

تأليف


حصل المؤلف بهذا الكتاب على درجة المـاجستير في الشريعة الإسلامية، فرع ع الكتاب والسنة بتقدير ممتاز من جامعة أم القرى بمكة المكرمة



4-1


## 

## قالَ اله تَالى :




وتال الني المصطفى



الإهــْ

إلى من تأصلت بيني وبينه شجزة الحب. فكان من ثمارها هــه الرسالة.

إلى العالم العامل، اللذي أفرغ جُهْدُه في خدمة السنة المطهرة تعلمأ وتعليماً. حتى آخر لحظة من لحظات العمر . الرجل الصالع، اللذي حباني بأوفى رعاية، وأمنل توجيه. اللربي الناصح، من بلل لي أصدق النصع، وأعز الوقت، وأجود الفكرة. إلى أستاذي الفاضل، ومرشدي الأمين، أبي يحيى فضيلة الدكتور مصطفى أمين التازي - رحمه الشه ورضي عنه ـي أتقدم بهذا البحث . .
وفاة وتقديراً.

كلمة المشرف فضيلة الدكتور الثيخن أحمد مبحمد نور سيف حفظه ال山

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحت ليظهره على اللدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسالم على عبدالله ورسوله وخله ولهيرته من
 سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اللذين حملوا هذا الدين ويلغوه اللى الناس

 الله ورضوانان، وعلى التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:
فمن نعمة اله سبحانه وتعالىى علبنا أن جعلنا من أمـة هذا النبي الكريم، وهدانا الى أل نكون في زمرة أهل اللسنة والجماعـة ، ورحمنا بالسلامة من أهل البدع والضلالة، ورزقنا محبة نبيه ـ عليه الصلاة والسلام ــ، ومحبة أهل بيته وخاصته، ومن أكرمـه الله عزّ وجـلّ بصححبته والتشـرف
 والمسارعة في مرضاته، حتى استحقـوا بصدق وصف رب الع العزة لهم في محكم التنزيل \$ا محمد رسول اللّ . والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعأ سجداً يبتغون فضأل من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم

من أثر السجود هِ (1) سورة الفتع، آية: Y9.

نعّم سبحـانه المعية على من آمن به واتصف بهـاتين الصفتين

ا ـ أشذاء غلى الكفار. لا تأخذهم في نصرة الش ونصرة رسوله لومة

 بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله
ورسوله أولكك سيرحمهم اله (").

Y - رحماء بينهم: وهكذا كانت سيرتهم وحياتهم، وتصص مؤاختاتهم


 لهذا اللدين، فنعن طريتهم وصلت إلينا شريعة الش كتاباً وسنة، ومم أولا ولا
 تكون هله الواسطة وأقربها صلة بالنبي -عليه الصلاة والسلاملام- في أعلى مراتب الصدف والعدالة والإخلاص، لا تحوم حولها الها الثبهات، ولا ولا يرتفي إلى








$$
\begin{aligned}
& \text { V) : سورة التوبة، آية (1) } \\
& \text { (Y) سورة الصف، الآيتين: } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

ومن هذا المنطلق، وإيمانأ بالمسؤولية تجاه هذه العصبة المؤمنة التي
حملت لواء هذا الدين جاء هذا البحث ليذب عن صحان وليؤدي بعض ما لهؤلاء السادة الكرام علينا من حق النصرة والدفاع. ولقد بذل أخونا الشيخ عيادة أيوب الكبيسي في هذا ونا البحث جهدأ وصبراً ومثابرة ودراسة وتنقيباً وجمعأ واستنباطاً وتحليانْ في جينا جنباته، فتناول
 وكان مد تطع شوطاً في بحثه مع نضيلة أستاذنا المرحوم الشيخ مصطنى التازي، نمّ حوّل الإشراف إليّ حتى أتهه ـ بحمد اللـ -، وسيجد القارىء فيه - بإذن الله - ما تقرّبه عينه ال اله
 صالحأ متقبلاً يوم لا ينفع مـال ولا بنون . وألن ينغعنا جميعاً بمحبة هؤلاء الصحابة الكرام، وأن يحشُرنا ولياهم ووالدينا ومشايخنا ولاينا وأحبابنا تحت لوان

 محمد وعلى آله وصحبه ألجمعين . والحمد لل رب العالمين .
(1) سرورة آل عمران، آية: A.

## ما قاله المناقشان عن هذا الكتاب

نمسا فاله نضيلة الدكتور إيراهمي شفوّط مَا نصْه:
... لاحد أن ينكر أنْ صاحب الرسالة فد الجهد نفسنه، وأتعبها مدة طويلة، حتى الانى
 كما ان صاحب هذه الرسالة محظرظ، لان اللّ سبحانه وتعالى قد أتأح له الانتفاع بعالمين جليلين مما: فضيلة المرحوم الدكتور مصططفى' أمين التازي، والأستاذ الكبير أحمد نور سيف، اللذي فاق ألقان القانه بعلمه وأدبه، كما أعطاه العيشن مع مذين الإمامين أو العالمين، أعطاه قدرة على الانتفاع بهذه التوجيهات التي تلقاها على يد كل منهما. . إلى أن يقول:

فرسالتك هذه تعتبر موسوعة علمية دققة عن الصحابة ـرضي اله اله
 -
 كنت منذ نشاتك الأولى . . .

ومما تاله نضيلة الدكتور إسماعيل الدنتار ما نصهّ:
 نضـل، هــه الــرســالـة، التي نـنـاتشهـا اليـوم، فبـعـــد مـرور



نناقنها اليوم هي أثيرة "لديّ لأكثر من معنى' . .
إلى أن يقول:
الحقيقة لم يبق لي بعد هذا اللا أن أقول:
إنّ الرسالة جيدة الرصف، حسنة التنسيق، ـوإن كان هذا تد امتضىى
بعض التكرار في بعض المواقف رعاية للعنـاوين التي وضعت لمباحث الرسالة ـ، ثم إن الرسالة تشتمل على مادة علمية طيبة، تدلّ على سعة اطللِع
 تحظى بحقها من التقدير، أسال اللّ ـ عزّ وجلّ ـ أن ينفع بها وبصا مبا مبها إنه سميع مجيب.

## 

## تقّ"•ْمِيم

بقلم الدكتور محسن عبد الحميد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته المجاهدلين.

وبعد :
فلقد بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا الرسول الأعظم محمد بن عبدالش

 يتبعوا الهوى الذي بضل ويهوى الى الدركات السفلى اليّل من الحيوانية المشينة التي تقضي على صفاء العقيدة وسلامة العقل وصواب المنهج واستقامة السلوك.


 وتنورت قلوبهم بإشر اقة الدعوة الإسلامية بعد أن كانت مساربها مظلما بالمة بسرور الحياة الجاهلية.
ولكن كيف تم ذلك؟

لقد نم ذلك بالإسلام العظيم وفيادة النبوة الحازمة، ثم بتضحية العصبة

المؤمنة المجاهدة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنيه الالكرم صلوات الله عليه وسلامـ.

لقد كان صحابة رسول اللّ الله بهم لدينه ني الأرض.
 أدران الكفر والفسق والنفاق، حتى غدت كالثوب الأبيض الناصع، لا سيما المهاجرين والأنصار الذذين خملـوا مع نبيهم وقائدمم رسول اللّ

 والحرية، وهدوا الناس إلى الصراط المستثيم وحانظوا على أمانة التبليغ، ونقلوا الكتاب والسنة بمنتهى الحرص والحذر الـى الأجيال القادمة.
 لعظمة الإسلام وحقائق التوحيد، والعبودية الخالصة لرب العالمين. أراد الخالت جلّ وعلا أن يضع أمام البشرية إلى يوم القيامة، كيف ألن القرآن الكريم الني أنزله على رسوله الجاهلية التائهة المظلمة إلى نماذج عظيمة فيالى الإلى الإيماذ والعلم والنسياسة والإدارة والقضاء والأخلاق .
 الإنسان الخليفة الني يتحرك في الوجود ليغير بععالم الحياة الجامدة، فُينتىى، عليها المجتمع الحضاري المؤمن المتتدم الذي يُمئل توى .الخير والحق والجمال ني بنية الكاثن البنري .
ومن هنا يكمن سر حركة الإسلام وانتشاره ودخوله في فلوب العباد من الصين إلى الأندلس ومن حلود سيبريا إلى جنوبي آسيا وإفريقيا. لثد حملد توم مؤمنون مخلصون مجاهدلون حريصون على أداء الأمانةٍ

وإعلاء دعوة الحت، خسحوا بدمانهم في سبيل نقل البشر من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الأحد، كي يشعروا بكرامتهم الإنسانية ويهتدوا اللى الحت المبين ويسعدوا في الحياة ويهيثوها مزرعة خصبة لحياة الآخرة الأبدية. لقد أنقذوا الناس من الطواغيت الفجرة الذين استعبـدوا عباد الله وسفكوا دماعهم ونهبوا أموالهم واستلبوا كرامتهم الإنسانية. لقد أثبت التاريخ الحق أن هؤلاء المجاهدين الصادقين من أصحاب محمد بتنوع عُددهم ولا بوسعة معيشتهم، وإنما انتصروا بالطاعة والحب الهـ له ورسوله والجهاد في سبيل نشر الإسلام وسحق الباطل في الأرض.

 الناس عظمة الإسلام من خلال سلوكهم وأخلاقهم المتواضعة وهم في قمة الانتصار .
وإذا عرفنا هذه الحقائق عن صحابة رسول الل
 المطاعن والنُبهات في حياتهم، كي تسقط هيبتهم من نفوس إخوانمرانهم اللنين جاؤوا من بعدهم، فيشكوا في إيمانهم وسيرتهم وصدقهم مع الل ورسوله . وإذأ تم لأعداء الإسلام ذلك، وصلوا إلى النتيجة التي أرادوها وهي : التشكيك في نقل الصحابة الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله.
فأعداء الإسلام لم يعادوا صحابة رسول الل وإنما عادوهم لأنهم الحلقة الفاصلة بين رسول الل القيامة . فالطعن فيهم إنما هو طعن لمصادر الإسالام وسلامة وصولها إلينا وهو المطلوب عندهم .
ولكن مهلًا

الطريت على هؤلاء الكفار والمنافقين، حيث حكم على صحابـة رسبول الش بنصوص قاطعة كثيرة ليكونوا موثينين أعظم التوثيق في نقل الكتاب الكريم والسنة المطهرة.

لقد سخّر الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين على مدار التاريخ كي

 ودحض دعاوامم التي لا يسندها دليل من عقل صريح أو نقل صحيح.


 لسان صدق يقدر صصخابة خير المـرسلين، وينزلهم المنـازل العلية التي

 تزييف الحقائق وقدموا لذلك أوهاماً هي أوهى من خبط العنكبوت.
ولقد بحث الأخ عيادة حياة الصحابة بحثئُ شاملأ وافيأ واعياً مستفيضاً
 الأشياء. وعرض فيه وجهات النظر المتنوعة والمختلفة وقدم أدلة الجميع
 السنة النبوية الشريفة وتشهد له حقائق التاريخ المدونة .
 مذهب أو فرقة بلا تحريف معتمداً على كتبها الأصيلة متمسياً مح القاعية العلمية التي تقول: מإلذ إلمذاهب لا تؤخذ إلا من كتبهاها. ولقد راجع الباحث الفاضل الكثير منها وبذل جهداً كبيراً في ابستخراج

ما يريد منها بين صفحاتها وسطورها، وعرضها بأسلوب عربي مشرق فأخرج كنا هذه الرسالة القيمة التي تضع كل منصف أمام المححجة البيضاء التي ليلها كنهارها .
الدوائر
ولا أشك أن طبع هذه الرسالة ونشرها سيكون خير رد على
 القديمة عن أفضل الناس وأكرمهم على اللـ وتلبسها ثوباً علمياً مزيفاً، مبنياً
 ورسوله الكريم
واللّ أسأل أن يجزي الأخ المؤلف خير الجزاء، وينفعنا جميعاً بهذه الرسالة المباركة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
د. محسن عبد الحميد
أستاذ التفسير في كلية التربية
بجامعة بغداد.

يا من يريد فواثـداً وشرائـدأ وروائعـأ عن تصّة الأبطالِ


 تّمْ الصلاة على النبي محمّد
(الأخ الثنيخ محمد بـنار الفيضي)



الحمد لل رب العالمين، وأفضل اللصالاة وأتم التسليم على سبدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر" الميامين، ومن اهتدى بهديه، ومات على ملته، اللى يوم اللدين. وبعد:
 وخاتم أنبيائه، واختار دين الإسلام ليكون أكمل أديانه وخاتم تشريعاته، وكما اختار سبحانه نبيه من بين الأنبياء، ودينه من بين الأديان، اختار كذلك حملة - هذا الْ خلّص عباده، ونحخبة عبّاده، شموساً أطلعهم - جلّ وعلا - في عالم الإنسانية مرّة، ما سمعنا ولا عرفنا أنها ظهرت على بساط باط الحياة مرة أخرى، اللهـم إلا ما كان على فترات متباعدة من الزهن، قد يظهر فيها ما يشبه بعض تلك النسموس أو يقرب منها.

 وأعواناً صادقين، ما فتتوا يذبّون عن شريعته، وينافحون من أجل تبليغ سنته،
 وسهل عليهم مفارتة أوطانهم، وأزواجهم، وأولادهم، فكـم جابوا من بلاد، وكم تطعوا من فيافي ووهاد؟ وها هي ذي قبورهم شاهلدة على تطوافهم

وتجوالهم، فني خراسان والعراق ومصـر والشام واليمن وتركيا والهند وأماكنـ
 صادقة، على أن أولئك القوم كانوا أرباب دعوة، وحملة رسالة، سهروا:من


 فللّ ذرهم ما أعظمهم من رجالل . .

انتشرت كلمة الل بهم حتى علت في الأرض، ورفرفت راية الدين حتي شملت الآناق، ،ما جادت الدنيا - في باب الصحبة ـ بأصحاب مئلهم، ، وهيهات لها أن تجود. .

ثم هم بغد ذلك كانوا يتقلبون بين فنون العبادات، ومحختلف 'أنواع الطاعات، يصومون النهار، ويقومون ألليل، ويرعون حق الأرملة والمسيكيـن،

 ووقار، وعفة وجياء، وهمّة ومضاء.

وقد حرصوا ـ رضي الله عنهم - على ملازمـة نبيهم - صلوات ابله
 بلغوهما إلى من بعدهم كما تلقوهما عن رسول الش

نقصان، ولا تحريف ولا تبديل.
هؤلاء هم أصنحاب رسول الله ـ صلى اللّ وسلم عليه وعليهم - ما ما أصدق واصفهم إذ يقول: هإنهم رهبان ليل وفرسان نهاره وما ذكرناه عنهم إلن هو إلا طرف يسير من مآثرهم، وإلا فمآثر الصحابة لو ذكرت على سنى ولبيل البنط والتفصيل لما وفت بها ـ لعمر الله ـ منجلدات ومجلدات
(1) سورة آل عمران، اية: جڭ1.

ويا ترى ماذا عسى أن يقول المادحون للصحابة بعد أن مدحهم ربهمّ،
 وفضلًا أن يكون كتاب الله ناطقاً بجميل وصفهم وعظيم مدحهم؟ أما يكفيهم

 نشير إلى بعض الايات والأحاديث الواردة في ذلك : فهلمّ فانصت إلى قول الله سبحانه وتعالى :
(الذا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا
'أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزن كريم به(1)
(\% محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم
 السجود ذلك ميلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله اللذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرأ عظيمأ

وهلمّ إلى قول رسول اله ــ عليه الصالم والسلام -:
 أحدكم أنفق مئل أحد ذهباً ما أدرك مذ أحدهم ولا نصيفه|(پ)"
: وقوله -
(النجوم امنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة
(1) سورة الانفال، آية : VE.
(Y) سورة الفتع، آية: M .
 في فضاثل, الصحابة YQ / Y Y

لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فاذذا
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدونغ(1)
سبب الختيار الموضوع؛
ا ـ قد كان ما تقدم أحد الأسباب المهمة التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع
 وافقت على السمأح لي بالكتابة فيه وأقرّت اختياري له لـ و وقد كان من من بين الأسباب التي حدت بي للكتابة في هذا الموضوع:

- Y

 تلك المنابر عما يجول بخاطري، وما يكنه قلبي لأصحاب رسول النـله صلى الله وسلم عليـه وعليهم -، وكشتفت عن جـوانب متعــلـدة من


 فيما بعد للكتابة عنهم - رضي اللّ عنهم --
r ـ ومن الأسباب أيضاً ـ ما يؤسفني أن أقوله وأعلنه، وهوـ أننا نعيش في وسط نسمع فيه بآذاننا، ونقرأ ما يكتب بأعيننا، من سب صريح، ولا وطعن

 فقد اتخذوهم هدفاً وغرضاً يصوّبون إليه سهامهم المسمومة الحاقدة،
(1) مسلم في فضاثل الصـحابة: \&/1971.


فاردت أن أدلي بدلوي المتواضع دذاعأ عنهم، وذبّاً عن حيـاضهمه، وتبصيرأ لنباب الأمة بمكانة هؤلاء الأبرار من جهة، وخطر أولئك الفجار الحاتدين من جهة أخرى. ع - ثم إني نظرت فلم ار - فيما بلغه علمي - من وضع رسالة علمئ علمية - في هؤلاء الأخيار ـ تخضع للإشراف والمناقششة، بالرغم من كثرة ما كتب عن الصحابة - رضي اللا عنهم - في متفرقات الكتب. ومما زادني حرصأ على هذا الموضوع، وشدة شوق الهي لهي الهي ارتياح شيخي وأستاذي العالم المالح فضيلة الدكتور مصصطى أمين التازي - رحمه اللّ ورضي عنه ـ المشرف الأول على هذه الرسالة، وتشجيعه لي، بل بل ـ والفضل
 تصحيح كثير من الأخطاء التي كنت أتع فيها، نتوكلت على اللّ ، واستعنت به متتباً الخطة التي رسمتها لذلك.

خطة البحث التي بنيت عليها هذه الرسالة : تشتمل خطة البحث لموضوع صحابة رسول الل - في الكتاب والسنة على:

مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.
أما المقدمة: نهذه.
وأما الباب الأول: فهو في التعريفـ بالصحبة وبيان طرق إثباتها.
وتحته نصلان :
الفصل الأول: في النعريف اللغوي والعرفي والإصطلاحي .
ويئتمل على ثمانية مباحث:
المبحت الأول: في الثعريف بالصحبة لغة وعرفاً.

> المبحث الثاني: ني التعريف بالصحابي اصطلاحأ: أ - عند جمهور المحدئين. ب - عند جمهور الأصوليين.

المبحث الثالث: أكلة جمهور المحدثين على ما ذمبوا إليه.
المبحث الرابع: أدلة جمهور الأصوليين على ما ذمبوا إليا اليه. المبحث الخامس: مناقشة ألدلة جمهور الأصوليين وردّها المبحث السادس : في ترجيح مذهب جمهور المحدثين. المبحث السابع: في بيان الخلان بين المحدثين والأصوليين هل هو لفظي أو معنوي . المبحث الثامن : ثمرة هذا الخلاف. النصل الثاني: في بيان طرق إبيات الصحبة:

ويشتمل على ذكر اختلان عبارات العلماء حول بيان طرق الصحبة، نم إرجاع ذلك إلى طريقين:
الطريق الأول : إنبات الصحبة بالنص، وتين التحته أنواع:
الأول: القرآن الكريم
اللاني: الخبر المتواتر.
الثالث: الخبر المشهورو.
الرابع : الخبر الأحاد.
مع تفصيل القول ني كل كلوع منها.
الطريق الثاني: إنبات الصحبة بعلامة من العلامات. وذكرنا من ذلك خمس علامات.

الباب الثاني: ني بيان طبقات الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وتعدادمم،
والمكثرين منهم رواية وفتيا.

الفصل الأول: في بيان طبقات الصحابة ـ رضي اللّ عنه ـ. ويشتمل على مبحئين :

الأول: في تعريف الطبقة لغة واصطلاحاًا.
الثاني: في عذ طبقات الصحابة، وذكر أقوال العلماء في ذلك، مع بيان القول الراجحح منها، مؤيداً بالأدلة :

الفصل الثاني: في بيان عدد الصحابة، وذكر من تفرّق منهم في
الأمصار.
وتحت هذا الفصل مبحثان :
الأول: في بيان عدد أصحاب رسول الله -
الثاني: في بيان من خرج من من المدين المدينة منهم، واستقر" في غيرها من
الأمصار حتى توفاه الله .
الفصل الثالث: في بيان المكثرين من الصحابة للرواية، وبيان أكثرهم

ويشتمل على مبحثين :
الأول: في بيان المكثرين للرواية من أصحاب رسول اله الثاني: في بيان أكثر الصحابة فتيا.

الباب الثالث: في بيان ما ورد في فضلهم وبيان المباضلة بينهم ـ رضي الله عنهم وتحته نصلان:

الفصل الأول: في بيان ما ورد في فضلهم من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة .

ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : في فضل الصحابة جماعات وأفرادأ مما ورد في كتاب الله .

المبحث الثاني: في بيان فضل الصحابة جماعات وافرادأ مما ورد في

المبحث الثالث: فيما ورد في نضل الصحابـة السابقين واللاحقين، مع تنصيل القول في كل ذلك.
الفصل الثاني: ني بيان تفاوت الصهحابة في النضل:
ويشتمل على نلاثة مباحت:
المبحث الأول: في إثبات القول بصحة التفاضل بين الصحابة ـ رضي
الله عنهم --
المبحث الثاني: في اختلاف العلماء في بيان من هو افضل الصححابة على الإطلاق، نم تقرير مذهب أهل السنة ني ذلك، مؤيدأ بالألة، ورد ما ما عداه من المذاهب مع تنفيد الثبه الواردة في بعض تلك المذاهبا المبحث الثالث: في بيان التفاضل بين الصحابة أفراداً وجماعاتا، مع تفصيل القول في كل ذلك. .

الباب الرابع: في بيان عدالة الصحابة ـ رضي الله عنهم -، وما يجب
على المسلمين اعتقاده في حقهم.
ويشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول: في التعريف بالعدالة لغة واصطلاحأأ، مع نقل بعض تعاريف العلماء للعدالة بذكر ما ورد على بعضها من اعتراضات نمّ تقرير الصالح منها.
الفصل الثاني: في بيان اختلاف العلماء ني عدالة الصحابة رضي الثّ عنهم وتقرير مذهب أهل السنة في إثبات العدالة لهم، مؤيداً بالإجماع والكتاب والسنة والمعقول، وتفنيد ما ذهب إله الشيعة والمعتزلة من الطعن في عدالة الصحابة - رضي اللّ عنهم -.
الفصل الثالث: ني بياذ حكم ما وقع من تشاجر وتقاتل بين الصحابة

ـ رضوان اله عليهم - وتأويل ذلك.
وقل اشتمل هذا الفصل على ثالاثة مباحث:
المبحث الأول: في بيان متى بدأ التشابجر بين الصحابة؟ وما هي
أسبابه؟ وكيف تطور الخلاف اللى درجة المجابهة بالسيوف؟ . المبحث الثاني: في بيان كيفية بله القتال بين الصحابة ـ رضي اللد

عنهم - وبيان مواقعه ونتاتجه . المبحث الثالث: في بيان الحكم الشرعي فيما جرى بينهم من قتال. الفصل الرابع : في بيان حكم من سبت الصحابة ـ رضي اللّ عنهم -ـ أو طعن في عدالتهم، وما قيل في ذلك من أنه فسق أو كفر، وبيان وجهة كل كل الك فريق وأدلته، ثم بيان القول الراجح في ذلك مؤيداً بالأدلة. وأما الخاتمة: فذكرت فيها خلاصة ما توصلت إليه من نتائج - واللد

منهجي في البحث:
قد كان المنهج الذي سرت عليه اثناء كتابة هذه الرسالة هو: أن أعرّف ما تدعو الحاجة إلى تعريفه، وأنْ أوضـح الكلمات الغامضة
 أناقشها، وإن كان في المسآلة مذاهب للعلماء ذكرتها، وبينت في كل ذلك ما أراه راجحأ، مؤبداً إياه بالتدليل عليه.
وقد ترجمت لكل صصابي مر" ذكره في هذه الرسالة سواء كان مشهوراً أو غير مشهور، باعتبار أن الرسالة وضعت فيهم، فرأيت أن من الللائق أن أترجم للججميع، والتزمت في ذلك أن أترجم له عند ذكر اسمه أول مرّة إلا إن كان من الذين تفرقوا في الأمصار إذ قد عقدت لهم فصلًا خاصاً وتراجم خاصة.

كما قد عرّفت بمن لم يكن مشهوراً من أهل العلم ـ ممن دعت الحاجة
 تعريفه، خششية أن تمتلىء الرسالة بالتراجمه، ومع هذا فقد بلغ مـلغ مجموع من ترجمت له أكثر من مائة وسبعين علماً ما بين صنحابي وإمام . وقد وضعت فهرسة للآيات والأحاديث والموضوعات والأعلام المترجم

ومما ينغي أن أشبير إليه هنا : هو أني قد حفظت هذه الرسالة من ذكر ما لا يليق بمقام الصححابة ـ رضي اللّ عنهـم - مما دس عليهم، 'وامتلأت به ـ ـللأسف - بعضن كتب التاريخ؛ في موضوع التُماجر بين الصـحابة رضوان
 الموضوع، وبيان الحكم، دون الدنخول في الدقائق التفصيلية، ، ولولا ضرورة البحث لما خضت في ذلك، إذ إن المذهب الحق : هو الإمساك عما شـر بين الصححابة ـ رضي الله عنهم -6 كما هو مذهب أهل السنة والـجماعة .

وني الختام:
أحمد الله سببحانه وتعالى على عونه وتوفيقه لإتمام هذا البحثى، حيث
 الناصحين من أخلذ بيدي، وأخلص في توجيهي وإرشادي .
وإني لأزى لزاماُ عليّ أن أسجل. وافر شكري، وعظيم تقـديري، وصادق دعواتي، للمشرف الأول على هذه اللرسالة فضيلة الدكتور مصطفى
 الكثير الكثير من نصحه وإرشاده، حتى الشُوط الأخير من هذه الرسالة، الأمر الذي مكن وسهل لي إنجازها في هذه ألمدة القصيرة. اللههم فإني أتوجه إليك خارعاً ومتوسلاً أن تتغمده بواسع رحمتك حتى تحشره غداً مع النبيين والصليقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك

رفيقاُ، وتحشرنا بفضلك معهم. آمين.
كما وأخص بهذا الشكر والتقدير المشرف اللااحق فضيلة الدكتور أحمد




 إحسانه وبرّه، فقد قام بقراءة الرسالة، وتدقيق النظر فيها، مبدياً ملاحظاته وتوجيهاته.

نحظيت هذه الرسالة - بحمد اللـ - بقراءة عالمين جليلين من علماء السنة وحملتها، الصادقين في نشرها وخدمتها، فجزاهياهمـا الله عني وعن أصحاب نبيه -

ولا أنسى في هذا المقام أن أخصّ بهذا الذكر والشكر والدعاء جميع مشايخي النذين تربيت في أحضانهم، ونهلت من معينهم، لا سيما شيخي الأول في طريت العلم الشُرعي، نضيلة الشيخ عبد الستار طه الكبيسي، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته . . آمين. .. .


 جُلّى' لطلبة العلم والراغبين فيه.

كما وأسجل جزيل شكري، ووافر تقديري، للقائمين على شؤون المكتبة المركزية في هذه الجامعة، وأخص قسم الإعارة فيها، وكذا وإيا القائمين على شؤون مكتبتي البحت المركزي والحرم المكي الشيريف على ما ما سهلوا لي طرق البحث والمراجعة، سائلا الهُ سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير

الجزاء. وأتقدم - أيضباً ـ بالشكر الجزيـل لولـدي" عامر ومُحمّد، الـذين ساعداني في تصحيع الأخطاء المطبعية لهلا الكتاب، ساثلاُ الله جلّ وعلا لهما الهداية والتوفيت لما فيه سعادة الدارين. . آمبن.

وبعد:
فها هي - أيها السادة - رسالتي، أول نتاج علمي أقوم به، أضععها بين أيديكم، وأنا أرجو أن تكون رسالة نافعة ومفيدة، وأن أكون قد وفقت فيها لمـا هو الحق والصـواب، فإن كان ذالك فهو مقصودي، وأححد الله سبـحانه فهو ولئي
 ذلك مجهودي، خـمن ما منّ الله به عليّ من علم وعقل، وعلى كل فأستغفر الله وأتوب إليه، وأسأله اللسلامة من آثة النفس وما يفسد الإخلاصن، وألن
 وينجعلنا من أهل طاعته ومحجته آمين .

وصلى الله وسلم على سيدنا .وحبيبـا محمد، وعلى آلـه . وصحبه والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد للد رب العالمين .

## البَبُبْأَوَل




## الفَصَـــل الأول

وهذا الفصل مما يتاكد الاعتناء به، وتمس الحاجة إليه، إذ هو أمر
 الصحابة عن غيرهم.
تال الإمام أبو عبدالله الحاكم النيسابـوري في كتابـه معرنـة علوم

 يتوهمونه صحابياً، وربما رووا المسند عن صصابي فيتوهمونه تابعيأ()ا ويشتمل هذا الفصل على مباحث:
المبحث الأول: ني التعربف بالصاحب لغنة وعرفأ. المبحث الثاني: في التعريف بالصحابي اصطلاحأأ. | ا ـ عند جمهور المحدئين.
(1) انظر النوري على مسلم: (Y0/1 (Y0
(Y) معرنة علوم الحلديث: ص Y0 .
ب - غند جمهور الأصوليين.

المبحث الثالث: أدلة جمهور لمحدثين علىي ما ذهبوا إليه.
المبحث الرابع: أدلة جمهور الأصولين على ما لألين ذهبوا إليه. المبحث الخامس : مناقشة أدلة جمهور الأصوليين وردها . المبحث السادس: ترجيح مذهب جمهور المحدثين . المبحث السابع: في بيان الخلان بين المحدئين والأصولين مل هو

لفظي أو معنوي
المبحث الثامن: ثمرة هذا الخلاف.

## المبحث الأول <br> في التعريف بالصاحب لغة وعرفاً

فقي اللغة:
الصاحب: اسم فاعلى، من صحب يصحب نهو صـاحب، كعلم يعلم فهو عالم، ويقال في الجمع: أصحاب وأصاحيب وصحب وصحاب وصحبة وصحبان ـ بالضم - وصحابة وصحابة بالفتح وبالكسر(1) (1) ومؤنث صاحب: صاحبة، وتجمع على صواحب، وربما أنث الجمغ نقيل صواحبات(r)، وقد يجمع على صاحبات كما في المنجد(r) . والصاحب: مثنتق من الصحبة، وهي في اللغة لها معان كلها تدور حول الملازمة والانقياد. فمن الأول قولهم:
استصحبت الكتابّب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل استصحبت

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

الحال إذا تمسكت بما كان ثابتأ كأثك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير

واستصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه(ا)، وكل شيء لازم شيئًاً فقد
استصحبه، قال:
إن لك الفضل على صحبني والمسكتد
ومن الثاني ترلهم:
أصحب البعير والدابة: انقادا، ومنهم من عمّ نقال: واصحب: ذلّ
وآنقاد من بعد صعوبة، قال امرؤ القيس :

وني الحديث:
فأصحبت الناقة(1): أي انقادت واسترسلت، وتبعت صاحبها (o)
(1) المصباح المنير: rov/1.
(Y) المهبأح المنير: (Y) خحسي كما في اللّسان.

 وكانتا ربيبتي فيلة.






 Y Y

 المفاصل، والأتر: بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي يأتمر لكل أحد لضعفه كـا في اللسان.

والمصاحب: المنقّاد، من الإصحاب كما في اللسان(1).
والصحابي : منسوب إلى الصحابة، كالأنصاري منسوب إلى الأنصار، ويقال في النسبة إلى الصحابيات: صحابية.
والصحابة في الأصل مصلر نم صارت جمعاً مفرده صاحب، ولم يجمع فاعل على فعاله إلا هذ|(r)". وني العرف:
الصاحب: هو مُن طالت صحبته، وكثرت ملازمته على سبيل الاتباع.
وممن صرح بذلك الإسفراييني كما نقله عنه الفراء في العذة حيث قال:

وحكى الإسفراييني : ألن الحهحة في العرف: عبارة عمن صححب غيره فطالت صححبته له، ومـجالسته معه(r)"

وابن عبد الشكور وابن الهمام حيث ذكرا: أن المتبادر من الصحابني
وأصحاب الحديث عرفأ ليس إلا الملازم(4).

وحجة الإسلام اللغزالي حيث بِّين في المستصفى : أن العرف يخصض اسنم الصحبة بمن كترت صحبته(0).

وكذا ذكر ابن الأثير في جامع الأصول(1)، والآمدي في الأحكام(v)".

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) اللسان: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) العدّة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) انظر جالع الأصول: } \\
& \text {.iv9/l :انظر الآحكام (V) }
\end{aligned}
$$

ومن مجموع ما ذكره هؤلاء الأصوليون وغيرهم بتبين لنا المعنى العرفي
عندهم.
المبحث الثاني
في تعريف الصحابي في الإصطلاح الشرعي
اختلف أهل الحديث مع أهل الالفقه والأصول في تعريف الصحابي في الإصطلاح، وهذا الاختلاف مبني في الحقيقة على الحتلا الحافهم فيما ينبغي الحني يراعى في المعنى الإصطلاحي، هل هو المعنى اللغوي أو المعنى العرفي؟.
 اللغوي العام، وذهب أهل الفقه والأصول إلى تعريف الصحابي مراعين

المعنى العرفي(1)
وإليك بيان التعريفين وما قيل فيهما:
أ ـ تعريف الصحابي عند جمهور المحدثين :
هو من لقي النبي -
ومات على الإيمان(1)
شرح التعريف:

هو جنس في التعريف، ويدخل فيه:



 الحاجب: ب/

 التعريف للصحابي .

# من طاللت مجاللسته، منثل : 

أبي بكــر(1) وعمر(٪) وعثمـان(r) وعلي؛ وغيرهم مـمن لازم النبي


أو قصرت، مثل:
الوافدين عليه -
مـالـك بن الحـويـرث(0) وعثمـان بن أبي العـاص(1) ووائـل بن
(1) هو ميدنا أبو بكر الصبيق، اسمه عبدالهُ بن أبي قحانة، واسمّ أبي تحانة عثمان بن عامر


 وأرضاها .







 (8)



وسبعين، قال الحانظ: وقد وتع في الاستبعاب أربع وتسعين، والأول هر الصحيع. انظر |الإصابة: r/r \%
(7) هو عثمان بن أبي العاضِ بن بشُ العقفي، وفل على النبي -



الحافظ ابن حجر في -الإصابة(r).
خلافأ لعاصم الأحول الذي لا يعد في الصحابة إلا من صحب الصحبة العرفية، ولابن المسيب الني لا يعد فيهم إلا من أقام مع النبي فصاعدأُ(r) كما سيأتي بيانه.

أو
بعض الأعراب الذين شهلموا مع النبي -
. ولم يجالسوه -
وذلك مثل : أبي الطفيل عامر بن وائلة(8)، وأبي جحيفة وهب بن
(e) عبل| (e

ويلخ




مناهير علهاء الأمصار: صى \& \& ـ \& \&

$$
\begin{aligned}
& \text {. انظر الإصابة: /V) } \\
& \text {. (\%/V : فتّح الباري (Y) }
\end{aligned}
$$

 حياة النييا -


(e) هو وهب بن عبلالله من ولد حرثان بن سواعة بن عامر بن صعصعة وني الإصمابة: ابن سواء السوائي بضهم السمين المهملة وتخفيف الواو والملد ـ تزل الكونة، وجعله علي - رغبي الله عنه ـ على بيت المالل فيها، وشهل معه مشاهله كلها، توفي بالبصرة ستنة ائتين وسبععن وتالل ابن حبان سنة الربع وسبعين. انظل الإمابة: الأمعشار: صى 4 8.


(r) حنيف

## ومن روى حلـيثّين مثل (4):

 .

أو أكثر، مثل:

 أسد الغابة: YAI/Q
 النبي -


$$
V_{-}-v
$$




رضي اله عنه، الإصابة AV/T، أسد الغابة: VV/Y؛ .



 عمارة، ويثال له: أسد إلل وأسد رسوله أسلم في اللمنة الثانية من بعد البعثة، وتيل: في




 .799 - 79人/

أبي هريرة(")، وابن عمر(Y)

أو لم يرو شيئاً أصلأ ، مئل :
عبـل الوحمن بن حنبـل(\&) وتمامـة بن علـي (ه) وزيـاد بن حنظلة
(1) هو الصحابي الجليل أبو هريرة اللوسي، اختلف في اسمه على نلانين تولاً، ذكر النووي أن














 ولا حساب ولا فربضة منه، شـهـد مع علي صفين وكان تد استعمله على البصرة ثم عاد منها اللى الحصجاز . ولد ابن عباس تبل الهجرة بـلاث، وقيل بخمس، والاول ـ كـا يقول ابن حجر ـ أثبت، وتوفي

الغابة: r/ • • Y \& \& .


 .YYA/Y
(ه) هو ثمامة بن عدي الفرشب، كان من المهاجرين الأولين، وممن شهد بدرأ استعمله أمير



التميمـي"(1)، خلافأ لما حكاه البلقيني وابن كثير وغيرهما عن بعضهم من اشتراط رواية حديث أؤ حديين لتحقق وصف الصحبة(1)،

ويدخل فيه:
من غزا مح النبي -
خبيب بن عدي (r) وأنس بن النضر (t)
أو غزوتين، مثل:
مليل بن وبرة الأنصاري (o)، وعبداللّ بن عمرو بن حرام(")، وعتبة بن





(V) هو خبيب بن عدي بن ماللب بن عامر الانصناري، الأوسي، شهد بلدرأ، واستشهل في عهلد

النبي -














أو أكثر، مثل:

البراء بن عازب(1)، وسعد بن مالك(1) وغيرهما من مشاهير الصحابة ـ رضي الله عنهم -.

حسان بن ثابت الأنصاري ـرضي الله عنه ــ ــ

 كفايته بسنده عن الواقدي أنه فاله:
أخبرني طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه قال:
كان سعيد بن المسيب يقول:
الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول اللّ - وغزا معه غزوة أو غزوتين (ب)

على أن هذا القول لم تثبت صصتـه عن ابن المسيب، وما وا رواه الخطيب في الكفاية حديث ضعيف، لان في روايته محمد بن عمر الواقدي
 .vi/l
(1) هو البراء بن عازب بن الحارث الالنصاري، الأوسي، يكنى : أبا عمارة ويقال: ابابا عمرو.
 رواية خمس عثرة، شهد مح علي الجمل وصفين ونتال الخوارج، ونزل الكونة وابتنى بها داراً

ومات سنة إحلى وسبعين .

ד.r.
 الخندق، وكان من نجباء الأنصار وعلماثهم ونضلانهمه، توني ستن أريع وسبعين وتيل غير الانير
 الاتنيعاب:

وهو متروك الحديث عند البخاري والنسائي وغيرهما، كما حكى ذلك الخطبب
في تاريخ بغداد(1).
وتال اللذهبي في الميزان: استقر الإجماع على وهن الواقدي()
 في فتح الباري ـ لأنهم التفقوا على عد جمع جم في الصحابة لم بجتمعو!

ويدخل فيه: الذكور والإنات:
أما البالغون منهم: فباتفاق أهل الحليثر وأما غير البالغين:

نقد اشترط التمييز فيهم: بحیى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، وابن عبـد البر، وغـرهـم، كما ذكـر ذلك العـراقي في التقيــد والإيضاح (8) .
ومن هؤلاء المميزين الذين بثتت صحبتهم .
 وعبداله بن الزبير وغيرهم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ميزان الاعتدال: } \\
& \text {. (Y/V : (Y) }
\end{aligned}
$$

 لمعاوية، ولد سنة ثلاث من الهجرة ومات بالمدينة سنة تسع وأربعين وتيل غير ذلك،




ثم اختلفوا بعد في غير المميزين من صغغار الصحابة، مثل: محمد بن أبي بكر الصديق(1) الذي ولد قبل وفاة النبي -
 وسمّاه كما فاله العلائي في جامع التحصيل(r)، ومحمد بن ثابي حنكه النبي - -
 مميزأ، هل يدخلون في مفهوم الصحابي أَوْ لاء

## فذهب بعضهم:

 من أن يكون بالنفس والاختيار أو بالغير والاضطرار، وأن الإليمان ألانيمّ منيم أن يكون حقيقة أو حكمأ أو تبعاً، كما نقل ذلك الألوسي، في أجوبته العراقية(1)

وأيدوا ذلك: بأن كثيرأ من المحدئين الذين صنفـوا في الصحابـة عدّومم منهم، ولهذا يقول الحافظ ابن حجر :
إنَ عمل من صنف في الصحابة يدل على عدم اشتراط التمييز فانهم
= (1)
 علي إذ تزوج أمه أسماء بنت عميس، كان له فضل وعبادة، وكان علي بتني علهه، شـهد مع علي الجمـل وصفين، ثم ولاه مصر فقتـل بها سنـة ثمان ونـلالئين. انـظر الإصـابـة:


 .Ar/o

- ذكروا مئل محمد بن 'أبي بكر الصديق، وإنما ولد قبل وناة النبي
 ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة، وذلك في أواخر ذي القعدة سنة عسر من الهجرة(X)

غير أنّ نبوت الصحبة لهم إنما هي من حيث شرف الصـن الصحبة لا من حيث الرواية فإنهم فيها في حكم كبار الثابعين(r). وذهب آخرون إلى أنهم ليسوا من الصحابة، وقالوا فيهم: إنّ لهم رؤية وليست لهم صحبة، وممّن قال بذلك: العلائي في جامع التحصيل (8) .

$$
\begin{aligned}
& \text { كما يدخل نيهم - أيضأ ـ الإنس والجنّ والملائكة. } \\
& \text { أما الإنس : فباتفاق المحدثين. }
\end{aligned}
$$

وأما الجن:
فإنهم يدخلون في مفهوم الصحابة على القون الصحيح، وهو الذئ رجحه الحانظ ابن حجر في فتح الباري فقال:
أما الجن: فالراجح دخولهم، لانْ النبي وهم مكلفون فيهم الُصصاة والطائعون، فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي

 نولدت له محددأ، نلما توني أبو بكر تزوجها علي - رضي اللش عنهم - انظر الإصابة؛

(r) فتح الباري :
(r) انظر المختضر في علم رجال الألنر: ص Mr (Y)


## التردد في ذكره في الصشابة(1).

وذلك مثّل: زوبعة، وسمهج أو سمحج، وعمرو بن جابر، ومالك بن
مهلهل، وشاصر، وماصر، ومنشي، ولاشي، وحس، ومس وغيرهم(').

الأنصاري في فتح الباقي(8)، والعراقي في التقييد والإِيضاح(ه)، وابن حزم كما في المحلّى والفصل والأحكام(1) وغيرهم .

ووجهتهم في ذلك:

- 1 - أن النبي -
 صحيحه، وفيه: أن النبي نقرأت عليهـم القرآن . . . الحديث(^).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) فتح الباري : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر الزرتاني على الموامب: YA/V. } \\
& \text { ( ( ) ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 99 \text { ¢ - } 9 \mathrm{Av} / \mathrm{r} \\
& \text { ( ( ) مسلم: }
\end{aligned}
$$


 انْـظر الإصـبـــة:


 والشعاب، فقلنا: أستطير أو اغتيل قال: فبتنا بـنر ليلة بات بها بال قوم، فلما أصبحنا إذا هو


فتحقفت فيهم شُروط الصحبة، لذلك كانوا من الصحابة.

## وذهب بعضهم:

إلى أنهم لا يدخلون في مفهوم الصحابة، وممّن جرى على هنّا القول ابن الأثير، حيث عاب على أبي موسى المديني ذكره تراجم بعض الجن في كتابه(1). وتد ردّ علبهـم:

والططائعون، كما قال تعالى:
 الصحيح

وأما الملالككة :
فـاختلف المحدئنـون في دخـولهم في مفهوم الصحبـة، "أو عـــم
 الملائكة وأرسل إليهم، أو لم يكن مبعوثأ لهم؟

=

 طعام إخوانكم.
 ترجمة لتركنا هذه والمثالها، وأثنار في ترجهة عمرو بن جابر الجني بلمى أن تركه أولى . Y-0/s
(Y) سورة الجن، آية: 11 (Y)

## مؤمنون به فبتّت لهم الصحبة.

ومّمن جرى على هذا القول: الإمام السيوطي في كتابه الحبائك في أخبار الملاثئك واختاره(1) .

كما رجحه القاضي شرف الدين البارزي(")، والشيـخ تفي الدين السبكي، والإمام الحانظ ابن كثير، وأبت بعض الأصوليين فيه الإجماع، كما في المواهب(M). وذهب جماعة آخرون:
إلى أنهم لا يدخلون في مفهوم الصحبة، لانّ النبي - الْ مبعونأ أليهم، كما أنهم ليسوا من أهل التكليف.

وممن قال بذلك وجزم به: الحليمي(2) والبيهقي ومحمود بن حمزة الكرماني(0) في كتابه السجائب والغرائب، ونقل البرهان النسفي والفخر
 الدين العراقي في نكته على ابن الصلاح والثيّخ جلال الدين المحلي في


 وشرح الحاوي، وشرح الشاطبيه وغيرها، ولد سنة خمسى وأربعين وستمائة بحماة، وتوفي
 . (r) الدواهب اللدنية: YA/V (r)



(0) هو الإمام محمود بن حمزة بن نصر، ابو القاسم، نور الدين اللكرماني، المفسر الشمافعي،



سرح جمع الجوامع. ذكر ذلك السيوطي في كتابه الحبائك(1).
وهناك من يرى

أن البعثة ليست بشرط في ثبوت الصحبة، وإنما مفهوم الصشبـة

 في مفهومها، بتطع النظر عن الإرسال وعدم الإرسال.
قال في الإصابة:

وفي صحة بناء هذه المسالة على هذا الأحل نظر لا يخفى ${ }^{\text {(r) }}$ (r)
قال الزرقاني في شرحه على المواهب بعد أن نقل عبارة الحافظ
 أم لا فإننا نحككم بصخبة من رآه من الملائكة(r).
ويخرج بقولنا من لقي :

من آمن به ولم يلقه كأصحمة النجاشي وزيد بن وهب وأبي موسىى
الخولاني وغيرهمم(E) .

وإنما آثرنا التعبير بقولنا من لقي اللنبي -


$$
\begin{aligned}
& \text { (I) نذيراً . . سورة الفرتانّ، آية: } 1 \text {. } \\
& \text { (Y) الإصابة: }
\end{aligned}
$$






بالنبي -
وتولنا: يقظة :
نصل خرج به من لقي النبي -
= . 1199 _ 1191/r $/$ :
(1) وهنا بحث جرت عادة بعض المحلئين بالكلام فيه في مثل هذا المقام، وهو يدور حول

 الإسراء، وأنهم لا بعدون في الصحابة لاني الانهم أموات:
وأما من هو حي إلى الأن لم ويراه خلت من المسلمين، فهل يوصف من يراه بأنه من التابعين لكونه رأى من لـ رؤية من
 عيسى والخضر وإلياس على تول من يقول بحياتهما من الأثمة؟ هذا محل نظر، ولم الم الر من تعرض لذلك من أهل الحديث، والظاهر الن من رآه منهم في الأرض وهو حيّ له حكم




وني مناقشن من قال بصحبتّ محتجأ بانه لقنه حبأ يقول نضيلة امستاذنا الدكتور مصطفى
 الحباة التي كانت له وهو في عالم الأرض، إذ لا يمكن ان تكون له خصبائص أهل الأرض وهو في السماء، إذ من المعلوم ألن الانسان الحي
 خصاثص ومميزات ومو في عالم السماء تخالف خصصاتصه التي كانت له في عالم الأرض، وبهذا الاعتبار لا يمكن انْ نثبت له الحياة في عالم الـسماء التي تستلزم الصحبة، لانها تغاير الحياة في عالم الأرض. وإثبات أنه في السماء حي كما كان في الأرض له نفس خصرائص الإنسانية وصفاتها دونه

 ومن ادعى انه لما نزل الثى الأرض للصـلاة مح النبي خصائصه ومميزاته الألى خزآه وهو متصف بها، طالبناه بالدليل، وانّى 'ل أن يدلل على
كما جزم به البلقيني(") والحافظ ابن حجر(r) والسخاوي(r) .

وعلل ذلك الحافظ ابن حجر بقوله عمن رآه في المنام أنه : وإن كان قد رآه حقاً، فإنما ذلك مما يرجع إلى الى الأمور المعنوية لا الأحكام الدنيوية، فلذلك لا يعد صحابياً، ولا يجب عليه أن يعمل بما أمره الـا به في تلك الحالة، والش أعلم(ع) وقولنا مؤ مناً به :
 من المشركين أم من المجوس أم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وسواء بقي غلى كفره مثل أبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفرة والمشركين،

كما يذخل بهذا الفصل من لقيه مؤمناً به نم ارتد وعاد إلى إيمبانه فئ حياة النبي -
= على هدم صحة صحبتهم : غير آن الفرق: انه رنع إلى السماء ولم تقبض روحه، والأنبياء قبضبا في الأرضِ، نحياة
 وأما من أثبت كه الصحبة فإنما ذلك مبني على التـوسع، وليس على سبـل الحقبفة والوانع . واله اعلم.


 الخصائص لا دليل على إثناتها آلو نفيها - والها أعلم --


(r) آ(r) انظر نتح المغيت:



وهذا يدخل في مفهوم الصحبة باللقاء الثاني بلا خلاف بين العلماء. وذلك مثل: عبداله بن سعد بن أبي سرح (1)
ويدخل فيه ـ أيضاً ـ من لفيه مؤ منان به ثم ارتم ارتد وعاد إلى إلى إيمانه في
حياة النبي الرفيق الأعلى مثل : ترّة بن هبيرة("). والأشعث بن قيس (") وعطارد بن

حاجب التميمي (8)
وهذا النُوع - بقسميه - قد وتع فيه الخلاف في إثبات صحبته بين

فمنهم من ذهب إلى أنه لا تثبت له الصححبة وهم الحنفية ومن وافقهمّ ومنهم من ذهب إلى بقـاء الصحبة لـه كالشـانعيـة ومن رأى رأيهمم ${ }^{\text {(0) }}$

وهذا الخلاف في الحقيقة مبني على خلاف آخر، وهو وهو:
أنّ الردة هل تحبط الأعمال التي وقعت قبلها بحيث لا تعود إليه مرّة أخرى بعد إسلامه، أو أنها لا تحبط أعماله التي وقعت منه قبل ردته بل



 . 1
(Y) هو الصحابي. ترّة بن هبيرة بن عامر العامري، ثم القشنيري، كان احد وجوه الونود الثي
 /r \% /r
(n) هو الأشعث بن فـس بن معلي كرب الكندي، أبو محمد، شهـد صفين مع علي بن أبي طالب، مات بعد مقتل علي باربعين ليلة، وله ثلاث وستون سنة. انظر مشاهير علماء
الأمصار: ص ه \&، الإصابة: / / OY - O .





