۲)، التقريب (۲/۱۰۰)، والقاموس (۴/۲۸۵)، مادة: بدن.

۳۹۷
قوله: «يثابون من خلفك آية».

2346 - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: قوله: "يثابون من خلفك آية". من قال: إن فرعون لم يغرق، وكان نجاة عبّرة لم يكن نجاة عافية، ثم أوحى إلى البحر أن الفظ ما فيك فلفظهم على الساحل، حتى رآهم من قال: إن فرعون لم يغرق وأصحابه، وكان البحر لا يلفظ غريقًا يبقى في بطنه حتى تأكله السمك، فليس يقبل البحر غريقًا إلى يوم القيامة.

الحكم على الأثر (2345):
فيه من لم أقف على ترجمته، وفيه انقطاع بين أبي حاتم وبديل بن المخبر.

الخريج الأثر (2345):
انظر معالم التنزيل ولم ينسبه (3/171)، وذكره القرطبي بمعاه ونسبه إلى ابن عباس ومحمد بن كعب القرطي (8/380)، وانظر لباب التأويل ولم ينسبه (3/171).
وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه إلا أنه قال: كان لفرعون شيء يلبسه (3/191).

تخرج الأثر (2346):
2346-تابع للأثر (2345)، وتقدم تخرجه.
2347 ـ حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، أنيان
محمد بن ثور عن معمر عن قطادة: "لَتَكُونَ لَمَنْ خَلَفَكَ آيَةً"،
قال: لما غَرَّقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ لم يُصِدَّقَ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ بِذَلِكَ / 1/144
فأخبره الله تعالى آية وعظَة.

2348 ـ حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمر بن حماد بن طلحة،
حدثنا أبا سباط عن السدي: قوله "لَتَكُونَ لَمَنْ خَلَفَكَ آيَةً" يقول:
لبني إسرائيل آية.

2349 ـ حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن سعد (1) ابن أخي

__________________________

2347 ـ إسناده صحيح، تقدم في (457).

تخريج الأثر (2347):
أخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: أغرق، بدل: غَرَّق، عن محمد بن
عبد الأعلى به رقمه (17877) ونصره، كحل (17875، 17877، 17879، 17887، 1791، 1917)
وأخبره عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قطادة
(1917، 1919، 1921) ووافقه ابن المنذر كما في الدر، وساقه بلفظ ابن جرير (316/1).

2348 ـ إسناده حسن، تقدم في (50).

تخريج الأثر (2348):
ذكره ابن الجوزي بلفظه (4/68).
وذكره القرطبي ولم ينصبه (8/328)، وأبو كثير (2/431).
وذكره السيوطي بلفظه، وعزا للمصنف فقط (3/316).

2349 ـ (1) هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن
يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا عمي (1)، حدثنا أبي (2)، عن محمد بن إسحاق (3)، عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن شداد: [(لن تكون لمن خلفك آية) أي: عبيرة وبيئة إنك لم تكن كما تقول لنفسك.
قوله: (وإن كثيراً من الناس عن أبيتا لغافلون):]

۲۳۵ - حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حددني عبد الله بن لهيعة، حددني عطاء بن دينار، عن سعيد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو الفضل البغدادي، قاضي إصبهان، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ستين ومامتين وله خمس وسبعون سنة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه.
التقريب (۵۳۳/۱)، والتهذيب (۷/۱۵-۱۶) (١)، هو يعقوب بن إبراهيم الزهري، تقدم في (١۸۶/۲)، وهو ثقة، فاضل.
(٢) هو إبراهيم بن سعد الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومائة، أخرج له الجماعة.
التقريب (۱/۳۵)، والتهذيب (۱/۱۲۱-۱۲۳) (۱)، تقدم في (۴۶)، وهو صدوق بدل.
تخريج الأثر (۴۹۹): لم أوقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.
الحكم على الأثر (۴۹۹): فيه ابن إسحاق: مدلس من الرابعة، ولم يصرح بالسماع، فالإسناد ضعيف.
جعفر: قوله: (آياتنا) يعني: القرآن.
قوله: (ولقد بعثنا نبينا إسرائيل م بوأ صدق) 
2351 - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، أنبنا محمد بنثور، عن معمر، عن قتادة: (بوأ صدق) قال:
بوأهم الله الشام وبيت المقدس.
2352 - حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا مروان الفزاري، عن جعفر، عن الضحاك: قوله: (بوأ صدق)

2350 - تقدم بسنده وبلغه في الأثر (37).
ولقد بعثنا نبينا إسرائيل م بوأ صدق ورقناهم من الطبيات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

2351 - إسناده صحيح، تقدم في (47).

تخريج الأثر (1351):
أخرجه ابن جرير بلغه عن محمد بن عبد الأعلى به رقم (17883)، (199/15)، وآخره عبد الرزاق في تفسيره بلغه عن معمر عن قتادة (110) وذكره ابن غطية ونسبه - أيضا - إلى زيد (216/7)، وذكره ابن الجوزي ونسبه - أيضا - إلى الضحاك (62/4). وآخره ابن المنذر، وأبو الشيخ، وابن عساكر كما في الدار، وساقه بلغه (316/3)، وكذا في فتح القدر (470/2). 2352 - هو مروان بن معاوية، تقدم في (747)، وهو ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ.

2) تقدم في (1)، وهو ضعيف جداً، واحتمل في التفسير.
قال: منازل صدقة، مصر والشام.

أصبح بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زياد بن أسعد: في قوله: "ولقد برأينا بني إسرائيل موال صدقة" قال: الشام وقرأ:

الأرض التي باركتنا فيها العالمين.

التخريج الأثر (1384):
أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق المهاجري وأبي خالد عن جوهر به رقم (17882) (198/10).


وذكره البغوي بلفظ: هي مصر والشام (831/3)، وانظر: زاد المسير (4/72)، وذكره القرطبي (818/8)، كما عند البغوي، وأبان كثير ولم ينسبه (2/43).

وأخرجه ابن أبي شيبة، وأبان المنذر، وأبان الشيخ كما في القدر (740/2).

الحكم على الأثر (1352):
إسناده ضعيف لضعف جوهر.

1353 - إسنادة صحيحة، تقدم في (29).

(1) سورة الأنبياء - عليهم الصلاة وسلام - آية: (71) وتمامها: ونجيّاه وولوا إلى الأرض التي باركتنا فيها العالمين.

التخريج الأثر (1353):
انظر: المخترع (7/216).
قوله: "ورزقناهم من الطبيبات" الآية:

354 - قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل ابن حيان. قوله: الطبيبات. قال: الطبيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه، وهو الخلال من الرزق.

قوله تعالى: "فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسحل الدين يقرؤون الكتاب من قبلك":

355 - حدثنا أبي، حدثنا أبو محمد اليمامي (1) بمصر - جار أبي صالح، حدثنا النضر بن محمد الجرشي (2)، حدثنا عكرمة ابن عمر (3)، حدثني أبو زميل (4)، سماك الحنفية (5)، حدثني ابن

356 - تقدم بسنده وبجزء الأخير في الأثر (246). "فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسحل الدين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكُن من المبترين".

357 - (1) كما في الأصل، وفي التراجع أن النضر بن محمد الجرشي هو أبو محمد اليمامي.

2) هو النضر بن محمد بن موسى الجرشي - بالجيم المضمومة والعينين المعجمة - أبو محمد اليمامي، مولى بنى أمية، ثقة له أفراد، من الناسعة، أخرج له الجماعة إلا النسائي.

التقريب (2/306)، انظر: التهذيب (10/444).

3) تقدم في (16)، وهو صدوق يغلط.

4) هو سماك بن الوليد، تقدم في (83)، وهو ليس به بأصل.

5) كما في الأصل، وكتب عندها: كذا، وفي المراجع: الحنفي.
عباس وقالت له: إنني أجد في نفسي شئًا لا أستطيع أن أتكلم به، قال: لعله شك أو شيء من شك؟ قلت: نعم، قال: ما نجا من هذا أحد، حتى نزل على النبي ﷺ: «إِنَّ كَتِبًا فِي شَكّ مَمَّا آتَنَا إِلَيْكَ فَاسْتَجِبْ لِلذِّينَ يُقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ»، ثم قال: إذا وجدت من ذلك فقل: (هَوَّ الْأَوَّلُ وَالآخَرُ وَالظاهِرُ وَالباطِنُ) 

(1) سورة الحدیدة، آية: (3).

(2) تخريج الأثر (2355):

أخرجه أبو داود برقم (110 511) من طريق التنضر به (4/296) وابن المنذر وابن مردوخ كما في الدر، وساقه باختلاف يسير (4/317/317)، ويشهد لصدره ما أخرجه الشيخان: والللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي أَجْزَاهُ لَا مَتَنَّ غَيْرُ وَسُوْسَتَ أو حَدَّثْتُ به أَنْفُسَهَا، مَالَ تَعَلِّمُ بِهَا تَكَلُّم». 

أخرجه البخاري في كتاب الإمام - باب: إذا حدث ناسباً في الآية (15/410)، ومسلم برقم (201)، في كتاب الإمام - باب: تجاوز الله عن حديث النفس والحواط بالقلب إذا لم تستقر (1/116).

(3) الحكم على الأثر (2355):

فيه عكرمة بن عمارة: صدوق يغلط، ولم يتثبت فالأساند ضعيف، ويشهد لصدره ما أخرجه الشيخان - كما تقدم في تخريجه - فهو حسن لغيره.

فأئدة: نظراً لكثره أسئلة الناس عن الوسوسة، ولاهمية هذه القضية، فقد قمست -بتوفيق الله تعالى - بتأليف رسالة عنوان: [الوسوسة... أسبابها وعلاجها] وجعلتها في قسمين: الأول: الوسوسة في العبادات كالوضوء والنية والقراءة.. والثاني: الوسوسة في الاعتقاد وما يخل...
العلاء، أنبئنا سنعид بن شرحبيل، (1) أنبئنا هشيم (2)، عن أبي بشر (3)، عن سنيد بن جبير عن ابن عباس: في قوله: "فل أن كنت في شك مما أنزلنا إليك" قال: لم يشك رسول الله ولم يسأل.

بالأخلاق والآداب. وأنا بصدد طباعتها - أسأل الله تعالى أن يبيس ذلك-

2358 - (1) هو سنيد بن شرحبيل، بضم فتح فسكون - الكلمي، الكوفي، قال الدارقطني: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وروى عنه الكوفيون، وقال ابن حجر: صدوق، من قدماء العاشرة، مات سنة اثنين عشرة ومائتين، أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجة.

(2) هو ابن بشير، تقدم في (179/48/2)، وهو ثقة ثبت، كثير التدريب والإرسال الحفي.

(3) هو جعفر بن ياس، أبو بشير بن أبي وحشة، تقدم في (291/1/1).

وهو ثقة من أثب الناس في سعيد بن جبير.

تخرج الأثر (2356):

أخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: "النبي - صلى الله عليه وسلم - موقوفًا على سعيد من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به برقم (189/1/17891)، وبهله من طريق أبي عوانة عن أبي بشر به برقم (189/1/17891)، وبلفظه من طريق القاسم بن سلام عن هشيم به، ومن طريق منصور عن الحسن برقم (189/1/17892)، (202/5/15)، وأخرجه عبد الرؤف في تفسيره قال: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا أشك ولا أسأل (110/1).

وذكره ابن الجوزي بن مثله (4/43/6)، وانظر: ابن كثير (2/432).

واخرج به ابن المنذر، ابن مردوخة، والضياء كام في الدر، وساقه بلفظه (3/217)، وكذا في فتح القدير (2/475).

الحكم على الأثر (2356):

فيه هشيم بن بشير: مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف.
قوله: «فاستئال الذين يقرأون الكتاب من قبلك»

2357 - حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو معاذ النحوي، أنبنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك: قوله
«فاستئال الذين يقرأون الكتاب من قبلك» يعني: أهل التقوى
وأهل الإيمان من أدرك النبيٌّ - عليه الصلاة والسلام -.

2358 - أخبرنا أبو زيد القرطاجي، فيما كتب إليه، حدثنا
أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في
قول الله: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» (1) فاستئال
الذين يقرأون الكتاب من قبلك. قال: هو عبد الله بن سلام (2) - رضي الله
عنـه - كان من أهل الكتاب، وآمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

2357 - إسناده حسن، تقدم في (76).
تخريج الأثر (2357):
أخبره ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: «نبي الله صلى الله عليه وسلم» من طريق الحسين
ابن الفرج عن ابن معاذ به رقم (1889/1015)، وانظر: معالم التنزل (172/3)، وذكره الخانز (172/3).

2358 - إسناده صحيح، تقدم في (79).
(1) في الأصل « عليك» وهو خطأ صوابه ما أثبت.
(2) هو عبد الله بن سلام - بالتخفيف الإسرائيلي - أبو يوسف،
حليف بني الخزرج، قيل: كان اسمه الحسين، فسماه النبي - عليه الصلاة وسلم - عبد الله،
مشهور، له أحاديث وفضل، مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين - رضي الله
 عنه وأرضاه، أخرج له الجماعة.
التسقريب (1/3249)، وانظر التهذيب (32/249)، الإصابة
(2) 1/21220.
قوله: (بِجَاهِي الْحَقِّ مِن رَبِّك فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ المُمَتَّرِينَ).

۲۵۹ - حدثني أبي، حدثنا محمد بن خلف، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع، عن أبي العالية قال: قال الله تعالى:

(الْحَقِّ مِن رَبِّك فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ المُمَتَّرِينَ).

يقول: فلا تكون في شك من ذلك.

تخريج الأثر (۲۳۵۸):

أخرجه ابن حرير بن زيد برقه إلا أنه قال: فآمن بدلاً وأمن من طريق ابن وهب عن ابن زيد برقه (۱۸۸۱۷۷) (۱۵/۱/۲۰۱۷)

وانظروا: زاد المسير ونسبه إلى ابن عباس، ومجاهد قال: في آخرين (۴/۴/۲۰).

۲۵۹ - (۱) و محمد بن خلف بن عمارة، أبو نصر العسقلاني، قال: أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: صالح، وقال ابن أبي حاتم: كان من أهل العلم، ثقة، وقال مسلم بن قاسم: كان ثقة، وقال ابن حجر: صدوق من الحادثة عشرة، مات سنة ستين ومائتين، أخرج له النسائي وابن ماجة.

انظر: الجرح (۷/۴۵)، التهذيب (۹/۱۴۹)، التقرب (۲/۱۵۸/۱).

تخريج الأثر (۲۳۵۹):

أخرجه المصدره ونسبةه موقوفي على الربيع في تفسير سورة البقرة آية (۱۴۷) برقه (۸۷) (۱/۱۰/۲۰۰۳)، وكذا أخرجه ابن حرير بن زيد به برقه (۲۷۲) (۱۹۰۳/۳)، وكذا أخرجه أبو داود في ناسخه كما في الدر، وساقه بلفظه إلا أنه لم يقل: (من ذلك) (۱/۱۴۸-۱۴۰۵/۱)، وكذا في فتح القدير (۱/۱۵۵).
الحكم على الأثر (٢٣٥٩) 

فيه محمد بن خلف: صدرق، وباقى السند تقدم في (٩٧٠)، وهو

إسناد حسن.

فاتحة:

يرد سؤال وإشكال عند قراءة الآية (٩٤) من سورة يونس. عليه السلام - وهو: هل يمكن أن يشك النبي - عليه السلام - عن أخواني الله تعالى إليه، وهو النبي المصطفى المعصوم. عليه الصلاة والسلام؟ ومن المراد بالخطاب في قوله تعالى: "إِنَّكُنَّ كنَتِنَّ فِي شَكٍّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ"؟ وقد أثر المفسرون رحمهم الله تعالى - مثل هذا السؤال، واجابوا عنه بعدة أوجه، فمن ذلك: ما ذكره الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - حيث قال: "في تأويل هذه الآية ثلاثة أقوال:


والثاني: أن الخطاب للنبي - عليه السلام - وهو المراد به، ثم في المعنى قولان:

أية 2.

أنا أتكلم عن بمعنى: ماذا يعني: ما كنت في شك، فسألتني.

المعنى: لستا نريد أن نAMBAC أن تسأل لأنك شاك، ولكن لتردد بصيرة.

ذكر الزجاج.

والتلث: أن الخطاب للشاكين، فسألتني: إن كنت أيها الإنسان في شك

ما أنزل إليك على لسان محمد - عليه السلام - فسل، روي عن ابن قتيبة. 

وقد ذكر الإمام الحايزم بعد أن أفض في الجواب عن هذا السؤال إفاده
حسنة- القول التلث الذي روي عن ابن قتيبة، ووجهه بقوله - رحمه الله -
"إن هذا الخطاب ليس هو للنبي - عليه السلام - البينة، ووجه هذا القول: أن الناس
كانوا في زمنه على ثلاث فرق: فرقة مصدقة ويهب مؤمنون، وفرقة على
الفضيد من ذلك، والفرقة الثالثة: الموقف في أمه الشاكون فيه،
فحاطبهم الله - عز وجل - بهذا الخطاب، فقال - تمج وتعالى:
"إذا كنت أيها الإنسان في شك ما أنزل إليك من الهدى على لسان
محمد - عليه السلام - فسألت أهل الكتاب ليدلك على صحة نبوته، وإنما وحد الله
الضمير في قوله: "إذا كنت أيها الإنسان ما غرك برزقك الكريم"
[الأنفال: 6]، لم يرد في الآية إنسانًا بعينه بل أراد الجموع.

ومع الإجوبة عن معنى الآية الكريمة، وعن المراد بالخطاب فيها، ما ذكره
الإمام الالوسي - حيث قال - رحمه الله تعالى -: "والمتاح سهل: له - عليه السلام -
والمراد: إن كنت في ذلك على سبيل الفرض والتقدير؛ لأن الشك لا
بثور منه. على الصلاة والسلام - لأنك يذكين الغطاء له، ولذا عبر بهان التي
تستعمل غالبًا فيما لا تحقق له، حتى تستعمل في المستحيل عقلاً وعادة
كما في قوله سبحانه: "قل إن كان للرحمن ولله [المزخرف: 81]، وقوله =

409
الشرطية لا يتوقف على وقوعها كما هو ظاهر.
الله أعلم.
وقال ابن عطية في المحرر - بعد أن نقل بعض الأحوال عن ذلك:
والصواب أنها مخاطبة للنبي - ﷺ - والمراد بها سواء من كل من يمكن أن يشك أو يعارض.
وأما تقدم من أقوال هؤلاء الأئمة المفسرين، ومن أقوال غيرهم-

410
قوله: (ولا تكون من الذين كذبوا بايات الله) الآية:

2360 - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم - فيما كتب إلي - حديثنا أحمد بن المفضل، حدثنا ناسط، عن السدي: قوله: (بايات الله) أما بايات الله: فمحمد - ﷺ -

قوله تعالى: (إن الذين حفظ عليهم كلمت ربك لا يؤمنون):

2361 - حديثنا أبو زرعة، حدثنا منجب بن الحارث، أنيبه، بشر ابن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن أبي عباس في قوله:

---

= إنظر: تفسير غريب القرآن ص (199)، والمشكل لابن فتية ص (32، 58 و 209)، ومعالم التنزيل (23، 72)، والكشف (27، 71)، والمحرر الوجيز (217، 17)، وزاد المفسر (4، 73)، والتفسير الكبير (17، 120، 111، 171، 172، 173) والبحر المحيط (17، 191)، وفتح القدير (2، 473).

ولا تكون من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين

2360 - إسناده حسن، تقدم في (23).

تخريج الأثر (2360):

أخرجه الصنف بسنده ولفظه: محمد - ﷺ - في تفسير سورة آل عمران آية (4)، برقم (30)، (1/ 351).

وهذا على أن الخطاب في قوله تعالى: (ولا تكونون) للإنسان، لا للنبي - ﷺ -

إن الذين حفظ عليهم كلمت ربك لا يؤمنون

2361 - تقدم بسنده ولفظه في الأثر (20992).

411
حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ (يَقُولُ: سِبْقَتْ كَلِمَةَ رَبِّكَ.

۲۳۶۲ - حَدَثَنَا أَبِي، حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْبَأَا مُحَمَّدَرِثَرِ، عِنْ مُعْمَرٍ، عِنْ قَتَادَةَ: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. حَقَّ عَلَيْهِمْ سُيُوْطُخَ اللَّهُ بِمَا عَصَوْهُ.

قوله / تعالى: (وَلَوْ جَاءَتَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرُوَّوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ)

قد تقدم تفسيره.)

