**أربعون حديثاً**

**في أربعينَ صيغةً**

**من ذكرِ الله تعالى**

**تصنيف**

**يوسف بن إسماعيل النبهاني**

المتوفى سنة 1350هـ

**تحقيق**

**محمد خير رمضان يوسف**

**مقدمة التحقيق**

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمد، وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعين، وبعد:

فهذه مجموعةٌ أذكارٍ متنوعة، وردتْ بصيغٍ متعددة، تقالُ في مناسباتٍ وأوقاتٍ مختلفة، جمعها المؤلفُ في أربعينَ حديثًا، وضمَّنها كتابه **"مجموع الأربعين أربعين من أحاديث سيد المرسلين"**، الذي احتوى على أربعين كتاباً، فاستخرجتها من بينها، ووثَّقتها، وضبطتها، وبيَّنتُ حُكمها، وجدَّدتُ عهدَ القارئ بها، ليكونَ الانتفاعُ بها حاضرًا.

وهذه الأربعونَ خاصَّةٌ بالأذكار، وللمؤلفِ أيضًا "أربعون حديثًا من أدعيتهِ واستعاذاتهِ صلى الله عليه وسلم" سبقَ تحقيقُها. والله الموفِّق.

**محمد خير يوسف**

1435 هـ

**بسم الله الرحمن الرحيم**

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمدٍ سيِّدِ المرسلين، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد:

فهذه أربعونَ حديثاً في فضلِ أربعين صيغةً من ذكرِ الله تعالى.

**الحديث الأول**

عن أبي أيوب رضيَ الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

"**من قالَ لا إله إلا الله، وحدَهُ لا شريكَ له، له الملكُ، وله الحَمْد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، عشرَ مرّات، كان كمَنْ أعتقَ أربعةَ أنفسٍ مِن ولَدِ إسماعيل**".

رواه البخاري ومسلم([[1]](#footnote-1)).

**الحديث الثاني**

عن ابنِ عمرَ رضيَ الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"**مَن قالَ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، له المـُلكُ وله الحمد، يُحيي ويُميت، وهو الحيُّ الذي لا يموت، بيدهِ الخير، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، لا يُريدُ بها إلا وجهَ الله، أدخلَهُ الله بها جنّاتِ النعيم**".

رواه الطبراني([[2]](#footnote-2)).

ورواه الترمذيُّ عن عمرَ رضي الله عنه بلفظ: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

"**مَن دخلَ السوقَ فقال: لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، له المـُلكُ وله الحمد، يُحيي ويُميت، وهو حيٌّ لا يموت، بيِده الخير، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، كَتَبَ الله له ألفَ ألفِ حسنة، ومحا عنهُ ألفَ ألفِ سيئة، ورفعَ له ألفَ ألفِ درجة**"([[3]](#footnote-3)).

قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب": وإسنادهُ متصلٌ حسن، ورواتهُ ثقاتٌ أثبات([[4]](#footnote-4)).

قال: وقالَ الترمذيُّ في روايةٍ له مكان "**ورفعَ له ألفَ ألفِ درجة**": "**وبنى له بيتًا في الجنة**".

ورواهُ بهذا اللفظ ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه، كلُّهم من روايةِ عمرو بن دينار قهرمانِ آلِ الزبير، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن جده([[5]](#footnote-5)).

ورواه الحاكم أيضًا من حديث عبدالله بن عمر مرفوعًا أيضًا، وقال: صحيحُ الإسناد. ذكرَ جميعُ ذلك في كتاب" الترغيب والترهيب"([[6]](#footnote-6)).

**الحديث الثالث**

عن عبدالله بن أبي أوفَى رضيَ الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**مَن قالَ لا إله إلا الله، وحدَهُ لا شريك له، أحدًا صمدًا، لم يلِدْ ولم يولَدْ، ولم يكنْ له كُفُوًا أحد، كتبَ الله له ألفي ألفِ حسنة**".

رواه الطبراني([[7]](#footnote-7)).

