

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمٌّ رُكَانة ..."
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة

ياسر بن إبر اهيم بن محمد القزلان
قسم فقه السنة ومصادرها في قسم الار اسات الإسلامية في كلية (العلوم والآدلب بمحافظة الرس في جامعة القصيم- المملكة العربية السعودية البريد الإلكتروني : y.alqazlan@gmail.com الملخص :
إنَّ أعظم مـا صُرفت به الأوقات، ونِبْل به عالِيَ الدرجات، بعد خدمـةِ كلام الله - جلَّ وعلا - خدمةُّ كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، حفظًـــا وفهمًا وعملًا وتعليمًا، فاختار الله أهل الحديث من بين الأمَّة، فقامو ا خيــر قيام بهذه المهمَّة، فهم أمناء الله من خليقته، و الو اسطة بين النبي - صــلـى


 كتبهم؛ ويحدِّثو ا به في حِلَقهج؛ نشر"ا للسنة بين المسلمين، وصبانةً لها عن ثلب القادحين، فجزاهم الله خير الجز اء على مـابذلوه، و أجزل لهم عظـــيم العطاء على مـا أحكموه.
الكلمات المفتاحية : حديث - أبو ركانه - أم ركانه - عبد يزيد


The hadith of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - said: "Abd Yazid Abu Rakana and his brothers Umm Rukana divorced ..." A hadith study of jurisprudence Yasser bin Ibrahim bin Mohammed Al-Qazlan The jurisprudence of the Sunnah and its sources in the Department of Islamic Studies in the College of Science and Arts in Al-Rass Governorate at Qassim University Kingdom of Saudi Arabia

## Email: y.alqazlan@gmail.com

Abstract :
The greatest of what was spent in times and attained high degrees, after serving the words of God - the Most Exalted - is the service of the words of His Messenger - may God's prayers and peace be upon him - in memorization, understanding, work and education. The trustees of God are from His creation, the mediator between the Prophet - may God's prayers and peace be upon him - and his nation, and those who strive hard in preserving his religion. To number it later in their books. And they speak it in their throat; Spreading the Sunnah among the Muslims, and to protect it from the neglect of the wrongdoers, so may God reward them with the best reward for what they have done, and grant them great generosity for what they have judged.
Key words: Hadith - Abu Rakana - Umm Rukana - Abd Yazid

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."

## المقفـة

إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بـالله من شـــرور
أنفسنا، ومن سيئات أعمـالنا، من يهده الله فلا مضلَّ لهه، ومن يضلل فــلا ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لاشريك له، وأشــــهـ أن محمــدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلَّم تشليمًا كثيرًا إلــىى يوم الدين. أمـا بعد:
فإنَّ أعظم ما صيُرفت به الأوقات، ونِيْل به عالليَ الـــدرجات، بعــــ خدمةِ كلام الله - جلَّ وعلا - خدمةٌ كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، حفظًا وفهمًا و عملًا وتعليمًا، فاختار الله أهل الحديث من بــــن الأمَّـــة، فقامو ا خير قيام بهذه المهمَّة، فهم أمناء الله من خليقته، و الو اســططة بــين النبي - صلى الله عليه وسلم - و أمته، و المجتهدون في حفظ ملَّهة، فطافو المدن و الأمصـار، وقطعو المفاوز و القِفار، وسهروا اللبالي و الأيَّام، بحثًّـا عن كلام خبر الأنام، محمد -عليه الصـلاة و السلام -؛ لِيَرْقُموه بعد ذلـــــك في كتبهم؛ ويحدِّنو ا بـه في حِلَههِ؛ نشرًا للسنة بين المسلمين، وصيانةً لهـــا
 عظيم العطاء على ما أحكموه.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع •r.r.r

و إن من بين هذه الأحاديث التي خُدِمت من الأئمة السابقين، و أكثرو
 حديث ابن عباس - رضدي الله عنهما - أنه قال:(طلَّقَ عبدُ يزيـــدَ أبـــو رُكَانة و إخوتِه أمَّ رُكانة....)الحديث، وقد نشطت همتي لبحثّه بشيء مـــن التفصبل سندًا ومتتا، وقد قسمت بحثي إلى مقدمة، ومبحثـــين، وخاتمـــة، وفهرس للموضو عات؛ هي على النحو التالي:
(المبحث الأول: الدر اسة الحديثيَّة؛ وفيه مطلبان: (المطلب الأول: نصٌُ الحديث

المطلب الثاني: تخريج الحديث، و الحكم عليه
(المبعث الثثاني: الدر اسـة الفقهيَّة؛ وفيه مطلبان:
المطب الأول: شر ح ألفاظ الحديث
المطثب الثاني: المسائل الفقهية
الخاتمة: ختمت بها هذا البحث، وضمنتها أهم النتائج التي نوصلت إليها بفضل الله تعالى.

```
فهرس الموضوعات
```

هذا و الله أسـأل أن يو فقني وجميع زملائي لما فيه الخير و الصالح
في الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمـلنا خالصة لوجهه الكريم، إنه جواد

والحمد لهَ أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا.

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."

## المبحث الأول: الار اسة (الحديثية

المطلب الأول: نصٌُ الحديث
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (طلق عبد يزيد أبو ركانة، و إخوته أم ركانة، ونكح امر أة من مزينة، فجاءت النبي صللى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، فَفَرِّن بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حَيَّةَ، فدعا بركانة، و إخوتّه ثم قال لجلسائه: »أتزون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانًا يشبه منه كذا وكذا؟« قالو ا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزبد: » وطلقها《 ففعل، ثم قال: »ر اجع امر أتك أم ركانة وإخوته؟《 قال: إني

 اللطلب الثاني: تُريج الحدبث والحكم عليه ورد الحديث بثلانة ألفاظ، أذكرها مع تخريجها و الحكم عليها، ثم أذكر
أولًا: تخريـج الحكم في هذا اللفظ الأول:

أخرجه أبو داود() من طريق عبدالرزاق() قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني بعض بني أبي رافع مولى اللبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة، عن ابن عباس كرضي الله عنهما- فذكره.

$$
\begin{aligned}
& \text {.) مصنف عبد الرزاق، (T) }
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع •r.r.r.

وقد أعل هذا الحديث بعدة علل، منها:
(لعلة الأولمى: جهالة بني أبي رافع، وبهذا أعله جماعة منهم:
الخطابي(")، و ابن حزم(「)، و النووي()، و ابن رجب(ڭ)، و غير هم.
 بن عبيداله بن أبي رافع"، وهو رجل ضعيف الحديث بالاتفاق، وأحاديثه

منكرة(7).
(لعلة الثثانبة: أنه معارض بما روى ولد ركانة عنه: أنه طلق امر أته البتة، قال أبو داود - عن رو اية ولد ركانة -: "و هذا أصح"، وسيأتي بيان

ذلك مفصلًا.
(لعلة الثثالثة: وهي الاضطراب، وتتبين بجمع الطرق الأخرى كما
سيأتي بيان ذلك.
ثانيًا: تخريج اللفظ الثاني:

إسحاق قال: حدثثي داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي
الهه عنهما - قال : (طلَّق ركانة بن عبد بزيد أخو بني المطلب امر أنه ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله صلى الهّ عليه وسلم: " كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلالًا، قال: فقال: " في مجلس

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) ينظر: معالم السن (T/T/ (TM). } \\
& \text {. } \\
& \text {.(V)/.) .) } \\
& \text { ( ) ( ) ( }
\end{aligned}
$$