قوله: (فَلَوْلَا)

۲۳۶۳ - حَدَثَنَا مُوسى بْنُ أَبِي مَوْسِي، حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ حَاتِمَ،

۲۳۶۲ - إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، تُقَدَّمُ فِي (۱۵۳) تَخْرِيجُ الأَثْرِ (۱۳۶۴):

اَخْرَجَهُ اِبْنُ جَرِيرُ بِلَفْظِهِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهِ بِرَقْمَ (۱۷۸۹۶)، وَاَخْرَجَهُ اِبْنُ جَرِيرُ بِلَفْظِهِ أَيِّضًا، عِنْ مُجَاهِدٍ بِإِسْبَارِ فِيهِ المَشْقِيّ شَيْخُهُ لَمْ أَتْقِفْ عَلَى تَرْجِمَتِهِ، بِرَقْمَ (۱۷۸۹۵)، (۱۰۵/۱۰۲۰) وَاَخْرَجَهُ عَبْدُ الرِّزَاقُ فِي تَفْسِيرِهِ بِخَلْفِهِ بِسَبَرِ جَدَّاً عَنْ مُعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ (۱۰۱۴).

وَذَكَرَ الْبَغْوِيَّ الْخَازِنُ مَخْتَصِرًا (۸/۳۷)، وَالْقَرَنْطِيِّ مُثْلَهُ (۸/۳۷)، وَاَخْرَجَهُ عَبْدُ الرِّزَاقِ، وَابْنُ الْمَنْذِرِ، وَأَبُو الْشَّيْخِ كَمَلَهُ فِي الْبَرَّ (۱۴۸۰/۴۷۵)، وَوَسَّاهُ بِلَفْظِهِ عَنْ مُجَاهِدِ (۴/۳۷)، وَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ (۲/۳۷)، وَفِي تَفْسِيرِ الْعَذَابِ (۱۰۱۴/۳۱۲).

۱) اَنْظُرُ فِي تَفْسِيرِ الْعَذَابِ: الآثَرُ (۳۰۶) (۱۴۸۰) وَفِي تَفْسِيرِ الْأَلِيمِ: الآثَرُ (۳۱۲، ۴۱۶).
حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن أسباط، عن السدي، عن
أبي مالك: قوله: "فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها" يقول:
فما كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها.

4:236 - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شعبة، حدثنا ورقاء،
عن ابن أبي نعيم، عن مجاهد: قوله: "فلولا كانت قرية أمنت"
قال: فلم تكن قرية أمنت.

فلم كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لم أآمنوا كشفنا عنهم
عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعاهما إلى حين
2363 - تقدم إسناده في (80)، وفيه عبد الرحمن بن أبي حماد:
مسكوت عنه.

تخريج الأثر (2363):
ذكره البغوي والخازن ولم ينسبه (3/173)، وذكره السيوطي بلفظه،
وعزاه للمصنف فقط (3/317)، وكذا ذكره الشوكاني (2/470).
4:236 - إسناده صحيح، تقدم في (61).

تخريج الأثر (2364):
هو في تفسير مجاهد بلفظه وبزيادة في أوله ص (198)، وأخرجه ابن
جرير بلفظه وبزيادة فسية من طريق شبل عن ابن أبي نعيم به رقم
(2/179، 207/17897، 207/17897) وأخرجه أيضاً بإسناد آخر رقم (207/17897،
و208).
وذكره البغوي والخازن ولم ينسبه (3/173)، وأخرجوه إلى
ابن عباس - رضي الله عنهما - (4/14)، وأخرج ابن المنذر كما في الدر،
وساقه بلفظه (3/317).

413
2365 - حدثنا أبي، حدثنا علي بن نصر (1)، حدثنا عبيد بن عقيل (2)، حدثنا شبل (3)، عن ابن كشیر (4) ؛ "فلولا" (5) كانت قرية آمنة (6) أي فلم تكن قرية آمنة (7) إلا قوم يونس (8) ويوسف (9).

قوله: "كانت قرية آمنة (6)

2366 - حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي،

---

2365 - (1) هو الجهضمي، تقدم في (919)، وهو ثقة حافظ.
(2) هو عبيد بن عقيل - بفتح العين - الهلالی، أبو عمرو البصري، الضریر المعلم، قال أبو حام: صدوق، وعن أبي داود: هو في الحديث لا بأس به، وذكره ابن حبان في الشقات، وعلق البخاري في أوائل تفسير النسءاء آثرا هو فيه من رواية نصر بن علي الجهضمي عنه عن سلمة بن علقمة، وقال ابن حجر: صدوق، من صغار التاسعة، مات سنة سبع ومائة، اخرج له أبو داود.

انظر: الجرح (5/411)، تهذيب الكمال (2/894-895)

التهذيب (7/60)، التقرب (1/544).
(3) هو ابن عباد الملکي، تقدم في (209)، وهو ثقة.
(4) هو عبد الله، تقدم في (285)، وهو صدوق.
(5) في الأصل: (فلولا)، وهو خطأ صوابه ما أثبت.
(6) كذا في الأصل، وكتب فوقها: كذا.

تخريج الأثر (2365).

لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.

2366 - تقدم إسناده في (1071)، وفيه الحسين بن علي: مسکوت

عنده.
حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أساط بن النعمان، عن السدي:

(فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَنتُفِعْتُهَا إِنَّمَا) قال: كان يوشع بن متي (1) عليه السلام، من أنبياء الله - عز وجل - بعثه الله إلى قرية يقال لها: نينوى على شاطئ الهند.

قوله: أَنتُفِعْتُهَا إِنَّمَا أَلْقَاهُ يُونُسُ قَوْمَهُ:

الصفحة 415
الهاشمي (2) أو رجل آخر (4) أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه
- قال: إن الحذر لا يرد القدر، وإن الدعاء يرد القدر، وذلك في
كتاب الله: "إِنَّمَا أَتَايَتِكُم مَّا كُنْتُمْ تَشْهَدُونَُّ الآية.
369 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أحمد بن
الأشقر (1) عن قيس بن الربيع (4) عن حجاج (2) عن عمر بن


(1) هو أبو علقمة الفارسي المصري، مولى بني هاشم، ويعال: حليف
الأنصار، ثقة، وكان قاضي إفريقية، من كبار الثالثة، أخرج له البخاري في
جزء القراءة وعلم الصحابة والسنن.

(2) لم أقف على اسمه.

تخرير الأثر (4368):

أخرجه اللالكائي في السنة كما في الدار، وسماه بلطفه (3/17/317)،
وأخرجه ابن النجار عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - ﷺ - كما في
الدار - أيضًا - وسماه بنحوه (3/18/317).

الحكم على الأثر (4368):
رجال ثقة، غير أن فيه ترددًا بين أبي علقمة - وهو ثقة - وبين رجل
مجهول، وإسناده صحيح لولا هذا التردد.
2339 (3) لم أقف على ترجمته.

(4) تقدم في (124/114)، وهو صدوق تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما
ليس من حديثه تحدث به.

(5) هو ابن أرطاة، تقدم في (885/885)، وهو صدوق كبير الخطأ
والتدليس.

417
(سعيد) عن علي قال: تبب على قوم يونس يوم عاشوراء.

2370 - حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء (2)، أنبنا إسرائيل، عن أبي إسحاق (3)، عن عمرو بن ميمون، حدثنا عبد الله
ابن مسعود: أن يونس النبي - عليه السلام - وفد قومه العذاب، وأخبر أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام، ففرقوا بين كل والدة وولدها، ثم خرجوا / 145/146.
وجروا إلى الله، واستغفروا، فكشف الله عنهم العذاب.

(1) في الأصل: (سعيد)، وهو خطأ صوبته من كتاب التراجم، وهو عمير بن سعيد النخعي، الصحابي - بضم المهملة وسكون الهاء بعدها موحدة -، يكنى: أبا يحيى، كوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع، ويقال: خمس عشر ومائة، أخرج له الشيخان وأبو داود وابن ماجة، والنسائي في مسند علي - رضي الله عنه.
التقريب (2/86)، تهذيب الكمال (2/101)، التهذيب (8/146-147).

تخريج الآثر (3269):
ذكره ابن الحوزي بمثله وزاد: يوم الجمعة، ونسبه إلى مقاتل (4/66)، وذكره القرطبي (3265)، والسيوطي بلفظه، وعزاه للمصنف فقط.
(3/18/1318).

الحكم على الأثر (3269):
فيه من لم أقف على ترجمته.

2370 - (2) تقدم في (1086/1)، وهو صدوق بهم قليلاً.
(3) هو عمر بن عبد الله السبيعي، تقدم في (4/776)، وهو ثقة.

عابد، اختلط بآخرين.
۱۳۷۱ - حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا
الوليد، حدثنا خليد، عن قتادة: في قول الله: فَلاَ كَانَتْ قَرِينَةٌ
آمنَتُ فَنِعْمَهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسُ لَا مَّا آمَنُوا كَشَفَنَا عَنْهُمْ
قال: لم تكن قريةً من الأمم قبل قوم يونس كفّرته ثم آمنت حين
( عاينت ) (۱) العذاب، إلا قوم يونس فأستثنى الله قوم يونس، وذكر
لنا: أن قوم يونس كانوا ببعض أرض الموصل (۳)، فلما فقدوا نبيهم

تخريج الأثر (۱۳۷۰):
أخرجه ابن جرير باختلاف يسیر وزيادة في آخره، من طريق حجاج عن
إسرايئيل به برقم (۱۷۹۶) ، (۳۱/۱۰)، وانظر: معالم التنزيل ولباب التفاويل (۳/۱۷۳)، وابن كشیر
(۴۳۳/۲).
وأخرجه ابن مردوخ مرفوعًا كما في الدار، وساقه بنحوه وزيادة في آخره
۳۱۷/۳ واستاد حسن لغيره.

الحكم على الأثر (۱۳۷۰):
في إسنادة عبد الله بن رجاء: صدوق بهم قليلاً، وتابعه حجاج عند ابن
جرير، فالإسناد حسن لغيره.
۲۷۷۱ - إسنادة ضعيف، تقدم في (۲۷۷۲)، ويشهد له ما أخجه ابن
جرير - كما في التخريج - فهو هنا حسن لغيره.

۱) كتب في الأصل - في هذا الموضع: آمنت، وضبط عليها.
۲) في الأصل: عاينت، وهو خطأ صوابه ما أثبت.
۳) كذا في الأصل وفي المراجع: بينينوي من أرض الموصل.

۴۱۸
أيدهم
قذف الله في قلوبهم (التوبة) "فلبسوا المسحو، وأخرجوا المواشي، ولهوا" بين كل بهيمة ولدها، ففعجا إلى الله أربعين صباحًا، فلما

(1) سقطت من الأصل، وأضافتها من المراجع، والاختلاف يقتضيها.
(2) وله: أي فرق، وفي النهاية: "لا توله والدة عن ولدها" أي: لا يفرق بينهما في السبع، وكل ابن فارقت ولدها فهيه وله، وقد وهت توله، وولته تله ولها وللهما، فهي والله، ولهه، وله: ذهب العقل، والتحرير من شدة الوعد. اهـ.
وفي الصحاح: التوليه: أن يفرق بين المرأة ولدها، وناقة والده: إذا اشتد وجدها على ولدها.

مادة: وله.

تخرير الأثر (237):
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره مختصراً عن معمر عن فتادة (110)، وأخرجه ابن جرير بنحوه بإسناد آخر صحيح برقم (17898).

وانظر: زاد المسير، فقد ذكر أنه لم يبق بين العذاب وبينهم إلا قدر ميل، ونسبه إلى مقابلة ونسب إلى ابن عباس وأنس أنه: لم يبق إلا قدر ثلثي ميل (4، 65، 66).

419
عرف الله عز وجل منهم الصدق بقلوبهم، والتوهبة والندامة على ما مضى منهم، كشف عنهم العذاب بعد أن تدل عليهم، لم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميل.

372 - أحبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة، أنبنا محمد بن (شعيب) بن شابور، أخبرني عثمان بن عطاء، عن أبيه، في قول الله: «فالا كانت قريةٌ أنت فكنها إما مناها?» إذا نزل بها باس الله، ولم يفعل ذلك بقرية إلا قرية يونس.

قوله تعالى: «كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا».

373 - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى (2)، حدثنا سلمة (3)، عن ابن إسحاق (4)، عن يزيد بن

= وأخرجه ابن المنذر، وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه بنحوه

(3) 17/307، وكذا في تفتح القدير (1/675).

377 - إسناه ضعيف، تقدم في (188).

(1) في الأصل: (سعيد)، وهو خطأ صوبته من مواضيع الترجمة. كما في ترجمته في الأثر (108)، وتركها في المطبوعة بدون تصحيف.

تخريج الأثر (2372):

أخرجه ابن جرير بنحوه موصولاً إلى ابن عباس من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني برقم (17897)، (1/1507).

373 - (2) هو الدامغاني، تقدم في (1578)، وهو مقبول.

(3) هو ابن الفضل، تقدم في (148)، وهو صدوق كثير الخطا.

(4) تقدم في (146)، وهو صدوق يدل.
زياد الهاشمي، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: بعثه الله إلى أهله قريته فردو عليه ما جاءهم به فامتثنوا منه، فلما فعلوا ذلك أعياه الله إليه أني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا، فاخترم من بين أظهرهم، فأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم، فقالوا: ارمقوه فإن هو

1) هو يزيد بن زياد بن أبي زياد، وقد ينسب له جده، مولى بني مخزوم، مدني، ثقة، من السادسة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والنسائي في مسند مالك. التقريب (2/364)، وانظر: تهذيب الكمال (3/373)، التهذيب (1/36)، قوله (الهاشمي): كذا في الأصل، وهو يزيد بن أبي زياد، وقد تقدم في الأثر (163)، وهو ضعيف، ولم يذكر في ترجمته الشيخ ولا التلميذ، وأما المرجع له هنا: فهو مولى بني مخزوم، وهو الذي يروي عنه ابن إسحاق كما ذكر ذلك المزي، والله أعلم.

انظر: تهذيب الكمال (3/36).

2) هو عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، يفتح الجيم وضم الشين، وهو معرق ماء كون، أي شبه الورد، سمي به خمرة وجنثيه، وحكي فيه تنثيه الجيم، النسيم مولاهما، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست وثمانية، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. التقريب (1/420)، وانظر: التهذيب (5/423)، المغني في ضبط أسماء الرجال ص (219).

3) أي أنظروا إليه، يقال: رمقنه أرمقه رمقًا: نظرت إليه، ورق ترميًا: آدم النظر، مثل رُنَق.
خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم، فلما كانت الليلة التي وعدوا العذاب في صبيحتها، أدلل (١) فرآه القوم فحذروا فخرجوا من القرية إلى براز (١٠) من أرضهم، وفرقوا بين كل دابة وولدها ثم عجوا إلى الله وآثابوا، واستقالوا فاقالهم، وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلها، حتى مر به / ماء فقال: ما فعل أهل القرية؟ قال: فعلوا أن نبيهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب، فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض، ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها، ثم عجوا

الصحاح (٤٤٥ ، وانظر: النهاية (٢٨٤/٢٢)، مادة رقم.
(١) أدلل - بالخفيف - أي سار من أول الليل، و أدلل - بالتشديد - أي سار من آخره، والاسم منهما الدلجة والدَّجَّة بالضم والفتح، ومنهم من يجعل الإدلال لليل كله.
النهاية (٢/٢٩)، وانظر: الصحاح (٣١٥/١)، مادة: دلج.
(٢) البراز - بالفتح - الفضاء الواسع.
الصحاح (٣/٨٤٤)، وانظر: النهاية (١٦٨/١١)، مادة: براز.
تخريج الأثر (٣٧٩): أخرجه ابن جرير بمعه، وبإسناد آخر موقوفًا على سعيد بن جبير، برقم (١٧٩٠٥) /١٥/٢٠٠٩.
(٣٦٨/٣) وأخرجه أبو الشيخ، كما في الدار، وساقه بمعه.
الحكم على الأثر (٢٧٣): فيه سلمة: صدوق كثير الخطأ ولم يتابع، وأسناد إسحاقي مدنسي من الرابعة، ولم يصرح بالسماع، فإن الأسناد ضعيف.

٤٧٢
إلى الله، وتابوا إليه فقبل منهم، وأخبر عنهم العذاب.

٣٧٤ - حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي يزيد القطواني (١)،
 حدثنا سير بن حاتم (٢)، حدثنا صالح المري (٣)، عن أبي عمران
 الجوني، عن أبي الجلد (٤) قال: إن العذاب لما هبط على قوم بونس،

(٦٢ - ١) تقدم في (١٥٥٦) وهو صدوق.
(٢) تقدم في (١٥٥٦) وهو صدوق له أوهام.
(٣) هو صالح بن بشير بن وادع المري - بضم الميم وتشديد الراء - أبو
بشر البصري، القاضي، الزاهد، ضعفه ابن معين والدارقطني، وقال أحمد:
هو صاحب قصص، ليس هو صاحب حديث، ولا يعرف الحديث، وقال
ابو حاتم: منكر الحديث يكتب حديثه، وكان من المتبعدين ولم يكن في
الحديث بذلك القوي، وقال الفلاس: منكر الحديث جداً، وقال النسائي:
منهروك، وقال البخاري: منكر الحديث، وعن ابن معين: ليس به بأفضل
وعنه: ليس بشيء، وقال ابن حجر: ضعيف، من السابعة، مات سنة أثنتين
وسبعين ومائة، وقيل: بعدها، أخرج له أبو داود والترمذي.
انظر: الجرح (٤/٣٩٥-٣٩٦)، الميزان (٢/٢٨٩-٢٩٠)، التهذيب
(٤/٢٨٣-٣٨٣)، التقرير (١/٣٥٨).
(٤) أبو الجلد - بفتح الجيم وسكون اللام وآخره دال مهملة، هو جيلان
- بكسر الجيم - ابن أبي فروة، وقيل: ابن فروة، الأسدى البصري، صاحب
كتب النزارة ونحوها، روى عنه قتادة وأبو عمران الجوني وورد، قال الإمام
أحمد: أبو الجلد جيلان بن فروة ثقة.
انظر: الجرح (٣/٥٤٧)، التاريخ الكبير (٢/٣٠١)، الكني للدولابي
(١٣٩/١).

٤٢٣
جعل يحور (1) على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم، فمشى ذوا العقول منهم إلى شيخ من علمائهم فقالوا: إنا قد نزل بنا ما ترى فعلمنا دعاء ندعو الله به، عسى الله أن يرفع عنا عقوبته قال: قولوا: يا حي حين لا حي، ويا حي محبب الموتى، ويا حي لا إله إلا أنت، فكشف عنهم العذاب.

375 - حدثنا أبو سعيد الأشع، حدثنا أبو نعيم، عن

(1) غير منقوطة في الأصل وغير واضحة، وأكبر الظن أنها: يحور، من حار يحور حوراً، وحؤوراً: رجع، يقال: حار بعدم ما كار، وفي الحديث: من دعا رجلاً بالكفر وليس كذلك حار عليه، أي: رجع إليه بعدما نسب إليه.

انظر الصحاح (2/386)، والنهاية (1/458/459)، واللسان (4/417/418)

مادة: حور أقول: ولعلها ترغمت من يحوم، من حام حول الشيء وعليه حوضاً

وحومان: دار. انظر المعجم الوسيط ص (2100)، القاموس المحيط (4/142).

وэтому المعنى أليق بالسياق. والله تعالى أعلم.

تخريج الأثر (3374):

أخرجنا أحمد في الزهد من طريق هاشم عن صالح به برقم (184).

وفيه: "يحور" بدل: يحور ص (75) ط. دار الجيل.

واخرج ابن جرير بنحوه وزاد في آخره: ومنعوا إلى حين، من طريق

هبحي بن واضح عن صالح المري به برقم (1790715/110)

وذكره ابن الجوزي باختلاف يسمر (4/66).

واخرج ابن المنذر كما في الدار، وساقه بنحوه - وقال في أوله: عن أبي الخلد - بالمعجمة (3/381)، وكذا في فتح القدير (475/476).

وجاء فيه: أبو الجلد - على الصواب -، وبذلك تبين أن ما في الدار تخريج، والله أعلم.

الحكم على الأثر (3374):

إسناده ضعيف، لضعف صالح المري، وفيه سيبار بن حام: صدوق له أوهام.

424
إسماعيل بن عبد الملك، عن سعيد بن جبير قال: غشي قوم
يونس العذاب كما يغشي الثوب القبر.