تبقى لd وتعود بعد إسبل(مه؟
فعلى الأول:
لا تعود إليه صحبته، لأنها من الأعمال وقد أحبطها بردته .
وعلى الثاني :
تعود له صحبته، لأن" الردة لا تحبطها.
وقد ذهب إلى الأول: أبو حنيفة ومالـك وأحمد في روأيـة عنه، وغيرهم. مستذلين على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى : ال ومن يكفر بالإِيمان


ولتكونّ من الخاسرين با
وذهب إلى الثاني : الشافعي ـ كما حكاه اللرافعي عنه(م) ـ وابن خزم وغيرهما. مستدلين على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى : والـى ومن يرتذد منكم عن
دينه فيمت وهو كافر: فأولئك حبطت أعمالهم في الـدنيا والآخــرة (\%)


وردوا على الفريق الأول:

من مات على شركه. .قال ابن حزم في المححلّى :
لأن الله تعالىى لم يقل فيها: لئن أشركت ليحبطن عملك الذي عملت
(I)
(Y) سورة الزمر: آية:
. YAY انظر التقيد والإيضاح: (Y)
. YIV : (\%)

. V :(7) سورة الزلزلة، آية

قبل أن تشرك، وهذه زبادة على الل لا تجوز، وإنما أخبر تعالى أنه يحبط



 هم ولا نحن - في أن المرتد إذا راجع الإسلام ليس من الخاسرين، الاني بل هو
 على كفره مرتدأ أو غير مرتد، وهذا هو من الخاسرين رين بلا شكن، لا من أسلم بعد كفره، أو رابع الإسلام بعد ردته.
 حبطت أعمالهم هُ، نصح نصّ تولنا: من أنه لا يحبط عمله إن ارتد إلا بأن يموت وهو كافر .

ووجدنا الله تعالى يقول: ها أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذير
 لا يجوز تخصيصه(1)

ورد على الدليل الثاني للفريق الأول:

حبطت أعمالهم ه، تد علّق الحبوط بشرطين :
الردة والموت عليها، والمعلت بشرطين لا يبنت بأحدهما.
والآية التي احتجوا بها وهي قرله تعالى: وا ومن يكفر بالإيمان فقد
حبط عمله مطلة الثة، وهذه مفيدة، فيحمل المطلق على المقيد(ب).
(1) الحتلى: (1)
(r) المجمع: اله/r.

واللصحيح: أن :وصف الصحبة يعود له بعوده إلى الإيمان، لاتفاقن


 وزوّجهُ أخته كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في شرح نخبته وقال :

ولم يتخلف أحلِ عن ذكره في الصحابة، ولا عن تخريج أحادِيثه في
المسانيد وغيرها(1).
كما يدخل فيه أيضاً:
 عبيد اللّ بن جحش، الذي هاجر إلى الحبشة وهنالك تنصر، ومات على
 بلاد الزوم، فلحق بهم وتنصر، وابن خطل الذي ارتد وقتل على ردته يوم فتح مكة (1).

غير أن هذا سيخُرج فيما بعد من مفهوم الصحابة بالقيد الأخيزي.
وقولنا بعد بعثته :
 عمرو بن نفيل، وجرجيس بن عبد القيس المعروف بيحيرا الرامب، فقد عرفه وهو ذاهب إلى البشام وآمن به قبل بعثنه (ب) علم

فإنْ هؤلاء لا يلخُلون في مفهوم الصحابة، لانّ النبي -
مبعوناً حِين آمنوا به وصٍدقِوه:
(1) نزهة النظر: ص 1-1. .
(Y) النظر الإمابة:


## وعلى هذا:

فما مثل به البعض هنا بورةة بن نوفل غير صحيح، لأنه قد لفي النبي وآمن به بعد أن بعث -
(1) بثبوت صحبته

وقولنا حال حياته :
 الرفيق الأعلى .

مثل : أبي نؤيب الهذلي الشاعر(") فقد رآه وهو مسجى، قبل أن
يدفن -
وْهذا القسّم قد اختلف العلماء فيه:
فذهب جماعة منهم: : إلى أنه ليس صحابياً، وهو القول المشهور والراجح عندهم، ومنهم الحانظ ابن حجر(r) وشيخه العراقي (\&)، والعز بن جماعة(0)، وغيرهم(7)

وأيدوا ما ذهبوا إليه بما ذكره الحافظ ابن حجر: من أنه لو عذ من رآه
(1) انظر الزرقاني على المواهب: Yv/V.





 استعفي وتوجه اللى مكة مجاورأ بها إلى آن مات سنة سبع وستين وسبعمائة، وكانت ولادتث الـي




 الأولياء فرآه كذلك علنى طريق الكرامة(1)، ولم يقل بذلك أحد.

وذهب جماعة آخرون: إلى أنه صحابي، منهم: البلقيني خيث جزم
 حيث فال ـ كما نقله الز رقاني في شرح المواهب -:

لا ييعد أن يعطى حكم الصحبة، لشرف ما حمر حصل لد من رؤيته قبل دذنه، وصلاته عليه، وهو أقرب من عد المعاصر الذي لم يلم يره أصلّا فيهم، أو الصغير الذي ولد في حياته(م).

ومنهم ابن عبد البر حيث ذكر الزركثي أن ظاهر كلامه إبنبات الصخبّة له، لأنه أثبت الصحبة لمن أسلم في حياته وإن لم يره، فيكون من رئ رآه قبل الدفن أولى (4)

## وحجتهم فيما ذهبوا إليه من إثبات الصحبة:

 بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فيكون من رآه وهو مسجى ينطبق عليه شرط

الصحبة، إذ رآه مؤمنأ به حال حياته(ه).
ورد على أصحابب هذا المذهب:
بأن ما ذكره البلقيني من إبثات الصشحبة لحصول شرف الرؤية له بعد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نتح الباري : } \\
& \text { (Y) انظر الزرقاني على الموامب: YA/V. }
\end{aligned}
$$

موته مردود بما تقدم ذكره من كلام الحافظ ابن حجر("). وبأن ما ذكره العلائي مردود بما ردّ به على البلقيني

وما استدل به العلائي على حصول الصحبة له بأنه أقرب من عل المعاصر اللني آمن به ولم يره في الصحابة، ووما استظهره الزركشي من كلام ابن عبد البر، مردود بما ذكره الحافظ في الإِحابة حيث قال : إن المخضرمين وهم الذين عاصروه ولم يروه ليسوا صحابة باتفاق علمـاء الحديث، وإن كـان بعضهم فد ذكـر بعضهـم في كتب مغـرفـة
 لأنهم من أهلها، وممّن أفصح بذلك ابن عبد البر، فغلط من زعم أنه يقول: إنّهم صحابة)

وبما ذكره أبن حزم في كتابه الإحكام حيث قال :
 ـ عليه السلام ـ أو في حياته إلا أنه لـم يره، معدوداً في الصـا ذلك لكان كل من كان في عصره ـ عليه السلام ـ صحابياً، ولا خلافف بين أحد في أن علقمة والأسود ليسا صحابيين، وهما من الفضل علا ولا والعلم والبر حيث هما، وقد كانا عالمين جليلين أيام عمر، وأنسلما أيام النبي وأما الصغير الذي ولد في حياة النبي تفصيل ذلك(؛)

فمردود عليه أيضاً بما ذكره الحافظ ابن حجر بأن هذه الحياة التي له
(1) وهو قوله: لو عد من رآه بعد موته. . إلخ انظر: ضن 9ه ـ •7 من هذا الككتاب.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الإصابة: } 1 \text { (Y/ } 1 \text { ( } 1 \text {. } \\
& \text {. Yov/r : الآحكام (r) }
\end{aligned}
$$

(£) انظر: ص ص

بعد موته ليسنت دنيوية، إنما هي حياة أخروية، لا تتعلت بها أحكام الدنيا؛ فإن الشهداء أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد بالمد القتل جارية على أحكام غيرهم من الموتى -والش أعلم -(1)

وقولنا: ومات على الإيمان :
 حتى الموت، وقد تقدمت أمثلته(け)

ب ـ تعريف الصحابي عند جمهور الفقهاء والأصوليين :
وذهب جمهور الفقهاء والأصوليين في تعريف الضحابي إلى أنه :
 وطالت صحبته، وكثر لقاؤه به، على سبيل التّع له، والأخل عنه، وإن لم يرو عنه شيئأ، ومات غلى الإيمان(r)،
فقولنا من لقي . ؛ إلخ:

تقدم شرح ذلك، وبيان ما فيه، ني تعريف الصشابي عنذ بجمهور

وقولنا هنا، وطالنت صحبته:
المراد به: أن يكون الصحابي قد جالس النبي وقد اختلف العلمّاء في المدة التي يقال فيها، طالت صحبته: فمنهم من حلددها بسنة فأكثر. وعليه ابن المسيبب، كما نقله عنه

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) أنتح الباري : } \\
& \text { (Y) انظر : ص (Y) }
\end{aligned}
$$

 rrå/r
 وغيرهم صغت هذا التعريف للصحابي .

الشوكاني في إرشاد الفحول(1)، وابن الهممام في التحرير(1)، والآلوسي في أجويته العراقية(ث)، وغيرهم .

وقد علل ذلك الإمام أمير بادشاه البخاري في تيسير التحرير بقوله:
 فيه الخلتق المطبوع عليه الشُخص، كالسنة المشتملة على الفصولا الأربع التي يختلف فيها المزاج(1).
 صاحب التيسير(0)، والشوكاني(1)، وعلاء الدين البخاري()، والألوسي(1)، وغيرهم.

وتد رد على هذين القولين بما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول حيث قال:
ولا وجه لهذين القولين، لاستلزامهما خروج جماعاعة من الصحابة، الذين رووا عنه ولم يبقوا لديه إلا دون ذلك، وأيضاً لا يدل عليهما دليل من لغة ولا شرع(4).

ونهم من رأى أنها لا تحدد بمقدار، وإنما هي تطول بحيث يطلز عليها اسم الصحبة عرفأ.
. انظر إرشاد الفحول: صر (1)

(Y) انظر الاججربة العراقية: ص 9 (Y)
(؟) انظر تيسير التّحرير:



 (9) إرشاد الفحول: ص (9.

وهذا هو القول الراجح والأصح عندمم. وإليه ذهب الجمهور منهم.
وعللوا ذلك: بأن المتبادر من إطلاق الصحابي وصاحب فالان العالم

 إذ إن التحديد بمدة معينة لا دليل عليه من لغة ولا شرع، كما نمبا نـبق في كام الشوكاني
وتولنا على سبيل التبع له وآالأخذ عنه:

هذا القيد: إنما جيء به في الحيّ الحقيةة لبيان الواقع، لأن من طالت


 وقولنا وإن لم يرو عنه شيئًأ:
إنما ذكرنا ذلك في تعريف جمهور أهل الفقه والأصول، لأنهم مد اختلفوأ في مغهوم الصحبة عندهم:

هل يشترط فيها ثبوت الرواية عن الرسول يرو عنه حديئاً لا يسمى صحابياً، أو لايشترط ذلك؟

فمنهم من ذهب إلى الأول، كمـا نقل ذلـك الشوكـاني(")، وابن الحاجب(r)، وابن عبد الـُكور(8)، والسيوطي (0)، وزكريا الأنصاري(1)،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر تيسير التحرير: س/ها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { TV/Y : انظر مختصر المتته (r) (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر غاية الوصول: صن ६•1. }
\end{aligned}
$$

وغيرهم(1)، مبينين أن اسم الصحبة لا يستحفه إلا من جمع بين طول الصحبة والرواية، ومعللين ذلك بما ذكره الإمام زكريا الأنصاري في غاين الاية الوصول من أن إطالة الاجتماع منظرر فيها إلى العرف، وألما الرواية: فلأنها المقصود الأعظم من صحبة النبي -

وقد أنصح الإمام محمد محفوظ بن عبدالّه الترمسي في منهج ذوي النظر: أن الني اشترط ذلك هو الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر من شيوخ المعتزلة(†).
ومنهم من ذمب إلى الثاني:


وقد علل الفراء ما ذهبوا إليه:
بأن اسم الصحبة لا يحتاج إلى من تد روى الحديث عن رسول اله اله

 والعرف لا يفهمان الرواية، ولا يدلان عليها، كما بين ذلك في نـواتح
الرحموت(• 1( ).

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) انظر محاسن الاصطلاح: ص سY٪ . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. FIO انظر منهج ذوي النظر: صه (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر العدة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. 10N/Y (1•) }
\end{aligned}
$$

وهذا هو القول الصخيح.
لان القول باشتراط الرواية لتحقق مفهوم الصحبة يؤدي الى إخراج
 اتفاق العلماء الذين ترججموا للصحابة على عدمم فيهم.

وذلك مثل :
ثمامة بن عدي، وثقف بن عمرو العدواني، النين قال فيهما الحافظ
ابن حجر:
من المهاجرين الأولين، لم يحفظ عنهما حديث(1).
وزياد بن حنظلة التميني، فإنه قال عنه ابن عبد البر: له صحبة، ولا أعلم له رواية(1).

 -

كما ذكر ذلك الفراء في العدة: من أن جماعة من الصحابة قد امتنعوا من رواية الحديث، ولم يكن ذلـك مانعأ من إجراء هـذا الاسم -أي


بعضهم لا يرى الرواية، وكانوا يؤثرون الاشتغال بالجهاد على الرواية(م)
(1) (1)




المبحث الثالثث
أدلة المصحدثين
وقد أيد المحدثون ما ذهبوا إليه في تعريف الصحابي بعدة أمور؛
منها ما يأتي :
الأول: إن الصاحب مشتق من الْصحبة، وهي تعم القليل والكثير، يقال: صحبته ساعة ويومأ وشهراً وعاماً، كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر الباقالني، على ما نقله عنه الخطيب في كفايته حيث قال : حلثني محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال:

لا خــلاف بين أهل اللغـة في أنّ القـول ـ صحــابي - مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتتق من قلر منها هخصوص، بل هو جار على من صحب غيره قليلذ أو كثيراً، كما ان القول مكلم ومـخاطب وضارب ولمب مشتق من المكالمة والمـخاطبة والضرب، ون وجار على كل من وقع منه ذلك
 يقال: صسحب فلاناً حولأ ودهرأ وسنة وشهرأ ويومأ وساعة، فيوقع اسم المعاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره، وذلك يوجب في حكم الكم اللغة إجراء


اشتقاق الاسـم(1)
الثاني: انه لو حلف إنسان أن لا يصحب فلانأ، أو ليصشحبنه، فإنه
يحنث ويبر بلحظة(r)
الثالث : لو قال قائل : صحبت فلانأ، فيصح أن يقال: صصبته ساعة


أو يومأ أو أكثر من ذلك؟ وهل أخذت عنه العلم، ورويت عنه، أو لا


احتيج إلى الاستفهام(1).

## المبحث الرابع

أذلة جمهور الفقهاء والأصوليين
وأيد أهل الفقه والأصول ما ذهبوا إليه في تعريف الصحابي بعذة
أمور، منها ما يأتي :
الأول: ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته عن أبي المظفر السمعاني
المروزي: من أن انم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع غلى من من المن طانت صحبته للنبي - والأخلذ عنه، قال: وهلذا طريت الأصوليين(").

الثاني: ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته ـ أيضأ ـ حيث فاله: وروينا عن شعبة عن موسى السيلاني ــ وأثنى عليه خيراً ـ ـ قالن: أتيت
 بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا، إسناده جيد، خحث بـبه مسلم بحضرة أبي زرعة(r):
اللــالث: قـول ألني -
(1) الاحكام للمدني : Yvo/\.




عبد الرحمن بن عوف(").
أو غيره: لا تسبوا أصحابي (").
ووجه الدلالة منه:

أن النبي قديماً، مثل: عبد الرحمن بن عوفى، فيكون النبي الصحابة اسم الصحبة، فيفهم منه: أن الصحبة خاصن الرابع : أنه يصح أن يقال: فلان لم يصحب فلانأ لكنه وفد عليه، أو
 عادة الأمة جارية بإطلاق هذا الاسم على من اختص بالنبي -
 عليه من الوفود والرسل ومن يجري مجراهم، وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا الاسم جاريأ على من الرتص به به الاختصاص الني ذكرناه. ويبين صسة هذا: أن العالم إذا كان له أصحاب يصحبونه ويلازمونه كانوا هم أصحابه، وإن كان في اللبلد من يلقاه ويستفتيه فلا يكون من أصسابه، كذللك النبي -
=


 وهاجر الهجرتين، وشهد بدرأ وساثر المشامد، مات سنة إحدى ونلاتين، وتيل: سنة اثئتين






# المبحث الخامس <br> مناقشة أدلة جمهور الأصوليين <br> وفد ردّ المحدئون على أدلة الأصولين بما يلي : 

الأول: أن ما ذكره ابن الصلاح عن أبي المظفر السمعاني من أن
 ـ كـا فال العراقي -(1) إذ قد نقل القاضي أبو بكر البالفاني إجماع أهل اللغة على خلافه، كمبا نقله عنه الخطبب في الكفاية، وقد بيناه سبابقأل(r)، الثاني: أن ما ذكره ابن الصلاح في حديث أنس بن مالك ـ زضي النّ
 التي هي مثل صحبة أنس، مما فيها طول ملازمة، وكثرة لقاء، فأجأب بما أجاب به.

قال ابن كثير في الباعث الحثيث بعد أن أورد حديث أنس:
 الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، لشرف رسول الشا الشا -

 الحديث بتمامه(r)

الثالث: ويرد على الدليل الثالث للأصوليين :
بأنه لا يلزم من إبنات الصحبة لمن طالت صحبته، واختص بالنبي

(ب) انظر ص Vi من هذَا إكتاب .
 سباتي تخربجه في ص ص1Tا.

-     - 


 إطلاق الصحبة بالمعنى اللغوي على من لم تطل صحبته.

تال في فتح المغيث:

حق عبد الرحمن بن عوف أو غيره بقوله:
لا تسبوا أصحابي . . مردود بأن نهي الصحابي عن سبّ صصابي
آخر، لا يستلزم أن يكون المنهي عن البسب غير صحابي، فالمعنى:
لا يسب غير أصحابي أصحابي، ولا يسب بعضهم بعضألا (1).
الرابع : ويقول الفرّاء في ردّ الديليل الرابع :


 الاسم وإن قل، ويقال: فلان صاحب فلان، وكان وكلك مالك من صحب فلانأ يوماً على وجه الخلمة، يقال: هذا صاحب فلان(ب).

المبحث السادس
في ترجيح مذهب جمهور المحدثين
وبعد مناقشة أدلة جمهور الأصوليين، ورد المحدئين عليهـم، يتبين كنا سلامة مذهب جمهور المحدئين، وانّ ما ذهبوا إليه في تعريف الصحابي هو الراجح، وذلك لما يأتي :

 شرحه على المواهب حيث قالل بعد أن أورد مذهب المحدئين:

رآه مسلم، أو رأى مسِلماً لحظة، طبع قلبه على الاستقامة، لأئه بإسلامه متههء للقبول، فإذا: تابله النور ألمحمدي، أشرق عليه، نظهر أثلثره في
قلبه، وملالُ جوارحه(1(1).

وقال جالل الــدين المحلّي ـوهو يبين الفـرق بين صحبة النبي -

إن الاجتماع بالمصطفىى - -
 يجتمع بالمصطفى وبمئل هذا علل الإمـام محمل محفـوظ الترمسي في منهـج ذوي النظر

## ثانياً: ومما يرجح مذهب جمهور المحديّين:

أنهم حين عرفوا الصحابي بالمعنى الاضططلاحي بناء على مـراعاة

 بخلاف أهل الأصول اللذين راعوا في تعريفهم للصحابي بعض المرل المعنى اللغوي فقط، وهو ظول الصحبة، نقصـروا المعنى اللغوي على بعضن
(1) الزرقاني على الموامب: re/V.
(Y) المحلي على جمع الجوامع : Y/ף11. .

$$
\text { (Y) انظر منهج ذوي النظر: ص م } 10 \text {. }
$$

أفراده، وتركوا البعض الآخر .

ولا شكك أن مراعاة المعنى اللغوي بجميع أفراده أولى من تصره على بعضها، فإنه في اللغة يشمل الملازمة كما ذكـرنا، وهي تستلزم طـول الصحبة المعبر عنه بالمعنى العرني، والانقياد الذي لا يِتلزمها.

 الحديث الذين ترجموا للصحابة على عدهم فيهم، فقد عذ الحافظ ابن
 والطائف، وما بينهما من الأعراب، وكانوا أربعين ألفاً، لحصول رؤيتهم لد (1) ( وكذلك قد ترجموا للوفود والرسل، ومن جـرى مجراهم ممن لم يجتمع به -

فلو أنا ذهبنا إلى ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، لأخرجنا هذه الكثرة
الكانرة ممن ثبتت صصجتهم لرسول الش - ـ
رابعاً: ومما يرجح مذهب جمهور المحدثين ـ أيضاً -:
ما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، حيث قال:

وقد كان تعظيم الصحابة ولو كان اجتماعهم به اله عند الخلفاء الرامددين وغيـرهم، فمن ذلك مـا قرأت في كتـاب أخبار الخوارج تأليف محمد بن قدامة المروزي بخط من سمعه منه في سنة سبع وأربعين وماثتين قالل: ـ ثم ذكر بسند رجاله ثقات عن أبي سعيد الخلدري ـ رضي الله عنه ـ أنه كان متكئأ، فذكر من عنده علياً ومعاوية ـ رضي الثي
(1) انظر الزرقاني على الموامب: Y\&/V .

عنهما-(1) فتناول رجل معاوية، فاستوى أبو سعيد الخلدري جالساً ثم قال:
 فنزلنا على أهل أبيات، وفيهم امرأة حبلى، ومعنا رجل من أهل البادلـادية، فقال للمرأة الحامل: أيسـرك أن تلدي غلامـأ؟ قالت: نعمه قـال: إلن

 كل شيء أكل، قال: :ثم رأيت ذلك البدوي أتى به عمر بن الخطابٌ، وقد هجا الأنصار، فقال لهم عمر :

لولا

تم قال الحافظ بعد أن بيّن صحجة سند هذه القصة: وقد توقف عمر - رضي الله عنه ـ عن معاتبته فضلاُ عن معاقبته،
 يعتقدون أن شأن الصخبة لا يعدله شأن(")
(1) هو الصحابي الججليل مغاوية بن 'بي سفيان، صضر بن حرب بن أمبية، إلقرني، الآموي،






الأنصار: ص •0.

## المبحث السابع

هل الخلاف بين المحدثين والأصوليين لفظي أو معنوي؟
اختلف العلماء في الخلاف القائم بين جمهور المحدثين وجمهور الأصولين في مفهوم الصحابي على ما تقدم تعريفه، هل هو لفظي أو معنوي؟

فذهب فريق منهم إلى أنه لفظي، وممّن صرح بذلك الإمام ابن الحاجب كما في مختصر المنتهى (1)، والإمام الأمدي كما في.الإحكام(1) وغيرهما.

وذهب فريق آخر إلى أنه معنوي، وممّن صرح بذلك الإمام السّوكاني كما في إرشاد الفحول، فإنه بعد أن بيّن أنه لا وجه لما ذمب إليه الآمدي
وابن الحاجب وغيرهما قال:

فإنْ من قال بالعدالة على العموم لا يطلب تعديل أحد منهم، ومن اشترط في شروط الصحبة شرطناٌ لا يطلب التعديل مع وجود ذلك الشرط،

ويطلبه مع عدمه، فالخخلاف معنوي لا لفظي(r)
وممّن صرح بذلك - أيضأ - الإمام ابن الهمام وأمير بادشاه البخاري،
نقد قالا في التحرير وشرحه بعد أن بيّنا ما يبنى على هذا الخلان:
ولولا اختصاص الصحابي بحكم شرعي ومو عدالته، لأمكن جعل الخـلاف في مجرد الاصططلاح، أي تسميته صحـابياً، كمـا ذكـره ابن الحـاجب، ولا مشاحـة فيه، أي في الاصططلاح الهـذكـور، يفــد أنـ


وما ذهب إليه الفريق الثاني هو الصشيح في هذه المسألة ذالك لأن ما جرى عليه ابن الحاجب ومن وافقه من علماء الأصول، لا دليل غليه ولا لا لا لا وجه له، إذ كيف يكون النزاع آيلا إلى الحخلاف اللفظي، وعليه تبتنى عدالة
 مختصبره؟(1)
في ثمرة الخلافت الثامن

ويترتب على الخلاف بين جمهور المحدئين وجمهور الأصوليين في
تعريف الصحابي :
أولأ : عند جمهور الأصوليني :

أنه لا يستحق أسم الصحبة إلا من طالت صحجته للنبي من قصرت صحبته فلا يستحق اسم الصحبة.
وعند جمهور المحدثين:

يستحق اسم الصحبة كل من رأى النبي -
السابةة، طالت صحبته أو لم تطل . ثانياً: عند جمهور الأضوليين:
أنّ من طالت ضحبته هو الني لا تا تطلب عدالته، ولا ينشال عنه، وأما من قصرت صحبته فإنه يحتاج إلى من يزكيه ويعدله، فيكون حكمه حكـم غيره من التابعين، يخضع لقانون الجرح والتعديل.

## وعند جمهور المحدئين:

أنّ الصحابة كلهم عدول، من طالت صحبته منهم ومن تصرت، لا
(1 انظر مختصر المنتهى : 7V/Y.

يسأل عن عدالتهم، ولا يحتاجون إلى من يزكيهم، وبالتاللي لا يخضعون لقانون الجرح والتعديل .

وممن أشار إلى بيان نمرة اللخلاف الشيخ محمد المحالاوي الحنفي حيث قال في تسهيل الوصول:

ويترتب على هذا الخلاف: أن من استحت إطلاق اسم الصحابي عليه
 الإطلاق شرطاً ـ كطول الصحبة ـ لا يظلب التعديل مع وجود السرط، ويطلبه مع عدمه( ${ }^{\text {(1) }}$

والإمام ابن الهمام حيث قال في التحرير:
ويبنى عليه -أي على الخلاف في مفهوم الصحابي - ثبوت عدالة الة غير
 وبعض الأصـوليين، أو يحتـاج إلى التـزكيـة، كمـا هـو فــول جمهـور الأصوليِن (r) .

وغيرهما من العلماء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تسهيل الوصول: ص } 17 \text { (19 }
\end{aligned}
$$

## الفَصَنُلَالثَّنِي

## بَيَانُطُرُقفِلِبْاتِاتِالصُحْبَةِ

وتحته طريقان :
الطريق الأول: إثبات الصحبة بالنص.
الطريت الثاني: إنبات الصحبة بعلامة من العلامات.
اختلفت عبارات العلماء حول بيان طرق الصحبة، ما بين إجمال
وتفصيل، وزيادة فيها، ونقص منها.

$$
\begin{aligned}
& \text { فذهب فريق منهم إلى إجمالها في طريقين: } \\
& \text { أحدهما: يقتضي إفادة العلم. } \\
& \text { والثاني: يقتضي إفادة الظن. }
\end{aligned}
$$

وممن جرى على هذا القول: أبو الحسين البصري المعتزلي، حيث
قال في المعتمد :
وأما طريقنا إلى كون الصحابي صحابياً فطريقان:
أحدهما: يقتضي العلم، وهو الخبر المتواتر بأنه صحب النبي -

والأخر : يتضي الظن، وهو إخبار الثقة بذلك، إما هو، وإما غيره(1). وذهب فريق آخر إلى تفصيل هذه الطرق، فمنهم من جعل الصحبة
نعرف بأحد أمور خمسنة وهي : تواتر ذك.

ثانياً: المثهرة والالاستفاضة التي لم تبلغ حدّ التواتر.
 رابعأ: قول أحد التابعين الموثيثين، بناء على قبول التزكية من واحد،

خامسأ: دعوى معلوم العدالة في الزمن الممكن للصحبة.
وممن جرى على هذا القول:
الحافظ ابن حجر كما في كتابيه الإصابة ونزهة النظر(ب).
والإمام السخاوي كما ني فتح المغيث(ه)، والثيـخ محمد بخيت
المطيعي كما في سلّـم الوصول (t)، وغيرمم (0).



(®) ومسن جرى على ذلك الألستاذ عبد الوهاب عبد اللطليف كما في كتابه المختصر : ص


 (1) انظظر الباعث الحئيت: ص •14.

ومتهم من جعل الطرق أربعة، حيث لم يذكر قول أحد التابعين .
(1) وممن جرى على هذا القول: الإمام ابن الصلاح كما في مقدمته والإمام العراقي كما في ألفيته وشرحها(٪)، والإمام النووي كما في تقريبه(م)،

وغيرهم (4)
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ضابطاً لمعرفة الصحابي إجمالًا
فقال:
ضابط: يستفاد من معرفته صحبة جمع كثيـر يكتفى فيهم بوصف يتضمن أنهم صحابة، وهو مأخوذ من ثلاثة آثار :

الأول: أنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة، فمن تتبع
الأخبار الواردة في الردة والفتوح وجد من ذلك شيئاً كثيراً.
الثاني: أخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي -

أيضاً.
الثالث: أنه لم يبت بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد
حجة الوداعع(0).
وقد رأيت لفضيلة أستاذنا الدكتور مصطفى أمين التازي ـ رحمه الله ـ تقسيمأ لطيفاً لطرق إنبات الصحبة، ذكره في كتابه محاضرات في علوم
(1) انظر مفدمة ابن الصلاح: ص 1 (1)
 (r) انظر التقريب: (r/r (r)

 الالنصار مما يعـرف به الصحابي ، واكتفى بالاستفاضة عن التواتر . (0) الإصابة: $9 / 1$.

الحدينث، حيث قد أجمل طرق إثبات الصحبة في طريقين :
الأول: النصس.
. الثاني : العلامة الدالدالة عليها
ثم بين أن النصن إما بأن يكون بكتاب الله ، وإما بسنة رسْول أله -


 دعوى الراوي أنه صحابي - على تفصيل في هذه المسألة ــ ــ

أما العلامة الدالة على الصحبة، فقد ذكر منها نلاث علامات: الأولى : أن يكون الراوي ممن كان في مكة أو الطائف سنهّ غشر من
الهجرة .

الكانية: أن يكونٌ من الأوس أو الخزرج، اللذين كانوا بالمدينة المنورة
في حياة النبي -
. الثالثة : أن يكون ممّن أمره النبي - علّ
وسوفب نقـوم بلدراسة هذا الفصل وتقسييمه على ضوء ما قسمه فضيلة
 قيل من خلاف فيما فيه خلاف من هذه الطرق، مع التمثيل لكل طريق مها أمكن ذلك.

فنقول وباله التوفيق :
إن طزق إنبات الصشبة ترجع إلى طريقين :
الطريق الأول: :إبْات الصحبة بالنص(Y)، ،وتحته أنواع:
(1) انظر محاضرات في علوم الحدبث: 1/0/0با .
(Y) المراد به الخبر، لا النص عند الأصوليين.

AY

النوع الأول: القرآن الكريم: وذلك مثل قوله تعالى: ما إلاّ تنصروه نقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ مهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الشي معنا. . (1) الأية.

نهذا النص يبت صحبة سيدنا لّبي بكر الصديق - رضي الشا عنه - حيث استقر الإجماع على أن المعنيّ بالصاحب في هذه الأية هو أبو بكر، كما ذكر العير ذلك الإمام الرازي في تفسيره(ب)، ولذلك فال العلماء: من ألمكا أنكر صحبة أبي
 أبو حيان في البحر المحيط()، والطوفي في الإكسير (8) النوع الثاني: الخبر المتواتر : وذلك كما في صحبة العشرة المبشرين

بالجنة، نقد تواترت الأخبار بئبوت صحبتهم لرسول الشّ -
وهم اللذين ورد ذكرهم في الحديث الذلي أخرجه الترمذي عن عبي الرحمن بن حميد عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الهّ :-
'أبر بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في

(r) التنـير الكيير: :70/17.
(r) البحر المجط: :





 . 19 - n / $/ \mathrm{r}$
(1) مو الصحابي الجليل الزيبر بن العوام بن خيرلد، القرني، الأسدي، أبو عبد اله حواري رسول الشّ -


في الجنة، وسعد بن 'ابي وتـاص"'،، في الجنة، وسعيـد بن زيد فني
 صحبتهم، كبار أصحاب رسـول اللد الذي حضر بيعة العقبة الأولى والثانية ـ رضي الله عنه -.
$=$ .Yor - Y\&9/Y : Y :
(1) هو الصحابي الجليل نسعد بن مالك بن أهيب، وبقال له وهبِب بن عبد منان، القرنيّئ،




(Y) هو الصحابي الجليل لسعيد بن زبد بن عمرو بن نفيل، العدوي، يكنى أبا الأعور، 'أهد
 وشهد البرموك وفتح ذمشق، تال الواقدي: توفي بالعقين نحمل الـى الى المدينة وذلك سنة خمسين وقيل: إحلي وخمبين وتيل غير ذلك. انظر الإصـابة:
.




الارتيعاب: vao-var/r.
(ا) الحديث صصتح، رمز له النسيوطي بعلامة الصسة، وصرح بهـا المناوي وفالل : أجرجه أحمد



 الجماعة. ثال ابن جيجر: يكفي من مناقه هذا الحديث الجسن وحله، فكيفت مع كثرتها

$$
\text { ا. هـ. فيض القدير : . } 9 \text {. }
$$





 وضمام بن ثعلبة، وأبي هريرة، وعبدالله بن عمر، وأبي سعيد الخلري، والهي والبي

 والاستضاءة بنوره (V).

النوع الرابع: الخبر الأحاد: ويدخل تحته أربع طرق:
† ـ ر رواية أحد عن النبي -
 يقول، أو رأيت النبي فتح مكة من صحيحه :

عام الفتح(1).
فإنّ ذلك طريت من طرق إثبات صسبة ذلك الراوي، كما يدل على ذلك كلام ابن كثير في كتابه الباعث الحثيث حيث قال وهو يبين طرق إثبات

الصسحبة :


 الإصابة: Y/ (Y) انظر درامات تاريخية: ص صو






وتارة بروايته عن النبي وكلام السخاوي كما بي فتح المغيث("). ب ـ إخبار الصحابي غن نفسن أنه صحابي:
وقد افترق العلماء إزاء هذا الطريق إلى أربعة مذاهب:
المذهب الأول:
أنه يقبل قرله: إني صحابي مطلقاً من غير شرط، وجرى على ذلك إبن إبن
 قد جزم بالقبول من غير شرط، بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح، وتوّى المّى ذلك بتصرف أئمـة الحديث في تخـريجهم أحاديث هــا الضـرِبر فـي مسانيدهم(7).

المذهب الثاني:
أنه يقبل توله بسرطين:
الأول: : أن يكون ذلك بعد ثيوت عبوت بدالته.

وممن ذهب إلى ذلك وجزم بقبول قوله: جمهور علمـاء الأصول
والحديث.
ومنهم: ابن النجار حيث قال في بُرح الكوكب المنير :
فلو قال معاصر عدل: أنا صحابي، فبل عند أصحابنا والجمهور(1):
وابن اللحام حيث قال في المختصر:
(1) الباعث العثيث: ص : 19 (Y)

انظر فتح المغيث: س/Y) (Y)



فلو قال معاصر عدل: 'أنا صحابي، قبل عند الأكثر(').
وأبو الحسين البصري المعتزلي، كما في كتابه المعتمد (با والإمام السبكي كما في جمع الجوامع (r).




 أن لا يروى عن غيره ما يعارض صحتبه ـ كما نقل ذلك عنه الشوكاني في إرشاد الفحول(11) .
والعلة في صحة قبول إخباره عن نفسه أنه صحابي، للأنه لو أخبر عن النبي أولى
وقد أشار إلى هذا التعليل ابن النجار حيث قال:
إنه قول ثقَ مقبول القول، فقبل في ذلك كروأيته (1'1)
(1) المختصر: ص 19 (Y)
(Y) الظر المعتمد:


(0) انظر الإصابة:

انظر مقدمة: ابن الصلاح: ص 189 (V)
( انظر التقربب: ( 1 (
( ( ) انظر فتح الباقي:

(II) انظر إششاد الفحول: ص (IV)

والمعاصرة التي: اشترطوها في إنبات الصحبة هي("):

المعاصرة الممكنة شرعأ، وإنما تكون المعاصرة للنبي -


 لاصحابه :

أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممّن هو على ظهر الأرض أحد(م).
وفي حديث جابر - رضي الله عنه ـ عند مسلم: أن ذلك كان قبل موته-
: بشهر .
سمعت النبي -
اللاعة، وإنما علمها عند الله، ، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفونة تأتي عليها مائة سنة.
زاد في رواية: وهي حية يومئذ(4).

ومن هنا يتبين :
أن من ادعى الصحبة، وكانت المعاصرة غير ممكنة، فإنه لا يقبل
توله، ويعتبر في ذلك:من الكاذبين.
وذلك مثل:
جعفر بن نسطور الرومي، الذي ادعى الصحبة بعد ثلاتمائة سنة من

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أما العدالة نسياتي بيانها في النصل الأول من الباب الرابع ص الجr. } \\
& \text { (1) الظر الإصابة: (1) }
\end{aligned}
$$



(1) مسلم: كتاب نضائل الصحابة: \&/1471.

الهجرة، وسربانتك الهندي، اللي ادعى الصحبة بعد ثــلاتمائـة وئلاث

 وجبير بن الحارث، الذي ادعى الضحبة بعد سبعمائة وثلاث وخمنسين سنة من الهجرة، وغيرهم من اللدجالين أمثالهم (1)،

المذهب الثالث:
عدم قبول قوله إني صحابي، وجرى على هذا القول ابن القطان فقد نقل الشوكاني أنه يروى' عنه ما يدل على الجزي ومن يدع الصححبة لا يقبل منه حتى نعلم صحبته، وإذا علمناها فما
رواه نهو على السماع حتى نعلم غيره(").

وبه قال أبو عبدالله الصيمري من الحنفية ـ كما ذكره ابن النجار في شرح الكوكب المنير(').

والإمام البلقيني حيث ثال في محاسن الإصطلاح:
ولو جاء إنسان إلى تابعي وقال له: رأيت رسول اللّ

 الدين، ومن ادعى تسويغ ذلك فليس بصحيح، ولكن يسوغ ألن أن يقول: قال فلان: رأيت. . إلخ، ولم يظهر لي صحبته(t).
(1) انظر الإصابة: 1/1، محاضرات في علوم الحليت: //rA ا ـ 1ra، دراسات تاريخية: ص.

واليى هذا المذهب مال الطوفي (")، كما في البلبل(") وسُرح مختصر

وعللوا ذلك:

منصب الصحابة، والإنسان مجبول على طلبها فصدأ للشرفي، والئى هذا التعليل ذهب الطرفي وابن عبد الشكور وابن نظام اللدين وابن الهنهام وأمير بادشاه البخاري وابن الحاجب والأمدي (1)،

وما قاله أصحاب المذهب الثاني من أن قبول قوله في إثبات الصحبّة
لنفسه يتوقف على ثبوت عدالته، قد رده المانعون بأنه يلزم عليه الدور.
وبيان ذلك:
أن دعوى الصحبة يتوقف ثبوتها على ثبوت عدالة مدعيها، حيث لا لا
 صـجبته، وذلك : أن دعوى الصحبة تشتمل ضمنأ على دعوى العدالة، لما لما هو
 ثبوت العدالة، وتوقف ئبوت العدالة على ثبوت الصحبة يلزمه الدور (®)،

وعن مسألة الدور هذه، لأصحاب المذهب الثاني أن يجيبوا:
(i) هو سليمان بن عبد المقى بن عبد الكريم بن سعيد الطرفي الصرصري نم البغدادي، الفقيه،
 تآليف كثيرة، منها: شرح مختصر الروضة في أصول الفقه، بغية السائل في أمهات المسائل

 (Y) انظر البلبل :




بأن دعوى الصحبة وإن توتفت على ثبوت عدالة مدعيها، فإن عدالة مدعيها لا تتوقف على ثبوت الصحبة، نقد تثبت عدالة الرجل وإن لم تثبت صحبتة، فانفك الدور.

كما يجاب - أيضاً ـ عن قولهمم: إنه متهم بدعراه رتبة يثبتها لنفسه . . .

بما قاله الفراء في العدة من 'انه لما قبل خبر غيره عنه بأنه صحابي، كذلك يجوز قبول خبره عن نفسه بذلك.

يبين صحة هذا وتساويهما: أن العدالة معتبرة فيما يخبر غيره عنه، وفيما يخبر هو عن نفسه.

فإن قيل :
لا يمتنع أن يقبل قول غيره له، ولا يقبل قوله لنفسه، كما تقبل شهادة غيره له، ولا يقبل إقراره لنفسه، لأنه يجرّ "إلى نفسه منفعة، وهذا موجود ها هنا.

قيل : هذا لا يمنع خبره لنفسه، ألا ترى أن من روى خبر خبراً عن النبي
وإن عاد نفعه إليه، ويفارق هـذا النـهـادة والدعـوة، لأن حصول اللنفع يمنع قبول ذلك.

وأيضاً: فإن العقل لا يمنع من قبول خبره بذلك، والسمع لم يرد
بالمذنع فجاز تبوله(1).

التفصيل ني ذلك:
فمن ادعى الصحبة القصيرة قبل منه، لأنها ممّا يتعذر إثباتها بالنقل، إذ

ومن ادعى الصحبة الطويلة، وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل
منه ذلك، لأن مثل ذلك يشاهد وينقل ويشتهر، فلا تثبت صحبته بقوله كما ذكر ذلك النسخاوي في فتح المغيث"(1)

جـ - قول أحد الصحابة بصحبة آخر :
وهو إما أن يكون بطريق التصريح، كأن يقول الصحابي : إل فلانًا
صصابي، أو من الأصنحاب، أو مّمن صحب النبي -
وإما أن بكون بطريق اللزوم، كأن يقول: كنت أنا وفلان عند النبي ، ألو سمع معي هذا الحديث فلان من النبي، أو دخلت أنا وفلان على النى النبي新
غير أن هذا الطريق الأخير، إنما تتبت فيه الصحبة، إذا عرف إسلام المذكور في تلك الحالة، كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث(). وقد مثلوا لثبوت صحبة الصنحابي بقول صحابي آخر، بحممة با بن أبي حممة الدوسي، الذني مات بأصبهان مبطونأ، فشهد له أبو موسى الأشعري
 ذكر ذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان()"
وقد استدرك العراقي على ما ذكره أبو نعيم بقوله :


(r)
(t) شرح الفبة العراتي : با

وبناء على ما استلدركه العراقي لا يصح التمثيل بحممة، إذ ليس في
 نصأ، وإنما هو محتمل، وما تطرته الاحتمال يسعط به الاستدلال.
إلا أن ما استدركه العراقي من الاحتمال المذكور ـ كما يقول الدكتور
 الحديث ما يمكن أن يعود عليه الضمير غيره، واخبار أبي موسى بان النبي -
ويعلل لقبول قول الصحابي في آخر آنه صحابي : بأن الصحابي عدل،
 حين يخبر أن فلانان صحابي من باب أولى .
د ـ اخبار أحد التابعين الموثقين عند أمل الحديث بأن فلانان صصابي:
نهل يقبل قوله وتبت به صحبة من أخبر عنه، أَوْ لا يقبل توله ، ولا ولا تثبت
 فذهب جماعة منهم الى قبول قوله، ومنهم الإمام السخاوي حيث قالل في فتح المغيث - وهو يبين طرف إثبات الصحبة :
وكذا تعرف بقول آحاد ثفات التابعين على الرابحِي" (1). والحانظ ابن حجر نقد قال في الإصابة: وكذا عن آحاد التابعين(r) . أي بأن يرا يروي عن آحاد التابعين أن فلانأ صحابي .
والإمام زكريا الأنصاري حيث قال في فتح الباقي: وكذا تعرف بقول
آحاد ثقات التابعين (r).
(1) (Y)
(Y) الإعابة:
(

والثيخ محمد بخيت المطيعي حيث قال في حاشيته على الأسنوي : أؤ
بإخبار آحاد التابعين بأنه صحابي(1)، وغيرهم من العلماء(r).

وذهب جماعة آخرون إلى أنه لا يقبل قوله، ولا تثبت به صبخبة من
أخبر عنه.'

وممن ذهب إلى ذلك: بعض شراح اللمـع غلى ما ذكـره الإمأم
السخاوي في فتح المغيث(N).

وقد سكت بعض العلماء عن ذكر هذا الطريق كالإمام ابن كثير وابن؛ الصلاج والنووي والعراقي وغيرهم، حيث لم يذكروا وهم يبينون طزق إلثّبات الصحبة قول ألتابعي : إن فلانأ صحابي كطريت لمعرفة الصحابة ـ رضي اللّ
(1)

والاختلان بين ألفائلين بثبوت الصحبة بإخبار أحد ثـقات التابعين وبين النافين لذلك مبني في: الحقيقة على خلاف آلا آخر وهو: هل تقبل التزكية إذا صـدرت من مزك واحل، أو لا بد فيها من التعدد؟
فمن ذهب إلى عدم إنبات الصحبة بقول التابعي : إن فلاناً صـحابي، جرى على أن التزكية غير مقبولة إذا صلدرت من مزك واحدّ، بل لا بذّ فيها من اثنين

> ووجهتهم فيما ذهُبوا إليه من اشتراط التعلد:

ا ـ أن التزكية تلحق بالشهادة، فكما أن الشُهادة لا تصح ولا تتحقق إلا
(1) ستّم الوصول: vav/r.



 الفية الحديت: r/11/

بمتعدد، الثنين فأكثر، فكذلك التزكية لا تقبل إلا من اثنين فأكثر، ولأن
 للفرع بالصله، إذ إن الاستقراء كما نتل ابن الهمام في التحرير - أن لا لا
يزيد شرط عن مشروطه، ولا ينقص شرط عن مشُروطه(1).
 زيادة توثن، وما قيل من أن في الإنراد تضييعاً لبعض الألحكا

 (r) وشرح

ومن ذهب إلى اعتبار قول التابعي أن فلانانُ صحابي طريقاً من طرق إثبات الصحبة به، جرى على قبول التزكية ولو صدرت من مزلك واحد. وهو التول الراجح والأصح في هذه المسالة. وأجابوا عما ذكره النافون بما يلي :

 بالشهادة(r)

Y Y إن التزكية إن كانت صادرة عن اجتهاد المزكي نهي بمتزلة الحكم،

 حيئذ، لأن أصل النقل لا يشترط فبه العدد، فكذا ما يتفرع عنه، فلا لا


يقال: : إن التزكية تأخذ حكم الشُهادة(1).
وما ذكر من إن الاستقراء أن لا يزيد شرط على مسُروطه، ولا ينقص

 فقد زاد الشُرط في هذا على مشروطه.

وكون الشرط لا ينقص عن مشروطه مردود بشهادة الزنا، فإنه يلزم
كونهم أربعة ويكفي في تعديلهم اثنان(r).
قال في التحرير وشرحه :
 ونقصانه في الهلال، إنما يثبت بالنص للاحتياط في الدرء للعقوبات،



r أ أن المزكي يكتفى، فيه بواحد، لأنه بمثابة الخبر، وكما يصح قبول خبر الواحد ـ كما هو القول الراجح - فكذلك يقبل قـول المزكي، لأنـة بمنزلته (i)
₹ - أن اعتباز الواحد في الجرح والتعديل أحل ستفق عليه، واعتبار ضمّ قول غيره إليه يستدعي ذليلا، والأصل عدمه، ولا يخفى أن ما بلزم منه موافقة النفي الأصلي أولى مما يلزم منه مخالفته(ه)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر المصدر المسابق: :ص \& }
\end{aligned}
$$

ه - ينبني القول بعدم اشتراط التعدد في المزكي، لأن اشتراط التعدد قد يؤدي إلى تضييع بعض الأحكام، فكان عدم التعدد أولى وأحوط"(1).

الطريق الثاني: إثبات الصحبة بعلامة من العلامات:
ونذكر منها ما يأتي:
العلامة الأولى:
أن بكون من يتّعى صحبته قد تولى ني عهد النبي -

إلا من كان من أصحابه(ا).



إلى نخلة(0).
اللعلامة الثانية:
أن يكون المدعى صحبنه بمّن أمره أحد الخلفاء الراشدين على أحد
(1) انظر تيسير التحرير: ک/هـ .








الغابة: ب/\& 19 ـ 19 1.


المغازي في حروب الردة والفتوح(1). وذلك مثل: شرحبيل بن حسننة
وأبي عبيد بن مسنعود (r)
الملامة الثالثة :
أن يكون المدغى صحبته قد ثبت أن له ابناً حنكه النبي -
 ذكره الحافظ ابن حجر في الإِصابة(")"

وذلك مثل : ثابثت بن قيس بن شماس (8)، وطلحة بن غبيد اللّه ـ رضني
الله عنهما -.
العلامة الرابعة :
أن يكون من يدعى صحجبته مدن كان بمكة أو الطائف سنة عشر :من


(Y) هو الصسابيا أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، أسلم في 'عهد رسول الله -


 -

 رسول اله -

 الأثر : ص

وذلك مثل: عامر بن أبي أمية ـ رضي الش عنه ـ(1).

الملامة الخامسة:
أن يكون من يدعي صحبته من الأوس أو الخزرج الذين كانوا بالمدينة

جميعأ، ولم يثبت عن أحد منهم أنه ارتد عن الإسلام(r).
ومما تقدم يتبين لنا أن طرق إثبات الصحبة :.

منها ما هو قطعي ثابت بطريت العلم، ومنها ما هو ظو ظني ثابت بطريق
الظن.
أما طريق العلم:
من ثبتت صحبته بنص القرآن الكريم، أو بالخبر المتواتر.
وأما طريق الظن :
فهو من ثبتت صححبته بالخبر المشهور، أو بالخبر الأحاد، أو بعلامة من العلامات.
(1) هو عامر بن أبي المية بن المغيرة المخزومي، صهر النبي -
 نعيم، ولا عيب لأن اباه تلـ في الجاملية ولم يبق بعد الفتح ترشي إلا أسلم وشهد حجة
 (Y) انظر الإصابة: الالثر: ص صr

وتحته ثلاثة نصول:
الفصل الأول: في بيان طبقات الصحابة رضي الشه عنهم.
 الفصل الثالث: في بيان المكثرين من الصحابة للرواية، وبيان أكثرهم فتيا.

## الفَصَـــلـالآلّول

## 

وتحت هذا الفصل مبحثان:
الأول: في تعريف الطبقة لغة واصطلاحاً. الثاني: في عدّ طبقات الصحابة.

