# الإهمام شهس الدين ابن عبدالهادي (ت؛ \&Vه) وكتابه اليحرر في الحديث 

تأليف
د. خالهد بن قاسـم الـردادي
الأستاذ المساعد بقسم فقه السنة ومصادرها في كلية الحديث بالجحامعة الإسلامية في المدينة النبوية


## الملخص

موضوع البحث: الإمام شمس الاين ابن عبدالهادي وكتابه المحرر في (الحديث.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعريف بالإمام ابن عبدالهادي، وكتابه "المحرر في (لحديث" وبيان موضوعه ومنهجه فيه، وثناء (العلماء عليه،

و الاراسات حوله، ومقارنته بالكتب المقاربـة لـه. منهج البحث: سلك الباحث المنهج التحليلي الوصفي. أهم نتائج البحث: خرج بعدة نتائج، من أهمها: تعريف موجز مهم بالإمام شمس الاين محمد بن عبدالهادي، ثم التعريف بكتابه المحرر في (الحديث،

وتناول تعريفي بالكتاب الأمور التالية:
تحرير اسمه، وبيان موارده، وموضوعه، وثناء العلماء عليه وقيمته العلمية، وذكر أماكن نسخ الكتاب الخطية والتي تيسر الوقوف عليها، مـع وصف مفصَّل لها، وبيان المنهج الذي سلكه المؤلف في كتابه وتميَّزه في كتب وأبواب كتابه، ومن ثم المقارنة بين كتاب "المحرر" وأثشهر كتب أحاديث الأحكام المقاربة له، ثم التعريف بجهود العلماء والباحثين في خدمة الكتاب، وتنوعهم في ذلك.
التوصيات: أرى أن كتاب "المحرر" بحاجة لمزيد من الاراسات حوله؛ من حيث الصناعة الحديثية فيه، ومنهج المؤلف في إيراد الأحاديث وبيان عللها ونحوها من الأبحاث التي تخدم الكتاب وتثري محتواه وتزيد من التعريف

بقيمته اللعلمية.
(الكلمات المفتاحية: ابن عبدالهادي، المحرر في الحديث، منهج (المؤلف، نستخ (الكتاب، طبعات الكتاب، موارد المؤلف، مقارنة (المحرر .

## Summary

Research subject: Imam Shams al Din Ibn Hadi and write the editor in talk.
Research objectives: Research aims to publicize the Imam Ibn Hadi, writing "the editor talk" theme statement method, scientists praise him and around him, and compared his approach to books.
Research methodology: Int descriptive analytic cord.
The most important results: Out several results, including: a brief introduction to important forward Mohamed Shamsuddin bin Hadi, then type definition editor in talk, and eat my definition book the following:
Edit name and theme resources statement, scientists and the scientific value of praise, written copies and places stated that facilitate stand on it, with a detailed description, the author curriculum statement in writing and in books and writing sections, and then compare the book "Editor" and written interviews His approach, provisions and publicize the efforts of scientists and researchers in the service book, and diversity.
Recommendations: See the book 'Editor" needs more studies about it; in terms of industry, the author's methodology of Hadith include chats and ills and statement about her research that serves the book and enrich its content and increase the visibility of scientific value.
Key words: Ibn Hadi, editor of the talk, the author's approach, copy writers, the book editions, author resources, compare Editor.
9.0

## مقدمة

إن الحمد لله نـحمده ونستيتعينه، ونسنتغفره، ونـعوذ بـالله من شرور أنفسنـا وسيّئات أعمـالنا، من يهـ الله فِلا مضلّ لـه، ومن يضلل فِلا هادي لـه، وأشهـ أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهـه أنّ محمّاً عبده ورسوله. أمّا بـد :
فإنَّ السنَّة النبوية الأصل الثاني من أصول الاين، وهي بيان للقرآن الكريم وشرح لأحكامه وبسط لأصوله، بها يُعرف المراد من كلام رب (العالمين، وعليها مدار أكثر الأحكام، وكيف لا، وهي القول والفعل والإقرار من سيِِّ الأنـام صلوات ربي وسـلامـه عليه.

 لم يَنُص عليها القرآن الكريم ولكنها تنتمَثَّى مع قواعده وتحقق أهدافه و غاياته، فكانت السنـة تطبيقاً عملياً لمـا جاء بـه القر آن العظيم. ولما كان للسنـة هذه المكانـة العظيمة والمنزلة المرموقة، عرف السلف الصالحع لاها ڤدر ها ومكانتها فرعو ها بحفظها في الصدور وتدوينها في السطور، وحكمّوها في شؤونهـ وكانوا بـها مستمسكين وعلى نـهجا . سائرون

وقد اهتم علماء المسلمين بجمع الأحاديث النبوية الواردة في الأحكام الثشر عية، فقاموا بحصر ها ومن ثم تخريجها ودراستهها وتبويبها على أبواب (لفقه، ليسهلل (استحضار ها وحفظها وتداولها، ومن ثم قاموا بشرحها وبيان فو ائد ها والأحكام المستتبطة منها. وقد أكثر الاعلماء من هذا النوع من التأليف، بعد أن استثقر تدوين السنة المسندة المصنفة في المصنفات والجو امع والمسانيد واللسنن والصحاح
9.7

والمعاجم، وأصبح يتعسّر على (لكثير الرجوع إليها والاستفادة منها، فكاتث مثل هذه التصانيف تقرب السنة بين يدي الأمة لينهلوا من علومها ومـا فيها من حكم وأحكام.
ولا ريب أنَّ دراسة أحاديث الأحكام والعناية بـها تزيد في الملكة (لفقهية، والقّرة الاستنباطية لاى طالب العلم، فمن خلالها يتبيَّن لله كيف وصل (العلمـاء إلى الأحكام الشرعية و المسـائل الفقهية من أدلتها في السنـة النبويـة. وقت رغبت أن أشارك في التعريف بكتاب يعتبر من أهم كتب أحاديث الأحكام لكثرة مزايـاه وغزارة مـادته وكثرة فوائده، وهو كتاب "(لمحرر في الحديث" لـإمام محمد بن أحمد بن عبدالهادي كرحمه اللهـ، خاصة وأنَّه لم يحظ بالعنايـة والار اسة كما حظي بها غيره من الكتب المقاربة لـه، ورغبة في تحقيق الفائدة والإسـهام في خدمـة (لكتاب، قمت بتدوين هذه الار اسـة العلمية عن الكتاب، وسميته: (الإمام شمس الاين ابن عبدالهادي وكتابـه المحرر في (لحديش)، وقد جعلت البحث على فصلين وخانمة وملحق، وكانت خطة (البحث على النحو التالثي: (لفصل الأول:

ترجمـة موجزة لثلإمـام ابن عبدالهادي، وفيه ثُمانية مباحث: (المبحث الأول: السمـه، ونسبه،، ونسبتّه، وكنيته. المبحث الثاني: مولده ونشأتنه الالميمة. المبحث الثالث: شبيوخه. المبحث الرابع: تـلاميذه.
المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه. (المبحث السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي. المبحث السابع: مؤلفاته.

الفصل الثثاني:
التعريف بكتاب المحرر في الحديش، وفيه سبعة مباحث: (لمبحث الأول: اسم (الكتاب، وتوثيق نسبتيّه إلى مؤلفه. (المبحث الثاني: التعريف بالنسـخ الخطية للكتاب.
(المبحث الثالث: موضوع (الكتاب، وقيمته ومنزلته (العلمية. المبحث الرابع: موارد المؤلف في كتابـه.
(المبحث الخامس: منهج المؤلف في كتابه.
المبحث السادس: مقارنـة بين المحرر وأشهر كتب أحاديث الأحكام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المقارنـة بين المحرر والإلمام. المطلب الثاني: المقارنـة بين المحرر وبلوغ المرام• المبحث السـابع: جهود العلماء والباحثين في خدمة الكتاب، وفيه مطلبان: المطبب الأول: جهودهم في شرح أحاديث الكتاب. المطلب الثاني: طبعات الكتاب و الار اسـات حولّه. (الخاتمة:: وفيها أهم النتائيج والتوصيات. ملحق: وفيه نمـاذج من صور مخطوطات الكتاب. الفهارس: فهرس المر اجع والمصادر، فهرس الموضوعات. وختامـاً أسـأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، ولست أدعي الكمـال ولا مقاربته، وحسبي أن بذلت جهلي في إخراج هذا البحث، والله الموفق و المعين.

الفصل الأول:
ترجمة موجزة للإمام ابن عبدالهادي، وفيـه مباحث:
المبحث الأول: اسمـه، ونسبه، ونسبتّه، وكنيته. المبحث الثانتي: مولده ونشثأته العلمية.

المبحث الثالث: شيوخه.
المبحث الرابع: تلاميذه.
المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه.
المبحث اللسادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي. المبحث اللسابع: مؤلفاته. اللمبحث الثامن: وفاته.
(1المبحث الأول: (سمه، ونسبه، ونسبتّه، وكنيته
هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف
 الصالحي(s) الامشثي الحنبلي، أبو عبدالله، شمس الاين.
اشنتهر بــ "ابن عبد الهادي" نسبة إلى جده الأعلىى عبد الهادي بن يوسف. ويقال له -أيضاً-: ابن قدامة نسبة إلى جده الأعلى أيضاً قدامة بن مقدام.










 للبغدادي ( (
 ror) لأستاذين: أكرم البوشي، وإبر اهيم الزيبق. ( ${ }^{\text {( }}$ ) نسبة إلى بيت المقنـس
(") نسبة إلى "جَتَّاعِّل" بالفتح وتثشديد الميم وألف وعين مهـلة مكسورة وياء ساكنة ولام، قرية بجبل نابلس من أرض فلسطين، بينها وبين بيت المقاس يومر ينظر : "معجم (البلدان" (ヶ/ヶ



الاططلاع" (ז/ر•

المبحث الثاني: مولده، ونشأتها اللعلمية

- مولاه:

اختلف المترجمون له في تحديد سنة مولده على ثلاثة أقوال:
ا- أنَّ مولده كان في سنة أربع وسبعمائة، قال بـه ابن رجب(1)، وابن العماد (r
r- أنَّه ولد في سنة خمس وسبعمائة، قاله الذهبي في بعض كتبه(r)،
 و الداودي(^).
r- قال الذهبي(4): "ولد سنة خمس أو ست وسبعمائة". ولعل الراجح أنَّ ولادته كانت في سنة خمس، ولا ولو مـا حكاه عامة أقرانه ومعاصريـه. أما الثهر الذي ولد فيه فهو شهر رجب، وأما مكان ولادته فذكرت المصادر أنه ولد في "الصالحية" بدمشق.
(') "الذيل على طبقات الحنابلة" (1 1 (10/0).