2375 (1) هو إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير، بالمهملة
والفام مصغرة، عن ابن معين: كوفي ليس له بأس، وعنه: ليس بالقوي،
وكذا قال: النسائي، وقال: ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس بقوي في الحديث،
وليس حده الترك، قلت: يكون مثل أشعث بن سوار في الضعف؟ قال:
نعم، وقال عبد الرحمن بن مهدى: اضرب على حديثه، وقال الفلاس وآبو
موسي: كان عبد الرحمن وحيبي لا يحدثان عنه، وقال البخاري: يكتب
حديثه، وقال ابن حبان: كان يقلب ما يروي، وقال الساهي: ليس بذلك
وقال ابن عمار: ضعيف، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وقال ابن
حجر: صدوق كبير الوهم، من المسادة، أخرج له البخاري في رفع
اليدين، وأصحاب السن إلا النسائي.

وأنظر: الجرح (2/186)، الميزان (1/237-238)، التهذيب
(1/316-317)، التقريب (1/72).

تخريج الأثر (2375):
أخرجه ابن جرير مطولاً ولفظ: كما يغشي الإنسان الثوب في القبر،
من طريق سفيان عن إسماعيل به برقم (17909) (1/610-611).
وذكره ابن الجزري (5/4).

واخرجه أحمد في الزهد، ابن المنذر، أبو الشيخ كما في الدور، وساقه
بلفظه إلا أنه قال: كما يغشي القبر بالثوب، وزاد: إذا دخل فيه صاحبه،
ومطرت السماء دماً (3/184)، وكذا في فتح القدير (2/475).

الحكم على الأثر (2375):
فيه إسماعيل بن عبد الملك: صدوق كبير الوهم، ولم يتابع؛ فالإسناد
ضعف.
1376 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا خليد بن دعلج، حدثني معروف الموصلي أن سحابة غشيتهم تنضح عليهم شر النار.

1377 - حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا خليد، عن قتادة: «كشفا عنهم عذاب الخزي» قال: كشف عنهم العذاب بعد أن تدلل عليهم، لم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميل.

1376 - تقدم بإسناد ضعيف إلى خليد في الأثر (1376).
وأما معروف، فهو معروف بن أبي معروف الموصلي، روى عن الحسن البصري، وروى عنه لبث بن أبي سليم وخليد بن عدلج، وسكت عنه ابن أبي حاتم، انظر: الجرح (8/227).

تخريج الأثر (1376):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.

1377 - تقدم بسنده وبلفظه في آخر أثر مطول برقم (1371).

فائدة:
قد يقول قائل: كيف كشف العذاب عن قوم يونس - عليه السلام - بعد إتيانه إياهم، ولم يكشف عن فرعون حين آمن؟
وقد أجاب الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - عن هذا السؤال بثلاثة أجوبة، أحدها: أن ذلك كان خاصا لهم، كما جاء عن قتادة - رحمه الله تعالى - أنه قال: لم يكن هذا لأمة آمنت عند نزول العذاب إلا لقوم يومن.
قوله تعالى:

378 - حدثنا أبو سعيد الأشجع، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا إسرائيل، عن المسدي، عن عكرمة، عن ابن عباس:

ومتاع إلى حين قال: الحياة.

والثاني: أن فرعون باشره العذاب وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم، فكانوا كالمرض يخفف الموت ويرجو العافية، فاما الذي يعاين فلا توبة له، ذكره الزجاج.

والثالث: أن الله تعالى علم منهم صدق النيات، بخلاف من تقدمهم من الهالكين، ذكره ابن الأنباري.

انظر: زاد المسير (4/ 67)، (66، 67) 778 - (1) تقدم في (23)، هو صدور.

(2) سورة البقرة، آية (36).

تخرج الأثر (378):

أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (36) برفق (4/ 31)، وكذا أخرجه ابن جريج من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن المسدي، قال حدثني من سمع ابن عباس، وذكره بلفظه برقم (771)، (1/ 50)، وأخرجه المصنف أيضاً بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (24)، برقم (195)، (1/ 109)، (1/ 110)، وأخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر كما في الدر، وساقه بلفظه (1/ 55)، وكذا في فتح القدير (1/ 71).

الحكم على الأثر (378):

إسناده حسن.
2379 - حدثنا أبي، حدثنا محمد بن حاتم الزرمي، حدثنا عبيدة بن حميد (1)، عن عماد الدهني (2)، عن حميد المدني (3)، عن كریب (4) - مولى ابن عباس -، عن ابن عباس: قوله: {إِلَيْهِ}. حين قال: حتى يصير إلى الجنة أو إلى النار.

2380 - حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي (5)، حدثنا

2379 (1) تقدم في (1602) 1، وهو صدوق رما أخطأ.
(2) هو أبو معاوية البجلي، تقدم في (82) 1، وهو صدوق يهتم بتعشيش.
(3) هو ابن زيد، أبو صخر، تقدم في (82) 1، وهو صدوق يهتم.
(4) هو كریب بن مسلم الهاشمي مولاه، المدني، أبو رشدين، مولى ابن عباس - رضي الله عنهما -، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين وثمانية، أخرج له الجماعة.

التقريب (2) 134/438، وانظر: التهذيب (8/434).

تخريج الأثر (2379) (2):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة البقرة آية (36) إلا أنه قال: أو النار، برقم (408) {، وفي تفسير سورة الأعراف، آية (24) 1، وساقه بلغه هنا برقم (196) {، (110/110) 1،}
وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلغه إلا أنه قال: حيث، 75/3.

الحكم على الأثر (2379) (2):
فيه عبيدة بن حميد: صدوق رما أخطأ، وحميد بن زيد صدوق بهم، ولم يتتابع، فالإسناد ضعيف.

2380 (5) تقدم في (555)، وهو ضعيف.
أبي (1)، حدثني أبي (2)، عن أبيه (3)، عن إبراهيم الصنايعي (4)، عن يزيد النحوي قال: قال عكرمة: {إلى حين} قال: الجن الذي لا يدرك.

(1) هو أحمد بن عبد الرحمن، تقدم في (39)، وهو صدوق.
(2) هو عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، تقدم في (50)، وهو ثقة.
(3) هو عبد الله، تقدم في (50) وهو صدوق.

تخريج الأثر (2380):
أخرجه المصنف بسنده ولفظه إلا أنه لم يذكر في سنده عبد الله الجد، فلعله سقط، بقم (400)، (1/31)، وأخرجه أيضاً - بسنده ولفظه في تفسير سورة الأعراف آية (24)، بقم (197)، (1/110، 111).

الحكم على الأثر (2380):
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن أحمد الدشتكي.

479
قوله: (وَمَتَاعٌ إِلَىَّ حِينَ) (1)

84/2381 - حدثنا أبو سعيد الأشعث، حدثنا أبو نجيم عن:
سفيان (2)، عن عاصم (3)، عن أبي رزين (4)، عن ابن عباس قال:
الحين حينان؛ فحين يعرف، وحين لا يعرف، فامام الذي لا يعرف:
ولتعلم نبأ بعد حين (5).

84/2382 - حدثني عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا
الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، عن أبيب، عن السدي
يقول: (قَامُنَا فَمَتَعَناَّ هُمْ إِلَىَّ حِينَ) يقول: إلى أجلهم.

(1) سورة البقرة، آية (36).
84/2381 - (2) هو الثوري، تقدم في (22).
84/2381 - (3) هو ابن بهدة، تقدم في (9)، وهو صدوق له أوهام.
84/2381 - (4) هو مسعود بن مالك، تقدم في (101)، وهو ثقة فاضل.
84/2381 - (5) سورة ص، آية (88).

tخريج الأثر (2381):
لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.

الحكم على الأثر (2381):
فيه عاصم بن بهدة: صدوق له أوهام ولم يتابع; فالإسناد ضعيف.
84/2382 - تقدم فيه (67)، وفيه الحسين بن علي: مسكوت عنه.

tخريج الأثر (2382):
أخره ابن جرير يلفظ: إلى أجل، بإسناد معلق من طريق عبد الله بن
أبي جعفر عن أبيه عن الربيع، وفي تفسير سورة البقرة آية (36)، برقم
773(540/1)
قوله تعالى: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمعاً"

الآية:

٢٣٨٣ ـ حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله: "مؤمنين" يقول: مصدقين.

قوله: "و ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله" الآية:

٢٣٨٤ ـ حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طالحة، عن ابن عباس: قَوْلُهُ: "رَجُسُ" (١) يقول: سخط.

وذكره ابن عطية ولم ينسبه (٧/٢٢٣).

"ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمعاً فأثبت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" (٩٦).

٢٣٨٣ ـ تقدم بسنده ولفظه في الآثر رقم (٣٠).

"و ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون" (٥٣).

٢٣٨٤ ـ إسناده صحيح، تقدم في (٢).

١) هذه اللفظة الكريمة في سورة الأعراف آية: ٧١.

تخريج الآثر (٢٣٨٤) :

أخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه ذكره معرفاً، من طريق المثنى عن عبد الله به برقم (١٧٩١١)، (١٥/١٤)، وأخرجه المصنف بسنده ولفظه برقم (٥٨٦) في تفسير سورة الأعراف آية: (٧١)، (١/٣٨)، وكذا أخرج إبراهيم بن جرير من طريق المثنى عن عبد الله به برقم (١٤٨٠٨).
والوجه الثاني:

۲۳۸۵ - حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير: قوله: «رجس» (١) يعني: إثمًا.

والوجه الثالث:

۲۳۸۶ - ذكره حجاج بن حمزة، حدثنا شعبة، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: الرجس: ما لا خير فيه.

۲۳۸۷ = (٢/١۲۷، ١۲۵/١، ١٠۵/٥)، وأخرجه أيضًا في تفسير سورة المائدة آية (٩٠)، برقم (١۲۵/١). وذكره ابن الجوزي (١٦۵/٣)، والخازن (٣/٥٨)، والسيموطي (٣/٤٧)، والشوكانى (٢/٥٧)، وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدار، وساقه بلغه في تفسير سورة الأعراف آية (٧١)، (١/٩۶)، (٣/٠) إسناده حسن، تقدم في (٣٠).

۲۳۸۵ - تخريج الأثر (۲۳۸۵):

۲۳۸۶ - إسناده صحيح، تقدم في (١١).

تخريج الأثر (۲۳۸۶):
أخرجه المصنف بنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام آية (١۲۵)،
الوجه الرابع:

٢٣٨٧ - حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الجماهير، حدثنا سعيد بن عقتادة: "وَيَجِلُّ الرِّجَالُ عَلیَ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ". قال: الرجس: الشيطان.

والوجه الخامس:

٢٣٨٨ - أخبرنا أبو يزيد الفراطيني، فيما كتب إليهم حدثنا

= برقم (٨٩٣٨)، (٢ / ٢٠٠ - ٦١٧)، وكذا أخرجه ابن جرير من طريق عيسى وشبل عن ابن أبي تجيهيل، برقم (١٢٨٧٨، ١٣٨٧٩، ١٣٨٨٠، ١٢١٢، ١١١١).

وذكره ابن الجوزي بلفظه (٤٨ / ٦٧٨)، وأخرجه عبيد بن حميد، وأبي شيبة، وأبي المذر، وأبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (٣ / ٤٥). ٢٣٨٧ - إسناده ضعيف، تقدم في (١٠٤).

تخريج الأثر (٢٣٨٧):

أخرجه ابن جرير بلفظه عن ابن عباس، رضي الله عنهما، بإسناد فيه المثنى شيخه - لم أقف على ترجمته - برقم (١٣٨٨١)، في تفسير سورة الأعام آية: (١٢٥)، (١١١).

وكذا ذكره ابن كثير ونسبه إلى ابن عباس (٢ / ١٧٦)، وأخرجه أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه وزاد: والرجس: العذاب (٣ / ٣٦٤، ٣١٨)، وكذا في فتح القدير (٢ / ٤٧٦).

٢٣٨٨ - إسناده صحيح، تقدم في (٢٩).
أصحاب الفرج قال: سمحت عبد الرحمن بن زيد بن أسعد في قوله: رجس من عمل الشيطان (1) قال: الرجس: الشر من عمل الشيطان.

قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض الآية: 2389 حديثنا حجاج بن حمزة، حديثنا شيبة، حديثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مjahيد، قوله: لا يؤمنون قال: أوجب عليهم أن يؤمنون.

قوله: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم الآية: 2390 - حديثنا علي بن الحسن، حديثنا أبو الجماهير، حديثنا.

(1) سورة المائدة آية: (90).

txريج الأثر (2389): أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق ابن وهب عن ابن زيد برقم (12511) في تفسير سورة المائدة آية (90)، (55/10)، وكنذا أخرجه بلفظ: الرجس: عذاب الله، في تفسير سورة الأنعام آية: (125)، (111/12).

وذكره ابن كثير (92/165، 2/96) قوله: انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تعني الآيات والذئر عن قوم لا يؤمنون.

- إسناده صحيح، تقدم في (61).

txريج الأثر (2389): لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى -.
سعيد، عن قنادة: (( فلما ) 1) ينتظرون إلا مثل أيام الدين خلوا من فبلهم أي مثل قوم نوح وعاد وثمود، فلما فانتظروا إني معكم من المنظرين.

391 2-حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي السعدي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، هو الرازي، عن أبيه، عن الربيع، في قوله: (( فلما ينتظرون إلا مثل أيام الدين خلوا من فبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنظرين) خوفهم عذابهم وعقوبته ونقمته.

(( فلما ينتظرون إلا مثل أيام الدين خلوا من فبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنظرين

(1) في الأصل هو، والصواب ما أثبت.

390 2-إسناده ضعيف، تقدم في (104).

تخريج الأثر (390):

أخرجه ابن جرير بإسناد آخر صحيح برقم (17912)، وزاد في أوله:

وقائع الله (15/16/21).

391 2-إسناد حسن، تقدم في (39).

تخريج الأثر (391):

أخرجه ابن جرير بلفظه وزيادة في آخره، إلا أنه قدم «نقمته» على «عقوبته» برقم (17913)، وزاد في آخره:

وأخرج أبو الشهاب كما في الدر، وساقه بلفظ ابن جرير (318/16).

وكذا في فتح القدر (8/278).

ثم نجى رسولنا وألذين آمنا كذلك حقة علينا نجى المؤمنين (8).

435
قوله: "ثم ننجِي رسلنا والذين آمنوا كذلك" الآية:

ر ٢٣٩٢ - حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس قال: ثم أخبرهم أنه إذا وقع من ذلك أمر نجى الله رسوله والذين آمنوا فقال:

"ثم ننجِي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين".

قوله تعالى: "قل يا أهل الناس إن كنتم في شك من ديني":

ر ٢٣٩٣ - حدثنا أبى، حدثنا ابن أبي عمر (١)، حدثنا سفيان (٢)، عن خلف بن حوشن (٣) قال: كنا مع الربيع بن أبي راشد (٤).

---

٢٣٩٢ - تابع للأثر السابق، وتقدم تخريجه.

وانظر أيضاً زاد المسير (٦٩ / ٤).

قول يا أهل الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعيد الله الذين تعددون من دون الله ولكن أعيد الله الذي ينفقكم وأمرت أن أكون من المؤمنين (٥).

٢٣٩٣ - (١) تقدم في (٢٣٩٠)، وهو صدوق، وكان لازم ابن عبيدة.

(٢) هو ابن عبيدة، تقدم في (٢٣٩٠).

(٣) هو خلف بن حوشن - يفتح فسكون ففتح الكوفي، ثقة، من السادسة، مات بعد الأربعين ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً، والنسائي في مسند على - رضي الله عنه -

التقريب (١٠٥/ ١١ - ١٤٩ / ١٥٠)، وانظر: التهذيب (٣).

(٤) هو ربيع بن أبي راشد، أخو جامع بن أبي راشد، روي عن سعيد ابن جبير، وروى عنه الثوري ومالك بن مغول وشريك، وسكت عنه ابن أبي حاتم.
فسمع رجلاً يقرأ: (يا أئها الناس إن كنتم في (رب) من البعث فإننا خلقناكم من تراب) قال: لو لا أني أخلف من كان قبلي، ما زالت ممسكتي حتى أموت.

قوله: (فلا أعيد الدين تعالى من دون الله) الآية: 2394 - حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد، عن قنادة، قوله: (من دون الله) قال: الوثن.

قوله: (ولكن (أعيد) الله الذي يتوفاكم) الآية: 2395 - حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني، أنبانا

= انظر: الجرح (٣/٦٧١).

(١) في الأصل شك، وهو خطأ صوابه ما أثبت.
(٢) سورة الحج، آية (٥).
(٣) تخرير الأثر (٢٣٩٣): لم أقف عليه عند غير المصنف - رحمه الله تعالى - الحكيم على الأثر (٢٣٩٣): إسناده حسن إلى الربيع بن أبي راشد، وهو مسكوت عنه.
(٤) ٢٣٩٤ - تقدم بسنده وبلفظه وبزيادة فيه في الأثر (٢٢١٥)
(٥) وانظر: أيضاً - زاد المسير فقد ذكره بلفظ الأصنام ولم ينسبه.
(٦) في الأصل: اعبدوا، وهو خطأ، صوابه ما أثبت.
(٧) ٢٣٩٥ - إسناده ضعيف، تقدم في (٣٥٣).
حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة في قوله:

{يَتُوقَّفُكُمْ} قال: يتوقي الأنس.

قوله: {وَأَنَّ أَقِمْ وَجَهَّكَ لِلَّذِينَ حَسِبُوا حَنِيفًا}.

قد تقدم تفسيره غير مرة١.

٢٣٩٦ - حدثنا محمد بن يحيى، أنبنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد بن زيد، عن قطادة: قوله: {حَنِيفًا} قال: الحنيفية: الختان، وتحريم الأمهات والبنات، والعمات، والخالات ما حرم الله١، والناسك.

التخريج الأثر (٣٣٩٤): أخرجه المصنف بسنده وبلغه مطولاً في تفسير سورة الأنعام آية (١٠/٣) ـ رقم (٢٦٣)، (١/٤٠٤)، (١/٣٠٠)، وكذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة كما في الدر، وساقه بلفظه مطولاً.

وأَنَّ أَقِمْ وَجَهَّكَ لِلَّذِينَ حَسِبُوا حَنِيفًا وَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(١) أنظر الآثار (١/٣٠١) في تفسير سورة البقرة آية (١٣٠)، والآثار (٧٠٧، ٧١٨) في تفسير سورة آل عمران، آية (٦٧)، والآثار (١٨٠، ١٨٠، ٤٤٨) في تفسير سورة النساء، آية (١٢٥)، والآثار (٩١، ٥٩٤) في تفسير سورة الأنعام، آية (٧٩).

(٢) وانظر: في هذا الموضع زاد المفسر (٤/٧٠).

٢٣٩٦ - إن صح به، تقدم في (٤٣).

(٣) كذا في الأصل، وفي تفسير سورة البقرة والأنعام: وما حرم الله٢، كما في التخريج.
قوله: ١٠٠ لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.

٢٣٩٧ - حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شعبة، حدثنا ورقاء،
عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ما لا ينفعنا ولا يضرنا قال:
الأوثان.

قوله: ١٠٠ فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين.

٢٣٩٨ - قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن
علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير بن معروف، عن

تخريج الأثر (٢٣٩٦):
أخرجه المصنف بسنده وباختلاف يسير وزيادة فيه في تفسير سورة
البقرة آية (١٣٥) (بقرة ٢/٣٤)، وكذا في تفسير سورة
الأعراف آية (٨٧)، (١/٢١١).
وذكره البغوي مختصرًا (١/٨٩)، والخازن ولم ينسبه (١/٩٨)،
وذكره ابن كثير مختصرًا (١/٨٧)، كلهم في تفسير سورة البقرة آية
(١٣٥).

١٠٠ لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذًا من
الظالمين.

٢٣٩٧ - تقدم بسنده ولفظه في الآثر (١٩٦٠) دون قوله: ما لا ينفعنا
ولا يضرنا.

٢٣٩٨ - إسناده حسن، تقدم في (٤٨).

تخريج الأثر (٢٣٩٨):
ذكره ابن حرب بلفظه وزيادة في آخره دون أن ينسبه لأحد
(٢١٩/١٥).
مقاتل بن حيان: قوله: {الطَّالِمِينَ} يعني المشركين.
قوله تعالى: {وَإِنَّ يَمِسَّكُ اللَّهُ بِيَدٍ فَلا كَأْشِفُ لَهُ إِلَّا هُوَ}.
2399 - حديثنا الحسن بن الحسن، حديثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، أخبرنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: قوله: {وَإِن يَمِسَّكُ اللَّهُ بِيَدٍ فَلا كَأْشِفُ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرْدِدُ بِيَدِ فَلا رَأَى}.
هو الحق.
قوله: {يُصِيبُ بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}.
400 - حديثنا أبو زرعة، حديثنا يحيى بن عبد الله، حديثي ابن لهيعة، حديثي عطاء، عن سعيد بن جبير: قوله: {غَفُورٌ} يعني غفورًا للذنوب، {رَحِيمٌ} يعني: رحيمًا بالمؤمنين.