**الحديث الرابع**

عن سعد بن أبي وقاص رضيَ الله عنه قال:

جاءَ أعرابيٌّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: علِّمني كلامًا أقوله.

قال: "**قل: لا إله إلا الله، وحدَهُ لا شريكَ له، الله أكبرُ كبيرًا، والحمدُ لله كثيرًا، وسبحانَ الله ربِّ العالمين، لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العزيزِ الحكيم**".

قال: هؤلاء لربي، فما لي؟

فقال: "**قل: اللهمَّ اغفرْ لي، وارحمني، واهدني، وارزقني**".

رواه مسلم، وزادَ من حديثِ أبي مالك الأشجعي: "**وعافني**". وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضاً قال: "**فإن هؤلاءِ تجمعُ لكَ دنياكَ وآخرتَك**"([[8]](#footnote-8)).

**الحديث الخامس**

عن سعيد وأبي هريرة رضيَ الله عنهما قالا: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**مَن قال: لا إله إلا الله، واللهُ أكبر، صدَّقَهُ ربُّه، قال: لا إله إلا أنا، وأنا أكبر.** [**وإذا قال: لا إله إلا الله وحدَه، قال: يقول: لا إله إلا أنا وحدي**]**، وإذا قال: لا إله إلا الله، وحدَهُ لا شريكَ له، يقولُ الله: لا إله إلا أنا، وحدي لا شريكَ لي، وإذا قال: لا إله إلا الله، له الملك، وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا، ليَ الملكُ وليَ الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بي**".

وكان يقول: "**من قالها في مرضه، ثم مات، لم تَطْعَمْهُ النار**".

رواه الترمذي وابن ماجه([[9]](#footnote-9)).

**الحديث السادس**

عن أبان المحاربي رضيَ الله عنه([[10]](#footnote-10))، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

"**ما من عبدٍ مسلمٍ يقولُ إذا أصبح: ربِّيَ الله لا أشركُ به شيئًا، وأشهد أنْ لا إله إلا الله، إلا غفرَ الله له ذنوبَهُ حتى يُمسي، وكذلكَ إذا قالها إذا أمسَى**".

رواه البزار وغيره([[11]](#footnote-11)).

**الحديث السابع**

عن أنس بن مالك رضيَ الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

"**من قالَ حين يُصبحُ أو يُمسي: اللهمَّ إني أصبحتُ أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلَةَ عرشِك، وملائكتَك، وجميعَ خَلقِك، أنكَ أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدُكَ ورسولُك، أعتقَ اللهُ رُبعَهُ من النار. ومن قالها مرتَين أعتقَ اللهُ نصفَهُ من النار، ومن قالها ثلاثًا أعتقَ الله ثلاثةَ أرباعهِ من النار، فإنْ قالَها أربعًا أعتقَهُ الله من النار**".

رواه أبو داود واللفظُ له، والترمذي بنحوه، وقال: حديث حسن، والنسائي وزادَ فيه بعد "**إلا أنت": "وحدَكَ لا شريكَ لك**"([[12]](#footnote-12)).

**الحديث الثامن**

عن حذيفة رضيَ الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"**ليسَ منّا مَن حلفَ بالأمانة، وليسَ منّا من خانَ امرءًا مسلمًا في أهلهِ وخادمه، ومَن قالَ حين يُمسي وحين يُصبح: اللهمَّ إني أُشهِدُكَ بأنكَ أنتَ اللهُ الذي لا إله إلا أنتَ وحدكَ لا شريكَ لك، وأن محمدًا عبدُكَ ورسولك، أبوءُ لكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأبُوءُ بذنبي فاغفرْ لي، إنه لا يغفرُ الذنوبَ غيرُك، فإنْ قالَها من يومهِ ذلك حين يصبح، فماتَ من يومهِ ذلك قبلَ أن يُمسي، ماتَ شهيدًا، وإنْ قالَها حين يُمسي فماتَ من ليلته، ماتَ شهيدًا**".

رواه أبو القاسم الأصبهاني وغيره([[13]](#footnote-13)).