المبحث الأول
في تعريف الطبقة لغة واصطلاحاً
أـ تنريف الطبقة لغة:
تأتي الطبقة في اللغة بمعنى المرتبة، ففي المختار: طبقات الناس، مراتبهم (1)
وتأتي - أيضاً - بمعنى المساواة، ففي القاموس : الطبق من كل شيء

$$
\begin{aligned}
& \text { ما ماواه } \\
& \text { (1) مختار الصحاح: ص MAN. } \\
& \text { (Y) ترتيب القاموس: (Y/ (Y) }
\end{aligned}
$$

ب ـ ت تعريف الطبقة اصطلاحاً :
تطلت. الطبقة في الإِصطلاح الشرعي : على الجماعة الذين تشاركوا في السن، أو تقاربوا فيها، واشتركوا في الأخذل عن مشايخهم، أو أو في وصف


التأخر ما يحدد وضفهمّ، ويعين مرتبتهمم(1)

المبحث الثاني
في عدّ طبنات الصسحابة - رضي الله عنهم -
اختلف العلماء: في عذ طبقات الصحابة ما بين مقل ومكثر . واختلافهم في ذلك مبني على الختـلاف أنظارهم فيما يتحقت به معنين الطبقة عندهم .

فمنهم من ذهب إلى أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ طبقة واحـدة . وممن جرى على هذا القول ابن حبان، ومن رأى رأيه .

ووجهتهم. فيما ذهبوا إليه :
أن للصحبة من الشرف العظيمه، والفضل الكبير ما يفوت كل ملحظ؛ ويعلو فوق كل اعتبار. فهم نظروا إلى مطلق الصحبة، قاطعين النظر غن

غيرها من سائر الاعتبارات الأخرى (V)
ومن ثمّ جعلوا الصحابة كلهم طبقة واحدة، إذ جميعهم فيها متساوون
لا فضل في ذلك لأحذهم على الآخر.
ومنهم من جعلز الصحابة خمس طبقات وهي :
الأولى : البدريون ـ وكانوا ثلا"ثماثة وبضعة عشر رجلاّ ـ، منهم : أبو بكر
(1) انظر محاضرات في علوم الحليث: loY/1 (V) انظر المصدر السابت

الصديق، وعلي بن أبي طالب، وبلال بن رباح، - رضي الش عنهم -

 ابن العوام وغيرهم - رضي اللّ عنهم --
الثالثة: من شهد الخندق فما بعدها. منهم: سلمان الفارسي (")، وسعد بن معاذ (ه)، وغيرهما.
الرابعة: مسلمة الفتح نما بعدها. منهم: أبو سفيان بن حرب(t)،
وحكيم بن حزام(0)، وغيرهما.

الخامسة: الصبيان والاطفال الذين رآمم النبي - - ممن لم يغزُ







(Y) هو الصسابي الجليل سعد بن معاذ بن النعمان، الأنصاري، سبد الأوس، يكنى ابا عمرو.

 انظر الإصابة: ry/r




 عنها -، أسلم عام الفتح وشههد حتينأ، وكان من المؤلفة تلوبهمّ، ولد فبل الفيل بثلاث عشرة سنة على اختلاف في ذللف، وتوني سنة أربع وخمسين وقيل: ثمان وخمسين ـ رضي الثله


سواء حفظ عنه ـ وهم الأكثر ـ أم لا. كمما ذكر ذلك السخاوي وغيرهّم وممن جرى على هذا القول ابن سنعد في كتابه الطبقات الكبرًى.

## ووجهته فيما ذهب إليه:


 إلى اعتبارات أخرى، ،كالسبق الـى الإسلام، والغزو، وما إلى ذلك. فيكون قد نظر إلى أمر زائد على أصل الصحبة(؟)

ومنهم من جعلها اثنتي عشرة طبقة. وهو الإمام أبو عبداللّ الحاكم النيسابوري. فقد ذكر في كتابه معرفة علوم الحديث، أن الصحايبة على مراتب:

أولهم : قوم أسلمُوا بمكة، مشل : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم

 والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أول من أسلم من الرجال البالغين بحديث غمرو بن عبسة(†) أنه قال : يا رسول اللّ: من تبعك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد، وإذا:معه أبو
بكر وبلال ــ رضني الله عنهما ــ (8).
(Y) انظر محاضبرات في علوم الحديت: 10r/1 .

 الإصابة: ro/r (1) مسلم: كــاب صلاة المسـافرين بـاب: إسلام عمـرو بن عبــة من حـديث طـريـل!

$$
.0 V 1-079 / 1
$$

والطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة(1)، وذلك أن عمر بن الخطابب
 الندوة، فبايعه جماعة من أهل مكة(؟) والطبقة الثالثة : المهاجرة إلى الحبئة(r). والطبقة الرابعة: الذين بايعوا النبي -

والطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار(0) .
 وهو بقباء، قبل أن يدخلوا المدينة، ويبني المسجد (1)،
 أن يكون تد اطلع على أهـل بدر فقـال: اعملوا ما شئتم فقـد غفرت لكم ${ }^{\text {ل(A)(N) }}$

 نيها. وخرج إليها -

 - (Y)


 أصحاب العقبة الأولى والثانية أحد من غير الانصار، اللهم إلا العباس نقد حضر حضر بيعة العقبة الثانية، ليستونت للنبي -

الأنصار. وأَّلِ من ذكر هذه العبارة الحاكم وجرى من بعده عليها وبا (7) منهم: ابو سلمة بن عبد الأسد، وعامر بن ربيع بيعة
 (A) منهم: حاطب بن أبي بلتعة، والمقداد بن الأسود، والحباب بن المنمر.

## والطبقة الثامنة: المهاجرة، الذين هاجروا بين بلر والحديبية(1).

والطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان، اللذين أنزل الله تعالى فيهمب"
 الرضوان بالحديبية(؟)، لما صد رسول الله -
$\eta D 5$
قريش على أن يعتمر:من العام المقبل(E)

والطبقة العاشرة: : المهاجرة بين الحديبية والفتح(ه).
والطبقة الحادية عشرة: هم الذين أسلموا يوم الفتح، وهم ججماعة من قريش، منهم من أسلم طائعأ، ومنهم من اتقى اللسيـفـ، ثـمْ تغير، واللـ أعلم بما أخمروا واعتقدوا (1)

والطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله الفتح، وفي حجة الوداع وغيرهما، وعدادهم في الصحابة) ووجهة الحاكم فيما ذهب إليه:
أنه نظر إلى أمر زائد على ألمل الصحبة، وقد لاحظ اعتبارات أخرى
(1) منهم : المغيرة بن شُعبة .

(r) الحذيبية: بئر، وكانت الشجرة بالقرب من البُر، ثم إن الشهجرة نفدت بعد ذلك، فلم توجد.


 تصدوه من كل ناحية مهاجرين نكان يران يعطيهم
 ورثاه.


زيادة على ما لاحظه ابن سعد في طبقاته.

ومنهم من ذهب في عـذ طبقات الصحابة إلى أكتر من ذلك، كا كالِّمام
أبي منصور عبد القاهر بن طامر البغدادي، فند جعلها جلها سبعة عشّر طبقة، حيث ذكر في كتابه أصول الدين، أن الصحابة - رضي الش عنهم - على

مراتب:
أهلاهم رتبة: السابقون منهم إلى الإسلام مال:
 النساء خديجة(1)، ومن الموالي زيد بن حارثة(1)، ومن الحبئة بلال، ومن الفرس سلمان.
واختلفوا في علي وأبي بكر، فأكتر أصحاب التواريخ، على أن عليأ أسلم قبل أبي بكر بيوم، وإنما اختلفوا في سنه وبلوغه عند إيند إسلامه.
وأجمعوأ على أن أول من أسلم من تميم واقد بن عبدالش التميهي(r)،
(1) هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن تصي، القرشية، الأسدية، أم
 الطيب وهو الطلامر - وبناته الأربع: زينب، وام كلثوم، ورقبة، وفاطمة، وفضانثلها ثمهيرة.





 الغابة: YAI/Y - YA
(Y) هو الصحابي واقد بن عبدالل بن عبد مناف التميمي، اليربوعي، به افتخرت بنو يربوع حين قتل ابن الجّضرمي، وني ذلك فيل: :




وهو أول مسلم قتل كافراً في دولة الإسلام، لأنه تتل عمرو بن الحضزمي قبل وتعة بلر .

وقال محمد بن إستحات بن يسار :





الجراح، نم دخل الناس أرسالأ في دين الإسلام(1).

والطبقة الثانية من الصحابة:
هم الذين أسلموا عند إسلام عمر، وذلك : أن عمر لما أسلمه، حمل
 دار الندوة .

## والطبةة الثالثة منهم:

أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، وأول من هاجر منهم إلى الحبشئة





 |الإصابة:
(r) مو الصحابي الجبل جعغر بن أي طالب، واسم أبي طالب عبد منافت بن عبد المطلب بن



جعفر(1)، ومصعب بن عمير(r)، وعبد الرحمن بن عوف. وكان جميع من لحق بالحبشة وهاجر إليها هربأ من أذى المشركين، سوى أبنائهم الذين خرجوا معهم صغاراً، وولدوا بها، اثنين وثمانين رجلأ. والطبقة الرابعة منهم :

أصحاب العقبة الأولى، التي بايعه عليها جماعة يقال فيهم: :فلان
 بمصعب بن عمير، ليصلي بهم بالمدينة ويقرئهم القرآن، ومو أول مقرىء بالمدينة، وأول أمير وردها من المسلمين، ونزل على أسعد بن زرارة(8).

والطبقة الخامسة:
أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار (ه)(7).
= (1) هو عيدالل بن جعفر بن أبي طالب، الهاشمي، يكنى أبا محمد وأبا جعفر وهي أثشهر، وهو
 وأخباره في ذلك كثيرة، مات سنة ثُمانين على المشيهور، وقيل: غير ذلكّ. انظر الإحابة: . Y․- - 19^/r : (Y) هو الصحابي الجليل مصعب ين عمير بن هاشـم بن عبد مناف، التُرشي العبلري، بكتى أبا
 انظر الإمابة: (Y) منهم أبععل بن زرارة، وعبادة بن الصامت، وذكوان بن عبد القيس ورانع بن مالث بن العجلان، وحارثة بن نُعلبة الأوسي.
 أمامة، قديم الإسلام، شـهد العقبتين، ولم بكن في النقباء أصغر منه، اتفق أهل المل المغازي وانتواريخ على أنه مات في حياة النبي -


(7) منهم: كعب بن مالكُ النُاعر، وعبد الله بن عمرو بن سرام، والبراء بن معرور، وعبادة بن الصامت، وأسيد بن حضير .

## والطبقة السادسة:

المهاجرون مع زسول الل -
 فهيرة")، ودليلهما على الطزيق: عبدالله بن أريقط وكان على دين قومـه .
 على رد الودائع التي عنده، ثم الم لحق به بقباء .

والطبقة السابعة:
المهاجرون بين دخول رسول الله -
والطبقة الثامنة :
البدريون، وهم ثنلاثماثة وثلاثة عشر رجلاُ، كعدد الرسل من الأنبياء
عليهم الصالاة والسلام ــ، وكعدد من ثبت مع طالوت في حرب جالوث.
والطبقة التاسعة:
أصحاب أحد، غير رجل منهم اسمه قزمان، فإنه كان منافقاً، وتتل يومئذ جماعة من المشركين وتتل، وفيه تالل رسول اللـ -
 سبعمائة رجل .
(1) هو غامر بن نغيرة مولى ابلي بكر الصديق - رضي اله عنهما -، يكنى ابا عمرو، الملم مبكرأ
 رفيق رسول اله -








أصحاب الخخندق، وعبدالله بن عمر معدود فيهم.
والطبقة الحادية عشرة:
هم المهاجرون بين الخندت والحديبية .
والطبقة الثانِية عشرة:
أصحاب بيعة الرضوان بالحديبية عند النـجرة، وكانت بالقرب من بئرها، وفقدت بعد ذلك.

والطبقة الثالثة عشرة:
المهاجرون بين الحديبية وبين فتح مكة.
والطبقة الرابعة عشرة:
الذين أسلموا يوم فتح مكة، وفي ليلته.
والطبقة الخامسة عشرة:
الذين دخلوا في دين الشّ أفواجاً بعد ذلك، ونزل فيهم :

(1) ${ }^{\text {أفواجأ }}$

والطبقة السادسة عشرة:
 والحسين وكعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم -.

والطبقة السابعة عشرة:
صبيان حملوا إليه عام حجة الوداع وقبيل ذلك، ليست لهم روايات
=

(1) سورة النصر، الأيتين: Y-1

ووجهة الإمام أبي منصور البغدادي فيدا ذهب إليه:
أنه نظر ـ أيضأ - إلى أمر زائد على أصل الصحبة الصّه ولاحظ اعتبارات
أخرى، لم يلاحظها غيره.
والمشهور عند الالعلماء'في عد طبقات الصحابة :
هو ما ذهب إليه الحاكم من أنها اثنتا عشرة طبعة(').
وهذا التقسيم هو اللني جرى عليه أكثر الذين كتبوا في طبقات الصحخابة ـ رضي الله عنهم -، مقتفين في ذلك أثر الحاكم فيما ذهب إليه. وتقسيم الصحابة ـ رضي الله عنهم - إلى طبقات كثيرة على ضوء ما

ذكره الحاكم والبغدادي هو الراجح في هذه المسالة وذلك:
أولاً: لأن من جعل الصحابة طبقة واحدة يردّ علية:
بأنه نظر إلى مطلق الصحبة فقط، ولو كان كذلك لما كان لذكر الطبقات


 غير ذلك من وجوه الثفاضل والتفاوت في المراتب.

قال الدكتور مخمد عجاج الخطيب في كتابه السنة قبل التدوين: صحينح أن أصحاب الحديث يطلقون اسم الصـحبـة علىى كـل من

 ـرضي الله عنهم - طبقات ودرجات، فهنالك السابقون في الإسلام الذين
(1) انظر إصول الدين: ص


طالت صحبتهمه، وبذلوا أموالهم ودماءهم للدعوة، وهناك من رآه في حجة الوداع دؤية، وبين هؤلاء وهؤلاء درجات ومراتب كثيرة، وهناك من لازمه في الليل والنهار، في حله وظعنه، في صيامه وفطره، في مرحه ــ عليه الصالاة والسلام - وجده، في جهاده ومناسكه، وعرف عنه كثيراً من دقائق الأعمال، وشريف السنن، فلا يعقل أن يكون جميع الصحابة في مرتبة واحدة، ولا يتصور هذا في ميزان العدالة والمنطقى .

لذلك كان الصحابة على طبقات بإجماع الأمة(1). ثانياً: ومن جعلها خمس طبقات، يرد عليه :

بأنه لاحظ بعض الفضائل والمواتف دون البعض الأخر، ففاثه كثير من مواقف الفضل لم يذكرها، مشل : العقبة الأولى، والثانية، فإن لأصحابها فضلاً زائداً على غيرهم، لـم ينله سواهم .

فكان التقسيم إلى خمسس طبقات غير جامع لأهم موأقف الفضسل للصحابة ـ رضي الله عنهم أجمعين - .
ُالثاُ : إن ما ذكره البغدادي من طبقات الصحابة زائداً على ما ذكره
الحاكم، يقال فيه:
إن بعض تلك الطبقات التي ذكرها، يمكن إدخال بعضها في بعض، واعتبارها طبقة واحدة.

وذللب مدل : عده السادسة عشرة والسابعة عشرة، فإنهما في الحقيقة طبقة واحدة كما عدها الحاكم .
ومثل: طبقة الذين دخلوا في دين الله أفواجاُ، وطبقة مسلمة الفتح، فإنه يمكن جعلهما طبقة واحدة كما فعل الحاكم .
(1) السنة تبل التلـوين: ص Mal.

وأما ما زاد على ذلك مما لا يمكن إدخالل بعضها في بعضن. فهـو
 وجهته فيما ذهب إليه، وله ما يبرره - واللة أعلم --

## 

##  

وتحت هذا الفصل مبحثان:
الأول: في بيان عدد أصحاب رسول اله الثاني: في بيان من خرج من المدينة منهم، واستقر في غيرها من الأمصهار، حتى توفاه الله.

وإليك بيان ذلك:
المبحث الأول

- في بيان عدد أصحاب رسول الشّ -

ليس هناكُ دليل قاطع على ضبط أفراد الصحابة بعلد معين، وما يذكر
 ذلك كان باعتبار وقت من الأوتات، أو حال من الأحوال، أو كونهم في

بلد معين يجمعهم.
وممّا يؤيد هذا ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته عن أبي زرعة الرازي

روينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي -
 وشهد معه تبولٌ سبعون الفأًا (1).

وذكر العراقي في التقييد والإيضاح أن أبا موسى' .المديني روى في ذيله على الصحابة لابن منده يإسنـاده إلى أبي جعغر أحمـــد بن عيسنى الهمداني قال: قال أبو زرعة الرازي :

رجل وامرأة، وكل قـل روى عنه سماعاً أ رؤية(r)، .

وهو يخبر كما ترى عن الرواة من الصحابة خاصة فكيف بغيرمم()
وقال القسططاني في المواهب:
وأما عدة أصحابه - -
 -
 يجمعهم كتاب حانظ يعني : الديوان(8).
وغير ذلك من أؤوال العلماء التي تبين أن حصر الصحابة في عدد معين على وجه التحقيق غير ممكن. . .
 جمعهم بلد معين، أو منيّهد خاص، أو ضمتهم غزوة من الغزوات، أو أو نحبو




 عشرة آلاف من المقاتلة، وسار ’معه إلى حنين ائنا عشُ وألفاً، وإلى حجّ الوداع مائة ألف وأربعة عشر ألفأ، وقيل تسعون ألفاً، والىى تبوك سبعون ألفأ، وروى-
 وثلاثون ألفاً في قبائل العرب وغيرها . . وعن أحمد: قبض وقد صلّى خلفه ثلاثون ألف رجلّ، قال الزرقاني : وكأنه عني بالمدينة فلا يخالف ما فوقه . . وعن مالك أنه قال: مات بالمدينة من الصحابة عشيرة آلاف. وقال وقال

 قال: من قدّم علياً على عئمان فقد أزرى على اثني عشر ألفآ مات رسول الله عشر عاماً بعد أن مات في خلانة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام وعمواس وغير ذلك من لا يحصى كثرة، وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب وأكثرهم حضروا ححة الوداع(1) . .

ومما تقدم اتضح لنا أن ضبط الصححابة ـ رضي اله عنهم - في عدد معين غير ممكن .-وأنَّ كل من ذكر شيئاً من هذه الأعداد: فإنما حكاه على
 كلامهم واله المستعان(r).




المبحث الثاني
في بيان من خخرج من المدينة من أصحاب رسول الله -
إن استقصاء جميع الصحابة الذذين خرجوا من المدينة وتفبرقوا فين الأمصار، وأقاموا بها حتى انتقلوا إلى ربهم، أمر عسير المنال، لا يكاد علم الإنسان يصل إليه وذلك:

لكثرة من خرج 'من الصحابة من المذينة إلى شتى أصقاع العالم، حيث

 قتادة أنه قال: نزل الكونة منـ من الصحابة ألف وخمسون منهم أربعة وعشرون بدريون، قال: وأخبربت أنه. قدم حمص من الصحابة خمسمائة رجل، وعن

وفي الأصقاع الأخرى من العالم كمكة ومصر والبصرة وخرسان واليمن

ومن جهة أخرىئ: لأننا لم نجد من السابقين من اهتم باستقراء ذلك،
وإحصائه في كتاب مخخصوص.
فمن هؤلاء الصبحابة ـ رضي الله عنهم -:
أولاًا: من استقر بمكة المكر"مة ومات بها، منهم:
1 ـ عبداله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي : كنيته أبو بكر عند جمهورٍ

 أن يبايع ليزيد امتنع ابن الزبير عن ذلك، وتحوّل إلى مكة وعاذ بالحرمُ، (1) فتح المغيث: 11r/r.

فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع لف، فأبى ولقب نفسه عائذ الله . وقد بويع لابن الزبير بالخلافة سنة أربع وستين، عقب موت يزيد
 قتله الحجاج بن يوسف وهو في المسجد الحرام ولم ون وذلك في جمادي
 حجر - وهو تول الجمهور، وصلب بعد قتله بمكة ـ رضي الله عنه ـ(') Y ـ عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبدالله ابن عمر بن مخزوم، القرشي، المخزومي، ابن عنّ خالد بن الوليد.

 إلى مكة، وهاجر إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما -،

 روى عنه أنس بن مالك وابنه عبدالله وغيرهما(؟) . . r - عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة: عبدالله بن عبد العزى. أسلم عثمان في هدنة الحليبية، وهاجر مع خالد بـن الوليد، فلقيا عمرو بن العاص قد أتى من عند النجاشي يريد الهججرة، فاصطخبوا حتى قدموا على رسول الش وشهد عثمان مع النبي -

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظظر مشـامير علمـاء الامصـار: ص بr، الإمـابـة: } \\
& \text { 91.-9.0/r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر الطبقات لابن سعد: (Y) }
\end{aligned}
$$

 فلما انتقل بها في أول خلافةة معاوية بن أبي سفيان، سنة اثنتين وأربعين، وقِيل : إلنه استشهل يوم أجنادين، قال العسكري: وهو باطل، كما في الإصابة(1) \& ـ السائب بن عئمان بن مظعون: أبسلم أول الإسلام، وهاجر مع أبيه إلى

 واستوطنها ومات بها
وفي الإصابة: أنه جرح باليمامة فمات من ذلك السهم(r) ه ـ المسور - بكسر الميم وسكون السين - ابن مخرمة بن نوفل القرشي،
 إلا أن الحافظ ابن حجر تال: اطبقوا على أنه ولد بعد الهجرة. كان المسور فقيهاً من أهل العلم والدين، وحديثه في الصحتحبحين وغيرهما، ولم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف في أمر الشُورى، وكان هواه فيها مع علي ـ رضي الشا عنه ـ، أقام بالمدينة إلى ألن أن قتل





ثانياً: من استقر بالبصرة ومات بها، منهم : ا - عممزان بن الحصين بن عبيد الخزاعي، ويكنى أبا نجيذ، أسلم غام





 على البصرة، فأقام قاضياً يسيرأ، ثم استعفي فأعفاه .
قال محمد بن سيرين : ما قدم البصرة أحد من أصحاب رسول اللّ -

وعنه قال: سقي بطن عمران بن حصين (1) ثلالين سنة وهو صابر
عليه، يعرض عليه الكي فيابى أن يكتوي حتى كان قبل وفل وفاته بسنتين
فاكتوى، وعن قتادة:

كانت الملائكة تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى فتنحت، وعن عمران: إنها رجعت حين ذهب أثر الكي
توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين، وكان أبيض الرأس واللحية،
وبقي له عقب بالبصرة ـ رضي الله عنه _(r).

Y - عبداله بن مغغل بن عبد نهم المزني، يكنى أبا سعيد، ونقل البخاري عن يحهى بن معين أنه كان يكنى أبا زياد.
 ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تون تولّوا وأعينهم تفيض من من ( الدمع حزنأ ألا يجدوا ما ينفقون الحا
وهو من الذين بايعوا النبي -
سكن المدينة فلم يزل بها، ثمّ تحوّل إلى البصرة، وكان من العشُرة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سفي بطه: أي حصل فيه الماء الآصفر. النهاية: : }
\end{aligned}
$$

الذذين بعثهم عمر بن الخطاب إلى البصرة يفقهون الناس، فنزل البصزة
وابتنى بها داراً.
روى عنه الحسن البصري، ومعاوية بن قرة، وحميد بن هلال
وغيرهم .
توفي بالبصرة سنة تسع وخمنسين، وقيل سنة ستين، أيام إمارة ابن

r. ـ سنمرة بن جندب الفزاري، يكنى أبا سليمان: قدمت به أمه الملدينة بعذ

وكان في حجره إلى أن صار غلامأ، أجازه النبي - عليه الصلار وناة والسلام

سكن البصرة واستوطنها، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى

بالبصرة؛ سقط في قدر مملؤة ماء حارأ كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز ون
شديد أضابه(4)، فسقط فمات فيها ـ رضي الله عنه ـ.
روى عنه أبو رجاء العطاردي والشُعبي وابن أبي ليلى وغيرهم(0)
(1) اختلف في اسمه واسم أبيه وأصح ما قيل فيه: نضـة بن عبيد، قاله الحمد بن حنبل ونبل ويحیى بن


( انظر طبقات ابن سعد: (Y)
ra4، الإصابة: rVY/Y. r.
(Y) مري - بالتصغير - ابن بسنان بن عبيد بن نُعلبة الإنصاري، الخلدري، عم ابي سنعيد. تالب
 انظر الإصابة: ro/r
(4) الكزاز: - بالضم - داه بأخذ من شدة البرد، وتد كز الرجل - بضم الكافـ ـ فهو مكزوز: الذا

 .v9
§ ـ مشام بن عامر بن أمية بن زيد الحسحاس، الأنصاري : كان اسمه في
 صحب النبي زمن زياد، وتوفي بالبصرة وليس له عقب. روى عنه سعيد بن جبير وحميد بن هلال وآخرون(').

 ففي الصحيحين واللفظ لمسلم: أن أم سليم قالت: با با رسـول الـي الش


 ليعادُون على نحو المائة اليوم، وفي رواية أخرى عند مسلم أيضاً: فدعا




 البصرة، واختلف في وتت وفاته ومبلغ عمره، نتيل : توفي سنة إحدى وتسعين، وقيل: سنة انتين وتسعين، وقيل : سنة ئلاث وتسعين، وتيل :
 عنه :
(Y) الطف: مو ما أثرف من أرض العرب على ريف العران، لـسان العرب مادة طفف: : YY/4.

سنة تسعين، وقيل : كان عمره ثلاث سنين ومائة، وقيل : عشر سنين
ومائة، وقيل : سبع سنين ومائة، وقيل : غير ذلك(").
ثالثأ: من استفر بالكوفة ومات بها. منهم :
1 - أمير الموُمنين سيدنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ:

إلاّ تبوك فقد خلّفه النبي -
عظيم، وأثر حسن.
لم يزل بالملِينة حياة النبي -- رضي الله عنهم:-، نم بويع بالخلانة بعد عثمان، في ذي الحجّة سنة خمس ونلاثين، وتوجه بعدها إلى الكوفة فنزلها في الرّحبة التي يقال لـها رحبة علي"، ولم ينزل القصر الذي كانت تنزله الولاة قبله، واتحخذ الكونفة عاصمة دولته.

كانــت ولادته قبل البعثة بعشر سنين - على الصحيح - وخخلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر، وقيل أربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام، وتيل : ثلاثة أيام .

واستشهد سنة أربعين من الهجرة، ليلة السابع عشر من شهر رمضان؛ قتله غبل الـرحمن بن ملجم اللخارجي، وهــو يتهيا لإمـامة. المسلمين في صلاة الفجر.

واختلف في سنّه يوم مات، وأثبت ما عند الواقدي هو: ثلاث وستون - رضي الله عنه وأرضاه ـ)

 .01.
. Y خ خباب بن الأرت، كنيته: أبو يحيى .
اختلف في نسبه، فقيل: خزاعي، وقيل: تميمي، وهو الأكثر. وهو من السابقين الأولين إلى الإســلام، كان سـادس ستة في الإسلام، شههد بدراً وأحداً والمشاهد كلّها مع النبي وابتنى بها دارأ، وتوفي بها منصرف غلي - رضي الله عنه - من صفين سنة سبع وثلاثين، فصلّى عليه علي" ودفنه بظهر الكوفة، وكان عمره إذ ذاك ثلاثأٌ وسبعين سنة.

روى عنه أبو أمامة وابنه عبدالله بن خباب ومسروق وآخرون(1") . r - أبو موسى الأشعري، اسمه: عبدالله بن قيس بن سليم، وهو مشهور بكنيته

قدم المدينة بعل فتح خيبر، صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي
طالب نقدموا جميعاً.
استعمله عمر والياً على البصرة بعد المغيرة، فافتتح الأهواز، ثم أصبهان، ثم استعمله عثمان على الكوفة، فقتل عثمان وأبـو موسى عليها، ثم عزله علي" عنها .
وابتنى بالكوفة دارأ وله بها عقب، ومات بها سنة اثنتين وأربعين،

§ ـ قرظة ـ بفتحتين وظاء مشالة ـ ابن كعب الأنصاري الخزرجي : شهد أحداً وما بعدها من المشاهد، وهو أحد العشرة الأنصار اللذين وجههم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الكوفة يع عمار بن ياسر،


 بالكوفة أبو بمكة، أسد الغابة r/Y

فنزلها وابتنى بها دارأ في الأنصار، وولاه على الكونة لما سار اللى الجمل، فلما خرج إلى صفين أخذه معه.
شهد قرظة مغ عليّ مشاهده، وتوفي في خلاكته في داره بالكونة، وصلّى عله علي") وتيل: توفي في إمارة المغيرة بن شُعبة بالكوفة، في صدر أيام معاوية، والأول أصح(1).
ه ـ أبو مسعود الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج . اسمه: عقبة بن عموّو بن تعلبة -وهو مشهور بكنيته.
 بالبدري لأنه سكن أو نزل ماء بدر .




رابعأ: من الستقر" بمصر ومات بها، منهم:
1-عمرو بن العاص ألقرشي السهمي : كان إسلامه سنة ئمان قبل الفتح
 طلحة:

استعمله النبي --
 والياً عليها إلى ألن مات عمر، فأمره عليها عثمان أربع سنين أو.نحوها ثم

عزله عنها، فلما تتل عثمان سار إلى معاوية وعاضده، واستعمله معاوية

 تسعون سنة، ودفن بالمقطم من ناحية الفتح، وصلّى عليه ابنه عبدالله، ثم رجع فصلّى بالناس صلاة العيد"
Y ـ عبدالله بن عمرو بن العاص، القرشي، السهمي ـ كنيته: أبو محمد عند الأكثر، ويقال: : أبو عبد الرحمن -ـ

قال : حفظت عن النبي -


عبدالل بن عمرو فإنه كان يكتب.
كان عبدالله معتزلًا لأمر عثمان ــرضي الله عنه ـ، فلما خرج
 ولصفين، مالي ولقتال المسلمين، وخرج مع أبيـه إلى مصر، فلمـي حضرت عمرو بن العاص الوفاة استعمله على مصر، فأقره معاوية ثم

 سنة خمس وستين، فدفن في داره، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان(M).
(1) انظر مشّاهير علماء الأنمصار: ص

السحابة: YY\&/X.

بمصر ـ كـا ذكر ذلك الذهبي في تاربخ الإسلام. انظر : r/ rar.
 ( 109 - $109 / r$

r ـ عقبة بن عامر بن عبسن، الجهني، يكنى أبا غمرو: صحب النبي - -


 في آخر خلافة معاوية، ودفن بالمقطم، مقبرة أهل مصر(1)
\& - مسلمة بن مخلد - بوزن محمد - ابن الصامتا، الخزدجي، الأنصاري؛
ويقال: زرقي، يكنى : أبا سعيد:

ولذ عام الهجرة، ندد أخرج أبو نعيم عنه أنه ثال: ولدت خين قدي
النبي -
وأخرجه ابن الربيع الجيزي من وجهين :

 بها ولاهلماعاعنه حليثان، ومات بها سنة انتين وستين، وقيل: مات بالإسكندرية. قال ابن الربيع: : ولي إمزة مصر ليزيد بن معاوية، ومات بها . وهذا قون ابن حبان والبرقي .
وقال الذهبي في التجريد: له صحبة ورواية يسيرة(r)، .
خامساً: من استقر من الصحابة بالشام ومات بها، منهم: اـ أبو الدرداء، عويمر بن عامر بن زيد، الأنصاري، الخزرجي، مشهور بكنيته .

 (Y) انظر الإصابة: Y/ (Y)


كان من أفاضل الصصابة وفقهائهم وحكمائهم.
 الشام واستوطنها، وكان معاوية فد ولاه قضاء دمشق في خلافة عمر ـ رضي الله عنه ـ.
روى عنه بلال وأبو إدريس الخولاني وسويد بن غفلة وآخرون .
 بدمشق، وقيل توفي بعد صفين سنة ثمان أو تسع وثلاثين، والألصح والأشهر والأكثر عند أهل العلم وأصحاب الحـل
 مشُهور يزار، قال ابن حبان: قد زرته غير مرّة(1).

 والمشياهد كلّها مع رسول اللـ -
روى عنه من الصحابة عمر وابنه عبدالله وأنس بن مالك وغيرهم. ومن التابعين أبو مسلم الخولاني وجنادة بن أبي أمية وعبد الرحمن
ابن غنم وغيرهم.

سكن الشام واستوطنها، إلى أن مـات بالأردن في طاعون عمواس
سنة ثماني عشُرة، وقيل : سنة سبع عشرة، والأول: أصح.

وهو ابن ثمان وثلاثين، وقيل: ابن ثلاث، وقيل : أربع وثلائين،
وليس له عقب(").

. .


「 ـ بلال بن رباح الحبشي : وهو مولى أبي بكر الصديق - رضي الله عنهـه،

 يعذب ني اله عزّ وجلّ فيصبر على العذاب.

قال سعيد بن المسيب: لما كانت خلاذة أبي بكر تجهّز بلال ليخزبج
 الحال، لو أقمت معنا فأعتنا ثال: إن كنت إنما أعتقتي لله عزّ وجل






> روى عنه أبو بكر وعمر وعلي وابن مسسعود وابن عمر وغيرهم. وروى غنه جماعة من كبار التابعين بالمدينة والشام .

وتوفي بلال بدمشق، ودفن بباب الصغير في مقبرة دمشُق سنة
عشرين، وهو ابن بضع وستين سنة، وذلك في خلانة عمر بن الخطابِ
 عبد الرحمن: مات بال بحلب ودفن على باب الأربعين(1).

 وقيل : هو من السرزاة موضع بين مكة واليمن، وقيل : هو من سـعلد العشيرة


 والسلام -، فتحوّل اللى النشام، فنزل حمص واستوطنها وابتنى بها داراً، ومات بها سنة أربع ونمسين في خلافة معاوية ـ رضي اللّ عنه ــ . روى عنـه شداد بن أوس وأبـو إدريس الخــولاني والبـو الخيـر
(1)

ه ـ سهل بن الحنظلية، وهو: سهل بن عمرو بن عدي الأنماري، الأوسي؛
 بايع تحت الشـجرة، ثـم تحوّل إلى الشام فنزل دمشت حتى مات بها في صلدر خحلافة معاوية بـن أبي سفيان. روى عنه أبو كبشة السلولي والقاسـم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي

مريـم الشامي وغيرهم (T)
سادساً: من استقر مز الصحابة بخراسان ومات بها، منهم : 1 - بريلة بن الحصييب بن عبداللّ الأسلمي، يكنى أبا عبدالله :
 وكان من ساكني المدينة، ثـم تحرل إلى البصرة وابتنى بها داراً، ثّمّ شخرج منها غازياً إلى خراسان، فأقام بمرو واستوطنها في إمارة يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان إلى أن مات سنة ثلال وستين، وبها عقبه، وقبره بمرو مشهور يعرف، وبقي ولله بمرو؛ وتدم من ولله قوم فنزلوا بغداد فماتوا (r)


 N/V

Y - ق قريط بن أبي رمئة، من بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم:
 خراسان مع الأحنف بن قيس ("). ونزل مرو واستوطنها إلى ألن مات؛ وبها عقبه(V)
r ـ الحكم بن عمرو بن مْجلّع الغفاري :
صحب النبي -

 معاوية بن أبي سفيان، وقبره بمرو بجنب بريدة الأسلمي . روى عنه الخسن وابن سيرين وعبد اللّ بن الصامت وغيرهم(ل).








## النَحَّن النَالِثِ

##  ,

وتحت هذا الفصل مبحثان:
 المبحث الثاني: فين بيان أكثر الصحابة ـ رضي الله عنهم - فتيا.

وإليك بيان ذلك:

## المبحث الأول

- في بيان المكثرين للرواية من أصحاب رسول اله -

يتفاوت أصحاب رسول الل
 بنا نجد الأخر وقد روى حديثاُ واحداً، أو لم يرو شيئأ أصلُّ.

وذلك :
1 ـ لاختلاف درجات الحفظ عند الصحابة - رخي الله عنهم -.

Y ت ت ت Y



 أو الساعتين، فكان من الـطبيعي أن يختلف مقدار مـا أدوه حسبنب اختلانهم في مقدار ما حملوه.
r ـ ما كان عليه بعضهـ من اشتغال بالجهاد من أجل إعلاء كلمة الله تعالئي
 المتنبئين الكاذبين، وتثبيت المترددين الشدين الشاكين، مما جعلهـم ألتحديث لغيرهم ممن يأمنونهم من إخوانهم على دينهم .
\& ـ انصراف البعض منهم إلى العبادة والطاعة، وانهماكهم فيها، أكثر من
 في تبليغ ما عندهم من مروياتهم .
ه - تولي بعضهم الخلافة، واشتغالن بعضهم بـالإمارة والـوزارة، :وإرسنالل الجيوش وفتح الفتوح، لرفع راية الإسلام في الأمصار، ونشّر العذلك والدين بين العالمين .
7 ـ تحرّج بعض الصحابة ـ رضي اللّ عنهم -، وتحفظهم من إكثار الرواية عن
 في حديث رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقلد روى البحخازي عن الـن عبداله بن الزبير' - رضي الله عنهما ـ أنه قال لأبيه : إني لا ألا أسمعك

أفارقه ولكن سمعته يقول : من كذب عليّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار(1)،
(1) البخاري : كتاب العلم: : ry.

V - اشتغال بعضهم بـئون معاشهم، من فلاحة، وزراعة، أو رعي وتجارة، أو غير ذلك مما تتطلبه حياتهم، ويحتاج إليه بقاؤهم.
^ ـ تصر أعمار بعضهم، بعد انتقال نبيهم -
ما عندهم.
9-طول أعمار بعضهم، ممّا ألقى عليهم مناصب الزعامـة في الإرشاد والفتوى والرعاية، وألقيت إليهم مقاليد الرياسة في العلم والروايـة، فأصبحوا بذلك نجوم الهداية، في الدعوة والشريعة، لاحتياج الناس إلى الثي
 مروياتهم، واستخرجوا كل أثارة مُن علم عنده المهم" (1).
 من روى الفـ حديث فأكتر، كما قاله الإمام أحمد، ونقله ابن كثير وغيره، ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث(r)،
ولهذا، لم يعدوا عبداله بن مسعود ونحوه منهم، لأن أحاديثهم ـ رضي

 التعليم، ولأنه أقام بعد الفتوح بالطائف، أو بمصر ولم يكن إليها رحلة ممن يطلبون العلم، كالرحلة إلى المدينة (t)








$$
\text { حديث. انظر خاتمة البحث ونتائجه: ص } 1710 \text {. }
$$

(4) انظر المختصر في علم رجال الأثر: ص 0ب، مداضرات في علوم الحديت: 17•17.
 فسبعة من خيار الصحابة - رضي الله عنهم م، وهم:


r ـ أنس بن مالك، \& - عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين (1). ه ـ عبداله بن عباس؛ حبر هذه الأمة. 7 - 7 - جابر بن عبداله (r) V - أبو سعيد الخدري.

## وقد نظم هؤلاء: اللبعة بعضهم بقوله:



 -
 القرآن ما يتلى الىى يوم اللفيامة. روت عن النيل -



(Y) هو الصحابي الجليل ججابر بن عبدالش بن عمرو بن حرام بن كعب الالنصاري السلبي، يكني،




 الحديث: 17./1

وإليك بيان مقدار ما روى عن كل واحد من الأحاديث:

وئلاثمائة وخمسة آلاف حديث آله (هrV६) .
اتفق البخاري ومسلم منها على خحمسة وعشّرين وثلاثمائة حديث (YY0)

Y ـ عبدالل بن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ: روى له من الأحاديث :

 ومسلم بواحد وثلاثين (Y) (Y) (Y)

ץ ـ أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ: روى له من الأحاديث: ستة وثمانون



§ ـ عائشة الصديقة ـ رضي الله عنها -: روى لها من الأحاديث: عشرة ومثتان وألفان (YYI•)، اتفت البخاري ومسلم منها على أربعة وسبعين ومائة

.$^{(8)}(7 \wedge)$
(1) انظر تلقيح الفهوم: ص rar، جوامع السبرة: ص rVo، محاضرات في علوم الحدبت: . $17 / 1$
(Y) انظر تلقتع الفهوم: ص rqY، جوامع السيرة: ص YV0، محاضرات في علوم الحدبث: .177/1
 .179/1
 .IVY//

- ع عبدالله بن عباس: - رضمي الله عنهما ـ: روى له من الأحاذيث: ستون وستمائة وألفـ حليث (• 17 ( ) ، اتفق البخاري ومسلم منها على خحمن وسبعين (V0)، وانفرد البحخاري بـُمان وعشُرين (YA)، وانْفرد مسنلم
(1) بتسع وأربعين (4)
- جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ـ: روى له من اللأحاديث: أربعون
 وخمسبي (ON)، وانفرد البخاري بستة وعشرين (YY) ، وانفرد مسبلـم بسنتة

وعشُرين ومائة (IYY)(Y)
V أَبو سعيذ الخلدري - رضي الله عنه ـ: روى له من الأحاذيش: : سبعون
ومائة وألف حلديث (IVV) ، انفت البخاريِ ومسلم منها على ثلاث وأربعين (YY) (Y) وانفرد البخاري بستة وعشرين (YT) ومسلـم باثنين
(T) (OY) وخمسين

وأما اللذين لمب تبلغ مبوياتهـم ألف حلـيث: فهـم متفاوتون فيز ذلك؛ فمنهم من روى له سئات الأحاديث، ومن هؤلاء:

أم سلدة أم المؤمنين (£): لها ثمانية وسبعون وثلانُمائة حديث (rVA)
(1) انظر تلقيخ الفهوم: صن ب71، جوامع الـسيرة: ص YV7، محاضرات في علوم الحديث:

$$
.1 V 7 / 1
$$



$$
.184 / 1
$$



$$
.10 \cdot / 1
$$



 آخر أزواج النبي
البراء بن عازب: له خمسة وثلاثمائة (0 ( 0 )
أبو ذر الغفاري("): له واحد وثمانون ومئّا حديث (YA1) .
عمران بن الحصين: له ثمانون ومائة حديث (• (1)).
بريدة بن الحصيب: له سبعة وستون ومائة حديث (ITV)(\$).
ومن الصحابة من روى له عشرات الأحاديث، منهم:
زيد بن ثابت(V): له خمسسة وتسعون حديثاً (9) (ه) .
(1) مو الصحابي الجليل أبو ذر النفاري، الزامد، المُشهرر، الصـادق اللهجة، مختلف في






 ـ رضي الش عنه ـ. انظر الإمابة: (\&) هي السيدة ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، ام المؤمنين، كان إسمها برة فسماهما النبي -


 "ع الني ومات بالكوفة سنة نمان وسنين، ويلي : ست وستين -رضي الله عنه -. انظر الإصابة:



 - |a|r-|cil/\&

وعمرو بن العاص: : له تسعة وثلاثون حديثأ (1) (1).
ومن الصحابة من لم ترو عنه إلاّ آحاد الأحاديث، منهم:
سعيد بن يربوع بن عنكثة ("): له ثلالثة أحاديث. وعبدالش بن حذأفة السهمي ("): له ثلاثة أحاديث ـ أيضاً ـ.

وعبدالله بن حنظلة الغسيل: له حدينان اله

وحسان بن نابت: له حديث واحد(•)

## المبحث الثاني <br> في بيان أكثر الصحابة فتيا

قام بالفتوى بعلُ النبي - -

 سؤال الناس لهمr، أو بحسب ما عندهم من علم بذلك.

(1) انظر تلفيح الفهوم : صن Q



(Y) هو عبداله بن حذافة بن قيس بن عدي، القرشي، السهمي، أسلم قديمأ، وكانذ ممن هاجر



 ذهب بصره - رضي الله عنهما - .


 غير أن المكثرين للفتيا منهم سبعة وهم:

1- عمر بن الخطاب.
r - r علي بن أبي طالب.
r
§ ـ ع عبدالّه بن مسعون. ه ـ زـيد بن ثابت.
و ـ عبدالش بن عبن

- ع عبداله بن عمر - رضي الله عنهم -

وأكثر هؤلاء السبعة إفتاء: هو عبداله بن عباس ـ كما يـا يقول الإمام أحمد ابن حنبل ـ ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث وفال: كان كبار الصحابة يحيلون عليه في الفتوى(r)،

وقال ابن حزم في الإحكام: قد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن
 وأبو بكر المذكور أهد أئمة الإسلام في العلم والحديث (ت)
وقد قتّم ابن حزم الصحابة في الإفتاء ثلالثة أقسام : مكثرين، ومتوسطين، ومقلّين :
أمّا المكثرون: نهم السبعة النّين ذكرنامم قبل قليل، قالل ابن حزم :
يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم .
وأما المتوسطون فهم عنده: نلاثة عشر وهم:

(Y) الإحكام في أصول الأحكام: A79/0.

$$
\begin{aligned}
& \text { وعشرين امراة على مرأتهم في كثرة الفتيا: ص }
\end{aligned}
$$

- 1 - أم سلمة أم المؤمنْين

Y Y ـ أنس بن مالك.
r
₹ - أبو هريرة .
ه ـ ـ عئمان بن عفان .
7 - عبداللّ بن عمرو بن العاص.

- عبدالش بن الزبير .

ـ 1 - أبو موسى الأشعري .
ه 4 - سعد بن أبي وقاص

- 1 -

II - 11 - جابر بن عبداله .
| Y Y Y
Y| ـ ـ أبو بكر الصديق - رضي الله عنهم --
قال ابن حزم :
يمكن أن يجمع من كل امرىء منهم جزء صغ امغير، قال: ويضاف إليهم
 وعبادة بن الصصامت ومعاوية بن أبي سفيان .
وأما المقلّون للفتيا من الصحابة عند ابن حزم: فهم الباقون ـ رضّي اللّ

أبو اللدرداء، وأبو: سلمة المتزومي، وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم.
(1) (مو الصحابي، الجلل نفيع بن الحارث ويقال ابن مسروح بن كلدة بن عمرو بن علاج الثلثفي، وهو من نضـالاء الصحابة، كالن تدلى المى النبي

 . 1710 _

قال ابن حزم:
يمكن أن بجمع من فتيا جميعهم جـزء صغير فقط بعـد التقصي والبحث، وذكر أنه لا يروي الواحد من هؤلاء المقلين إلا المسالة والمسـألين والزيادة اليسيرة نقط(1).

# البَابَالثَالثُ <br>   

## وتحته نصلان :

الفصل الأول: في بيان ما ورد في نضلهم من الكتاب والسنة وأقوال الأثمةً . الفصل الثاني: في بيان تفاوت الصحابة في الفضل .


 الصلاة والسلام -،، وكذلك ما جاء في فضلهم من أقوال العلماء السابقين منهم واللاحقين . وبذلك يشتمل الفصل على ثلاثة مباحت: المبحث الأول: في نضل الصحابة جماعات وأفراداً مما ورد في كتاب الشّ. المبحث الثاني:
في بيان نضل الصحابة جماعات وأفراداً مما ورد في السنة الصحيحة عن رسول اله -

المبحث الثالت:
فيما ورد في نضل الصحابة، من أقوال العلماء السابقين واللاحقين.

وإليك تغصيل القول في ذلك :

## المبحث الأول

في فضل الصحابة جماعات وأفراداً
(1) مما ورد في كتاب"الله تعالى

فمن ذلك :

- 1 ـوله تعالى : في هذه الآية الكريمة، أثنى الله تعالى على جميع المؤمنين الذئن
 ببنه وبين أعدائه من الكفار والمشبركين، وفي ذلك تنويه بفضلهمم، وبيان لعظم شرفهمم"
Y ـ وتوله تعالى : \$ لكن الرنسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسِهم
 من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم (\%) (\%
(1) ستراعي ترتيب الأبات الكواردة في فضل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على النحو الكّالي :




ترتيبها مي المصحف الكريم .
(Y) مورة الأنفالّ، آية: £ .



 انظر إرشاد العقل السليبم .


نهاتان الآيتان الكريمتان أثنى الله تعالى' بهما على جميع المؤمنين اللذين آمنوا مع النبي -

 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وفي ذلك من الفضل ما (1)
r - و وقوله تعالى : وا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصـار والنين
 تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم (r).

فهله الأية الكريمة دلت على فضل المهاجرين والأنصار، نفد أخبر
الله عنهم بأنه أعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً .
وقد اختلف العلماء في المراد بمن في قوله تعالى من المهاجرين
والأنصار: فمنهم من ذهب إلى أنها للبيان، والمعنى : والسابقون الأوّلون
 جميع المهاجرين والأنصار، والمراد بقوله والسابقونُ: السبق إلى الهجرة والنصرة كما هو أرجح الأقوال.

ومنهم من ذهب إلى أن من كلتبعيض، وعليه فيكون المعنى : مدح


 القبلتين ومنهم من ذهب إلى أنهم أهل بدر، وقيل غير ذلك (r)

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

 1A§

ع - وقوله تعالىى : 中 مـحمد رسول الله والذين معه أشدلاء على الكفار رحماء
 وجوههم من أثّر السججود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في في الإنجيل
 ليغيظ بهم الكفارب وعد 'الله الذين آمنوا : وعملوا الصالحات منهم مغفرة (1) وأجرأ عظيماً

في هذه الآية الكريمة أثنى الله تعالى على جميع المؤمنين الذّين

 وجوههم من أثّ السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهمم في الإنجيل
 ليغيظ بهم الكفار، وأنّ اللّ وعدهم بأن لهم مغفرة وأجراً عظيماً (؛) .

ه - وقوله تعانى : \$ الذذين استجابوا اله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم
 فانقلبوا بنعمة من :اله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللهُ واللّ ذو فضهل عظيم (o)

في هذه الآيات الكريمات يبين الله تعالى فضل الذين استجابوا:"له


(1) سورة الفتخ، آبة: بو با



$$
\text { شطاه: أي أفراخه. انظر تفسير ابن كير : r (r } \ddagger \text {. }
$$


(0) سورة آل عمران، الأيات: IVE ،IVY ، ، . .