{وَإِن يَمِسَّكُ اللَّهُ بِيَدٍ فَلا كَأْشِفُ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرْدِدُ بِيَدِ فَلا رَأَى}.
{يُصِيبُ بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}.

2399 - إسناده ضعيف، تقدم في (1512).
تخريج الأثر (2399):
أخبره أبو الشيخ كما في الدر، وساقه بلفظه (219/31)، وكذا في فتح الفقيدين وزاد: المذكور في قوله: {قَدْ جَاهِدْتُمْ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ}.
(478/2).

2400 - إسناده حسن، تقدم في (300).
تخريج الأثر (2400):
أخبره المصنف بسنده ولفظه، في تفسير سورة الأنعام، آية (165)، برقم (1251) و(1253) و(926 و926).
قوله: ﴿فلَمْ يَأْتي النَّاسُ فَدَجَاءَكُمُ الْحَقَّ مِنِّي رَبِّكُمْ﴾ آية 2:40-41

حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الاربع، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق ﴿الحق مِنِّي رَبِّكُ﴾ (١) قال: ما جاءك من الخير.

قوله: ﴿فَمَنْ اهتَدِى فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمِنْ ضَلٍّ إِنَّا يَضَلُّ عَلَيْهِ﴾ (٢:٤١) ﴿هَلْ أَلْيَكُمْ بَوْكَيْلٌ﴾ (٢:٤) ﴿كَيْرٌ﴾ (٢:٤١)

أما أليكم بوكيل فالفقيه.

/**/  

قوله: ﴿فَلَمْ يَأْتي النَّاسُ فَدَجَاءَكُمُ الْحَقَّ مِنِّي رَبِّكُمْ﴾ آية ٢:٤٠-٤١

٢٠٠١ - إسناد صحيح، تقدم في (٨١).

(١) سورة البقرة، آية: (١٤٧).

تخريج الأثر (٢:٤٠-٤١): أخرجه المصنف بسنده ولفظه وبزيادة فيه، في تفسير سورة آل عمران، آية (٣٠) برم (٦٧١)، (٢/١٨/٤٤٩)، وكذا أخرجه ابن جرير من طريق سلامة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير برم (٦٩١)، (٦/٧٣/٤٧٣).

٢٢٣٢ - إسنادية حسن، تقدم في (٢٣).

تخريج الأثر (٢٠٠٢): أخرجه المصنف بسنده ولفظه في تفسير سورة الأنعام، آية (٦٦) برم =}

441
قوله: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

3402 - أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنيبانا
أصبح بن الفرج، قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في
قوله الله: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير
الحاكمين. قال: هذا منسوخ، حتى يحكم الله بجهادهم وأمره
بالغفلة عليهم.

= (379/1/1347، وهو أخرجه ابن جرير بلفظه من طريق محمد بن
الحسين عن أبي الفضل به، برقم (1381)، (1/11/435)،
وانظر معالم التنزيل، ولم ينسبه (3/167)، وزاد المسير (4/271)،
والجامع لأحكام القرآن (8/389)، ولباب التأويل (3/176)، وأخرجه
أبو الشيخ كما في الدار، وسافه بلفظه (2/131)، وكذا في فتح القدر (12/260).

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

3402 - إسناده صحيح، تقدم في (29).

تخريج الأثر (3402): أخرجه ابن جرير بلفظه إلا أنه قال: حكم الله بجهادهم، من طريق ابن
وتب عن ابن زيد برقم (15/17914)، (2/221).
وانظر: المحترر ولم ينسبه (7/132)، وزاد المسير فقد ذكر عن ابن
عباس - رضي الله عنهما - أن هذ الآية منسوخة بآية القتال، والتي بعدها -
أيضاً. وفي قوله: واصبر حتى يحكم الله ثم قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -
والصحيح أنه ليس هنالك نسخ (7/261).
وذكره السيوطي باختلاف يسير جدًا (3/319)، وكذا ذكره
الشوكاني (4/78).

447
آخر تفسير سورة يونس

(1) هكذا في الأصل.

فائدة:
عادة المصنف -رحمه الله تعالى- أن يقول: السورة التي ذكر فيها كذا، كما فعل أول هذه السورة، فالظاهر أن ما ذكر هنا هو من كلام الناسخ. وهذه العبارة توافق ما عليه الجمهور لقوة الأدلة وكثرة فمهذا قوله:

"من قرأ بالآيةتين من سورة البقرة فليلة كفتاه".

- آخره البخاري برقم (١٥٠٩) في كتاب فضائل القرآن -باب: فضل سورة البقرة (١/٥٥)، ومسلم برقم (٨٥٨) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها -باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (١/٥٥). وقال ابن مسعود -رضي الله عنه - : "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة".


وأما حديث: [ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا] فهو وإن صححه بعضهم إلا أنه ليس فيه ما يفيد كراهية قولنا: سورة كذا،
رغبتی
الخاتمة
نسل الله تعالى حسناً

لقد ذكرنا بعض النتائج المتعلقة بتفسير ابن أبي حاتم - رحمه الله تعالى - عند تحقيقنا لتفسير سورتي الأنفال والتوبة (1).

وسنذكر هنا أهم ما يتعلق بتفسير سورة يونس - عليه السلام - وملخص ذلك:

* إن سورة يونس مكية، غير أنه مختلف في بعض الآيات الكريمتين (2).
* أورد المسند - رحمه الله تعالى - في تفسيرها (500) خمسمائة وخمسين آثراً.

(1) انظر: الخاتمة في تحقيق تفسير سورتي الأنفال والتوبة (3/198).
(2) وهي ثلاثة آيات، من قوله تعالى: "إِفَإِنْ كَتَبْنَ فِي شَكٍّ فِي شَكٍّ - آية (94) إلى آخرها، هكذا روى الفسيحبي عن ابن عباس، وحكى عن مقاتل: إنها مكية إلا أيتين، وهي قوله تعالى: "إِفَإِنْ كَتَبْنَ فِي شَك١* فإنها نزلت في المدينة، وحكى الكلباني إنها مكية إلا قوله تعالى: "ومنهم من لا يؤمن به" آية (40)، فإنها نزلت في المدينة، وحكى عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر أنها مكية من غير استثناء، وأخرج النجاشي، وأبو الشيخ، وابن مردوخه عن ابن عباس - كما في الدر - قال: نزلت سورة يونس بمكة، انظر: الجامع لأحكام القرآن (3/804)، الدر المنشور (3/291)، فتح القدر (2/421).
بلغ المرفوع من ذلك (٢٩٩) تسعة عشر أثراً.
* والموقدم (١٩٧) مائة وسبعة أثار.
* والمعقل (٩٨) خمسة وتسعين أثراً.
* بلغ عدد الآثار التي انفرد بها ابن أبي حاتم في تفسيره
لسورة يونس - عليه السلام - (١١٧) مائة وسبعة عشر أثراً، منها
(٣٣) ثلاثة وعشرون أثراً انفرد بنسختها إلى أصحابها.
* أكثر الرواية عن بعض شيوخه:
* فروى عن أبيه (٤٠١) مائة وأربعين أثراً.
* وروى عن أبي زرعة عبد الله بن عبد الكريم (٥٤) أربعة وخمسين أثراً.
* وعن حجاج بن حمرزة (٤٠) أربعين أثراً.
* وعن أبي يزيد القراطيسى (١٩) تسعة عشر أثراً.
* عدد الذين كتبوا إليه من شيوخه ثمانية، وهم:
* أحمد بن الأزهر، أحمد بن عثمان بن حكيم، عباد بن
الوليد الغبري، أبو عبد الله الطهراوي، عمرو بن ثور القيساري،
محمد بن سعد العوفي، محمود بن آدم، أبو يزيد القراطيسى.
* عدد الذين قرأ عليهم أو قرى عليهم وهو يسمع أربعة، وهم:
* بحر بن نصر الخولاني، العباس بن الوليد بن مزيد، محمد
ابن الفضل بن موسى، يونس بن عبد العلی.

** **

٤٤٨
الفهرس

1 - فهرس الآيات القرآنية الكريمة في غير سورة يونس - عليه السلام.
2 - فهرس الأحاديث المرفوعة إلى النبي - عليه السلام.
3 - فهرس تفصيلي للرواة، ومواقع تراجمهم، واماكن ورودهم في كل سند من أسانيد تفسير السورة الكريمة.
4 - فهرس المواد اللغوية.
5 - فهرس البلدان والمواقع.
6 - فهرس القبائل والأم والجماعات.
7 - فهرس الفوائد.
8 - فهرس المراجع.
9 - فهرس الموضوعات.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأثّر</th>
<th>السورة ورقم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2303</td>
<td>الأرض التي باركنا فيها الآية 71</td>
</tr>
<tr>
<td>2116</td>
<td>الليل سكا آم يظهر من القول</td>
</tr>
<tr>
<td>1926</td>
<td>الرعد / 33 أنظر كيف كذبوا على أنفسهم</td>
</tr>
<tr>
<td>2073</td>
<td>الأعما / 24 إنما صمّوا كيد ساحر</td>
</tr>
<tr>
<td>2629</td>
<td>طه / 69 أو يكون ذلك بيت جهنم يصوّلونه</td>
</tr>
<tr>
<td>1949</td>
<td>الإسراء / 93 رجس من عمل الشيطان</td>
</tr>
<tr>
<td>2139</td>
<td>ص / 56 ظلَّت مائدة</td>
</tr>
<tr>
<td>2388</td>
<td>المائدة / 90 ظلَّت مائدة عظيمة</td>
</tr>
<tr>
<td>2118</td>
<td>التوبة / 19 فتنة للطامين</td>
</tr>
<tr>
<td>2114</td>
<td>النساء / 73 فتنة فيهم ألف سنة إلا خمسين العتّكرات</td>
</tr>
<tr>
<td>2304</td>
<td>الأعراف / 45 عنا سبيل الله</td>
</tr>
<tr>
<td>2268</td>
<td>الشعراء / 44 فألقوها جاهالهم وعصىهم</td>
</tr>
<tr>
<td>2282</td>
<td>الصافات / 63 فتنة للطامين</td>
</tr>
<tr>
<td>2234</td>
<td>فليل فيهم ألف سنة إلا خمسين العتّكرات عاما</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الإسراء / 12
النساء / 73
الأعراف / 118
الأعراف / 116
الأعراف / 115

415
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الرقم الأثر</th>
<th>رقم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>البقرة</td>
<td>1</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>الأنعام</td>
<td>2</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>هود</td>
<td>3</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>الحديد</td>
<td>3</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>العنكبوت</td>
<td>4</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>الأنعام</td>
<td>5</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>آل عمران</td>
<td>5</td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td>فص</td>
<td>5</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>البقرة</td>
<td>6</td>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td>الأنعام</td>
<td>6</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>البقرة</td>
<td>7</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>الأنعام</td>
<td>7</td>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>الأعراف</td>
<td>7</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>البقرة</td>
<td>8</td>
<td>279</td>
</tr>
<tr>
<td>البقرة</td>
<td>9</td>
<td>279</td>
</tr>
</tbody>
</table>

البحث
فهرس الأحاديث المرفوعة(1):

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>راويه</th>
<th>طرف الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1908</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>أنت قريش النبي</td>
</tr>
<tr>
<td>2034</td>
<td>صهيب</td>
<td>إذا دخل أهل الجنة الجنة</td>
</tr>
<tr>
<td>2355(ش)</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>إن الله تجاوز لأميتي</td>
</tr>
<tr>
<td>2198</td>
<td>أبو مالك الأشعري</td>
<td>إن الله عباداً ليسوا بانيئاً</td>
</tr>
<tr>
<td>1915</td>
<td>الحسن (مرسل)</td>
<td>إن المؤمن إذا خرج من قبره</td>
</tr>
<tr>
<td>2199</td>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>إن من عباد الله لأناساً ما هم بانيئاً ولا شهداء</td>
</tr>
<tr>
<td>2174</td>
<td>أبي بن كعب</td>
<td>إنني أمرت أن أقرأ عليك القرآن</td>
</tr>
<tr>
<td>2222</td>
<td>أنس</td>
<td>أول نبي أرسل نوح عليه السلام</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>أبي بن كعب</td>
<td>سألت رسول الله  عن الزيدتين</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>أبي بن كعب</td>
<td>سألت رسول الله  عن قوله تعالى: &quot;للذين أحسنوا</td>
</tr>
<tr>
<td>(20)</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>الحسنیِ&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>2334</td>
<td>ابن عباس</td>
<td>قال جبريل: لو رأيتني وانا آخذ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

(1) ما رمز له بالحرف (ش) فهو من الشواهد.
طِرْفُ الحَدِيثِ

قَسَمْتَ الصَّلَاةَ بِيني وَبِينِ عِبْدِي

نصَفِينَ
لا تبْغِ ولا تَعْنِ بَاَِّغِيَا
لا يَؤْخَرُ اللَّهُ عِقوَبَةَ البَغْيِ
لم يَشْكُ رَسُولُ اللَّهُ وَلَمْ يَسْئَلَ
لَمَّا غَرَقَ اللَّهُ آَلَ فَرَعْوَنَ
لَنِعِيمٌ أَهْلِ الْجَنَّةِ

والَذِي نَفْسِ مُحْمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِن
يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ شَمْسِهِ إِلَّا
يَوْمٌ أَنْسُ بِنِ مَالِكٍ

أَبُو عَبْدِ الْمُلُكِ الْجَهَنِي

۱۹۱۷
۲۳۳۳
۲۳۵۶
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۲۶ (ش)

أَبُو الرَّدِّياء

۲۰۰۹

۲۲۱۰

۲۲۰۷، ۲۲۰۶

۲۱۲۹
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأثْنَى</th>
<th>الراوي</th>
<th>أمثلة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1883، 1909، 1941</td>
<td>آدم بن أبي إياس / ثقة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1968</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2017، 1992</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2078، 2100، 2137</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2309، 2298</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2368</td>
<td>آبان بن يزيد العطار / ثقة له أفراد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2052</td>
<td>إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة / صدوقي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1879</td>
<td>إبراهيم بن حمزة / صدوقي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2349</td>
<td>إبراهيم بن سعد الزهري / ثقة فاضل</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2205، 2259</td>
<td>إبراهيم بن سعيد الجوهرى / ثقة حافظ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1964، 2399</td>
<td>إبراهيم بن عبد الله الهروي / صدوقي حافظ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2193</td>
<td>إبراهيم بن عثمان بن كيسان الصنعاني / صدوقي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2232</td>
<td>إبراهيم بن الفضيل بن أبي سويد / مقبول</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>إبراهيم بن أبي مليح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1988</td>
<td>إبراهيم بن المنذر / صدوقي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1898</td>
<td>إبراهيم بن موسى / ثقة حافظ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2380</td>
<td>إبراهيم بن ميمون الصائغ / صدوقي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1868</td>
<td>إبراهيم بن يزيد الخزرى / متروك الحديث</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2290، 1903</td>
<td>إبراهيم بن يزيد النخعي / ثقة يرسل كثيراً</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2018، 1968، 2023</td>
<td>أبي بن كعب / صحابي، رضي الله عنه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2203، 2174</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
الراوي
الاجلحي بن عبد الله بن حجية / صدوق شيعي
أحمد بن الأزهر أبو الأزهر / صدوق
أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار / ثقة
أحمد بن الأشقر
أحمد بن بشير / صدوق له أوهام
أحمد بن جميل المروزي / صدوق
أحمد بن أبي الخواري = أحمد بن عبد الله ابن ميمون

أحمد بن سنان بن أم / ثقة
أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي / صدوق
أحمد بن عبد الله بن ميمون بن أبي
الخواري / ثقة زاهد
أحمد بن عبد الله بن يونس / ثقة حافظ
أحمد بن عبدة / ثقة
أحمد بن عثمان بن حكيم / ثقة

أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل / صدوق
أحمد بن عمرو بن عبد الله بن أبي السرح = أبو الطاهر / ثقة
أحمد بن محمد بن حنبل / إمام حجة
أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان = 1868، 1922

406

إبن إسحاق = محمد بن إسحاق بن يسار
إسحاق بن إبراهيم = كاميار / صدوق
إسحاق السبيعي = عمر بن عبد الله الهمداني
إسحاق بن سليمان الرازي = أبو يحيى الرازي / ثقة فاضل

2785, 2258, 2193
1890, 1980, 2144, 1966, 2178, 2370

عمر موسى.reporting, من بني موسى/ثمن بعتر

1929, 2260

عمر بن إبراهيم بن معمر = عمر معمر

القطيعي/ثمن مامون

إسماعيل بن أبي أويس/ثمن أخلاق في

أحاديث من حفظه

1897, 1889, 1979, 1983, 2011, 2112, 2081

إسماعيل بن أبي خالد/ثمن ثبت

إسماعيل بن أبي الحارث/ثمن دوق

إسماعيل بن عبد الرحمن = السدي/ثمن دوق

48
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأثري</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>٢٤٠٣</td>
<td>إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٨١</td>
<td>إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير /</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٧٥</td>
<td>صدوق كثير الوهم</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٣٦</td>
<td>أسيد بن يزيد المدني / مسكوت عنه</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأشجعي = عبيد الله بن عبد الرحمن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أبو الأشجعي = جعفر بن حبان السعدي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٩٠</td>
<td>أشجع بن عبد العزيز القيسي / ثقة قفيه</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٦٧</td>
<td>أصبح بن زيد الوراق / صدوق يغزب</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٩٤</td>
<td>أصبح بن الفرج / ثقة.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٧٨</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٧٠</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٧١</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٢٠</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٤٠</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٧٨</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٠٣</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٠٣</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز.
الأعمش = سليمان بن مهران.
أبو إلياس ابن بنت وهب = إديس بن سنان.
أمينة بن بسطام العبشي / صدوق
أنس بن مالك / صحابي رضي الله عنه
الراوي
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو
أيفع بن عبد الكلاعي / مسكوت عنه
1181
باذام = أبو صالح مولي أم هانئ / ضعيف مدلس
1220
بهر بن نصر الخولاني / ثقة
1890
أبو بدر = عباد بن الوليد الغيري
بدل بن المخير / ثقة
2345
1928
بزيغ بن عبد الله، أبو خازم / ضعيف
أبو بسطام = يحيى بن عبد الرحمن
أبو بشر = جعفر بن إياض بن أبي وحشبة
بشرا بن عمارة / ضعيف
1964
1882، 1883، 1888، 1898، 1904، 1909، 1901، 27، 20، 29، 20، 29، 20، 29، 20، 29، 20، 29، 20، 29، 20، 29، 20، 29، 20، 29، 20، 29، 20، 29، 20، 29
2181
بقية بن الوهيد / صدوق كثير التدليس
أبو بكر = عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
أبو بكر بن بشار العبدي = محمد بن بشار
أبو بكر الحنفي = عبد الكبير بن عبد المجيد
أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان
رضى الله عنه
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1946 2213، 1951، 2330، 2398، 2354</td>
<td>بكير بن معروف / صدوق فيه لين</td>
</tr>
<tr>
<td>2005 2034، 1948</td>
<td>أبو بكير النحوي = عبد الله بن سعيد بن خازم</td>
</tr>
<tr>
<td>2146 2142</td>
<td>بيان بن بشر الأحمسي / ثقة نبات</td>
</tr>
<tr>
<td>1931</td>
<td>تبيبع بن عامر الحميري: صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>2005 2034</td>
<td>أبو تميمة الجهيمي = طريف بن مجاهم</td>
</tr>
<tr>
<td>2280</td>
<td>ثابت بن أسلم البنتاني / ثقة عابد</td>
</tr>
<tr>
<td>2206</td>
<td>ثابت بن جابان</td>
</tr>
<tr>
<td>1980</td>
<td>جابر بن إسحاق الباهمي / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>جابر بن يزيد الحصفي / ضعيف رافضي</td>
</tr>
<tr>
<td>1872</td>
<td>جابر بن زيد = أبو الشعراء / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2220</td>
<td>الجراح بن مخلد البزاز / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2320 2399، 2199</td>
<td>جرير بن حازم / ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعيف، وله أوهام إذا حدث عن حفظه</td>
</tr>
<tr>
<td>2120</td>
<td>ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز</td>
</tr>
<tr>
<td>1922</td>
<td>جسر</td>
</tr>
<tr>
<td>2306</td>
<td>جعفر بن إياس بن أبي وحشية = أبو بشر / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>1873</td>
<td>جعفر بن حميد الكوفي / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>1922</td>
<td>جعفر بن حيان السعدي = أبو الأشهب / ثقة</td>
</tr>
</tbody>
</table>