الحديث جدًا يروي عن أبيه ما ليس يشبه حديث أبيه فلما غلب المناكير على روايته استحق التركك"، وينظر بقية أقوال


$$
\begin{aligned}
& \text {. (Y0.. ح ( } \mathrm{C} \text { ( } \mathrm{r} \text { ) }
\end{aligned}
$$

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمْ رُكَانة ..."
و احد؟ " قال: نـع قال: " فإنما نلك و احدة فأرجعها إن شئت)، وليس عند أبي يعلى تصرَيح محمد بن إسحاق بالسماع. وقد أعلَّهذا الطريق بثُلاث علل:

من أنَّه كان يفتي بخلاف هذا الحدبث، ولهذا قال البيهقي: "و هذا إسناد لا تقوم به حجة، مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنه فتياه بخلاف ذللك ( ${ }^{1}$ ) "...
(للعلة الثثانبة: مخالفتّه لما رو اه أهل بيت ركانة - كما سيأتي - من
أن طلاقها كان واحدة، وليس ثالاثًا، ولهذا فال البيهقي عن الطريق الأول: "و هذا إسناد لا نقوم به حجة، مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنه فتياه بخلاف ذلك، مع رو اية أو لاد ركانة أن طلاق ركانة كان و احدة"(؟). وقال ابن عبد البر : "هذا حديث منكر خطأ؛ و إنما طلق ركانة زوجته البتة، كذلك رو اه النقات أهل بيت ركانة، العالمون به ... وحديث الثافعي أنه طلقها البتة أصح؛ لأنهم أهل بيته، و هم أعلم بهم، ورو اية الشافعي لحديث ركانة عن عمته أتم، وقد زاد زيادة لا تردها الأصول، فوجب قبولها؛ لثقة

(لالـة الثثالثة: أنه من رو اية داود بن الحصبن، عن عكرمة، و هذه السلسلة - داود عن عكرمة - نص جمع من الأئمة على أنها منكرة، قال علي بن المديني: ما روي عن عكرمة فمنكر الحديث، وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير،و قال ابن حجر : "ثقة إلا في عكرمة"(0).

| (1) (1) السنز الكبرى (1) |
| :---: |
|  |
| . |
|  |
|  |



وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة، وأخرج عن داود، لكنه
لم يخرج حديثًا و احدًا - و لا في الثّو اهد و المتابعات - من رواية داود، عن
عكرمة.
وبهذا يعلم أن تقو يـة إسنـاد هذا الحديث، كما يقول شيخ الإسـلام ابن
تيمبة(†) وابن القيم() محل نظر - و الله أعلم - .
و أمـا فولهها - رحمهما الله تـعالىى -: إنَّ ما بخشىى من ندليس ابن
إسحاق فد زال بالتحديث، و لأجل هذا فإن إسناده جيد، فإن هذا قد يقال حيث
لا توجد منّل هذه العلل النتي سبقت الإشارة إليها آنفًا.
وأما تتظير الشثيخين - رحمهما الله تُعالى - باحتجاج الأئمة أحمد
و غيره بنفس هذا الإسناد في حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب
على زوجها بالنكاح الأول()، فالجو اب عن هذا من وجهين:
الوجهه الأول:
أنَّ الأئمة - رحمهم الله تعاللى - لهم في كل حديث نظر خاصه فقد
يصححون تلك الأسانبد فيما إذا لاحت لهم ڤرائن تدل على أن الحديث بعينه
مما سلم لرو اتتها.
الوجه الثثاني:
أنَّ الحديث الذي نَذَّر ا به - حديث زينب- ليس منفقًا على الاحتجاج








$$
\begin{aligned}
& \text { عنهما - عنر }
\end{aligned}
$$

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."

ثالثا: تخريـج اللفظ الثالث:
هذا اللفظ جاء من طريقين:

 حازم، عن الزبير بن سعيد ڤال: حدثنا عبداله بن علي بن يزبد بن ركانة، عن أبيه، عن جده أنه طلق امر أته البتة فأنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مـ أردت؟، قال: واحدة، قال: »آلّ؟؟، قال: آلّه، قال: » پهو على مـا

وفي هذا الإسنـاد علل أذكرها فيما يلي:
ا.الاضطر اب، قال النزمذي - عقب إخر اجه للحديث - : "هذا حـديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقـــال: فيــهـ اضطر اب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلَّق امر أتــــهـ ثلاثًا"، ونقل المنذري(") عن النزمذي أن البخاري أعله بالاضــطر اب، فمرة قيل فيه: ثلاثًا، ومرة قيل فيه: و احدة، و أصحه أنه طلقها البنة. . Y و النسائي: ضعيف، وقال أبو داود: في حديثه نكارة، وقال أبو زرعـــة:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 1 \text { ( التمهيد (Y/ })
\end{aligned}
$$

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

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

شيخ، وقال العجلي عنه: روى حديثًا منكرًا في الطلاق، وقال ابن حجر :

> ليّن الحديث(1).

 ساق له هذا الحديث، وقال عنه ابن حجر : "لين الحديث"(ّ). §.ضـف علي بن يزيد بن ركانة مع جهالته، فقد أورده العقيلي في كتابـــهـ
 يصح حديثه"، وقال عنه ابن حجر : "مستور "().

الطريق الثاني:
أخرجه أبو داود()، والثافعي (ل)، و الدارقطني(^)، والحاكم(9)، كلهم من طريق عبدالهّ بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبديزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امر أنه سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الهن عليه وسلم بذللك، وقال: والهَ ما أردت إلا واحدة، فقال رسول اله صلى الهّ عليه وسلم: 》و الشّ ما أردت إلا واحدن؟«، فقال ركانة: والهَ ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الشه صلى الله عليه وسلم، فُطلَّهِا الثانية في زمان عمر، و الثالثة في زمان عثمان.

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."
قال أبو داود: "و هذا أصحح من حديث ابن جريج، أن ركانة طلق امرأنه ثالاًً؛ لأنهم أهل بيتّه، وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن

بعض بني أبي ر افع، عن عكرمة، عن ابن عباس"(')
و هذا الطريق مداره على نافع بن عجير وهو مجهول كما نص على
ذلك ابن حزم و ابن القيم و الألباني().
فمن خلال ما نقدم، ثبين أن طرق هذا الحديث كلها لا تخلو من وجود علَّة، ولهذا ضعفه جماعة من الأئمة، منهم: l .أبو عبيد القاسم بن سلام()

إسناده، فلذلك تركه"(ڭ) قالل الخطابي: "وكان أحمد بن حنبــل يضـــعف طرق هذه الحديث كلها"(0) ، ونقل ابن الجوزي() عن أحمد أنـــهـ قـــال:
"حديث ركانة ليس بشيء".
r|البخاري، كما سبق.
ـ .النرمذي، كما سبق.
ه .العقيلي، كما سبق. 7.ابن حزم 7 . 7 (V)

V

$$
\begin{aligned}
& \text { الإسناد جدًا، وقد يطلقها ويكون الحديث في أعلى درجات الصححة، وهذا معروف عند أهل العلم بالحديث، ينظر: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( ( ) ينظر : بحمو ع الفتاوى ( } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( }(V)
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع .r.r.r.
.المازري(1).
9.النَّووي، إلا أنهم نصَّو ا على تضعيف لفظ (طلقها ثـلانًا)، وصحَّحو ا اللفظ

الذي فيه أنـه (طلقها البتة)، قال النووي: "ولفظ البتة محتمــل للو احــدة وللثڭلاث، ولعل صـاحب هذه الرو اية الضعيفة اعنقد أنَّ لفظ البتة يقنضي الثثلاث فرو اه بالمعنى الذي فهمه و غلط في ذلك"(؟). - ا. القرطبي()

وخالف هؤ لاء الأئمة جماعة من الأئمة فقبلو ا الحديث بين مصحِّح ومحسِّن له، منهم:

بَ
\& .ابن القيم(0)
ه.ابن باز (1)
7.الألباني 7 (7)

وخلاصة القول في هذا الحديث هو ما قاله الأئمة أحمد والبخاري
و غير هم الذين ضعفو ا طرق حديث ركانة كلها، والله أعلم.