(") (



(") "الوفيات" ( () ( )



- نشأته العلمية:

أسرة آل قدامة أسرة عريقة معروفة بالعلم والفضل، قال الثيخ بكر أبو زيد(1) - عند ذكره لبيوت الحنابلة -: "آل قدامة: الحنابلة، القرشيون، العدويون نسبًا، من سلالة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، المقادسة موطنًا، ثُم الصالحيون، الامـاشقة مـهاجرًا، أكثر (لبيوت (لحنبلية علمًا، ترجم ابن مفلح في "(لمقصد الأرشد" لنحو خمسين عالمًا منهم، استمروا على نسبتهم هذه " آل قدامة دهرًا ... ، وقد تفرع منهم ثلاثةّ بيوتات كبيرة هي: بيت ابن عبد الهادي: يلتقون مع الثيخ أبي عمر وأخيه الموفق في الجد الجامـع لهم: محمد ابن قدامة بن مقدام، إذ محمد له ابنان: يوسف بن محمد بن قدامة جدٌّ آل عبد الهادي. وأحمد ابن محمد بن قدامـة جدٌّ آل قدامـة ...". في هذه الأسرة الضاربة في العلم والفضل والمكاتة نشأ المؤلف وترعرع،
 تنشئة ابنه نشأة علمية مميزة ولهذا أحاطه برعايته وعنايته واحضاره مجالس (العلم والأخذ عن كبار أهل العلم والإسناد؛ "فسمع من زينب (بنة الثيخ كمال الاين (الصالحية، وكانت قد تفردَّت بـغالب إجاز اتها، وهي آخر من روى في الانيا عن سِبْط اللسِّفَفي، وسمـع من عيسى المطعم المتوفى سنة (VIV هـ) ول، ومن أبي بكر أحمد بن عبد الائم

 التسعين، وكلهم ممن تفرد بأجزاء من العو البي. وسمع أيضنًا من أحمد بن أبي طالب الصالحي (لحَجَّار، وهو من المعمَّرين

(') "المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" (1 / - or - oro).
$91 r$
بموته درجة، وأكثر عن محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء، ابن الزرَّاد، وهو ممن تفرد، مـات سنة ( VYY هـ)، وقرأ بنفسه "صحيح مسلم" على القاضي شرف الاين عبد الله بن الحسن، وهو من حفدة المحدث عبد (الغتي المقدسي، وممن تفرد وعمر، توفي سنة ( ( V هـ هـ) .
أما في الفِقِه، فإنـه حفظ "المقتع" - وهو دون العاشثرة- على (القاضي سليمان بن حمزة، المتوفى سنة (V10 هـ)، ثم أنتَّ دراسته على إمامين كبيرين برعا في المذهب الحنبي، هما: القاضي محمد بن مسلم بن مالكك (المتوفى
 وأخذ القراءات عن شيخ القراء في عصره ابن بَصْخَن، وقرأ النحو على أبي العباس الأندرشي، وهو ممن شرح "التسهيل" لابن مالكّ.

 ( ${ }^{(1)}$

وقد لازمهما ملازمة تامة، فأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة وأصول الاين ومنهجه في الفقه والعلم والفتوى بل إنه ألف كتاباً فرياً نفيساً في سيرة ومناقب شيخه: "العقود الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية"، ذب فيه عنه وانتصر له. وأخذ عن الحافظ المزي علم الرجال والعلل، فلازمه نحو عشر سنين(٪)، وقد تميز ابن عبد الهادي -من بعد- بعلم الرجال والعلل، حتى صار إمامًا ناقارً راسخاً فيه، وكان يعترف بفضل شيخه عليه، فيقول فيه(†): "هو شيخي الآي
(') مقدمة تحقيق كتاب "طبقات علماء الحديث" لابن عبد الهادي ( ( )
 (") "طبقات علماء الحديث" ( ) (YVV/६).

911
 ستَفَ الأُمة".

وبعد أن اكتملت آلة اللعلم لدى المصنف وشهـ له شيوخه بالعلم والنبوغ، قام بالتدريس في أكبر مدارس عصره كالعمرية والضضيّائية و والصبابية وغيرها، وتصدر للاشتغال والإفادة('). بيد أنَّ المصادر التي ترجمة له لم تحدد اللمنة التي ابتدأ فيها بالتّريس، خلا تدريسه في (المدرسة (العمرية فقد ذكر (لحافظ ابنُ كثير (؟) أنه جلس للتدريس

$$
\text { بها في سنة ( } 1 \text { ع V هـ). }
$$



91 !
المبحث (الثالث: شيوخه(1)
لقد أخذ الحافظ ابن عبد الهادي عن جماعة من أهل العلم، وكان من بين من أخذ عنهم من يعد من كبار علمـاء عصره وأئمة زمـانـه، ومن أشهر هم: 1 - أحمد بن أبي طالب بن نـعمة (الصالحي، أبو العباس، (المعروف بــ
(الحجّار) ، ويعرف أيضًا بــ (ابن الشحنة) (ت ، هV).
r - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، شيخ الإسدلام ابن
تيمية (ت (OV (ش).
r- أحمد بن عبد الائم بن نـمـة (لمقدسي الصالحي، أبو بكر بن زين الاين، (المعروف بــ ابن عبد الدائم (ت) 1 (ov).
ع - إسمـاعيل بن محمد بن إسمـاعيل بن الفراء (الحراني، ثم الامشقي، مجد الاين الحراني (ت) (ovr9).
0- سعد الاين بن محمد بن سعد (ت) (OVY). - سليمان بن حمزة، تثي الاين أبو الفضل (ت ه اOV). - V (الاين المطعم (ت) 9 (ov).
^- محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثُم الامشقي، شمس الاين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية (ت (ه OV).
9- محمد بن أحمد بن أبي الاهيجاء بن الزرّاد (الصالحي(ت PV Y).
 بالوفيات" ( ( (ص) و"الأيل على طبقات الحنابلة" ( 1 ( $10 / 0$ )، و"الارر (الكامنة" (


910

- ا- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، شمس الاين أبو عبد الله (ت

$$
\text { .(ov } \leqslant \wedge
$$

1 ا - يوسف بن عبد الرحمن، أبو الحجاج المزي الامشثي (ت \& \& \& OV).

## المبحث الر ابع: تلاميذه

لم تذكر مصادر ترجمته أحداً من تلامذتّه، ولكنها اكتفت ببيان أنـه درَّس في عدد من المدارس ودور العلم وكان يحضر درسه كبار الالمماء وخلق من

وقال ابن رجب(؟): "وحدَّث بشيع من مسموعاتّه، وسمـع منـه غير واحد". وقال ابن كثير() - رحمه الله-: " في يوم الأربعاء الحادي والعشرين منـه
 بسفح قاسيون الثيخخ الإمام شمس الاين محمد بن أحمد بن عبد الهادي (لمققسي (لحنبلي، في التّريس الْبَتْمَرِيِّ، عوضاً عن القاضي برهان الاين الزرعي، وحضر عنده المقادسة وكبار الحنابلة، ولم يتمكن أهل المدينة من الحضور ; لكثرة المطر والوحل يومئذ". و هذا يدلنا على مدى الثشهرة والمكانة النتي أصابها وڤتئذٍ حتى كان يحضر درسه كبار العلماء وأعيان (لعصر فكيف بمن دونهـ؟! ومما ذكرتّه المصادر أنَّه أخذ عنه ممن هم في طبقة شبيوخه وأقرانه كما استفاد هو منهم؛ كالمزي، والذهبي، و(الصفدي(٪) - رحمهم الله-، وهؤلاء كثهم أعلام ممن ذاع صيتهم وعلا قدرهم(1).

$$
\begin{aligned}
& \text { (') "'يل تذكرة الحفاظ" (ص/ 9 \&). } \\
& \text { (") "ذيل طبقات الحنابلة" ( ( ( } \\
& \text { (") "البداية و والنهاية" ( ( }
\end{aligned}
$$


الحفاظ" (ص/9 \&-1 ه).

المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه
لقد أثنى (لعلماء على المصنف، فأثغى عليه مشايخه وأقرانهه ومن في طبقة تـلاميذه فضلاً عمن أتى من بـدهم، وإليك أقو (لأهم: قال الحافظ أبو الحجاج المزي (ت (HV)) وهو من شيوخه الذين
لازمـهم: "مـا التقيتُ بـه إلا واستثفدت منـه"(٪).

وقال ابن نـاصر الاين(؟): "ولقد كتب الحافظ أبو الحجاج المزي على كتاب "ترجمة الثثيخ تقي الاين ابن تيمية" تأليف ابن عبد الاهادي، مـا صورتـه: كتاب مختصر في ذكر حال الثيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الاين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، وذكر بعض منـاقبه ومصنفاته رضي الله تعالىى عنـه، جمـع الثيخ الإمام الحافظ شمس الاين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، أدام الله الثفع بفوائده".
 وهو من شيوخه أيضنًا، قال عنـه(\&): "الفقيه (البارع، المقرىئ (المجود، المحدث الحافظ، النحوي الحاذق، صاحب (لفنون". وڤال أيضًا (ْ): "وسمعت من الإمام الأوحد الحافظ ذي الفنون شمس الاين محمد بن أحمد بن عبا الهادي ... واعتّى بـالرجال والعلّل وبرع وجمع
( (') وقا بذل الاكتور عامر حسن صبري- وفقه الله- جهًٍا وافر اً في جمع أسمـاء بعض العلماء الأين ذكر في تراجمهم أنهم أخذوا عن الحافظ ابن عبد الاهادي، وذلك في مقدمة






911
وتصدى لإلإدادة والاشتغال في القراعات والحديث والفقه والأصول والنحو، وله توسع في العلوم وذهن سيال". وقال الحسيني('): "وسمعت شيخنا الذهبي يقول يومئذ -وهو يبكي-: مـا اجتمعت بـه قط إلا واستثفدت منـه رحمـه الله تـعالى".

"الشيخ، الإمـام، (الفاضل، (المفنّ، الأكي، النحرير، شمس الاين (الحنبلي...كان ذهنه صافياً، وفكره بـالمعضلات وافياً، جيد (لمباحث، أطرب في نقلّه من المثاني والمثالث، صحيح الاثتقاد، مليح الأخذ والإيراد، قد أنقن الاعربية، وغاص في لجتها على فوائدها ونكتها الأدبية، وتبحر في مـرفة أسمـاء الرجال.. ولو عمر لكان عجباً في علومـه، ونقطه البدر طرباً منه بنجومـه،

ولكن اجتث يـانعاً، ولم يجد لـه من الحِمَام مـانعاً".
 جمـال الآيّن الْمزي ويَرِد عَلَيْهِ فِي أَسمَاء الرِّجَال، واجتمعت بِهِ غيرِ مرّة،



"الإمـام (لعلامـة شمس الاين ... اعتنى بـلرجال والعلل وبرع وجمع وصنف وتصدر للإفادة والاشتنغال في القراءات والحديث والفقه والأصلين والنحو واللغة".

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) "أعيان العصر" ( ) ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

"صاحبنا الثيخ الإمام العالم، العلامـة، الناقد، البارع في فنون العلوم، ... وحصلّل من العلوم مـا لا يبلغه الثبيوخ الكبار، وتفنن في الحديث، والنحو، والتصريف، والفقه، والتفسير، والأصلين، والتاريخ، والثقراءات، وله مجاميع
 عارفاً بالجرح والتعديل، بصيراً بعلل الحديث، حسن الفهم له، جيد المذاكرة، صحيح الذهن، مستقيماً على طريقة السلف، واتباع (الكتاب والسنـة، مثابراً على فعل (الخيرات".

 وفنونـه، ومعرفة الرجال والعلل. وبرع في ذلك، وتفقّه في المذهب وأفتى، وقرأ الأصلين والعربية، وبرع فِيهَا، ولازم الثيخ تقي الاين ابْن تيمية مدة.... ولازم أبـا الْحَجَّاج المزَي الحافظ، حَتَّى برع عَلَيْهِ فِي الرجال، وأخذ عَنِ الذهبي وغيره".

- وقال الحافظ ابن نـاصر الاين الامشثي() (ت \& \& ه ه):
" الثيخ، الإمـام، العلامة، الحافظ، الناقد، ذو (لفنون، عمدة المحدثين، متقن المحررين...قرأ القرآن العظيم بـالروايات، وسمع مـا لا يحصى من المرويات ... ورافق (الحفَّظ والمحدثين، وعني بالحديث وأنو اعه، ومـرفة رجالهه وعلاه، وتفقه وأفتّى، ودرَّس وجمع وألف، وكتب الكثير وصنَّف، وتصدى كلإفادة والاشتغغال في فنون من العلوم".