461
الراوي
أبو جعفر الرازي = عيسى بن ماهان
جعفر بن أبي المغيرة القمي / صدوق بهم
أبو الجلد = جيلان بن أبي فروة الأسدي
أبو الجماهر = محمد بن عثمان التنوخي
جوير بن سعيد / ضعيف جداً

جيلان بن أبي فروة الأسدي = أبو الجلد / ثقة
الحارث بن الحارث = أبو مالك الإشغري /
صاحبي رضي الله عنه
الحارث بن مسكن بن محمد / ثقة فقيه
حجاج بن أرطاة / صدوق كبير الخطا
والتدليس

حجاج بن حمزه / صدوق

462
الراوي

حجاج بن محمد المصيصي / ثقة اختلط

أبو حذيفة = موسى بن مسعود النهدي

حذيفة بن اليمان / صحابي رضي الله عنه

حرملة بن عبد العزيز الجهني / لا باس به

حريز بن عثمان / ثقة ثبت

الحسن بن أحمد بن الليث / ثقة

الحسن بن أبي الحسن البصري / ثقة فاضل

الحسين بن دينار / متروك

463
الراوي
الحسن بن الربيع / ثقة
الحسن بن عرفه العبدي / صدوقة
الحسن بن عطية العوفي / ضعيف

الحسن بن عطية بن نجيح / صدوقة
الحسن بن عمرو السابري
الحسن بن محمد بن الصباح / ثقة
الحسن بن يحيى بن الجعد = أبو علي بن أبي الربيع / صدوقة
الحسن بن الحسن الرازي / صدوقة
الحسن بن الحسن بن عطية العوفي / ضعيف

أرقام الحديث

الحسن بن سلامة / صدوقة
الحسن بن علي بن مهران / مسكون عنه

الحسن بن واقد / ثقة له أوهام

 حصين بن جندب = أبو ظبيان / ثقة
 حفص بن غياث / ثقة
 حفص بن عمر العدني / ضعيف
 الحكم بن إياض العدني / صدوقة له أوهام

494
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2390</td>
<td>الحكم بن عتبة / ثقة ثبت</td>
</tr>
<tr>
<td>1999, 2000, 2001</td>
<td>الحكم بن نافع = أبو البهمامة / ثقة ثبت</td>
</tr>
<tr>
<td>1850, 1889, 1983</td>
<td>حماد بن أسماء = أبو أسامة / ثقة ثبت</td>
</tr>
<tr>
<td>2006, 2009</td>
<td>حماد بن الحسن بن عنبسة - الوراق / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2284</td>
<td>حماد بن زيد / ثقة ثبت</td>
</tr>
<tr>
<td>1995, 2007, 2231</td>
<td>حماد بن سلمة / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>1948, 2034, 2280</td>
<td>حميم بن زيد بن أبي المخارق = أبو صخر / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>2344, 2379</td>
<td>حنظلة السدوسية / ضعيف</td>
</tr>
<tr>
<td>1900</td>
<td>حنظلة بن أبي سفيان القاص / ثقة حجة</td>
</tr>
<tr>
<td>2067</td>
<td>حوشب بن مسلم الثقفي / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>1912</td>
<td>خالد بن عبد الرحمن بن الخزومي / متروك</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي / ثقة ثبت</td>
</tr>
<tr>
<td>1905</td>
<td>خالد بن معدان / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2328</td>
<td>خصيف بن عبد الرحمن بن الجزري / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>2286</td>
<td>سيء الحفظ</td>
</tr>
<tr>
<td>1870</td>
<td>خلد بن صبيح البهمي</td>
</tr>
<tr>
<td>1909</td>
<td>أبو خلف الأعمى / متروك واتهم</td>
</tr>
<tr>
<td>2393</td>
<td>خلف بن حوشب الكوفي / ثقة</td>
</tr>
</tbody>
</table>

465
الراوي
خلف بن هشام المقرئ/ ثقة
خليد بن دخلج السدوسي/ ضعيف

خليد بن عبد الله العصري/ صدوق يرسل
أبو داود الحضري = عمر بن سعد بن عبيد
داود بن رزق
داود بن أبي زنبر
أبو الدرداء = عويم بن زيد
ذكوان = أبو صالح الزيات/ ثقة ثابت
رباح
الريع بن أنس/ صدوق له أوهام

الريع بن أبي راشد/ مسكرت عنه
الريع بن عبد الله بن خطاف/ صدوق
رجل

496
رقم الأثنى

الأراوي

أبو رزين = مسعود بن مالك
رفيق بن مهران = أبو العالية / ثقة كشمير

الإرسال

روح بن القاسم / ثقة حافظ
أبو روق = عطية بن الحارث
أبو زرعة = عبد الله بن عبد الكريم
أبو زرعة بن عمر بن جربير / ثقة
زنبيج = محمد بن عمرو بن بكر الرازي

زهر بن محمد التميمي / ضعيف
أبو زهر
الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب
زياد بن أيوب بن زياد البغدادي / ثقة حافظ
ابن زيد = عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
زياد بن أسلم / ثقة
زياد بن الخباب / صدوق
ابن سابط = عبد الرحمن بن سابط

467
الراوي

سالم بن أبي الجعد / ثقة - يرسل كثيراً
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه / ثبت عابد فاضل
سالم بن عجلان الأفطس / ثقة
السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن
مسريح بن يونس البغدادي / ثقة عابد
سعد بن إسحاق بن كعب / ثقة
سعد الطائي / لا بأس به
سعد بن طريف الإسكاف / متوك واتهم
سعد بن محمد بن الحسن العوفي / ضعيف
ابن عطية العوفي
سعد بن مالك = أبو سعيد الخدري - صحابي
رضي الله عنه
أبو سعيد = أحمد بن محمد بن يحيى بن
سعد القطان
أبو سعيد الأشج = عبد الله بن سعيد
أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك
سعد بن بشير / ضعيف
سعد بن جبير / ثقة ثابت

58
الراوي

رقم الأثر
2087، 2098، 2112، 2136، 2140، 2192، 2201، 2202، 2219، 2226، 2287، 2290، 2294، 2302، 2319، 2324، 2334، 2373، 2380، 2383، 2370، 2400، 2344، 2206، 2174

سعيد بن الحكم بن أبي مريم / ثقة ثابت
سعيد بن أبي سعيد المقيري / ثقة
سعيد بن سليمان الواسطي / ثقة حافظ
سعيد بن سنان البرجية = أبو سنان الأصفر /
صدوق له أوهام
سعيد بن شريميل الكندي / صدوق
سعيد بن أبي عروبة / ثقة حافظ كثير

التدليس

469
الراوي

سعيد بن محمد الثقفي / ضعيف
سعيد بن مسروق الثوري / ثقة
سعيد بن المسيب / أحد العلماء الأثبات
سفيان بن سعيد الثوري / ثقة حافظ

سفيان بن عبيدة / ثقة حافظ إمام حجة
أبو سلمة = موسى بن إسماعيل المنقري
سلمامة بن الفضل الأبرشي / صدوق كثير

الخطأ

470
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأثري</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>السلوطي = عبد الله بن ضمرة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن حرب الأزدي / ثقة إمام حافظ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن حيان = أبو خالد الأحمر / ثقة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1995</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1984</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2162</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2153</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2176</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2335</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2384</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1918</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن داود الطيالسي = أبو داود / ثقة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن عامر الكندي / صدوق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن مهران = الأعمش / ثقة حافظ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1981</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1992</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2062</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2066</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2126</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2210</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن عبد الله = أبو بكر الهذلي / متروك</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الحديث</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2211</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>السكن</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن السماك = محمد بن صبيح</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سماك بن حرب / صدوق وقد تغير</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2219</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سماك بن الوليد = أبو زميل / لا باس به</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سنان</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سنان الأصغر = معيد بن سنان البرجمي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سنان الأكبر = ضرار بن مرة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سهل = كثير بن زياد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2048</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سهل بن بحر العسكري / صدوق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سهل بن عثمان / أحد الحفاظ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1873</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1871</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1862</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1859</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2294</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2226</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2350</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
السراوي
سحيل بن أبي صالح/ صدوق تغيير
سويد بن عبد العزيز السلمي/ لين الحديث
شمل بن حاتم/ صدوق له أوهام
شيبة بن سوار/ ثقة حافظ

شبيب بن عبد الملك التميمي/ صدوق
شريك بن عبد الله النجفي/ صدوق يخطئ
 كثيراً
شعبة بن الحجاج/ ثقة
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأقصر</th>
<th>الرأوي</th>
<th>الشعبي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>473</td>
<td>عامر بن شراحل</td>
<td>شعيب بن إسحاق الأموي</td>
</tr>
<tr>
<td>1887</td>
<td>1978، 2197، 3192، 2312، 3210، 2394، 2312، 3210</td>
<td>2230</td>
</tr>
<tr>
<td>1905، 1990، 1998</td>
<td>1950</td>
<td>2230</td>
</tr>
<tr>
<td>2374</td>
<td>صالح بن بشير المري</td>
<td>ضعيف</td>
</tr>
<tr>
<td>1963</td>
<td>1949، 2018</td>
<td>صدقة بن عبد الله</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>2277، 2216</td>
<td>الصعق بن حزارة التمييمي</td>
</tr>
<tr>
<td>2181</td>
<td>2377، 2378</td>
<td>صفوان بن صالح الدمشقي</td>
</tr>
<tr>
<td>473</td>
<td>2181</td>
<td>عدو تدليس النسوية</td>
</tr>
<tr>
<td>2181</td>
<td>صفوان بن عمرو بن هرم</td>
<td>ثقة</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الراوي
صهيب بن سنان الرومي / صحابي رضي الله عنه

أبو الضحى = مسلم بن صحيح
الضحاك بن مخلد = أبو عاصم النبي / ثقة 1900، 1130، 1975
ثبت
الضحاك بن مزاحم / صدوق كثير الإرسال

ضرار بن مرة = أبو سنان الأكبر / ثقة ثبت
أبو الظاهر = أحمد بن عمرو بن عبد الله بن

474
رقم الأثر

أبي السرح
2328
طلحة بن زيد القرشي / متروك
طريف بن مجاهد = أبو تميمة الهجيمي / ثقة 2035
أبو ظبيان = حصين بن جندب
2381
عاصم بن بهدلة / صدوق له أوهام
عاصم بن عمر بن حفص / ضعيف
أبو العالية = رفيق بن مهران
1897
عامر بن سعد البجلي / مقبول
2042
عامر بن شراحيل = الشعبي / ثقة
2143
عامر بن الفرات / ذكره ابن حيان في الثقات
عامر بن الفرات / ذكره ابن حيان في الثقات

عباب بن راشد / صدوق له أوهام
عباد بن منصور / صدوق يدلس، وقد تغير 1943، 2147
بآخره
2206
عباب بن الوليد الغبري = أبو بدر / صدوق
ابن عباس = عبد الله بن عباس
1984
عباس بن عبد الله بن معبد / ثقة
2372
العباس بن الوليد بن زيد / صدوق
العباس بن الوليد بن نصر النرسي / ثقة
2115، 2084، 2079، 1190، 2396، 2220
العباس بن يزيد العبدي / صدوق يخطئ
2218
عبد الأعلى بن حماد النرسي / لا بأس به

475
رقم الأثر

الراوي

عبد الجليل بن عطية القيسي / صدوق بهم 1990
عبد الحميد بن يهود / صدوق 2198
عبد الرحمن بن أبى الخزاعي / صحابي 2174
صغير رضي الله عنه
أبو عبد الرحمن الباهلي = النضر بن منصور
الذهلي
2162
أبو عبد الرحمن الحارثي
عبد الرحمن بن أبي حماد / مسكت عنه 1860، 1947، 1916، 1944، 1943، 1894، 1915، 1916، 1944
834، 1978، 727، 472، 820، 80، 211، 80، 220، 187، 173، 187، 173، 221، 187، 173، 834، 213، 80، 220، 187، 173، 187، 173، 221، 80، 220، 187
2308، 2272
أبو عبد الرحمن بن سباق = ابن سابط / ثقة 2140، 2040
كثير الإرسال
عبد الرحمن بن سلمة الرازي / مسكات عنه 2334، 2421، 2427، 2421
2202
أبو عبد الرحمن بن صخر = أبو هريرة / صحابي 1990
رضي الله عنه
الراوي
عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي/ثقة
2380، 2269
عبد الرحمن بن عمرو = الأوزاعي/ثقة
2183
جليل
عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي/ثقة
2101
عبد الرحمن بن غنم الأشعري مختلف في
صحابته رضي الله عنه
2198
عبد الرحمن بن أبي ليلى/ثقة
1948، 2026، 2072، 2007، 2290، 2239
عبد الرحمن بن محمد = المحاربي / لا يأس به
2140
عبد الرحمن بن مهدي/ثقة ثبت
2286، 2278
عبد الرحمن بن هرمز = الأعرج/ثقة ثبت
2236
عبد الرزاق بن همام / ثقة حافظ
عبد الصمد بن معقل/ثقة
1881
عبد العزير بن محمد الوداوي/صدق
1879
عبد العزير بن منيب / صدوق
2357، 2318، 2286
عبد الكبير بن عبد المجيد = أبو بكر الحنفي/ثقة
1943، 2147
عبد الله بن أحمد الدشتكي / ضعيف
2380
عبد الله بن إدريس / ثقة
2401
عبد الله بن جعفر الرقي / ثقة تغير بآخره
2295
عبد الله بن أبي جعفر الرازي / صدوق يخطئ
1870، 1972، 1993، 1971
2392، 2239

477
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2374</td>
<td>عبد الله بن الحكم بن زياد القطواني/ صدوق 1912</td>
</tr>
<tr>
<td>2370</td>
<td>عبد الله بن رجاء/ صدوق بهم قليلاً</td>
</tr>
<tr>
<td>2380</td>
<td>عبد الله بن سعد الدشتكي/ صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>1850</td>
<td>عبد الله بن سعيد بن حصين = أبو سعيد الأشع/ ثقة حافظ</td>
</tr>
<tr>
<td>1890</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1903</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1979</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1930</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1984</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1980</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2052</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2101</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2117</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2153</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2219</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2168</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2278</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2280</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2288</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2297</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2307</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2319</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2320</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2330</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2370</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2397</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2381</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

عبد الله بن سعيد بن خازم = أبو بكير 1977

التعحي / مقبول

عبد الله بن أبي سلمة الماجشون/ ثقة

عبد الله بن سليمان

عبد الله بن سليمان بن الأسسع/ ثقة

عبد الله بن شاداد بن الهاد/ ثقة
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأنثـر</th>
<th>البراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1877 1900 1953 1962 2019 2020 2023 2119 2118 2424 2242 2316 2324 2384</td>
<td>عبد الله بن صالح = أبو صالح كاتب الليث</td>
</tr>
<tr>
<td>صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه</td>
<td>1927</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عبد الله بن عباس = ابن عباس صحابي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>رضي الله عنه</td>
</tr>
</tbody>
</table>

479
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأثاثر</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2194</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2201</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2222</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2223</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2242</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2243</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2245</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2246</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2247</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2250</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2270</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2277</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2278</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2286</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2287</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2294</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2295</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2306</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2318</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2323</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2327</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2332</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2334</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2350</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2354</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2355</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2373</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2377</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2378</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2381</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2384</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الراية مقبول 2174
عبد الله بن عبيد الله بن عبيد = ابن أبي 1929
ملكة / ثقة ثابت
عبد الله بن عثمان = أبو بكر الصديق 2036
صحابي جليل رضي الله عنه
عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان / صدوق 2200
فيه تشييع
عبد الله بن عمرو بن العاص / صحابي رضي الله عنه 2328
الراوي
عبد الله بن عمران بن علي الأسدي / صدوق 1870
عبد الله بن عمران بن أبي الحجاج = أبو ميعمر 1926
المتفرج / ثقة ثابت
عبد الله بن كثير الداري القاري = ابن كثير / 2365
صدوق
عبد الله بن لهيعة / صدوق خلط بعد احتراق 2098
كتبه
2136، 2136، 2136، 2136، 2136، 2136
2149، 2149، 2149، 2149، 2149، 2149
2260، 2260، 2260، 2260، 2260
2300، 2300، 2300، 2300
2380، 2380، 2380، 2380
2400
عبد الله بن المبارك / ثقة ثابت
1873، 1873، 1873، 1873، 1873، 1873
2174، 2174، 2174، 2174، 2174
2180، 2180، 2180
2290
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة = أبو بكر بن 1864
أبي شيبة / ثقة حافظ
عبد الله بن محمد بن علي = ابن نفيف / ثقة 1909، 1909
حافظ
عبد الله بن مسعود / صحابي رضي الله عنه
2370، 2370، 2370
2381، 2381، 2381
2370، 2370، 2370
1872
عبد الله بن نافع الصائغ / ثقة صحيح 1897
الكتاب، في حفظه لين
عبد الله بن أبي الهذيل = ابن أبي الهذيل / 1925
ثقة
عبد الله بن وهب / ثقة
481
عبد الله بن يسار = ابن أبي نجيح / ثقة

أبو عبد الملك الجهني
عبد الملك بن حبيب الآزدي = أبو عمران
الجوني / ثقة

عبد الملك بن عبد العزيز = ابن جريج / ثقة فاضل

۴۸۲
رقم الأثر

الراوي

عبد الملك بن عمرو القيسي / ثقة 2009
عبد الواحد بن زياد / ثقة 2152
عبد الواثر بن سعيد بن ذكوان / ثقة ثبت 1926
عبد الوهاب بن عطاء = الخفاف / صدوق 2237، 2237
ربما أخطأ

عبدة بن سليمان الكلابي / ثقة ثبت 1989
عبد الله بن إسماعيل البغدادي / صدوق 2134، 2237، 2266
عبد الله بن سعد بن أخی يعقوب / ثقة 2349
عبد الله بن شمیط الشیبانی / ثقة 1912
عبد الله بن عبد الرحمن = الأشجعي / ثقة 1921

مامون

عبد الله بن عبد الكريم = أبو زرعة / إمام 1888، 1899، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914، 1914
حفظ ثقة

483
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2277</td>
<td>عبيد الله بن عبد الله العتكي = أبو المنيب / 2012</td>
</tr>
<tr>
<td>2278</td>
<td>صدوق يخطئ</td>
</tr>
<tr>
<td>2279</td>
<td>عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>2280</td>
<td>عبيد الله بن موسى / ثقة يتشيعب</td>
</tr>
<tr>
<td>2281</td>
<td>عبيد الله بن سليمان / لا بأس به</td>
</tr>
<tr>
<td>2282</td>
<td>عبيد الله بن عقيل الهلالي / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>2283</td>
<td>عبيد بن يعيش / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2284</td>
<td>عبيدة بن حميد / صدوق رما أخطأ</td>
</tr>
<tr>
<td>2285</td>
<td>أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2286</td>
<td>عثمان بن سعيد الزيات / لا بأس به</td>
</tr>
<tr>
<td>2287</td>
<td>عثمان بن أبي شيبة / ثقة حافظ وله أوهام</td>
</tr>
<tr>
<td>2288</td>
<td>عثمان بن عطاء بن أبي مسلم / ضعيف</td>
</tr>
<tr>
<td>2289</td>
<td>عثمان بن عفان / صحابي رضي الله عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>2290</td>
<td>ابن عجلان = محمد بن عجلان</td>
</tr>
<tr>
<td>2291</td>
<td>عدي بن ثابت الكوفي / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2292</td>
<td>عصام بن رواد / صدوق</td>
</tr>
</tbody>
</table>

484
رقم الأثر

2087
2298
2098
4140
2214
4266
2350
2383
2400
2380
2299
1898
1854
1933
2294
2334
1997
2372
2005
2210
2260
1850
1882
1864
1882
1904
1889
1888
2031
2082
2083
2091
2090
2092
2091
2157
2138
2123
2239
2189
2243
2270
2276
2326
2346
2369
2384
2376
2369
1877
1985
1994
2161
2118
2100

485
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأثّر</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2152, 2162, 2384, 2386, 2382, 2138, 2334</td>
<td>عفان بن مسلم / ثقة ثبت</td>
</tr>
<tr>
<td>2142, 2108, 2142</td>
<td>عقبة بن خالد السكوني / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>2744, 2784, 2782</td>
<td>علامة بن أحمر البشكري / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>2338, 2342, 2340, 2322, 2370, 2390</td>
<td>علامة بن قيس النخعي / ثقة ثبت</td>
</tr>
<tr>
<td>عبده بن حرب الموصلي / صدوق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو عقمة الهاشمي / ثقة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الحسن بن شقيق / ثقة حافظ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الحسن الهسنجاني / ثقة</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

486
رقم الأثر
1864، 1861، 1872، 1880، 1970، 1982، 1965
204، 216، 220، 216، 219، 216، 219
214، 227، 241، 227، 232، 232
237، 240، 240