**الحديث التاسع**

عن ابن عباس رضيَ الله عنهما، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ عند الكربِ:

"**لا إله إلا الله العظيمُ الحليمُ، لا إله إلا الله ربُّ العرشِ العظيمُ، لا إله إلا الله ربُّ السماواتِ وربُّ الأرضِ ربُّ العرشِ الكريمُ**".

رواه البخاري ومسلم([[14]](#footnote-14)).

**الحديث العاشر**

عن ابن عمرو([[15]](#footnote-15)) رضيَ الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**ما على الأرضِ أحدٌ يقولُ: لا إله إلا الله، واللهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، إلا كُفِّرتْ عنه خطاياهُ ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحر**"([[16]](#footnote-16)).

رواه مسلم والترمذي.

**الحديث الحادي عشر**

عن أسماءَ بنتِ عُمَيس رضيَ الله عنها قالت: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**ألا أعلِّمُكِ كلماتٍ تقولينهنَّ عند الكرب: الله، اللهُ ربِّي لا أشرِكُ به شيئًا**".

رواه أبو داود وابن ماجه([[17]](#footnote-17)).

**الحديث الثاني عشر**

عن أبي موسى الأشعري رضيَ الله عنه قال: كنّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعلَ الناسُ يجهرونَ بالتكبير، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**أيها الناسُ اِرْبَعوا على أنفسكم**([[18]](#footnote-18))**،** **إنكم لا تَدْعون أصمَّ ولا غائبًا، إنكم تَدْعونَ سميعًا بصيرًا، وهو معكم، والذي تَدْعونَه أقربُ إلى أحدكم من عُنقِ راحلته**".

قال أبو موسى: وأنا خلفهُ أقول: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، في نفسي، فقال:

"**يا عبدالله بنَ قيس، ألا أدلُّكَ على كنزٍ من كنوزِ الجنَّة**"؟

فقلت: بلَى يا رسولَ الله،

قال: "**لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله**".

رواه البخاري ومسلم([[19]](#footnote-19)).

وفي روايةٍ لهما عنه: "**قل: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، فإنها كنزٌ من كنوزِ الجنَّة**"([[20]](#footnote-20)).

**الحديث الثالث عشر**

عن أبي هريرة رضيَ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**ألا أدلُّكَ على كنزٍ من كنوزِ الجنة: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، ولا ملجأَ من اللهِ إلا إليه**".

رواه البيهقي([[21]](#footnote-21)).

**الحديث الرابع عشر**

عن أبي سلَّام، وهو ممطور الحبشيِّ([[22]](#footnote-22)) أنه كان في مسجدِ حمص، فمرَّ به رجلٌ، فقالوا: هذا خادمُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقامَ إليه، أي ذلك الرجل، فقالَ لأبي سلَّام، حدِّثني بحديثٍ سمعتَهُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لم يتداولْهُ بينكَ وبينهُ الرجال.

فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "**من قالَ إذا أصبحَ وإذا أمسَى: رضينا باللهِ ربًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولًا، كان حقًا علَى اللهِ أنْ يُرضِيَهُ**".

رواه أبو داود، واللفظُ له([[23]](#footnote-23)).

ورواه الترمذي عن ثوبان وحسَّنه، وفيه: "**وبمحمدٍ نبيًّا**"([[24]](#footnote-24)). فينبغي أن يُجمَعَ بينهما، فيقال: وبمحمدٍ نبيًّا ورسولاً.

ورواه الإمام أحمد، وفي روايته أنه يقولُ ذلك ثلاثَ مرات، حين يُمسي وحين يُصبح([[25]](#footnote-25)).

وهو في مسلم من حديثِ أبي سعيد، من غيرِ ذكرِ الصباحِ والمساء، وقال في آخره: "**وجبَتْ له الجنة**"([[26]](#footnote-26)).

ورواه الطبراني بإسنادٍ حسن بلفظ: "**مَن قالَ إذا أصبح: رضيتُ بالله ربًّا، وبالإسلامِ دِينًا، وبمحمدٍ نبيًّا، فأنا الزعيمُ لآخذنَّ بيدهِ حتى أُدخِلَهُ الجنة**"([[27]](#footnote-27)).