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " ..مهر في الحديث، والأصول، والعربية، وغيرها..". }
\end{aligned}
$$

"الفقيه الحنبلي، المقرئ، (لمحدث، الحافظ الناقد، النحوي، المتفنن، (لجبل (الراسـخ.... وعني بالحديث وفنونـه، ومـرفة الرجال و العلّل، وبرع في ذلك؛ وأفتى ودرّس".

المبحث السـادس: عقيدتّه، ومذهبه الفقهي

- عقيدته:

لقد عرف المصنف بسلوكه معتقد ومنهج (السلف، مع (الصلابة في (لسنة والذب عنها، وقد أثبت هذا بجلاء في كتبه وردوده على المخالفين، مع الثناء على أهل العقيدة السلفية و الدفاع عنهم، وكتابه "الصـارم المنكي" خير شـاهد على هذا، فقد بيَّن فيه المعتقد الصحيع في مسألة شد الرحال، وزيـارة قبر اللنبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرها من المسائل التي دار حولها الخلاف فانتصر لقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية المو افق لرأي السلف، وقامعاً لحجة المخالفين بالحجة والبر اهين. ومن ذلك قوله وهو ينقل عقيدة أهل السنة عن شيخه ابن تيمية مقرّاً لـه(1): "اعتقاد أهل السنة و الجماعة: الإيمان بما وصف بـه نفسله، وبما وصفه بـه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والإيمـان بأن الله خالثق كل شيء من أفعال العبـاد وغيرها، وأنـه مـا شاء الله كان، ومـالم يشأ لم يكن، وأنـه أمر بالطاعة ورضيها وأحبها، ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة، والله خالثق فعله، وأن الأيمان والاين قول وعمل يزيد وينقص، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بـالذنوب، ولا نـخلد في النـار من أهل الإيمـان أحداً، وأن الخلفاء بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمـان، ثم علي -رضي الله عنهم-، وأن مرثبتهم في الفضل كمرثبتهم في الخلافقة، ومن قدم عليا على عثمـان فقد أزرى بالمههاجرين والأنصار".
(') "العقود الارية" (ص/\& \& ب-

Qry
وقولهه في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في بعض صفات الله تعالىى(': "واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من الخلف، متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالّى كل ليلة إلى سمـاء (لانيا، وكذلك هم مجمعون على إثبات الإتيان والمجيء وسـائر مـا ورد من الصفات في الكتاب والسنـة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا نمثيل، ولم يشبت عن أحد من السلف أنـه تـأول شيئاً من ذلك". - مذهبه (الفقهي:

لا ريب أنـه كان حنبلي المذهب، وقد اتفقت مصادر ترجمته -خاصة من ترجم للحنابلة - على هذا.

## المبحث اللسابع：مؤلفاته

يعد الحافظ ابن عبد الهادي من العلماء المكثرين من التأليف والمتفنتين فيه، فقد خلَّف العديد من المؤلفات التي تثهه بسعة علمه وسيلان قلمه وإعمال ذهنه وبراعة نقده، مع جودة خطه وحسن كتابته، وقـ ذكر المترجمون لـه كتباً كثيرة． قال ابن رجب（1）：＂وكتب بخطه الحسن المتقن الكثير، وصنَّف تصانيف كثيرة بعضها كملت، وبعضها لم يكمله، لهجوم（لمنية عليه في سن الأربين＂． وقال ابن المبرد في＂الجوهر المنضد＂（٪）تحت ترجمة عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي（أخو صاحب الكتاب）：＂له كتاب في أسمماء مصنفات أخيه شمس الاين＂．
وقد اعتنى من ترجم للحافظ ابن عبد الهادي بذكر مؤلفاتّه، وكان من أكثر هم عناية بذلك（الحافظ ابن رجب، قال ابن العماد الحنبلي（ّ）：＂عدَّ له ابن رجب في طبقاته ما يزيد على سبعين مصنفاً، يبلغ التام منها مـا يزيد على مائة

وفيما يلي ذكر لأهم مصنفاته، مرتبة على حروف المعجم（5）：
1－أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر ． r－أحاديث حياة الأنبياء في قبور هم．

$$
\begin{aligned}
& \text { (") (ص/ (ص) (00). }
\end{aligned}
$$

（＂）＂شثذرات الذهب＂（（
（）وعامتها ذكرها ابن رجب في＂الذيل＂（I（IV／0）، والعليمي في＂المنهج الأحمد＂
 ．（ヶач－ヶаを／ノ／r）
وما كان مطبو عاً رمز بجانبه حرف＂ط＂．
r- أحاديث الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
\& - الأحكام (الكبرى المرنبة على أحكام الحافظ الضياء، كمل منـه سبع مجلدات.
ه- الإعلام في ذكر مشايخ الأمة الأعلام أصحاب الكتب الستة. عدة أجزاء. צ- إقامة البر هان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان. جزءء. ی-^- تعليقة في "الثقات"، كمل منه مجلدان.

9- تُعليقة على "سنن البيهقي (الكبرى"، كمل منها مجلان.

- • - تعليقة على "العلل" لابن أبي حاتم، كمل منها مجلدان. ط.

1 1 - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي، مجلدان. ط.
r r

ז1 ا - جزء في المراسيل. ط.
§ ا - حو اشي على كتّاب "الإلمام"، جزءء.
1 1 - الرد على أبي بكر الخطيب الحافظ في مسألة الجهر بالبسملة، مجلد. 17 - الصارم المنكي في الرد على اللسبكي. ط.
الالعقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. ط. V
1^1 ا الكلام على أحاديث مس الأكر، جزء كبير.
19- الكلام على أحاديث: " البحر هو الطهور ماؤه "، جزء كبير.
r.

الكا الكلام على حديث معاذ في الحكم بالرأي، جزء كبير.
r r - الكلام على حديث "أصحابي كالنجوم"، جزء.
r

٪ § المحرر في أحاديث الأحكام. ط.
0 0 - منتخب من مسند الإمام أحمد، مجلدان.
r
منتخب من سنن البيهقي، مجلا.

## المبحث الثامن: وفاته

اتفق المترجمون له أن وفاته كانت يوم الأربعاء عاشر جُمَادى الأولى سنة أربي وأربين وسبع مئة، وله تسع وثلاثون سنة.

 فأغبرني والده أن آخر كلامه أن قال: أششه أن لا إله إلا الله، وأثشه أن محمداً رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المني فصلي عليه صبيحة يوم الخميس بالجامع المظفري، وحضر جنازت الته قضان
 حافلة مليحة، عليها ضوء ونور، ودفن بالروضة إلىاء إلى جانب قبر اللبيف بن المجد، رحمهما النه تعالى". وقٌ خلَّف ابنًا من زوجته عائثة، أصبح فيما بعد من شيوخ الحافظ ابن

(') ينظر: " "الباية و النهاية" ( ('

(الفصل الثاني:
التعريف بكتاب المحرر في الحديث، وفيه مباحث:
المبحث الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبتّه إلى مؤلفه.
المبحث الثاني: التعريف بالنسخ الخطية للكتاب.
المبحث الثالث: موضوع (لكتاب، وقيمته ومنزلته اللعلمية.
المبحث الرابع: موارد المؤلف في كتابه.
(المبحث الخامس: منهج المؤلف في كتابـه.
المبحث السادس: مقارنة بين المحرر وأثهر كتب أحاديث الأحكام، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المقارنة بين المحرر والإلمام. المطلب الثاني: المقارنة بين المحرر وبلوغ المرام. المبحث السابع: جهود العلماء والباحثين في خدمة الكتاب، وفيه مطلبان: المطلب الأول: جهودهم في شرح أحاديث الكتاب. المطلب الثاني: طبعات الكتاب والار اسات حولّه.
qヶ人
المبحث الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبتّه إلى مؤلفه

- اسم (الكتاب:

لم يسم المصنف كتابه في مقدمته أو في تصانيفه الأخرى، ولهذا اختّف المترجمون لـه في تسمية كتابه، على النحو الآتي:
 "(المحرر في الأحكام"، ووصفه بأنه يقع في :"مجلد".

 "الُْحَحَر فِئِ الحديث".
ولعلّ التسمية الأخيرة أقرب للصواب، لما يأتي: 1- أنَّه مو افق لمضمون الكتاب، فهو لأحاديث ذكرها المؤلف في كتابه يستدل بها العلماء في الأحكام الشرعية حرر انتقاءها واختصار ها والعناية بها.
ץ- أنّه قا جاء ذكر هذا الاسم على طرر عدد من النسخ الخطية('•).

$$
\begin{aligned}
& \text { (') "'نيل طبقات الحنابلة" ( } 1 \text { (1) ). }
\end{aligned}
$$

( ' ' ' كما في النسخ الهندية و البديعية والسليم و المصرية.
$9 r 9$
وأمّا تسميته بــ :"المحرر في الأحكام" ففيه نظر؛ فقد يفهم منه أننَّ الكتاب في الأحكام الفقهية والأمر ليس كذلك وإنما هو في أحاديث الأحكام التي يحتج بها (الفقهاء، وأيضاً يخالف مـا صرَّح به المؤلف في مقدمة كتابه حينما
 الشُرْ
وأما من سمَّاه بــ "الْمُحَرَر فِي اخْتِصَار الْإِلْمَم"، فيبدو أنـه (جتّهُ في تسميته تبعاً لقول ابن قاضي شهبة وابن حجر: "اختصره من الإلمام". فزاد في التسمية: "اختصار الإلمام" مع أنَّ هذا متعقب بأنَّه خلاف مـا صرَّح بـه المؤه في مقدمة كتابهه حيث يقول (Y): " انْتَخَبْتُهُ مِنْ كُتُب الأَنَمَّةِ المشْهُورينَ و الحُفَّظِ الــــُعتَتَمَين". وكذلك خلاف لو اقع وحال الكتاب كما سيأتي بيانه في مبحث مستقل -إن شاء

- توثيق نسبة الكتاب للمؤلف:

لا ريب أن الكتاب ثابت النسبة لمؤلفه، ويدل على هذا مـا يأتي:



$$
\begin{aligned}
& \text { (') "المحرر" (ص/' ('Y). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (") "ديل طبقات الحنابلة" ( ( } 1 \text { ( } 1 \text { ) ). }
\end{aligned}
$$

qw.
و الداودي(1)، و الثوكاني()، والقنوجي().
r-نسبه له المؤلفون في فهارس الكتب والأثبات، ومنهم حاجي

> خليفة(¿)، والبغدادي ()، و القنوجي()، وبروكلمان ().