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

> . ( 0 ) ( 0 ( 7 ) (
> (0) زاد المعاد ( (

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) إرواء الغليل (V) (1 ) }
\end{aligned}
$$

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."
المبحث الثثاني: الار اسة الفقهية
المطب الأول: شرح ألفاظ (الحديث
قوله: (طلَّث عبد يزيد أبو رُكَانَةَ) هو عبد يزيد بن هاشَ بن عبد
المطلب القرشي(")، وجاء في الرو ايات الأخرى - كما سبق في التخريج أن المطلِّق هو "ركانة" ابنه، قال الذهبي عن رو اية طلاق أبي ركانة: " و هذا لا يصحّ، و المعروف أن صاحب القصة ركانة"(٪)، وقد مال ابن حجر إلى احتمال تعدد القصة فقال: "لكن إن كان خبر ابن جريج محفوظًا فلا مانع أن تتعدّد القصة..."(「)، وقد تقدم بيان ضعفه، وأن الرو اية بذكر "ركانة" - على ضعفها - أصتح كما قاله أبو داود.
قوله: (وإخوتِه) بالجر عطفًا على ركانة، أي: وأبو إخوة ركانة(؟). قوله: ( فقالت: مـا يغني عني إلا كما تغني هذه الثنعرة) تربد أن أبا

ركانة رجلّ عِنِّن لارغبة له في النساء(0).
 قوله: (أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد) أي أنَّ ركانة و إخوته متشابهون في الخلقة و الصورة فهم أو لاده ولا شك في رجوليته وليس كما زعمت امر أته(V).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) } \\
& \text { (0) المصدر السابق. }
\end{aligned}
$$

قوله: (أم رُكَانة) هي عجلة بن عجلان اللَّيثية(1)، وجاء في الرو ايات
 بنت عُمَيْر الـــمُزنَيَّة (؟)

 في رواية أبي داود و غيره قوله: (فَطَلَّهِا الثانية في زمان المان عمر، والثالثة في

زمان عثمان)، ولذلك عدَّها الفقهاء من ألفاظ الكنايات(). المطلب الثاني: المسائل الفقهيَّة المسألة الأولى: حكم جمع الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة؟
 هذه المسألة: قولان:-
(للقول الأول: أنه مباح - وبعض أصحاب هذا القول يقــول: خــــالف
 القديمة عن أحمد، اختار ها الخرقي من أصحابه(٪)، وهو اختيار ابن حزم(^).
 رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا فبل أن يأمره رسول الهُ - صــلى الهـ الهـ
 ولم ينقل إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه فدلَّ على جو ازه.


حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..." وقد أجيب عنه: بأن الفرقة حصلت باللِّعان لا بالطلاق، فيكون الطلاق

قد وقع بعد البينونة فيكون كلامًا لغوًا لا أثر له. واستدلُّوا أيضًا: بحديث عائثة - رضي الهّ عنها - پأن امر أة رفاعة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رســـول الله، إن
 واستدلَّوا أيضًا: بحديث فاطمة بنت ڤيس - رضي الله عنها -، أنَّ أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها البتَّة، وفي رو ايـة: ثنلاًا، رو اه مسلم(٪). وقد أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه لم يقع في هذين الحديثين جمع الثالث بين يدي النبي - صلىى الله عليه وسلم - فيكون مقرًا عليه، و لا حضر المطلِّق عند اللنبي - صلى الله عليه وسلم - حين أخبر بذلك لينكر عليه. ونوقش هذا الجواب: أنه إن لم يكن قد طلّ بحضرة النّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد بلغه طلاقهه بالثغلاث فلم يُنكره عليه. الجواب الثثاني: أن المر اد بالثغلاث في هذين الحديثين: أنَّ المطلِّ استكمل بهذه الطلقة الثلاث، وليس أنه أوقعها ثلاثًا، فحديث فاطمة قد جاء فيه في رو اية عند مسلم: (فطلَّقها آخر ثلاث تطليقات)(ץ)، وفي رو اية أخرى عنده: (فأرسل إلى امر أته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهها) (ڭ وحديث عائشة في امر أة رفاعة جاء فيه في رو اية في المنفق عليه: (فطلّةها آخر ثلاث تطليقات)(0)

- القول الثانتي: أنه محرم، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة ورية

كعمر ، وابنه، و علي، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم - و التابعين ومن بعدهم وهو مذهب الحنفية(')، و المالكية(')، والرو اية المتأخرة عن أحمد اختارها أكثر أصحابه(٪)، وهو اختيار ابن تيمبة، و ابن القيم(گ)، وابن عثيمين (0) واستتلُوا: بما أخرجه النسائي( () من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه
قال: سمعت محمود بن لبيد قال: (أخبر رسول الش - صلى اله عليه وسلم عن رجل طلق امر أته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الهّ وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال: يا رسول الهّ ألا أقتلد). قال عنه ابن القيم: "إسناده على شرط مسلم"(1)، وقال ابن كثير :" إسناده جيد"(())، وقال ابن حجر: "رجاله ثقات"(9)، وأجاب ابن الملقِّن(•) و الثنقيطي(") عن علل هذا الحديث مما يُشْعر بقبولهما له، وقال ابن عثيمين: "الحديث أقلُ أحو اله أن يكون حسنًا"(٪'). وجه الالالة: غضبه صلى الله عليه وسلم وقوله: (أيلعب بكتاب

اله ...؟!).

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

(0) الشرح الممتع (ra/1
 (Y) زاد المعاد (Y/ (Y) (Y)


> (9) فتح الباري (१/ף/ף).
. ( $1 \cdot$ ( $\cdot$ )



حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."
ونوقش هذا الدليل بأنه ضعيف من وجهين:
الوجه الأول: أنه مرسل؛ لأنه لم يثبت لمحمود سماع من النبي
صلى الله عليه وسلم - وإن كانت ولادته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأجيب عن هذا: بأن هذا غير مُسلَّم، فمحمود صحابي ثبتث صحبته كما في صحيح البخاري(') قال رضي الله عنه: (عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجةً مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو)، فإذا علم هذا، فحديثه من قبيل مرسل الصحابي، وهو حجة عند أكثر علماء الحديث، و هو الذي اسنتر عليه العمل(٪). الوجه الثاني: أنه منقطع؛ فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما هو كتاب، كما فال أحمد، وابن معين، وابن حبان، و غير هم، وقد رووا نفي السماع عن مخرمة نفسه(٪). وأجيب: بأن ما نفاه هؤ لاء الأئمة، قد أثبتنه مخرمة نفسه - كما في بعض الروايات عنه - وأثبت سماعه أيضًا جماعة من الأئمة منهم: ابن المديني، وأبو داود، وقد وثقه ماللك وروى عنه أنه كان يحلف أنه سمع من أبيه(६) و المثبت في مثل هذه الحال مقدم على النافي. وأما تضعيف الخبر لأن جلَّ روايته من كتاب، فقد أجاب عن هذا ابن القيم بقوله: " أن كتاب أبيه كان عنده محفوظاًا مضبوطًا، فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه بـه، أو ر آه في كتابه، بل الأخذ عن النسخة أحوط إذا تيقن الر اوي أنها نسخة الثيخ بعينها، و هذه طريقة الصحابة