الراوي
علي بن الحسين بن الجنيد / ثقة
علي بن الحسين بن والد / صدوق بهم
علي بن الحكم البناني / ثقة
أبو علي بن أبي الربيع = الحسن بن بحبي بن الجعد
 علي بن زنجة الرازي / ثقة
علي بن زيد بن جدعان / ضعيف
علي بن أبي طالب / صحابي جليل رضي الله عنه
علي بن أبي طلحة / صدوق قد يخطئ
1867، ونفس أرقم عبد الله
ابن صالح كاتب الليث ما عدا الرقم
2198
علي بن عاصم بن صهيب / صدوق يخطئ
2294
ويصر
علي بن محمد الطنافي / ثقة
2260
علي بن نصر الجهضمي / ثقة حافظ

487
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأثري</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>٢١١٣</td>
<td>علي بن وسیم الجویسي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٥٧, ٢٣٢٧٥٥</td>
<td>عمار بن خالد المخزومی / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠١٠</td>
<td>عمار بن عمارة الزعفرانی / لا بأس به</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٩٩</td>
<td>عمارة بن القعقاع / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عمار بن الخطاب / صحابی جملہ رضی اللہ ع عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٨١, ٢١٩٩</td>
<td>عمار بن ذر الهمداني / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠١٧</td>
<td>عمار بن سعد بن عبيد = أبو داود الحضري / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عمار بن عبد العزیز / عد من الخلفاء الراشدين</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٢٠</td>
<td>رضی اللہ عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٣٥</td>
<td>عمر بن عبد الله الثقفي / ضعیف</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ابن أبي عمر العدینی = محمد بن يحيى</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>العدینی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أبو عمران الجوینی = عبد الملك بن حبيب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأزدی</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٨٠</td>
<td>عمران بن حدیر / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٨٨</td>
<td>عمرو بن ثور القيساري</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٧٦</td>
<td>عمرو بن الجون = فلان بن الجون</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عمرو بن حماد / صدوق رمی بالرضی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

٤٨٨
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007</td>
<td>عمرو بن حمران/صالح الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>2223</td>
<td>عمرو بن دينار/ثقة ثبت</td>
</tr>
<tr>
<td>1918</td>
<td>عمرو بن رافع البحلي/ثقة ثبت</td>
</tr>
<tr>
<td>1905</td>
<td>عمرو بن الضحاك بن مخلد/ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2210</td>
<td>عمرو بن عبد الله الأودي/ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2266</td>
<td>عمرو بن عبد الله الهبداني = أبو إسحاق</td>
</tr>
<tr>
<td>السبئي/ثقة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2130</td>
<td>عمرو بن علي بن بحر/ثقة حافظ</td>
</tr>
<tr>
<td>2050</td>
<td>عمرو بن أبي قيس الرازي/صدوق له أوهام</td>
</tr>
<tr>
<td>2342</td>
<td>عمرو بن محمد العنقيزي/ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>1981</td>
<td>عمرو بن مرة/ثقة عابد</td>
</tr>
<tr>
<td>2370</td>
<td>عمرو بن ميمون الأودي/ثقة عابد</td>
</tr>
<tr>
<td>2277</td>
<td>عمرو بن هاشم الجنبي = أبو مالك/لين</td>
</tr>
<tr>
<td>الحديث</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1917</td>
<td>عمير بن الحباب</td>
</tr>
<tr>
<td>2369</td>
<td>عمير بن سعيد النخعي/ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>عويمير بن زيد = أبو المدراء/صحابي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2205, 2206, 2101, 2009</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رضي الله عنه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو عوانة = وضاح بن عبد الله البدكيري</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2221, 1872</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عوف بن أبي جميلة/ثقة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2144</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عوف بن مالك بن نضلة = أبو الأحوص/ثقة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2173</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عيسى بن جعفر الرباجي/ثقة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2119, 2075, 2075</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الأثر</td>
<td>الراوي</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>1941</td>
<td>عيسى بن ماهان = أبو جعفر الرازي / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>1977</td>
<td>سيء الحفظ</td>
</tr>
<tr>
<td>1992</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1993</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2056</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2126</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2279</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2282</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2319</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2342</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2396</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2430</td>
<td>عيسى بن ميمون الحرشي / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2271</td>
<td>غالب بن عجرد / مسكون عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>1947</td>
<td>غروان الغفاري = أبو مالك / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>1960</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1976</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2104</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2112</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2262</td>
<td>2348</td>
</tr>
<tr>
<td>2363</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2392</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

أبو غسان = محمد بن عمرو بن بكر الرازي
(زنيج)

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2202</td>
<td>غوث بن جابر / لم يكن به باس</td>
</tr>
<tr>
<td>1971</td>
<td>الفرات بن الوثيد</td>
</tr>
<tr>
<td>2345</td>
<td>الفاضل بن أبي جهضم</td>
</tr>
<tr>
<td>2350</td>
<td>الفاضل بن خالد المروزي = أبو معاذ /</td>
</tr>
<tr>
<td>2310</td>
<td>مسكون عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>2186</td>
<td>2357</td>
</tr>
<tr>
<td>1903</td>
<td>الفاضل بن دكين = أبو نعيم / ثقة ثبت</td>
</tr>
<tr>
<td>2119</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2370</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2381</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2375</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1924</td>
<td>الفاضل بن عيسى الرقاشي / منكر الحديث</td>
</tr>
</tbody>
</table>

490
الراوي
فضل بن مرزوق الأغر/ صدوق يهم
فلان بن الجون = عمرو بن الجون
القاسم بن أبي أيوب الواسطي / ثقة
القاسم بن أبي بزة المكسي/ ثقة
القاسم بن يزيد بن عوانة = أبو صفوان
قيصة بن عقبة / صدوق رما خالفة
قتادة بن دعامة السدوسي / ثقة ثبت مشهور
بالتدليس

رقم الأثر

١٨٧٦
٢٢٧٧، ٢٢٧٨، ٢٢٧٩
٢١٧٩، ٢١٥٤
٢٠٨٧، ١٩٠٩
١٩٩٠
١٨٥٨، ١٨٦٦، ١٨٦٥، ١٨٥٨
١٨٧٤، ١٨٨٦، ١٨٩١، ١٩٠٢
١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠
١٩٠٣، ١٩٠٤، ١٩٠٦، ١٩٠٧، ١٩٠٨، ١٩٠٩، ١٩٠٠، ١٩٠١
١٩٠٢، ١٩٠٣، ١٩٠٤، ١٩٠٤، ١٩٠٥، ١٩٠٦، ١٩٠٧، ١٩٠٨، ١٩٠٩، ١٩٠١
٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥، ٢٠٢٦، ٢٠٢٧، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣٠، ٢٠٣١، ٢٠٣٢، ٢٠٣٣، ٢٠٣٤، ٢٠٣٥، ٢٠٣٦، ٢٠٣٧، ٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٢٠٤٠، ٢٠٤١، ٢٠٤٢، ٢٠٤٣، ٢٠٤٤، ٢٠٤٥، ٢٠٤٦، ٢٠٤٧، ٢٠٤٨، ٢٠٤٩، ٢٠٥٠، ٢٠٥١، ٢٠٥٢، ٢٠٥٣، ٢٠٥٤، ٢٠٥٥، ٢٠٥٦، ٢٠٥٧، ٢٠٥٨، ٢٠٥٩، ٢٠٦٠، ٢٠٦١، ٢٠٦٢، ٢٠٦٣، ٢٠٦٤، ٢٠٦٥، ٢٠٦٧، ٢٠٦٨، ٢٠٦٩，٢٠٧٠
رقم الأثـر

2230، 2232، 2233، 2236، 2257، 2264، 2268، 2277، 2293، 2296، 2300، 2312، 2366، 2372، 2378، 2377، 2376، 2375، 2387، 2388، 2390، 2396، 2398، 2399

الراوي

قبيلة بن سعيد الثقفي / ثقة ثابت قيس بن أبي حازم البجلي / له رؤية رضي الله عنه قيس بن الربيع الأسد، صدوق تغير لما كبر أبو قلابة البصري / ثقة فاضل كثير الإرسال ابن كثير = عبد الله بن كثير الدارمي القارئ كثير بن جعفر بن أبي كنبر / مسكون عنه 1933، 2052، 2379

2279

قبيعة بن زيد = أبو سهل / ثقة كثیر بن شباه القزويني / صدوق أبو كريب = محمد بن العلاء 2253، 2276، 2001

1988

كرورب بن أبي سلمة الهاشمي مولى ابن عباس / ثقة كعب الأحبار / ثقة

1947

لاهق بن حميده السدوس = أبو مخلد / ثقة

2280

ليث بن أبي سليم / صدوق ترك أبو مالك = عمر بن هاشم الجنبي 2269، 2145، 2269

497
الراوي
ابو مالك = غزوان الغفاري
مالك بن إسماعيل الفهري / ثقة متقن
ابو مالك الأشعري = الحارث بن الحارث
مالك بن أنس / إمام دار الهجرة
مبارك بن فضالة / صدوق يدلس
مجاهم بن حسیر / ثقة

رقم الأثـر

2298
2090
2089
2072
1940
1950
1933

1896
1911
1930
1937
1964
1970
1979
1977
1979
1980
1985
1987
1980
2007
2006
2007
2008
2008
2008
2017
2008
2007
2006
2017
2074
2076
2088
2094
2097
2107
2119
2117
2139
2128
2127
2133
2130
2190
2180
2209
2224
2217
2224
2233
2243
أبو مجلز = لاحق بن حميذ السدوسى
المغاري = عبد الرحمن بن محمد
محمد بن أحمد بن يزيد = أبو يونس / 1879
صدوقي
محمد بن إدريس بن المنذر (أبو حاتم
الرازي) / ثقة حافظ

2209, 2240, 2277, 2282, 2285, 2291, 2314, 2341, 2348, 2366, 2385, 2395, 2399.
رقم الأثر
الراوي

١٩٧٢، ١٩٠٩، ١٩٨٦، ١٩٨٢، ١٩٨٨، ١٩٩٣، ١٩٩٠، ١٩٨٩
١٩٩٢، ١٩٩٠، ١٩٩٨، ١٩٩١، ٢٠٠١، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦
٢٠٠٩، ٢٠٠٩، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٨، ٢٠١١
٢٠١٩، ٢٠٢٢، ٢٠٢٨، ٢٠٣٠، ٢٠٣٦، ٢٠٤٧
٢٠٥٣، ٢٠٥٧، ٢٠٧٢، ٢٠٧١، ٢٠٧٥، ٢٠٧٣
٢٠٨١، ٢٠٨٦، ٢٠٩١، ٢٠٩٩
١١١٣، ١١١٩، ١١٢٧، ١١٣٢، ١١٣٣، ١١٤٠
١١٤٧، ١١٥٨، ١١٦٥، ١١٧٠
١١٨٧، ١١٨٥، ١٢٠١، ١٢١١، ١٢٣٧، ١٢٤٢
١٢٥٥، ١٢٦١، ١٢٧٥، ١٢٨٦، ١٢٩٠، ١٢٩٤
١٣٠٦، ١٣٢٣، ١٣٠٩، ١٣٣٠، ١٣٣١، ١٣٣٣، ١٣٣٦، ١٣٣٩
١٣٤٨، ١٣٥٥، ١٣٧٠، ١٣٧٨، ١٣٨٠، ١٣٨٨
١٣٩٦، ١٤٠٦، ١٤١٢، ١٤١١، ١٤١٥، ١٤١٧، ١٤٢٠
١٤٢٣، ١٤٣٢، ١٤٤٥، ١٤٥١، ١٤٥٨، ١٤٦٨
١٤٧٧، ١٤٨٤، ١٤٩٠، ١٤٩٣، ١٤٩٨، ١٤٠٥
١٤١٣، ١٤١٨، ١٤٢٥، ١٤٢٩
الراوي

محمد بن إسحاق بن يسار = ابن إسحاق / 1880، 1893، 1987،
1999، 2000، 2008، 2116، 2122، 2223،
2230، 2247، 2278، 2280، 2290، 2292،
2293، 2401، 2477،
محمد بن بشار = أبو بكر بن بشار العبدلي / 2126
ثقة
محمد بن ثور / ثقة
محمد بن حاتم الزمي / ثقة
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>الأثر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2113</td>
<td>محمد بن الحسن بن آتش / صدوق فيه لين</td>
</tr>
<tr>
<td>2267</td>
<td>محمد بن الحسن بن عمران المزي / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2202</td>
<td>محمد بن الحسين / مسكت عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>1881، 1908، 1961</td>
<td>محمد بن حماد الطهاني / ثقة حافظ</td>
</tr>
<tr>
<td>1960، 1965</td>
<td>محمد بن حازم الضرير = أبو معاوية / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2205، 2116</td>
<td>محمد بن خلف بن عمر العسقلاني / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>2202</td>
<td>محمد بن داود بن رق / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>1877، 1895، 1994</td>
<td>محمد بن سعد العوفي / ضعيف</td>
</tr>
<tr>
<td>2100، 2184، 2118</td>
<td>محمد بن سعيد الخزاعي / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2367، 1997</td>
<td>محمد بن شعيب / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>1822</td>
<td>محمد بن صبيح بن السماك = ابن السماك / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>1924</td>
<td>محمد بن الصلت / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>محمد بن العباس مولى بني هاشم / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2234، 2242، 2247، 2250، 2350، 2251، 2252، 2257، 2275، 2252</td>
<td>محمد بن عبد الأعلى / ثقة</td>
</tr>
</tbody>
</table>

497
رقم الأثر

202, 2013, 2241, 2267, 2351, 2372, 2636

محمود بن عبد الرحمن العرزامي / قال 1928

الدارقطني: متروك

محمود بن عبد الرحمن بن أبي ليلى / صدوق 2000

سبب الحفظ جدًا

1966

محمود بن عبد الرحمن الهروي / صدوق

2090

محمود بن عبد الله بن عبد الحكم / ثقة

2081, 2207, 2290, 2230

محمود بن عبد الله بن تمير = ابن تمير / ثقة حافظ

2086

محمود بن عبد الله بن زيد المنذر / ثقة

2139, 2207, 2387, 2332

محمود بن عثمان التنوخي = أبو الجماهر / ثقة

2390

محمود بن عجلان القرشي = ابن عجلان / 1984

صدوق

2368, 2279

محمود بن عمر بن الحارث / ثقة

2276, 2340, 2346, 1854, 1893, 1987

محمود بن عمران بن أبي ليلى / صدوق

2058, 2099, 2112

محمود بن عمرو بن بكر الرازي (زنيج) = أبو غسان / ثقة

1928
الراوي

محمد بن العلاء = أبو كريب / ثقة حافظ
محمد بن علي بن الحسن بن شقيق / ثقة

محمد بن علي بن حسين (أبو جعفر الباقر) 234
ثقة
محمد بن عيسى الدامغاني / مقبول

2373
1880، 1991، 2007، 2367، 2337، 1980،
2301، 2211، 2176، 2202، 2322، 2349، 2331،
3120

محمد بن الفضل بن موسى / صدوق
محمد بن علي بن الحسن بن شقيق

ثقة
محمد بن قيس المدني
محمد بن كعب القرظي / ثقة عالم

محمد بن المنى العنزي / ثقة ثبت
محمد بن أبي محمد الأنصاري / مجهول

محمد بن مروان العقيلي / صدوق له أوهام
محمد بن مزاحم / صدوق
محمد بن مسلم بن شهاب = الزهري / متفق

1989، 2209
علي جلالته وإتقانه

499
رقم الأثر

الراوي

محمد بن المصفى بن بهلول / صدوق له 2018
أوهام، يدليس
2261
محمد بن المنكدر العمي / ثقة فاضل
محمد بن يحيى العددي = ابن أبي عمرو / صدوق
2398
محمد بن يحيى بن عمر الواسطي / ثقة
2008, 2009
2009, 2116, 2122, 2318, 2318
2396
محمد بن يزيد الواسطي / ثقة ثبت
2071
أبو محمد البهمامي
2350
محمد بن يوسف بن واقد = الفريابي / ثقة
2088
محمد بن آدم المرمر / صدوق
1866
محمد بن خالد السلمي / ثقة
2183
محمد بن غيلان المرمر / ثقة
1996
مروان بن معاوية الفزاري / ثقة حافظ، وكان
2352
يدلس أسماء الشيوخ

مستور بن عباد الهنائي / ثقة
1973, 1970
مسروع بن المرزبان الكندي / صدوق له أوهام
2216
مسعود بن مالك = أبو رزين / ثقة فاضل
2381, 1903
مسكين بن بكر / صدوق يخطئ
1909

٥٥٠
رقم الأئذان

مسلم بن إبراهيم الأزديي / ثقة مأمون
2973 27035 0270

مسلم بن خالد المخزومي / صدوق كثير
2732 21120 0275

الأوهام

مسلم بن صبيح = أبو الوضحي / ثقة فاضل
2278 1854

مسلم بع علي المشنعي / متروك
2323

مطر بن طهمان الوراق / صدوق كثير الخطا
1861 1932

أبو معاذ النمري = الفضل بن خالد المروزي
1909

معان بن رفاعة الصلامي / لين الحديث

أبو معاوية = محمد بن خازم الضرير

معاوية بن صالح / صدوق له أوهام
1867 1802

ونفس أرقام علي

ابن أبي طلحة

معاوية بن هاشم القصار / صدوق له أوهام
1938 1276

معروف بن أبي معروف الموصلي / مسقط

 عنه

معتمر بن سليمان / ثقة

أبو مهرش = يحيى بن عبد الرحمن السندي
1920 1808

ونفس أرقام محمد

معمر بن راشد / ثقة

أبو معمر القطيعي = إسماعيل بن إبراهيم بن
ابن ثور

معمر

أبو معمر المنكري = عبد الله بن عمرو بن أبي
الحجاج

مغيث بن سمي / ثقة

1931 2061
رقم الأثر
2344
1870، 1920، 1942
ثم نفس أرقام محمد بن علي بن الحسن بن شقيق
2200
2211

الراوي
مفضل بن فضالة بن عبيد / ثقة فاضل
مقاتل بن حيان / صدوق فاضل

مقسم بن بجرة / صدوق وكان يرسل
مكي بن إبراهيم بن بشير / ثقة ثبت
ابن أبي مليكة = عبد الله بن عميد الله بن عبد الله
منجاب بن الحارث / ثقة

منذر بن شاذان / صدوق
منذر بن النعمان الأفطس / وثقه ابن معين
منصور بن المعتمر / ثقة ثبت
المنهج بن عمرو الأسدي / صدوق رما وهم
مهران بن أبي عمر العطار / صدوق له أنهم
موسى بن إسحاق الخطمي = أبو بكر بن أبي
موسى / ثقة
موسى بن إسماعيل المنقري = أبو سلمة / ثقة ثبت

502
الراوي
أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس
2340
موسى بن سالم / صدوق
2191
موسى بن أبي الصباح
2208
موسى بن عبيد بن نشيط / ضعيف
2211
موسى بن محلم
2147
1943
موسى بن مسعود النهدي = أبو حذيفة
2135
البصري / صدوق سبأ الحفظ
1943
ميمون بن مهران / ثقة
2105
نافع مولى ابن عمر / ثقة ثبت فقهه
ابن أبي نجيح = عبد الله بن يسار بن أبي نجيح
نجيح بن عبد الرحمن السنيدي = أبو معتمر / ضعيف
2175
2256
2180
الضيوف
1866
النصر بن شميل / ثقة ثبت
1943
النصر بن عربي / لا يأمر به
2229
النصر بن محمد الجرشي / ثقة له أفراد
2305
أبو نعيم = الفضل بن دكين
نعيم بن حماد بن معاوية / صدوق بخطئ
2209
كثيراً
ابن نفيف = عبد الله بن محمد بن علي
ابن نعيم = محمد بن عبد الله بن نعيم
1947
1916
1860
هارون بن حام / متولى
2363
2421
2204
هارون بن موسى الأعور النحوي / ثقة
2237
2103
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأثـر</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2368</td>
<td>هدبة بن خالد / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>1856</td>
<td>هدبة بن عبد الوهاب الورزي / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وهم</td>
</tr>
<tr>
<td>1892</td>
<td>ابن أبي الهذيل = عبد الله بن أبي الهذيل</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الهذيل بن عمر الهمداني</td>
</tr>
<tr>
<td>2431</td>
<td>أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر</td>
</tr>
<tr>
<td>1886</td>
<td>هشام بن حسان الأزدي / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>هشام بن خالد بن يزيد / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ونفس أرقام شعيب ابن إسحاق ويضاف الرقم</td>
</tr>
<tr>
<td>1931</td>
<td>هشام بن عمار / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>1865</td>
<td>هشام بن يوسف / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>1898</td>
<td>هشيم بن بشير / ثقة فتى كشير الدلبيس</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>والإرسال الخفيف</td>
</tr>
<tr>
<td>21657</td>
<td>هلال بن يساس الكوفي / ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>2221</td>
<td>هودة بن خليفة / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ورقاء بن عمر / صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>1879</td>
<td>1878</td>
</tr>
<tr>
<td>1876</td>
<td>1891</td>
</tr>
<tr>
<td>1896</td>
<td>1914</td>
</tr>
<tr>
<td>1936</td>
<td>1913</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الراوي