ץ-نُصنَّ على نسبتّه للمؤلف على طرر عدد من النستخ الخطية للكتاب(^).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\circ} \text { " "هاية العارفين" ( ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) كما في النسخ الهندية و البديعية و والسليم و المصرية. }
\end{aligned}
$$

المبحث الثاني: التعريف بالنستخ الخطية للكتاب
يتو افر -ـلله الحمد- عدد من النسـخ الخطية للكتاب(') في عدد من خزانـات (لكتب في (لعالمّ، وهي كمـا يأتي: V 1 - نسخة محفوظة في مكتبة خدابخش، بتنـا ( الهند ) برقم (Y (VV)، وتقع في (VI) ورقة، وخطها واضـح مقروء حديث العهـ، تـم
 يدل على المقابلة و التصحيح في حو اشيها وبين سطور ها.
 قال الثيخ (لاكتور عبداللّ الثركي في وصفها(ץ): "وهي نسخة نفيسة، مكتوبة بخط نسخي، واضـح مضبوط بـالثكل، والألفاظ (لمشكلة مُجوَّدة، موسومـة بعلامةة الصحة أحياناً، ومـا ورد في حواشيها من إلحاقات وتعليقات تظُهر أنها مقابلة ومصححة، ومتداولة بين العلماع، ولم يمكن معرفة اسم الناستخ، ولا زمن نسخها، لوقوع خرم في أولها ووسطها وآخرها، ولعل زمن نسخها ليس ببعيد عن زمن المصنف، فخطها يرجع إلى أحد القرنين: الثامن أو الثتاسع، وهو إلى الثثامن أقرب. ويبلغ عدد الأوراق الموجودة منها (9 9 ا )ورقةّ، في كل ورقةّ منها لوحتان، غير ثلالثة عشرة ورقة، ففي كل منها لوحة واحدة، وعدد أسطر اللوحة سبعة عشر سطر اً، جاء في حو اشيها تتعليقات بخط الناسـخ من كلام ابن قيم
( (') حسب الاطلاع والبحث في الفهارس، وقد تملكتها جميعاً ولله الحمد، وقمت بإعادة تحقيق نص (لكتاب على هذه النست، وقا أنهيت معظم العمل، يسر الله بتوفيقه ومنه إتمامـه ونشره.
 ( ( ) في مقدمة تحقيقه لطبعته لــ "المحرر" (ص • 1).
qur
الجوزيـة -رحمه الله-، وتعليقات أخرى بغير خط الناستخ من "القاموس" و"(لمُغْرِب"، ولِلّه بخط أحد ممتلكي النسخة، وعدد الأحاديث والوڤقة في مجمل الخرم(1 1 ) حديثاً ويقدر بثمـان عشرة ورقة". ץ- نسخة محفوظة بمكتبة إبر اهيم محمد السليم ( ت 1 ا £ اهــ ): كتبت في
 بخط نسـخ واضـح، وهي مقابلة ومصححة، وعليها تعليقات يسيرة، وتقع في(Y) لوحة، في كل لوحة صفحتان، وعدد الأسطر في كل صفحة (Y) سطر اً في الغالب، وعدد الكلمات في كل سطر (1 1) كلمـة تقريباً. وكتب في الصفحة الأولى منها عنوان الكتاب: "المحرر في الحديث..."، وعلى طرفها مـا يأتي:
"لدخل في ملك الفقير إلى الله نـاصر المليمان سنـة بن إبر اهيم بن محمد السليم".
وجاء في آخر النسخة: "تم والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنـا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، Y 9 من جمادى سنـة حول ولا قوة إلا بـالله العلّي العظيم". ع - نسخة محفوظة بمكتبة الملك فهـ الوطنية بالرياض، وأصلها من المكتبة الععامة بشثراع، نقع في (7 7) لوحة، في كل لوحة صفحتان، فكان عدد
 وهي نسخة نـاقصة، ثبدأ من أول الكتاب إلى كتاب النكاح، وقد كتبت بخط الثيخ عبدالله ابن علي بن الثيخ محمد بن عبد(لو هاب، كتبها بخط واضـح، وهي مقابلة ومصححة كمـا يظهر من الإلحاقات التي بهامش النسخة. 0 - نسخة محفوظة بدار (لكتب المصريـة بـلقاهرة - Orr حديث طلعت، وهي نسخة كاملة نفيسة، وكتبت بخط النسخخ الو اضـح, وتقع في (Y (Y)

ورقة، في كل صفحة (V اV سطراً) تثقريباً، وفي كل سطر ( ع ا) كلمة تقريباً, وتاريخ نسخها في القرن 9هــ - 0 ام.
-
الراشدي السندي- باكستان, وتقع في (Y ( سطراً) تقريباً، وفي كل سطر ( ( ) كلمـة تقريباً، وخطها نستخ واضـع، جاء في آخرها:
"تم الكتاب (لمبارك بحمد الله وعونـه ومنته وفضله وجوده، فـ لله الحمد


المرسلين محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ منه ليلة الأربعاء المبارك سلخ ربيع آخر أحد شهور سنـة ثُمـان

وعشرين وثمـان مئة.
أحسن الله العاقبة في الأمور كلها، على يد العبد الفقير إلى الله تعالىى ابن القاسم بن أبي العباس: أحمد بن محمد بن عبد المعطي المكي (المـالكي الأنصاري، تاب الله عليه، وعلى جميع المسلمين والمسلمـات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنه كريم مجيب الاعوات، وعالم الزلات، ومقيل العثرات، وولي (الحسنات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله

وصحبه أفضل الصلوات عدد المعلومـات". - V

$$
:(1 \vee \backslash)
$$

 ( ) Y ( Y
$9 ヶ \varepsilon$
"في ملك (الفقير إلى الله تعالى؛ محمد بن عبد(لعزيز الصقعبي، وفقه الله إلى مـا يرضيه، آمين، اللهم صلي على محمد وآله وصحبه وسلم سنة
وجاء في آخرها: ا هــ، غرة محرم".
"تم الكتاب الثشريف بعون الله، بيا (لفقير إلى مولاه الر اجي رحمةٌ ربه الكريم عبد العزيز بن صعب بن عبدالله التويجري، غفر الله ذنوبه وستر عيوبه، وو الديه ومن دعا لهه، إنه كريم جواد ودود رحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنهيته كتابة بحمد الله تعالىى صبح الجمعة سبع وعشرين خلت من [ذي] (القعدة سنة ، . Wا من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين".

المبحث الثالث: موضوع الكتاب، وثناء الـعلماء عليه
لقد صنفت في أحاديث الأحكام الشرعية كتب عديدة، وهو نوع من التأليف يعمد فيه (المؤلف إلى كتب اللنـة الأصيلة فينتقي منها مجموعة من الأحاديث الثريفة في أنواع أبواب (لفقه يكثر العلماء من الاستدلال بـها في الأحكام الثشرعية، إمـا على سبيل الاستيعاب أو الاختصار، وذلك ليسهلٍ حفظها والرجوع إليها مدونـة في كتاب واحد.

وغالب هذه الكتب تُحذف أسـانيدها إلا أنها تخرَّج ويشار إلى مواضعها من
كتب السنـة، وقد يبيَّن درجة أحاديثها ووجوه الإعلال فيها إن كانت معلَّة. وكتاب "المحرر" الذي صنفَّه الإمـام الحافظ ابن عبد الهادي جرى فيه على منو ال الكتب المذكورة آنفاً، وقد بيَّن المؤلف موضوع كتابـه ومحتواه بقولـه

في مقدمتّ(1):
 انتتخبته من كتب الْأَئَمَّة (لْمْشَهْهُورين و الحفاظ المعنمدين " كمسند " الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل، و " صحيحيّ " البُخَارِيّ وَمُسْلم، و " سنَنْ " أبي دَاوُدُ، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، و " جَامِع " أبي عِيستَى التِّْمِذِيّ، و " صنَيِّ " أبي بكر بن
 " للْحَكَمِ أبي عبد الله النَيّْسَابُورِي، و " السّنَن الْكَبِير " للبيهقي وَغَيرِهم من الْكتب الْمْشَهْهُرَةِ.

وذَكرت بعض من صَحِيح الحَِّيث أَو ضعفه، وَالْكَلَام عَلَى بعض رُوَاتَه من


(') "المحرر" (ص/ا (ע-r
$9 \times 7$
 رَضبِيَ اللَّهُ عَنْهِ أَجْمَعِينَ".
ولا ريب أنَّ أي كتاب تظهر قيمته ومنزلته تبعاً لقيمـة ومنزلة كاتبـه ومصنفه، فقد تقلم معنا بيان منزلة الإمـام ابن عبدالهادي وعلو كعبه بين أقرانـه بله وشيوخه، وشثهادتهم لله بالْعلم وسيلان الأهن والأكاء واللبوغ، ولهزا فقد (حتفى العلمـاء بكتابـه هذا وأثنوا عليه.
قال ابن نـاصر (الدين عن كتابـه(1): "مختصر مفيد جدًا". و قال الحافظ (ابن حجر (ץ): "اختصره من "الإلمـام" فجوَّده جدًا". ومما يلل على مكانة كتابه اهتمـام الحافظ ابن حجر بالكتاب وعنايته بـه حيث قام بتأليف ووضـع شرح عليـه ـولم يتمه- . وكذلك تصدى لشرحه مطولاً بعض العلماء، وقام بعضهم باختصاره واعتمدوه في مواردهم في تصنيف كتبهم. كمـا سيأتي بيانـه قريباً. وممـا يدل على عنايـة الُعلماء وحفاوتهم بـه مـا ذكر في تر اجم عدد من الّلمـاء أن من محفوظاتهم "المحرر"()، كمـا قد قام بتلدريسه وشرحه الالمـاء في حلقات العلم في المسـاجد وفي الجامعات ودور العلم.


## المبحث الرابع: موارد (المصنف في كتابه

لقد تنوعت مصادر (المؤلف التي رجع إليها ونقل منها مادة كتابه، وهي مصادر من كتب اللسنة الأصيلة وغيرها بيَّنها على وجه الإجمال في مقدمته للكتاب حيث قال(1):
 انتخبته من كتب الْأَئَمَّة الْمَثْثْهُورين والحفاظ المعتمدين كــ
"مسند" الإِمَام أَحْمْد بن حَبْبَل( (r)،
 و "سنَن" أبي دَاوْدُ (0)، وَابْن مَاجَهُ ${ }^{\text {(1)، }}$

(') "الـحمرر" (ص/ا ('
(
و( و
( و( و) و( $)$ (
( و(
 و( )


 (N1)g(VT)g(TV)g(TI)

و "جَامـع" أبي عِيسَى (التُرْمْذِيّي"(1)،
و "صَحِيح" أبي بكر بن خُزيْمَة"(ب)،
و " كتاب الْأَنْوْاعْ و التثقاسيم" لأبي حَاتِمْ بن حِبَّان ()،

 وأنت واجد أن جلَّ مـادة كتابـه منتخبة من الكتب الستةّ و"مسند الإمام أحمد"، ثم مـا ذكره آنفاً من مصادر، وغيرها كثير، وهي كمـا يأتي: "مسند الدارمي"()، و"سنن الدارقطني"(V)، و "الموظأ" لمـالث(^)،
و"التمـهيد" و"الاستذكار "(1) لابن عبد البر،
( و و (


( و(


 و(

(
و


و "عمل اليوم و الليلة" للنسـائي()، و"(لمر اسبيل" لأبي داود() و"(المصنف" لابن أبي شيبة(؛) و"مسند (الطيـالسي"(0)،
و"التأريخ (لكبير" للبخار ي()،
و"(لفتوح" له(V)، و"مسند البزار"(^)، وأبو يعلى(9)
والرويـاني('(1)(1)،
و (الطبر اني(1')،

(

.
( ) ينظر : (
( ) ( ${ }^{\text {( }}$ (7VI) (

( ) (
(

( ) ( 1 -





و"حديث الثوري" للدولابي(「)،
و"مسند (القاسم بن أصبغ"()،
و"(البيوع" لأبي بكر بن أبي عاصم(\&)، و"(لعلل" لابن المديني(0)،
و"الواهيات" لابن الجوزي(٪).
وكذللك يكثر النقل من كتب الرجال و العلّل(v).
ومن خلال الموارد التي اعتمدها (لمؤلف في كتابه يتبيَّن قيمة كتابه، ومنهجيته العلمية في الانتخاب وجودة الاختيار، فعلى وجازة واختصـار كتابه نجد (لمؤلف قد استثقى مـادة كتابه من هذه المصادر (لعديدة، وهو مـا يدل على رسوخه وتبحره وعلو كعبه.