والزعيم: الكفيل.

**الحديث الخامس عشر**

عن ابن مسعود رضيَ الله عنهُ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**من قال: أستغفرُ الله الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليه، غُفِرَتْ ذنوبُه وإنْ كانَ قد فرَّ من الزحف**".

رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم([[28]](#footnote-28)).

ورواه أبو يعلى وابن السني عن البراء رضيَ الله عنه بلفظ: "**من استغفرَ اللهَ دُبرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثَ مرات، فقال: أستغفرُ الله الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليه، غُفِرَتْ ذنوبهُ وإنْ كانَ قد فرَّ من الزحف**"([[29]](#footnote-29)).

**الحديث السادس عشر**

عن أبي هريرة رضيَ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**كلمتانِ خفيفتانِ على اللسان، ثقيلتانِ في الميزان، حبيبتانِ إلى الرحمن: سبحانَ اللهِ وبحمده، سبحانَ اللهِ العظيم**".

رواه البخاري ومسلم([[30]](#footnote-30)).

**الحديث السابع عشر**

عن أبي هريرة رضيَ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**من قال: سبحانَ اللهِ وبحمدهِ في يومٍ مائةَ مرة، حُطَّتْ خطاياهُ وإن كانتْ مثلَ زَبَدِ البحر**".

رواه البخاري ومسلم وغيرهما([[31]](#footnote-31)).

وفي روايةِ أبي داود: "**سبحانِ اللهِ العظيمِ وبحمده**"([[32]](#footnote-32)).

**الحديث الثامن عشر**

عن سمرة بن جندب رضيَ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**أفضلُ الكلامِ أربع: سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر**".

وفي رواية: "**أحبُّ الكلامِ إلى الله أربع: سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرُّكَ بأيِّهنَّ بدأت**".

رواه مسلم([[33]](#footnote-33)).

**الحديث التاسع عشر**

عن جويرية أمِّ المؤمنين رضيَ الله عنها:

أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ من عندها بكرةً حين صلَّى الصبحَ وهي في مسجدها، ثم رجعَ بعد أن أضحَى وهي جالسةٌ، قال:

"**ما زلتِ على الحالِ التي فارقتُكِ عليها؟**".

قالت: نعم.

قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "**لقد قلتُ بعدَكِ أربعَ كلماتٍ ثلاثَ مرات، لو وُزِنَتْ بما قلتِ منذُ اليومَ لوزنَتْهُنَّ: سبحان الله وبحمده، عددَ خَلْقِه، ورضا نفسِه، وزِنَةَ عرشِه، ومِدادَ([[34]](#footnote-34)) كلماته**".

رواه مسلم وغيره([[35]](#footnote-35)).

وعن ابن عباس رضيَ الله عنهما قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**لقد تكلَّمتُ بأربعِ كلماتٍ أعَدْتُهنَّ ثلاثَ مرات، هنَّ أفضلُ مما قلتِ: سبحان الله عددَ خَلقه، وسبحانَ الله رضا نفسه، وسبحان الله زِنةَ عرشه، وسبحان الله مدادَ كلماته، والحمدُ لله مثلَ ذلك**".

رواه الإمام أحمد([[36]](#footnote-36)).

**الحديث العشرون**

وعن سعد بن أبي وقّاص رضيَ الله عنه:

أنه دخلَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ وبين يديها نوًى أو حصًى تسبِّحُ به، فقال: "**ألا أُخبرُكِ بما هو أيسرُ عليكِ من هذا وأفضل؟ سبحان الله عددَ ما خلقَ في السماء، وسبحان الله عددَ ما خلقَ في الأرض، وسبحان الله عددَ ما بين ذلك، وسبحان الله عددَ ما هو خالق، والله أكبرُ مثلَ ذلك، والحمدُ لله مثلَ ذلك، ولا إله إلا الله مثلَ ذلك، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله مثلَ ذلك**".