لكم ليقاتلوكم، لم بخشوهم، بل زادهم ذلك إيمانأ ويقيناً بالشه، وفالوا
 من اللش وفضل، ولم يمسسهم سوء، وأخبر الش تعالى بأن الش ذو فضّل عظيم عليهم(1)
7 - وتوله تعالى : ؤ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّ والذين
 في هذه الأية الكريمة أثنى الله تعالى على الميانى المهاجرين والأنصار بانهم المؤمنون حقاً، لانهم صدقوا إيمانهم وحققوه بتحصصيل متِتضياته من هجرة الوطن، ومفارقة الأهل، والنصرة الصادقة، والانسلاخ من المالم
 كريمأ، وفي ذلك من الفضل الشيء العظيم(r).
V

 النبي -

 قول الطاعنين عليهم والناسبين بهم إلى غير ما ما نسبهم الش إليه من الطهارة

 فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ تريبأ * ومغانم
(1) انظر تفسير ابن كثير: \/

(Y) انظر تنسير الخازن: (Y)

. liv : (8)

 المهاجرين والأنصار الذين بايعوا نبيهم - -

 فتحه الله عليهم من سائر البلاد والأقاليم مغانم كثيرة(").
9 ـ وتوله تعالى : وأللفقزاء المهاجرين الذين أخرجوا من دياريارهم وأموالهمم


 بهم خصاصة ومن يوق شحّ نفسه فأوليك هم الدفلحون ها (T)
 أخرجهم المشركولّ من ديارهم، وأخذوا منهم أموالهمه، 'بأنهم هاجرورا إلى الرسول - --
 حاجة في صدورهم ممّا أوتوا، ويؤثرون على أنفسّهم ولو كان كان بهم خصاصـة(8) (\%ما يثني عليهم بأنهم المفلحون الفائزون لما أنهم وقوا أنفسهم الـّح (0)
(1) سورة الفتح، الأيتان: 11 19، 19 (1)

انظر تفسير الرازي: (Y)
. سورة الحشر: الآيتان: : 1 (V)
 الأمر، فالخصاصة: الانغراد بالحاجة أي ولو كان بهم فاقة وحاجة ال هـ. أضواء؛ البيان:

$$
v \varepsilon-v r / \Lambda
$$


أولثك يرجون رحمة الله والل غفور زحيم \$(1)
في هذه الأية الكريمة يشني الله تعالى على المها رحها رياجرين، بأنهم هاجروا رجاء رحمة الله تعالى بهمم، وقد بشرهم اللّ تعالى بأله غفور

11 ـ وتوله تعالى : ولا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من ونى بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهـم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وتُتلـلـوا لاكفرنٍ عنهم سيئاتهم ولأدخلنّهـم جنات
 الثواب \$( )
 من ديارهم، وأوذوا في سبيل الل، وقاتلوا وتتلوا بانذ الله سيكفّر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنأت تجري من تحتها الانهار، نوابأ من عند اللّا ، والله عنده حسن الثواب. ولا شك أنّ هذا فضل لهـم عظيم (8)
Y 1 - وقوله تعالى : وا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن


 برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم *

$$
\begin{aligned}
& \text { اله عنده أجر عظيم }{ }^{\text {اله }} \\
& \text { (1) سورة البقرة، آية: } \\
& \text { (Y) النظر تفسبر الخازن: (Y/V) }
\end{aligned}
$$

في هذه' الأيات الكريمات أخبر الل تعالى بأن الذين آمنوا
 الحجيج، وعمازِة المسجد الحرام من غير أن يؤمنموا ويهاجزوا إلى الِّى رسول الش ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها وليها أبداً، وإنّ ابله سبحانه وتعالى عنده أجر عظيم لهم(1).
 الدنيا حسنة ولاجر الأخخرة الكبر لو كانوا يعلمون * اللذين صبروا وعلىى
ربهم يتوكلون هـ (T).

ففي هاتين الأيتين الكريمتين يثني الهل تعالى على المهاجزين بألن
 وأن أجزمم في ألأخرة أكبر وأعظم مما يجدونه في الدنيا، وأنهم قوم صبروا على ما أضيبوا به من بلاء الكفار وأذامم، وأنهم من المتوكلينِ على الله تعالى (ب) اله


الش لعليم حليم |(a)

وعد الله في هاتين الأيتين الكريمتين المهاجرين من قتل منهم أو مات أنه يرزتهمْ في الدنيا رزقأ حسنأ، ويدخلهم يوم القيامة مدخلّا يرضونه وهو الجنة (م).






10 ـوقوله تعالى : ولا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والل
(1) (1)

نـزلت هـذه الأيـة الكـريمـة في سيـدنــا صهيب بن سنـان الـرومي(Y) - رضي الله عنه -، وفيهـا ملح لـه، وثناء عليـه بأــه
 رضا ربه(r)

فقد أخرج الحاكم في مستدركه بسنده عن عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجراً تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهماُ فقال : لا تصلون إلي حتى أخع في كل رجل منكم سهماً ثمّ أصير بعد الثى السيف فتعلمون أني رجل، وتد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. قال:

وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه. ونزلت على النبي الآية. فلما رآه النبي -

الأية. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(8) 17 ـ وقوله تعالى : وا وأنذر به النذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم

(1) سورة البقرة، آية: Y•V.



 مات سنة ثمان وتيل تسع ونلاثين وهو ابن سبعين، ودنن بالبقيع رضي الله عنه -: انظر

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

بالغداة والعشي بيريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شبيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردمم نتكون من الظالمين * وكذلك فتنـا بعضهم بيعض ليقولوا أهؤلاء منز الش عليهم من بيننا اليس الهُ باعلمِ بالشاكرين (')،

هذه الايات الكريمات نـزلت في سعد وابن مسعـود وبلالٍ وصهيب وعمار(1) وخباب ـ رضي الش عنهم .-، وفيها نثاء عليهم ومدل لهمم، بأنهم بدعون ربهم بالغداة والعني، وأنهم مخلصون في عبادتهم لربهمه، لأنهم يريدون بها وجه الش(م)

نقد أخرج مسلم في ضحيحه عن سيدنا سعل ـ رضي اللهـ عنه أنه هال:
كنا مع النبي -


 الذين يذعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ه(1) وتد ورد التصريح بأسماء الباقين كما في مسند الإمام أحمد





 (Y) انظر تفسير الخازن:
(£) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة باب نضّل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه.|Ava/\&

ـرحمه الل ـ، حيث أخرج بسنده عن ابن مسعود ـرضي اللش عنه ـ قال:

مر" الملأ من قريش على رسول الله -
وبلال وعمار، فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء، فنزل فيهم القرآن : . أعلم بالظالمين \$(1)

IV
 سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة اللذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ه(r)

فهذه الآية الكريمة فيها بيان فضل سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في مصاحبته للنبي الله تعالى بالصحبة وهي مرتبة رفيعة، وشرف عظيم"(r).
 من تضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا غ(8)

هذه الآية الكريمة نزلت في نضل أنس بن النضر وأشباهـه ـ رضي الثل عنهم -، ونيها ثناء عليهم بأنهم من المؤمنين الصادقين في



 ونوله في رواية أحمد إلى توله واله أعلم بالظالمين، مي نهابة آية ^ه من سورة الانعام. .
(Y) (Y) سورة التوبة، آبة: • 1 .

الوفاء بعهدمم،: ففي :البخاري عن حميد قال: سالت أنساً. 'تـال؛ : وحدئني عمرو بن زرارة حدثنا زياد قال: حدني الني حميد الطويل عن أنس - رضي الله عنه - فال:

غاب عتّي أنس بن النضر عن تـتال بدر نقال يا رسول اله غبت

 إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ أليك مما صنع هؤلاء يعاء يعنيّ

 استطعت يأ رسول اله ما صنع، تال أنس : فرجدنا به بضهاًا وثمانين
 المسركون فما عرفه أجد إلَّا أخته بينانه.

هو من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه . . إلى آلير الآية . ...
الحديث(1)
قال الحانظ ابن حجر في الفتح: ترله: قال أنس: كنا نرى أو


 وكأنّ التردد فيه منن حميد. ووقع في رواية ثابت: وأنزلت هذه الآية
بالجزم(r) :

19 ـ وتئله تعالى' : هو يا نساء النبيَ لستز" كأحد من النساء إن اتقيتنّ فلا (1) البخاري، كتاب الجهادُباب: تول الله عزّ وجلّ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهلدوا الل

$$
\begin{aligned}
& \text { عليه. } \\
& \text { (Y) فتح الباري : }
\end{aligned}
$$

تحضعن بالقول فيطمع الذلي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ه(1)
في هذه الاية الكريمة بيان لفضل نساء النبي -
عنهن - على غيرهن من من النساء، فإنها تفيد كما في في الخازن عباس أنه: ليس تدرُكُّنُ عندي مئل تدر غيركنّ من النساء الصالحات، أنتنّ آكرم عنيّ، وثوابكنُ أعظم لديّ(1).


فمن ذلك:
ا ـما رواه البخاري ومسلم في صسيحيهما عن أبي سعيد الخذلدي ـ رضي اله عنه ـ قال :

تال رسول الهـ -
لا نسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فوالمالني نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبأ ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه(م)، وأللفظ

$$
\frac{{ }^{(1)(1)}}{\text { (1) سورة الأحزابة، آبة: بY. }}
$$






 انظر تفسير 'ابـن كثير 1 / •\& \&




في هذا الحديث بيان لفضل أصحاب رسول الله -

 أموالهمم في سبيل الله، وذلك لأنّ نفقاتهم كانت في وتّ الضت الضرورة وضي الحال ونصرة النبي -

ومن هنا كان إنفاق مد طعام أو نصفه من أحدهم أفضل عند الهُ من
إنفاق مثل جبل أحد ذهبأ من غيرهمم(1).

Y ـ وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الحدري - رضمي الله عنه ـ أنه قالل:
 فيقولون: فيكم من صاحب رسول اله لهم. ثمّ يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: 'فيكم من
 على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحبع من
 للبخاري
فيه إثبات الفضيلة للصحابة ـ رضي اللّ عنهم -، حيث إلنّ البالِد

 نية، وصدق في نشر اللدعوة الإسلامية، وكذلك فيه إثبات الفضيلة لمنز صاحبهم أو صاحب من صاحبهم.


r - وما رواه البخاري ومسلم في صحبحهما عن عمران بن حصين - رضي الش عنه ـ يقول:

## قال رسول اله -

 عمران: فلا آدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثألأًا. تّمّ إنّ بعدكم تونان
 ويظهر فيهم السمّن، واللفظ للبخاري(r)،

في هذا الحديث إبنات الخيربة للصحابة - رضي الشّ عنهم - الذين هم


 صلينا المغرب مع رسول الله -
 الله صلينا معك المغرب نمّ قلنا: نجلس حتى نصلي معكا العشأ الماء قال: أحسنتم أو أصتم قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرأ مما يرفع رأسه إلى السماء نقال:
النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون (\&)



/ / / ا




 أمان للأمّة من ظهور البدع، والحوادث في اللدين، والفتن واختلافب العلوب، ونحو ذلك، كما أنّ النبي ه ـ وما رواه مسلم والترمذي عن جابر ـ رضي اله عنه ـ قال: قال رسول الله للترمذي(")

ففي هنا الحديث بيان لفضيلة بعض أصحاب النبي -
بايعوه بيعة الرضوان تحت الشجرة، وأنهم .لا يدخلون النار (r).
7 ـ وما رواه النُشيخان في صصحيحيهما عن علي ـ رضي الله عنه ـ قالل:

 حاطب بن أبي بلتيهة (®) إلى المشُركين. فأدركناها تسير على بعير لها


(1) انظر النووي على مسلم: 14/1 A .



 (を) هو الصحابي أبو مرثد الغنوي، اسمه كناز بن حصين بن يربوع وتيل اسمه حصين بن كناز فالٍ





 الاستيعاب:

الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدّ أهوت إلى حجزتها، ـ وهي

 فقال النبي -
 يدنع الل بهاعن أهن أهلي ومالي، وليس آحد من أصحابك إلا لـ هنالك من

 فلاضرب عنقه فقال: ألبس من أهل بدر؟ نقال: :لعل الث اطلع إلى ألى أهل
 ـ فلدمعت عينا عمر وفال: النه ورسوله أعلم. واللفظ للبخاري(1).


لم تقع لغيرهم(T).

V V و وما رواه مسلم والترمذي عن جابر - رضي اللـ عنه -:
 رسول اله: :ليدخلز حاطب النار. فقال: كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدراً
والحديبية(T).
 بدر والحدييبة، وأنهم لا يدخلون النار.


(r) انظر نتح الباري: r•o/v.
 الدناقب، نيمن سب اصحاب الني -

1 ـ ـوما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي -
لو أن الأنصار سُلكوا وادياً أو شعباً لسلكت في واذي الأنصار ولولا

آووه ونُصروه. أو كلمة أخرى(1).

في هذا الحلديث بيان لفضل الأنصار - رضي الله عنهم - حيث إن النبي -
 ابن حجر في الفتح وقال:
وليس المراد أنه يصير تابعاً لهم، بل هو المتبوع المطلع الدفترض
الطاعة على كل مؤمن (r).
وفي ذلك فضل عظيم لهم، وتنويه بشرف مكانتهم، - رضي اللّ. عنهم أجمعين -

9 - وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء ـ رضي اللّ عنه -

الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق . فمن أحبَهم أحبه الله. ومن أبغضهم أبغضه الله(T).

ونضيلة الأنصار في هذا الحديث ظاهرة، فقد جعل النبي عنواناً على إيمان النشخص، كما أن بغضهـم عنوان على نفاقه، وأنه
(1) البخاري، كتاب مناقب الالنصار . باب تول الني - .r.q/r

(Y) البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب حب الالنصار من الإيمان: الإيمان. باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان: / /الاريا
وني ذلك دلالة واضحة على أنهم من أحباب الش وأحباب رسوله -
 لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي والقيام بأمرهم، ومواساتهم بأنفسهم وأموالهمه، وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم(1).
-1 ـ وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد ـ رضي الش


 وكان أبو بكر أعلمنا به.
 بكر، ولو كنت متخذأ خليلخِ لاتخذت أبا بكر خليلّا، ولكن أخرّة
 لمسلم(r)
وهذا حديث عظمب في نضل سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الش عنه ـ إذ فيه منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد، كما ذيك ذكر ذلك الحانظ
ابن حجر في فتح الباري (t).




سدوا الأبواب إلا باب بابي بكر . . YA9 - YAN/Y .

11 ـ وما رواه البخاري في صححيحه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ تالل:
قال رسول اله -
لقد كان فيما قبلكم من الأمم محتّثون فإن يك في أمتي أحد فإنه
عمر)
في هذا الحديث إثبات فضيلة عظيمة لسيذنا عمر - رضي الش عنه -، بأنه رجل ملهم، يجري الله الحق على لسانه وقلبه، وإنما خصّ بذلك لكثرة ما وقع له في زمن النبي - اله

IY - وما رواه مسلم في صخيحه بسنذه عن عائشة ـ رضي الله عنها - قالت:


 ـ ــ فـخل فتحدث. . فلما خرج قالت عائشة :
 له ولم تباله، ثـم دخحل عثمان نجلست وسوّيت ثيابك فقال :




.ro./l
(r) انظر فتح الباري: 01/V



(T) لم تباله: لم نكترث به: وتحتفل لدخوله. انظر النوري على مسلم: 179/10.10.

ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة(1)
في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لسيدنا عثمان ـ رضي الله عنه - بأن الملائكة كانت تستحيي منه، ذلك لأنه كان رجلًا حيّاً يستحيي منه كل

من رآه، حتى النبي -
ץ| ـ وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد ـ رضي الل

لأعطينّ هذه الراية رجلْ يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . قال: : فبات الناس يدوكون (r) ليلتهم أيّهم بعطاها
 يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الث يستكي عينيه. قالل : فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق رسول الله -
 فقال علي : يا رسول الل أقاتلهم حتى يكونوا مئلنا. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثـمّ ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما


لك من أن يكون لك حمر النعم (8) واللفظ لمسلم (ه)
(1) مسلم: كتاب نضاثل الصحابة. باب: من نضاثل عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه -:
/צוגון.




النووب على مسلـم: IVN/10، فتح الباري : EVA/V .


ونضيلة سيدنا علي - كرّم الله وجهه - في هذا الحلديث ظاهرة، حيث أثبت له النبي علي في مطلت هذه الصفة.

وفي الحديث تلميح بقوله تعالى : غلا قل إن كنتم تحبون اللش فاتبعوني يحبيكم الله \&(1) فكانه أشار إلى أن علياً تام الاتباع لرسول الله حتى اتصف بصفقة محبة اللّ له، ولهذا كانت محختّه علامة الإيمان؛ وبغضه علامة النفاق. كما أخرجه مسلم من حديث علي نفسه، قالٍ إنه لعهل النبي -

منافق (")
ع 1 ـ وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن محمد بن المنكدر عن
جابر بـن عبدالله ــ رضي الله عنهما ـ قال : سمعته يقول :



لكل نبي حواري، وحواري"(\&) الزبير. واللنظ لمسلم(0)
فيه بيان فضيلة لسيدنا الزبير بن العوام - رضي الله عنه -، وأنه خاصّة النبي -

كما هو واضح من سيات الحديث(7).
(I) سورة آل عمران، آية: الّا

 . $11 \times / 10$
(£) اختلف في ضبطه، فضبطه جماعة من المحقفين بفتح الياء من الثاني كمصرخي"، وضبط؛





10 ـ وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن
 عبيدة بن الجراحه(1)

فيه نضيلة ظامرة لسيدنا أبي عبيدة عامر بن عبداله بن الجراح ـ رضي
 الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكنّ السياق يشعر بالن له مزيداً

 ونحو ذلك ـ كما قال الحانظ ابن حجر في فتح الباري -(r). 17 ـ وما رواه البخاري ومسلم ني صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري ـ ـرضي الله عنه ـ ثال:
قدمت أنا وأخي من اليمن. فكنا حيناً وما نرى ابن مسعود وأمه


لمسلم(r).
وني هذا الحديث فضيلة ظاهرة لسيدنا عبدالش بن مسعود وأمه
 وملازمتهما له، مستلزمة لثبوت نضلهما(8)

و ـ وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الش الش عنه ـ ثال:
(1) البخاري، كتاب نضائل أصحاب النبي -

(Y) انظر فنح الباري : 9 (Y/V.
 (1911/₹، البخاري، كتاب نضائل إصحاب النهي -


أتى جبريل النبي - -
أتتك معها إناء فِيه إدام أو طعام أو شرابه، فإذا هي أتتك فافرأ عليها عليها السلام من ربّها - عزّ وجلز - ومنى وبشرها بيت في الجنة من من تصب لا لا صخب فيه ولا نصب(1).

في هذا 'الحديث فضيلة عظيمة للسيدة خديجة أم المؤمنين
 وكذلك جبريل -ـعليه السلام -، وإنه سبحانه وتعالى لا يقرأ السلام إلا
 بيت في الجنة، ليس فيه صياح ولا منازعة، ولا ما يوجب النصب والتعب.

قال السهيلي في روض الأنف: وأما توله: لا صخب فيه ولا نصب فالأنه عليه السلام: دعاما
 البعل إذا تعضت عليه حليلته، ولا أن ينصب، بل بل أزالت عنه نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مليكروه، وألاراحته بمالها من كل كذّ ونصب،، فوصف منتلها الذي بشرت به بالصفة المعابلة كفعالها وصورته.
وأما قوله: من تصب: ولم يقل: من لؤلؤ وإن كان المعنى واحدأأ، ولكن ني اختصناصه هذا اللفظ من المشياكلة المذكورة والمقابلة بلفظ الجزاء للفظ العمل فلأنها - رضي الش عنها ـ كانت قد أحرز الحت تصب السبق إلى الإيمان دون غيرها من الرجال والنسوان، والعربا تلمبان تسمي السابق محرزاً للقصب، قال الشاعر؛



مشى ابن الزبيرالقهقرىوتقدمت أمية حتى أحرزوا القصبـات فـاتتضت البلاغـة أن يعبر بـالعبارة المسـاكلة لعملهـا في جميمع ألفاظ الحديث فتأتلهُ(1).
1A ـ ـ وما رواه البخاري ومسلم ني صحيحهما عن عائثنة ـ رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة(1) تمشي كأنّ مشيتها مشي النبي -
 إليها حديبـأ فبكت. نقلت لها: لم تبكين؟ ثمّ أسـرْ إليها حـديثأ

 النبي -
أسرَ إليَ أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرّة عارضني العام هرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وأنك أول أهل بيتي لحاقاً بي فبكيت نقال:
أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، أو نساء المؤونين نضحكت لذلك. واللفظ للبخاري(r).
وفي هذا الحديث نضيلة ظاهزة للسيدة فاطمة الزهراء ـ رضي الله عنها ـ حيث إنها تكون في الجنة لها مكانة شرينة ومنزلة عالية،



 .YY
 هذه الطبعة ذقال المنبي فضائل الصحابة باب: نضائل فاطهة بنت النبي -


تجعلها سيدة كل من دخلها من نساء العالمين، ولا غرو فإنها بضعة من رسول الله مني (1)
19 ـ وما رواه البخاري ومسلم في صصحيحهما -عن عائشة _رضي الله عنها ـقالت :

يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام . فقلت: وعليه السلام ورحمة
 للبخاري)
فيه إثبات فضيلة للسيدة عائشة أم المؤمنين - رضي الشّ عنها -
وذلك بإقراء جبريل السلام عليها، وجبريل ـعليه السلام ـ لا لا يقرأ






حجر في فتح البارى(4).

(1) بعض حديث متفت علن تمامه: فمن أغضنها أغضبني. اخرجه البخاري في كتاب نضصائل أصحاب النبي مخرمة، واخرجه مسلم عنه بلغظ: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها: في كتاب


باب: من نضـل عائئة - رضي الله عنها -: \&/1A90.
(r) البخاري : كتاب مناقب الأنصار:
سعد بن معاذ ـ رضي ابٌ عنه \&/1910.
(0) هو الصحابي عائذ بن عمرو بن هلال بن عيد المزني، يكنى أبا هـبيرة، كان ممن بايع بيعة =

أنّ آبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا:
 بكر : أتقولون هذا لثُيخ تريش وسيّدهم
 أبو بكر نفال: با إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك با أخي" (1). - فيه نضيلة ظاهرة لهؤلاء النفر من أصحاب رسولـ
 ذاك إلا لمكانتهم عند ربهمه، وعظيم نضلهم عنـيم

 عليك: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب)(٪) قال: وسمّاني؟
قال: نعم. قال: فبكى(r) .

في هذا الحديث تشريف عظيم لسيدنا أبي بن كعب - رضي الش
 قراءة النبي بــذلـك، وإمــا خـــوعـأ وخـونـأ من التقصير في شـكــر تلك النعمة ${ }^{(0)}$
$=$
 (1) مسلم: كتاب نضائل الصحابة باب: من نضائل سلمان وصهيب وبلالـ رضي الل عنهم . 19 \& $\mathrm{V} / \mathrm{s}$
(Y) سورة البينة: آية: 1
 فضائل الصحابة، باب: من نضائل ابي ـ رضي الهُ عنه - واتتصر في الأية على توله لم بكن
الكنين كفروا: \&/01010 .


 (0) أنظر فتح الباري : IYV/V.

Fr ـ ـ وما رواه مسلم في صشحيخه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ قالل . قال رسول الش

نعليك بين يديّ في الجنة. قال بلال :
ما عملت في الإسلام أرجى عندي منفعة من من أنْي لا أتطهر
طهوراً تاماً في ساعة من ليل ولا نهار إلا حبليت بذلك الهطـور مـا كتب اله لي أن أصلي(")
فيه فضيلة ظاهرة لسيدنا بلال بن رباح الحبشي - رضي الله
عنه -، حيث كان يواظب على الصلاة عقب كل وضوء، مما رفع من رضن فضله، وضاعف من أجره، حتى جعله أهلأ للسبق إلى الجنة الجن، فرآه النبي -

## المبحث الثالث

فيما ورد في فضل الصحابة ـ رضي الش عنهم - من أقوال العلمانة السابقين منهم واللاحقين
وسنبين في هذا المبحت ما قاله الصحابة - رضي الله عنهم - بعضهـم
 بعد ذلك أقوال أتباع التابعين فمن بعدهم . أولًا ـ ما ورد من أتقوالِ الصنحابة بعضهم ني بعض: فمن ذلك:
1 - قول سيدنا عبد اللّ بن مسعود - رضي الله عنه -: إن الله نظر في تلوب

وانظر النووي على هسـلم: 11/17.
(Y) (Y) الملم، كتاب نضائل الصحابة - رضي اللّ عنهم - باب من نضائل بلالـ رضي اله غغهـ

$$
.191 \cdot / £
$$

العباد، نوجد تلب محمد -

 رأى المسلمون حسناً نهو عند الله حسن، وما رأوا سيئأ نهو عنداله (1) ${ }^{(1)}$
 بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد -
 ونَ


 ثيّ صحبت أبا بكر فآحسنت صحبته، ثّمّ فارقته وهو عنك صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهمه، ولئن فارقتهم لتفارقتهم وهم عنم





 أورده بلفظ مغارب: 1/1 /r/r.
(r) أخرجه أبو نعيم في حلبة الأولياء: /ه / ـ ـ ז•ب.
 الهr - اليا أزيل عنهم الفزع، ومثله مرضه إذا عانى إزالة مرضه: فتع الباري : OY/V، وانظر
النهاية: / / ب/9.
(i) طلاع الأرض - بكسر الطاء المهملة والتخفيف - أي: ملأما. وأصل الطلاع ما طلعت عليه =
ذهباً لافتديت به من عذاب الله عزّ وجلّ قبل أن أراهn).






 ه ـ وما رواه الحاكم عن أبي البختري عن سيدنا علي ـ ـ رضي ابله عنه ـ قالن:








 تريش أصبح قريش وجوهأ، وأحسنها أخحلاقأ، وأثتها جنانأ، إن حخنثولٌ

الكُبس. والمراد هنا: ما يطلع عليها ويشرت نوتها من المال. فتح الباري : or/v، وانظر النهاية: ب/ /rr|

 (Y) البخاري: كتاب فضائل أهساب النبي -


لم يُخْذبوك، وإن حدئتهم لم يُخْبوك، أبو بكر الصديق، وأبو عبيدة بن الجراح، وعئمان بن عفان (1) 1 ـ وما رواه الطبراني عن ربعي بن خراش قال : إستأذن عبد اله بن عبا عباس على


 تفول ني أبي بكر؟ قال: رحم الش أبا بكر كان والش للقرآن تاليألأ، وعن الميل نائيأ، وعن الفحثيُاء ساهياً، وعن المنكر ناهيأ، وبدينه عارئنا



 فال معاوية: فما تقول ني عمر بن الخطاب؟ قال: رحم اله أبا

 صابرأ محتسباء، حتى أظهر ال山 الدين، ونتح الديار، وذُكر الشّ في الألفطار
 الشدة والرضاء شكوراً، ولهّ في كل وقت وأوان ذكورأ، فاعقب الشّ من يبنضه اللعنة إلى يوم الحسرة.
قال معاوية: فما تقول في عثمان بن عغان؟ قال: رحم الشا الما عمرو، كان واله أكرم الحفدة، وأوصل البررة، وأصبر الغزاة، هجادارً بالأسحار، كثير الدموع عند ذكر الشا ، دائم الفكر فيما يعنيه الليلي والنهار النهار، نامضأ إلى كل مكرمة، يستى إلى كل منجية فراراً من كل مل موبقة، وصاحب الجيش والبئر، وختن المصطنى على ابتتهه، فأعقب الش من
(1) ذكره الهيثمي في مجسع الزوائد وقال: اسناده حسن: lov/a .

سبه الندامة إلى يوم القيّامة .
قال معاوية: فما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: رحم الهّ أبا






 عيني مثله، ولا ترى إلى يوم القيامة واللقاء، من لعنهـ فعليه لعنة الشّ والعبـاد إلى يوم القـيامة .
تالن: فما تفُول في طلحة والزبير؟ قال: : رحمة الل عليهما، كانا
 زلآزلةً والش غانر لهما ـ إن شاء اله ـ بالنصرة الثديمة، والصحبة القديمة، ،

والأفعالٍ الجميلة
قال معاوية: فما تقول في العباس(1)؟ قال: رحم اللّ أبا القضل،،
 الأقوام، وسيد الأعمام، ، قد علا بصرأ بالأمور، ونظرأ بالعواقب، قد الـا زانه
 عشيرته، ولم لا يكون كذلك؟ وتِ وند ساسه أكرم من دبّ وهبّ عبّ عبد المطلب. أفخر من مشى من قريش وركب . . . الحديت.
(1) هو الصحاني الجليل العبامس بن عبد المطلب بن هاثم القرني ، الهالشمي أبو الفضـلـ، كانأ


 بالمدينة سنة التتين وئلائين - رضي اله عنه ـ أنظر الإمابة:

وقال معاويةفي آخره: صدقت يا ابن عباس، أشهد أنك لسان أهل بيتك، فلما خرج ابن عباس من عنـده قال: مـا كلمته إلا وجــدته الـا مستعد|ً (1)
9 ـ وما رواه الحاكم عن أبي سعيد المقبري قال: :لما طعن أبو عبيدة ــ رضي
 عبيدة بن الجراح، فقام معاذ في الناس فقال: يا أيها الناس توبوا إلى اللّ

 رأيت من عباد الش عبداُ قط أقلّ عمرأ، ولا أبرّ صدراً، ولا أبعد غائلة، ولا أشدّ حبأ للعاقبة، ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه وأصحروا للصلاة عليه. فواللّ لا يلي عليكم مثله ألها أبداً .


 عليه التراب فقال معاذ بن جبل : يا أبا عبيدة لأثنيّن عليك ولا أقول باطلاُ


 والله من المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغض
الخائنين المتكبرين (r).

ثانياً: ما ورد من أقوال التابعين في أصحاب رسول الشّ فمن ذلك:
ـ ـ ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ أن بعض

(r) معنى أصخروا: أي أخرجوا الى الصحراء، النهاية: r/r/
(r) المستدرك: :
 ظهرت منهم: علامات الخير في الليما والسمت والهدى والصدقى، وخشونة ملابسهم بالاتصصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعملز،


 المخلوقين رضى ألخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم الم يحيفوا فئ جور،

 خرنهم من المخلوقين، حسنت أخلاتهمه، زمـانت مؤنتهم، وكا وكفاهم
اليسير من دنياهم إلى آخرتهم(1).

 لصحبة نبيه وإقامة 'دينهو(T).
r ـ وما رواه ابن سعد في الطبقات عن مسروف تالل:

فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ بروي الرجلين، والإخـاذ يروي العشرة، والإخاذ يرويي المائة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم؛؛


(r) مسنل الإسام الحمد:
 والأعلم، انظر النهاية: YA/

## فوجدت عبدالله بن مسعود من ذلك الإخاذ(1)

§ ـ وما رواه الطبراني عن مسروق قال: شاممت(Y) أصحاب رسول اله الدرداء وزيد بن ثابت، ثم شـاممت المتي
وعبداله بن مسعود(r) .

ه ـ وما رواه ابن سعد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال : كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلـم مــا سبقه، ونقه فيما احتيج إليه من رأيه، ،
 الله رأي منه، ولا أعلم بسعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا ولا بحساب وعاب ولا ولا

بفريضة منه، ولا أعلم بما مضى ولا أئفـ رأياً فيما احتيج إليه منه. ولقد كان يجلس يومأ ما يذكر فيه إلا الفقه، ويومأ التأويل، ويومأ



7 ـ وما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب قال: وسئل الحسن بن أبي الحسن البصري عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ نقال: كان عان علي والث
 وذا فضلها، وذا سابقتها، وذا قرابتها من رسول الش -



17./9
(£) طبقات ابن سعد:

(1) اللومة: الذي يلومه الناس. انظر مختار الصحاح: ص 9•9.

بالسروتة(") لمال الهُ، أعطى القرآن عزائمه، نفاز منه برياضن مونقة،
ذلك علي ابن أبي طالبع - رضي الله عنه - يالكع (ا)
V ا وما رواه أبو نعيم :في الحلية غن أبي صالح قالٍ: دخل ضرار بن ضبهرة الكناني على معاوية فقال له: صف للي عليأ فقال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيل، قال : أما إذ لا بلّ فإنه كان والله بعيل المدلي، شديد القوى، يقول بصهاغ ويحكم عدلًا، يتفجر العلم من جوانبه؛ وتنطتّ الحككمة من نواحِيه، يستوحش من اللدنيا وزهرتها، ويستأنس باللنيبنل وظلمته، كان واللّ غزير العبرة، طويل الفكرة، يقلب كفه، وِيخاطبن
 كأحدنا، يدنينا إذا؛ أتيناه ، ويجيينا إذا سألناه ، وكان هع تقربه إلينا وقربه منا
 ويحب المساكين؛ لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضععيف من عدله، فأشهل بالله لقلد رأيته في بعضل مواقفه، وتد أرخى النليل سبلوله؛؛ وغارت نـجومه، يمميل ' في محرابه قابضاً على لحيثه، يتملمرل تملمنل النسليم(\&)، ويبكي بكاء الذزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول : يا ربنا يا ربنا - يتضرع إليه، ثم يقول للدنيا : إليَّ تغررت؟ إليّ تشوّفت؟ هيهات هيهات، غرّى غيبِي؛ تد بتتك ثلاثاُ، فعمركُ قصير، وممجلسك فحقير، وخطرك كبير (®) آه آه من قلّة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق. . فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه ،
 : 111 •/ / الاستيعاب: (Y)


(i) السنليم: اللدبي، كانهم: تفاءلوا له بالسلامة، وتيل: لانه أسلم لما به. مختار الصشحاح: صب . 11
(() في الحلية يسير. ولعله نحتريف: وما ذكرناه أليف باللسياق.

وقد اختنت القوم بالبكاء فقال:
كذا كان أبو الحسن رحمه الله، كيف وجدك عليه يا ضرار؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها، لا ترقا دمعتها، ولا يسكن حزنها قام فخرج(")
1 - وروي عن حميد بن زياد أنه قال: قلت يوماً لمحمد بن كعب القرظي : ألا تخبرني عن أصحاب الرسول عليه اللملام فيما كان بينهم؟؟ وأردت




 عليهم، تلت: وما ذالك الشرط؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان في العمل وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة، ولا ولا يقتدوا بهم في

 زياد فكأنتي ما قرأت هذه الآية قط(ه):
ثالثأ: ما ورد من أقوال أتباع التابعين فمن بعدهم في أصحاب رسول الش
:- 筑慗
فمن ذلك:
ا ـ ما رواه البيهفي عن الإمام الشافعي - رحمه الله ـ أنه فال: : وقد أثنى اللد


 منازل الصديقين والثشهداء والصالحين؛ هم أدوا إلينا سنن رسبول الثل عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداً، وعرنوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم نوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل استدرك به علم واستنبط به، وِآراؤ همب
(1) (1) Y Y وما قاله الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه
 الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين الختارهم الله عز"

 عزّ وجلز وما سنّ وششرع، وحكم وقضى، وندب وأمر، ونهى وحظر

 منه، واستنباطهم عنه، فشرّفهم الله عزّ وجلّ بما منّ عليهم وأكرمهـم به من وضعه إياهم :موضع القدوة، فنفى عنهم الشُك والكذب والغلط

 وأئمة الڭهدى، ونقلة إلكتاب والسنة وندب الله عزّ وجلز إلى التمسك بهلديهم، والجري على مناهجهمم؛

والاتتداء بهم، فقال: :اؤيتبع غير سبيل المؤمنين نولّه

## والسلوك لسبيلهم، <br> ما نولى|(1)

ورجدنا النبي -
ووجدناه بخاطب أصحابه فيها، منها أن دعا لهم فقال:
نضّر اله امرءأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغا

ولو آية وحدّنوا عني ولا حرج(t).

ثم تفرقت الصحابة ـ رضي الله عنهم - في النواحي والأمصـار والثغور، وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام



 والأحكام، والسنن والححلال والحرام، حتى قضضهم اللـ عزَ وجلّ ـ رضوان

الله ومغفرته ورحمته عليهم ألجمعين -
Y ـ وما تاله الأستاذ النيع عبد. الحميد بخيت في كتابه دراسات تأريخية في رجال الحديث: إن الصحابة ـ كما يتضح من سلوكهم في أنفسهم وني
(1) سورة النساء، آية: 110 . وأزلها: وتُنْ يشانق الرسول من بعد ما نبين له الهـدئ









المجتمع - يعتبرون من ذلك الضرب الرفيع، الذي لا يكاد يوجد إلا ني فترات فليلة جدأ من تاريخ البشرية الطويل المديد، لا لأنهم مجزد

 للإيمان والعمل وششعائر الحق والعدل والحرية كانت من أبرز مّميزاتهم ومظاهر سلوكهم(1). . - رضي الش عنهم وأرضاهم أجمعين --

## 

## 

ويشتمل على ثلالّة مباحث:
المبحث الأول: في إثبات القول بصحة الثفاضل بين الصحابة -رضي الل
عنهم -المبحث الثاني: في اختلاف العلماء في بيان من هو أفضل الصحابة على الإطلاق.
المبحث الثالت: في بيان التفاضل بين الصحابة أفراداً وجماعات. وإليك بيان ذلك بالتفصيل:
المبحث الأول

في إثبات القول بصحة التفاضل بين أصحاب

جرت سنة اللّ في خلقه أن يغاضل بين مخلوقاته، فلم يجعلهم في
درجة واحلدة، ولا مرتبة سواء .

وقضية التفاضل هذه، لم تكن بين نوع ونوع، أو فرد وفرد فحسبب، بل المل
 وإلأمم والأديان، والملك والإلنسان والجان، وسائر ما خلتق اللّه من حُيوان. ونصوص القرآلة الكريم شاهدة بهذا التفاضل في كثير من آياته. فمن ذلك ـ على سبيل المثال ـ:

توله تعالى في حقت الأنبياء ـ عليه الصلاة والسلام ـ: : لتلك الرسـل نضلنا بعضهم على بُعض منهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس . . \$ الآية(1).

وقد أجمعت الأمة ـ كما يقول الفخر الرازي ـ على أن بعض

وكلهم - غليهم اللصالة والسلام - حقيقون بأن يتععوا أو يقتدى بهذاهم وإن إمتاز بعضهم علي بعض بما شاء اله من الخصائص في أنفسنم وفي ولئي شُرائعهم وأممهم، وقل بين لنا الحق تبارك وتعالى ذلك بقوله : وِمنهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينـات وأيدنـاه بروح القذس)

وقوله تعالى في بيان التفاضل بين الأمم : ها كنتم خير أمة أُخرجبت


وفيه دليل على أن الأمة المححمدية أفضل الأمم"

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (Y (Y) } \\
& \text {.Y•A/7 تفسير الرازي (Y) } \\
& \text { (r) آظر تفسير المنار: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (()) سورة البفرة، آية: }
\end{aligned}
$$

وتوله تعالى ني بيان نضل الإنسان على كثير من المخلوقات: هو ولثد


فالأية صريحة في تكريم الإنسان، بما منز اللّ عليه به من حسن الصوررة، واعتدال القامة والعقل، والصناعة، واللغات، والخطا والخط، والهدى لاسباب المعاش النريفة، والتسلّط على ما في الالرض، والإلطلاع على
 بالغلبة، والاستعلاء، والثـرف، والكرامة، ونحو ذلك من وجوه التكريم

والتفضيل(n)
وتوله تعالى ني بيان الثفاضل بين الخلق: : وأ انظر كيف فضلنا بضضهم على بعض ولآخرة أَكبر درجات وأكبر تفضيلاً ها ومعنى الآية ـ كما يقول الفخر الرازي : -: انظر إلى عطائنا المباح
 وتبضناه عن مؤمن آخر، وأوصلناه إلى كافر، وقينا وليضناه عن كافر آخخر، وقد بين اله تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت فقال:
(و نحن قسمنا بينهم معيئتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم نوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضأ سخريأ (8)
وقال في آخر سورة الأنعام: خأورفع بعضكم نوق بعض درجات
ليبلوكم فيما آتاكم (0)
(1) سورة الإسراء، آية: v. v.
(انظر الجوامر ني تفسير المرآن الكريم:
(Y) سورة الإسراء، آية : Y .
(£) سورة الزخرفب، آية: بr.

$$
\text { (0) سورة الأنعام : آية: } 170 \text {. }
$$

 الخلق في درجات منافع الدنيا محسوس فتغاضلهم في دري درجا أكبر وأعظم، نإن نسبة التفاضل في درجات الأخــرة إلى التفاضل في دري درجات

الدنيا، فبأن تقوى رغبته في طلب الآخرة أولى (1".

ولقد غاب القرآن الكزيم على أقوام حسدوا الناس على ما آتامم الها من فضله، فقال سبحانه:
(أم أم يحسدون الناس على ما آتامم اله من فضله نقد آتينا آل إبراهِيم (الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيمأ ها ها
كما عاب أيضاً على الذين يريدون أن يحجزوا على نضل الشّ ، ويقيدوا رخمته، فقال في حق اليهود الذين الستنكروا أن تكون النبوة والرسالة الـة في ولد إسماعيل، وأرادوها وقفِاً على ولد إسنحاق ـ عليهما السلام -:
 فضله على مُن يشـاءً من عباده فبـأؤوا بغضب على غضب وللكـافـرين عذاب مهين (r)

ولقد نهى القرآن الكريم المؤمنين "أن يتمنوا ما نضل اله به بعضهـم
على بعض، ،فقال:
وا ولا تتمنوا ما فضل الهل به بعضكم على بعض للرجال نصيب مّما اكتسبوا وللنـباء نصيب مما اكتسبن واسألوا التّ من فضله إن الش كان بان بكل

شيء عليماً | (t)

$$
\begin{aligned}
& \text { iAl/Y. : تفسير الرازئي (1) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، آية : ع } 0 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، آية: • • }
\end{aligned}
$$

وتد بحث العلماء ـ رحمهم الهـ ـ مسائل التفضيل بين الملائكة والأنبياء


 جبرائيل وميكاثيل وإسرافيل وعزرائيـل، وأنَّأشرفهم هو جبرائيل ـعليه السلام
وتوله تعالى في تفضيل الزمان بعضه على بعضى : وا إنّا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خيرّ من ألف شهـر(م) (م). وقوله تعالى : هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هـ (1) وني الحديث كثير من هذا القبيل كتفضيل عشر ذي الحير الحجة، ويوم عرنة، ويوم عاشوراء، ويوم الجمعة، ووقت الشّسر من آخر الليل، ونحوها. وقوله تعالى في تفضيل المكان: \$ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركأ وهدى للعّلمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنأ
وتوله تعالى : و中 واتخذوا من مقام إبراهبم مصلَى |(").

والأحاديث كثيرة في فضل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبيت المقدس، حتى لقد ضاعف اللّ ثواب الصالاة في المساجد الثلاثة فيها إلى أضعاف كثيرة على الصلاة فيها سواها من المساجد، نقد روى البخاري

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر تفسير الرازي : Y ( }
\end{aligned}
$$

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

ومسلم في ضيحيحيهنا عن أبي هريرة - زضي الله عنه- -:عن النبي قال:

الرسول -
تّم إن أمر التفاضل بين محلوقات النه مّمّا يدعمه العقل، ويكشففه الواقع، إذ لا يمكن أن تستقيم معايش الناس، وتنتظم حياتهم، لو أنهم كانوا


 اللرازي بعد أن ذكر وجوه التفاوت بين العباد عند قوله تعالى : هِ نحن قسمنا

 أحدا، ولم يصدر أحذ منهم مسخراً لغيره، وحينئذ يفضي ذلك الكى الى خرابِ العالم، وفساد نظام الدنيا (r)

ولا غرو أن الصحابة ـ رضي البه عنهم ـ كغيرهم من سائر الخلق، ، 'قذ وقع بينهـم التّفاضل، وأنهم ليسوا في درجة واحلدة .
 فمن الكتاب توله تعالى : لا لا ينستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم ذرجة من الذين أنفقوا من بعد وتاتلوا وكلا وعد الله (8) الحسنى
 كتأب الحج باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلالة مساجد :

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

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

فالاية واضحة الدلالة في أنّ الصحابة ـ رضي اللّ عنهم ـ كانوا في




. . .
 هو عظم موقع نصرة الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالنفس وإلنفاق المال ول في في

 صـار في ذلك الـوقت قويـأ والكفر ضعيفـأ، ويدلّ عليـه قولـه تعالى :


ولا يظن أحد أن في الصححابة ـ رضي الله عنهم - من ليس له فضل، ،

 قال القرطبي بعد أن ذكر ما قيل في التفاضل بين الأنبياء ـعليهم الصلاة والسلام -:

وهكذا القول في الصحابة - إن شاء الله تعالى - الشتركوا في الصحبة ثم تباينوا في الفضائل، بما منحهم الله من المواهب والوسائل، فهم متفاضلهلون بتلك مع أن الكل شُملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم، وحسبك بقوله تعالى :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر تفسير ابن كثير: }
\end{aligned}
$$




 عنهم الشين والنقص ـ رضيّ الله عنهم أجمعين ـ ونفعنا بحبهم آمين - (o) . ومن السنّة:
ما رواه البخاري ومسلم في صصيحيهما - عن أبي سعيد الخخدري -
رضي اله عنه ـ قال :

كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبّه خالد
فقال رسول الش - -
لا تسبوا أحدأ من أصحابي فإنّ أحدكم لو أنفق مئل ألحذ ذهباً ما أْدرك
ملّ أحدهم ولا نصيفه - واللفظ لمسلم(1)".
ووجه الدلالة من الحذيث اللـريف:

أن النبي -
 عنهما -، وبيّن -
 وأكثر ثواباً، وأعظم درجة، ممّن لو أنفق مثل جبل أحد ذهباً من اللاحقين لهم
(0) الجامع لأحكام القرآن: ז/ ؟
 البخاري بدون ذكر سببد في فضائل الصحابة: YQ Y/Y.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الفتح، آبة: } 19 . \\
& \text { (Y) (Y) سررة الفتح، آلة: با }
\end{aligned}
$$

المتأخرين في إسلامهم وصحبتهم، ولا شك أن فيه دلالة واضحة وظاهرة على وقوع التفاضل بين أصحاب رسول الهُ - والخطاب وإن كان موجهاً إلى الصحابة - رضي اللّ عنهم - فإنه يتناول غيرهم من باب أولى، لانه إذا نهى أصحابه أن يسبّ بعضهم بعضاً، ويّن أن أن
 قلّت وصغرت، كان ذلك في حتّ غيرهم أجدر، وبسواوهم أولى ، فإنْ فضيلة
 بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، ذلك فضل اللّ يؤتيه من يشاء (1) . وما ذكرناه من دليلي الكتاب والسنة كاف في تسويغ خوضنا في ميا موضوع التفاضل بين الصحابة ـ رضي الله عنهم -، إذ لا كلام بعد كلام الشّ وكلام رسوله ـ عليه الصلاة والسلام -
فإن تلت: بم بكون الثفاضل؟ :
 الأجر، وكثرة الثواب، ورفع الدرجات، وهن انو ما يشير إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : هو أورلئك أعظم درجة |(') فيّن وجه التفاضل الكائن بين الصحابة - رضي الهُ عنهم --

فال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة :


طريق معرفته الشرع، لانه لا مجال للعقل في مقادير الثواب والعقاب(()).
 أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مذّ أحدهم ولا نصيفه معناه:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النووي على مسلم: } 17 \text { (Y/ } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) شرح الامـولن الخمسة: ص (Y) }
\end{aligned}
$$

إنه ها أدركه من حيث عظم الأجر وكثرة التواب ورفع الدرجات ومونع
 للنفةة الكبيرة، وذلك لعظم موقع تلك النفقة، وشدة الاحتياج إليها(1). وما ذكرناه هو اللذي ينبغي أن يكون اللهدف في التفاضل بين أصحابِ
 الناحية. والش أعلم.

## المبحث الثاني <br> في اختلان العلماء

فيمن هو أفضل الصحابة على الإطلاق

الفريق الأول: على :

يذهب إلى التوقف عن القول فيمن هو أفضل الصحابة على الإلطلاق، ويرى الإمساكُ عن ذلك، وعدم الخوض فيه، وتفويض العلم في ذلك إلى الش سبحانه وتعالى .

قال الألوسي في الأجوبة:
وتوقف بعض النّاس عن تنضيل أحد منهم بخصوصه، ونالل : الأسلم بعد اعتقاد جلالتهم عدم الخـوض في التفضيل، فليس هنـاكُ مأ يفيبـب اليقين (r)

ومن هذا الفريق:


أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، وأبو مائشم عبد السلام بـن محمد الجبائي من المعتزلة، فإنهما قالا ـ على ما حكا الحاه القاضي عبد الجبار في المغني -:
إنه لا دليل من جهة السمع على أنّ علياً أفضل من أبي بكز-(1)، فالواجب التوتف في ذلك لفقد الدليل.
قال أبو علي: ولا يحكم لأحدهم أنه أفضل في الظاهر أيضاً، لأن المشاهدة لم تحط بفضلهما حتى يعرف مزية أحدهما، ولا وتع النقل (ب)
 على الأخر بالظاهر، وحكم بالظن لمشاهدة أنعالثهم لم يمتنع، وكذلك في في أحدنا قد يجوز له ذلك إذ أحاط علمه بنقل فضائلهم(").

وقال القاضي عبد الجبار ني المغني أيضأ:

 لكنه لما لم يصح لم يعلم نضل أحدهما، قال : لانْ نضل الإنسان لا يبتنى على الأعمال (o) إذا لم يعلم المغيب من

حاله، نإذا فندنا الدلالة وجب التوقفـ(1). وممن ذهب إلى التوتف:
(1) (1) في الأمل: أنضل وابو بكر، والتصحيح من المحقن. (1) (1) في الاصل: دنع، والتصنيع من المحتّ

.viv
(8) وهو أن النبي -

. YI - Y1A
(0) في الاصل: لان الالعمال لا تنّ على نضل الإنسان ولم يصحدها المحقة. (1) المنّي: •119/r ، الفسّم الثاني في الإمامة.