## المبحث السادس: منهج المؤلف في كتابه

اشتَملَ كتابُ "المحرر"؛ على أصولِ الأدلَّة الحديثيَّة للأحكام الثرعيَّة؛ وقد اعتنى به (المصنف - رحمه الله- عناية فائقة، وحرَّرَه تحريرًا بالغًا، وقد تحدَّث المؤلف في مقدمة كتابه عن مجمل منهجه في الكتاب فقال(1): "فَهَذَا

 الْمَثْهُوْرَة
وَّكرتُ بعضَ من صحََّحَ الحَكِيث أَو ضمَّفه، وَآْكَلَام عَلَى بعض رُوَاته من


 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْمَعِينَ-"." ومن خلال ما ذكره المصنِّف آنفاً يتبيَّن أنَّ منهجه في كتابه قـ حوى الأمور التالية:

- الاختصار:

فقد قام المؤلف باختصار الأحاديث التي أوردها في كتابه، وكان اختصاره لثها على النحو التالي: - حذف الأسانيد؛ فقام بنقل الأحاديث من كتب (السنة بعد تجريدها وحذف أسانيدها و اقتصارها على ذكر الصحابي(٪) أو على الراوي
(
و(

مدار الإسناد(1)، أو قد يذكر الإسناد بتمامه()، ثم يقوم بعزو الحديث إلى مصادره.

- وكذلك اكتفى بأصول أحاديث الأحكام الثرعية، فهو يورد في الباب النزر اليسير من الأحاديث الدالة عليه والتي يعتمدها العلماء في أحكامهم
الشر عية.
- وقد يختصر بعض الأحاديث لطولها مقتصراً على موضع الثـاهد، كما في المثال التالي: وَعَنْ عِمرَانَ بن حُصيَنِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما-: أَنَّ النَّبَّ
 -مِنْ حَيِثِ طَوِيلٍ".
فقد انتخب المؤلف كما ذكر هذه الأحاديث، واختار ها بعناية فائقة، فالاختيار مبناه على حسن الاتتقاء بمعرفة مظان أحاديث (الموضنوع، والاراية بما يستال ويستثنه به في هذا (الباب، وحسبك بإمام مثل ابن عبدالهادي في درايته واحاطته بكتب اللسنة المصنفة المثهورة، وهو قد سمعها وتلَّقاها وأجيز بها من شيوخ مسندين كبار وأئمة فحول جبال، فكان من ذلك انتقاؤه

و(


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

$9 \leqslant \varepsilon$
وانتخابه لأحاديث كتابه من المصادر (التي ذكرها(')، مصنفة على الأبواب، ومجموعة ومدونـة في كتاب، لتقريبها بين يدي الطلاب. فهو يقدم الأحاديث التي يحتج بها في الباب في الغالب، ثم يورد الأحاديث الأخرى عقبها، ويعنى بأحاديث الصحيحين عناية بالغة. - (الكلام على الروايات:

أكثر المصنِّف من الكلام على روايات الأحاديث التي ذكرها؛ فبيَّن صحيحها من ضعيفها، ومقبولها من معلولها، وهو مما تميَّز به كتابها، وذلك بإيراده كلام أئمة الحديث وحذَّق الصنَّعة، وهو لا يعد ناقلِّا فحسب بل نراه ينا يناقن ويتعقب ويبيَّن رأيـه بجلاء مو افقاً أو مخالفاً، ومن الأدلة على هذا ولا مـا يأتي: (أ) يحكم على الأحاديث من حيث القبول والرد، ناقلاً كلام الأئمة، وكذلك

كلامهم على الرواة مـع التعقيب والمناقثشة:

 النَبِّيُ
 ثم قال بعد عزوه لمصادره:


 - وفي كتَاب الطهارة(): عَنْ ثَوْبَنَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (') وقد سبق بيانها في المبحث السابق. }
\end{aligned}
$$

$9 \leqslant 0$
فَأَصَابَهَهُمْ الْبَرْدْ ، فَلَمَّا قَكِمُوا عَلَى رسَئُولِ اللهِ عَلَى الْعَصَائبِبِ والتَّسَاخِينِ

ثم قال بعد عزوه لمصادره:







 وَالْحَقَ مَعَهُم - ".

- وفي كتاب الصلاة(1): عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ
 تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكْمْ فَأَتِمُوا)).

ثم قال بعد عزوه لمصادره:
"وَرَوَاهُ أَحْمُ عَنِ ابْنِ عُيْيْنَة، عَنِ الزُّهُرْيِّ، عَنْ سعيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (وَمَا فَاتَكُم فَاقْضُوْا).





غَيْرُهُ.
وَفِي قَوْلِ أَبِي دَاوُد وَمُسْلْمٍ نظرِ! فَإِنَّ أَحْمْدَ رَوَاهَا عَنْ عبدِ الرَّزَّاقَ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقَّ رُويَتْ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ.
 أَوْلْىَ


 النَبَّيَّ



ثم قال بعد عزوه لمصدره:
"ولََا الْتِفَاتَ إِلَى ابْنِ حَزْمٍ فِي رَدِّهِ لَهُ، وزَعَعْمِهِ أَنَّهُّ مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ البُخْارِيِّ
 |الصَّحِيحِ بِهَّا الْإِسْنَادِ".







 ثم قال بعد عزوه لمصادره:




 وَحَسَّنَهُ ابْنُ القَطَّانِّن




ثم قال بعد عزوه لمصادره:

وَقَالَ الْبَزَّارُ: لمْ يَرْوِهِ عَنْ سَهُلٍ إِلَّا عبدُ الرَّحَمْنَ بنُ مَسْعْوُدِ بنِ نِيَارٍ وَهُوْ مَعْرُوفٌ.




سَهْلٍ ووَتَقَقُهُ ابْنُ حِبَّانَ".

- وفي كتاب الحدود(1): عَنْ عَمْرو بنِ أَبِي عَمْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ



وَالْمَفْعْوْلَ بِهِ) (
ثم قال بعد عزوه لمصادره:


وَقََْ أُعِلَّ بِمَا فِيـهِ نَظَرَّ، ورَوَى النَّسَائِيُّ أَوَلَّهُ، وَابْنُ مَاجَهْ آخِرَهُ".
(ب) يعرف بـالمبهمين من الرواة، كما يأتي:




وَصَحَّحهُ الحُميدِيُ، وُقَالَ البَيْهَقِيُ: رُوَاتُتُ ثِقَاتُّ.
وَالرَّجَلُ المبْهَمُ، قِيلَ: هُوَ الحَكُُ بنُ عَمْرو، وَقِيلَ: عبدُ اللهِ بِنُ سَرْجِس، وَقِيل:
ابْنُ مُغَفَّل".

- وفي كتاب الطهارة('): " وَعَنْ حُمَيدِ بن عبدِ الرَّحَمْنِ الْحِمْيْرِيِّ، قَالَ:



 (ج) ينبه على أخطاء وأو هام الرواة و المخرِّجين: - في كتاب الطهارة(艹)، وقال عقب تخريجه:



وَقَالَ أَحْمُدُ: لَيْسَ صَحْيِاُ



 لَهُ، مِمَّا حُملَ منَ الحَِّيثِ عَلَى الْخَطَأَا

 وإِسْنَادُهُ غَيرُ قَوِيًّا".

- وفي كتاب الطهارة(ّ)، قال عقب تخريجه:

90. 

 مَرَفْوُواً.


 فَصَحَحْتُ". - وفي كتاب الصلاة(1)، قال عقب تخريجه:
 - وفي كتاب الصلاة(')، قال عقب تخريجه: "."وقَقْ قَصَرَ مَنْ عزَاهُ إِلَى ابْنِ الْجَارُودِ فَقَّط". - وفي كتاب الصلاة(')، قال عقب تخريجه:
 - عنايته بتحرير الألفاظ:

لقد اعتنى المؤلف بضبط ألفظا متون الروايات التي أوردها في كتابه وبيان اختلافها، وكانت عنايته على النحو التالي: 1-يذكر متن الحديث بتمامه ولا يقتصر على موضع الثشاها منه، وقـ جرى على هذا في أغلب كتابه، وعند اختصاره يبيّن ذلكا(غ)، فنجده -أحياناً- يدع اللفظ المختصر للرواية مع كونها عند

$$
\begin{aligned}
& \text { (") "المحرر" (ص/ ( } \\
& \text { ((') كما في حيث: (\$) (\$). }
\end{aligned}
$$

901
أصحاب الكتب (لمشهورة، ويورد الرواية التامة من مصادر أخرى غير مشهورة، ومن ذلك:








 غَيرْهَا

 أبي داود"(() لاختصاره، فلفظه عنده كما يأتي:




(") ولم يذكر المؤلف اسم كتاب ابن أبي عاصم؛ ولكن ذكره ابن حجر في "تُتليق التُليق"

$$
\begin{aligned}
& \text {.( } \ddagger v v / r)
\end{aligned}
$$

r - يبيَّن اختلاف ألفاظ الروايات عند سياقه الحديث من مصادره ومن
الأمثثة على ذلك مـا يأتي:



، فِيهِ ()


- وفي كتاب الطهارة(؟): "وَعَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّان، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ



روَاهُ مُسلّمٌ،

بِالْتٌرَابِ)()،

 عَلَيْهِهِ".






تَكَثَأَا

 وَاللُّهُ أعلُمٌ".










 مَا قَلْنَا-

 دُفْنَ بَأَرْضِ الرُؤُمِ.


r-يفسِّ غريب الكلمات أحياناً، كما يأتي:
 وَقِيل: يُنقِّي".
 و التَّسَيْينُ: الْْفِفِفُ".
 الْجَوْهَرئريُ".


 تَصَاوِيرُ الرِّجَّلِّا


 - عنايته بترتيب أحاديث الكتاب:

لقد اعتنى المؤلف بترتيب كتابه، فرتبه كما ذكر في مقدمته(1): "ورتبتّه عَلَى


900
فقام بترتيب كتابه على أبواب كتب الفقه، فابتدأه بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة،...وهكذا على الطريقة المعهودة في كتب الفقه. ويقوم بتقسيم الكتاب إلى أبواب: كــ"باب الآنية"، و"بـاب السوالك"، و"بـاب صفة الوضوء وفر ائضه وسننه"....و هكذا حتى نهاية الكتاب.

وأما عدد أحاديث الكتاب فهي كما يأتي -حسب (الظبعات المختلفة للكتاب-:




907
المبحث المادس: مقارنة بين المحرر وأشهر كتب أحاديث الأحكام، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المقارنة بين المحرر والإلمام
زعم بعض العلماء أنَّ الحافظ ابن عبدالهادي قد أخذ مادة كتّابه من كتاب


باختصار وتلخيص كتابه!
 رحمه الله-، حيث ذكر هذا في ترجمة (المصنف وهو يعدد مصنفاته، فقال(1): "المحرر في أحاديث الأحكام، مجلد اختصره من الإلمام".
 "اختصره من "الإلمام" فجوَّده جدًا".
وتبعهم على هذا اللسيوطي(")، والداودي(\&)، ونقل الشوكاني(0) عبارة الحافظ ابن حجر بنصها بيد أنّه لم يبيَّن قائلـها. ولا ريب أن هذا الزعم فيه نظر وغير صحيح، للأمور التالية: - أنَّ المصنف بيَّن موارده في كتابه وأنه جمع مادته من كتب اللـنة المشهورة وغير ها -كما سبق بيانه في مبحث موارده-، ولم يذكر أنه قام باختصار أو تلخيص كتّاب "الإلمام" ولو بأدنى إثثارة!
(') "تاريخه" (ヶ/ (' زعمه- على نقل الشوكاني!