و السلف... بل كلُّهم مجمعون على قبول الكتاب و العمل به إذا صـح عنده أنه كتابه"(1).
الراجحِ في هذه المسألة: إذا كان حديث محمود - رضي الله عنه ثابتًا، وأنَّ فنوى الصحابة رضي الله عنهم الذين سبق ذكرهم على هذا، بل قال ابن ڤدامة "ولم يصح عندنا في عصر هم خلاف فولهم، فيكون ذللك إجماعًا"()؛ فقول الجماهير هو الر اجح، والله أعلم.
(المسألةة الثانية: كم يقع الطلاق لمن طلَّق زوجته ثلاثًاً بكلمة واحدة؟ دل علّ عليها قوله: (إني طلقتها ثغلثًا يا رسول الله، قال: قد علمث راجعها)، وفي رو اية: (طلقتها ثلاثًا، قال: فقال: " في مجلس و احد؟ " قال: نعم قال: " فإنما تلك و واحدة فأرجعها إن شئت).

وفي هذه المسألةة خلاف على أربـة أقوال:
(لقول الأول: أنه يقع ثلاثًا، و هذا مذهب الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم و التابعين ومنهم الأئمة الأربعة(٪) وقد اسندلَّ هؤ لاء بما بلي: ا .حديث ركانة - السابق - ووجه الدلالة: أنَّ الرسول - صــلـى الله عليـــه وسلم - استحلف المطلِّق بأنَّه لم برد بالبتة إلا و احدة، فدلّ على أنـه لـــو أر اد بها أكثر من ذلك لوقع مـا أر اد، ولو لم يختلـــــ الحــال لــــ يكــن لاستحالفه معنى.
وأجيب عن ذلك: بـأنه قد اختلف في أيِّ الألفاظ أرجح هل هو مـا رو اه
أهل بيته من أنه طلقها البتة؟ - كما رجح ذلك بعض الأئمة - أم ما رو اه
غيرهم من أنه طلقها ثالاًًا في مجلس و احد؟ - كما رجحه أئمة آخرون
$\qquad$
(r) الالغي (Y (Y)/



حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."
و قد سبق هذا مفصنَّا، وأن الر اجح أن الحديث مضطرب لم يثبث، فلا حجة
فيه.
Y Y Y Y الطلاف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثغلا واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس ڤد استعجلو ا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم).
وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه جعل الثغلا بلفظ واحد ثلاثًا، ولو كان ذلك محرمًا لم يمضه عليهم لأن في إمضائه مضـادة لأمر الله ورسوله.
وأجيب عن فعل عمر رضي الله عنه بجو ابين:
الجواب الأول:أنَّه قولٌ خالفه فيه بعض الصحابـة - رضي الله عنهمـ،
و المرجع عند الخلاف إلى حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. ونوقش هذا: بأنّه ليس كل ما يروى عن اللنبي - صلى الله عليه وسلم- فضلًا عن غيره من الصحابة أو التابعين فهو ثابت، بل الأصل فيما يُروى عدم ثبوته حتى تتحقق الثروط الني تثبت بمثلها الرو ايات، ولهذا فقد نفى بعض القائلين بالوفوع أن يكون قد ثبت عن الصحابة شيء يخالف ما رآه عمر - رضي الله عنه -.
قال ابن عبد البر : "فهؤ لاء الصحابة كلهم قائلون، وابن عباس معهم،
بخلاف ما رو اه طاوس، عن ابن عباس(ץ) ... وما أعلم أحدًا من أهل السنة قال بغير هذا - يعني بعدم الوقوع - إلا الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق، وكلاهما ليس بفقيه، ولا حجة فيما قاله"(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) يريد حديثه في صحيح مسلم، وسيأتِ كالم ابن عبد البر وغيره من الأئمة عليه. }
\end{aligned}
$$



و قال ابن رجب: "اعلم أنَّهِ لم يثبثت عن أحد من الصحابـة، و لا من
التابعين، و لا من ائمـة السلف المعتدِّ بقولهم في الفتاوى في الحالِ و الحرام شيء صريح في أنَّ الطلانَ الثغلاث بـعد الدخول بحسب و احدة إذا سيقت بلفظ

و احد"(1)
وأجيب عن ذلكو: بـأنَّ مـا نفاه هؤلاء الأئمة قد أثثنته غيرهم عن جملة من الصحابـة و التابعين ومن بـعدهم كما سيأثي ذكر هم في القول الثاني، فإن لم يُخرم الإجماع بـذا فشثبهة عدم تحققه بـاقية بهذا الخلاف في إثباته، بل النصُّ و إجماع الصحابـة على أنها و احدة و اقع فبل هذا الإجماع كما في

حديث ابن عباس - رضني الله عنهما - عند مسلم كما سيأني.
الجواب الثثاني: أنَّ عمر - رضي الله عنه - جعل هذا تعزيرًا
عارضًا وعقوبةً تفعل عند الحاجة، فال ابن تيمية: "و هذا أشبـه الأمرين بععر "(「)؛ فإنَّ مـا شر عه اللنبي - صـلى الله عليه وسلم - لأمته لا يمكن تُغيير ه؛ لأنه لا يمكن نسخْ بـعده- صدلى الله عليه وسلم - ولو قُدِّر أنَّ أحدًا فعل ذللك لم يقرّه المسلمون على ذلك؛ فإنَّ هذا إقرارٌ على أعظم المنكرات، و الأمة معصو مةٌ أن تجنمع على مثّل ذلكى وبيَّن ابن تيمبة و ابن القيم أنَّ اجتهاد عمر - رضـي الله عنه - من اجتهاد الأئمة و هو بختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة، و لا بستفر تشريعًا لازمًا لا يتغير، بل المستقر الالزم هو

التشريع الأصللي لـهذه المسألثة٪٪).
وخالفهما في ذللك ابن رجب فقال: "فما جَمَع عمر عليه الصحابـة، فاجتمعو ا عليه في عصر ه، فلا شك أنَّه الحق، ولو خالف فيه بعد ذلك من خالف، كقضائه في مسائل من الفر ائض كالعول، وفي زوج و أبوين وزوجة وأبوين أن للأم ثلث الباقي، و كقضـائه فيمن جامع في إحر امـه أنه يمضدي في

حديث ابن عباس－رضي الله عنهها－قال：＂طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ．．．＂

نسكه و عليه القضاء و الهدي، ومثل ما قضىى بـه في امر أة المفقود، وو افقه غيره من الخلفاء أيضنًا، ومتل مـا جمع عليه الناس في الطلاق الثالثا．．．＂（＇）． ونقوش كلام ابن رجب بأمرين：
الأول：أنه فيَّ كلامه بقوله：＂فاجتمعو ا عليه في عصر ه＂، و ثبوت تحقق الإجماع من الصحابة في مسألة طلاق الثالاث محلٌ نز اع كما سبق．
الثاني：أنَّ ما ذكره ابن تيمية و ابن القيم إنما هو في مسألة جاء فيها نصٌّ خاص بعينها، وأمَّا ما ذكره ابن رجب فهي مسائل خلت من النص الخاص عليها، غير مسألة طلاق الثلاث، و هي محلٌ النز اع．「 ا．حديث سهل الساعدي－رضي الله عنه－أنَّ عويمر العجلاني لما لاعن امر أته، قال ：（كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها．فطلقها ثالاثًا قبل

> أن يأمره رسول الله - صللى الله عليه وسلم -)، منفق عليه(ץ).