المولى مصلح إلدين مصطفى الكستلي (")، حيت ذكر في حاثبته على شرح التُتازاني للعقائد النسفية :

إن مسألة التفضيل بين الصحابة - رضي الش عنهم ـ لا يتعلق بها شيء من الأعمال حتى نكتفي فيها بالظن، ونضطر إلى ترجيح أحد الطرفين للعين العملي
 يجب أن يكون الإمام أفضل حتى يكون التوتف تضلئليُو للصحابة، فالاولى التوتف احتراذاً عن الفضول، وتفضيل المفضول(!)(M)

وغيرهم من الغلماء ممن توفف عن القول بالتفاضل بين الصحابة - رضي اله عنهم -، وأمسكك عن الخوض في ذلك(1). النريق الثاني:

يذهب إلى عدم التوقف، ويرى جواز الخوض ني بيان من هؤ أفضل الصحابة على الإطلاق، ومؤلاء على مذاهب شتى :

المذهـب الأول:
يرى أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو سيدنا أبو بكر الصديق


وممن صرح منهم بذلك الإمام ابن كثير حيث قال في الباعت الحيثّت:


(Y) انظر حاثية الكستلي على شرح الثنظازاني : ص IV9.
 بينما ذهب في شيرهي على مقاصهل في علم الكلام إلى ما ذهب إليه أمل السنة من تفضيّل



وأفضل الصحابة بل أفضل الخلت بعد الأنبياء ـعليهم السلام -: أبو
 عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب - رضي الشّ عنهم أجمعين - ('). والإمام مونق الدين بن قدامة المقدسي حيث قال في لمعة الاعتقاد : وأنضل أمته -

$$
\begin{aligned}
& \text { النورين نم علي المرتضى - رضي الشّ عنهم - (الهد } \\
& \text { والإمام الألوسي حيث قال في الأجوبة: }
\end{aligned}
$$

وأفضلهم: الخلفاء الأربعة الراشايدون، وهم في اللضضل - كما روى عن أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري ـ على ترتيههم في الإمامة (r). والإمام النووي -وصرح باتفاق أهل السنة على ذلك - حيث قال في شرحه على صحيح مسلم:

$$
\begin{aligned}
& \text { اتفق أهل السنة على أنّ أفضلهم أبو بكر ثم عمر (8) } \\
& \text { والإمام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: }
\end{aligned}
$$

ويقرون ـ أي أهل السنة ـ بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن بـي أبي طالب - رضي اله عنه ـ وغيره من أنّ خير هذه الالمة بعد بي نبيها أبو بكر نم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي (0)
والإمام ابن حجر الهيثمي حيث قال في الصواعق المحرقة : اعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملةّ، وعلماء الأمة، أن أنضل هذ الْهِ

$$
\begin{aligned}
& \text { الآمة أبو بكر الصديق تم عمر - رضي اله عنهما ـ (1) } \\
& \text { (1) الباعث الحثيث: ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (الصواعق المحرة: ص (ا لV }
\end{aligned}
$$

وغيرهم من علماء أهل السنة ممن صرح بأفضلية بنيدنـا الصديقي - زضي اله عنه - على الإطلاق.

وهو مذهب جههوز الصحابة والثابعين. نقد روى البيهتي عن الشافعين
أنه قال: ما اختلف أخـد من الصـحابة والتابعين في تفضيل أبي بكـر وعمر وتقديهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف منهم في علي وعئمان ونحن لا لِ نخطىء واحداً من أصحاب رسول الل - وروى عنه أيضاً في الاعتقاد أنه تاله :
أجمع الصحابة وأتباءهم على أفضـلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم
علي(").

وعليه الإمام الثُافعي، ، فقد روى البيهتي عنه أنه كان يقول:

علي (r).
والإمام أحمد بن حنبل ــرحمه الهـ ـ نقد روى عنه عبدوس بن مالكٌ
العطار tiنه قال:
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديت ثم عمر بن الخطاب بـم عئمان
 بختلفوا في ذلك (1).

وكما جرى على هذا المذهب بعض المعتزلة كالنظام والجاحظ وعباد

$$
\begin{aligned}
& \text { IV/V :انظر فتح الباري (Y) } \\
& \text { ( الاعتقاد: صم (Y) }
\end{aligned}
$$




وعمرو بن عبيد وغيرهم كما ذكر ذلك القاضي عبد الجبار في المغني (1) والأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف في المختصر(1)، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة((T).
وأيدوا ما ذهبوا إليه بأدلة، منها:

قال أكثر. المفسرين - كما في سرح المواتف ـ أنها نزلت في أبي بكر

 يكون المراد هو أبو بكر، نهاتان المقدمتان متى صحتا صحّ المقصوده، وإنـا


 وذلك لا بتضضي أن كل من كان أتقى كان أكرمّ ، قلنا : وصف كون كون الإنسان أتقى معلوم مشاهد، ووصف كونه الكرم غير معلوم ولا مشا مشاهد، والإنخبار عن الاني


 بد وأن بكون أنضل الخلق عند اله . فنقول: لا بد وأن يكون المراد به أبا بكر، لانّ الأمة مجمعة على أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المغني : 110/Y القسم الثاني في الامامة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) انظر شرح نهج البلاغة: (V/ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ه) سورة الحجرات، آية: (ه) }
\end{aligned}
$$


 لا يدكن حملها على علي بن أبي طالب: لأنه كان في تربية الني

 نعمة دنيوية، بل أبو بكر كان ينفق على الرسول عليه الصلاة والـلـالّام ـ، بل بل



 الأنضضل من الأمة إمّا أبو بكر أو علي، وبّبت أنّ الأية غير صالحة لعليّ، تعين
 بكر أفضل الالامة(r)
 أنه قال: كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي -










ثالثأ: ما رواه البخاري عن محمد بن الحنفية تال: قلت لأبي: أي
 وخشيت أن يقول عثمان. تلت: ثم انت؟ قـال: ما أنـا إلآ رجل من المسلمين(1)

وفي مسند الإمام أحمد عن سيدنا علي رضي الش عنه أنه فال لأبي جحيفة الذي كان علي يسميه وهب الخير:

با ابا جحيفة: ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال : قلت: بلى
 وبعد أبي بكر عمر وبعدهما آخر ثالث ولم يسمّه(T)،

وما رواه البزّار عن شقيق قال: قيل لعلي: الال تستخلف؟؟ ثالل:ما
 بالناس خيرأ فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم(ب) رابعأ: ما إمتاز به أبو بكر - رضي الش عنه - فوق ماله من نضائل جمّة



 عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف



حكم الرنع لأن مثلها لا يقال بالرأي . اهـ اهـ (ץ) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد وتالل: رجاله رجال الصحبح غير إسماعيل بن الحارث وهو


وعثمان بن مظعون(1) وغغيرهم - رضمي اللّ عنهم -(Y)
ومن أنه:
قام - بعد توليه الخلانة ـ بثبيت العقيدة الإسلامية في النفوسن وإرجاع
 كثير من الناس عن الإسلام، أو أرادوا أن يتركوا الزالكاة ويفرقوا بينها وبين
 الخطابي أنه لم يكن يسجد لش تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد مبنجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في البحرين في في فرية يلّا يقال لها جواثا، قال: :فني ذلكُ يقول الأعور الشني يفتخر بذلك:
 أيـام لا منبر للنـاس نعرنـه إلابطبيةوالمحجوبذي الحبّب(ب)
ولم يكن يومئذ معه في هذا الأمر غيره حتى شرح اللّ صبر عمبر كذلك.

 واضطراب أمرهم، ففد تبرأ أبو بكر. من كـل ذلك، فكــان أبْت الناسن وأصبرهم، فني صحيح البخاري:






 (r) النوري على مسلم: r-r/1
 وأمي طبت حيأ وميتأ. والني نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداً، وفي الحديث:
فحمد اللّ أبو بكر ، وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمداً
 .
 يبكون. . الحديث(1)

وبذلك، وما أن أتمّ 'بو بكر خطبته، حتى عاد الناس إلى صوابهمه، وثابوا إلى رشدهم، وذهب عنهم ذهولهم وحيرتهم.

أجمعين -

 فني الصحيحين -واللفظ للبخاري - عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله
 مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت ععائثة تلت: إن أبا بكر إكر إذا فام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل، فقال: مروا بكا بالبا أبا بكر
 مقامك لم يسمع الناس من البكاء نمر عمر فليصل بالناس، نفعلت حفصة
(1) سورة الزمر، آبة: :T.

 (Tr•/V


مروا أبـا بكـر فليصل للناس، فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيـي
(Y) منك خيرأ

وفي هذا بيان لنمكانة أبي بكر، ودلالة واضحة على أفضليته - رضي؛
الله عنه ـ

تال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم وهو يعلدد فوائل
الحديث:
منها: نضيلة أبي بكر الصديت - رضي الله عنه -6 وترجيحه على جميغ الصحابة - رضوان الله عليهـم ألجمعين - وتفضيله، وتنبيه على أنه أحتى بخلافة

رسول الله -
سادسا: : إجماع السلف الصالح من الصسحابة والتابعين على أنَ أفضّن هذه الأمة بعل نبيّها: أبو بكر ومن بعل أبي بكر عمر ثم عثمان ثم علي؛ ـ رضــوان الله عليهمم-6 ولا يمكن لمثل هؤلاء المـازمين لأحوال النبي على خالل، كيف وهم القوم الذذين لا يـخشون إلا الله، ولا يتطلعون إلاّلا إلمي! رخاه.
 يستدل به على مراتب الفضل بين الصحابة - رضي الله عنهـم-ه، وقد سات ذلك بعبارة رصينة، ودليل عقلي متين، حيث قال في الاتتصاد:

وترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة، وهذا لمكان"
(1) صواحب يوسف: أي في التظاهر على ما تردن وكثرة الحاححكنَ في طلب ما تردنه وتملن إليه.

 .|YV/』 النووي على مسلم: (M)

Y•A

أنّ قولنا فلان أنضل من فلان، أنّ معناه أن محله عند اللّ تعالى في الأخرة أرفع، وهذا غيب لا يطلع علبه إلا الله ورسوله إنْ اطلعه عليه، ولا يلا يمكن أن أله يدعى نصوص قاطهة من صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلة على هذا
 الفضل من دقاثق ثنائه عليهم، رمي في عماية، واقتحام أمر آخر أغنانا الشالي عنه، وتعرف الفضل عند الله تعالى بالأعمال مشيكل أيضأ، وغايته رجم ظن، فكم من شخص منخرم الظاهر وهو عند الله بمكان، لتعلت قلبه مع الشّ
 باطنه؟ فـلا مطلع على السرائر الًّا اله تعالى ولكن إذا بُبت أنه لا يعرف الفضل إلآلا بالوحي، ولا يعرف ما ما ما النبي إلا
 الملازمون لأحوال النبي - نص أبو بكر على عمر ثم أجمعوا بعده على عئمان ثم على عليّ - رضي الشّ

 ومن هنا اعتقد أهل السنّة هذا الترتيب في الفضل، ونم بم بحثوا عن الألخبار، نوجدوا فيها ما عرف به مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب(1).


المواقفـ بعد أن ذكر فحوى ما تقدم من كالام الغزالي :
 وحسن ظنّا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك الكّ لما أطبقوا عليه، فوجب علينا اتباعهم في ذلك، وتفويض ما هو الحت فيه إلى الش(r)

وممن نقل إجماع الصحابة والتابعين على تفضيل أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الإمام الشافعي وقد مرّ قبل قليل(1)

ومن مجموع ما تقدم وغيره أوجب العلماء اتباع أهل السنة في تقليم أبي بكر على سائر الضحابة في الفضل .

وممن صرح بهذا الوجوب الإمام الأيجي كما سبق في عبارته، والإمام
الاامدي حيث قال في غاية المرام :
ويجب أن يعتقد أن أبا بكر أفضل من عمر وأن عمر أفضل من عثمان وأن
عثمان أفضل من علي(') - ـضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين -.
المذهب الثاني:
يرى أن أفضل :الصشابة على أإلطلاق هو سيدنا علي بن أبي طالبب
ــرضي الله عنه -، وهو مذهب الثيعة الإمامية:
وممّن صرح بذلكُ، ابن المطهر الْحلّي، حيث قال في منهاج إلكرامة؛ :
إنّ الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكمالاته التي لا تحضى، : جد
رواها المخالف والمؤالف، ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة، ولم ينقلوا في علي ـ عليه السلام ـ طعناُ البتة، اتبعوا قوله،
 فهِ من يعتقد إمامته من المطاعن ما يطعن في إمامته(r)
وهذا لأنّ إمامة الأنضل عنل



ومّمن صـرح بذلـك عبد الحسين المـوسوي فقـد ذكر في كتـابه
المراجعات بعد أن أورد جملة من فضائل سيدنا علي ـ رضي الله عنه -: إن هذه السنن المتضافرة المتناصرة باجتماعها كلها تدل على معنى واحد:
هو أن علياً ثاني رسول اله -

ومحمد جواد مغنية حيث قال في كتابه، أهل البيت متزلتهم ومبادؤهم:
ويتثدون ـ أي الشيعة الإمامية ـ أنه - أي سيدنا علي ـ ـي رضي الش عنه أه
أنضل الصحابة قاطبة، لانه يشاركهم ني نضل الصحبـة، وينفرد عنهم بفضائل لا يشاركه فيها أحد منهم(")،
كما جرى على هذا المذهب البغداديون من شيوخ المعتزلة، ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، حيث قال:
وقال البغداديون قاطبـة، قدمـاؤهم ومتأخـروهمه، كابي سهـي المعتمر، وأبي موسى عيسى بن صبيح، وأبي عبيد الش جعفر بن مبنر، وأبي
 البلخي وتلامذته: أن عليأ ـ عليه السلام - أفضل من أبي بكر(م). ثم قال: وأما نخن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون، من تفضيله عله السلام (4). وممن ذهب إلى ذلك من المعتزلة أيضاً، القاضي عبد الجبار حيث قال

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الهر البر (Y) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (1) شرح نهج البلاغة: }
\end{aligned}
$$

فأما عندنا: إنة أفضل الصحابة أمير المؤمنين علي يم الحسن ثم
الحسين - عليهم السلام -(").

وأبو عبدالشّ البصري، حيث قال :
إن أفضل الناس بعل رسول اله - -

وممن جرى على هذا المذهب: الزيدية، - كما صرح بذلك زيد ميد بن
 في الملل والنحل للشُهرستاني : كان علي بن أبي طالب ـ رضي الشا عنه

 وكذلك يجوز أن يكون المنضول إمامأ، والأنضل قائم، فيرجع إليه في الأحكام، ويحكم بحكمه في القضايا (r) وبيض المرجئة، كما ذكر ذلك ابن حزم في الفصل (8)،

واستندوا فيما ذهبوا إليه إلى شبه كثيرة، منها: الشبهة الأولى:
آية المباهلة، وهي قوله تعالى : فما فمن حاجك فيه من بعلماما ما جاءك من العلم فقل تعالوا آلدع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكيم
 كتابه منهاج الكرامة: نقل الجمهور كافة أن أبناءنا: إشارة إلى الحسسن
(o) الابتهال: هو الاجنهاد:فير الُدعاء وإن لم يكن باللعن، ومعنى ثمم نبتهل: أي نجتهذ قي
الدعاء، ونجعل اللِعنة' عللى الكُاذبين. انظر تفنير الرازي: AV/A.

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

والحسين - عليهما السلام -، ونساءنا: إشـارة إلى فاطمة - عليها السلام -ـ، وأنفسنا: إشارة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه الآية أدل دليل على ثيوت الإمامة لعلي - عليه السلام - (المستلزمة للأفضلية المية
 محال، فيبقى المراد المساوي، وله ـ صلى اللّ عليه وآله ـ الولاية العامة، فكذا لمساويه.
وأيضاً لو كان غير هؤلاء مساويأ لهم أو أفضل منهم في اسنجابة الدعاء لأمره: تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجلا ها ها وإذا كا كانوا هم الأفضل تعينت

ووجه الدلالة في هذه الثنبهة من جهتين :
1 ـ إنْ الاتحاد محال، فيبقى المراد علياً ـ رضي اللّ عنه ــ ــ Y - إنه - ا

الشبهة الثانية:
خبر الطائر: قال ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة: روى الجمهور
 خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء علي - عليه السلام - فدق






 جئت فردني أنس، ثم جئت الثالثة فردني، فقال: يا أنس ما حملك على

[^0]هذا؟ نقال: رجوت أن يكون الدعاء لُّهد من الأنصار، فقال: يا أنس أوفي

 والإمام عندهم هو الأنضل كـما تما تقدم.

والتعظِيم، فيكون هو أَفضل، "وأكثر ثوابأُ(r).

الثبهة الثالثة:
ما رواه الجمهور بآجمعهم - كما في منهاج الكرامة ـ عن النبي - صلى اله عليه وآله -، أنه قال لأمير المؤمنين - عليه السلام -: أنت أخي ورصي الئي
 كِّ على ما سبق ذكره.

الثبهة الرابعة:
حديث الموءاخأة، كما ذكره ابن المطهر في منهاج الكرامة حيث فالل: روى أنس قال: :لما كان يوم المباهلة، وآخى النبي - صلى الهي اله عليه وآله بين المهاجرين والأنضار، وعلي - عليه السلام - واتفـ يراه ويعرف مكاني الماني،

 انصرف باكي العين، قال: يا بالال، اذهب فأتني به؟ قالوا: فمضى إليه،

 وأنا واتف يراني ويعرف مكاني، ولم يؤاخ بيني وبين أحد، قالت: لا يخزيكُ

اله، لعله إنما ادخرك لنفسه، فقال بالل: با علي أجب النبي - صلى اللي عليه وآله -، فأتى النبي - صلى الشّ عليه وآله - فقال له: ما ما يبكيك يا با أبا الحسن؟ نفال: وآخيت بين المهاجرين والأنصار يا رسول اللّ، وأنا والفـ

 بيده - عليه السلام م، فأرقاه المنبر، فقال: اللهم إن هنا منا مني، وأنا منا منه، ، ألا إنه مني بمتزلة هارون من موسى، ألا من كنت مولاه، نهنذا علي مولاهاها،
 الحسن، أحبحت مولاي ومولى كل مسلم، والمؤأخاة تدل على الأنضلية')،

## الثبهة الخامسة:









 على عينه ورأسه فبرى،، فأعطاه الراية، فنتح اللشالى على يديه، وقتل مرحبا، ووصفه ـ علهه السلام - بهذا الوصف يدل على انتفائه عن غيره، وهو يدل على أفضليته(1)

قوله تعالى : ها فإنذ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة
(1) بعد ذلك ظهير

قال في منهاج الكرامة: أجمع المفسرون على أن ضالح المؤمنين هو علي - عليه السلام -، روى أبو نعيم باسناده إلى أسماء بنت عمينس قالت:
 فإن اله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين . قالـ : صالح المؤمنين علي بن


 الشبهة السابعة:
ما رواه البيهتي باسناده عن رسول الله - صلى الله عليه وآله ـ قالل: مـمن أراد أن ينظر إلى آدم - عليه السلام - في علمه، وإلى نوح - عليه السلام - مفي


 المذكورين، وهم أفضّل من سائر الصحابة إجماعأ، فكذا من ساواوم - كمـا في المواقف وشرحها (ه)

الثبهة الثامنة:
إنه معصوم لم يُرتكب محرّماً مع قدرته على نعله، ولم يتركُ واجباً مع

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) سورة النتحريم، آية: ؟ . } \\
& \text {.IV.-177/1: منها (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المواقف وشرحها: (8)/ry. }
\end{aligned}
$$

قدرته على تركه، ولم يخطىء فيما ينقله عن رسول -
 رسول الله - عليه الصلاة والسلام -.

الشبهة التاسعة:
ما ساقه الشيعة الإمامية من كثير من الفضائل التي وردت في حق سيدنا
 والتخلق بأخلاق الرسول -

 الشهيرة، وهذه الفضائل قد خصّ بها علي ـرضي اللّ عنه ـ دون غيره من سائر الصحابة، فيكون هو الأفضل عندهم"(r).

رد هذه اللبّه :
يرد على الشبهة الأولى :
بأنا نسلم، أن النبي -

 حديث له: ولما نزلت هذه الآية: هِ نقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا


وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي(؛
ولكنا لا نسلّم أفضلية علي، إذ لا دلالة من الحديث على ذلك، كما
(1) أمل البيت: ص - ا - • 11.


أن حمل توله تعالى: (أنفسنا) على المساواة غير مسلم أيضاً، لأن ذلك ممتن، إذ لا مسار لزسول الشّ ـ عليه الصلاة والسلم -، ونفي الاتحاد لا يقتضي المساواة(1).
وإنما تعيّن علي في المباهلة ـ كما يقول الإمام ابن تيمية ـ لأنه ليس في
 شيء مـن الأشيـاء، بنل ولا يكون أفضل من سائر الصحابة مطلفأ، بل له
 خصائص الإمامة، فإن خحصائص الإمامة لا تنبت للنساء، ولا بقتضي ألن
 وحسن وحسين أنضل من من جميع الصحابة (T) على أنه يمتغ أن يكون المراد بأنفسنا علياً وحده، بل جمنع قراباتها داخلون فيه كما تدل على ذلك صيغة الجمع (ب)

ويرد على اللببهة الثانِّة
بأن حديث الطير غير صحيح، بل هو حديث مكير مكذوب، موضوع، وأنّ ادعاء رواية الجمهور له محض التراء وكذب، إذ لم يروه أحد مين من أضحابِ




 طريقاً كلها مظلم، وفيها مطعن، فلم أر الاطالة بذلكّ، وتال: أنبأنا مخمد بن
(1) انظر منهاج بالسنة:

(Y) المواتف وشرحها: (Y)
( ( ) انظر منهاج السنة: 99/\&

ناصر قال: أنبانا محمد بن طاهر المفدسي تال: كلز طرقه باطلة معلولة"(1).



إنه على شرطهما ولم يخرجاه(r).

رز على ذلك ـ بما ذكره الإمام السبكي في طبقات الشافعية عن شـي البيخه


 في المستدرك؟ ثم تال: فلعله تغير رأيه. تال السبكي: قلت: وكلام شيخنا حقن، وادنا المستدرك مستدرك، وقد جوّزت أن يكون زيد في كتابه، وأن لا يكا يكون هو


 أن يكون خرّجه ثم أخرجه من الكتاب وبيتي في بعض النس صحّت الحكايات، ويكون خرّجه في الكتاب تبل أن يظهر له بطلانه، ثي ثم


 ويرذ عليه أيضأ: بأن حديث الطير لا يفد كرنه أحبَ إليه في كل
(1) انظر العلل المتناهية: 1 / YYO - YTr.




شيء، لصحة التقسيم وادخال لفظ الكل والبعض، ألا ترى أنه يصح أن يستفسر ويقال: : أحبّ خلقّه إليه في كل شيء، أو في بعض الأشُياء؟ وحبئنذ جاز أن يكون أكثر ثوابأ في شيء دون آخر، فلا يدل على الأفضلية مطلقأله؛ (1)
 وصف كثيراً غيره من الصحابة ـ رضي الله عنهم - بأنهم أحب الناس إلنيه. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيخهما - واللفظ للبخاري - غن

 أحب الناس إليّ مرتين، وفي مسلم: ثلاث مرّات (r)، فلو دلّ هذا الدحديث ونحوه على الأفضلية، لكان الأنصار ألفـيـل الصحابّة على الإطلاق، وهو ما لم يقل به أحد.

وبرد على الثبة الثالثة:
بأن هذا الحديث لم يقل بصحته أحلد من أئمة الحديث، ولم يروه أحد


 كتب التُفسير ونحوهما، أو أنّ ذلك يروى في كتب الفضائل، ومجزرد هذأــ ــ
 وهـذأ الحديث مــوضوع. وممّن صرح بوضتعه الإمام ابن تيمية، فقلذ تـال في منهاج السنـة: إنٍ هذا الحـديث موضـوع باتفـاق أهـل العلم
بالحديث(8) .

والإِمام ابن الجوزي، نقد أورده في كتاب الموضوعات بلفظ : (إن
(1) المواتفـ وشرحها: rvi/r.


أخي ووزيري وخليفتي من أهلي، وخير من أتركُ بعدي يقضي ديني ونجنز
 والإمام السيوطي - كما ني اللآلى المـ المصنوعة(ك) والإمام الذهبي - كما في الميزان (r)
وذكر صاحب المواقف هذه الشبهة بلفظ: أخي ووزيري وخير مني أتركي
بعدي يقضي ديني وينجز وعدي علي بن أبي طالب، وردّ على ذلك بيرّ بقوله: لا دلالة للأخوة والوزارة على الأنضلية، وأما باقي الكالام فإنه يدلّ على أنه
 ثاني لأتركه، أو حال من مععوله، وحيئذ فلا يتناول الكلزّ (t) ويرد على الثبهة الرابعة:
بأن هذا الحديث - مع أنه لم يعز إلى كتاب أصلُّا وإنما أرسل إرسالاُ ـ موضوع عند أهل الحديث، لا يرتاب أحد منهم في وضعه على الما

 والنبي أنصاري وأنصاري، ولكن آنخى بين المهاجرين والأنصار (o) .وبمثل هذا قال الإِمام الذهبي في المُنتقى (1).
وممّن صرح بعدم صحته الإمام ابن الجوزي، فند أورد خـديث
 علياً فقال: يا رسول اللّ: آخيت بين الناس وتركتني، قال: ولم تراني

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الموضوعات لابن الجوزي : (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { |rV/を انظر ميزان الاعتدال: (Y) }
\end{aligned}
$$

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

تركتك؟ إنما تركتك لنفسي، أنت أخي فأنا أخوك، فإن حاجّك أحد فقل : أنا عبداله وأخو رسوله، لا يلدعيها أحد بعدك إلا كذاب) وقال: هذا حديث لا

يصحّ (1) (1)
ومن دلائل الكذب في هذا الحديث: الربط بين المؤاخاة والمباهلة وجعلهما في يوم واحد، ومن المعلوم أن المباهلة كانت لما قدم وفد ولد نجران الن
 تسع، لم يتقدم غلى ذلك باتفاق الناس ـ كما يقول ابن تيمية ــ
ومن المعلوم أيضاً: أنه لم يكن في ذلك اليوم مؤانخاة، إنما كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في السنة الأولى من الهجرة النبوية، وبينها وبين يوم المباهلة عدةٍ سنين كما هو واضح (r).

والوضع في هذا الحديث إنما هو باعتبار مجموعه، وإلاّ فإن فيه أجزاء.
صحيحة وهي :
1 ـ ما أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء ـ رضي الله عنه ـ من حلديب طويل في آخره: فُخرج النبي ـ فتبعته ابنة حمزةٌ تنادي يا عمّ يا عمّ فتناولها علي فأخذ بيلهـا وقال لفاطمة ـ عليها اللنملام -: دونك ابنة عمك حمّليها . فاختصم فيها ونيا علي وزيد وجعفر، قال علي : أنا أخذذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة
 لخالتها وقال: الحخالة بمتزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقالل




لجعفر: أشبهت خَلْفَي وخُلُّي. وفال لزيد: أنت أخونا ومولانا... الحديث(1).

Y Y و وما أخرجه البخاري ومسلم ني صحيحيهما - واللفظ لمسلم - عن سعد ابن أبي وقاص - رضي الش عنه - قال:
 رسول الله: تخلفني في النساء والصبيان فقال: : أما ترضى أن تكون ألون مني

بمتزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي (1).
r ـ أخرج الإمام أحمد في مسنده عن رياح بن الحارث قال:
جاء رهط إلى علي بالرحبة نقالوا: السلام عليكم يا مولا مولانا فقال :

غدير خم (") يقول:

من كنت مولاه فإنّ هذا مولاه. قال رياح: فلما مضوا تبعتهم فسالت
من مؤلاء فالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري(8)
ومن هنا يتين أنهم يجمعون بين الصحيح والموضبرع ويسوقون الجميع
مساق حديث واحد، وهو غاية الكذب ني رواية الأحاديث عن رسول الهـ

- 節-

ويردّ عليهم أيضاً: بانَّ هذه الأجزاء الصحيحة في هذا الحديث لا تدلّ
على أفضلية سيدنا علي -على جميع الصحابة - رضي الش عنهم أجمعين --
(1) البخاري: كتاب المنازي: : ov - or .






وذلك : ألّ قوله -
أنت مني وأنا منك . قد قال مثله للأشعريين . فني صشحيح مسلم عن
أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -
إن الأشعريين إذا أرملوا(") في الغزو أو قلّ طعام عيالهم مالنمدينة :
 بالسوية . غهـم مني وأنا منهم (r) . . . وقال

منه مرتين (i)
فعلم أنّ هذه الللفظة لا تدل على أنّ من قيلت له كان هو أفضلز الصححابة على الإطلاقن ـ كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيـمية في متهاج
(0)

وأنّ قوله -
أما ترضى أن تكون مني بـمنزلة هارون من موسى : إنما قاله في غزوة تبوك مرة واححة ذم يقل ذلك في غير ذلك المجلس أصالّا ـ باتفاق أهل العلمم

بالجديت (7).
على أذه ليس في ذلك ما يدلّ على أفضلية نسيدنا علي على سبائر الصححابة - رضي الله عتهمم -6 وإنما كل ما يدل عليه أنه مجعل علياً مستحخلفاً

 .19£0/\&
 الني - -
 ـ.انظر الإصابة:
 حديث أبي برزة - رضي اله عنه - الـي

(1) انظر المصدر السابت: : 9V/६.

منه على المدينة حتى يرجع من غزوته، كما يدل على ذلك سؤال علي وجواب النبي - على المدينة تقوم بأمرمم وترعى شؤونهم وتصلح من أمرهم كما خلف موسى مالئى

 الصحابة، نفد أستخلف النبي - عليه الصطلاة والسلام ـ كثيرأ غيره عند خروجه من المدينة إلى كثير من الغزوات(1).
وأما حديث الموالاة: فالذين يروونه ذكروا أنه قاله بغديرخم مرة واحدة لم يتكرد في غير ذلك المجلس أصلأل(ا)
على أنه ليس في هذا أيضاً دلالة على تفضيل سيدنا علي على المى سلى سائر
 يقول الجزري في النهاية ـ نهو: الربَ والمالك والسيّد والمنعم والمعتق

 الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارارد فيه، وكل من ولي أمرأ أو قام به نهو مولاه ووليه. قال:
ومنه الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه: يحمل على أكثر الأسماء
المذكورة.
قال الشافعي -رضي الل عنه -: يعني بذلك ولاء الإسلام كقـوله

وتول عمر لعلي : أصبحت مولى كل مؤمن: أي ولي كل مؤمن، قال:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر المصدر السابن: } \\
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

وقيل: : سبب ذلك أن أسامة قال لعلي: لست مولاي، إنما مولاي
 وقال الطيبي :
لا يستقيم أن تُحمل الولاية على الإمامة التي هي ألتصرف في أمور
 لا غيره، فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحومما(٪).
ويرذ عليه أيضاً؛

بما ذكره صاحب المواقف: من أنه لا دلالة لاتخاذه أخأ على "أفضليتهه، إذ لعلّ ذلك لزيادة شفقته عليه للقرابة وزيادة الألفة والخدمة(r).

ويرذّ على الثبهة الخامسة:
بالمطالبة بتصحيح النقل، وأن توله: رواه الجمهور كذب عليهم ـ كمّا


 يفتح الش على يديه(1) .
ونصّ الحديث ـ كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما - عن سهل
 خيبر :
لاعطين هذه الزُاية رجلأ يفتح الشّ على يديه يحبّ الشّ ورسوله ويجبه
(1) التهاية: YYA

اله ورسوله قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم" (1) أيهم يعطاها قال : فلما أصبح
 ابن أبي طالب؟ قالوا: هو يا رسول الله يشكتي عينبه قال : فأرسلوا إليه فأتي به
 فأعطاه الراية . . الحديث(r)

وهذا النص ـ كما ترى ـ ليس فيه ذكر لأبي بكر ولا لعمر - رضي الله

 كما في بعض الروايات الصحيحة -: فما أححبت الإمارة إلا يومئذ(r). ويردّ عليه أيضاً :

بما رددنا به على حديث الطير من أنّ الحصوصية ـ وهي هنا المحبة ـ ـلا

 بأنه أمين هذه الأمة؟ ومع ذلك لم يقل أحد بأنه أفضل الصحلـوابة على الإطلاق.

على أن قوله خصوصية لسيدنا علي - رضي الله عنه ـ بل فيه إثبات فضيلة ظاهرة له، إذ كم من الصحابة بل من صالحي الأمة من يحبهم الله ورسوله ويحبون اللد ورسوله؟.

وأما تخصيصه بالفتح على يديه: فلا يقتضي الأفضلية أيضـاً، إذ الخصوصية ـ كما ذكرنا قبل قليل ـ لا تقتضي الأفضلية ـ قال ابن حجر في
(1) يدوكرن ليلتهم: تقدم معناها في ص 179. 179

(7) النظر منهاج السنة: 1 (1)/

الفتح: لا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل نبوت الفضلز المطلق كحليث: أقرؤكم أبيّ، وأفرضكم زيد، ونحو ذلك (1)(1)،

## ويرد على الشهبة السنادسة:

بألن دعوى إجماع المفسرين على أن صالح المؤمنين هو علي ـ رضي
 ولا نقل الإجماع على هذا أحد من علماء التفسير ولا علمـاء الحليُ

ذكر ذلك ابن تيمية وقال: ونحن نطالبهم بهذا النقل، ومن نُقل هذّا








 وغيرمسا بُن الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، لكن تالوا في روابتهم بدل أرات :



 أنس عن النبي -





ألا إنّ آل أبي - يعني فلانأ ــليسوأ لي بأولياء. إنما ولِّيَ الله وصالح المؤمنين(1)(1)

وبمثّل هذا أجاب صاحب المواقف حيث قال :
دليلكم على ألنّ المراد به عليّ معارض بما عليه الأكثر من العموم الشامل له ولغيره(T)

ويرد عليه أيضاً:
بأنّ الحديث المذكور موضوع ـ كما يقول ابن تيمية ـ وهو لم يذكر


ويرد على الشههة السابعة:
بأن هذا الحديث قد أورد من غير إسناد، ومثل هذا غير صالــ الـح للاحتجاج به - كما هو بيّن -، وكون البيهقي تد رواه هو يروي في الفضاثل أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة.

ثم إنّ هذا الحديث من المكذوبات الموضوعات على رسول اله -

 الخصائص، والترمذي قد ذكر أحاديث متعددة في نضائله، ومنها ما ما هو ضعيف بل موضوع، ومع هذا لم يذكروا هذا ونحوه(م).
(1) انظر منهاج السنة: : ع/ va.

( ) منهاج السنة: va/k.

وقال الذهبي فقي المنتقى: هذا خبر منكر، فهاتوا إسناده إن كنتم
صادقين(1)
وممّن صرح بوْضعه : الإمام ابن الجوزي، فقد أورده في الموضوعاعات بلفظ: (من أراد أن ينظر إلى آدم في فعلمه، ونوح في فهمه، وإبراهيم فـي


علي بن أبي طالب) .
وقال: هذا حديث موضوع(r)
ويردّ عليه أيضهاً :
بأنّ هذا تشبيه: لعلي بكل واحد من هؤلاء الأنبياء ـ عليهم الصالاة
 منهم، وْإلّا لكان علي أفضل من الأنبيّاء المذكورين لمشاركته ومساواته حينئذ
 ظهور ألمخالف على أنّ الأنبياء أفضل من الأولياء(r)" ويرد على الشُبهة الثامنة :

بأنّ دعوى العضمة لعلي ـ رضي الثل عنه ـ ممنوعة بإجماع المنسلمين، إذ لا عصمة إلاّ لنبي؛ ولم يقل بنبوة عليّ أحد من الناس حتى من يقولون بعصمته .

وأما القول بانه ؛لم يرتكب محرّماً . . إلخ .
فمردود بأنَ المنحرمات لا تتوقف على الأعمال الظاهرة فقط، بل قذ يكون منها أمور غيبية لا يعلمها إلا اللهّ وحينئذ لم يكن الحكم فيها لأحد من
(Y) المواتف وشرحها:
rr.

الناس، إنما الحكم فيها لله وحده سبحانه وتعلى ويردّ على الثبهة التاسعة:

بأن هذه الفضائل المذكورة وما يشابهها لا تدل على الأفضلية، فهي إما أن تكون مما تد شاركه فيها غيره من الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ فلا
 الخصوصية ـ على ما سبق ذكره ــ لا تتتضي الأفضلية. المذهب الثالث:

يرى أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الل عنه -، وممن ذهب إلى ذلك الخطابية(1)، على ما ذكره عنهم الألوسي في الأجوبة حيث قال: وزعمت الخطابية أن أفضلهم عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ
والسيوطي حيث قال في التدريب: حكى المازري(") عن الخطابية تفضيل عمر(8) . وكذا ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم() .
(1) الحطابية: نرقة من نرق الغلاة، يقولون بالوهية الألمة، وهم أتباع محمد بن ابي زينب

 .1A1
 فرقة أخرى،، وسميت بالخطابية نسبة إلى الخطاب والد سبدنا عمر، وند نكون إحدى فرق

$$
\begin{aligned}
& \text { الخوارج ولم أفـ على من ذكرها . } \\
& \text { (Y) الأجربة العرافية: ص الا }
\end{aligned}
$$

 المحققين، والألمة الأعلام المجتهدين، من تآلبفه نرح الثلفين وليس للمالكية مثلف، وشرح





## YHI



 وبلغني عن محمد بن عبدالن الحاكم النيسابوري أنه كان يذهب إلى هنا القول(1)

## وقال عبد الجبار في المغني :

 فهو - أيضأ ـ شاذ، قد ـد حكاه شيخنا أبو عثمان في رسالته الخطابية، وذكر غن
(r) - فرقة أنه الأفضل بعل

كما ذكر هذا المذهب ابن حجر في الفتح حيث قال:
ومنهم من قال: أنضلهم مطلقاً عمر متمسكاً بالحـديث الآتي فئي ترجمته في المنام الذي فيه في حق أبي بكر: وفي نزغه ضعف، قال: وهو تمسّك واه (r)

والحديث الذي أشار إليه الحانظ ابن حجر - رحمه الهـ ـ هو:
ما أخرجه البخاري :
أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة(t (t) على قليب فجاء أبو بكر فنزع

. الفصل: (11)


البإري :
 أكثر. انظر النهاية: ک/

فلم أر عبقريأ(1) يفري فريّهُ(r)، حتى روى الناس وضربوا بعطن(r)(8)" .
المذهب الرابع :
يرى أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو سيدنا جعفر بن أبي طالب

 حزم في الفصل حيث قال: وروينا عن أبي هريرة: ـ رضي الله عنه -: إن أفضل الناس بع بعد رسول
 مخلد وعيسى بن حاضر (V) . المذهب الخامس :

 النووي في شرحه على صحيح مسلم حيث قال:
(1) العبقري: هو سيد الفوم وكبيرمم. النهاية: IVY/r







(1) لم أعثر لـ على ترجمة بعد البحث والتتع.
الفصل: 111/s (v)


 سافوا الإمامة إلى أن انتهوا بها إلى جعفر ألمنصور. انظر مقالات الإلا الإسلاممين للأثمعري :


> وقالت الراوندية: :أفضلهم العباس (').

وهو مذهب اللدويلية (")، وحكاه الجاحظ وابن أبي الثلج عن نسعيد بن
المسيبب كما ذكر ذلك القاضي عبد الجبار في المغني حيث قال :
فأما من يحكى عُنه أنّ العباس بعد الرسول أفضل : فخلالافهُ شاذ، ذكره ابن أبي الثلج عن سنعيد بن المسيب وحكاه أبو عثمان الجاحظ عنـ العنه أيضاً؛ وهو مذهب الدويدية('). وقال ابن حجر في الفتح:

ومنهم من ذهب إلى العباس - أي أنه أفضل الصححابة الإطلاق ـ قالٍ
 الإيمان (8)

المذهب السادس :
يرى أن أفضل إلصحابة على الإطلاق هو سيدنا أبو سلمة، عبداللّ بِن عبد الأسد المخزوومي - رضي الله عنه _(0).

وممن ذهب الىى ذلك أم سلمة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ كما ذكبره
ابن حزم في الفصل جيث قال:
وروينا عن أم سُلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها ـ أنها تذكرت الفضنّل
(1) النووي على مسلم: 1EA/10، تدريب الراوي : YYY/Y.
(Y) الدويدية: لم أتف على :من ذكر هذه الفرتة بعد البحث والتتبع. ولعلها تحريف عن الراواوندية. (r) المغني: •

(ه) هو الصحابي الجليل عبداله بن عبد الالاسد بن هلال المخزومي، أبو سلمة، مشهوز بكنيتّ،




$$
.9 \varepsilon \cdot-4 r a / r
$$

ومن هو خير نقالت: ومن هو خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول
 المذهب السابع :
يرى أن أنضل الصحابة على الإطلاق هو سيدنا عبداله بن مسعود
 حذلم(t)، وإبراهيم النخعي(t)، وغيرمم، كما ذكر ذلك ابن حزم في النصل حيث قال:

وروينا عن مسروق بن الأجدع وتميم بن حذلم وإبراهيم النخحي
 قال تميم وهو من كبار التابعين: رأيت أبا بكر وعمر فما رأيت مثل عبداله بن مسعود (0)،

وهذه المذاهب الخمسة الأخيرة ـ كما ترى - ـم تستــد إلى حجة
(1) الفصل:

 إلا أخلف اله لـ خيرأ منها. فالت: نلما مات أبو سلمة فلت: ائ المسلمين خير من أبي
 الحديت


 (Y) مسعود، وأدرك أبا بكر وعمر -رضي الله عنهم - مات سنة مائة ـ رحمه الل ـ المتقريب:




(0) الفصل: 111/8.

ظاهرة، ولم يذكر ناقلوها عن أصحابها ما يؤيدون به ما ذهبوا إليه، اللهم إلا ما كان من خبرأم سلمبة عن أبي سلمة ـ رضي الله عنهما - .
والجواب عنه :

أنه يحتمل أنها :أرادت بذلك أنه خير الأزواج لها، كما ورد الـتصريخ بذلك في أخد روايات الحديث، ففي صحيح مسلم عن أم سلمة ـ رضي اللّ


ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا له وإنا إليه راجعون. اللهم ألجرني في مصيبتي واخلف لي خيراُ منها إلآل ألجره اللّ في مصيبته وأخلف له خيراً منها


فلا يدل على الخيرية مطلقأ، ولا يستلزم أفضليته على سائر الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -

## المبحث الثالث

في بيان التفاضل بين الصسحابة أفرادأ وجماعات
وتحته تسمان:
القسم اللأول: في بيان البفاضل بين أفراد الصحابة . القسم الناني: في بيانّ التفاضل بين جماعات الصحابة ـ رضي اللّ عنهم --.

وإليك تفصيل القول في ذلك:
الققسم الأول: في بيانٍ التفاضل بين أفراد الصحابة ـ رضي الهُ عنهم -: تد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب شتى : (1) مسلم: كتاب الجُنائز، بُباب: ما يقال عند المصيية: Y/rזו.

اللدهب الأول:
ريرى انْ أفضل أفراد الصحابة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان نم علي ـ رضي الل عنهم --
وهو مذهب أهل السنة، كما ذكر ذلك الإمام النووي حيث قال:
واتفق أهل السنة على أنّ أفضلهم أبو بكر ثم عمر، وقال جمهورهم:
ثم عثمان، بنم علي (1)
والإمام القسطلاني، حيث فال في المواهب:
إن أفضضلهم على الإطلاق عند أهل السنة إجماعاً أبو بكر ثم عمر ـ رضي الهّ عنهما ـ، إلى أن الن الـ:
ثم اختلفوا فيمن بعدهما، فالجمهور على تقديم عئمان(r) وابن كثير، حيث قال في الباعت الحيثي: وأفضل الصحابة، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء ـ عليهم السلام -: أبو بكر الصديق ثم من بعله عمر بن الخطاب نم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب(r).
وابن الصلاح حيث قال في معدمته:

أنضضلهم على الإِطلاق: أبو بكر نم عمر، ثم إم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي - رضي الل عنهم أجمعين - (t) وغيرهم من العلماء ${ }^{\text {و }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (§) مقدمة ابن الصهلاح: صس }
\end{aligned}
$$



وهو مذهب الإمام الثـافعي - رضي اللّ عنه هـ، نفد ذكر البيهفي عن الرينيع عن الشافعي أنهة قال:


ومذهب الإمام أخمد بن حنبل - رضي الله عنه ـ حيث قالن:
كنا نقول أبو بكر وغمر وععيمان ونسكت، حتى صحّ لنا حديث' ابن عمرّ بالتفضيل
قال ابن بذران الدممشقي (() في الددخل:








قال ابن بدران:
وحيث إن الإمام أشار إلى صحة هذا الحديث تركنا الكلام عليه،
اكتفاء بتوئيت إمام المحديّين
(1) مناقب الشافعي : (Y
(Y) المدخل: ص (Y)
(Y) مو الإمام عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن مححمد بن بدران . فقيه ألصولي
 وأربعين وثلاتمائة وألفـ. الأعلام:


وتال الإمام ابن تيمية ـ رحهه الله - في منهاج السنة :
وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان، وعليه استقر" أمر أهل السنة، وهو مذهب أهل الحديث ومشايخ الزهد والتصوف وأئمـة الفقهاء كـالشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وإحدى الروايتين عن مالك الك وأصحابه، وذكر أنَ هذا هو مذهب جماهير أهل الكلام، ونقل عن أبي أيوب السختياني قوله :

من لم يقدم عنمان على علي" فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار قال: وهكذا قال أحمد والدارتطني وغيرهما(').

وهو مذهب المتقدمين من المعتزلة: كابي عثمان عمرو بن عبيد، وأبي إسحاق النظام : إبراهيم بن يسار، وأبي عثمان الجاحظ الجا الجّ، وغيرهمه، كما ذكر ذلك القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة حيث قال: إن المتقدمين من المعتزلة ذهبوا إلى أن أفضل الناس بعد رسول اللد

$$
\begin{aligned}
& \text { (") } \\
& \text { وأيدوا ما ذهبوا إليه: }
\end{aligned}
$$

بأنّ إجماع الصحابة من المهاجراجين والأنصار على الترتيب بينهم في
 ـ كما يقول أبو أيوب السختياني - ممّن أزرى بالمهاجرين والأنصار، قال القسطلاني في المواهب: إن هؤلاء الأربعة اختارهم الله لخلانة النة نبيه، وإقامة دينه، فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة(پ) .
وتال ابن كثير :

هذا ـ أي الترتيب بين الأربعة في الفضل كالترتيب بينهم في الخلافة ـ
(1) اتظر منهأج السنة: : Y/ई
 ra/V :المواهب اللدنية (Y)

رأى المهاجرين والأنصار، حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة،



 وصدق رضي الله عنه وأكرم مئواه، وجعل جنة الفردوس ماؤاه(1). ويشير إلى هذا تول الثانعي :
أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر نم عمر ثم عثمان ثم
علي - كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري -(r).

ثم إنْ أهل السنبة لم يتعرضوا بُعد ذلك إلى بيان التفاضل بين بقية
 قال الشيخ عبد إلسلام اللقاني(r) في إتحاف المريد بعد أن ذكر السنتة من العشرة المبشّرة:
ولم يرد نصّ بتغاوت بعضهم على بعض في الأنضلية، فلا قائل بـب
لعدم الوقيف(\&)،
المذهب الثاني :
يرى أن أنضل أُمراد الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان
ـ رضي الش عنهم --






وممّن ذهب إلى ذلك بعض أهل السنة من أهل الكوفة كما ذكر ذلك
الإلمام النووي حيث قال:
وقال بعض أهل السنة من أهل الكونة بتقديم عليّ على عئمان، والمشهور تفديم عثمان(1) . وتال ابن كثير :
والعجب أنه حد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري لكن يثال أنه رجع عنهي ألئ ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره ابن خزيمة والخطابي، تال: وهو ضعيف مردود بما تقدم(1).

الفضل البجلي(r) كما ذكر ذلك الإمام أبو منصور البغدادي حيث قال :
واختلف أصحابنا في تفضيل علي وعثمان فقدم الأشعري عئمان وبناه
 والمحسين بن الفضل البجلي بتفضيل علي - رضي اللّ عنهما - (4). وبذلك فال الإمام الثوري أولاُ ثم رجع عن ذلك كـئ كما تقدم عن ابن كثير وحكاه ابن تيمية في منهاج السنة ـ أيضأ - حيث قال :
وأما عثمان فكثير من الناس يفضل عليه عليأ وهذا قول كثير من الككوفيين وغيرهم، وهو القول الأول للثوري ثم رجع عنه(ه)،

(Y) الْاعث الحثيـ: ص (Y)





(

وذهب إليه واصل بن عطاء من شيوخ المعتزلة، فقد ذكر القاضي عبد
الجبار في شرح الأصبول الخمسة عنه أنه يفضل أمير المؤمنين ـ عليًا ـ على
 المذهب الثالث:
 بالتفاضل بين عثمان وعلي - رضي اله عنهم -، ويتوقف ني ذلك .
وممّن ذهب إلي هذأ القلانسي(ب) كما ذكر ذلك أبو منصور البغغدادي
حيث قال:
وقال القلانسي: لا أدري أيهما أنضل وأجاز إمامة المفضول(5).
والإمام الجويني حيث قال في الإرشاد:

 بعدهما (a)

ووال ابن تيمية في منهاج السنة:
وطائفة أخرى لا تفضل أحدهما على صاحبه - يعني عثمان وعليأ -،
(1) شرح الإصون الخـسـة: ص صvav.










وهو الذي حكاه ابن القاسم(1) عن مالك عمن أدركه من المدنيين، لكن
 يحتمل السكوت عن الكلام في ذلك فلا يكون تولاُ، وهو الأظهر، ويحتمل

التسوحة بينهما
وقال الزركشي في الإجابة:

تساويهما في الضضيلة، وحكي عن مالك ويحيى بن سعيد الفطان(T)(t)
غير أن الزرقاني ثال في شرحه على المواهب: قد عياض عن مالك الرجوع عن الوفف إلى تفضيل عثمان، وقالد : إنه المشئهور عن مالك والثوري وكافة أئمة الحديث واللفقه وكثير من المتكلمين، وقال
 كفه وكف من اتتدى به لما كان شجر في ذلك من الاختلاف والتعصب(ه) وقال ابـن حزم في الفصل:
اختلف الناس فيمن أفضل أعثمان أم علي ـ رضي اللّ عنهما ـ والذي
 عثمان أفضل من علي - والش أعلم ـ (1).



 (r)

(E) (E) مو الإلمام يحی بن سعيد بن فرّون - بفتع الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم


 (0) الز (0)

المذهب الرابع:

يرى أن أنضل الصحابة علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسينِ
ـ عليهم السلام -
وممّن ذهب إلى ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي حيث قال في شرح
الأصول الخمسة:
فاما عندنا: إنّ أنضل الصحابة أمير المؤمنين علي ثم الحسن شُملم الحسين عليهم السلام، قال: : والذي يدل على ذلك الآليات ولات والأخبار المروية في علي ـعليه السلام ـ نحو: خبر الطير وخبر المتزلة وغيرهما، وأيضأ فما
 أمير المؤمنين، من ألعلم، والورع، الثشجاعة والسخاء، وغِير ذلك، ومْمًا

 - عليهم السلام -

المذهب الخامس :
يرى أن أفضل الصحابة جعفر وبعد جعفر حمزة ـ رضي اللـ عنهما بــ وممن ذهب إلى ذلك عيسى بن حاضر كما ذكر ذلك ابن خزم تيّي

النجّل()
وهذه المذاهب - غير مذهب أهل السنة - لم نقف لها على دليل يؤيد به أصحابها ما ذمبوا إليه، وإنما هي مذاهب مبنية على الظن.
وأمّا ما استدل به القاضي عبد الجبار في المذهب الرابع، 'نقد تقدم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح الأصول الخمنة: ص }
\end{aligned}
$$

ردّه لدى ردّ شبه الشيعة في تفضيل سيدنا علي على سائر الصحابة ـ رضي (1) الله عنهم ألجمعين

وكذلك اختلف الناس في التفاضل بين الصحابيات ـ رضي الهّ عنهزّ -، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى :
فمنهم من ذهب إلى أنَ أفضل الصحابيات على الإطلات فاطمة بنت
رسول الش -
وممّن قال بهذا الإمام السبكي، حبث نقل عنه الثيخ عبد السلام
اللقاني في إتحاف المريد أنه لما سئل عن ذلك قال:



ونساء النبي -
ومنهم من ذهب إلى أنّ أفضل الصحابيات فاطمة ثم خديجة، وسكت
عمّا عداهن
وممّن قال بهذا الإمام القرطبي حيث قال في تفسيره بعد أن ذكر أفضلية
السيدة مريم - عليها السلام -:
ثّمّ بعدها في الفضيلة فاطمة ثّمّ خديجة (8) .
ومنهم من ذهب إلى تفضيـل فـاطمـة على عـائشــة وسكت عمّـا
عداهما، وممن قــال بهذا: أبـو سهل محمـد بن سليمان الصعلوكي
(1) انظـر ص YIV - اY Y من هذا الكتاب.
(Y) إتحاف المريد بججوهرة التوحيد: م Y• Y . Y
(r) فـح الباري : Ira/v .
( ) الجامع لاحكام الفرآن: \& \&
 الحنفي نسبأ من بني حنيفة، العجلي، الأستاذ الكبير، أبو سهل الصعلوكي، كان شيخ عصروه، =
وابنه سهل(")، والشافعي .