بالنظر في الكتابين نجد ثمة فوارق بينهمـا تظهر بجلاء، وهي:

 الاختصار فيه؟!
r - ترتيب الكتب والأبواب في الكتابين متقاربة بالجملة, لكن يوجد في
"المحرر" أبو اباً ليست في "الإلمام" و العكس بـالّعكس كذلك، ومن ذلك: - في كتاب الصلاة في "المحرر" زيـادة: بـاب فرض الصلاة.

- في "الإلمام" ذكر كتاب الجنـائز ضمن كتاب (الصلاة وجعله بـاباً. وفي "المحرر" أفرده بكتاب وزاد فيه: بـاب في الموت.
- وفي كتاب الزكاة زاد في "المحرر": بـاب فرض الزكاةٌ ومقاديرها. - في كتاب (الصوم في "المحرر" زيـادة: بـاب فرض الصوم. وفي "الإلمام" زيـادة: "فصل في شرط الصوم وآدابه"، و"فصل في مبيح الفطر وموجبه". - وفي كتاب الحج زاد في "المحرر": بـاب فرض الحج. - وفي "الإلمام" جعل: الأبـائع والصيد والأطعمة والنذر؛ أبواباً ضمن كتاب الصج.
وفي "المحرر" أفرد كل واحد منها بكتاب. - وفي كتاب البيوع زاد في "المحرر": بـاب الحوالة والضمـانة، وباب (الصلحع. بينمـا في "الإلمام" جعلها ضمن كتاب الرهن. وزاد في (الكتاب: بـاب مداينـة العبيد.
$\qquad$
( ( ${ }^{\text {( }}$ كما في الطبعة التي قام بتحقيقها؛ الأستاذ محمد خلّوف، وجاء عدد أحاديثه في الطبعة
 أنه رقم لروايات الحديث الو احد أرقاماً مختلفة.

901

- وفي "المحرر" كتاب الحجر، وليس في فيه كتاب الرهن، بينما في "الإلمام" كتاب الرهن وضمنَّه الأبواب التي فيه. - وفي "المحرر" كتاب الغصب والثفعة، وليس في "الإلمام" لكن جعل مـا فيه أبواباً في كتاب الرهن. - وزاد في "المحرر" ذكر كتاب العتقى، بينما في "الإلمام" ضمَّن بعض أبوابهه في

كتاب النكاح.

- وزاد في "المحرر" عن "الإلمـام" بذكر : كتاب الطب.

ץ- الزيادة على أحاديث "الإلمام" في الأبواب، و هذا ملاحظ فقلَّ أن تجد أحاديث في الأبو(ب التي ذكرها صاحب "الإلمام" إلا وقد زيد عليها في "المحرر"، وكذلك في "الإلمام" بعض الأحاديث زائلاة عن "المحرر" لكنها

يسيرة، ومن ذلك:

- في كتاب الطهارة في بدايته قبل "باب الآنية": أورد في "الإمـام"

بــ( \&) أحاديث، وهي بأرقام: (Y) و(Y)و(V) و(Q).
 - وفي الطهارة "باب الآنية": أورد في "الإلمام" ستة أحاديث، وفي "المحرر"
زاد عليه بحديثين وهما بأرقام: (^ ا ) و(
- وفي الطهارة، بـاب السواك: أورد في "الإمام" (
- وفيه أيضاً، بـاب المستح على الخُفَّيَن: أورد في "الإمام" ( ع)أحاديث، وفي

؟ - الصناعة الحديثية في "المحرر" نراها ظاهرة وبيَّنة بجلاء من حيث الزيادة في التخريج ونقل كلام العلماء في الأحاديث وبيان عللها مع المناقشة

والترجيح -كما سبق-، بخلاف "الإمام" فإته دون المحرر في هذا، ومن ذلك الأمثلة التالية:

- في كتاب الطهارة، باب اللسو اكّ:
 مَطْهْرَةٌ للفَفِ، مَرْضَاةٌ للرَّبَّبِّا
في "الإلمام"(1): "أخرجه النَّسَائي، وابن حِبَّن في "صحيحه"، وأخرجه ابن خُزيمة بطريق أخرى في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" ورّا
 حِّانّن.




 في "الإلمام"((): "أغرجه مسلل".

 حِفْظُهِ وكثْرِةٍ غَطَهِه.

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

97. 


يُقْبَل حَيُثُهُ



- في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوع:

حديث: عن سِنَانَ بن ربيعةَ، عن شَهْرِ بن حَوشَبَ، عن أبي أُمامةَّ: أن رسولَ


وشَهْز بن حَوشبَ وثَّقه أحمد ويحيى، وتكلَّمَ فيه غيرُهما".





-في كتاب الطهارة، باب نو اقض الوضوع، ومـا اختّلف في ذلك:





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

971










 يَتَوَضَّأُ".

- في كتاب الطهارة، بـاب حكم الحدث:

 (الْقُرْ آنَ إِلَّا طَاهِرْ") ).
 وبعضهم عن أبيه، عن جدِّه.
ومنِ الناس مَن يثبت هذا الحديثَ بشهرة الكتاب وتلثقِّيه بالقَبُول، ويَرَى أن ذلك يُغني عن طلب الإسناد".


(') (ص؛ \& ) رقم(Vr).
$97 \%$

 وبعد: فهذه الأدلة تبيَّن الفرق بين الكتابين وأن كل كتاب منهما سلك مؤلففه منهجاً خاصاً به، ويبعد أن يكون "المحرر" اختصاراً أو تلغيصاً لــ"الإممام". ولُعلّ مما جعل من يقول بهذا هو تثـابه النقول في (الكتابين في بعض (المواضع(ץ)، و هذا يدل على أنَّ ابن عبدالهادي قد استفاد من كتاب "الإلمام" ونقل منه دون أن يشير إلى هذا، وقد يتعقبه دون ذكر اسمـه أو كتابه(٪)؛ لكنه لم يقصد اختصاره كما سبق بياته. ومما يجدر ذكره أنَّ المصنفِ قد اطلع ونظر في كتب أحاديث الأحكام
 فكتب نسخة منه بخطه وقيَّبَ عليها فو ائد وتنكيتات مهمة(•). المطلب الثاني: المقارنة بين المحرر وبلوغ المرام
(') (ص/\& ז) رقم(^৭).
 (") ينظر : "المحرر" (ص/ (

 للمجد ابن تيمية (تrهro). وقد كاتت له عناية خاصة بكتاب الضياء المقاسي "السنن والأحكام" مو الأي يعتبر من

"الأككام الكبرى على ترتيب الحافظ الضياء"، وهو يدل على رجو عه إليه و وإفالته منه. (º) ينظر: مقدمة محقق كتاب "الإلمام مع حاثية ابن عبالهادي" (ص/• 1).
$97 \%$
يعتبر كتاب "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" للحافظ أحمد بن علي بن حجر
 تناقّه العلماء فيما بينهم واحتفوا بهه وكانت عنايتهم به عناية بالغة من حيث شرحه و الحواشي عليه واختصاره ونظمه وزوائد الكتب الأخرى عليه، وقد انتفع به طلاب العلم نفعاً كبيراً. ولا ريب أنَّ الحافظ ابن حجر قد وقف واطلع ونظر في كتب أحاديث الأحكام المصنَّة قبله واستّفاد منها في تصنيفه للبلوغ، ومن بينها وأهمِّها كتاب "المحرر".
و هذا ظاهرّ من ثنائه عليه -كما سبق-، ومن خلال المقارنة بين الكتابين
 من خلال الأمور التالية:

 (العدد للكتب ناجم عن دمـج الحافظ ابن حجر لكثير من الكتب واختصارها، فنرى أحاديث الكتاب قـ تطول لكثرة عددها أحياناً، بخلاف "المحرر" فعدد الأحاديث في الكتب نادراً ما تطول وتكثر لتقسيمها في كتب عدة r- r-تيب كتب وأبواب الكتتابين وأحاديثهما متقارب، ويبدو أنَّ الحافظ ابن حجر قد قام بترتيب أبواب "البلوغ" على ترتيب أبواب "المحرر" في كثير من

97 ร
ب- في "البلوغ" يعنون لأبواب كثيرة بمثل عناوين "المحرَّ "؛ بيل أنـه قد يجمع في بـب واحد مـا هو مفرَّق في "المحرر" في أبواب كمـا صنع في (الكتب، وهذا قليل(1).

६ - عدد أحاديث (الكتابين متقارب، وإن كان "البلوغ" يزيد على "المحرر" بعدد من الأحاديث، فعدد أحاديث "(المحرر" ( \& Y ب ا )حديثاً ـكما سبق بيانـهـ، وعدد أحاديث
 وانفرد كل منهـما بأحاديث لم يذكر ها الآخر؛ غير أنَّ مـا انفرد بهـ "البلوغ" أكثر ممـا انفرد بـه "المحرر".
0- هناك تفاوت في الصناعة الحديثية بين (الكتابين، وهي على النحو التالّي:
(أ) في "المحرر" يذكر متّون وألفاظ الأحاديث كاملة بتمـامها في الغالب.
وأمـا في "البلوغ" فإنه يقتصر -هغالباً- على موضع الشاهد من الحديث دون سياق المثت كاملا، ومن ذلك المثال النتالي:


( (') ومن ذلك مـا فعله في كتاب الصلاة حينما دمـج بين باب صلاة المريض والمسافر، وفي "المحرر" جعل لكل منهما باباً مستقلاً. ( ${ }^{\text { ( }}$ ( حسب طبعة أمين الزهيري، ومثلها في طبعة مـاهر الفحل. وقد اختلفت أرقام أحاديث "البلوغ" من تحقيق لآخر، نظراً لاختلاف الطر ائق المتبعة في ترقيم أحاديث (الكتاب، فعلى سبيل المثال نجا أرقام الأحاديث في بعض طبعات الكتاب وأشهرها -غير مـا سبق- كما

في طبعة مكتبة الرشد بتحقيق أحمد بن سليمان: ( • 17 ا ) حديثاً، وفي طبعة طارق عوض
 (حديثاً.

الحديث في "المحرر"(٪): وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيِّهِ قَالَ: قِيِلَ : يَا رَسُولِ

 وَالْنَّكَائِيُ وَالَتِّرْمِنِيّ وَحسَّنَّهُ.

(الكلاب، وَعَذِرُ النَّاس) و)


(ب) في "المحرر" يذكر أسمانيدَ بعض الأحاديث، وأحياناً يقتصر على مدار (الحديث) وفي (لغالب يقتصر على ذكر صحابي (الحديث، كمـا أنه يذكر أقوال

أئمة الجرح والتعديل في الكلام في الرواة -كما سبق بيانه-وأمـا في "البلوغ" فلا يذكر أسانيد الأحاديث، ولا مداراتها، ولا يتكلم في الرواة توثيقاً وتضعيفاً، ونادراً مـا يفعل ذلك.
(ج) في "المحرر" يتوسع في تخريج الحديث ونقل كلام الأنمة حوله تصحيحاً وتضعيفاً مع المناقشة و والترجيح أحياناً وبيان أو هام الرواة وأخطاء
|(المخرّجين.
بينما في "البلوغ" لا يتوسع في تخريج الحديث وذكر كلام الأئمة، بل يختصر
جداً ويذكر خلاصة رأيه وحكمه في الحديث أحياناً.
(د) في "المحرَّر" يأكر فيه أسماء من خرَّج الحديث ولا يستعمل اصطلاحات معيَّنة في هذا.