الوسيم بن جميل / صالح الحديث
وضاح بن عبد الله اليعشري = أبو عوانة / ثقة ثابت

وكيع بن الجراح / ثقة حافظ
الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث المكي / ثقة

الوليد بن مسلم / ثقة لكنه كبير التدليس والتسوية

وهيب بن جرير بن حازم / ثقة
وهيب بن منبه / ثقة

وهيب بن خالد / ثقة ثابت

يحيى بن آدم بن سليمان / ثقة حافظ
يحيى بن أبي بكير / ثقة

أبو يحيى الرازي = إسحاق بن سليمان الرازي

505
الراوي

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة/ ثقة متقن 2217
يحيى بن سعيد بن فروخ/ ثقة متقن حافظ 2122
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري/ ثقة 2073
يحيى بن الضربيس البحلي/ صدوق 1870
يحيى بن عبد الحميد الحماني/ حافظ 1908
يحيى بن عبد الرحمن = أبو بسطام/ ليس بقوي 1928

بقوم

يحيى بن عبد الله بن بكر/ ثقة في الليث 2298
2246، 436، 2149
2214، 2203
2250، 2372
2382، 2384
2400، 2385

2017
2196
2087، 1909
2033
2012
2100، 2219، 2025
239

بزيد بن أبي حكيم الكناني/ صدوق 1887
2170، 2026، 2069
2190، 2087
2220، 2222
2218، 2397
2278

بزيد بن زياد الهاشمي/ ثقة 514
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأثري</th>
<th>الراوي</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1887</td>
<td>يزيد بن سنان / ثقة يزيد النحوي / ثقة عابد</td>
</tr>
<tr>
<td>1856</td>
<td>أبو يزيد القراطيسي = يوسف بن يزيد يزيد بن هارون بن زاذان / ثقة متقن</td>
</tr>
<tr>
<td>2034, 42081, 2267, 2228, 2270, 227, 2226, 228</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1921, 2338, 2349, 2001, 2368</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1979, 2207, 1980, 2326, 24247, 2333</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1894, بنفس أرقام أصبع ابن الفرج</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

أبو الليمان = الحكم بن نافع
أبو يونس = محمد بن أحمد بن يزيد
يونس بن حبيب الأصبهاني / ثقة
يونس بن عبد العلي / ثقة
يونس بن محمد المؤدب / ثقة ثبت
يونس بن يزيد بن أبي النجار / ثقة
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>المادة المشروحة</th>
<th>المادة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>١٠٢٤٤، ١٩٠٤، ١٨٦٦، ٢٣٨٣، ٢٧٦٦</td>
<td>أجر أجر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٠٢٤٤</td>
<td>مالمؤمنين</td>
<td>مالؤمنين</td>
</tr>
<tr>
<td>١٠٢٤٤</td>
<td>البجانيين</td>
<td>البجانيين</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٨٠</td>
<td>البحرية</td>
<td>بحر</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٤٠، ٢٣٤١</td>
<td>بدنه</td>
<td>بدن</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٧٣</td>
<td>برز</td>
<td>برز</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢١٠، ٢٢٠٠</td>
<td>بشرى</td>
<td>بشر</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٨٦</td>
<td>يبغون</td>
<td>يغيو</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨٠٧، ٦٠٧٢</td>
<td>تبلو</td>
<td>بلبو</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٤٦</td>
<td>بين</td>
<td>بين</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٧٠</td>
<td>الجم</td>
<td>جرم</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٠٩</td>
<td>بجنبتيها</td>
<td>بجنبيها</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٠١</td>
<td>حدب عليها</td>
<td>حدب</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٢٢، ٢٠١٩</td>
<td>حسن</td>
<td>حسن</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٤٣</td>
<td>الحسن</td>
<td>حسن</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) يشتمل هذا الفهرس على الألفاظ المفسرة سواء في صلب التفسير أم في التعليق.
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>الكلمة المشروحة</th>
<th>المادة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1940</td>
<td>حشواً</td>
<td>حشا</td>
</tr>
<tr>
<td>7262</td>
<td>حق</td>
<td>حق</td>
</tr>
<tr>
<td>2202</td>
<td>حلت</td>
<td>حل</td>
</tr>
<tr>
<td>1903</td>
<td>حميم</td>
<td>حم</td>
</tr>
<tr>
<td>2396</td>
<td>حنيفًا</td>
<td>حنف</td>
</tr>
<tr>
<td>2374</td>
<td>يبور</td>
<td>حور</td>
</tr>
<tr>
<td>2333</td>
<td>حال البحر</td>
<td>حول</td>
</tr>
<tr>
<td>2382-2378</td>
<td>حين</td>
<td>حين</td>
</tr>
<tr>
<td>2340</td>
<td>-خ-</td>
<td>خنس</td>
</tr>
<tr>
<td>2252</td>
<td>أخنس</td>
<td>خنس</td>
</tr>
<tr>
<td>2086-1891</td>
<td>ذئب الماء</td>
<td>ذئب</td>
</tr>
<tr>
<td>1903</td>
<td>يدب الحور</td>
<td>دب</td>
</tr>
<tr>
<td>2333</td>
<td>أدراكم</td>
<td>دك</td>
</tr>
<tr>
<td>2373</td>
<td>إدسه</td>
<td>دس</td>
</tr>
<tr>
<td>2272</td>
<td>ادلج</td>
<td>دلج</td>
</tr>
<tr>
<td>2061</td>
<td>الذرة</td>
<td>ذر</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td>ذلة</td>
<td>ذل</td>
</tr>
<tr>
<td>2388-2384</td>
<td>رجس</td>
<td>رجس</td>
</tr>
<tr>
<td>2173-2161, 2150</td>
<td>رحمة</td>
<td>رحم</td>
</tr>
</tbody>
</table>

509
الكلمة المشرحية

رقم الأثر

2335
2373
206
ز
2000
2053
2328
2070
2000
1878
2343
2013
2240
1883
309
2313
2145
2257
1941
2306
2312

المادة

رسام
رقم
رهق
زائد
زق
زيلنا
زين
سحر
سلطان
سلام
مسلمين
استوى
السيدة
ش
شدد
شفاء
ط
طبع
طغيانهم
واطمس على أموالهم

596
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>الكلمة المشروحة</th>
<th>المادة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>٢٣٩٨</td>
<td>ظلم</td>
<td>ظلم</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٢٣</td>
<td>ظلمون</td>
<td>ظلم</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٩٣</td>
<td>اعبدوا</td>
<td>عبد</td>
</tr>
<tr>
<td>١١٣٨</td>
<td>معجزين</td>
<td>عجز</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٠٤</td>
<td>عذاب</td>
<td>عذب</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٩٠ - ١٨٨٨</td>
<td>العرش</td>
<td>عرش</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٦٢</td>
<td>عاصم</td>
<td>عصم</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٠١</td>
<td>عظيم</td>
<td>عظم</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٠٢</td>
<td>عواضهم</td>
<td>عوض</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١١٣</td>
<td>الغلل</td>
<td>غلل</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٠٢</td>
<td>الغوط الأكبر</td>
<td>غوط</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٩٠ - ٢١٨٩</td>
<td>يفترون</td>
<td>فري</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٠٤ - ٢١٩٧</td>
<td>نفصل</td>
<td>فصل</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٧٣ - ٢١٦٢</td>
<td>فضل الله</td>
<td>فضل</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٩٤</td>
<td>تفيضون</td>
<td>فيض</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٥٧ - ٢٠٥٤</td>
<td>قتر</td>
<td>قتر</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٧٦ - ١٨٧٧</td>
<td>قدم صدق</td>
<td>قدم</td>
</tr>
</tbody>
</table>
رقم الأثر
المادة المشروعة

القسط 1899 - 2131، 2132، 2133، 2134
قس يف 2272
فصا 2001
فضي 2239
ك 2260، 2261
كبر 2262، 2263، 2264
لفت 2272، 2273
مدى 2279
مرج 2183
ن 2242
نگف الانکاف 1964
هدی 2142، 2143، 2144
ودق 2331
وكيل 2402
وله 2371
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الأثر</th>
<th>الجهة أو الموضوع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2284</td>
<td>الإسكندرية</td>
</tr>
<tr>
<td>2209</td>
<td>اصطخر</td>
</tr>
<tr>
<td>2233</td>
<td>الجزيرة</td>
</tr>
<tr>
<td>2202</td>
<td>الجودي</td>
</tr>
<tr>
<td>2301, 2302, 2350</td>
<td>الشام</td>
</tr>
<tr>
<td>2303</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2790</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1879, 1906, 2206, 2210, 2460, 2283, 2260, 2302</td>
<td>الكعبة المشرفة</td>
</tr>
<tr>
<td>2301</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1909, 1940, 1906, 1909</td>
<td>المدينة المنورة</td>
</tr>
<tr>
<td>3371, 2367, 2367, 2367</td>
<td>مصر</td>
</tr>
<tr>
<td>1909</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بيت المقدس</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مكة المكرمة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الموصل</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>نينوي</td>
</tr>
</tbody>
</table>

513
فهرس القبائل والأم والجماعات

الاسم
الأعراب
بنو إسرائيل
الناس
أهل الكتاب
جرهم
الجن
بنو عبد اللاد
العرب
القبط
قريش
مدين

رقم الأثر

1977
2371، 2273، 2303، 2348، 2373
1930-1933
2308
2346
1930-1933، 1879
1908
1874، 1879، 2274، 2305، 2303
1908
2272، 1908
2272
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الأثر</th>
<th>الفائدة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1872</td>
<td>توضيح المراد بالآيات في قوله تعالى: ﴿تلك آيات الكتاب﴾</td>
</tr>
<tr>
<td>1875</td>
<td>توضيح المراد بقوله تعالى: ﴿قد صدق﴾</td>
</tr>
<tr>
<td>1881</td>
<td>توضيح المراد بقوله تعالى: ﴿في ستة أيام﴾</td>
</tr>
<tr>
<td>1908</td>
<td>دفع إشكال في سبب نزول آية: ﴿إن في خلق السموات والأرض﴾</td>
</tr>
<tr>
<td>1948</td>
<td>من فضائل سيدنا عمر رضي الله عنه</td>
</tr>
<tr>
<td>1956</td>
<td>التحقيق في قدر عمر النبي ﷺ</td>
</tr>
<tr>
<td>1996</td>
<td>رد إسرائيلية باطلة</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>توضيح المراد بالصراف المستقيم</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>بيان المراد بالحسن في قوله تعالى: ﴿للذين أحسنوا الحسن﴾</td>
</tr>
<tr>
<td>2072</td>
<td>كيف تتكلم الأصنام؟</td>
</tr>
<tr>
<td>2097</td>
<td>كيف تنصّر هدياة الأصنام؟</td>
</tr>
<tr>
<td>2115</td>
<td>لم قال تعالى هنا: ﴿سورة من مثله﴾ وما سورة البقرة ﴿سورة مثله﴾؟</td>
</tr>
<tr>
<td>2120</td>
<td>هل آية: ﴿وإن يكذبوك فقال لي عملي﴾ منسوخة؟</td>
</tr>
<tr>
<td>2173</td>
<td>تحقيق المراد بقوله تعالى: ﴿فبفضل الله وبرحمته﴾</td>
</tr>
<tr>
<td>2174</td>
<td>من فضائل أبي بن كعب - رضي الله عنه -</td>
</tr>
<tr>
<td>2177</td>
<td>الفرح المذموم والفرح المحمود</td>
</tr>
<tr>
<td>2196</td>
<td>أثر مسوب لأبي حاتم لم يذكر في تفسيره</td>
</tr>
<tr>
<td>2246</td>
<td>لا دليل يعتمد على عدد أصحاب سفينة نوح عليه السلام</td>
</tr>
<tr>
<td>2247</td>
<td>هل دخل الشيطان سفينة نوح عليه السلام؟</td>
</tr>
<tr>
<td>2252</td>
<td>رد إسرائيلية في طول عوج بن عنق</td>
</tr>
<tr>
<td>2274</td>
<td>كيف قال تعالى: ﴿من فرعون وملائهم﴾ وفرعون واحد؟</td>
</tr>
<tr>
<td>2324</td>
<td>كيف دعا موسى - عليه السلام - على قومه؟</td>
</tr>
<tr>
<td>2336</td>
<td>التحقيق في دس جبريل الطين في في فرعون</td>
</tr>
<tr>
<td>2359</td>
<td>هل شك النبي ﷺ؟</td>
</tr>
<tr>
<td>2377</td>
<td>كيف كشف الذاذاب عن قوم يونس - عليه السلام - بعد نزوله، ولم يكشف عن فرعون؟</td>
</tr>
</tbody>
</table>

515
فهرس أهم المراجع

- القرآن الكريم.

- الإتقان في علوم القرآن: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 911 هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبى، وأولاده بمصر، الطبعة الثانية سنة 1370 هـ- 1951 م.

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث: للإمام الحافظ عبد الله بن إبراهيم الخليلي أبي يعلى الخليلي ت 371 هـ، نسخة مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم 2087.

- إرشاد المبتدئ وتنزكرة المنتهي في القراءات العشر: للإمام أبي العرز محمد ابن الحسين الواسطي القلاسي ت 571 هـ، تحقيق الدكتور عمر حمداً الكبيسي، المكتبة الفصيلية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ - 1984 م.

- أسباب النزول: للإمام الواحد النيسابوري ت 468 هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبى، الطبعة الثانية سنة 1387 هـ - 1968 م.


- الأسماء والصفات: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البهبهى ت 584 هـ، تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري - دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
الإصابة في تمييز الصحابة: للمحافظ ابن حجر العسقلاني ت 852 هـ.

مطبعة السعادة بمصر.

- إعراب القرآن: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ت 338 هـ، ترجمة د. ه. زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت.

- الإكليل في إستنباط التنزيل: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 911 هـ، دار الكتاب العلمية، بيروت.

- الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ت 524 هـ، تصحيف وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن حبيب البغدادي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى سنة 1385/1966 م.

- البحر العلوم: لأبي الليث السمرقندي ت 737 هـ، ميكروفلم، رقم 48 في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، بعثة المكرمة.

- البحر المحيط: للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي ت 754 هـ، مطبعة النصر الحديثة، الرياض.

- البداية والنهجية: للإمام المحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت 774 هـ، مكتبة المعارف، بيروت.

- نجاح العروض من جواهر القاموس: للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الزيدي ت 1205 هـ، المطبعة الخيرية، مصر، الطبعة الأولى سنة 1306 هـ.

- تاريخ الأئمة والملوك: للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت 436 هـ، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

517
- تاج العروس من جواهر القاموس: للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض
السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 1305 هـ، المطبعة الخيرية،
مصر، الطبعة الأولى سنة 1306 هـ.
- تاريخ الأسر والملوك: للإمام أبي حفص محمد بن حمبر الطبري 1310 هـ،
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة.
- تاريخ بغداد: للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيبي البغدادي ت
1332 هـ، المكتبة السلوفية بالمدينة المنورة.
- تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر،
القاهرة، سنة 1971 هـ.
- تاريخ جرجان: للإمام أبي القاسم حمزة بن يوسف السهيمي الجرجاني ت
1377 هـ الناشر عالم الكتب، بيروت، لبنان، سنة 1401 هـ - 1981 م.
- تاريخ دمشق: للإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي
المعروف باين عسكر ت 571 هـ، نسخة مصورة ب tmكدية أستاذنا الدكتور
أحمد محمد نور سيف.
- التناصرة في القراءات: للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ت
1377 هـ، تحقيق الدكتور محبي الدين رمضان، منشورات معهد
المخطوطات العربية، الكويت، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ - 1985 م.
- البيان: لشيخ الطائفة الطوسي ت 460، تحقيق أحمد حبيب قصير
العاملي، مطبعة النعمان بالنجف، العراق، سنة 1385 هـ - 1965 م.
- التحبير في المعجم الكبير: للإمام أبي سعد عبد الكريم السمعاني ت 562 هـ، تحقيق منيرة ناجي سالم، مطبعة الإرشاد، بغداد، سنة 1395 هـ - 1975 م.
- تذكرة الخفاظ: للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي ت 758 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- التسهيل لعلوم التنزيل: للإمام الحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ت 541 هـ، تحقيق محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض، مطبعة حسان، القاهرة.
- تشجيع المنفعة بزوائد رجال الأكثمة الأربعة: للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 852 هـ، دار الكتب العربي، بيروت.
- تفسير سفيان الثوري: للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروف الثوري الكوفي ت 611 هـ، رواية أبي جعفر محمد بن أبي حذيفة النهدي عنه، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1403 - 1983 م.
- تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 711 هـ، نسخة مصورة بمكتبة البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكنسة.
- تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت 747 هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، سنة 1402 - 1982 م.
- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول وصحابته وتابعين: للإمام.
ابن أبي جامع الرازي ت 272 هـ، مكروفيت بكتابة البحث العلمي بجامعة
أم القرى بمكة المكرمة. وقد رجعت إلى الرسائل العلمية المخزنة بجامعة
أم القرى بمكة المكرمة، وهي:
1- تفسير سورة الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة، تحقيق الدكتور أحمد
الزهراني.
2- تفسير سورة آل عمران والنساء، تحقيق الدكتور حكيم بلخير.
3- تفسير سورة المائدة، تحقيق الدكتور عبادة أبيوب الكبيسي.
4- تفسير سورة الأنعام، تحقيق الأستاذ عبد الرحمن محمد الحامد.
5- تفسير سورة الأعراف، تحقيق الأستاذ حمد أبو بكير.
6- تفسير سورة الأنفال والن görünt، تحقيق الدكتور عبادة أيوب الكبيسي.
7- تفسير سورة هود، تحقيق الأستاذ وليد حسن ظاهر - رحمه الله تعالى -.
ورجعت أيضاً إلى النسخة التي حفظها أسعد محمد الطبب، ونشرتها
مكتبة نزار مصطفى البازر، مكة المكرمة، الطبعة الأولى سنة 1417 هـ.
1996.
- التفسير الكبير (دفاتر الغيب): للإمام فخر الدين ابن العلامة
ضياء الدين علي الشهير بخطب الرئي الرازي ت 206 هـ، دار الفكر،
بيروت، لبنان.
- تفسير ماجد: للإمام مجاهد بن جبر المكي المخزومي ت 101 هـ، تحقيق
عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن
حميد آل ثاني أمير دولة قطر.

- تقرير التهذيب: للإمام ابن حجر العسقلاني ت 856 هـ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

- تهذيب الأسماء واللغات: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 769 هـ، إدارة الطباعة المينيرية، مصورة بدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- تهذيب التهذيب: للإمام ابن حجر العسقلاني ت 852 هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند، الطبعة الأولى سنة 1326 هـ، مصورة بدار صادر، بيروت، لبنان.

- تهذيب الكامل: للإمام أبي الحجاج المزي ت 742 هـ، نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية، نشر دار الأمون للتراث، دمشق، بيروت، ورجعت أيضًا إلى النسخة التي حققها الدكتور بشار عواد.


- تنوير المقياس تفسير حنفية سيدنا ابن عباس: رضي الله عنهما:

طبع بهامش الدور المئوي.

- جامع البيان عن تأويل آية القرآن (تفسير الطبري): للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري ت 310 هـ، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المعارف بمصر.
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد البلغرمي القرطبي ت 761 هـ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة سنة 1387 هـ - 1967 م.

- الجرح والتعديل: للإمام أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت 377 هـ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الديك، الهند، الطبعة الأولى.

- حلبة الأولياء وطبقات الأصفياء: للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430 هـ، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى سنة 1351 هـ - 1933 م.

- الدرس المنتزور في التفسير بالماثور: للإمام جلال الدين السيوطي ت 911 هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

- دول الإسلام: للإمام شمس الدين الجهني ت 748 هـ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم، مطبوع الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 1974 م.

- ذكر أخبار أصبهان: للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430 هـ، مطبعة بريل في مدينة ليدن سنة 1934 م.

- الرسالة المستورة في لبنان مشهور كتب السنة المشرفة: للإمام السيد محمد ابن جعفر الكنتاني، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية سنة 1400 هـ.