وجه الدلالة：أن النبي－صلى الله عليه وسلم－أنفذ عليه طلاقه،
فبانت منه امر أته．
وقد أجيب عنه：بأن الفرقة حصلت باللِّعان لا بالطلاق، فيكون الطلاق
قد وقع بعد البينونة فيكون كلامًا لغوًا لا أثر له．
₹ ．حديث فاطمة بنت قيس－رضي الله عنها－، أنَّ أبا حفص بن المغيرة
المخزومي طلقها البنّة، وفي رو اية：ثلاثًا، رو اه مسلم（） وجه الدالالة：كما سبق في حدبث سهل الذي قبله． وقد أجيب عن ذلك بجوابين：
（الجواب الأول：أن المر اد بالثالث في هذا الحديث：أنَّ المطلِّق اسنكمل بهذه الطلقة الثغلا، وليس أنه أو قعها ثغلاثًا، فقد جاء فيه في رو اية عند مسلم：


－（1ミ9rてい19r／r）

（فطلَّهِا آخر ثڭلا نطليقات）（＇）＂، وفي رو اية أخرى عنده：（فأرسل إلى امر أته

（لجواب الثثاني：بالنسليم بأن الطلات وقع ولكنه－صللى الله عليه وسلم
－أنفذ تطليت عو يمر العجلاني على الوجه الذي كان معروفًا في عهد النبي －صللى الله عليه وسلم－من اعتبار الثغلاث و احدة رجعية، ثـم حرمها عليه تحريمًا مؤبدًا باللعان، ويدل لذلك قوله في آخر الحديث（فمضد السنة في
المنلاعنين أن يفرق بينهـا）؛ فإن النمريت يأثي مع بقاء النكاح، بخلاف مـا إذا اعتبرت نطليقات عويمر ثڭلاًا، فإنها نكون أجنبية منه محرمة عليه حتى

تنكحِ زوجًا غبره．
ونوقش الجواب الثاني：بأنَّ هذا مبني على ثبوت هذا الحكم عن النبي
－صلى الله عليه وسلم－، و أصحاب هذا القول لا يسلِّمون بـها．
لثقول（الثّاني：أن موقع الثغلا بكلمة و احدة أو بكلمات لم يتخللها
رجعة لا يقع عليه إلا طلقة و احدن، و هذا مروي عن جماعة من الصحابة منهم（）：أبو بكر، و عمر في فولها الأول، وعلى في أحد فو ليه، و الزبير بن العو ام، و عبدالرحمن بن عوف، و ابن مسعود في أحد فوليه ، و ابن عبـاس في أحد فوليه（گ）－رضني الله عنهم－، وهو مروي أيضًا عن جماعة（0）من التابعين منهم（7）：عطاء، وطاوس، ومحمد الباقر ، وخِلاس بن عمرو، وهو


（ ．（ヶヶヶ／૧）


$$
\text { اللهفان ( ( • • } / \text { ( }
$$


（（ ）ينظر：المغني（（
．（ヶาน／૧）

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمٌّ رُكَانة ..."
مروي أيضًا عن جماعة من أنباع التابعين منهم('): محمد بن إسحاق، و الحجاج بن أرطأة، وجعفر الصـادق، وقال بـه بعض الحنفية(٪)، وبعض


 وقد استدلُّوا بأدلة منها:
الاليل الأول: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (كان الطلاق على عهّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثڭلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلو ا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضـاه عليهم) وفي رو اية: أن أبا الصهباء سأله، رو اه مسلم(؛ 1). وجه الدلالة: قوله أن (الطلاق لثلاث واحدة) ونسب ذلك إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر رضي الله عنه، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، فهذا إجماع يؤيد هذا القول، وهو نص صريح في السسألة لا يقبل التأويل.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) المصدر السابق. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ال大لى ( } \\
& \text { ( ينظر : بحمو ع الفتاوى ( } \\
& \text { ( ( } \\
& \text { ( } 9 \text { ( } 9 \text { ( }
\end{aligned}
$$

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



وقد أجيب عنـه بـأجوبـة كثيرة، من أهمـها:
(لجواب الأول: أن هذا الحديث لا يثبث سندًا ومتتا"():
أمـا من جهة (لمتن:
فقد قال الإمام أحمد عنه: "شاذ مطر ح"(ץ)، وذكر ابن رجب أن مر اده
في ذلك: أي أن العمل ليس عليه()
وقال ابن عبد البر عن هذه الرو اية: "ولم يعرّ ج عليها أحد من فقهـــاء الأمصـار بـالحجاز و العراق و المغرب و المشرق و الثـام وقـــد ڤبــل: إن أبــــا
الصـهباء مو لاه لا يعرف في مو الي ابن عباس، وطـــاوس يةــول: إن أبــــا الصـهباء مو لاه سأل عن ذلك"(؛)، وذكر ابن رجب عن هذه الرو اية أن إجماع

الأمة على ترك العمل بـها، وسيأتي ڤريبًا.
وأمـا من جهة (السند:
فمخالفته لرو اية أكثر تنلمبذ ابن عبـاس - رضدي الله عنهما - علىى
ثبوب فتو اه على خلافه، قال الإمـام أحمد لما سـأله الأثزم عن حديث ابن عباس بـأي شيء ندفعه؟ فال أدفعه برو اية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه(0)، وڤال - في رو اية منصور -: كل أصحاب ابن عباس رضدي الله

عنه بعني رووا عنه خلاف ما روى طاوس().
وقال الجوزجاني: "هو حديث شاذ، قال: وڤد عنيث بـه بهذا الحديث في
قديم الدهر ، فلم أجد له أصـلًا"()".
(1) فإن قال قائل: إذا ضعغتم - أيها الموقعون - هذا المديث، فكيف نسبتم هذا القول لعمر - رضي الله عنه -؟ والجواب



 ( ) الاستذ (Y/ (


(V) المصدر السابق.

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."

وقال البيهقي: "و هذا الحدبث أحد ما اختلف فيــهـ البخــاري ومســلم،
فأخرجه مسلم، ونركه البخاري، وأظنه إنما نركه لمخالفته لسـائر الرو ايـــات عن ابن عباس ... ثم ساق جملة منها"(').
وقال ابن عبد البر : "ما كان ابن عباس ليخالف رسول الله صــلى الله عليه وسلم، و الخليفتين إلى رأي نفسه، ورو اية طاوس و هم و غلط ولم يعرّرج عليها أحد من فقهاء الأمصـار بالحجاز ... " كما سبق. وقال ابن رجب عن مخالفة ابن عباس لهذه الرواية: "و هذا أيضًا علة في الحديث بانفر ادها، فكيف وقد ضم إليها علة الثذوذ، والإنكار، و إجمـــاع الأمة!!" أ.هــــ (ب).