رواهُ الترمذي وأبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد([[37]](#footnote-37)).

**الحديث الحادي والعشرون**

عن أبي أمامة رضيَ الله عنه قال:

رآني النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا أحرِّكُ شفتيَّ، فقال لي: "**بأيِّ شيءٍ تحرِّكُ شفتَيكَ يا أبا أمامة**"؟

فقلت: أذكرُ الله يا رسولَ الله.

فقالَ لي: "**ألا أُخبرُكَ بأكثرَ وأفضلَ من ذكرِكَ الليلَ مع النهار، والنهارَ مع الليل؟**"

قلت: بلى يا رسولَ الله.

قال: "**تقول: سبحان الله عددَ ما خلق، وسبحان الله ملءَ ما خلق، وسبحان الله عددَ ما في الأرضِ والسماء، وسبحان الله ملءَ ما في الأرضِ والسماء، وسبحان الله عددَ ما أحصَى كتابه، وسبحان الله ملءَ ما أحصَى كتابه، وسبحان الله عددَ كلِّ شيء، وسبحان الله ملءَ كلِّ شيء، والحمدُ لله عددَ ما خلق، والحمدُ لله ملءَ ما خلق، والحمدُ للهِ عددَ ما في الأرضِ والسماء، والحمدُ لله ملءَ ما في الأرضِ والسماء، والحمدُ لله عددَ ما أحصَى كتابه، والحمدُ لله ملءَ ما أحصَى كتابه، والحمد ُلله عددَ كلِّ شيء، والحمدُ لله ملءَ كلِّ شيء**".

رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين([[38]](#footnote-38)).

**الحديث الثاني والعشرون**

عن أبي هريرة رضيَ الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**من قال: سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليِّ العظيم، قال الله تعالى: أسلمَ عبدي واستسلم**".

رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد([[39]](#footnote-39)).

**الحديث الثالث والعشرون**

عن ابن عباس رضيَ الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:

"**من قال: سبحان الله وبحمده، وأستغفرُ الله وأتوبُ إليه، كُتِبتْ كما قالها، ثم عُلِّقتْ بالعرش، لا يمحوها ذنبٌ عملَهُ صاحبُها حتى يَلقَى اللهَ وهي مختومةٌ كما قالها**".

رواه الطبراني([[40]](#footnote-40)).

**الحديث الرابع والعشرون**

عن أبي ذرٍّ رضيَ الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**أحبُّ الكلامِ إلى الله تعالى ما اصطفاهُ الله لملائكته: سبحان ربِّي وبحمده، سبحان ربِّي وبحمده، سبحان ربِّي وبحمده**".

رواه الترمذي والحاكم والبيهقي([[41]](#footnote-41)).

**الحديث الخامس والعشرون**

عن عبدالحميد مولَى بني هاشم، أن أمَّهُ حدثته، وكانت تخدمُ بعضَ بناتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن ابنةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حدَّثتها، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعلِّمها فيقول:

"**قولي حين تُصبحين: سبحان الله وبحمده، لا قوةَ إلا بالله، ما شاءَ اللهُ كان، وما لم يَشَأْ لم يكن، أعلمُ أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدير، وأن الله قد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا، فإنه مَن قالهنَّ حينَ يُصبحُ حُفِظَ حتى يُمسي، ومن قالهنَّ حين يُمسي حُفِظَ حتى يُصبح**".

رواه أبو داود والنسائي([[42]](#footnote-42)).

**الحديث السادس والعشرون**

عن أبي ذرٍّ رضيَ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**أحبُّ الكلام إلى الله: سُبحانَ الله لا شريكَ له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، سبحانَ الله وبحمده**".

رواه البخاري في الأدب المفرد([[43]](#footnote-43)).