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

977
وأما في "البلوغ" يستعمل اصطلاحات خاصة في بيان من خرَّج الحديث ذكرها في مقدمة كتابـه.
(0) في "المحرر" يندر الوهم والخطأ في العزو إلى المصادر و نسبة الأقوال وضبط الألفاظ، بل نجده يتعقب أوهام من سبقه من المخرِّجين للأحاديث وينبه على الأخطاء. وأما "البلوغ" فقد وقع فيه جملة من الأخطاء والأو هام في هذ|(1)، ولا يتعقب أو ينبه على أو هام وأخطاء من سبقه. ومن خلال هذه المقارنة اليسيرة بين الكتابين يظهر لنا قيمة كل واحد منهما،
 لكن لقلة الاعتناء به من حيث التحديث به والثرح و وغير ذلكّ حقه من حيث التققيم والحفاوة به. بخلاف "بلوغ المرام" فقد كان له الحظ الأوفر في هذا -كما سبق-ه، ولعلَّ مما أسهم في هذا يسره من حيث الحفظ على الطلاب من "المحرزَّ"، لاختصار متته وتخريجه، ولاستعماله مصطلحات تسهِّل ضبطَ تخريج الأحاديث وتعين على استحضار ها، واله الموفق.
(') ينظر بيانها في مقدمة تحقيق "البلوغ" للاكتور ماهر الفحل (ص/YY-Y^).

المبحث السـابع: جهود العلمـاء والباحثين في خدمة الكتاب، وفيه مطلبان: المطلب الأول: جهودهم في شرح أحاديث الكتاب: لقد حظي كتاب المحرر بعناية العلماء والباحثين، فتنوعت خدمتهم للكتاب،

فقام جماعة من العلماء بشرحه وبيان ألفاظه ومـعانيه وفوائده، ومن ذلك: 1- "ثرح المحــرر" لأحمد بن حجي بن موسى الحسباني، الامشقي،
 قال (ابن قاضي شُهبةٌ (ץ) -و هو يعدد مصنفاته-: "فَمن ذَلك شرح على الْمُحَرَر لِابْنِ عبد الْهَادِي كتب مِنْهُ قِطَعَا". وقال ابن حجر (): "وقد شرح ڤطعة من المحرر لابن عبد الهادي".

 من فقهاء الثـافعية(ْ)، وسمى شرحه " تـحرير(٪) المحرر في شرح حديث النبي المطهر".
قال السخاوي('): "كتب على المُحَرَر لابن عبد الهَادِّي شرحاً في اثني عشر مجلاً على نمط الايباجة للاميري".

 ( (") "إنباء الغمر" ( 1 ( 1 )
( ${ }^{\text { }}$ ( )
 . (7N/r)
( (") كذا في " الأعلام " للزركلي، وفي " الضوء اللامع ": (تخريج). ومـا في "الأعلام" موافق لما هو مذكور في الصفحة الأولى من مخطوطة (لكتاب.

971
ومنه نسخة في دار (الكتب المصريـة، وبعضه في خزانـة شستربتي(「). ع - وقد شرع في شرحه الحافظ ابن حجر العسقلانتي، قال السخاوي() وهو يعدد شروح الحافظ -: ("المقرر في شرح المحرر"، لابن عبد الاهادي، كتب منه قطعة في الاروس، ثُم ثشثاغل عنه بشرح البخاري، ولو كمل لكان قـر خمس مجلدات).

وقال في موضـع آخر(£) - عندمـا ذكر سبط الحافظ ابن حجر: يوسف بن شـاهين -: (وشرع في شرح " بلوغ المرام " وكأنـه اعتمد على القطعة التي عملّها جده من "شرح المحرر" لابن عبد الهادي(ْ)). وكذلك قام عدد من الباحثين المعاصرين بشرح الكتاب والعناية بـه، فمن ذلك: 0- المحرر في الحديث، شرحه وحققه: عبد المنان عبداللطيف المدني، أششرف عليه وراجعه: د. محمد لقمـان السلفي، (لناشر : دار الاعي للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية - مركز العلامة عبد(لعزيز بن باز للار اسـات الإسـلامية ( بمدينة السلام بالهزد )، الطبعة الأولى - 1 . . بrم، وڤد اعتمد المحقق على نسختين خطيتين للكتاب.

$$
\begin{aligned}
& \text { (') "الضضو }
\end{aligned}
$$

منه المجلا الثثاني عشر، مخطوط في دار الكتب (الرقم: (لا الار ( ) / • ا ا)، ومنه المجلان الاول والسادس في خزانة شستربتي ايرلندا (الرقم: . rotr

$$
\begin{array}{r}
\text { ( }) ~
\end{array}
$$

( ${ }^{\circ}$ ( ويوجد في مكتبة جامعة (لملك عبد العزيز بجدة نسخة مصورة عن المكتبة الأحمدية
 "، وقد سمـاه " منحة الكرام شرح بلوغ المرام ".

979
وهو شرح مختصر جداً يقتصر على شرح الغريب، وذكر بعض الفو ائد، دون اعتناء بالتخريج، والحكم على الأحاديث، وتحرير المسائل الفقهية. 7- "روضة الأفهام في شرح زوائد المحرر على بلوغ المرام"، تأليف: الثيخ عبدالله الفوزان، الناشر: دار ابن الجوزي -الاممام، في أربعة مجلدات، اقتصر فيه على شرح الأحاديث التي ليست في البلوغ، فأحاديث البلوغ ڤق قام بشرحها في كتابه الماتع "منحة العلام"، وهو شرح قيم متوسط يجنح فيـه للاختصار أحياناً.
-V بن علي القرني، قام بطبعه: الناشر (المتميز، وهو شرح مختصر بالقول، لأبواب يسيرة من الكتاب.
人- ولأخينا العلامة الأستاذ الاكتور سعود بن عيد الصاعدي كرحمه اللهشرح ماتع عليه لم يتمه، ونشر قطعة منه كان يمليها على (الطلاب في كلية الحديث في الجامعةة الإسلامية في المدينة النبوية. 9- ومن المعاصرين من قام بشرح الكتاب صوتياً خلال الاروس العلمية في المساجد و الدورات العلمية (')
(') وقد من الله على العبد الفقير راقم هذه اللسطور كتابة شرح عليه وصلت فيه لمنتصف الكتاب، يسر الله إتمامـه ونشره.

9V.
المطلب الثاني: طبعات الكتاب و الادراسات حوله

> - طبعات الكتاب:

لقـ حظي كتاب "المحرر" بعدد من الطبعات، والتي تختلف من حيث العناية و الضبط وحسن الإخراج، وهي كما يأتي:
1- لعل من أوائل ظبعات الكتاب الطبعة اللتي قام بتصحيحها والعناية بها الثيخ محمد بن أحمد بن علي المزيني المالكي من علماء الأزهر كما في خاتمة الكتاب، ونشرته: المكتبة التجارية في مصر باسم: "المحرر في (الحديث، في بيان الأحكام الشرعية" دون ذكر تاريخ الطبع، ولم يذكر فيها النسخة الخطية المعتمدة في نشرة الكتاب. وهي طبعة تجارية سقيمة مليئة بالّسقط والتصحيف والتحريف، وخالية من الخدمة والعناية. r- ث تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعثلي، ومحمد سليم، وإبراهيم سمارة، وجمال حمدي الذهبي. ولهم جهل جيد في التققيم للكتاب وترجمة المؤلف وتخريج مختصر للأحاديث ووضع فهارس للكتاب تيسر الاستفادة منه، لكنهم لم يعتمدوا على أي من نسـخ الكتاب، بل كان اعتمادهم في تحقيق نص الكتاب على (الطبعة التجارية (السابقة، ولذك تكررت بعض الأخطاء السابقة لايهم، إضافة لأخطاء أخرى، منها على سبيل المثال: سقوط (Y ( ) ) حديثاً كاملاً، وإدراج بعض الأحاديث في
 تخل بالمحنى، أو تصحيف لاسم، أو نسبة كلام إلى غير قائكه، فضلا عن
$9 \vee 1$
الحروف والكلمات (القصيرة مثل " عن " التي أصبحت " ابن " أو العكس ، وابن " الني أصبحت " أبي " أو العكس(1") ץ- ثم طبع بتحقيق الأستاذين: عادل الهدبا و محمد علوش، الناشر: دار العطاء للنشر والتوزيع- الرياض - السعوديـة، الطبعة: الأولى - . . . وصدرت طبعة حديثة وهي الرابعة للكتاب، والنـاشر: دارس أطلس (الخضر اء- الرياض، rr وقد بذل المحققان جهاً وافراً في خدمة الكتاب والعنايـة بـه، فكان اعتمادهم على ثلاث نسـخ خطية للكتاب، مـع تخريج الأحاديث وتوثيق النصوص في (الغالب، ولـعلَّها من أفضل طبعات (الكتاب حتى الآن. بيد أنَّه يعاب على عملهم القصور في تُحصيل نسـخ (لكتاب الأخرى، فقد فاتهم نسـخ خطية هامة لم يقفوا عليها، ولذلك حصل عندهم عدد من الأخطاء والثصحيفات، مع قصور في المقابلة واثبات الفروق بين النستخ، وترك بـض المو اضع دون توثيق.


 وقد اجتهز المحقق في ضبط النص والتعليق عليه، فاعتمد في تحقيقه للكتاب على خمس نسـخ خطية، وتوسع في تخريج الأحاديش وخدمتّها وبيان درجنها من حيث الصحة و الضعف والعلة،

وعمله أليق بتخريج الأحاديث من ضبط النص والتعليق عليه، فنظراً لطول النتخريج في كثير من الأحيان ممـا يستغرق الصفحات أفضى بـه إلى قلةة العناية بـلأص وتحريره وتوثيق مـا فيه، ومن ذلك عدم توثيق كثير من
(' ' ينظر التتبيه على هذه المآخذ في الطبعة التي حققها الهابا وعلوش (ص/7 1).

QVY
الأقو ال الني يذكرها المؤلف وهي أقو الٌ مههمةٌ في (الكلام على علل الأحاديث والرجال، دون أدنى إثـارة.

- 0 ثم طبع بتحقيق د. عبدالله التركي، الطبعة الأولى: を . . . . . من المطبوع سـابقاً، وهي طبعة جيدة عني فيها بضبط (لنص وتوثيقه وتخريج للأحاديث والكلام عليها، ويؤخذ عليه عدم اعتماده على نسخ الكتاب الخطية الأخرى سمـع توافرها- وبعضها غايـة في الجودة والتمـام، ممـا أدى لوقوع كثير من الأخطاء في النص و الثصحيف والسقط. 7- ثم طبع بتحقيق د. مـاهر ياسين الفحل، وقامت بنشره: دار مدار (القبس-
 على نسختين خطيتين، وقام بخدمـة الكتاب من حيث الثتعريف به وبمؤلفه وخدمة نصوصه وتخريج موجز لأحاديثة.
لكن يؤخذ على طبعته مـا أخذ على طبعة الهـبا وعلوش، مع أن طبعته دونـها بمر احل.
- V "الارر في تخريج المحرر"، تأليف: الثيخ خالا ضيف الله الثشلاحي، الناشر : مؤسسة الرسـالة-بيروت، طا: \& \& \& اهـ وهو تخريـج جيد مفيد لأحاديث الكتاب والحكم عليها، ولم يعتمد على نسخة خطية للكتاب، فحصل فيها سقط وتصحيف وأخطاء، مع عدم توثيق النصوص وخدمتها.
- الار اسـات حول الكتاب:
- للعلامـة أحمد شـاكر كرحمه الله- تحقيق للمحرر قابله على مخطوط، لكنه مسودةٌ لم يخرِّج أحاديثّه، ولم يطبع بعد(1).
- ومن الرسائل الأكاديمية المتعلقة بالصناعة الحديثية في الكتاب:
"منهج الحافظ ابن عبد الهادي في الحكم على الأحاديث والأسانيد من خلال كتابه: "المحرر في الحديث"، بحث مقدم للحصول على درجة (الماجستير في الثريعة الإسلامية، إعداد: الباحث سيد عجمي محمد محمود، جامعة الفيوم كلية دار العلوم، قسم الثريعة-مصر، الشا - وأما مختصراته فلم أقف إلا على: "مختصر محرر ابن عبدالهادي"، لجمال الاين أبي المحاسن يوسف بن محمد المرداوي المقدسي (ت
. (1) (هレ79