نقل ذلك عنهم الإمام أبو منصور البغدادي حيث قالل:
 فاطمة على عائشة، :وبه قال الشافعي، وللحسن بن الفضل رسـالة في ذلك(ワ)

ومنهم من ذهب إلى تفضيل فاطمة على عائشة وبعد عائشة أم سلمة وبعدها حفصة، وسكت عما عداهن. منهم أبو منصور البغدادي خيث قال ني أصول الدين:

وأفضل النساء بُعد فاطمة وخديجة عائة ثم أم سلمة ثم حفصة بنت عمر ثم ابله أعلم بالأفضل منهن بعد ذلك(م).

ومنهم من ذهب إلى :أن أفضل الصحابيات فاطمة. وأنه اختلف فين التفاضل بين خحديجة وعائسّة، وممّن نقل هذا الحافظ ابن حجر حيث قالن
 وخديجةة) (4)

وأيدوا ما ذهبوا إليه من تفضيل فاطمة ـ رضي الله عنها ـ على الجميع :



 (1) هو الأمام سهل بن مخمد بن سليمان، العجلي، الحنفي نسبأ، الأستاذ الكيبر، والبنجر


 قالهُ ابن داوود(r)

وبما ذكره الحانظ ابن حجر في الفتح حيث قال:


 ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها، وكنت أقول ذلك استنباطأُ إلى أن وجدته منصوصأ، قال أبو جعفر الطبري في تفينير آنير آل عمران من التفسير




 فبكيت، نقال: أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم نضحكتن، قلت: وأصل الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة(ب).
ومنهم من ذهب إلى أن عائثة أم المؤمنين ـ رضي الهّ عنها ـأنضل الصحابيات على الإطلاق.
وممن ذهب إلى ذلك الإمام الآمدي ـ وصرح بأنه مذهب أهل السنة
ـ حيث قال في أبكار الأفكار، على ما نقله الزركثي في الإجابة : مذهب أهل السنة: أن عائشة أفضل نساء العالمين(5).
(1) تقدم تخريجه في ص IVE.
(Y) الإجابة للزركشي : ص (Y)

من هذا الكتاب.
(8) (الإجابة : ص شاب .

وأيدوا ما ذهبوا إليه بما رواه البخاري ومسلم في صحييحيهما عن أبي

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلاّ مريم بنت عمران وآسنية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد(1) على سائز الطعام

واللفظ للبخخاري(r).
ومنهم من ذهبٌ إلى تفضيل خحديجة على عائشة وسكت عما عد|هما:

في الإجابة(6)
والإمام السهيلي كما ذكر ذلك في روض الأنف حيث قال : ولولا ما تقدم :من الحديث المخصص لتخديجة بالفضل عليها ـ أين

 في حديث آخر : سيد إدم الدنيا والآخرة اللحمم، مع أذ الثريد إذا أطلق لفظه نهو ثريّد الللخمم، وأنسّد سيبويه:
 روض الأنف: 079/V.
وحديت اللنهم: ذكره السيوطي في الجامع الصغيز بلفظ: سيد الإدام وْزمز لضْعفه








.
(i) (الإجابة: ص

Y\&

على عائشة ـ حيث قال : والله ما أبدلني 'الله خحيرأ منها، لقلنا بتفضيلها على خديجة، وعلى نساء العالمين(')

وأيدوا ما ذهبوا إليه: بما ذكره السهيلي من قوله -
خيراً منها(r) وبما ذكره الزركشي في الإجابة حيث قال :
واحتج من نضل خديجة بأنها أول الناس إسلاماً، كما نقل الثعلبي،
 ورسوله، وكانت نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة، فلها ملها من ذلك ما
 السلام من جبريل وخديجة أقرأها جبريل السلام من ربها على لسان الفان محمد فهي أفضل (r)

ومنهم من ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة وسكت عما عداهمما. وممن ذهب إلى ذلك الإمام البلباني (£) والإمام ابن حمدان(o) على ما (1) الإجابة: ص 1 (1)




 كذبني الناس، وواستني بما لها إذ حرمني الناس، ورالِّا ورزني الهل عزّ وجلّ ولدها إذ حرمني أولاد
 (ا) الإجابة: ص \&




 القاضي، نجم الدين، أبو عبدالند بن أبي الثناء، نزيل القاهرة، وصاحب التصانيف التي منها: =

ذكره الإمنام السفاريني(1) في لوامع الأنوار حيث قال ـوهو يتكلم في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة - رضي الهُ عنهما -:
قدّم البلبلني منّ متأخرة علمائنا تبعاً لابن حمدان: أنّ عائشة أنضل
النسساء (7)
 العلم النافع، والفقه الناصع ما ليس لغيرها من سنائر أزواجه - الْ
 أمر من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها (r).

ومنهم من توتفب عن ذكر التفاضل بين الصحابيات على الإطلاق.

 والخواص ما تفضل بها على غيرها من سنائر النساء. وممٌن أيد هذا الإمام ابن القيم الجوزية في بدائع الفوائد حيث فالـ: الخخلاف في كون عائشة أفضل أو فاطمة أنضل، إذا حخرّ محلز

 بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح، وكم من عاملين








انظر لوامع الأنوار: (Y)


أحدهما أكثر عملُ بجوارحه والأخر أرفع درجة منه في الجنة؟.
وإن أريد بالتفضيل: التفضل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع
 وعامتها، وإن أريد بالتفضيل : شرف الأصل ولا وجلالة النسب فلا فلا ريب ألن
 غير إخوتها، وإن أريد : السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة. وإذا بُبتت وجوه التفضيل، وموارد الفضل وأسبابه، صار الكلام بعلم وعدل.

وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل جهات الفضل، ولم يوازن بينها، فيبخس الحق، وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضل تكلم بالجهل والظلم، فال :

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل فأجاب فيها بالتفصيل الشافي إلى أن قال:
ومنها: أنه سئل عن خديجة وعائشة أمي المؤمنين أيهما أفضـل؟



 بغيره من التفضيل مطلقأ لم تخلص من المعارضة(1) القسم الثاني: في ترتيب التفاضل بين جماعات الصحابة ـ رضي اله عنهم -: وقد اختلف الملماء في ذلك على مذاهب:

## المذهب الأول: مذهب أهل السنة:

ويرى أن أنضلِ جماعات الصحابة رضي النّ عنهم:
الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة المبشرْين
بالجنة.
ثمّ البدريون ثم أضحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحدييبية.
وممّن ذكر ذلك أبو منصور البغدادي حيث قال في أصول االدين:

 زيد بن عمزو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجزالِ - رضي الهن عنهم --
 كما ذكر ذلك ابّن كيلير وغيره(r)

المذمب الثاني:


 وحمزة وطلحة ومصعب بن عمير وعبد الـرحمن بن عوف ونـون وغيرهم منـ نظرائهم ـ ولا يُطع بفضل أحد منهم علىي صاحبه.
 مشهدأ، وأهل كل مشهد أفضل من أهل المشهد الذلي بعده حتى يبلغ الأمر إلى الحديبية.
(1) أصول الدين: صع ع •ب.


وممّن ذهب الى ذلك الإمام ابن حزم ـ كما ذكر ذلك في كتـابه
الفصل (1)
وأيةّ ما ذهب إليه من تفضيل نساء النبي -
1 ـ أنه لا تعظيم يستحقه أحد من الناس في الدنيا بإيجاب الله تعالى ذلـك علينا بعد التعظيم الواجب علينا للأنبياء ـ عليهم السلام ـ ـ أوجب ولا ولا أوكد
 (r) بقوله تعالى : الْ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأوجب لهن حكم الأمومة على كل مسلم.

Y ـ له
 لأحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم -، فهن أعلى درجة في الصحبة من جميع الصحابة، قال: ثمّ فضلن الصحّ الصابة بحق زائد وهو حق الأمومية الواجب لهنّ بنص القرآن.
r ـ وجدناهن لا عمل من الصلاة والصدقة والصيام والحج وحضور الجهاد

 معه ـ عليه السلام ـ وفي هذا كفاية بينة في أنهنّ أفضل من من كل كل صاحب § ـ لا شك عند كل مسلم وبشهادة نصّ القرآن إذ خيّرهن الله عزّ وجلّ بين الدنيا وبين الدار الآخرة واله ورسوله فاخترن اللّ ورسوله الآخرة، فهنّ أفضل زوجاته في الآخرة بيقين، فإذا هنّ كذلك فهنّ فيّ معه يمكن البتة أن يحال بينه وبينهنّ في الجنة ولا أن ينحط - عليه السلام -

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الأحزاب، آية: ل . }
\end{aligned}
$$

إلى درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة، هذا ما لا يظنه مسلم. O ـ نصّ النبي -إليك فقال: : عاثشة. نقلت: من الرجال؟ قال : أبوها. قلت: ثمّ من؟ قالب: ثم عمر بن اللخطاب نعدّ رجالاُلا (1)
 ظاهراً بلا شُك.


 يمتري فيها مسلم، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة وسائر الضصحابة
 الأجر وعملت امرأة من نساء النبي -

 للمرأة من نسائه -عليه السلام - في نصيفها أكثر من مثلي جيلي مثل جبل أحد ذهبأ. قال :

وهذه فضيلة ليسنت لأحد بعد الأنبياء ـ عليهم السلام ـ إلاّا هنّ، وقد
 ذلك كفلين من الأجر(غ)
(1) البخاري: نضائل أصحاب الني (r) سورة الآحزاب، آلية: البا
(r) لابن حزم والتي حققها سعيد الأنغاني صن 197 - الططعة الثانية - دار الفكري - بيروت:

الردُّ على أدلة ابن حزم(1):

يرد على الدليل الأول:
 معينة، ولنكك لا يجوز النظر إليهن، ولا الخلوة بهنّ وإلنا لإنما كن أمهات
 لما في ذلك من الأذية له ـ علـه الصلاة والسـلام -، وذلك لا لا يقتضي أنضليتهن على سائر الصحابة، لما تقدم من أنّ الخصوصية لا تقتضي الأنضلية.

وأما تعظيمنا لهنْ - رضي الش عنهن - فأمر مسلم لا نخالف فيه، ولكن هذا النعظيم الذي أوجبه الش علينا لهنّ لا يستلزم أنهن أنضل من غيرهن. ويرد على الدليل الثاني:
بانّ طول الملازمة ليس حجة في ثبوت الأنضليلة، فند لازم النبي يفارقه، وابن مسعود وأمه النين يظنهما من رآمما أنهما من آلل بيت النبي -

على انَ النبي -




 -
 (1) هذه الردود مما أفادنيها نضيلة أستاذنا الدكتو التازي ـ رحمه الهـ - في فترة الإثشراف.

يقطعه مع نسائه لم يكن بالتحديث على عكس الوقت الذي يقطعه مع بقية أصحابه.

 مع نسائه، والذي يذهب معظمه ما بين التهجد والنوم، وأنّ طول الملازمة

 ويردّ على الدليل الثالث:

 سبقهن في الصددة والعتق بأولى من غيرهنّ، فقد كان في الصنح الصحابة من هُو
 الأنضلية، ففما من صحابيَ إلاّ وله مثل هذه النضائلئل أو ما يقرب منها.

> ويردّ على الدليل الرابع :


 أنهنّ يساوين النبي -لأمور أخرى غير الأعمالك، وليس ذلك إلاَلا الزوجية.
 رأنا وكافل اليتيمزي الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما
(1) شيـئ)


وهذا يتضي أنه في نفس متزلة النبي -
 النبي - عليه الصلاة والسلام ـ بالجنة، فقد أخبر عن عمر أنه رأى قصره في
 وغير ذلك، وبشرى النبي -
 الجنة، ولا من حيث وجودهن في متزلته - ـلئك - في الجنة. ويرذ على الدليل الخامس:
بانّ هذا الحديث لا يفيد أفضلية عائشـة ــلـي رضي الله عنها ـ على

 أنضل الصحابة على الإطلاق .
ويرذ على الدليل السادس :

بنتيض ذلك، بأنها لو عصت الش لضوعفت لها العقوبة، وإنما ضوعف




لذلك، والدليل على أن العمل بختلف أجره ويعظم باعتبارات خارجية: =
 وأثار مالك بالسبابة والوسطى: ryAv/ .


 كتاب نضائل امصاب الني (Y) والحدبث تقدم في ص (IVY) من هذا الكتاب.

حديث السبعة اللذين بظلهم الله تحت ظله، وفيه: ورجل دغته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله(1)، فقد جعل اللّ متزلته أكثرُ بكثير من رجل امتنع عن إلزنا بدون هذه الاعتبارات، وما ذاك إلآلاّ لأنّ الأمور الخارجية من كونها: ذات جمال بال ومنصب عظيم ومهي التي دعته إلى فعل الفحشاء، جعلت نوابه مضاغفـاً، فمضاعفة الثواب له لم لم تأت من تركُ الزنألا وإنما جاءت من أمور خارجية، وكذلك مضاعفة الأجر لنساء النبي -
 ـ عليه الصلاة والسلام ـ فليس ذالك لشيء، وإنما لأمور خارجية، وعوامنل اقتضت ذلك ا. هـ.

المذهب الثالث: يرى أن أفضل جمماعات الصحابة هم:
 يقطع على إنسان منهم بعينه أنه أفضل من آخر من طبقته.
 عبد البر وغيرمما. ذكر ذلك ابن حزم في الفي الفضل وقال: :






 المسجد يتظر الصـلاة ونضل المساجد: إبا






ويشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول: في التعريف بالعدالة لغة واصطلاحاً .
 الفصل الثالث: في حكم ما وتع من تشاجر وتقاتل بين الصحابة رضي اللّ الفصهل الرابع : في بيان حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم، أو طعن في عدالتهم

## الفَصَـــلـالأون

## 

1 ـ تعريف العدالة لغة :
العدالة كالعدولة: مصدران لعدل ـ بضم الدال ـ يقال: عدل يعدل عدولة وعدالة، كسهل يسهل سهولة، ونظف ينظف نظافة، وهما مصدران قياسيان، قال ابن مالك:
فـعــولـة نعــالــة لـفـــلا كسهـل الأمر وزيـد جزلألا()

ومعناها لغة:
الاستقامة في الدين، فني اللسان : العدل الذي لم تظهر منه ريبة(Y).
ومنه العدل ـ لا بالمعنى المقابل للجور - وإنما بمعنى الرجل الذي يرضى الناس عنه، ويقبلون شهادته، ويقنعون بها(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر المصباح المنير: (Y) }
\end{aligned}
$$

ففي القاموس: العـدل ما قـام في النفوس أنـه مستقيم كالعـدالةٍ
والعدولة (1)
Y ـ ـ تعريف العدالة اضططلاحاً:
اختلف العلماء: في تعريف العدالة . وإليك بيان ما قالوه في ذلك، مبا مع بيان ما يرد على بعض هذه التعاريف من اعتراضات والرد عليها . فمن هذه التعاريف: أولًاً : تعريف ابن الحاجب:

ذهب ابن الحانجب في تعريف العدالة ـ كما في كتابه مخختصر المنتهي

- إلى أنها:

محافظة دِينة تحمل على ملازمة التقوى والمرؤة، ليس معها بدعة، وتتحقق : باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، وبعض الصغغائر؛ وبعض المباح"(9)

وقد شرح عضد اللدين هذا التعريف بقوله :
فقولنا: دينية: ليخرج الكافر، وقولنا: تحمل على ملازمهـة التقوى والمروءة: ليخرج الفاسق، وتولنا: ليس معها بدعة: ليخرج المبتدع.

إذ هؤلاء لا تقبل روايتهم، وهذه لما كانت هيئة نفسية خفية 'فلا بل لها من علامات تتحقق بها، وإنما تتحقق باجتناب أمور tربعة: الكبائر، والإصرار على الصغائر، وبعض الصغائر، وبعض المباح. قال: وأمأ الإِصرار على الصغائر، فمرجعه العرف، وبلى وبلوغه مبلغغأ ينفي الثقة، وأما ترك بعضن الصغائر، فالمراد هنا: ما يدل على خسّـــة النفسن،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) مختصر المنتهى: (Y/Y }
\end{aligned}
$$

ودناءة الهمة، كسرقة لقمة، والتطفيف في الوزن بحبة، وأما ترك المباح : فالمراد ما يدل على مثل ذلك، كاللعب بالحمام، والاجتماع مع الأراذل، ، والحرف الدنيئة كالدباغة والحجامة والحياكة، ممن لا يليق به ذلك من غير ضرورة تحمله على ذلك، لأن مرتكبها لا يجتنب الكذب غالباً(1).
ويعترض عليه:

ـ ـ بأن قوله: تتحقق باجتناب الكبائر - بلفظ الجمع - يوهم - كما يقول

 ترك الكبائر، لأنّ الإصرار على الصـلى الصغيـرة كبيرة، فـذكره في الحـــ

تكرار)
ثانياً : نعريف ابن الهمام:

 أدناها: ترك الكبائر، والإصرار على صغيرة، وما يخل بالمروعة((t). وقد شرح أمير بادشاه البخاري هذا التعريف بقوله :
ملكة: الي كيفية راسخة في النفس، تحمل على ملازمة التقوى : وهي
 ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم (a)
المروءة: بالهمز ويجوز تركه وتشد الواو وهي: صيانة النفس عن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح مختصر المنتهى: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) أتحرير: } \\
& \text { (®) سورة النساء، آية: rl }
\end{aligned}
$$

الأدناس، وما يشينها عند الناس، وقيل: السمت الحسن، وحفظ اللسانّ، والاجتناب من التُخفب: أي الارتفاع عن كل خلت دنيء.
والثرط: 'أي 'لقبول الـرواية والثهـهادة، أدناهـا: أي أدنى مراتئب



 (1) وترك الإصرار غلى' ما يخل بالمروءة: الي من المباحات(()،

ويعترض عليه بأمور:
1- أن توله تركُ الكبائر : ـبلفظ الجمع -: يوهم - كما يقول السيوطي ـ ألن

 الكبائر، لأن الإمبرار على الصغيرة كبيرة، فذكره ني الحد تكراران (8) r ـ أن التعريف لا يخرج به من فعل صغانثر الأثر الختّة كسرقة لقمة، والتطفيفـ في الوزن بحبة. ثالثاً: تعريف بعض أهل العراق: ذهب بعض أهل العراق ني تعريف العدالة ـ كما نقل ذلك الغزالي في




 ( انظر تيسير التحرير:
(


المستصفى والخطيب في الكفاية - إلى أنها:

كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلًا، فكل مسلم مجهول عنده عدل(1). ويعترض عليه بأمور:
 عنده تحمله على ملازمة ذلك، ونرط العدالة أن تكون عنده ملكة تحمله
على ملازمة التقوى.

 معتبرة في مفهوم العدالة

 الحال ليس بفاسق فهو مجهول العدالة، وعلى كل فلا تثبت له العدالة، إذ لا بد فيها من خبرة باطنه، والبحث عن سيرته وسريرته ـ كما أشار اللى ذلك الإمام الغزالي في المستصفى - (r) رابعاً: تعريف القرافي :

ذهب الإمام القرافي في تعريف العدالة كما في كتابه شرح تنقيح
الفصول إلى 'انها:
اجتناب الكبائر، وبعض الصغائر، والإصرار عليها، والمباحات القادحة
في المروعة(r)

$$
\begin{aligned}
& \text { ويعترض عليه بأمور: }
\end{aligned}
$$


أنّ ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلكّلا
Y-وإن قوله: وبعض الصغائر والإصرار عليها: لا حاجة إلى ذكر ترا ترا الإصرار على الصغائر لدخرله في تـرأ الصغيرة كبيرة، فذكره ني الحد نكرار(")، .
r ـ ويعترض عليه أيضاً ـ بـما قاله السيوطي - من أن مجرد الاجتناب من من غير
 العدالة(T) .
خامسأ: تعريف الدكتور مصطفى التازي: ذهب نضيلة أستاذنا الدكتور التازي - رحمه الله - ني تعريف العدالة

ـ كما في كتابه مقاصد الحديث - إلى أنها:
صفة زاسخة في النفس - ويعبر عنها بملكة ـ تحمل صاحبا باحبا علي ملازمة التقوى والمرؤهة، وذلك إنما يكون بفعل المـأمورات، واججتنـباب المنهيات، والبعد عما يخل بالمروءآت.

وإنما تتحقق العدالة : بالإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق وما يخرم المروءة، ثم قالd:

والمراد بالفسق: ارتكاب كبيرة من كبائر الدين، والإصرار على صصينيرة من صغائره، لأن الإصرار على نعل الصغائر يصيرها من الكبائر .

والمرؤة التي يطلب الـُلامة منها:
هي التي يعبر عنها بأنها الصيانة عن الأدناس، والترفع عما يشين عبد
(1) الأئباه والنظائر : ص سا 1 (1).

( الأشباه والنظائر : ص س

الناس، والمراد: ما يشين في عرف الناس وعاداتهم، وهو يختلف باختلاف زمانهم، وذلك مثل: التبول بجانب الطريق المسلوكة، والمشي بغير نعل في زماننا هذا(1).

## ويعترض عله:

بأن قوله: الإصرار على صغيرة من صغائلره: لا حاجة إلى ذكر ذلك ـ لدخوله في ترك الكبائر، فذكره في الحد نكرارار (()
وهذه الاعتراضات الواردة على هذه التعاريف، يمكن أن بيجاب عن أكثرها بما يلي (H):
1 ـ أما الاعتراض بأن ذكر الإصرار على الصغائر في الحد يعد نكراراً، فيجاب عنه:
بأن ذلك لا يعد نكراراً في الحد، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة من حيث الإنم والعقوبة، لا من حيث ذاتها لاتها، لأن الكبائر نوعان،
 صغيرة صارت بالإصرار كبيرة، فلو ذكرت الكبيرة نـطّط لأوهم أن المراد
 الصغيرة إذ لا يستغنى بذك الكبائر عن الإصرار على الصغائر . Y ـ وأما الاعتراض بأنّ ذكر الكبائر بلفظ الجمع يوهم أن ارتكاب الكابير الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك، فيجاب عنه
 فأكثر، وإنما المقصود منه تحصيل الجنس، وهو اليون صادق بارتكاب كبيرة

واحدة .
(1) (1) مقاصد الحديث: ب/r
(Y) (Y) هذه الإجابة مما أنادنيها نضيلة أستاذنا الدكتور مصطفى الكتازي -رحمـه الله - في فترة |الإنرانت

ذهب الإمام السبكي ني تعريف العدالة كما في كتابه جمع الجوامع

والرذائل المبأحة، كالبول في الطريق(1).

وقد شبرح هذا التعريف الإمام جلال الدين المحلّي بقوله: ملكة : أي هيئة راسخة في النفسن.
تمنع عن اقترافن الكبائر وصغائر الخسة: كسرقة لقمة وتطفيف تمرة.
والرذائل: المباحة: أي الجائز، كالبول ني الـطريق، النـي هـو
مكروه، والأكل في البسوق لغير السوقي، قال:


 تنتفي العدالة()
وبشرح الإمام المحجلّي سلم التعريف من الاعتراضي، إذ بين أن المراد باقتراف الكبائر والصغائر: ا اقتراف كل فرد من أفراد ما ما ذكر. سابعاً: تعريف الإمام الفغزالي:
ذهب الإمام الغزالي في تعريف العدالة كما في كتابه المستصفى إلى


 لا يشترط العصمة من جميع المعاصي، ولا يكني أيضأ ابجتناب الكبائر، بل


من الصغائر ما يرد به، كسرقة بصلة، وتطفيف في حبة تصداً، وبالجملة:

 المروءة نحو الأكل في الطريق، والبول في النشارع، وصحبة الأراذل، وإفراط المزح؟(1) ثامنأ: تعريف الإمام السيوطي :
وذهب الإمام جلال اللدين السيوطي في تعريف العدالة كما في كتابه الأثباه والنظائر إلى أنها:

ملكة ـ أي هيئة راسخة في النغس ـ تمنع من اقتراف كبيرة، أو صغيرة دالة على الخسة، أو مباح يخلّ بالمروعة، قال : وهذه أحسن عبارة في حدها


(r) (r) لإنما أخرت هذه التعاريف الثلالة لسلامتها من الإعتراض.

#  فيعَكَّلِّ البّحابةَ 

اختلف العلماء في إثبات العدالة لأصحاب رسول الش -

> مذاهب شتى :

وهو مذهب أمل السنة والجماعة، ومن واففهم من الزيدية والمعتزلة في إبثات عدالة جميع الصحابة - رضي اللّ عنهم --
يرى أهل السنة: أن الصحابة قوم اختارمم الهن لصحبة نبيه -



ولافراد قلاثل ، ثم لم يلبث من وتع منه ذلك أن يتوب إلى الش توبة نصوحأ تغسل حوبته، وتحقق أويته.

ويرون: أن إنبات عدالة الصحـابة - رضي اله عنهم - ممـا يؤيلده المنعول والمعقول.

نالمنقول:
هو إجماع الأمة، والكتاب، والسنة.
أها الإجماع:
ففل نقله جمْ كبير من العلماء - رحمهم اله - منهم :
الإمام ابن عبد البر، فقد حكى في مقدمة الاستيعاب: إجماع أهل
الحق من المسلمين وهـم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول(1)" والإمام الجويني إمامرالحرمين، كما نقله عنه السخاوي في نتح المغيث حيث قال:

وممّن حكى الإجماع على القول بعدالتهم إمام الحرمين، قال: ولعلز السبب فيه أنهم زقلة البشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشا

على عصر الرسول -
والإمام العراقي حيث قال في شرح ألفيته :
إنّ جميع الأمة مبجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم؛ : وأما من لابس الفتن منهم - وذلك من حيث مقتل عثمان - فأجمع من يعتد به في الإجماع على تعديلهم - أيضأ -، إحساناً للظن بهـم، وحملأُ لهم في ذلك على الاجتهاد(r)

والحافظ ابن حنجر حيث قال في الإحابة:
اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا
شذوذ 'من المبتدعة'(£)

(Y) فتح المغيث: (Y/r/r
( ( $9 / 1$ ( )

والإمام ابن الصلاح حيث قال في مقدمته:
إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، قالل: ومن لابس الفتن
منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إلحساناً للظن
 الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشُريعة والش أعلم(1) الما

والإمام الألوسي حيث قالل في الأجوبة:
 يجب على الأمة تعظيمهم، فند أخلصوا الأعمال من الرياء الرياء نفلًا وفرضاً،


 من قال فيهم شعرأ:
 أولاهم - نعماً فازداد شكرهم

ومن ارتكب منهم ما يخالف بعض هذه الأوصاف، لم يمت إلاّ وهو
أنقى من ليلة القدر(") غير مدنس بوصمة، ولا مصر.على سيئة (؟).
والإمام ابن كثير حيث قال في الباعث الحثيث:
الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة الميا لما أثنى الش عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع
(1) مقدمـة ابن الصلاح: ص 1\&V.
(Y) في الأصل: أنقى من ليلة الصدر، وبـراجعة مجمع الأمثال للميداني وجدت المئل : أثقى من
 ( 1 ( الأجوبان: صر
 فيما عند الثه من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل(1) والإمام النووي حيث قال في شرحه على صحيح مسلم: اتفق أهل الحق. ومن يعند به في الإجماع على قبول شهادتها وكمال عدالتهم - رضي الش عنهم أجمعين -

وقال في التقريب:
الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتذ به(م) والإمام الغزالي
والني عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أنّ عدالتهم معلومة بتعهذيل اله عزّ وجلّ إياهم وثنائه عليهم في كتابه، نهو معتقدنا فيهم إلا ألن يثيتّ بطريق قاطع 'ارتكاب واحد لفنق مع علمه به وذلك لا يبت،، فلا حاجة لهمه

إلى تعديل (5)
وكثير غيرهم منُ العلماءء، ممّن نقل اتفاق أهل السنة والجماعة قاطبة،


وأما الكتاب:
نقوله تعالى: :
(8) المستصفى: ص 119 - . 19.
 السنة ومكانتها في التشُريع الإسلامبي: ص.
علوم الحدبت: 1/ • \&1 .

$$
\begin{aligned}
& \text { (189/10 النووي على مسلم (Y) } \\
& \text {. YI / / F : تقريب النوأوي (Y) }
\end{aligned}
$$

ا- وو وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لنكونوا: شهداء على الناس ويكون الرسول
عليكم شهيداً (1) (1)
وجه الاستدلال من هذه الآية على عدالة الصحابة ـرضي الش
عنهم -:
أن وسطاً فيها بمعنى : عدلًا . فالمعنى:
وكذك جلك

فمن الكتاب، توله تعالى :
وه قال أوسطهم |(1) : أي أعدلهم .

ما رواه البخاري في كتاب الاعتصام عن أبي سعيـد الخدري


فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءيانا من نذير، فيقول: من من
 الناس ويكون الرسول عليكم شهيدأ(r)
ومد رواه البخاري أيضاً في كتاب التفسير من حديث أبير أبي سعيد
 وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟؟ فيقول: نعمّ فيقال لأمته: هل هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من بشهد لك؟؟ فيقول:
(1) سورة البفرة، آبة: ٪٪! .
(Y) سورة القلم، آية : ^٪ .


محمد وأمته، فيسنهدون أنه قد بلّغ ويكون الرسول عليكم شهيدأ، فذلك


ويكون الرسول عليكم شهيداً ه، والوسط: العدل'(1).
قال ابت حجر في فتح الباري :
قوله والوسط: : العدل: هو مرفوع من نُفس الخخبر، وليس بمدرج من
قول بعض الرواة گكما وهم فيه بعضهمم(")
ومن الشعر: قولّ زهير":

وأما المعنى : فهو ـ كما يقول الفخر الرازي ـ من وجوه:
أحدها: أن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين فكـان معتدلًا
فاضلأ .
وثانيها: إنما سمّي العدل وسطاً لأنه لا يميل إلى أحد الخِصمين.
والعدل: هو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين.
وثالثها: لا شبك أن المراد بقوله : وكذلك ججعلناكم أمة وسطاً، طريقة المدح لهمب، لأنه لا يجوز أن يذكر الله تعاللى وصفاً ويجعله كالعلة في أن جعلهم شهوداً له ثم يعطف على ذلك شـهادة الرسول إلا وذلك مدح، فئبت أن المُراد بقوله وسطأ: ما يتعلق بالمدح في باب الدين، ولا يجوز أن يملح الله الشهود حال حكمه ععليهم بكونهم شهوداً إلا بكونهـم غذولًا، فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة. رابعها: إن أعدل بقاع الشيء وسطه لأن حكمه مع سائر أطـافه



على سـواء وعلى اعتدال، والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد، والأوساط محمية محوطة، فلما صح ذلك في الوسط صار الـي كا كأنه عبارة عن المعتدل اللني لا يميل إلى جهة دون جهة . ا. هــ الو
والخطاب وان كان موجهاً للموجودين مع النبي -

 لهم من مآثر جليلة، وأعمال في الخير عظيمة، أهلتهم للإتصاف بذلك
ـ رضي اللـ عنهم ـ قال الإمام الُشاطبي في الموانفات:

ولا يقال: إن هذا عام ني الأمة، فلا يختص بالصحابة دون من
بعدهم، لأنا نقول:

أولًا: ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص، ولا
بدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر اليا
 فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول ـعليه الصلاة والسلام ـ، وهم

> المباشرون للوحي .

وثالثأ: إنهم أولى بالدخول من الـن غيرهم إذ الأوصاف التي وصفوا بها لم

أنهم أحق من غيرهم بالمدح(r).
r وتؤمنون بالّة ها (r)

$$
\begin{aligned}
& \text {. الموانقات: (Y) (Y) } \\
& \text {. 11. : سورة آل عمران، آبة (Y) }
\end{aligned}
$$

إنها تدل على الخيرية المطلقة، وإثبات الأنضلية لهلذه الأمة علىي سائر الأمم، وذلك يقضي ـ كما يقول الشاطبي ـ باستقامتهم في كل خلـ خال وجريان أحوالهم. على الموافقة دون المخالفة 1. هــ (1) وذلـك مما يستلزم

عدالتهم - رضي اللّ عنهم --
r ـ ـ ال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تّجري تحتها الأنهار خالدين نيها أبداً ذلك الفوز العظيم (')

وجه ألاستدلال من هذّه الآية:

 مستقيماً في أمره، عدلًا في دينه.
 نضلهم - على ما سبق بيانه في الفصل الأول من البا الأيات وإن لم تصرح بعدالتهم فإنها ـ كما يقول ابن النجار -:

إن من أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلاُ؟ فإذا كان إلتعديل يثبت بقول اثنين من الناس، فكيف لا تثبثب العـدالة بهـذا الثناء العـظيم من الله سبحانـه وتعالى، ومن رسـولــــ (i) ¢ $_{-}$

وأما السنة : فمنها:
(1) الموانفات: رواه البخاري ومسلم فـ في صحيحيهما عن أبي سعيد الـخدري ـ رضي
A.. : سورة التوبة، آية (Y)



اله عنه ـ قال: قال رسول الش - ـ
لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالني نفسي بيله لو ألما
أحدكم أنقت مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدمم ولا نصيفه. واللفظ
لمسلم(1)
وجه الاستدلال من الحديث الشريف على عدالة الصحابة - رضي الش
عنهم -: ما ذكره السخاوي في فتح المغيث حيث قال بعد ألن أور الوده:
ووجه الاستدلال به: أن الوصف لهم بغير العدالة سبّ، لا سيمّ
وقد نهى المواقف الفاضلة، فيكون من بعدمم بالنسبة لجميعهم من باب أولى (1). ثم إن الحديث وإن ورد على سبب، وذلك أنه كان بين خالد بن الو الوليد وعبد الرحمن بن عوف ـ رضي اله عنهما - شيء فسبه اله خالد الد فقال الالنبي بمن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر، فالعبرة إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما ذهب إليه الأكثرون وصحتحه القانيا ونا هنا. ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث وقال: ومثل هذا يفال وصال وإن كان المقول له صحابياً للتنبيه على إرادة حفظ الصحبة عن ذلك(r).

 وعمل صالح، وأن مدّ طعام يقدمه أحدمم أفضل عند الشّ وأكثر ثواباً من





(r) الدصلر السابق: (r)

مثل جبل أحد ذهباً يقدمه من سوامه، وهذا الثناء والفضل لا يمكن ألْ يكون إلآل لمن كانوا عدولًا مستِيمين - رضي الله عنهم أجمعين -.
 النبي -
للناس (")، فال: إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الـلى الش
 ابن حكيم نحو هذا ولم يذكروا فيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس (r)،

وجه الاستدلال من هذذا الحديث:
أن النبي -
 وطيب السريرة المستلزم كلعدالة، والخيرية هنا وإن بنت لـن لجميع الألمّة


 -

وجه إلاستدلال من هذا الحديث:
أنَ في اختارٍ الهّ لهم على الثقلين أعظم الدليل على أنهم عدول،
 والمرسلين توماً ليسوا عدولًا ولا صالحين .
₹ - ومنها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة - رضي النلّ
(1) سورة آل عمران، آية: ـ 11 .



الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. . الحديث. واللفظ للبخاري (1).
وجه الاستدلال من هذا الحديث على عدالة الصحابة - رضي الش عنهم -:
أن النبي - الـ
 لهم أعظم الدليل ـ كم يقول ابن حبان في فـي
 ضعيف أو كان فيهم أحد غير عدل لاستنى في قوله ليبلغ فالان وفلان منكم الغائب، فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دلز ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدله رسول الشا () -

ه ـ ومنها: ما رو اه أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان في صحيحيهما عن


 آذاني ومن آذاني فند آذى اللة تبارك وتعالى، ومن آدنى الش فيوشك أن بأخذه⿴囗 . واللفظ لأحمد(r)
وجه الاستدلال من هذا الحديث: •




$$
\text { (r) صحتح ابن حبان: 9•/ } 9 .
$$


سب أصساب الني -


وهدفأ للظعن فيهم، أو الحط من قدرهم، ولا بحذر النبي - صلوات الّ وسلامه علهي - من ذلك إلا لمن كانوا عدولاً صالحين.
وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء بحجة أنه قد تفرد بروايته غبيذة عن عبد الرحمن، وأن عبد الرحمن مجهول إذ لم يرو عند أحد غيز عبيدة

ويجاب عنه: بأن تفرد عبيدة لا يضرّ إذ هو ئقة كما يقول ابنّ معين على ما نتله الذهبي في الكاشف(1). أو صلوق كما يقول ابن حجر فير في التقريب(ب).

 يتساهل في أمرهمّ بما لا يتساهل في غيرهم.
على أن الحدين قد حسنه جلال الدين السيوطي كما في 'الجامع الصغير(4)

وروواه ابن حبان في صحيحه كما ذكره الهييمي في موارد الظمّآن. ورواه الترمذي في صحيحه وقال: هذا حديث حسن غرين غيب، كما رواه. الإمام أحمد في مسنسنهه من عدة طرق .
ومن مجموع ذلك يتبين لنا أن الحديث يعمل به لا بيما وأنه لا يتعلق بضريح الأخكام .
 الله عنهم -، وبيان فضلهم -، على ما سبق ذكره في الفصل الالأول مين
(I)

(Y) المصدر السابق: 1 (Y)


الباب الثالثـ -(1)، وهذه الأحاديث وإن لم تصرح بعدالتهم إلا أنها تستلزم ذلك، وانظر ما نقلناه عن ابن النجار قبل قليل(")،

## والمعقول:

هو ما تواتر عنهم من الأعمال الجليلة، والخيرات الوفيرة، التي قدموها
للدين الحنيف، فقد بذلوا في سبيل نصرة الحق، ورفع راية العدل، الغالي، والرخيص، والنفس والنفيس، وما وهنوا لما أحابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا - رضي الل عنهم وأرضاهم أجمعين -.

قال الخطيب البغدادي في كفايته :
على أنه لو لم يرد من اللّ عزّ وجلّ ورسوله فيهم شيء مـئ مما ذكرناه،


 المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. تالل : هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء ا. هـ(r).

## وقال الإمام عضد الدين في شرح مختصر المنتهى :

ولنا أيضاً ما تحقق عنهم بالتواتر من الجد في الجي امتيالّهم الأوامر والنواهي
وبذلهم الأموال والأنفس، وذلك ينافي عدم العدالة(ڭ).
وبمثل هذا قالل ابن همام الدين وأمير بادشاه البخاري كما في تيسير
التحرير(0).
(1) انظر ص 171.
(Y) انظر ص (Y) انظر (Y)


(0) انظر التحرير وشرحه: س/0/ 10.

ولله درّ فضيلة أستاذنا الدكتور التازي ـرحمه اللـ ـ فلفد أجاد في صباغة الدليل الالعقلي على عدالة الصحابة - رضي اللا عنهم - وأبدع في سياقه أيما إبداع، وذلك في محاضراته حير التي يقول:
وأما العقل: فإن من تتع تاريخ الصحابة وسوابقهم في الإسلام بعد
 يرتكبون من الإثم والفواحس الكبائر، ولا يصرون على اللمّ والصغائرئر، ولا



 الريب، فإنتها لا بذ أن تسوقك إلى النتائج المسلمة عقلاً، والصصحيحة منطقاً



 بتتائجها عن بينة وعرفان، وآمنت بعدالة الصحابة عن عقيدة وإيمان.

بعث النبي - -



 وردوها لا عن بصر وروية، فكان رداً غير كريم، وعملأ غير سليم.




العذاب، ولم ينههم ذلك عن عقيدتهم، ولم يضعفـ من إيمانهم، وحين اشتد
 أوطانهم التي أحبوها، وخرجوا من ديارهم التي نشالوا فيها ميها، وفارقوا أولادهم
 في مثوبة الشّ تعالى لهم، لا يبالون بما فاتهم من متع الحياة الدنيا، إيثاراً لما عند اله ني الحياة الأخرى.

ولما هاجر النبي -

 رخيصة في سبيل الدين، وباعوان نفوسهم عن رغبة في إعلاء كيلاء كلمة اليقين،
 عقائدهم، والدفاع عنها ضد عدومم، وهم في كل ذلك الك تد أخلصوا للدين اللذي اعتنوه عن إيمان بكل ما عندهم من إخلاص، والحين وأحبوا إسلامهم الذي




 تواضعوا وعدلوا، فانتشر الأمان، وساد السلام .
ألست ترى بعد ما ذكرنا لـك مـن واقع تاريخهم، وحميد سيرهمّ، وجميل سلوكهم ني أنفسهم وفي مجتمعاتهمه، في حروبا ذكرناه لك قلّ من كثر، ونقطة من بحر ــ أنَّ هؤلاء الصحابة كانوا من من ذلك

 بنظيرهم، اللهم الآّ في فترات من الزمان، متباعدة في تاريخ الإنسان،

وأوقات متباينة في دنيا الناس، وهل ترى بعد ذلك أن الصحابة غير عدول ولا
 رسالة نبيهم؟ اللهم لاض1).

المذهب الثاني:
مذهب جمهور إلشيعة في عدالة الصحابة - رضي الهُ عنهم -:





 التي ذكرناها لأنها عقيّلتهم وعليها يقوم مذهبهم.
ومن هنا يتبين أن جميع الصحابة عندهم إلا القليل النادر غير عدولن،


 وبهذا حصروا العـدالةّ ني المتثيعين لعلي وأمـل بيته ومن والامم من المسلمين .

إن مذهب مؤلاء مليء وطانح بالسب واللعن والطمن على جميع
 الكتاب والسنّة، المبلغون لها عن الرسول إلى أمثهن، "والطعن فيهم ضياع للدين، وإبطالن للشُرع الحكيم، وفي ذلك من الضرد على الإِسلام والكسلمينِ ما فيه.

قال الإمام أبو زرعة الرازي - رحمه الله ـ كما نقله الخطيب في كفايته :


 شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة(1).

ومما يؤيد ما ذكرناه من مذهب الـُيعة في الطعن على جمميع أصحاب
رسـول الله الشُيطان، ما ذكره عبد الحسين بن المظفر المعروف عندهم بأبي ذر زمانها كتابه: الثشافي في شرح أصول الكافي حيث يقول في في مساق كلامه علم على الإمامة ووجوب معرفة الإمام :
إن هؤلاء العارفين من أصحاب النبي -
 العصمة، إذ الميول عنهم ميول إلى حزب الشيطان، ثم قال:

وبالجملة: فإنهم لما تفطنوا إلى وجوب الخليفة، وتمكنوا من معرفته،

 الإمام الحق الذي نصَ النبي ـ رضي الله عنه ..
 الله عنه ـ وأنه لا يجوز الاختيار فيها، فمن الختار غير علي فقد ضل سور السبيل، ما ذكروه لدى قولهم في الإمامة ووصف الإمام : فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ ظنوا أن ذلك يوجد في ني غير
(1) الكفاية : ص 1 (Y)
(Y) الشافي في أصول الكافي :
 صعبأ دحضأ تزل عنه إلى الحضيض أقدامههم، راموا إقامة الإمام بعقول خائزة بائرة ناتصة، وآراء مضلة، فلم يزلما يزداذوا منه إلا بعدأ، قاتلألهم اللّ أنى يؤفكونا

 مستبصرين، ورغبوا من الختيار اللّ واختيار رسوله إلى اختليارهم واليمّ والقرآن


 بالثيخ المفيد نقد ذكر في مواضع من كتابه الاختصاص: أنّ الصحابة قد ارتدوا جمميعاً بعد وفاة النبي على آل البيت ـوهؤلاء الــلالة هم : سلمـا
 بهم وهم: .عمـار بن ياسر، وأبو سـاسان الأنصـاري (8)، وحـذيفـة(ه)،
(1) سورة الفصص، آية: : Xج .






 (0) هو الصحابي الجليل جذيفة بن اليمان، وهو حذيفة بن حسل ـ بكسر الحاء وسكون السِينّ'-

 وأرضاه .. انظر أسد الغابة:

وإذا أردت مزيدأ من الإطلاع على هذه الفرةة، ومعرفة رأيها ني

 وكتاب أصول الكاني عمدة كتبهم، والذي يقول عنه مهدي الحسينيني في

مقدمة المجلد الثاني منه ما نصّه:
ومن تباشير الخير في هذه الأونة الأخيرة: قيام العلم العلامة المظفر دام نضلة (t) لسرح كتاب الكافيا ، اللذي هو أهم الكتب الإسلامية، وأسماها قدرأ، وأجلها نضلٌا، وأرنعها شأواً. . إلخ .
فارجع إلى أجل الكتب الإسلامية - على زعمهم - وآقرأ المجلد الثاني
 نستجد العجب العجاب، من الطعن السافر على جلّة الأصحاب، لا لا لشيء إلا لأنهم بايعوا غير علي ـ رضي الله عنه وعنهم أجمعين - الذي زعموا أن
(1) مو الصشابي الجلبل بشير بن عمر الأنصاري، النجاري، ا"بو عمرة، الختلف في اسمه، فتيل: عمرو بن محصن، وتيل : تعلبة بن عمرو بن محصمن، وتيل: بشير بن عمرو بن محصن بين


 -




 الظظن بالصحابة والسلف. عن رسالة الإسلام والصحعابة الكرام بين السنة والشبيعة للسُيخ محمد
بهجة الليطار.
(r) انظر النص والاجتهاد: ص هو


كثيراً من الآيات قد نزلت في ولايته، ونصت على صحة خلافته، وحكمبث بعدم إيمان منكر وصايته(1)،
قال القاضي عبد الجبار في سرح الأصول الخمنسة :

 - عليه السلام -

ومن هذه النضوص وأمثالها، يتبين لنا فساد عقيدتهم في أصخاب

 والضلال، وأنهم من حزب الشيطان، وأنهم أصحاب عقول حائثرة بائرة، وأرباب آراء مضلة ـ حاشاهم - رضي الله عنهم ـ،وما كان كان كل ذلك 'إلْا لأنهم

 لعدم اتباعهم الصفوة:المختنارة من آل بيت علي - عليهم السلام -ه، إذ الإمامامة عندهم لا تكون إلآّ في علي وآل بيته إلى قيام الساعة.
وفي الكحقيةة أنه ليس لهؤلاء حجة يعتمد عليها، ولا دليل يُعتد به،
 يجدها شيئأ، تارة يقولونها منز عند أنفسهم، وتارة ينسبونها إلى الصنفوة من آل
 رسول اله - هو والذنين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر أهول الكافي: : }
\end{aligned}
$$



المعلوم بالتواتر أنه كان الوزير المقرب، والمستئـار المحبّب، إلى ابي بكر وعمر وعئمان - رضي الش عنهم --
وبالجملة: فالصحابة كلهم - وإن جرى بينهم ما جرى كما سنبين إنينه في

$$
\begin{aligned}
& \text { النصل القادم إن شاء الها ـ كانوا كما وصفهم الشّ تباركُ وتعالى : } \\
& \text { (") (أشداء على الكفار رحماء بينهم }
\end{aligned}
$$

وما تغدم من أدلة الكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول، كاف في في إثبات العدالة لهم، والرد على من انتصهمه، أو طعن فيهم - رضي الش عنهم

وأرضاهم أجمعين -
نصبحة:
وبعد أن وضح الحق ويان، أودّ أن أوجه كلمة مختصرة، ونصيحة
 إلى صراط مستقيم -: إنّ العاقل من الناس هو من استعمل عقله، وشُغّل




 أولئك الذين مشوا في اتباع الأهواء، ودرجوا على تقليد الأباء، الأمر النيك

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الحشر، آية: . } \\
& \text { (Y) سورة الفتح، آية: M9. }
\end{aligned}
$$





 أنكم - يا شباب - نظرتم بعين البصيرة، وثأقب الفكرة، وأمعتتم النظر في
 الصافية. . بعيدأ عن الأراء المختلفة، والاجتهادات الملفُقة، ، غاضين الطرفـ

 ولوقفتم إجلالاُلاُ ولقمتم إكباراً لصفوة الخلّن من الناس بعد الرسل - صلوات الش وسلامه عليهم أجمعين -.. بل لاشتغلتم جادين في تصحيح كثير منـ الأخطاه، وعملتم مخلصين في إزالة كل كل الدسائس التي لفقهِا من لم يرقبوا في صحابة رسـول اله - ـ ومن صادق قلوبكم: كيف يصخ انتقاص أناس - رضي اله عنهم ورضوبا

 هذه النصيحة الغالية ـ أن أقول: كم قد عرفت من من شباب، نظر ونروا هذا النظرّ واستعملوا هذه الفكر، فإذا بهم يصخون من غفلة، وينتهون من من رقاد، أجل:
 مفرقين بينهم، عارفين 'لهم تدرهم - رضي الهُ عنهم وأرضاهم ألجمعين - -

 المطلوب - رؤية الحق:من الباطل، وإدراك الهدى من الضلال، وتميميز النور

من الظلام، والاهتداء به إلى صراط مستقبم، صراط الذين أنعم الله عليهم

 باطلًا وألهمنا اجتتابـه وكرهنـا فيه ـ وردنـا إليك ردّاً جميـلُا . . بفضلك وتوفيقك. . مولاي .

المذهب الثالث:
مذهب المعتزلة:
اختلفت المعتزلة في عدالة أصحاب رسول الله -
فذهب جمهورهم :
إلى أن الصحابة كلهم عدول إلاَ من قاتل علياً ـ رضي اله عنه ـ ولم
يتب من قتاله.
وقد صرح بذلك عنهم الإمام ابن عبد الثكور في نواتح الرحموت حيث قال: وتالت المعتزلة: الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل أمير المؤمنين علياً


والإمام عضد الدين في شرح مختصر المنتهى حبث قال :

والإمام السخاوي في فتح المغيث حيث قال:

والإمام العراقي في شرح ألفيته حيث قال:

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) شرح مختصر المتشی: (Y/Y) } \\
& \text { (Y) فتع المنيث: 1-1/ }
\end{aligned}
$$

## وذهبت المعتزلة إلى فنق من قاتل عليأ منهم(1).

وغيرهم من الغلماء (r)، وما ذكره هؤلاء العلماء هو النـي يفّهم مـن كلام القاضي عبد الجبار في المغني (r). ووجهتهم نيما ذمبوا إليه:
أنّ علياً وصحبه كانوا على الحق، وأن معارية وصحبه كانوا علىّلى
 عن الحق، والثاني يجرح وتسلب عدالته لمتاله أهل الحق (5).