وذكر القرطبي(r) أنه لو كان هذا الحكم العظيم بهذا الثيوع و الانتشار و الإجماع الظاهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضــــي الله عنه، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه لنو افرت الهمم على نقله، أمــــا
 -القطع ببطلان هذا الخبر
 الأصول"_(£)
وأجاب المـانعون عما تقدم بأجوبة خلاصتها مـا يلي:-
ا. أما فولكم إن العمل ليس عليه فهذا منقوض بأن القول به مروي عــن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما نقام.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أضواء البيان ( ) }
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع •r.r.r م
Y. أما فول الإمام أحمد فمر اده ثبوت فتوى ابن عباس - رضي الله عنهما - على خلافه برو اية أكثر تلاميذه عنه، و هذا المر اد يجاب عنه بالفقرة التالية. ب. أما دفعكم لحديث ابن عباس بثبوت فتو اه على خلاف مقتضى الحــديث فلنا عن ذلك ثلاثة أجوبة:
الأول: أنه قد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فتوى مو افقة لهذا الحديث كما سبق، فالأخذ بها أولى من تلك المخالفة له. الثثاني: أنه لو اتفقت الرو ايات عنه على مخالفته، فله أسوة بأمثاله، وليس هذا بأول حديث يخالفه راويه، فله أسوة بأمثاله، وجمهور الأمة يقول:
إن العبرة بما روى لا بما رأى.
(الثالث: أنه مع ثبوت فنوى ابن عباس على خلاف هذا الحديث فعذره في ذلك هو عذر عمر - رضي الله عنه -، وهو : أن الناس لما تتابعو ا في الطلاق المحّرم استحقو أن يعاقبو ا على ذلك فعو قبو ا بلزومه بخلاف ما كانو ا عليه قبل ذلك فإنهم لم يكونو ا مكثرين من فعل المحرم.
وأما عن تفرد طاوس بهذا الحكم من بين أصحاب ابن عباس -
رضي الله عنهما - فالجو اب عنـه من وجوه:

1. أن تنرد طاوس بهذا الحديث محنمل؛ فهو من الرو اة الثقات الأثبـــات، و هو من أخص تلاميذ ابن عباس - رضتي الله عنهما - فلــــه معرفــــة بحديثه، قال ابن القيم: "كم من حديث تفرد به من هو دون طاوس بكثير ولم يرده أحد من الأئمة ..."(')، ولو كان الثنفرد علَّـــة مطلقًّـا لــرُدَّت
أحاديث كثيرة تلقتهها الأمة بالقبول، فهذا حديث عمر بــن الخطـــاب رضي الله عنه - (إنما الأعمال بالنيات...) وقع التثرد فيه فــي أربـــع طبقات من إسناده، ومن بين هؤ لاء "محمد بن إبر اهيم التنيمي"، فهو مـــع

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."
نوثيق الأئمة له(1) إلاَّ أنَّ الإمام أحمد قال عنه: "في حديثه شيء، بروي
 الأمة بالقبول، وصدَّر بـه البخاري صحيحه، قال الــذهبي عنـــه: "مـــن غر ائبه المنفرد بها حديث (الأعمال.... ) عن علقمة، عن عمر، وقد جاز

(0) با دفع دعوى النفرد طاوس بمتابعة أبي الجوز اء له كما عند الار اقطني
و الحاكم وصحصه().

وأجيب عن هذا: بأن رو اية أبي الجوز اء ضعيفة؛ فهي من طريق عبد
 ضعَّف هذه الرو ايـة الدارقطني (^) و الذهبي() و
ونوقش هذا الجواب: بأن رو اية أبي الجوزاء - على ضعفها - يُرْفع
بها علَّة التفرد، ويشهد لهذا صنيع الإمام يحيى بن سعيد القطان(•(') مع رو اية

- عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضـي الله عنهما - أن النبـــي
 نوقف في قبولها حتى تابعة أخوه عبد الله العُمَرِي فرفع بـها علَّـــة اللتفـرد،

$$
\begin{aligned}
& \text {.(1ヶ } / 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$

وحدَّث بها كما في صحيح مسلم، مع أنه - أي العُمَرَ - ضعيف عنده، فال الفَّاسِ: "كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه"(')، وفال البخاري: "كان يحيــى بن سعيد يضعفه"(٪)، قال ابن رجب معلقًا على ذلك: "و هذا الكلام يدل علــى أنَّ النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجـــه آخــر، وكلام الإمام أحمد قريب من ذلك"(؟).
 الله عنهما - منسوخ؛ بدليل أنه كان يفتي بخلافه، فلا يكون هذا منه إلاَّأنَّه قد علم شيئًا نسخ هذا الحديث.
وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة منها: ا.أنَّه قد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فنوى مو افقة لهذا الحديث كما سبق، فالأخذ بها أولى لمو افقتها للحديث.
ץ 「أنَّ دعوى النسخ معارض بما هو أقوى منه؛ إذْ كيف يبقى المسلمون مــن عهد النبي - صلىى الله عليه وسلم - إلى أول عهد عمر - رضـــي الله عنه - يعملون بشيء قد أبطل الله تعالى حكمه ونسخه و هم لا يعلمون.
 بقول أحدٍ من الصحابة أو فنو اه؟.
(لجووب الثثالث: تأويل الحديث على أحد معنيين: (المعنى الأول: أنَّ الناس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أول عهد عمر - رضي الله عنه - كانو ا يو قعون الطلاق طلقة واحدة، ثم صـاروا بعد ذلك يتجرؤون ويطلقون ثلاثًا.

> ( ( ) التاريخ الكبير ( ( ) ( )
> ( ( ) ش ش ش

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."
وأجيب عن ذلك: أنه قد ثبت أنهم يوقعون الطلاق ثلاثًا في عهد النبي

- صلى الله عليه وسلم - كما في حديث سهل الساعدي - رضي الله عنه السابق في طلاق عويمر العجلاني زوجته ثلاثًا لما لاعنها.
(المعنى الثاني: أن الناس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم كانت نياتهم صحيحة، وقلوبهم سليمة، فيقصدون بالنكرار في الطلاق التأكيد لا العدد، فلما فسدت نيَّاتهم صـارت إرادة التأكيد منهم غبر مقبولة، فجعل عمر - رضني الله عنه - اللفظ على ظاهره، وأمضـاه عليهم. وأجبب عن ذلك بأمرين:
ا ـأنَّ نيَّة النأكيد بالتككرار لا فرق فيها بين عهد عمر - رضي الله عنـــه -
 الطلاق بتعدُّده فولًا و احدًا.
Y.أنَّه لو كان المعنى كما ذُكر لم يسنقم قول عمر - رضــــي الله عنـــه -: (أرى الناس قد اسنعجلو ا)، ولَقَال: أرى الناس قد تغيَّروا وفسدت نيَّاتهم، فلا نقبل منهم دعوى النوكيد.
الدليل الثاني: حديث ركانة، وحجتهم في الطريق التي رو اها ابن إسحاق، عن داود، عن عكرمة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امر أته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبي صللى اللّ عليه وسلم: كيف طلفتها؟ قال: ثلاثًا في مجلس واحد، فقال اللنبي - صلىى الله عليه وسلم- : إنما تلك و احدة فارتجعها. وأجيب عن ذلك: بضعف الحديث - كما سبق - ولو صح لكان فيصلًا في النز اع.
(لاليل الثالث: أن جمع الثڭلا محّرم وبدعة، و البدعة مردودة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ڤال: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو

ردّ)(')، وجمع طلاق الثالث مرة واحدة ليس من الاين: لأن المأمور في الشرع لمن أراد أن يطلُّق امر أنه أن يطلقها مرة واحدة في طهرٍ لم يجامع فيه، وجمع طلاق الثلاث مخالف لذالك فيكون مردودًا. وأجيب عن ذلك: أنه لا يمنع من كون الشيء محرمًا أن لا يقع وتترتب عليه آثاره كالظهار فهو محرم ويقع، ولهذا فال القرطبي: "تزجم البخاري على هذه الآية (باب الش أجاز الطلاق لثنات بقوله تعالى "الطلاق مرنان فإمساك بمعروف أو نسريح بإحسان")، وهذه إثنارة منه إلى أن هنا التعديد هو فسحة لهم فمن ضيق على نفسه لزمهـ"(٪).
 واحدة، وهو نول عكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشتثاء، وعمرو بن دينار ، وإسحاق بن راهويه(ا(7).