**الحديث السابع والعشرون**

عن أبي هريرة رضيَ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**مَن جلسَ في مجلسٍ فكثرَ فيه لَغَطُهُ، فقالَ قبلَ أن يقومَ من مجلسه ذلك: سبحانكَ اللهمَّ وبحمدك، أشهدُ أنْ لا إله إلا أنت، أستغفرُكَ وأتوبُ إليك، إلا غُفِرَ له ما كان في مجلسه**".

رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح([[44]](#footnote-44)).

**الحديث الثامن والعشرون**

عن البراء رضيَ الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

"**أكثِرْ مِنْ أنْ تقول: سبحانَ الملكِ القدُّوس، ربِّ الملائكةِ والروح، جلَّلتَ السماواتِ والأرضَ بالعزَّةِ والجبروت**".

رواه ابن السني والخرائطي([[45]](#footnote-45)).

**الحديث التاسع والعشرون**

عن أبي الدرداء رضيَ الله عنه قال:

"**مَن قالَ إذا أصبحَ وإذا أمسَى: حسبيَ الله لا إله إلا هو عليه توكلتُ وهو ربُّ العرشِ العظيم، سبعَ مرات، كفاهُ الله ما أهمَّهُ، صادقاً كان أو كاذبًا**".

رواه أبو داود هكذا موقوفًا، ورفعه ابن السني وغيره. وقد يقال: إن مثلَ هذا لا يقالُ من قبلِ الرأي والاجتهاد، فسبيلهُ سبيلُ المرفوع، قالهُ الحافظُ المنذري([[46]](#footnote-46)).

**الحديث الثلاثون**

عن عوف بن مالك رضيَ الله عنه:

أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضَى بين رجلين، فقال المقضيُّ عليه لما أدبر: حسبيَ الله ونعمَ الوكيل.

فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "**إن الله تعالى يلومُ على العجز، ولكنْ عليكَ بالكَيْس، فإذا غلبكَ أمرٌ فقل: حسبيَ الله ونعم الوكيل**".

رواه أبو داود([[47]](#footnote-47)).

الكَيْس: الرفق.

**الحديث الحادي والثلاثون**

عن أبي هريرة رضيَ الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"**ليَستَرجِعْ أحدُكم في كلِّ شيء، حتى في شِسْعِ نعله، فإنها من المصائب**".

رواه ابن السني([[48]](#footnote-48)).

قالَ الله تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِين \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون \* أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون}([[49]](#footnote-49)).

الشِّسْع: أحدُ سيورِ النعل.

**الحديث الثاني والثلاثون**

عن أبي سعيد الخدري رضيَ الله عنه:

أن رجلًا قالَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الدعاءِ خيرٌ أدعو به في صلاتي؟

قال: نزلَ جبريلُ عليه السلامُ فقال: "**إنَّ خيرَ الدعاءِ أن تقولَ في الصلاة: اللهمَّ لكَ الحمدُ كلُّه، ولكَ المـُلْكُ كلُّه، ولكَ الخَلقُ كلُّه، وإليك يرجعُ الأمرُ كلُّه، أسألُكَ من الخيرِ كلِّه، وأعوذُ بكَ من الشرِّ كلِّه**".

رواه البيهقي([[50]](#footnote-50)).

**الحديث الثالث والثلاثون**

عن أنس بن مالك رضيَ الله عنه قال:

قال أُبيُّ بن كعب: لأدخلنَّ المسجدَ فلأصلينَّ ولأحمدنَّ اللهَ بمحامدَ لم يحمَدْهُ بها أحد.

فلما صلَّى وجلسَ ليحمدَ الله ويُثنيَ عليه، فإذا هو بصوتٍ عالٍ من خلفهِ يقول: اللهمَّ لكَ الحمدُ كلُّه، ولكَ المـُلْكُ كلُّه، وبيدِكَ الخيرُ كلُّه، وإليكَ يرجعُ الأمرُ كلُّه، علانيتهُ وسرُّه، لكَ الحمدُ إنكَ على كلِّ شيءٍ قدير، اغفرْ لي ما مضَى من ذنوبي، واعصِمني فيما بقيَ من عمري، وارزقني أعمالًا زاكيةً ترضَى بها عني، وتبْ عليَّ.

فأتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقصَّ عليه، فقال: "**ذاكَ جبريلُ عليه السلام**".

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر([[51]](#footnote-51)).

**الحديث الرابع والثلاثون**

عن عبدالله بن غنّام البياضيّ رضيَ الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

"**من قالَ حينَ يُصبح: اللهمَّ ما أصبحَ بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقِكَ فمنكَ وحدَكَ لا شريكَ لك، فلكَ الحمدُ ولكَ الشكر، فقد أدَّى شكرَ يومه، ومن قالَ مثلَ ذلكَ حين يُمسي، فقد أدَّى شكرَ ليلته**".

رواه أبو داود والنسائي واللفظُ له([[52]](#footnote-52)).

ورواه ابن حبان في صحيحهِ عن ابن عباس رضيَ الله عنهما([[53]](#footnote-53)).

**الحديث الخامس والثلاثون**

عن ابن عمر رضيَ الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"**من قال: الحمدُ لله الذي تواضعَ كلُّ شيءٍ لعظَمته، والحمدُ لله الذي ذلَّ كلُّ شيءٍ لعزَّته، والحمدُ لله الذي خضعَ كلُّ شيءٍ لمـُلكه، والحمدُ لله الذي استسلمَ كلُّ شيءٍ لقدرته، فقالها يطلبُ بها ما عند الله، كتبَ الله له بها ألفَ حسنة، ورفعَ له بها ألفَ درجة، ووكَّلَ به سبعينَ ألفَ مَلَكٍ يستغفرونَ له إلى يوم القيامة**".

رواه الطبراني([[54]](#footnote-54)).

**الحديث السادس والثلاثون**

عن ابن عمر رضيَ الله عنهما، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حدَّثهم:

"**أن عبدًا من عبادِ الله قال: يا ربِّ لكَ الحمدُ كما ينبغي لجلالِ وجهِكَ ولعظيمِ سلطانك. فعضَّلت بالملَكينِ فلم يدريا كيف يكتبانها.**

**فصعدا إلى السماء، فقالا: ربَّنا، إن عبدكَ قد قالَ مقالةً لا ندري كيف نكتبها.**

**قالَ الله، وهو أعلمُ بما قالَ عبده: ماذا قالَ عبدي؟**

**قالا: يا ربِّ لكَ الحمدُ كما ينبغي لجلالِ وجهِكَ ولعظيمِ سُلطانك.**

**فقالَ الله لهما: اكتباها كما قالَ عبدي حتى يلقاني فأجزيَهُ بها**".

رواه الإمام أحمد وابن ماجه ورواته ثقات([[55]](#footnote-55)).

وقوله: "عضَّلت بالملكين" بالتشديد، أي: اشتدَّتْ عليهما وعظمت.

**الحديث السابع والثلاثون**

عن عليّ رضيَ الله عنه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:

أنه نزلَ عليه جبريلُ عليه السلامُ فقال: "**يا محمد، إنْ سرَّكَ أن تعبدَ الله ليلةً حقَّ عبادته، فقل: اللهمَّ لكَ الحمدُ حمدًا خالدًا مع خلودك، ولكَ الحمدُ حمدًا دائمًا لا منتهَى له دونَ مشيئتك، وعند كلِّ طرفةِ عين، وتنفُّسِ نَفَس**".

رواه الطبراني في الأوسط([[56]](#footnote-56)).

ورواه أيضًا أبو الشيخ ابن حبان، ولفظه، قال: "**يا محمد، إنْ سرَّكَ أن تعبدَ الله ليلًا حقَّ عبادته، أو يومًا، فقل: اللهمَّ لكَ الحمدُ حمدًا خالدًا مع خلودك، ولكَ الحمدُ حمدًا لا جزاءَ لقائله إلا رضاك، ولكَ الحمدُ عند كلِّ طرفةِ عين، وتنفُّسِ نَفَس**".