وذهب عمرو بن عبيد منهم:
إلى أن الصحابة - رضي الش عنهم ـ كلهم عدول قبل قبل الفتي لا با بعدها. كما نقله عنه الثوكاني في إرشاد الفحول حيث قال: القول الثالث: إنهم. كلهم عدول فبل الفتن لا بعدها، فلا يجب البحت عنهم، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلفأ - أي من الطرئِنِ - لأن الفاسقُ من الفريين غير معين، وبه قال عمرو بن عبيد من المعتزلة(ف).

ووجهته فيما ذهب إليه:
انّْ اللّ تعالى إنما عدلهم في عهد النبوة، وقبل أن تقع الفتنة، أْما بعد وتوع الفتنة وخوض بعضهم فيها، ووقوع الحرب بينهم مما ينجرحهم ويسلبي
 العدالة فيهم لا يحتاج الى بحث جديد عن عدالته، لأنه باق على أصله من




ص

تعديل الله تعالى له، حيث لم يثبت عنه ما يجرحه وينفي عدالته(1) .
ويرد على ما ذهب إليه جمهورهم -بما ذكره الشوكاني في إرشاد
الفحول حيث قال:
 ذلك جراءة على الله، وتهاونأ بدينه، وجناب الصحن أعراض بعضهم فقد وتع في هوّة لا ينجو منها سالماً، وقد كان في أه أهل الشام

 فوجب علينا البقاء على عموم التعديل، والتأويل لما يقتضي خلافه("). وقد ردّ هذا المذهب ـ أيضاً ـ بأن تعيين المحق من المبا نستطيع الجزم به، وإنما علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وإلى وإن كان الظن
 الحت من معاوية وصحبه، وقد ساق ابن كثير في كتابه الباعث الحثيث ما يستدل به على أن الفريقين قد حكم الله تعالى ورسوله لهي الهما بأنهما من

 الاقتال بينهما، وقال -
 وسيصلح الله تعالى به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين (؛). وقد ظهر

$$
\begin{aligned}
& \text { 9 اله }
\end{aligned}
$$

(1) (1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي -
 ينظر إلى الكاس برة وليه مرة ويقول: ابني هذا سيد ولعل الل أن يصلح بـ بين فتّين من
المسلمين. r.o/r r.r.r.

مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعل موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية، وسمي هذا العام عام الجماعة، الجا وذلك سنة أربعين من الهجرة، فستى النبي أما ما ذهب إليه عمرو بن عبيد:

فيرد عليه بما ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول حيث فال:
وهذا القول في غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب التنة، فـبان
المعتزلين لتلك الحوزوب هم طائفة يُيرة بالنسبة إلى الداخلين فيها (r).
وتد تولى الرد'على هذا المذهب بالتفصيل الحانظ ابن كثير في كتابه الباعث الحنيث فقال:

وأما ما سجر بينهم بعله ـ عليه الصلاة والسلام ـ! فمنه ما وتع من غْير تصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد بخطيّي، ويصيب ولكن صاحبه معلور وإن أخطا، ومأجور أيضأ، وأما الديبيب فلّ أجران اثنان ا, هـهـ هـ

المذهب الرابع :

من رآه، أو زاره، أو وفد عله لمدة نِسيرة.

وممّن ذهب إلى هذا الإمام المازري، كما نقله عنه الإمام الالكوسي في
الأجوبة حيث قال :

وقال المازري في شرح البرهان: في الصحابة عدول وغير عدول، ولا نتطع إلا بعدالة الذين لازموه -

$$
\begin{aligned}
& \text {.v. إرشاد النحول: ص (Y) } \\
& \text { (Y) الباعث الحثيث: ص. }
\end{aligned}
$$

وأما عدالة كل من رآه ـعليه الصلاة والسلام ـ يومأ أو زاره لمامأ، أو اجتمع به لغرض وانصرف، فلا نتطع بها، بل هي محتملة وجوداً وعدمأ(1) (1) الها وممن ذهب إلى ذلك أيضاً ـ كما يقول الالوسي - الإمام ابن العماد

الحنبلي كما ني شذرات الذهب(1).
ويرد على هذا المذهب:
بأن ما فاله المازري ومن معه، لم يوانق عليه بل اعترضه جماعة من



 وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد، ولم يعر يعرف مقدار إقامته من
 الجمهرر، وهو المعتبر، والش سبحانه وتعالى أعلم(ب). المذهب الخامس :

هو أن الصحابة كلهم كغيرهم من سائر المسلمين، فيهم العدل وغيره، وليس لنا أن نحكم بتعديلهم حتى تثبت عندنا عدالتهمه، سواء ماء ما كان منهم قبل الفتنة التي بدأت في عهد عثمان وما كان بعدها.
وممن حكى هذا القول: الإمام الآمدي حيث قال في الإحكام :
وقال قوم: إن حكمهم ني العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث
عن عدالتهم عند الرواية (8)


$$
\text { (Y) الالجوبة العراتية : ص l } 1 \text {. }
$$


. PV\&/I : الإحمكام (£)

والإمام عضد الدين حيث قال في "شرح مختصر المنتهى :
وقيل: هم كغيرفم، فيهم العدل وغير العدل، فيحتاج إلى التعديل (1)،
ونسبه الشوكاني والسخاوي إلى أبي الحسين بن القطان (r) من الشانعية وذكرا أنه قال: فوحشي قتل حمزة وله صحبة، والوليد شرب الخين الشمر، نمن
 لأن الضحابة إنمـا هـم الذين كانوا على الطريقة(ب)

ووجهتهم فيما ذهبوا إليه: ما ذكره الدكتور الثازي في محاضراته ماته من أن التعديل جكم، ولا يصح الحكم قبل التبت، ، وإلا كان حكمأ علان


لا نحتاط به في غيره(t).

وقد رد هذا الملذهب بأن الحكم بتعديل جميع الصحابة إنما هو مبني على تعديل الل تعالى ورسوله لهم، فيكون الحكم وارداً بعد التّبت إذ ليسّ بعد تعديل الهّ تعالى ورسوله لهم تعديل من أحد أياً كان نحتاج اليه مي
 بوجوب الاحتياط فيما يتعلق بالدين، لان الاحتياط فيه والحمد لـه مائم وتام ${ }^{\text {و(0). }}$
وأما ما ذكره أبو الحسينز بن التطان: نهو قول عجيب وساتط جداً ـ كما يقول الشوكاني والسخاوي - إذ

 الظر تهذبب الالسماء واللنات: ب/r




الكل أصحابه باتفاق، وتتل وحشي لحمزة كان تبل إسلامه نم أسلم، وليس ذلك مما يقدح به، فالإسلام يجب ما قبله بلا خلافل الْ وأما قوله : والوليد ليس بصحابي.. إلخ: فلم يقل قائل من أهل العلم أن ارتكاب المعصية يخرج من كان صحابيأ عن صحبته، وقد كف النبي بقوله: لا تلعنوه فواله ما علمت إلا أنه يحب الشّ ورسوله(1)، كما كـ كـ عمر

 مخلصون في التوبة فيما لعله صدر منهمه، والحلود كفاراترات، بل قيل في الوليد بخصوصه: إن بعض أهل الكونة نيونة نعصبوا عليه فنههدوا عليه بغير

وبعد أن اتضح لك أن مذهب أهل السنة القاضي بعديالـة
 الحق الذي يجب المصير إليه، بتي علينا أن نتول:
 والنسيان، والذنوب والعصيان، إذ العصمة لم تثبت لاهد بعد أنبياء الش

 غير أن نبحث عن عدالتهم أو نطلب من أحد تزكيتهم (2) ،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب: ما يكره من لعن شارب الخمر وأه ليس بخارج من


 يؤتى به، نقال النبي (r) (r) تقدم تخريجه في ص 190 من هذا الا الكتاب



قال ابن الأنباري ــ كما نقله الشوكاني في إرشاد الفحول ـ:
وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصنمة لهم واستحالة المعصبة عليهم؛ وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحى عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن يُبت ارتكاب فادح، ولم رئ يثبت ذلك ولل الحمد، فنخن على
 التفات اللى ما يذكره أهل السير، فإنه لا يصح، وما يصح منه فله فله تأويل

صحيح (1)
وني هذا يقول الالوسي في الأجوبة:
ليس مرادنا من كون الصحابة ـ رضي الله عنهم جمعيهم - عدولًا ، أنهم
 ذلك خرط القتاد، نقد كانت تصدر منهم الهفوات، ويرتكبون ما يحلون عليه، وإنكار ذلك مكابرة صرفة، وعناد محض، وجهل بموارد الأيـات والأحاديث، بل مرادنا: أنهم لم ينتقلوا من هذه الدار إلى دار القرار إلا وهمب



 أي قـوم : واللّ لقـــد وفدت على الملوكُ، ووفدت على قيصر وكسري

(1 إرشاد الفحول: ص. V.
 صلح الحديبة، أدرك النبي - الْ فعاد إلى قومه يلعومم إلى الإسلام فتقلوه - رضي الش عنه -.

- وجلّ

 قال. ولا يرد على هذا المنافقون لأنهم بمعزل عن الاتصاف بذلك(1)، تم إنّ مما تجلدر الإشارة إليه، وأن يكون الإِنسان على علم منه ها هو ألم


 وتعالى من المآثم والمعاصي ما كبر منها وما صغر، ولما وما ظهر المر وما ولا بطن، والتاريخ الصادق أكبر شاهد على هذ|(r).


## النصَحْرالثَالِثِ

## 

الختلف الناس في جواز الخوض في موضوع التشاجر بين الصحابة
 جواز الخوض فيه، إلآلا إذا دعت لذلك حاجة من تعليم، أو ردّ، أو تدريس ما يشتمل على ذلك من الكتب، أو غير ذلك مما تمليه الضرورة.

قال الإمام ابن تيمية في العقّيدة الواسطية:
 هذه الآثار المروية ني مساويهم منها: ما هو كذب، ومنها: ما قد زيد فيه
 مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون(1) .

ويقول النّيخ عبد العزيز المحمد اللسلمان في الكواشف الجلية: أهل المنة: طريقتهم الإمساك عما شجر بين الصحابة، لما في ذلك
(1) العقيدة الواسطية: ص Yo، وانظر لمعة الاعتفاد ص YA، الإبانة: ص I 1 .

من توليد العداوة والبغضاء والحقد غلى أحد الطرفين، وذلك من أطظم

 جـاؤوا من بعـدهم يقـولـون ربنـا اغفـر لنـا ولإخـوانتـا الــذين سبقـونـا بالإيمان (1) (1) (1)
ويقول الإمام اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عند قول صاحب الجورهرة:

إن البحت عما جرى بين الصبحابة من الموافقة والمخالفة، ليس من

 أو تدريس كتب تشتمل على تلك الاثارار، وأما العوام: فلا يلا يجوز لهم الخوض فيه، لفرط جهلهم، وغدم معرفتهم بالتأويل (r).

وحين سشل خامبن الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز -ـرضي الشا عنه - عن ذلك قال: تلكك دماء طهر اله يدي منها، ،أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول اله - وأجاب الإمام جعفر بن محمد الصادق - رضي الشُ عنه - حين سئل عن

ذلك بقوله:
أقول ما فال الس: هو علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا
(1) (1 سورة الحشر، آية: • .
(Y) الكواشيف الجلية: ص (Y)

( ( ) الإنصاف للباقاني : ص.

(7) الإنصاف للبافلاني : صـ

وقال الإمام الباقلاني في الإنصاف:
ويجب الكف عن ذكر ما شجر بينهمه، والسكوت عنه(1).
وقال الإمام القسطلاني في المواهب:
 والإضراب عن أخبار المؤرخين، وجهلة الرواة، وضلال الشبعة، والمبتدعين القادحة في أحد منهم(").
ووجهتهم فيما ذهبوا إليه:
إن ذلك أسلم للعقيدة، وأحفظ للدين، ولثلا يزين الشيطان للبعض



عدم الثقة بنقلهـم الشريعة عنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ــ الـ
وإنّ في الخوض في هذه المسائل فتح باب الشر والفتنة بين الناس، إذ لكل إنسان غرض وهوى، وقد يميل البعض اللى هذا، ويميل الأخر اللى ذاك، فتشتعل نار الفتنة بين المسلمين، والواجب إطفاؤها وإخمادها .
وذهب فريق آخر ـ كما يقول الدكتور التازي رحمه الله - إلى جواز
 فريق فيما قام به من شـجار وقتال، وليهلك لئك من هلك عن بينة ويحيى من
حيّ عن بينة ه(r).

 وما يلقيه شياطين الأنس من تضليل.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الدصدر السابن: ص } 19 . \\
& \text { (V) الموامب اللدنة: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الالنغال، آية: }
\end{aligned}
$$

 والقول الأول ـوهو تول أهل السنة ـ هو ما عليه جماهير المسنلمين وبلا ينبني القول بغيره.

وهذا الفصل يبنتمل على ثلاثة مباحت:
المبحث الأول:

في بيان متى بذأ التشاجر بين الصحابة؟ وما هي أنسبابه؟
وكيف تطرر الخلاف إلى درجة المجابهة بالسيوف؟

في كيفية بدع اللقتال بين الصخابة - رضي اللش عنهم - وبيان مواقغه
ونتائجه.
المبحث الثالث:
في بيان الحكمّ الشرعي فيما جرى بينهم من قتال. واليك تفصيل القّول في ذلك:

## المبحث الأول

في بيان متى بدأ التشاجر بين الصحابة
ـ رضي الهُ عنهم ـ؟؟ وما هي أسبابه؟
وكيف تطور الخلاف إلى درجة المجابهة بالسيوف؟

الراشدين، نتطة البداية للفتنة التي أدت إلى وقوع التشاجر بين الصنا
ــرضوان الش عليهم -. ذلك أن من قرأ كتب التاريخ قديماً وحديئاً ينبين له: أن بداية التشاجر بين الصحابة كانت بعد مقتل عثمان ومستهل خلافة غلي

$$
r \cdot q
$$

ـ رضي اللـ عنهما -، وأنّ الأسباب الدافعة إلى ذلك: ليست إلا المطالبة بدم عثمان، ووجوب الإسراع بأخذ القود من 'قتلته.
وذلك أنّ جماعة من الصحابة، منهم: أم المؤمنين عائثة وطلحة والزبير ومعاوية في آخرين ـ رضي الل عنهم أجمعين - يرون أنه لا بد من من
 كما أمر اله، ومنهم من يرى أنّ علناً قد آوى قتلة عثمان، وحال وحال بينهم وبين أخذ الثأر من أولئك القتلة الذين خرجوا على عثمان ـ رضي الش عنه -. بينما يرى عليّ ومن معه: أن ذلك لا يمكن أل أن يتم بهذه السرعة، وأنه
 بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها ها هم هؤلاء تد ثارت مات معهم عبدانكمه، ونابت
 ومما يدل على آنّ ما ذكرناه هو سبب بداية التشاجر بين الصحابة


 معاوية، نقالوا: من أنت؟ نقال: أمير، قالوا: على أي شيء؟ تال: على
(1) انظر الكامل لابن الأثير: r/90. .








 .\{ร\%/\&

$$
r \cdot v
$$

الشامه، فقالوا: إن كابن عثمان بعثك فحي" هلا بك، وإن كان غيره فارجع، فقال: أو ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى، فرجع الـى علي . وكذلك ضذ

 فاختلف عليه أهل مصر، فبا فبايع له الجمهور، الجا وقالت طائفة: لا نبايع حتى نقتل قتلة عثمان، وكذلك فعل أهل البصرة.

وقد قام معاوية وجماعة من الصحابة في الشام، ' يحرضون الناس علِّلي
 (الصحابة، - رضي اللث عنهم -

وبذلك انتشرت الفتنة، وتفاقم الأمر، واختلفت الكلمة ـ فما كان من علي - رضي الله عنه ـ وهو الخليفة الحق، الواجب طاعته، إلا الْ أن وجه الكتب الكثيرة إلى معاوية ــرضي الله عنه -، غير أن معاوية لم ميزد شِيناً،

 من غند قوم لا يريدون إلا القود كلهم موتور، تركت سبعين ألف شيخ يبكون
(1) هو عمارة بن شهاب الثوري ـ فال الطبراني كانت له هجرة، واستعمله علي على الكونة،

$$
\text { واستدركه اين نتحون. الإصابة: /r / } 0 \text {. }
$$




 . $90 / \mathrm{r}$


 . ะケา - \& ร / \&


تحت قميص عثمان، وهو على منبر دمشق، فقال علي": أمني يطلبون دم عثمان؟ ألست موتوراً كترة عثمان؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان إلمان، نجا

وأيضأ، فإن علياً حين أرسل جماعة إلى معاوية - رضي الش عنهما - اله
وهو بصفين منهم بشير بن عمرو الأنصاري تائلًا :ائتوا هذا الرجل فالما فادعوه إلى
 بشير بن عمرو: يا معاوية، إن الدنيا عنك زائلة، وإنك رابِع إلى الأخرة، والش محاسبك بعملك، ومجازيك بما قدمت يداك، إني أنشدك اللّ أن تغرق جماعة هذه الأمة، وأن تسفك دماءها بينها، ثم قال له: وإنه - أي عليّ يدعوك إلى مبايعته، فإنه أسلم لك في دنياك، وخير لك في آخرتك. كان جواب معاوية أنْ تال: ويطل دم عثمان؟ لا والش لا أفعل ذلك أبداً() .
وكان جواب معاوية أيضأ حين دخل عليه بعض الصحان الوابة، منهم: أبو

 بهذا الأمر منك أن قال:
أقاتله على دم عثمان، وأنّهُ آوى قتلته، فاذهموا إليه فنولوا له فليقدنا من تتلة عثمان، ثم أنا أول من بايعه من أهل الشام (r)، هذا من جهة. ومن جهة أخرى:
إن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ـ كانت تخطب الناس، اللذين

 .ove/s
(r) البداية والنهاية: /r/v.

تجمعوا بمكة، وهم خخلق كير، وجم غفير، وتحثهم على القيام بطلب دم
 فراراً من الفتنة، وخزج معها أزواج النبي -




 لها، وفالوا: حيثما سرت سرنا معك، وبعد خحلاف بينهم في تعيين الجهة التي يسيرون إليها، اتقفوا على الذهاب إلى البصرة.
ومما يدل على أن سبب خروجهم هو المطالبة بدم عثمان، أن عائثنة - رضي الشّ عنها - قالت في خطبة لها بالمربد:

كان الناس يتجبنون على عئمان، ويزرون على عمالي

 كاثروه، واقتحموا عليه داره، واستحلوا الدما الحرامرام، والثنهر الحرام الحرامٌ بلا بترة ولا علدر، ألا أن مما ينبني لا ينبني لكم غيره، إلخذ تلتة عثمان، وإقامة كتاب الّله، وقزأت :
(1) هو بعلى بن امية بن أبين عبيدة بن ممام بن الحارت التميمي الحنظلي حليف تريش، أسلم








ها (الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الل ليحكم بينهم. . . الالية(1) ،
وكذلك كان من خطبة طلحة والزبير - رضي الله عنهما ـ أن دعوا إلى الطلب بدم عئمان، وحثّا القوم عليه، بعد أن ذكرا عئمان ونضله، وما استحلز
من

وأيضأ، فإن علياً حين أرسل القعقاع(٪) إلى طلحة والزبير وعائشة بالبصرة يدعوهم إلى الألفة والجماعة، ويعظم عليهم الفرقة والاختلاف، ويسئلهم عن سبب قدومهم، كان جوابهم : أنهم يريدون الإصلاح، وحين سئلوا عن وجه هذا الإصلاح، قالوا: تقلة عثمان، فإن هذا إن ترك كان تركان للقرآن(8)
وحين رأى أمير المؤمنين علي - رضي الشا عنه ـ أن تلك الكتب





 رتب الجيش، ودنع الللواء إلى محمد بن الحنفية، غير أنه لم يتـمّ" له ما
(1) سورة آل عمران، آية: :rr.
(r) انظر الكامل لابن الأنير : r|r/r -r rr.
 وغيرها، وشهد مع علي الجمل وغيرها من حروبا


 ( ( ) انظر البداية والنهاية: Yr^/V.

أراد، فقّد جاءه ما شغله عن ذلك، وهو ما تقدم ذكره من توجه عائشة وطلـخة


ذلك غير رأيه وتوجه إلى البصرة بدل الشام .
وهكذا بدأ الخلاف يتطور بين الصحابة ـرضي الله عنهم:- وتتسع دائرته، وينتقل من مرحلة المحاورة والكلام، إلى مرحلة التهيّوء للقتال. وسنرى في المبخحث القادم - إن شاء الله ـ كفَ بدأ القتال بينهم ـ رضي الله عنهـم -؟

وما هي النتائع 'التي أسفرت عنها تلك الحروب؟.

المبحث الثاني
في بيان كيفية بدء القتال بين الصسحابة - رضين الله عنهم - وبيان مواقعه ونتائجحه

أشرنا في المبحث الأول إلى أن الشجار بين الصحابة ــ رضي الثل عنهم - بدل يتطور من درجة المحاورة والكلام، إلى درجة التعبئة وإعذاد الجيوش، استعداداً للْقتالل، والمجابهـة بالسيـوف، وتد تمئـل ذلك في موقعتين :

الأولى : موقعة ألجملز .
والثانية : موقعة صفين.
وإليك تفصيل ذلك:
أما موتعة الجُمل :
فند تمت بين علي ومن معه، وأم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معهم - رضي اللّ عنهم - وذلك:

إن عائشة ـ رضين اللش عنها - حين خطبت الناس بمكة، وحثتهم على

الأخذ بدم عثمان، واستجاب لها الناس، الختلفوا في تعيين الجهة التي
 فمنعهم عنمان بن حنيف ـعامل علي عليها -(')، وبعد محاورة ومرا ومراسلة





 أرض العراف()

وتد كاتب أبا موسى الأشعري ـ رضي الل عنهما - عامله على الكوفة، ليستنفر الناس، غير أن أبا موسى لم ير ذلك، بل كان يدعو المى الى القعود ويقول:

إنما هي فتنة، وجعل كلما جاءه رسول من عند علي ردّه بمثل ذلك، حتى أرسل علي ابنه الحسن وعمار بن ياسر ـ رضي الله عنهم -، نقال الحسن لأبي موسى : لم تثبط الناس عنا؟ فواله ما أردنا إلآ الإصهلاح ولا ملا مثل
 مؤتمن، سمعت من النبي -

إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خيـر من القائم، والقــائم خير من
(1) (1 مو الصهابي الجليل عيمان بن حنبف ـ بالمهـلة والنون مصغرأ ـابن وامب بن العكيم ـبضـم
 العراق، وعليّ على البصرة فبقي عليها إلى أن غلبه طلحة والزيبر - رضي اللي عنهم - نم كانت القصة المشهررة في وقعة الجمل، نم سكن الكوفة، ومات في خلالة معاوية - رضي الل
الماشثي، والماشي خير من 'الراكب(1).

وقد جعلنا الل إنخوانأ، وحرم علينا دماءنا وأموالنا، فكثر كلام الناس، فكان أبو مونسى كلما قام رجل نحرض على النفير يثبطهم من فوق المنبر؛ وعمار والحسن معه على المنبر، حتى قال له الحسن بن علي : ويحك اعتزلنا، ودع منبرنا، ويقال: إن علنياً بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة فعند ذاك استجاب الناس للنفير، فخرج مع الحبن جمع كبير مٌ أهل

الكوفة، فقلموا على أمير المؤمنين، فرحب بهم وقال:
 دغوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك الذي نرئ نريده، وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبلؤونا بالظلمه، ولم ندع أمرأ فيه صهلاح إلا (آثرناه على ما فيه الفساد ـ إن شاء اللةُ تعالى
ثّم" إن عليأ - رضِي الله عنه ـ بعث القعقاع بن عمرو رسولاُ إلبي طلحّة
 عليها الفرقة والاختلاف، فجرت محاورة بين أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وبين القعقاع بن عمرو، انتهت باقتراح القعقاع عليهم أن يسكنوا

 رأيك صلح الأمر، فرجع القعقاع إلى علي فأخبره، فأعجبهُ ذلك، وأشرف القوم على الصلح
(\$) الحديث مروي في الصشيخين - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة ـ رضي اله عنه ـ مالل : نالن



 . YYV/V : انظظر البدابة والنهاية (\%)

وأرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للصلح، ففرح هؤلاء


 ثم حدث هذا الحدث الذي جرى على الأمة، أقوام طلبوا الدنيا، وخسدا من أنعم الش عليه بها، وعلى الفضيلة التي منّ اللّ بها، وأرادوا ردّا الإسلالما
 مرتحل غداً فارتحلوا، ولا يرتحل معي أحد أعان على قتل عئمان بشيء من أمور الناس(1)

فلما تكلم أمير المؤمنين بذلك، اجتمع رؤساء قتلة عثمان،وتشاوروا بينهم، فكان مما قال بعضهم لبعض : إن كان قد اصطلح علي" معهم، فإنما اصطلحوا على دمائنا.

فاقترح عليهم عبدالل بن سبا المعروف بابن السوداء أن ينشبوا الذحرب والقتال بين الناس إذا التقوا، ولا يدعوهم يجتمعون، فتفرقوا على هذا الرأي

نم سار علي - رضي الش عنه - إلى البصرة، وسار طلحة والزبير ومن ممهما للقائه، فاجتمعوا عند تصر عبيد الش بن زياد، ونزل الناس كلـ في ناحية.

وبعث علي" إلى طلحة والزبير، يسألهما عما إذا كانا على ما فارفا علا عليه
القعقاع بن عمرو، فاجّابا على رساله: إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بـنـ عمرو من الصلح بين الناس .
فاطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بإصحابه من الجيثيني، فلما أمسوا بعث علي عبدالله بن عباس إليهم، وبعثوا إليه محمد بن طلحة


السجاد(1)، وبات الناس بخير ليلة، وباث قتلة عئمان بسر ليلة، وتغدم أنهم
 قبل طلوع الفجر، وهم تريب من ألفي رجل، نهاجنما


 المعركة، وحمي وطيبنها.

وقد كان من ستنهم في هذا اليوم: أنه لا يذنف على جريح، ولا وتلا يتبع



 الله عنه -: يا بني، إئي لم أر أن الأمر يبلغ هذا(r)،





ـ كما يقول ابن كثير في البداية - هو الأشهر(i).







تم نادى علي طلحة حين رجع الزبير - رضي الله عنهم -: يا أبا محمد، ما الذي أخرجك، قالف : الطلب بدم عثمان، فقال له علي : اللست أول من بايعيني، ثم نكثت وقد قال الله عزّ وجلّ : طل فمن نكث فالنما ينكث على نفسه \$(1) فقال طلحة: الستغفر اللد ورجع . وفي رواية أنه تال: بايعتك

والسيف على عنقي (Y)
ثم إن بعض الناس ـ لما علم برجوعه وندمه ـ رماه في أكحله، فقتله ـ رضي الله عنه -
ولما رأى علي" أن المعركة قد حميت حول الجمل، أمر بعقره ـ على
 الموتف الذي قد تفانى فيه الناس .

وبسقوط البعير اللى الأرض، انهزم الناس، وانتهت المعركة، وحملت أم المؤمنين - بأمر من علي - مبجلة مكرمة في هودجها، ثـم أرسلت ألت مع جمع من النسوة الثقات من أهل البصرة، ومعها أخوها محمد بن أبي بكر، حتى ألى رجعت معززة إلى بيتها في المدينة المنورة ـ رضي الله عنها وأرضاها ــ ـ الي

وكان من نتائج هذه الموقعة:
انتصصار أمير اللمؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ على أهل الجممل، ورجوع الزبير وطلحة ـ رضي اللّ عنهما ـ ثم استشهادهما عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ـ معززة مكرمة اللى بينها في المدينة المنورة .

ثم إن علياً ـ رضي الله عنه _ لم يعتبر مال الذين قاتلوه في موقعة الجمل غنيمة، وأبى أن يقسمه بين أصسابه.

وأما موقعة صِفُين :
نقد تمث بين علي ومن مغه، ومعاوية. ومن معه ـ رضي الله عنهما -.
وذلك:



 فيه الناس، فلما وصل الكتاب إلى معاوية؛ دعا عمرو بن العاصن ورؤوبّ
 يسلمهم إليهم، وإن هو لم يفعل قاتلوه، ولم يبايعوه.

فلما رجع جرير إلى علي، وأخبره بذلك، خرج من الكوفة غازماً على'
 صپڤين، وذلك في أوائل ذي الحجة سنة ست وثلاثين.

وأقام علي يومين، ليس بينه وبين معاوية ـ رضي الله عنهـا ـ مككاتبة ولا لا
 ويُبثث بن ربعي التميْمي(1) نقال: ائتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعـة
(1) هو جرير بن عبداله بن جابر بن مالك البجلي؛ أسلم متأخراُ، وكان له في الحرونب بالعراتي



(r) الظر تاريخ الطبري : \&/1/ه .






والجماعة، واسمعوا ما يقول لكم، فلما دخلوا عليه، وسالوه، تمسك بقوله تبل من المطالبة بدم عثمان("). فلما رجعوا إلى علي وأخبروه بذلك، ألكا علمر
 الحجة كلّه، يقتلون كل يوم، وزبما اقتتلوا في اليوم مزتين.

ثم دخلت سنة سبع ونلاثين، وعلي ومعاويـة ـ رضي اللّ عنهما متواففان في صفين. وبدخول شهر المحرم، تحاجز القوم، رجاء أن تقع بينهم مهادنة وموادعة يؤول أمرهما إلى الصلح بين الـين الناس، وحقن دمائهم(")، ثم إن المراسلة بين علي ومعاوية ـ رضي الله عنهما - بدأت تتكرر؛ والناس كافون عن القتال، حتى انسلخ المحرم من هذه السنة، ولم يقع بينهم
 فنادى أهل الشام عند غروب النّمس :

ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني قد استدمتكم لتراجعوا الحق،
 طغيان، ولم تجيبوا إلى حق، وإني نبذت إليكم على سواء، إن اللّ لا يحب الخائنين)

ففزع أهل الشام إلى أمرائهم، فأعلموهم بما سمعوا، فنهض عند وند ذلك ونك معاوية وعمرو ـ رضي الله عنهما ـ فعبيا الجيش ميمنة وميسرة، وبات علي ـ رضي الله عنه ـ ليعبى جيئه ليلته، فجعل على خـيل أهيل أهل الكوفة الأشتر
= علياً، نم صار من الخوارج علبه، نمّ ناب . مات بالكوفة في حدود الثمانين. انظر التُفريب: r£o/
 $\mathrm{rov} / \mathrm{V}$



النخعي، وعلى رجالتهم عمار بن ياسر، وعلى خيل أهل البصرة بنهل بـن حنيف، وعلى رجالتهم تيس بن سعد، وهائم بن عتبة(1)، وعلى قرائهم سعد بن فدكي التميمئ
ونادى في جيشه: أن لا يبدأوا واحدأ بالقتال حتى يدأ أهل الشام، وأنها وأنه'
 شتمت أمراء الناس وصلحاءهم.
أما معاوبة: ندلد جعل على الميمنة ابن ذي الكلاع الحميري، وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة الفهري(r)، وعلى المقدمة أبا الأعور السلمي، وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص، وعلى رجالتهم الضشاكاك بن قَيسن . ودارت بينهـم معارك خامية، كان من نتائجها أن قتل عمار بن ياسن - رضي الش عنه -.

وذكر أن عليأ - رضي المّه عنه - تال لربيعة وهمدان لما قتل عمار: أنتم درغي ورمحي، فانتدبٌ له جمع كبير، وتقدهمه علي على بغلى بغلته، فحمل وحملوا معه حملة رجل واحدي، ففتلوا كل من انتهوا إليه، ثم قدم عليّ ابنّه محمدأ في عصابة أخرى،، نحمل بهم فتكل في هذا الموطن خلق كثير لا يعلمهم إلا الش تعالى .
واستمر القتال حتى توجه النصر لأهل العراق على أهل الشنام، وتفرقت صفونهم، حتى كادوا يُنهزمون، نفند ذلك رفع أهل الشام المصاحفـ فوق


 : TVA - rVV/0 : أسد' الغابة :
(Y) هو الصحابي الجليل حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر، القرشي، الفهري ، أبو عبد:البرحمن،
 وأربعين - رضي الن عنيـ. انظر "الإصابة:

الرماح، وقالوا: هذا بيننا وبينكم، قد فني الناس، فمن للثغور؟ ومن لجهاد المشركين والكفار؟

وذكر ابن جرير الطبري وغيره من أهل التاريخ: أن الذي أشار بهذا هو
عمرو بن العاص ـرضي الله عنه -(1)
وبذلك اختلف أصحاب علي -رضي الله عنه -، وانقسموا عليه، فمنهم من رأى الموافقة على التحكيم، ومنهم من رأى أن يحسم الأمر، وهي وهذا
 - رضي الله عنه وأرضاه ـ، فكان من أمر الخوارج، وقصة التحكيم ما كان. وقد تكفلت كتب التاريخ ببيان ذلك وتفصيله(r)"

## المبحث الثالث

في بيان الحكم الشرعي فيما جرى بينهم من قتال
لقد حفظت الششريعة على أبنائها دماءهم وأموالهمه، فحرمت عليهم أن بعتدي بعضهم على بعض ، أو يقتل بعضهم بعضأ بغير حق، وقد أعلن ذلك رسول الله ـ ـ حجة الوداع:
(. . . إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا . . الحديث(ث).

الذهب: /r/r ؛، طبقات ابن سعد: r/rr.



حليثُ أبي بكرة - رضي الش عنه - r••/.

كما قال ـ عليه ألضالاة والسلام -: |إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في الناري|(1): اللهم إلا ني مواضع ثلاثة تد يقع فيها القتال بين المسلمين، بعضهم لبعض، وهذه المواضع الثلاذة هي :
 r - إذا اقتلت ظائفتانّ، فبغت إحداهمما على الأخرى، وجب قتالد الفئة الباغية.
r ـ ق قتال البغاة، الخارجين عن طاعة الإمام .
وإليك إيجاز القول ني هذه الأنواع الثلاثة :
1 ـ قتال المحاربين اللذبن يسعون في الأرض فساداً:
والأصل في ذلك:
قوله تعالى : إنما إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا

$$
\begin{aligned}
& \text { من الأرض .. } \\
& \text { والمحاربون: }
\end{aligned}
$$

هم تطاع الطريق، الملتزمون للأحكام، الذين يقصدون سلب الأموال
 لعموم الأية، ولهم قوة ومنعة، كاللذين يؤلفون العصابات المسلحة بقار بقصد سلب الأموالل، ويختطنون ويساومون ونحو ذلك(r).


اليؤمنين اقتلوا: 10/1 .
(Y)
(r) انظر سكمة العقوبات ألمقدرة: ص سף.

## وعرنهم الشيـخ ابن جزي المالكي"( في قوانين الأحكام الشرعية

بقوله:

المحارب:
هو اللذي شهر السلاح، وتطع الطريق، ونصد سلب الناس، سواء كان في مصر أو تفر(1).
وفي المغني لابن قدامة، والمحرر للإمامم مجد الدين أبي البركات ألمان ألما تطاع الطريق هم: الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحـراء لا لا في في البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة وذهب بعضهم إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد(r).

ومن مجموع هذه التعاريف وغيرها، يتبين لنا:
أن المحاربين مم توم مسلمون، لهم قوة ومنعة، خرجوا على طاعة
 جهرأ غير خفية، في الصحراء كما هو رأى الجميع، أو داخل البلد كما هو رأى الجمهور .

وحكمهم:
هو ما ذكره اللّ تبارك وتعالى بقوله:
 يقتلوا أو يصلبوا أو تفطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك
(1) هو الإمام محمد بن احدد بن محمد بن جزي الكلي، بكين أبا الفاسم، من أمل غرناطة،
 الفنون من عربية وأصول وحليث وأبب وغيرما، نوزي شهيدأ سنة إمدى وأربعين وسبعبانة
ـ رحمه الئ -. انظر الدياج المنهب: rvy - rvz/r.
(r) ترانين الاهعكام الشنرية: ص بar.


لهم خزي في اللنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اله غفور رحيم (1)
فإن قتلوا وأخخذوا ألمال: قتلوا وصلبوا.

وإن أخذوا الممال ولم يقتلوا: قطعب من كل واحل منهم يده اليمني
وزجله اليسرى.
وإن أخافوا الطريت ولم يأخذوا مالأ ولم يقتلوا أحداً : نفوا من الأرض ، بأن يشردوا فلا يتركوا! يأوون في بلد، أو يحبسوا.

وقد تولت كتب الفقه تفصيل هذه الأحكام، وذكر الاختلاف في كيفية
تطبيقها(N)
وهذا النوع من القتال، لا ينطبق عليه موضوع بحثنا. Y - إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين فبغت إحداهما على الأخرى و'جب فتالٍ الفئة الباغية. والأحل في ذلك:
قوله تعالى : لإِ وإن ظائفتان من المؤمنين اقتتلوا نأصلحوا بينهـها فإِن بغت إحد|هما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر اللّ . . . الآية (r).

فني هذه الآية، يأمر الله تعالى بالإِصلاح بين المؤمنين، إذا' ما جزى بينهم قتال، لأنهم إخوة لهم، وهذا الاقتتال لا يخرجهم عن وضف الإلإيمان إلذ
(1) سورة المائذة، الآيتان ؛ سّ و غس .
(Y) انظر المحرر في المقه: Y (Y)
المحتاج: :

سورة الحجراتْ، آية: 9 . 9

سماهم الله عزّ وجلّ (المؤمنينه) وأمر بالإصالح بينهم - كما يقول الإمام الشافنعي في الأم ـ ـنحت على كل آحد دعاء الماء المؤمنين إذا افترقورا وأرادووا القتال أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصلح"(1).
 تعالى المؤمنين ألن يكونوا مع الطائفة الأخرى، وأن يقاتلوا الطائفة الباغية،
 — ـ كان مظلبماً أفرأيت إذا كان ظالماً كيف انصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإنّ ذلك نصره(r).
وهذا النوع من الفتال ـ أيضاً ـ لا ينطبق عليه موضوع بحثنا.
r ـ تتال البغاة:
وهم - كما يقول ابن قـدامة ني المغني -: قـوم من أهمل الحق، يخرجون عن تبضة الإمام، ويريدون خلعه، كتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش(r).
وفي الفروق للقرافي أن البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، يبغون
 كله، وقاله الثـانعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ــ رضي الشّ عنهم ـ وما علمت ني ذلك خلافظا'(a)

> ويؤ خذ من هذين التعريفين وغيرهما:

أنّ البغاة لا يسمون بغاة، ولا تنطبت عليهم الحكامهمّ، إلًا إذا اجتمعت




## فيهم شرائط ثلاثة وهي:

1 ـ أن يخرجوا على إمام تمت له البيعة من المسلمين، أو من أهل الحل
 r ـ أن تكون فيهم كثرة، ولهم قوة ومنعة، يحتاج الإمام معها إلى جمع الجيش، بنخلاف مالو كانوا ثلة، أو ليست لهم شوكة، ، لأن للإِمام القدلرة حيئذ على تفريقهم، والقضاء عليهم من غير حاجة إلى جمع الُجيشن. r r أَن يكونوا متأولين عند خروجهم تأويلأ سائغأ، فلو لم تكن لهم شبهة مقبولة، وتأويل مساغ، فالا ينطبق عليهم اسم البغاة، وإنما مـم تورم خرجوا يستبيحون دماء المسلمين وذراريهم.

وخروج البغاة غلى الإمام، إنما يكون بأحد أمور ثلاثة:
1 ا - طلب خلع الإمام .
ب - حث الناس ومنعهم من الدخول في في طاعته جـ ـ ا امتناعهم عن نعل واجب طلب منهـم .
وليست العدالة شُرطأ في الإمام عند الخروج عليه، وإنما هي شرط فيه



ابن الصامت ـ رضي اله عنه ـ قال:

دعانا رسبول الشأ - السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا نازع الأمر أهله، قاله:




ثم إن البغاة :
قوم مسلمون، وخروجهم على الإمام، وتمـردهم عن طاعنم واعتـه ، لا يخرجهم عن وصف الإيمان، فلا يتصفون بكفر ولا فسق، وإلطا ولاق استم البغي عليهم لا يعني ذمهم، لأن البغي - كما يقول النووي ـ ليس باسم ذمّ، لكنهم يوصفون بأنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تأويل ('). ومما يدل على أنهم موصفون بالإيمان، وأنهم لا يوصفون بكفر، ولا يتسمون بفسق، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخلدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله -

تمرق مارةة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق(").
فإنّ فيه التصريح - كما يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم


فإن قيل :
الخروج على الإمام يوجب الكفر وذلك لما رواه البخاري ومسلم في

- صحيحيهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله -

قال:
من كره من أميره شيئأ فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من
السلطان نبراً، فمات عليه، إلآ مات ميتة جاهلية. واللفظ لمسلم(1)،
وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله -

$$
\text { (1) انظر روضة الطالبين: • } 1 \text { / 0. }
$$







يجاب:
بأن هؤلاء الخارججين على الإمام، غير متأولين، وإنما خرجوا لمحضن العصيان وطاعة الشيطان، والإفساد في الأرض، بيلر السُرّ بين المُسلمين من أُجل تفريقهم، وإضعاف شوكتهم، قال النووي -رحمه اللّ - في

والتشديدِات الوأردة في الخزوج عن طاعة الإمام وفي مخالفته ـ وذكر


الطاعة، وخالف الإمام بلا عذر ولا تأويل (1)
والحكم في البغاة:
 يكشف عن شبهتهم،، حتى يتبين الحق لهم، فإن رجعوا إلى الظاعة فبها ونعمت، وإن أبوا ولم يجد بدآ من محاربتهم، دعا المسلمين إلى حربهـه
وعلى المسلمين أن يسنتجيبوا للإمام في حرب البغاة.

ثم إذا قاتلهم:
وجب أن يكف عن مدبرهم، ولا يجهز على جريحه

 المدمرة ونخو ذلك، ’ولا يـوادعهم على مال، ولا يستعين على قتـالهم بمشرك (Y).

وهذا النوع من القتال: هو الذي ينطبق عليه القتال الذي جرى بين
= .191/1
(1) روضة الطالبين: 1 (1) 0. 0


الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - وذلك: لأن الخليفة الحق بعد عثمان هو علي بن أبي طالب ـ رضي اللّ عنهما -، إذ إن البيعة وإن لم تم تم له له من جميع الأمصار، إلا أن أهل الحل والعقد من جلة أصحاب بالمدينة المنورة وغيرها من بعض الأمصار قد بايعوه.

وعليه فيكون الذين قاتلوه ني الجمل وصفين بغاة، إذ هم توم مسلمير إلمون
 أمير المؤمنين علي ـ رضي اللّ عنه ـ أحكام البغاة ني حقهمه، بل إن إن الفقهاء ما أخذوا أحكام البغاة إلا عنه ـرضوان اله عليه ـ فتد ذكر الإمام البيهقي في مناقب الشافعي :
إن أحمد بن حنبل أخبر أن يحىى بن معين ينسب النافعي إلى التنيع فقال له أحمد: تقول هذا إلإمام من أثمة المسلمين؟ في كتابه ني تتال أهل البغي، فإذا قد احتج من أوله إلى آخره بعلي بن أبي طالب.
فقال أحمد بن حنبل: عجبأ لك؟ فبمن كان يحتج الشافعي في تـال أهل البغي، وأول من ابتلى من هذه الأمة بقتال أهل البني علي بن أبي


وبعد أن عرفنا أن البغي ليس باسم ذمه ، ولا بخرج أصحابه عن
 الدصيب في تلك الحروب، وأنّ الذين قاتلوه كانوا بغاة، خرجورا اجتهاد منهم أخطأوا فيه، فهم معذورون بل مأجورون ــران رضي الل عنهم


قال -
حكم فاجتهد ثم أخططا فله أجر(')
ومما يؤيد ما ذهبنا إليه من إصابة عليَ ـ زضي الله عنه ـ للحق، ؤلن الذين قاتلوه مجتهدونٍ أخططأوا في الجتهادهم، وأنّهم مأجورون على ذلك ؛ ما رواه مسلم في صبحيحه عن أبي سعيد الخلدري - رضي الله عنه -

يحفر الخندق، وجعل يمسـح رأسه ويقول:
بؤس ابن سمية . تقتلك فثة باغية()،
وتد تقدم أن عماراً قتل وهو يقاتل إلى جنب علي" - رضي الله عنهنا -
ومما يؤيد ذلك ـ أيضاً ـ :
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخلري - رضي الله عنه -
قال:
تمرت مارتة عند فرتة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالجحق(')
وفي رواية:
يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهمم أولاهم
بالحق (4).
=

.
(1) متفق عليه من حديثن عمرو بن العاص ـ- رضي الل عنه ـ البخاري : كتاب :الاعتصام:




rr.

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة - رضي الله عنه -:


ودعواهما واحدة) (1)
نهذه الروايات ـ كما يقول الإمام النووي ـ صريحة في أن عليأ ـ رضي
 ـ رضي الله عنه ـ كانوا بغاة متأولين، قال :

وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون، لا يخرجون بالقتال عن الإيمان،
ولا يفسقون، قال: وهذا مذهبنا، ومذهب موافقينا (r)
ومما يؤيد ذلك ـ أيضاً - :
ما تقدم من قول النبي -

وقد سبت بيان وجه الاستدلال بهذا الـحديث(9) ،
وهذه الأحاديث واردة بشأن أهل موقعة صفين، كما هو واضـع
وأما أهل موقعة الجمل :
نقل تقدم أن القتال الذي دار بينهم كان عن غير قصد، وأن الذين تولوا إيقاد نار الفتنة وقتئذ إنما هم قتلة أمير المؤمنين عثمان ـ رضي الله عنه ــ ــ

على أن عمـوم قولـه تعالى : وخ وإن طـاتفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينهما \&(0)، على ما سبق بيانه، صادت عليهم - رضي اللذ عنهم وأرضاهم أجمعين
(1) مسلم: كتاب الفتن، باب: إذا تواجه المسلمان: YYI\&/\&، وأخرجه البخاري من حديت

طريل في كثاب الفتن: (Y) النووي على مسلم: 17A/V.
 (६) أظر ص
(®) سورة الحجرات، آية: 9.

# الفصَـُـل الـَّرابِ 

بيَانُهُمرَمْن سَبَّالصَّحَابة
اُوطعَنَ فَعَدَالتُم
 كلمته، وشر فهم بصحبة نبيه -
 غير منقوص - رضي اللّ عنهم وأرضاهم -

ولمقامهم السامي هذا، مع ما لهم من فنون العبادات، وجميل أنواع الطاعات، اتفق العلماء على حرمة سبّهم وتجريحهم، أو الطعن فيهم والحط من قدرهم
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أنه قال:







ويقول الإمام الآلوسي في الأجوبة:

حرمة سبت الصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم - مما لا ينبغي أل ينتط فيه كبشان، أو يتنازع فيه الثنان(').

 ويكتفي بتعزيره وتأديبه؟ .
واليّبّ تفي اللغةيل القون في ذلك :

الشتم، وهو مصندر سبّه يسبه سبّأ وسبابأ، ومنه الحـديث: مبابٌ المسلم فسوق وقتاله كفر(V) (r)

قال الالوسي : ويكون بكل ما فيه تنقيص، وله مراتب متفاوتة (1). وقد اختلف العلماء فيمن سبّ الصحابة أو جرّحهـمـ، هـل يكفرّبذلك ويقنل، أو يفنق ويعزّز؟
فذهب فريق منهم ! المى تكفير من سبّ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أو
 قتله، إلا أن يتوب ويترحم عليهم - رضي الله عنهم وأرضاهم -. وممّن ذهب إلى ذلك :
الإمنام السرخسي :حيث قال في الأصول، بعد أن ذكر ثناء اللّ نعالىى

$$
\text { (1) .الأجوبة العُعاقية: ص } 4 \text { \&. }
$$


الإيمان: 1N/1.

(t) الأجوبة: ص ه؛ .
 فمن طعن فيهم فهو ملحد منـابذ لـلإسلام، دواؤه السيف إن لم

والإمام أبو زرعة الرازي حيث قال:


والإمام الحميدي ونقله عن الإمام مالك بن أنس - رحمه الله ـ فإنه تال في أصول السنة، بعد أن ذكر عقيدته في الصحابة الابة، وبين وجوب الترحم عليهم والاستغفار لهم:
فمن سبّهم أو تنقصهم أو أحداً منهم فليس على السنة الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه تالل: قسـم الله


 فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل الش له الفيء(0) والإمام القرطبي ـ كما في كتابه الجامع لأحكام القرآن ـ فإنه بعد أن نقل عن الإمام مالك قوله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله -

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أصول المرخسي: } \\
& \text { (Y) الكفاية : ص } 9 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

قوله ليغيظ بهم الكفاز ه(1) قالل: لقد أحسن مالك في مقالته، وأصاب في تأويله، فمن نتص واحدلاً منهم أو طعن عليه في روايته نقد ردّ على الشّ رب العالمِين، وأبطل شرائع المسِلمين (()،
والإمام عبد العزيز(r) في المقنع، مع جماعات من الحنابلة، وعلى هذا كفروا الخوارج :والرافضة، ومنعوا منـاكحتهم، لكونهم يـطعنون فين في الوني
 الصارم المسلول، ونقل عن عبد العزيز أنه يقول :

والإمام محمد بن يوسف الفريبا (0)، فإنه صرح بكفر من شُتم أبا بكر
 لا إله إلا الش قال: لا تلا تمسوّه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى حتى تواروه في حفرته (1)

والإمام االطحاوي حيث تال في عقيدته:
: (1)
(\%)



 . 1 Yv - $119 / \mathrm{r}$ . (t) الصارم المسلول: ص (t)




(7) الصارم المــلول: ص :هv.

وحبهم - أي الصحابة رضي الله عنهم - دين وإيمان، وبغضهم كفر
ونفاق وطغيان(1)
(r) ـومن سبّهم فقد زاد على بغضهمبم ـ كما في الصارم المسلول

والقول بتكفير من سبت الصححابة هو إسدى الروايتين عن الإمام أحمد (r) _ رحمه الله

وذكر الالوسي في الأجوبة:

فيه إكفارهـما .
قال الألوسي : والكى ذلك ذهب معظم الحنفية (ه).
وممن تطع بقتل من سبّ الصحابة طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة
وغيرهم ـ كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية ــ (7).