 أبو الصيهاء كان كثير السؤ ال لابن عباس، فال: (أما علمت أن النـ الرجل كان



 فلما رأى الناس تـد تتابعوا فيها، فال: ألجيزوهن عليهم).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) رواه البخاري معلقًا في صحيهه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأنعطأ خلاف }
\end{aligned}
$$

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."

وجه الدلالة: أن إلز ام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها، وحديث
أبي بالصهباء في غير المدخول بها، ففي هذا جمع بين الدليلين.
وأجيب عن ذلك: بأن زيادة "فبل أن يدخل بها" شاذة؛ وقد أعلَّت بثلاث علل وهي: ا .جهالة الر اوي عن طاوس.
Y.اختاط أبي النعمان، وهو : محمد بن الفضل السدوسي الملقب بــ"عارم"،

نصسَّ على ذلك أبو داود و النسائي و أبو حاتم و الدارقطني، و لا يدرى هل
حدَّث بهذا الحديث قبل اختالطه أو بعده؟.

٪. مخالفة أبي النعمان لعامة الرو اة عن حماد بن زيد، كسليمان بن حـرب عند مسلم(')، و عفان بن مسلم عند ابن أبي شيبة(「)، ومحمد بن أبي نعيم عند الدارقطني(ّ)، فلم يذكرو ا هذه الزيادة. (لقول الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقًا، قال به بعض المعتزلة(ڭ)، وهو قول الر افضة فاله الإمام أحمد().
استدلٌّوا: أن جمع الثلالث محّرم وبدعة، و البدعة مردودة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)(T).




مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع .r.r.r.

وأجيب عن ذلك بجوابين:
1.أنه معارض بحديث ابن عباس - رضـي الله عنهما - (كان الطلاق على

عهد رسول الله صللى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين مــن خلافــــة عمر ...) فدلَّ الحديث أنه طلاق الثلاث يقع و احدة.
Y.أنه لا يمنع من كون الثيء محرمًا أن لا يقــع وتترتـــب عليــهـ آثــــاره، كالظهار فهو محرم ويقع كما نقام.
اللراجح في هذه المسألـة: تبين من خلال ما تقدم ذكره في هذه المسألة قوُّة القولين الأول و الثاني؛ لقوة ما استدلَّ بـه أصحاب هذين القولين، وجلالة قدر القائلين بهما، وعندي- والله أعلم - أنَّ القول بأن الثالا نقع و واحد أقرب للصواب؛ لثبوت هذا الحكم عنه - صللى الله عليه وسلم -، وعمل الصحابة به في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وصدرًا من خلافة عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف لهم مخالف كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - السابق، وأما فعل عمر - رضي الله عنه - بعد ذلك فالأظهر أنه فعله سياسة للناس كما نقدم، و الله أعلم.

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."

## الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله
وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد تبيَّن لي من خلال هذا البحث نتائج أجملها على النحو التاللي: -أنَّ الر اجح في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (طلَّنَ أبــو رُكَانـــــة
 و البخار ي و النزمذي و العقيلي و غير هم.
 القرشي، وأنَّ زوجته المطلَّقة هي: سُهَمْمة بنت عُمَيْر الــــُزَنِيَّة.
 العلماء. -أنَّ الر اجح وڤو ع طلقة و احدة لمن طلَّقَ ثلاثًا بكلمة و احدة أو بكلمـــات لـــــ يتخللها رجعة، و هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وابــن بــــاز و الألباني و ابن عثيمين هذا ما يسَّر الهُ لي علمُه وفهمُه، وكتابتُّه ورَقْمُه، فإن كان صوابًا من الله الو احد وحده، و إن كان من خطأ فمن نفسي الضعيفة و الثيطان الرجيم، وأستخفر الله الغفور الرحيم، وأسأله أن يتجاوز عني إنه جو اد كريم، و الحمد لله ربِّ العالمين، وصلِّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

# مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع •r.r. م 

## فهرس المراجع

" الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان = صحيح ابن حبان، محمـــــ بـــن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبًْ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،

 الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعــة الأولــى، 1911
"الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، عبد الحــق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحـــين بــن ســعيد إبــر اهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط (المنوفى: (0N1 هــ)، تحقيق: حمدي السلفي، صبحي السامر ائي، مكتبة الرشد لللنشر و التوزيع، الرياض

 محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الاين المـــالكي (المتوفى: Y Y Y اهــ)، شركة مكتبة ومطبعة مصــطفى البــابي الحلبــي وأو لاده، مصر، الطبعة الثالثة.
" إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التتبيه، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بــن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ضبطه وعلق عليــه: علـــي إبــر اهيم

مصطفى، دار الكتب العلمية. " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار اللبيل، محمد ناصر الاين الألباني (المنوفى : • •

$$
\text { بيروت، الطبعة الثانية ه. ـ ا هــ - } 9 \text { ام. }
$$

- الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الهّ بن محمد بن عبد البر بن عاصم



حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمــد

بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: با
 P 1997

- الإصـابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد
 المو جود و على محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيــروت، الطبعـــة

- أضو اء البيان في إيضـاح القر آن بالقر آن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتــوفى :
 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد

 .م1991 -
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: (VO)هــ)، تحقيق: محمد حامـــــ الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية. - الإنصـاف في معرفة الر اجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن
 إحياء الثراث العربي.
- بداية المبندي في فقه الإمام أبي حنيفة، علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المنـــوفى: الام مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة.
■ بدائع الصنائع في نترتيب الثرائع،علاء الدين، أبو بكر بن مســعود بــن




التاريخ الكبير عبد الله (المتوفى: YOTهـــ)، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد
تجريد أسماء الصحابة، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمـن

الذهبي، دار المعرفة.
تحفة الأحوذي بشرح جامع النزمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بــن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: سهس اهـــ)، دار الكتب العلميــة -

بيروت

 سـلامة، دار طيبة للنشر و النوزيع، الطبعة: الثانية • 1999 - 1 -

تقربي النهذبي، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر

 النلخيص الحبير في تخريج أحاديث الر افعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المثوفى: 人Orهــــــ)، دار
 اللتمـيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد، أبو عمر بيوسف بن عبد الله
 تصقيت: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبيــر البكــري، وزارة
 تنقيح التحقيت في أحاديث التعليت، شمس الدين أبو عبد الله محمـــد بـــن
 مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، دار الوطن - الريـــاض، الطبعـــة الأولى

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."
■ تهذيب النهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العسقلاني (المتوفى: هorهــ)، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الـهنــد،

تـذذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضــــاعي الكلبـــي المــزي (المتوفى:

$$
\text { بيروت، الطبعة الأولى، • . £ اه - . } 9 \text { ام. }
$$

■ تـذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور (المتوفى: • .
العربي - بيروت، الطبعة الأولى، I . . •r.
 مكتبة المعارف، 1 1 1 هـ النوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سر اج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الثافعي المصري (المتوفى: ؟ •^هـــــ)، دار الفـــلاح للبحث العلمي وتحقيق النز اث، دار النوادر، دمشق - ســوربـا، الطبعـــة

النقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَدَ، الثميمي، أبــو





 - جامع العلوم و الحكم في شرح خمسين حديثا من جو امـع الكلم، زيــن الـــدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الامشقي، الحنبلي (المتوفى: مؤسسة الرسالة - بيزوت، الطبعة السابعة، rr اء اهـ - 1 . .


الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صـــلى الله عليــهـ وسلم وسننه و أيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبــدالله البخاري الجعفي، تحقيت: محمد زهير بن ناصر الناصـــر، دار طــوت

النجاة ، الطبعة الأولى، عام
الجامع لأحكام القرآن = تفسبر القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصـاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المنــوفى:


- القاهرة، الطبعة الثانبية، 197 ع 19 - مـ الجرح و النعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنــذر اللتميمي، الحنظللي، الرازي ابن أبي حانم (المنوفى: طYV

مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الـهند الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمـام الثنافعي، أبو الحسن علـي بن محمـــد بن محمد بن حبيب البصري البغغدادي، الثشهبر بالمــــاوردي (المنـــوفى: .
 - 1999-
 . 190 r
زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بـــن ســـعد
 بيروت - مكنبة المنار الإسـالمية، الكويت، الطبعة السابعة و العشرون ، .) $99 \leqslant-$ - $1 \leqslant 10$
سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشبر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المنوفى: YVO هــــ)، تحقيث: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."

- سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود

بن النعمان بن دينار البغدادي الدارفطني (المتوفى: بن الـن شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمــــ
بر هوم، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، \&
! . .

السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بــن موســى الخُّـــرَوْجِردي
 القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات، الطبعة الثالثة، 1 ٪Y
هـ

- سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى : V 1 هـــ)، تحقيق : مجموعة مـــن المحقةــين بإشر اف الثيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرســـالة، الطبعـــة الثالثـــة ،

$$
\text { 15.0 } 1910-\infty .
$$

- سبر الحاث إلى علم الطلاق الثالث، يوسف بن حسين بن أحمد بن عبـــ الرحمن بن عبد الهادي، تحقيق وتعليق: محمد بن ناصر العجمـــي، دار

شرح السنة، محبي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمــد بـــن الا الفر اء البغوي الثـافعي (المتوفى: 77 (01 هــ)، تحقيق: شعيب الأرنـــؤوطمحمد زهير الثـاويش ، المكتب الإسلامي - دمشق، بيــروت، الطبعـــة الثانية، الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبــو الفــرج، شــمس الــدين (المتــوفى:
 محمد رشيد رضا صـاحب المنار .

 . $-1 \leqslant Y \wedge$




الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد الـقيالـــــي


" العلل المتتاهية في الأحاديث الو اهية، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن
 الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكنـــــنان، الطبعــة الثانيــة،

$$
\text { . } 9 \wedge 1-\infty 1 \leqslant .1
$$

" عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تـهذيب ســنـن أبي داود و إيضاح علله ومشكالته، محمد أشرف بن أمير بن علـــي بــن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى:
 " فتّاوى نور على الارب، عبد العزيز بن عبد الله بـــن بــــاز (المتــوفى:
 العزيز بن عبد الهّ بن محمد آل الشيخ.

- فتتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضــل

- فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعر اقي، شمس الدين أبو الخير محمد بن
 (المنوفى: Y•Yهـ)، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة - مصـر ،
الطبعة الأولى، \&r \& اهـ - r . rrم.



$$
\text { צץ (1 هـ))، دار الفكر، } 10 \text { § اهــ - } 990 \text { ام. }
$$

حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."

- الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبـــ

 العربية السعودية، الطبعة الثانية، . . ع اهـ الــ - . 91 ام الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بــن عــدي الجرجـــاني (المتــوفى:

 .199V -- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار = مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر بن
 (المتوفى: هץץهـــ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد - الرياض،
الطبعة الأولى، 9. ع اه - 9191م.
- لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور
 الطبعة الثالثة - £ 1 ٪ هــ المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخســي (المتــوفى:
 - متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، أبــو القاســـ عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: ع عזهــــــ)، دار الصــحـابة للتر اث، عام - المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين، محمد بن حبان بن أحمــــ بن حبان بن معاذ بن مَعْبَ، التميمي، أبو حانم، الدارمي، البُستي (المتـــوفى:
 الأولى،

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية

 القرطبي الظاهري (المنوفى: 07 عهـ) ، دار الفكر - بيروت. - مختصرُ استندرَكَ الحافِظ الذّهبي على مُستدركَ أبي عبد اللِّ الحَاكم، ابن الملقن سر اج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الثافعي المصــري
 V - Y


 - المدونة، مالكك بن أنس بن ماللك بن عامر الأصبحي المـــدني (الهتــوفى:
 - المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الهّ الحاكم محمد بن عبـــد الهّ بــن
 المعروف بابن البيع (المتوفى: 0. عهــ)، تحقيق: مصطفى عبد القـــادر
 المسند = مسند الثافعي، الثافعي أبو عبد الله محمد بــن إدريـس بــ بــ

 - مسند أبي بعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المشُى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: v•rهــي)، تحقيق: حسين سليم أسد،
 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الش أحمد بن محمد بن حنبل بن هــــلا



حديث ابن عباس - رضي الله عنهها - قال: "طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكَانة وإخوته أمَّ رُكَانة ..."

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اله صلى الهّ عليه وسلم = صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبــو الحسـن القشــيري
 إحياء النز اث العربي - بيروت.
- مشارق الأنوار على صحاح الآثثار، عياض بن موسى بن عيــاض بــن
 العتيقة ودار النراث.
المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نـــافع الحميـري اليمـــاني
 المجلس العلمي- الهند المكنب الإسامي - بيــروت، الطبعــــة الثانيــة، .0) $\leqslant \cdot \mu$
- معالم اللمنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بــن إير اهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتــوفى:
 - معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَوْجِردي الخر اساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: © \& \&هـ) ، تحقيق: عبد المعطـــي أمين قلعجي، جامعة الدر اسات الإسـلامية (كر انشـــي - باكســـتان)، دار


$$
\text { (المنصورة - القاهرة)، الطبعة الأولى، Y ٪ اهــ - } 991 \text { ام. }
$$

- المُعْلم بفو ائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر النَّمِيمي المازري
 الدار النونسية للنشر، الطبعة الثانية، $9 \wedge 1$ 1 م. المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الامشقي الحنبلـــي، الثـــهـر بــــابن قدامــــة المقدسي (المتوفى: • •7 هــ)، مكتبة القاهرة، $97 \lambda$ - ام. 9 - هـ

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء السابع .r.r.r.

* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بــن إبر اهيم القرطبي ( 707 - OVA هــ)، تحقيق: محيي الدين ديب ميســتو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبر اهيم بز ال، (دار ابن كثير، دمشق - بيروت)، (دار الكلم الطيب، دمشــت - بيـروت)، الطبعة الأولى، IEIV هـ ا 1 1997 - م.
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الاين بحيى بن شرف النووي (المتوفى: (VV7 هــ)، دار إحباء النراث العربي -بيروت، الطبعة الثانية، rar ral
- النهاية في غريب الحديث و الأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بــن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الثيباني الجزري ابن الأثيـــر (المتوفى: 7 7 7هــ)، تحقيق: طاهر أحمد الــز اوى - محمــود محمـــد

 (المتوفى: • 0 (هــ) ، تحقيق: عصـام الدين الصـــبابطي، دار الحــديث،