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسعين المثنى: للمفتي شهاب الدين محمود الألوسي ت 1270 هـ، إدارة الطباعة المنيرية، مصورة بدار إحياء
التراث العربي، بيروت، لبنان.

- زاد المسير في علم التفسير: للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ت 97 هـ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى.
- الزهد: للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ت 241 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- الزهد ورفاقه: للمؤرخ هناد بن السري الكوفي التميمي ت 217 هـ، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تحقيق محمد أبي الليث شمس الدين الخير أبادي، سنة 1400 هـ.
- فرهاد والرفاق: للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ت 181 هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1415 هـ، 1993 م.

- سنن الترمذي (الجامع الصحيح): للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت 272 هـ، تحقيق إبراهيم عطوة عروض، مطبعة مصطفى البابي الخليلي، الطبعة الأولى سنة 1385 هـ، 1965 م.
- سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني ت 275 هـ، تعليل محبي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- سنن ابن ماجه: للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام ت 218 هـ، تحقيق مصطفى السقا وغيره، مطبعة مصطفى البابي الخليلي وأولاده ب مصر، الطبعة الثانية 1375 هـ، 1955 م.
- شرح السنة: للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ت
20 هـ أو 516 هـ، تحقيق زهير الشاوايش وشعبة الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1400 هـ–1980 م.


حيح الإمام البخاري بحاشية السندي: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت 256 هـ، مطبعة إحياء الكتب العربية، عيسى الباني الحلبى وشركاه.

حيح الإمام مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج الفشيري النيسابوري ت 261 هـ، تحقيق وتعليق وفهرسه محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.

الصحاح: تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري ت 393 هـ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، طبع على نفقة المحسن الكبير السيد حسن عباس الشرتالي، الطبعة الثانية 1402 هـ–1982 م.

طبقات الشافعية الكبرى: للإمام عبد الوهاب السبكي ت 771 هـ، تحقيق محمد محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى الباني الحلبى وشركاه، الطبعة الأولى سنة 1383 هـ–1964 م.

طبقات الفقهاء الشافعية: لابي عاصم محمد بن أحمد العبادي ت 458 هـ، بدون ذكر المطبعة.

طبقات المفسرين: للمحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد

٥٤
الداودي ٩٤٥ هـ، تحقيق علي محمد عمر، مطبعة الإستقلال الكبرى، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٢ م.

العمر في خبر من غير: للإمام شمس الدين الذهبي ت٨٧٤ هـ، مطبعة حكومة الكويت سنة ١٩٨٤ م.

غريب القرآن: للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت٢٧٦ هـ، تحقيق أحمد صقر - رحمه الله تعالى - دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٣٩٨ هـ- ١٩٧٨ م.

فتاح الباري شرح صحيح البخاري: للمؤرخ الحافظ ابن حجر العسقلاني ت١٥٤ هـ، بإشراف الشيخ عبد العزيز بن باز، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، ورجبت أيضاً إلى طبعة دار أبي حيان.

فتاح القدير الجامع بين فني الرواية والدراسة من علم التفسير: للمؤرخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت١٢٥ هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.

الفهرست: لابن النديم ت٣٨٥ هـ، دار المعرفة للطبعامة والنشر، بيروت، لبنان.

القاموس المخيط: للمؤرخ محمد بن يعقوب الفيروزي، ت١٧٨٤ أو ١٧٨١ هـ، المطبعة الجيزة المصرية، الطبعة الثانية سنة ١٣٤٤ م.

الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقلاب في وجوه التنزيل: للإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت٢٨ هـ، المطبعة الكبرى الأمريكية بمصر، الطبعة الثانية سنة ١٣١٨ م.
كشف الطنون عن أساسي الكتب والفنون: للعلامة المولى مصطفى بن عبد الله القطسطني، المعروف بـ حاجي خليفة ت 1767 هـ، دار الفكر، بيروت.

- الكفاية في علم الراوية: للإمام الخطيب البغدادي ت 462 هـ، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى.

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمشيق علاء الدين علي المتقى بن حسان الدين الهندي ت 759 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت سنة 1359 هـ.

- الكواكب النيرات في معرفة من أختلط من الرواية والثقة: لأبي البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال ت 339 هـ، تحقيق عبد القيوم عبد ربه النبي، دار المأمون للنشرات، دمشق - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 401 هـ.

- لباب التنويل في معاني التنزيل: للإمام العلامة علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن ت 974 هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان.

- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منصور الإفريقي المصري ت 711 هـ، دار صادر، دار بيروت، سنة 1988 هـ.

- لسان الميزان: للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني ت 852 هـ، منشورات مؤسسة الأعلامي للمطبوعات، بيروت، لبنان.

- مجمع البيان في تفسير القرآن: للمشيق الفضل بن الحسن الطبري ت
552

- مجموع فتوى شيخ الإسلام أحمد بن ن ylimية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1398 هـ.

- المقرر الوقيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ت 540 هـ، تحقيق المجمع العلمي奋斗目标، مطبعة فضالة، المغرب سنة 1401 هـ- 1981 م، ورجعت أيضًا إلى طبعة مؤسسة دار العلوم، الدوحة، قطر.


- المستدرك على الصحيحين: للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري ت 440 هـ، مطابع النصر الحديثة، الرياض.

- مسند الإمام أحمد ت 441 هـ، المكتبة الإسلامية، بيروت، ورجعت أيضًا إلى الطبعة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمسقط.

- مصنف ابن أبي شيبة: للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العباسي ت 135 هـ، تحقيق مختار أحمد الندوي، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى سنة 1402 هـ- 1982 م.

- المصنف: للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211 هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتبة الإسلامية، بيروت، لبنان.

527
معالم التنزيل (تفسير البغوي): للإمام أبي محمد الحسين الفراء البغوي
- مجمع البلدان: للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي
- المعجم الكبير: للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبري
- المعجم الكبير: تحرير حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- المعجم الكبير: تحرير حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم ونسبهم:
- المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم ونسبهم:
- لل객ب الطيار محمد طاهر بن علي الهندي 986 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- المنشور في تاريخ الملوك والأمم: للإمام ابن الجوزي 957 هـ، تصحيح محمد أمين الخانجي الكتبى، الناشر خانجي وحمدان، بيروت، طبعة ثانية مصححة.
- منحة المعبد في ترتيب مسند الطيبالسي أبي داود، وبذيله التعليق
- منحة المعبد في ترتيب مسند الطيبالسي أبي داود، وبذيله التعليق
- محمود على منحة المعبد: للشيخ أحمد عبد الرحمن البناء المشهور
- محمود على منحة المعبد: للشيخ أحمد عبد الرحمن البناء المشهور
- بالساعاتي، المطبعة المنبرية بالأزهر، الطبعة الأولى سنة 1372 هـ.
- موارد الظفامان إلى زوايد ابن حبان: للإمام نور الدين علي بن أبي بكر
- الهشمي 7 1372 هـ، تحرير محمود عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام شمس الدين الذهبي 748 هـ.

528
تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري يردي الآتاسي ت 874 هـ، مطبعة دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى سنة 1348 هـ 1929 م.

ـ النشر في القراءات العشر: للإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ت 833 هـ، تصحيح الاستاذ علي بن محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

ـ النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام محمد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف ابن الأثير ت 606 هـ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياس الشيخ.

ـ هدية العارفين، أسماء المؤلفين وأثار المصنفين: تأليف إسماعيل باشا البغدادي ت 1339 هـ، إسطنبول.

ـ الوافيات بالوفيات: تأليف صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي ت 744 هـ، باعتناء شكري فيصل، طبع على نفقة وزارة الأبحاث العلمية التابعة لالمملكة الإتحادية، سنة 1401 هـ 1981 م.

ـ وفيات الأعيان وآباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلدون ت 818 هـ، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، سنة 1398 هـ 1978 م.
فهرس الموضوعات

الصفحة

5 الإهداء
7 المقدمة
9 دراسة المؤلف
9 إسمه ونسبه
9 مولده ونشأته
12 طلبه للعلم
15 أهم رحلاته العلمية
18 سيرته وأخلاقه
21 شيوخه وتلاميذه
24 مصنفاته
25 وفاته
26 شيوخ أبن أبي حاتم في تفسير سورة يونس عليه السلام
31 دراسة تفسير سورة يونس عليه السلام
34 المتهد الذي سلكته في التحقيق
44 مصادر المصنف في تفسير سورة يونس عليه السلام
55 أشهر أسانيده إلى أهم مصادره في تفسير سورة يونس عليه السلام
62 المادة التفسيرية التي يضيفها إلى كتب التفسير
64 بعض الملاحظات على تفسيره لسورة يونس عليه السلام
67 بعض الملاحظات المهمة على الطبعة الأولى لتفسير سورة يونس عليه السلام

520
الموضوع

النص الخرق

تفسير قوله تعالى: {الر}

تفسير قوله تعالى: {تلك آيات الكتاب الحكيم}

تفسير قوله تعالى: {أكل الناس عوجا}

تفسير قوله تعالى: {أن لهم قدم صدق عند ربهم}

تفسير قوله تعالى: {إن ركما الله الذي خلق السماوات والأرض}

تفسير قوله تعالى: {إله مرجعكم جميعا}

تفسير قوله تعالى: {هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا}

تفسير قوله تعالى: {ما خلق الله ذلك إلا بالحق}

تفسير قوله تعالى: {إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنا بها}

تفسير قوله تعالى: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهديهم ربيهم}

تفسير قوله تعالى: {إياكمهم}

تفسير قوله تعالى: {دعواهم فيها سبحانه اللهم}

تفسير قوله تعالى: {ولو يجل الله للناس الشر استمتعهم بالخير}

تفسير قوله تعالى: {وإذا من الإنسان الضر دعنا لجهه}

تفسير قوله تعالى: {ولقد أهلنا القران من قبلكم لما ظلموا}

تفسير قوله تعالى: {ثم جعلناكم خليفة في الأرض من بعدهم}

تفسير قوله تعالى: {وإذا تلقى عليهم آياتنا بينات}

531
الموضوع

تفسير قوله تعالى: {قل ما يكون لي أن أبدل من تلقائي نفسی} 

153

تفسير قوله تعالى: {فمن أظلم من افترى على الله كذبا} 

159

تفسير قوله تعالى: {ويبعدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم} 

161

165

تفسير قوله تعالى: {وما كان الناس إلا أمة واحدة} 

168

تفسير قوله تعالى: {ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم} 

169

تفسير قوله تعالى: {وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرء مستهم إذا} 

169

171

تفسير قوله تعالى: {هو الذي بسيركم في الير والبحر} 

176

تفسير قوله تعالى: {فلم أذعهم إذا هم يعون في الأرض بغير الحق} 

181

تفسير قوله تعالى: {إنما مثل الحياة الدنيا كمن أزلاء من السماء} 

190

السّلام ويبدي من يشاء إلى

صراط مستقيم

197

تفسير قوله تعالى: {لئذين أحسنوا الحسنات وزيادة} 

197

تفسير قوله تعالى: {ولا يرهق وجههم قترا ولا دلالة} 

415

تفسير قوله تعالى: {وأئذان كسبوا السيّات جزاء سبئة ب مثلها} 

218

وتراههم ذلة

261

تفسير قوله تعالى: {ويوم نحشرهم جميعا} 

264

تفسير قوله تعالى: {فكفا بالله شهداء بنيت وبيكم} 

537
الضلال

تفسير قوله تعالى: "كذلك حققت كلمة ربك على الذين س瓯وا أنهم لا يؤمنون"...

تفسير قوله تعالى: "قل هل من شريككم من يبدأ الخلق ثم يعيده"...

تفسير قوله تعالى: "فل هل من شريككم من يهدى إلى الحق"...

تفسير قوله تعالى: "وما يتبين أكثرهم إلا طنا"...

تفسير قوله تعالى: "و ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله"...

تفسير قوله تعالى: "أم يقولون أفرات"...

تفسير قوله تعالى: "بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه"...

تفسير قوله تعالى: "ومممن يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به"...

تفسير قوله تعالى: "وإن كذبوك فقل لي عمالي ولكم عملكم"...

تفسير قوله تعالى: "ومممن يستمعون إليك"...

تفسير قوله تعالى: "ومممن ينظر إليك"...

تفسير قوله تعالى: "إن الله لا يظلم الناس شيئا"...

تفسير قوله تعالى: "ويوم يحشرهم كان أم يلبثوا إلا ساعة من النهار"...

تفسير قوله تعالى: "وإما ترين ك بعض الذي تعدهم أو نوفيتك"...

تفسير قوله تعالى: "ولكل أميه رسول"...
التفسير قوله تعالى: «وَقَالُواْ مَنْ هَذَا الْوَجْدُ إِنَّ كَانَ صَادِقٍ» ٢٥٥
التفسير قوله تعالى: «قُلْ لَا أَمَلُكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا» ٢٥٦
التفسير قوله تعالى: «قُلْ أَرَأَيْتَ إِنَّ أَتَاكُمْ عَذَابَ بَيَاتٍ أُوْنَاءٍ» ٢٥٧
التفسير قوله تعالى: «أَنَّ مِّن إِمَامٍ مَا وَقَعَ آمَنَّاهُ مَعَهُ» ٢٥٨
التفسير قوله تعالى: «هَلْ تُحْزَنُ إِنَّا كُنَّا نَكْسُونَا» ٢٥٨
التفسير قوله تعالى: «وَبِثَبُّونَكُمْ أَحْقَبِ الْقُلُوبِ إِنَّهُ مَعَ حُجَّةِ أَيْضًا*.» ٢٥٨
التفسير قوله تعالى: «وَلَوْ أَنْ لَكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لَفَتَدَتْ بِهَا» ٢٥٩
التفسير قوله تعالى: «لَا إِلَهَ إِلَّا نَحْوَهُ كَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» ٢٦٠
التفسير قوله تعالى: «هَوَيْ يَحْيِي وَيَميت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» ٢٦١
التفسير قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ» ٢٦١
التفسير قوله تعالى: «قُلْ بَفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحمَتِهِ فِي ذَلِكَ فِي رَحْمَتِهِ» ٢٦٦
التفسير قوله تعالى: «قُلْ أَرَأَيْتَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن زَرَقٍ فِجْعَالُ مِنْهَا» ٢٧٠
التفسير قوله تعالى: «حَرَامَ وَحَلَالٌ» ٢٧٠
التفسير قوله تعالى: «وَمَا ظَنُّ الْذِّينَ يُفْتَرِنَّ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ٢٨٥
التفسير قوله تعالى: «وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتَلُوُّهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلٍ إِلَّا كَانُ ضِعْفًا» ٢٨٨
التفسير قوله تعالى: «لَا إِنَّ أُوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» ٢٩٢
التفسير قوله تعالى: «وَلَدَنِّي أَنْوَاهُ وَكَانُوا يَتَّقُونَ» ٣٠١
التفسير قوله تعالى: «لِهَمْ الْبَشَّرَ مِنْ حِيَاتِ الْذَّنْبِ وَفِي الْآخِرَةِ» ٣٠٢
الموضوع

تفسير قوله تعالى: «ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا» .......................... 309

تفسير قوله تعالى: «ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض» .................................. 309

تفسير قوله تعالى: «هو الذي جعل لكم الله تسكنوا فيه والنهار مبضا» .......................... 310

تفسير قوله تعالى: «قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني» .............................. 313

تفسير قوله تعالى: «قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحنون» .......................... 318

تفسير قوله تعالى: «متع في الدنيا ثم إلى مرحهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» ................................................................. 318

تفسير قوله تعالى: «وأت لهم نيا نوح» ........................................ .............................. 319

تفسير قوله تعالى: «إذ إن توليت مم سألتم من أجر إن أجري إلا على الله» ................................................................. 320

تفسير قوله تعالى: «فأكدبوه فنجئاه ومن معه في الفلك» .............................. 327

تفسير قوله تعالى: «ثم بعثنا من بعده رسلًا إلى قومهم» ............................................. 330

تفسير قوله تعالى: «ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملته» ...................... 337

تفسير قوله تعالى: «فلم أجعل الحق من عبدنا» .............................. .............................. 340

تفسير قوله تعالى: «قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون» ................................................................. 341

تفسير قوله تعالى: «قالوا أjinنا للقتنا عما وجدنا عليه إباءنا» .......................................... 341

تفسير قوله تعالى: «وقال فرعون أن تؤتي بكل ساحر عليك» ............................... 344

تفسير قوله تعالى: «فلم جاء الساحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون» ................. 346
الموضوع

تفسير قوله تعالى: فَلَمَّا آتَوْا قَالُوْا مَوْسِيَّ مَا جَعَلَهُمُ الْمَسْحُّ إِلَّا اللَّهُ

347

تفسير قوله تعالى: وَيَحَقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاهُ وَلَوْ كَرَهَ المَجْرُومُ

348

تفسير قوله تعالى: فَمَا أَمَنَ لِمُوسِيَّ إِلَّا ذِرَاءٌ مِّن قَوْمِهِ

349

تفسير قوله تعالى: وَقَالُ مُوسِيَّ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ أَمْتَمَّ بِاللَّهِ فَعَلِيهِ

350

تفسير قوله تعالى: فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَلَّوْا

351

تفسير قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تَجِلَّنَا فَتَنَّى لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

352

تفسير قوله تعالى: وَأَوْحِيَ إِلَى مُوسِيَّ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوْأَا لِقُوْمِكُمَا

353

بمَصْرِ بُيُوتَا

354

تفسير قوله تعالى: وَقَالُ مُوسِيَّ رَبَّنَا إِنَّكَ أَتِيتَ فَرَعَوْنَ وَمَلَأِهِ زِيْتَةٌ

355

وَآمَّالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

356

تفسير قوله تعالى: قَالَ قَدْ أَجْبِيتُ دُعُوتَكُمَا

357

تفسير قوله تعالى: وَجَارَوْنَا بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلِ الْبَحْرِ

358

تفسير قوله تعالى: هَلْ تَأْدِرُ النَّارَ الْيَتِّى قَالَ أَمْتُ

359

تفسير قوله تعالى: آنَّ أَنْتَ غَصِينَتُ مِنْ قَبْلِ وَكَتَنَّ مِنَ النَّفْسِينَ

360

تفسير قوله تعالى: فَأَلَوْنِي بِذَلِكَ لَكُنِّي لَنْذُرُكَ لِنَفُورَةَ إِيَّاَيْ

361

تفسير قوله تعالى: وَلَقَدْ بُوَأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ مِوَارَ صَدَقٍ

362

تفسير قوله تعالى: قَانَ كَتَنَّ فِي شَكَّ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْتَغْلِدُ الْلِّدِينَ

363

يَقُرُّونَ الْكِتَابَ مِنْ قِبَلِكَ
الموضوع

تفسير قوله تعالى: «لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممتنعين»

407

تفسير قوله تعالى: «لا تكون من الذين كذبوا بآيات الله»

411

تفسير قوله تعالى: «إن الذين حققت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون»

412

تفسير قوله تعالى: «فالا كانت قرية أم قتلت فضعها إنا إلا قوم يؤمنون»

416

تفسير قوله تعالى: «ومعناهم إلى حين»

427

تفسير قوله تعالى: «ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا»

431

تفسير قوله تعالى: « وما كان لنفس أن تومن إلا إذن الله»

432

تفسير قوله تعالى: «قل انظروا ماذا في السماوات والأرض»

434

تفسير قوله تعالى: «فهل ينتظرون إلا مثل أيام الدين خلوا من قبلهم»

434

تفسير قوله تعالى: «ثم نجى رسولنا والذين آمنوا كذلك»

436

تفسير قوله تعالى: «قل يا أيها الناس إن كنت في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله»

436

تفسير قوله تعالى: «وان أقم وجهك للدين حنيفا»

438

تفسير قوله تعالى: «ولا تدع من دون الله ما لا يفعلك ولا يضرك»

439

تفسير قوله تعالى: «إذ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو»

440

تفسير قوله تعالى: «قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربك»

441

تفسير قوله تعالى: «وأعن ما يوحى إليك وأصرح حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين»

442

الخاتمة

537
الموضوع
الفهارس ............................................. 449
فهرس الآيات القرآنية ............................... 451
فهرس الأحاديث المرفوعة ............................ 453
فهرس الرواة ........................................... 455
فهرس المواد اللغوية .................................... 508
فهرس البلدان والمواضع ............................... 013
فهرس القيئل والأمم والجماعات ..................... 014
فهرس الفوائد المذكورة في التحقيق ............... 015
فهرس أهم االمراجع ..................................... 016
فهرس الموضوعات ......................................... 530

تمت الفهارس
الحمد لله في البدء وفي الختام
والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ خير الأنام
وعلى آلله وصحبة الكرام

538