الخاتمة
الحمد لله الأي تتم بنعمته الصالحات، والصدلاة والسلام على نبينا محمد،
وعلى آله وأصحابـه (الطاهرين الطيبين وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
في ختام هذا البحث بعد توفيق الله سسبحانه وتعالى- و إعانته على إنمامـه،
أود أن أدون خلاصتّه، وذلك فيما يأتي:
ا-قمت بكتابة ترجمة موجزة للإمـام ابن عبدالهادي كرحمه الله - تلقي
(الضوء على سيرته ونشأته ومكانته العلمية وآثاره وثثاء (العلماء
عليه.
r - كتاب "المحرر في الحديث" من كتب أحاديث الأحكام المهمة في بابهها،
بل تفوق على غيره من المصنفات المقاربـة لـه.
r-حررت الاختلاف في اسم الكتاب وبينت الصواب في ذلك مقروناً
بالأدلة.
६ - كثشت عن موارد المؤلف في كتابهه وأنـه اعتمد على مصادر عديدة
تبيّن غزارة علم المؤلف وسعةة اطلاعه وهو ممـا يزيد في قيمة
(الكتاب وأهميته.
0-تحدَّث عن موضوع الكتاب، وبينَّث ثناء (العلماء عليه وقيمته (لعلمية.
ฯ- قمت بأكر أماكن نسـخ الكتاب الخطية والتي تيسر الوقوف عليها،
ومحاولة حصر مـا توفر منها في خزائن (المخطوطات في
المكتبات مـع وصف مفصَّل لها.
V-بيَّنت مفصلاً المنهج الذي سلكه المؤلف في كتابه وتميَّزه في كتب
وأبواب كتابه.
^- قارنت بين كتاب "المحرر" وأثشهر كتب أحاديث الأحكام المقاربة لـه،

9Vo
وبيَّتّت مز ايا وغزارة مادته عليها.
9- عرَّفْتُ بجهود العلماء والباحثين في خدمة الكتاب، وتتوعهر في ذلكـو وفي الختام أرى أن كتاب "المحرر" بحاجة لمزيد من الاراسات حوله؛ من حيث الصناعة الحديثية فيه، ومنهج المؤلف في إيراد الأحاديث وبيان عللها ونحوها من الأبحاث التي تخدم الكتاب وتثري محتواه وتزيد من التعريف بقيمته (لعلمية.
والله الموفق و المعين.
ملحق ببعض النماذج من صور مخطوطات الكتاب



الورقة الأولى من مخطوطة المكتبة المحمودية

9VA


صورة الغلاف وبداية الكتاب من مخطوطة دار الكتب المصرية


صورة بدايـة الكتاب من المخطوطة البديعية


صورة الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة بمكتبة الملك فهج الوطنية بالرياض


صورة الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الشيخ إبراهيم محمد السليم


صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول من مخطوطة تثستربيتي لثرح الحريري على المحرر

قائمة المصادر و المراجع

- أبجد العلوم، أبو الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري (القنوجي(تV • V اهــ)، الناشر : دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الأولى
هـ - r r م.
- الأعلام، خيرالدين الزركلي، الناشر: دار (لعلم للملايين - بيروت، ط\&، .مl9v9
- أعيان العصر وأعوان النصر، صلاح الاين خليل بن أيبك الصفدي (ت (ت \& 7-ـ)، تحقيق: د.علي أبو زيد، د.نبيل أبو عشمة، د.محمد موعد،
 المعاصر، بيروت - لبنان، دار الفكر، دمشق - سوريا، الطبعة: الأولى' . $199 \wedge$ -
- الإممام بأحاديث الأحكام (ومعه حاشية شمس الاين بن عبد الهادي)، تقي الاين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القثشيري، المعروف بابن دقيق العيد (ت V. Y هـ)، تحقيق: محمد خلوف العبد الله، الناشر: دار
- إنباء الغفر بأبناء العمر، أبو (الفضل أحمد بن علي حجر (العسقلاتي (تّهمهـ)، تحقيق: د. حسن حبشي، الناشر: المجلس الأعلى للشئون

.) 979
- البداية والنهاية، لعماد الآيّن أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير(ت \&VVهـ)، تحقيق: د.عبدالله عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والاراسات بدار هجر، الناشر: هجر للطباعة والنشر - الجيزة،
- الببر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الثوكاني اليمني (ت • O Y اهــ)، النـاشر : دار المعرفة - بيروت. - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الاين السيوطي (ت ا ا وههـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر :

المكتبة العصرية - لبنان / صيدا.

- بلوغ (المرام من أدلة الأحكام، أبو الفضل أحمد بن علي حجر العسقلاني(ت (1) هـه)، تحقيق: سمير بن أمين الزهري، الناشر : دار الفلق
 - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، أبو (الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري

- تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربية: د. عبد الحليم

النجار، الناشر : دار المعارف- القاهرة، ط؟.

- تـاريخ ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي
 درويش، الناشر : المعهر (لعلمي الفرنسي للاراسات العربية- دمشث، سنة

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى:

9人0

- التخريج المحبّر الحثيث لأحاديث كتاب المحرّ في الحديث لابن عبدالههادي، سليم بن عيا الههلالم، الناشر: دار ابن حزمبيروت، ط: ا، .pr... \&-01 $\leqslant$ ro
- تذكرة الحفّاظ، للإمام شمس الاين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت)

- تغليق التُليق على صحيح البخاري، أحمد بن علي حجر العسقلاني
 دار عمـار - بيروت , عمان - الأردن، طا، 0 ه ع اهــ. - تنقيح (لتحقيق في أحاديث (لتعليق، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي
 الخباني، دار النشر: أضواء السلف - الرياض، الطبعة : الأولى ،
r.. .
- تنقيح (التحقيق في أحاديث التعليق، محمد بن أحمد بن عبدالهادي(ت \& علهـ)، تحقيق: عامر بن حسن صبري، الناشر: المكتبة

$$
\text { (الحديثة -الإمـار ات، } 9 \text { • ع اهــ-9 } 9 \text { 9 } 9 \text { ام. }
$$

- الجواهر والارر في ترجمة شيخ الإسـلام ابن حجر، شمس الاين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمـان بن محمد السخاوي (المتوفى: r 9 ههـ)، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنـان، الطبعة: الأولى، 9 ا؟ . 1999 -

917

- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الاين، ابن المِبْرَدَ الحنبـي

$$
\text { (ت } 9 \text { ه هـ) }
$$

تحقيق: د.عبد الرحمن بن سليمـان (لعثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان،


- الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الامشقي


- الار المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، عبد الرحمن بن محمد العليمي


- الارر في تخريـج المحرر، خالد ضيف الله الثلاحي، الناشر: مؤسسة
- الارر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر (العسقلاني (ت هـر هــ)، تحقيق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند، الطبعة: الثانية، - دول الإسلام، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس الاين أبو عبد الله، تحقيق : حسن إسماعيل مروة - محمود الأرناؤوط، الناشر: دار صادر، الطبعة الأولى 999 1مـ
- ذيل تذكرة الحفاظ، أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحميني

- ذيل طبقات الحنابلة، زين الاين عب الرحمن بن أحمد بن رجب البغذادي،

 . C ...o
- الرد الو افر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ، محمد بن عبد الله بن مجاهد القيسي الامشقي الثشافي، شمي،


- السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل (الصلاة والسلام، ضياء الاين

- شذرات الأهب في أنبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري









 الكتب العلمية-بيروت/لبنان، الطبعة الأولى، r.

9 人 人

- طبقات علماء الحديث، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الامشثقي الصالحي(ت \& \& اهـ)، تحقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، الناشر : مؤسسة الرسالة للطباعة و الثنر و الثوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة:

- طبقات المفسرين، لشمس الاين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ته £ وهـ)، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبه، الطبعة الأولى'
- العبر في خبر من غبر، للإمام شمس الاين محمد بن أحمد بن عثمان
 زغلول، دار الكتب العلمية- بيروت/ لبنان. - العقود الارية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، شمس الاين محمد
 تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر : دار الكاتب العربي - بيروت. - الفهرس الثامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (فهارس آل البيت)، مؤسسة آل البيت، الناشر: مآب - مؤسسة آل البيت، سنة النشر : 9AV ام. - كشف الظّنّون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله أبو طاهر (القسطنطني(ت IV • ا هــ)، دار العلوم الحديثة-بيروت/ لبنان. - المحرر في الحديث، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي(ت؟ ؟ عهـ)، تحقيق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الاهبي، الناشر: دار المعرفة، لبنان-بيروت، الطبعة: الثالثة، .مr... - - ها
$9 \wedge 9$
- المحرر في الحديث، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي(ت \& \&هـ)، تحقيق :عادل الههبا - محمد علوش، الناشر : دار أطلس الخضراء-الرياض، الطبعة الرابعة: rr
- المحرر في الحديث، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنب!(ت ؟ ؟Vهـ)، تحقيق : د.ماهر ياسين الفحل، الناشر: دار القبس للنشر والتوزيع. - المحرر في الحديث، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبثي(ت ؟ ؟Vهـ)،
 - المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، بكر بن عبد الله أبو زيد (تج ع \& اهـ)، الناشر: دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقة
 - مر اصد الاطلاع على أسمـاء الأمكنة والبقاع، صفي الاين عبد المؤمن بن
 الجيل-بيروت، الطبعة الأولى


الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، • اء اهــ، . . 9 ا 9 ام. - معجم المؤلّفين تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

- المعجم المختص ( بالمحدثين )، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الاهبي أبو عبد الله، تحقيق : د. محمد الحبيب الهيلة، الناشر: مكتبة الصديق - الطائف: ^ م \& ا اهــ، الطبعة الأولى.
- معجم مصنفات الحنابلة، د. عبدالله بن محمد الطريقي، طا، بدون ذكر الناشر.

99. 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الاين (ت \& \& \&هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمـان العثيمين، الناشر : مكتبة الرشد - الرياض - اللسعودية،
 - منهج أحمد محمد شاكر في تحقيق النصوص، د. أشرف عبدالمقصود
 .مr.17-
- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، أبو اليمن مجير الاين عبد الرحمن العليمي (تر^وهـه)، تحقيق: محمد محي الاين عبد الحميد،
 - نظم العقيان في أعيان الأعيان، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الاين اللسيوطي (ت (الهـ)، تحقيق: فيليب حتي، الناشر: المكتبة العلمية بيروت
- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد، ابن اللغي: محمّ كمال الاين بن محمّّ (ت \& \& آ (هـ)، تحقيق: محمّد الحافظ، نزار أباظة، دار الفكر، .مl9人 /
- هاية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا الباباني البغدادي (ت 9 و 9 اهــ)، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. - الوافي بالوفيات، لصلاح الآيّن أبي الصفاء خليل بن أيبك الصفدي



991

- الوفيات، تقي الاين محمد بن هجرس بن رافع السلاُمي (ت٪VVهـ)، تحقيق: صالح مهي عباس, د. بشار عواد معروف، الناشير: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى- ب ـ \& اهـ.