واستدلوا لما ذهبوا إليه بأمور منها:
 وانتقاص له، وحط من مكانته ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنهم أصحابه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) العقيدة الطلحاوية: ص (1) } \\
& \text {. انظلر الصارم المسلول: ص (Y) (Y) } \\
& \text {.oVI انظر المصلر السابق: صم (F) }
\end{aligned}
$$




 (170 - 17t/1
(0) الأجوبة العرافية: ص ص
(1) الصارم المسـلول: ص 074.

الذين رباهم وزكامم، وذكرهم بخير وأوصى بهم خيرأ، ومعلوم انـ إيْذاء النبي -

Y - إن الطعن فيهم والتجربح لهم يؤدي إلى إبطال الشزيعة، إذ هـم نقلتها، والمبلغون لها. قالن القرطبي : من نقص وأحداً منهم، أو طعن عليه في

r - إن في ذلك إنكار ما قام الإجماع عليه - كما يقول الآلوسي - قبل ظهور


ولا شك أن معارضة اللّ في كتابه، وعدم تبول دليل القرآن أو إنكار حرف منه، مخرج عن الإسلام، ومْلخل في الكفر والعياذ بالشة، ذكير ذلك مخمد صديق في الدين الخالص ثم قال:
من خالف الله وزسوله في إخبارهما وعصامما بسوء العقيدة تي

 عنه - عن النبي - - ألها - أنه قال في الأنصار :
 ومن أبغضهـم أبغضه الهُ (o)

## فال شيخ الإسلام في الصارم المسلول:

 -OVo/r :

 (

فمن سبهم فقد زاد على بغضهمه، فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله


 وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال، وكان المهاجرون إذ ذاك قليلذ غرباء فقراء مستضعفين .

ومن عرف السيرة وأيام رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ وما قاموا به

 تدر الأنصار، لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وأنّ الأمر سيكون في المهاجرين، فمن شارك الأنصار في نصر اللّ ورسوله بمار المار أمكنه فهو
 الل ه(") فبغض من نصر الل ورسوله من أصحابه نفاق(")
 عنهم - لا يكفر بذلك، بل يفست ويضلل، كما أنه لا يقتل بل يكتفى بتعزيره وتأيهي.
ومتن ذهب إلى ذكك:

وسبّ أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفراً لكن يضلل (1)
(1) سورة الصف، آية: 14 الصـر

 تولى تضاء الكونة ثم عزل وربع الى بغداد ورتب مدرساً، ولم يزل يفتي ويدرس الى ألى


(£) الاختبار: \&TA/\&.

والإمام ابن عابذين فقد قال في رسالته تنبيه الولاة والحكام : إن الحكيم بالكفر على ساب الشُيخين أو غيرهما من الصحابة مطلقأُ قول ضعيف لا لا ينبغي الإفتاء به، ولا التعويل عليه(1).

والإمام التُفتازاتي: فقد صرح بأن سب الصحابة بدعة وفسبق، وكذا صرح الإمام أبو السنكور السالمي(") في تمهيده: بان سب الصحابة ليسن بكفر (r)

والإمام مُـلا على الكقاري(t) ونقل الإجمماع على ذلك حيث قال : من سبّ أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإِجماعمع).
والإمام ألقسطلاني والنووي فقد ذكرا أن سبّ الصحابة خرام مني فواحش المحرمات، كما في إرشاد الساري(1) وشرح صحيح مسلم("). والإمام الرملي كما في نهاية المحتاج (N)، والإمام الباقلاني كما في

$$
\text { (1) تنبيه الولاة والحكام : } 1 / 7 \text { דז. }
$$














$$
\begin{aligned}
& \text { (0) تنبي الولاة :والحكام: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \ddagger 17 / \mathrm{V} \text { : نهاية المحتاج ( }
\end{aligned}
$$

الإنصاف"("، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه(V)،
والإمام ابن تيمية حيث قال في الصارم المسلول:

يقول:
ومطلق السبت لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر(Y).
والإلمام إبراهيم النخغي ، وأبو إسحاق السبيعي ـ كما ذكر ذلك الإمام ابن

وقد تال الإمام السبكي في الفتاوى : وأجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة: أنهم فساق(0).

وممن صرح بوجوب تأديب الساب وتعزيره الإمام إسحاق بن راهويه حيث قال:

$$
\text { (1) الإنصاف: ص } 1 \text {. }
$$

(Y) انظر الصارم المسلول: ص ovI.
(r) المصدر السابق: ص هVI وص هVI.
( ( ) المصدر الــابق: ص هVA.

$$
\text { (1) الصارم المسِّول: ص ص } 1 \text { هـ . }
$$

$$
\text { (V) المصلر السابن: ص } 1 \text { (V9ه، نسيم الرياض: \&/070. }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { من شتم أصحاب النبي - } \\
& \text { والإمام مالك ـ وهو المشهور من مذهبه - حيث قال: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { واستدلوا لما ذهبوا إليه بأمور منها: }
\end{aligned}
$$

1 ـ إن مجرد السبب غير مستلزم للكفر والخروج من الملّة إلاّ في حقّ الأنبياء
ـ عليهم الصلاة وألسبام ــ

 والسلام - بالنهي غن ذلك، ففي الصحيحين ألن النبي -


لا تسبوا أصهحابي . . الحديث (1)
r ـ إن أشْخاص الصحابة ـ كما يقول الإمام ابن تيمية ـ لا يحجب الإيمان بهم بأعيانهم، فسـب الوااحلد لا يقدح في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسنلبة

واليوم الاغخر (")
مناقتشة أدلة الفريت الأول وردّها:
| - يردّ على الدليل الأول:
بأنّ إيذاء النبي - لصححبتهم أي من حيث إنهـم صحابة له ـ عليه الصالاة وألسلام ـ فبلا شلك أن أل في ذلك تعريض بسبّ النبي -

من الدين، ويلحق بـجظيرة الكافرين - والعياذ باله ـ،
وأما إذا كان متأولًا في سبّه لهم بنتأويل له وجه فإنه لا يكفر بذلك، وإنما يفسق ويضلل؛ ؛ ولذلك فإنّ سيدنا علياً ـ رضي الله عنه ـ لم يكفر الخخوارج مع أنهم كفروه وتبرؤوا منه لكونهـم هتأولين .

قال في نسيم الرياض :
ومححل" تكفير المُبسنحل إيذاء صصحابي ؛ ما لم يكن عن تأويل ولو خطط؛
 ova الصارم المسلول: ص) (Y) (r) انظر فتاوى السبكي: OVo/r (Y)
$r \& r$

لأنه ظني فله شبهة ما تمنع الكفر(1). Y -
بأن ذلك مسلم إذا كـان الطعن في جميـع الصحابـة ـ رضي اللّ
 تركن النفوس وتطمئن إلى شريعة نقلتها ضلال، كفرة أو فسقة، ومن هنا جزم العلماء بتكفير الكميلية من الرافضة لتضليلهم جميع الصحابة وتكفيرهم .

قال القاضي عياض في الشفا:
وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، كقول الكميلية من الرافضة (؟) بتكفير جميع الأُمة بعد النبي التقديم

أما سبّ بعض أفراد الصحابة - رضي الله عنهم الجمعين - فغير مؤد إلى
إبطال الشريعة، ومن ثم فلا يحكم بكفر الساب لبعضهمه، وإنما يفست ويضلل، وعلى الحاكم زجره وتأديبه، لما للصحابة ـ رضي الله عنهم - من مكانة ومنزلة عند الل وعند رسوله ـ عليه الصهلاة والسلام ــ ــ
r - ويرد على الدليل الثالث:

(Y) انظر فتاوى السبكي: (Y)/
(r) ذكر الناشيء الأكبر في مسبائل الإمامة: أنّ الكميلية فرقة من الشيعة اهصحاب كميل بن زياد وليس كميل بن زياد صاحب علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه هـ، وذكر أنها تنفرد عن سنا سانر
 الكاملية وذكروا النهم اتباع رجل من الرافضة بعرف بأبي كامل وأنهم يكفرون جميع الامة.
 الملل والنحل: IV\&/1، اعتقادات فرق المسلمين والمسركين: ص •7.


وعدم قبول دليل القرآن، كل ذلك إنما يكفُ ويخرج عن الملةّ، ، إذا كان عن

 سلف هذه الأمة، بل "المعلوم من قواعد الدين، وعقائد الجمهور، ألّة المسنلم



عطية في كتابه البدعة - تجزّز غير مقبول(1).



 وكذا الححكم فيمن أنكر صحبة سيدنا الصديق - رضي الله عنه -(r). ع - ويرد على الدليل آلرابع :
بأن إطلاق لفظ النفاق في الحديت محتمل لنفاق الكفر، ومحتمّل
 الترمذي : إنما معنى هذا عند أمل العلم نفاق العمل(8)، وتال الحانظ ابن ججر - بعد أن بين معنى النفاق -:

إن كانّ في اعتقاد الإيمان نهو نفاق الكفر، وإلا نهو نفاق العمل(0)
(1) البدعة: صن YVr.



$$
\begin{aligned}
& \text { (0) نتح الباري': 19/1. }
\end{aligned}
$$

ومن البين أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.



وأيضاً يمكن حمل ذلك على من لم يتأول في بغضه لهم.
قال ابن التين (1):

المراد حب جميعهم وبغض جميعهم، لأن ذلك إنما يكون للدين،
 الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ذكره: ومو تقرير حسن(r)" وبمناقثة أدلة الفريق الأول وتوجيهها، يتبين لنا رجحان ألنائ أدلة الفريق الثاني وسلامتها، وهو ما نميل إليه ونختارهُ وذلك لأنه :
ليس هناكُ دليل قاطع من إجماع أو كتاب أو سنة صحيحة اليحة على تكفير
 دينه، ونسبته إلى الكفر، وإباحة دمه، ليس بالألمر الهيّن الني يسوغ إلطاعلاقه، ، اللهم إلا إذا دعم بواحد مما تقدم مـ كيف وقد قال ـ -
لا يحلز دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الش وأني رسول الشّ إلاّ إلاّ بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة(r)
(1) مو الإلما أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاتسب، الإمام العلامة المحدث، الرارية،
 شرح البخاري الصحتح اعتملمه الحانطا ابن حجر ني شرح البخاري . توني سنة إمدى عثرا
 . IIr/V (Y) فتح الباري (Y)
(Y) متفق عليه من حديث عبد اله بن مسعود ـ رضي اله عنه ـ واللفظ للبخاري ، أخرجه في كتاب =

## وكما قِيل:

لو كان تسعة وتسُعون جليلخا على كفر أحد، ودليلر واخد على إسَلامه،


في حده وتصاصش(1)
ومما تقدم يتضح كنا:
أن القول بعدم تكفير من سبّ الصحابة ـ رضي اله عنهم - ليس علي إطلاقه، وإنما مو مشتروط بعدم مصادمة النصوصن الصريحة من إلكتاب والسنة الصححيحة، وعلم إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وعلى هنا هلا يحمل كالام من أطلق ألقول بعدم التكفير هيرا والش سبحانه وتعالي أعلم.
=

(1) انظر رسالة تنبيه الولاة والحكام :


وأذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا البحث، وهي كما
يلي
أولاً :
إنْ الصحابي هو من لقي النبي -
حال حياته، ومات على الإيمان.
وقد تبين عند شرح التعريف:
انَ العلماء قد اتفقوا على أن البالغين من الأنس ذكرورأ أو إناثاً ممن طالت صحبتهم لرسول الله -
 وصفها.

وأما غير هؤلاء كالجن والملائكة وغير البالغين من الأنس، ومن قصرت
 له أرتداد ثم عاد إلى الإسلام في حياة النبي - الم ـ عليه الصلاة والسلام -، وكذا من زآه وهو مسجى : فقد اختلف في ذلك أهل العلم، هل إن هؤلاء يعدون في الصحابة أو لا؟

والذي ترجع لي بعد النظر في أدلة الفريقين:
أنّ جميع هؤلاء داخلون في مفهوم الصحبة، إلا من رآه بعد وفاته وهو

 فإنهم فيها في حكم كبار التابعين.

إن آيات الكتاب الحكيم، وأحاديث الرسول الكريم، - عليه أفضلز


 وإن مما أطبقت عليه الأمة، وارتضاه علماء الملّة، هو: إنّ أنضّلهي على الإطلاق سيدنا أبو بكر الصديق ومن بعله عمر الفاروق نم عثمان ذو النورين ثم علي الكرار - رضي الشع عنهم أجمعين - .

إن الصحابة جميعهم عدول، قد بتّت عـدالتهم بالكتـاب والمننة وإجماع الأمة، وكذا بالمعقول.
ومن ثّمّ لم يكن الرو ه منهم خاضعين لقانون الجرح والتعديل
ولا يلزم من ثنوت عدالتهم عدم وقوع المعاصي منهم، إذ هنم ليسوا
 دليل على أنّ ما يقع فيه اللبعض منهم يوفقون فيه للتوبة، كما أخبر عن الـن ذلكّ
 أهل بدر نجاصة بإنجار النبي -


إن منا وتع بين الصحابة ـ رضي الله عنهم - من تساجر وتقاتل، لم يكن
لمطامع دنيوية، أو شهوات نفسانية، إنما كان عن اجتهاد في إقامة كتاب الله، وتطبيق حدوده، وتطع دابر المفسدين.

خامساً:
إن الحق في حروب الصحابة مع سيدنا علي ومن وافقه من الصحابة


 مأجورون على ذلك ـ رضي الله عنهم وأزضاهم أجمعين - . سادساً:

إنَ مطلق السب للصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أو الطعن في عدالتهم، حرام بالكتاب والسنة، وإن فاعل ذلك فاسبق ضال، يلا يجب زلا





 المسلمين، دواؤه اللسيف إن لم يتب.
والش سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلّم، على المّ سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد للّ ربـ العالثمين.

## 0 OR

ـ ـ نهرس الاليات القرآنية الكريمة.
Y ـ ـ نهرس الأحاديث النبوية الثريفة. r ع - فهرس المراجع •
ه ـ نهرس الموضوعات.

## نهرس الآيات القرآنية الكريمة

| الصفحة | رقم الآية | اللسورة | الآيـة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | ) |
| 100 | Y. 19 | التوبة | - |
|  | YY/Y) |  |  |
| 1.4 | 0 | \|الاحزاب | - \% أدعوهم لآبائهم \$ |
| Ir | Y \% 1 | النصر | ـ \$ \$إذا جاء نصر الها والفتح . . |
| Y41 | Ya | الفتع | - وأشداء على الكها |
| 109،1r | $\varepsilon$. | اللوبة | - |
| lor | IVr ، IVY | آل عمران |  |
|  | IVE |  |  |
| mil | rr | آلل عمران | ـ هألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. . . |
| 197 | OE | النساء | - . . . . |
| 191 | Y | الإسراء | - |
| 197 | Y, Y/1 | القدر | ـ هإلا |
| Y4I | Yr | الزخرف | - . |
| r.r | ir | الحجرات | - |
| YTr | $r 1$ | النساء | (\% \% \% |
| 100 | Y1A | البقرة | - |
| 19\% | 9V697 | آل عمران |  |
| r.V | $r$. | الزهمر | - |
| ryy | Y | المائدة | - \$ إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله . . |
| rre | rer | المائدة | - \$ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . |


الالايـة (0)


$$
\begin{aligned}
& \text { - هال أوسطهم }
\end{aligned}
$$

- هوقل إنما أعظكمبه
( )

( $p$ )

lالأحزاب
ـ ـ هومن المؤمنين رجالـه
roo

السورة :الصتم الآية : الصيخ
الالايسة
( ن )

(g)


ORO


--
-- ---


$$
\begin{aligned}
& \text { الآيـة رقت الالاية الصورة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 07 \\
& \text { 19Y } \\
& \text { וY } \\
& \text { IAV } \\
& \text { 197.198 } \\
& 1 . \\
& \text { الحليد } \\
& \text { - \$ الا يستوي منكم من أنفق } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

## فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

| الصفتحة | الحديــــ |
| :---: | :---: |
|  | (1) |
| lov | 1 |
| Ar | * . . |
| ivy |  |
| \& 9 | ع - . |
| rry |  |
| rr. | C. . ${ }^{\text {. }}$ - - |
| $\wedge \wedge$ |  |
| Ylo | 1 1 - |
| Yry |  |
| IVr | * . 1 - |
| YYA | * 11 |
| 179 |  |
| rYa | * . . . |
| YAl |  |
| YAI | 10 - الله اللد في الصحابي . . |
| Yir |  |
| 1YO | A. . . |
| Yiv |  |
| YY |  |


( ب )

(

> الصضفتة
> $V$.
> rr. ،rrv

$$
\begin{aligned}
& \text { ฯ } \\
& \text { ( ح) } \\
& 1 \cdot 7 \\
& \text { \#. . . } \\
& \text { ( } \dot{\tau} \text { ) } \\
& \text { YYY } \\
& \text { ITr } \\
& \text { ( } 3 \text { ) } \\
& \text { ry } \\
& \text { a. . . } \\
& \text { (س) } \\
& \text { rrs } \\
& \text { YoA } \\
& Y \& \wedge
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { O } 01 \text { - (اسباب المسلم فسوق . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( \&) } \\
& \text { ITV } \\
& \text { a . . . } \\
& \text { ( } \dot{\varepsilon} \text { ) } \\
& 17 . \\
& \text { هـ ـ اغغاب عمي أنس . . ") } \\
& \text { ( ) } \\
& \begin{array}{c}
r v \\
i v \varepsilon
\end{array} \\
& \text { "ه - . }
\end{aligned}
$$

الصفنحة
Y. $V$

IAV

(
|V1

( 」)

$$
\begin{array}{r}
4 \Lambda 6 \Lambda 1 \\
9 \Lambda \\
190 \\
Y \& \Lambda \\
Y \cdot \varepsilon \\
10 \Lambda \\
Y . \varepsilon
\end{array}
$$

(J)

YY7 179
$1 \cdot v$
171
iv.

177
(f)

Y:O
YY
Yro
Yio
109

C . .

!

17 - 77 - اكنا مع النبي -

促
^7 ـ الأعطين هذه الراية. . . .

$$
74 \text { ـ العل الش أن يكون تد اطلع . . }
$$

. . . . . . . . .
" . . . . . . .
N. . . . .
1 . اما من عبد تصيبه مصيبة - V£
، . . . . ما من مسلم تصنيبة مصيبة.
V7 ـ الِ يبكيك يا أبا الحسن؟؟

الصففتة

Y．V
Y17
HYV
1ヶฯ
HYV
PYT

リッドャ
IAV

HFI
YYE
（ $\dot{0}$ ）


A ．． 1

ش
( و (
ry．
req
AA
（ لا）
، ．．لس X－ 4 ．
FEY，YVQ6197
rir

Il 11

 （
9 9 ـ


$$
\begin{aligned}
& \text { 1. . . } \\
& \text { 1. . }{ }_{\text {I }}^{\text {a }} \text { - } 10 \\
& \text { ( }- \text { ) }
\end{aligned}
$$

| الصفحة | الحديـــــ* |
| :---: | :---: |
| $17 \Sigma$ |  |
| : |  |
|  |  |
| ive | -4^ - ایا |
| Y:O |  |
| 1v7 | **. . . . . |
| 17\% |  |
| IVE |  |
| rvo |  |
| rvo |  |
| $r$ r. |  |

## نهـرس الأعــلام



| ( j ) | حبيب بن مسلمة : |
| :---: | :---: |
| الزبير بن العوام : "AT. |  <br>  |
|  | الحسن بن عنل : 7 ¢ ¢ |
| زيد بن إرقم: |  |
|  | الحسين بن علي : 7\% ¢ |
| زيد بن حارثة: 1-1. 1 ¢. |  |
|  | الحسين بن محمد: MrV |
| ( ( ) | حضين بن المنذر: YAA |
|  | حفصة بنت عمر: \|| || $\mid$ \| |
| . السائب بن عثمان : MYY. | الحككم بن عمرو: ¢ر: |
| سعد بن مالك بن بن أهيب: £ ¢ ¢ | حكيم بن حزام: 1.0 |
|  |  |
|  | جم جمة بن أبي حمهة: |
| سعيد بن زيل : ¢ ¢ |  |
| سعيد بن قيس: MAA |  |
| سعيد بن يربوع: | ( ${ }^{\text {c }}$ ) |
| سلمان الفارسي: 1.0.1. | خالد بن الوليد: ***. |
| سليمان بن عبذ القوي : 9.9. | خباب بن الأرت: ITV . |
| سمرة بن جندب: 1Y¢ | خبيب بن عني : ¢ ¢ . |
| N0 : سنين، أبو جميلة السلمئ |  |
| سهل بن الحنظلية: | خويلد بن خالد: 09 ¢ |
| سهل بن محمد: |  |
| سهيل بن حنيف: ¢ ¢ | (2) |
|  | داود بن علي : YON. |
| ( ) |  |
| شبّ بن ربعي : | ( 3 ) |
| \%Y \% |  |

 عبد العزيز بن جحفر: Y F عبل العزيز بن محمل : هوه
عبلد القادر بن أحمل: FA . FA
 الصهديت : * \& .
. 9V : عبل الش بن جحشش
عبد الله بن جعفر: 11
عبل الله بن حذافة : IEY عبل الله بن حنظلة : EY عبد الله بن الزبير: . IY. عبد الله بن عامر: • . عبد الله بن عباس : ع ${ }^{\text {ع }}$.
 عبد الله بن عمر: شع عبل الش بن عمرو بن حزام: \& \& عبد الل بن عمرو بن العاص:

عبل الله بن قيس : IFV عبل الثل بن معحمود : HMA عبل الله بن مسعود: 9 \& .
عبل الله بن مغفل : الشا عبلد الواحلد بن التين: 0 \& . $9 V$ : عبيدة بن الحارثن عتبة بن فرقد : \& ع .


عثمان بن سنيف : FIF عثـمان بن طلحهة: |Y1 عثمان بن عفان: * \& . عثمان بن مظڭعون
( )
صحر بن حرب: 1.0. 101
صهيبب بن سنان: loV
( )
الضحاك بن قيس : غ
الضححالك بن محخلد : سY ضمام بن ثعلبة: • \& .
(b)

طلحة بن عبيل الله : هr
طليحة بن خويلل : R+A.
(と)
عائذ بن عمرو: 1Vを
عائشة بنت أبي بكر : المي
عامر بن أبي المية: 99 عـي
عامر بن عبد الله بن الجراح: عـ
عامر بن فهيرة: ا I ا
عامر بن واثلة :

العباس بن عبد المطلب: •1A .
عبل الرحمن بن الحنبل: طع .
عبد الرحمن بن صحخر، أبو هريرة: شّع .
عبد الرحمن بن عوف: 79 . 7 . عبد الرحمن بن القاسم:



فهرس المراجع

1 ـ القرآن الكريم.
(1)

- Y الإبانة عن أصول الليانة: للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ت

 IrVA PA
ع ـ الإتقان في علوم القرآن: للإمام بجلال اللدين عبد الرحمن السيوطي ت 911

للكتاب - .
ه ـ الإجابة إليراد ما استدركته عانشة على الصحابة: للإمام بدر اللدين الزركشي ـ تحقيق سعيد الأفغاني - مطابع دار القلم - بيروت الانـي 7 ـ الأجوبة العراقية على الأستلة اللاهورية: للإمام أبي ألثناء اللسيد محمود أفندي الحسيني الآلوسي ـ المطبعة الحميلدية ـ بغداد . الحـي - الاحتجاج : تاليف أبي منصور أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي - مطابع




$$
. \text { م } 197 \lambda_{-} \text {olrav_ }
$$

9 - الإحكام في أصول الأحكام: لإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري ـ تحقين : محمد أحمد عبد العزيز ـ مطبعة الامتياز بمصر ـ الطبعة


11 ـ الاغختصاص: تأليف فخر الشيعة أبي عبدالل محمدل بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشين المفيد ت الـا

YA Y
با ـ الأدب المفرد: للإمام أبي عبداله مححمد بن إمماعيل البشخاري ت YOT هـ - Y ـ

 \&VA



.

7ا - إرشاد المقل السـلنم إلن مزايا القرآن الكريم : لإِمام أبي السعود فیحمد بن
مسمد العمادي بت 901 هـ ـ مطبعة عبد الرحمن محمد بالقاهرة -:" IV


- بمصر - العلبة الأولىي.

1 ا ــ الالاستيعاب في معرفة الأصسابِ: للإمام أبي عمن يوسف بن عبدالله بن محمد
 19 ـ أُسد الفابة في معزفة الصححابة: للإِمام غز الدِبن، ابن الأثير، علين بن محمد
 . Y ـ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: للإمام نور الدين علي بن محمـد المشهور بالملا على المقاري ــ تحقيت محمد الصباغ ـ دار القلم - بيرؤث

$$
. م|9 V|-\infty|r a|-
$$

Y ـ الإسنلام والصشحابة الكرام بين السنة والشيعة: للنسْيخ محمل بهجت البيطار؛

Y Y Y الأثباه والنظائر في تواعد وفروع نقه الشـافعية: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - عيسى البابي الحلبي وشركاه ـ ـ الاع
 ـ مطبعة السعادة بمصر (أعادت طبعه بالأوفست ـ مكتبة المشنى ببغداد) . ६ Y ـ أصول الحلديث علومه ومصطلحه: :للدكتور محمد عجاج الخطيب ـ دار



Y Y أصول السرخسي: لإمام أبي بكر محملد بن أحمد اللسرخسي ت ت • \& § هـ ـ تحقين أبي الوفا الأفغاني - دار المعرفة للطباعة والنُشر - بيروت الـو ـ أصول الـنة. YV الحميدي ت YIQ هـ ـ تحقيت حيبـ الرحمن الأعظمي - الطبعة الأولكى الهند - اله
Y Y ـ الاعتقاد على مذهب السلف أهل الینة والجماعة : لإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت OA ع هـ ـ صحححه ونشره لأول مرة الشيخ أحمد محمد
مرسي السلفي سنة •1Y^ا هـ ـ ال197 م .
-


Y Y ـ الآتصهاد في الاعتقاد : للإمام أبي ححمد محمد بن محمد اللغزالي ـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة الأخيرة -.

 سץ ـ الإكليل من أخبار أليمن وأنسابِ حمير : للإمام أبي محمد الـحسن بن أحمد
 القاهرة - A A



-     - الإنصاف فيما تضمنه الكثان من الاعتزال، بذيل الكشاف: للإمام نأصر




- WY أهل البيت منزلتهم ومبامؤهم : بقلم محمد بجواد مغنيه ـ منشُورات مكببة

الأندلس - بيروت 1907 م .
(ب)
 ـ تحقيق الحمد مخحمد شاكر ـ مطبعة محمد علي حبيح بميدان الأزهر - الطبعة

الثالثة .

الشههير بابي حيان ت عVQ هـ ـ مطابع النصر الحديثة ـ ـ الرياض .

- ع - بدائع الفوائد : للإمام أبي عبداله محمد بن أبي بكر الدمسقي الثشهير بابن

القيم الجوزية - تـ VOI هـ ـ إدارة الطباعة المنيرية -ـ.

المعارف ـ بيروتب.
Y § ـ البلدعة، تحلديدها وموقف الإسلام منها: للدكتور عزت علي عطية ـ مطبعة
المدني - القاهرة -.
r للطباعة والتجليد ـ الر ياض ـ الطبعة الأولى .


(ت)
0 ع ـ تاريخ الإسلام وطبقات مساهير الأهلام: لإِمام شمس اللدين محمدل بن احمدل


وع ـتاريخ بغداد أو مدينة السلام: للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب
البغدادي ت تף \& هـ ـ ـدار الكتاب العربي ـ بيروت.

IV
 ^\& ـ تجريد أسماء الصسابة: للإمام أبي عبداله محمد بن أحمد الذهبي ت
V§^هـ ـ ـ الهند -.
¢؟ ـ التحرير في أصول الفقه ومعه تيسير التحرير : للإمام كمال الدين محمدل بن عبد الواحد الشهير بابن همام الدين الإسكندري ت ATI هـ ـ ـ مطبعة مصطفى
 - ه ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للإمام الحافظ أبي العلى محمد بن
 1ه ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: للإمام جلال الدين عبد الرحمار الرحمن





 ๕0 ـ تزين الأرائك في إرسال الني -


هـ ـ تسهيل الوصول إلى علم الأصول: للأستاذ الكُيخ محمد بن عبد الرحمن عيد

وه ـتفسير القرآن العظيم: للإمام عماد الدين البي الفداء إسماعيل بن كثيـر
الدمششي ـ دار الفكر ـ بيروت.
ov




ه هـ تقدمة المعرثة لكتاب الجرح والتعديل: للإمام أبي محمد عبد البرحمن بُن


 ت ^OY هـ ــ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ـ دار المعرفة للطباعة والنشر -

ا 1 ـ تقريب النووي: للإِمام أبي زكريا يحيى بن شبرف النووي ـ تحقيق غبد


Y Y ـ تلخيص المستلركو للحاكم، مطبوع بذيل المستلدرك: للإمام الحانظ محمد بن أحمد الذهبي ـ مطابع النمر الحديثة ـ الرياض سף ـ تلقيح نهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير : للإمام عبد الرحمن بن الجوزي ـ المطبعة النموذجية .
 وعليهم الصلاة والسلام - مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين : للإمام السيد محمد أمين أفندي، الشههير بابن عـابدين - اللمكتبـة الهاثمميـة بذمشق .
هو ـ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز بن ناصرُ الرشيّب ـ مطبعة الإمام بمضر -
7 - تهذيب الأسماء واللفات : للإمام مأبي زكريا بحعى بن شرف النوري ت ף צ צ צ هـ - إدارة الطباعة المنيرية (مصورة بدار الكتب العلمية - بيروبت).
IV - تهذيب التهذيب: للإمام الحافظ 'ألحمد بن علي بن حبر العسقاريلاني - مطبعة

^7 ـ توضيح الأنكار لمعاني تنقيح الأنظار : لإلمام محمد بن إسماعيل الصنعاني ت اlIAY هـ ـ تخقيف محمد محيى اللدين عبد الحميد ـ مكتبة الـخانجي -

99 - تيسير التحرير : للإمـام محمد أمين، المعروف بأميـر بادشـاه البحسيني


## ( ()

相 -

 VI جامع التحصيل في أحكام الدراسيل: للإمام صلاح الدين خليل بن كيكلدي اللطلائي ت VTI هــ ـ تحقيف حمدي عبد المجيد السلفي - الدار العربية







 vo - جمع الجوامع وعلبه سرح المحلي مع حاثية البناني: للإِمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي ـ مطبعة دار إحـياء الكتب العربية.


إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسل ـ إدارة إلحياء السنة ـ باكسيتان.

 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: للإمام محیى الدين عبد القادر بن ابي الوفاء الحـني ت VV0 هـ ـ مطبعة مجلس دائرة المعارن النظامية ـ الهند، الطبعة الاولى .

## ( $\tau$ )

(حانشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي علم متن جمع الجوامع: للإمام السبكي - مطبعة دار إلحياء الكتب العربية. . ـ ـحاثية الكستلي على شرح المقائد. بهامس شرح العقائد النسفية: لإِمام

هصلح الدين مصطفى الكستلي ت 9 هـ ــ ـ مطبعة النشركة العثمانية، الطبعة
الثانية .
(1) الحبائك في أخبار الملاثلك : للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 911 هـ ـ ـدار التاليف بمصر . 911
AY - - - الصسن الصهابة في شـرح أشعار الصحـابة: للشيخ الأديب علي نهمي الموستاري -دار| سعادات ـ روشن مطبعة سي (مطبعة الروشن في منطقة السعادة بالأستانة) r



سنة IrqV هـ ـ م 19VV م.

ه1 - حلية الأولياه وطبقات الأصفياه: للإمام الحانظ البي نعيم أحمد بن عبدالله

(د)
 المصاضرة ني تأريخ مصر والقامرة: للإمام جـلال الـدين عبد الـرحمن





1^ ـ دراسات تاريخية في رجال الحليث: للشِيخ عبد الحميد بخيت ـ مطابع

 ألمحسن بن حمد العباد ـ مطابع الرشيد بالمدينة المنورة ـ الطبعة الاولئى

$$
\text { A } 1 \& \cdot 1
$$

- ـ ــ دناع عن أبي هريرة - رضي اللا عنه -: عبد المنعم صالح العلي -دار


الدكتور محمد محمد أبي شهبة - رحمه الله ـ مطبعة الأزهر ـون
Q Y V99 هـ هـ ـ تحقيت الدكتور محمد الأحمدي أبي النور- دار التراث للطبع

والنشر ـ القاهرة.
ra ـ الدين الخالص: للسيد محمد صديق حسن البخاري -مطبعة المـدني القاهرة.
( ${ }^{\text {) }}$
؟ \& ذ ذكر أخبار أصبهان: للإمام أبي نعيم أحمد بن عبدالش الأصبهاني - مطبعة

ه 9 ـ اللديل على طبقات الحنابلة: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن حسن بن رجب البغدادي ئم الدمشقي ت لا لا لا لـ ــ ـ مطبعة السنة المحمدية - plaor
( J$)$
97 - روح المعاني ني تفسير القرآن المظيم واللبع المثاني: للإمام شهاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادي - إدارة الطباعة المنيرية (مصورة بدار إلحياء

التراث العربي - بيروت) .
9V
 للطباءة -.

المكتب الإسلامي .

19 ـالرياض المستطابة في جملة من روى في الصحبحين من الصعابة: للإمام بحیى بن أبي بكر العامري اليمني - الناشر مكتبة المعارف - بيروت ـ الطبع
الأولى 19v\& م.

## (س)

- • ـ ـ سلتم الوصول لثنرح نهاية السول (وهو حاشية على نهاية السول ني منهاج الأصول للأسنوي): للثيبخ محمد بخيت المطيعي ـ المطبعة السلفيـة -

 تحقيق محمد مخيى الدين عبد الحميل ـ مطبعة السعادة بمصر .
1-Y ـ ـ سنز الترمذي: للإمام أبي عيسى محمذ بن عيسى بن سورة الترمذلي بت YVq هـ مطبعة الإعتماد.
r r ا ـ السنة قبل التدوين: للدكتور محمد عجاج الخطيب ـ دار الفكر للطباعة ـ والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى .
؟ § ـ السنة ومكانتها في التنُريع الإسلامي: للدكتور مصطفى السباعي ـ مطبعة

1-1 ـ اللسيرة النبوية: لالإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام المعـافزي ت rir بـ ـ ـ شركة إلطباعة الفنية المتحدة ــ


## (ش)

1-1 ـ الثافي ني شرح أصول الكاني: للشبي عبد الحسين بن عبد المظفز
 - 1901

I-V
 بيزوت - لبنان.
1-1 1 ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: للإِمام بهاء الدين عبداله بن عقيل





-11 ـ شرح ألفية العراتي السمماة بالنصرة والتذكرة: للإمام عبد الرحبم بن

1 11 - نرح التنتازاني على متن المقائد النسفية: للإمام سعل الدين مسعود بن عمر

IIr - شرح تنفيح النصول في اختيار المحصول في الأصول: للإمام أبي العباس
 اللطباعة ـ القاهرة.
ITr - شرح الز رقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني: دار المعرفة للطباعة


بيروت.

110 ـ شرح العقيدة الطحاوبي: للإمام صدر الدين محمد بن علي بن محمد


117 ـ شرح الكوكب المنير : للإمام محمد بن أحمد الحنبلي المعرون بابن النجار ـ تحقين الدكتور محمد الزحبلي والدكتور نزيه حماد ـ دار الفكر بدمنـق
IVV ـ ـ ـرح مختصر الروضة في أصول النقة: للإمام سليمان بن عبد القوي الطرفني ت VIT هـ (مشطرط في مكتبة الحرم المكي -أصول فقه رفم

11^ ـ شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب ومعد حواششي التفتازاني والجرجاني والهر وي: للإِمام القاضي عضد الملة والدين ت لهع لـ ــ ـ مطبعة الفجالة

119 ـ شرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين: كاهلمـا للإمام سعد اللدين

 علي بن محمد الجرجاني ت ت اليا هـ هـ ـ ـ دار الطباعة العامرة.
|Y| ـ ش


$$
\text { الأولى - IrVA هـ ـ } 1909 \text { م. }
$$



اليحصبي ت \& \&o هـ ـ دار الفكر ـ بيروت.

## (ص)

 ابن عبد السلام اللحراني الدمششقي المعروف بابن تيمية ت YYA هـ ـ ـ ت تحقيق

§ ا

 البخاري - دار الفكر - بيروت.

 I IVV ـ المطبعة المصرية

 - 1979 -

1Y9 ـ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، ومعغُ تطهير الجنان والللسان عن الحضور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان: للإلامنام



## (b)

 ــتحقيق الدككور أكزم ضياء العمري ـ مطبعة العاني ـ بغلاد ـ الطبعة الأولىي

اس| ـ طبقات ابن صعد: للإمام محمد بن سعد بن منيع البصري ـ دار صادر ودار
بيروت ـ IYVף هـ ـ I O PVV م .
 ـ تحقيق علي محمد عمر ـ مطبعة الاستقلال الكبرى ـ القاهرة - الطبعة

ץr| ـ طبقات الشانعية الكبرى: للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ــت VVI هـ ـ تحقين عبد الفتاح محمد الحلو ومصمود محمد الطناحي - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ـ الطبعة الأولى . § § ـ ـ طبقات المفسرين : للإمام محمد بن علي بن أحمد الداودي - ت
 - Pl9VY - ه ITAY

## (と)

هr| ـ العدة فين أصول الفقه: للقاضي اليي بعلى محمـل بن الحسين الفراء البغدادي ـت OA\& هـ ـ تحقيت الدكتور أحمل بن علي سير المباركي -

廿

I YV ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: للإمام أبي الفرج عبد الوحمن بن الجوزي. تنحقيت الأستاذ إرشاد الحق الأثري ـ مـطبعة المكتبـة العلمية ـ باكستان ـ الطبعة الأولى 49 4ج1 هـ.

## ( $\dot{)}$


تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - مطابع الأهرام النجارية ـ القامـرة -

$$
\text { . } 198 \mid \text { - } 179 \mid
$$

IM9 ـ فاية الوصول شرح لب الاصول: كلاهما تاليف الإمام اليي يحيى زكريا

الأنصاري ـ مطبجة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر -.
( فـ )

- •

اء1 - فتح الباري بشرح صصحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن غلي" بن حجر العسقلاني ـ المطبعة السلفية -.


r - بيروت ـ الطبعة الثنانية - \&
 السخاوي ـ تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ـ مطبعة العاصمة ـ ـ القا القاهزة. ه؟ اـ الفرق بين الفرق: للإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي بت الهو 1\&7 ـ الفروق ومعه جــاشية إدرار الثشـروق على أنواء الفنروق لأبي القابمّ
 الصنهاجي المشهور بالقرافي ــــيار المار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت:
 حزم الظاهري - دار المعرفة للطباعة والنثر - بيروت.

 1§9 ـ فيض القدير شرخح الججامع الصغير بذيل الجامع الصغير للسيوطي: للإمام المحدث عبد اللرؤوف المناوي ـدار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعـة الثانيـــ . f 19VY - $\rightarrow$ Iral


## (ت)

- 0 - توانين الأحكام الثـرعية ومسائل الفروع الفقهية : للإمام محمل بن 'أحمدل بن جزي ت VEI هــ . دإر العلم للملايين - بيروت 19V\& م .


## ( 3 )

101 ـ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإمام محمد بن عثمان



 - 1970 -

به ا ـ الكثـاف عن حقائق التنزيل وعيون الأتاويل في وجوه التأويل : للإمام أبي

البابي الحلبي وأولاده بمصر .

ع 10 ـ كثف الأسرار عن أصول فخر الإملام للبزدوي: للإمام علاء الدين عبد

. plave - $_{\text {- }}^{\text {Irag }}$
100 ـ الكفابة في علم الرواية: للإمام أبي بكر احمد بن علي بن ثابت المع المعروف بالخطيب البغدادي ت بچ ؟ هـ ـ ـ مطبعة السعادة ـ الطبعة الأولى .
107 ـ الكواشفف الجلبة عن معاني الواسطية: للسيخ عبد العزيز المحمد السلمان - مؤسسة مكة للطباعة والأعلام ـ الطبعة الرابعة.
( $ل$
loV ـ الللكلي المصيوعة في الأحاديث الموضوعة: لإلمام جهلال الـدين عبد الرحمن السيوطي ت 911 هـ ـ ـ المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
10^ ـ لباب التاويل في معاني التنزيل وبهامشه معالم التنزيل للبغوي البئ للإمام علاء


 الشيباني المعروف بابن الأئير الجزري ـ دار صادر ـ بي بيروت ـي


rio

ا 17 ـ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: للإمام موفق الديدن غبداله بن أحمد ابن قدامة المقدسي - ت . 7 - هـ ـ المطبعة السلفية ـ القاهرة - الطبعة الثانية ـ الانو
17Y ـ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح اللدرة المضية ني عقد
 IIAA
( $\rho$ )
r| 1 ـ مجمع الأمثال : كإلجمام أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني ت
السععادة بمصر - ألطبعة الثانبة ـ 1rV9 هـ ـ 1909 مـ
§ I ا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للإمام الحافظا نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي ت 1 تهـ ـ النـاشر دار الكتـاب - بيـروت ـ الـطبعـة الـــنيـة . 1978 -
170 ـ المجمنوع، شرح المهذب للشيرازي: للإمام ابي زكريا يحيى بن شرت

177 ـ محاسن الاصططلاح وتضمين كتاب ابن الصالح: للإمام سراج الدامين عـمرّ


الكتب والوثائق القومية 19V7 م ما
IVV I ا محاضرات في علوم الحديث: للدكتور مصطفى أمين إبراهيم التازي ت



 الرازي ت الج ا'4'هـ ـ تحقيت الدكتور طه جابر العلواني ـ مطابع الفرزدق
التجارية :

1V. ـ منشورات المكتب التجاري للطباعة والنثر والتوزيع - بيروت.
|V| ـ مختار الصساح: للإمام محمد بن ابي بكر بن عبد القادر اللازي - مطابع الهيئة المصرية العامة للككتاب -.
الم IVY ـ المختصر في أصول الفقه على مذمب الإمام أحمد بن حنبل : لإمامام علي ابن محمد بن علي البعلي ثم الدمشتي المعروف بالبـ بابن اللحام - تحقين الدكتور محمد مظهر بقا -. دار الفكر بدمشيق - الـئ





IV0 ـ مختصر المتتهى الأصولي ومعه شرح القاضي صضد الملة والبدين وعليه





النجف الأشرف ـ العراق ـ الطبعة الخامسة ـ IrAN هـ ـ ATA ا م.

IVA علي المسعودي ت




 يوستف فان اس - المطبعة الكاثوليكبة - بيروت المات الما
 عبدالل المعروف بالحاكم ت 0 ه ع ع هـ مطابع النصر الحديثة ـ الرياض
 0 0 0 هـ ـ تحقيق محمد مصطفى أبي العلا ـ شركة الطباعة الفنية المتحدة



> الأولى - IFYY וֹـ

 .



- ${ }^{\circ}$ 19VA

71 ا ـ مشاهير علناه الأمصاز : لالإمام محمد بن حبان البستي ـ لجنة التاليف
والترجمة والنتر _ القاهرة ـ 1rV9 هـ ـ 1909 م .

IAV ا المصبأح في أصول الحديت: للسيد قاسم الأندجاني ـ مطبعة المدنيـي القاهرة.
141 ـ المصباح المنير في غريب النرح الكبير للرافعي: للإمام أحمد بن محملذ بن علي المقري الفيومي ت •VV مـ ـ ـ ـطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاذة
بمصر .

119 ـ المعتمد في أصول الفقه: للإمام أبي الحسين محمد بن علي بن الطينب

 19 19 معجم المؤلفين، ترابجم مصنفي الكتب العربية: تأليف عمر رضا كحالة

 النيسابوري ـ نشور وتصخينح السيد معظم حسين ـ منشورات المكتب التجاريني
للطباعة والتوزيع والنسر - بيروت.
 مارسدن جونس -ـمطبغة جامعة اكسفورد - 1977 ما ما
 عبدالله بن احمد بن مخمد بن قدامة ت TY جـ هـ ـ تحقيت الدكتور طه محمد
 19\& ـ الغغني في أبواب النوحيد والعله - الفــم الثاني في الإمامة -: للإمام القاضي ابي الحسبن عبد الجبار الأسد أبادي ـ المعتزلي ـي تحقيق الديك اليكتور عبد الحليم محمود والدكتور سليمان دنيا - مطبعة مخيمر - الدار المصرية للتاليف والنشر .
190 ـ ـمقاصد الحديث في القديم والحديت: للدكتور الأستاذ مصطفى أمين التازي



 . 190.
19V ـ مشدمة ابن الصلاح ني علوم الحديت: للإمام أي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعرون بابن الصالح - دار الكتب العلمية - بيروت الـيا
 $19 \wedge$ ـ الملل والنحـل: للإمـام أبي الفتح محمـد بن عبد الكـريم بن أحمد الشهرسناني ت ^\& ه مـ ـ تحقيّ محمد سبد كيالاني - مطبعة مصطنى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 199 ـ مناقب الإمام الشافعي: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين اليهيهي ت


 الدين الخطيب ـ المطبعة السلفية ـ القاهرة.
 ابي العباس احمد بن تيمية الحراني الدمشتي المطبعة الكبرى الأميرية

 لابن تيمية: ناليف البي منصور حسن بن يورسف الثيبي المعروف بابن المطهر الحلي ت تYY هـ ـتحقين الدكتور محمد رشاد سالم- مطبعة

Y - Y منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر للسيوطي: للثّيخ محمد محفوظ بن عبداله الترمسني ـمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ـ الطبعة

 A•V
O. O - الموانقات في أصول الأحكام: للإمام إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروت بالشاطبي ت - VQ هـ ــ مكتبة مخمد علي صبيح وأولاده ـ القاهرة.



- 19 Vr

Y•Y

. 1977
 - تحقيق علي مخحمد البجاوي - مطبعة غيسى البابي الحلبي وشركاه.
(i)
 تغري بردى الأتابكي ت AV\& هـ ـ المؤسسة المصـرية العـامة للتـاليف والترجمة والطباعة والنشر .


HII
للإمام أحمد شهاب الدين الخفاجي ـ دار الفكر - بيروت.
 للطباعة والنشر - بيروت ـ الطبعة السابعة .



الحمد الزاوي - عيسى البابي الحلبي وشركاه ـ الطبعة الأولى .
Y Y Y - نهاية المحتاج اللى شرح المنهاج: للإمام محمد بن أحمد بن حمزة الرملي


( - )
Y Y ـ هدية العارفين، أسماء الهؤلفين وآثار المصنفين: تاليف إسماعيل باشا البغدادي - إستانبول. (أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد).

## فهَـَرَسُ المَوْوُوَاتِ




irv
المكثرون للرواية
ITV
18.
1\&1
1\&Y
1EY
. المبحث الثاني: أكثر الصحابة فتياً . ...........................................
الباب الثالت: في بيان ما ورد في فضل الصحابة ـ رضي الش عنهم -،
$1 \& V$
189 10.
171
1v7 المبحث الثالث: ما ورد من أقوال العلاءر . . . . .

|il
ثانياً: ما ورد من أقوال التابعين . . . . . . . .................................
in。

119
119 المبحث الأول: إثبات القول بالتفاضل بين الصحابة .....................
$19 V$
بم يكون التفاضل؟؟........................................................


Y.. الفريق اللاني: يقول بالثفاضل وهم على مذاهب شتى : .............
Y. المذهب الأول: يرى أن أفضلهم أبو بكر - رضي الله عنه ـ، . . .
Y.r أدلتهم على ذلك

rir النشبه التي إنستندوا إليها
riv
رد هذه الشُبه

rry المذهب الرابع : يرى أن أفضلهم جعفر - رضي الله عنه -.......
 المذهب السادس: يرى أن أفضلهم أبو سلمة - رضي الل rre الملهب اللسابع : يرى أن أنضلهم ابن مسعود ـ رضي اللة Yro عنه
YY المبحث الثالث: التفاضل بين الصحابة YYฯ القسم الأول: بين أفراد الصحابة، ولما الميه مذاهب: المذهب الأول: أفضلهم أبو بكر بكر ثـم عمر ثـم عثم
 YミY الملهب الثالث: :أبو بكر ثم عمر ويكسك
Y\&\& المذهب الرابع : علي ثم الحسن ثم الم المسين
Yミ๕ المذهب الخلامس : جعفر ثم همز
Y\&o
ro.
الاختلاف في التفاضل بين الصحابيات
 ترجيح قول من توقف
 ror المذهب الثاني: أفضلهم أمهات المؤمنين ثم أبو بكر. .. . الألـو ror أدلة ابن حزم على تفضيل أمهات المؤمنين
roo
الرد على ابن حزم .

الباب الرابع : في بيان عدالة الصحابة ـ رضي الهَ عنهم -، وما يجب على
roq المسلمين اعتقاده في حقهم.
YYI الفصل الأول: التعريف بالعدالة لغغةُ واصطلاحأأ
rvi
 YVI الملذهب الأول: إنبات عدالة جميع الصححابة بالمنقول والمعقول YYY فالمنقول هو: إمجاع الأمة
YVE الكتاب

| rvo | السنة. |
| :---: | :---: |
| YAr | والمعقون |
| Yイ7 | المذهب الثاني: مذهب جهور الشّيعة في عدالة الصحابة . |
| Y9\% |  |
| 19\% | مذهب عمرو بـ بن عبيد . ..... |
| ヤ9\% | الرد على جههور المعتزلة ...... |
| ห97 | الرد على عمرو بن عبيد |
| Y9\% |  |
| rav | ردّ ذلك ...... |
| rav | المذهب الحنمس : الصحابة كغيرهم فيهم .العدل وغيره |
| ras | ردّ ذلك . |
| $r \cdot r$ | لفصل الثالث: في حكم ما وقع بين الصحابة من تشاجر |
| $r$ | وجوبِ الإمساك عن ذلك إلك إلا لضرورة... |
| $r \cdot 7$ | المبحث الأول: |
| rir | .المبحث الثاني : في كيفية بلدء القتال بين الصحابة |
| Mr | موقعة المحمل . |
| mV | نتائج هنه الموقعة |
| HA | موقعة صفين . |
| \|r| | من نتائج هذه الموقعة المبحث الثالث: في بيان الحمكم الشُرعي فيلا جرى بينهم من |
| HY | وفيه : ... |
| Pry | ا ـ قتالل المحاربين . |
| HYM | حكـهم. |
| YYE | Y - اقتتال طائفتين من المسلمين |
| ryo | r - |
| YYA | الحكم في البغاة . |
| $r \times$ | الـكمب فيمن قاتل عليأ من الصـحابة - رضبي اللـ عنهم - |
|  | ras |




[^0]:    