ورواه البيهقي عن علي أيضًا بلفظ: "**اللهمَّ لكَ الحمدُ حمدًا كثيرًا خالدًا مع خلودك، ولكَ الحمدُ حمدًا لا منتهَى له دونَ علمك، ولكَ الحمدُ حمدًا لا منتهَى له دونَ مشيئتك، ولكَ الحمدُ حمدًا لا أجرَ لقائلهِ إلا رضاك**"([[57]](#footnote-57)).

**الحديث الثامن والثلاثون**

عن ابن عمر رضيَ الله عنهما قال:

"**من قال: الحمدُ لله ربِّ العالمينَ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على كلِّ حال، حمدًا يوافي نِعمَهُ ويكافئُ مزيده، ثلاثَ مرات، تقولُ الحفَظة: ربَّنا لا نُحسِنُ كُنْهَ ما قدَّسكَ عبدُكَ هذا وحَمِدَك، وما ندري كيف نكتبه. فيوحي الله إليهم: أن اكتبوهُ كما قال**".

رواه البخاري في كتاب الضعفاء([[58]](#footnote-58)).

**الحديث التاسع والثلاثون**

عن أبي أيوب رضيَ الله عنه قال:

قال رجلٌ عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "**مَن صاحبُ الكلمة**"؟

فسكتَ الرجل، ورأى أنه قد هُجِمَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على شيءٍ يكرهه.

فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "**من هو، فإنه لم يقلْ إلا صوابًا**".

فقالَ الرجل: أنا قلتُها يا رسولَ الله، أرجو بها الخير.

فقال: "**والذي نفسي بيده، لقد رأيتُ ثلاثةَ عشرَ ملَكًا يبتدرونَ كلمتكَ أيُّهم يرفعُها إلى الله تباركَ وتعالى**".

رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسنادٍ حسن([[59]](#footnote-59)).

وروى الإمامُ أحمد ورواته ثقات، عن أنس رضي الله عنه قال:

كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم جالسًا في الحلقة، إذ جاءَ رجلٌ فسلَّمَ علَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم والقوم، فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ الله.

فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "**وعليكم السلامُ ورحمةُ الله وبركاته**".

فلما جَلسَ الرجلُ قال: الحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحبُّ ربُّنا أن يُحمَدَ وينبغي له.

فقالَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "**كيف قلت**"؟

فردَّ عليه كما قال.

فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "**والذي نفسي بيدهِ لقد ابتدرَها عشرةُ أملاكٍ كلُّهم حريصٌ على أن يكتبها، فما درَوا كيفَ يكتبونها، حتى رفعوها إلى ذي العزَّة، فقال: اكتبوها كما قالَ عبدي**"([[60]](#footnote-60)).

ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه، إلا أنهما قالا: "**كما يحبُّ ربُّنا ويرضَى**"([[61]](#footnote-61)).

**الحديث الأربعون**

عن عبدالله بن أرقم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:

"**من قال دُبُرَ كلِّ صلاة: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون \* وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِين \* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين }**([[62]](#footnote-62)) **فقد اكتالَ بالجريبِ الأوفَى من الأجر**".

رواه الطبراني([[63]](#footnote-63)).

وروى أبو نعيم في "الحلية" عن عليّ رضيَ الله عنه أنه قال:

من أحبَّ أن يُكتالَ بالمكيالِ الأوفَى، فليقلْ آخرَ مجلسِهِ أو حين يقوم: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون \* وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِين \* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين }([[64]](#footnote-64)).

1. ) صحيح البخاري، كتاب الدعوات (6404)، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء (2693). واللفظ له، وفيه "مرار" بدل "مرات". [↑](#footnote-ref-1)
2. ) المعجم الكبير للطبراني (13311). وقال فيه الهيثمي: فيه يحيى بن عبدالله البابلتي وهو ضعيف. مجمع الزوائد 10/ 85. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) سنن الترمذي، كتاب الدعوات (3428) وقال: حديث غريب، وحسَّنه في صحيح الجامع، له ولآخرين. صحيح الجامع الصغير (6231). [↑](#footnote-ref-3)
4. ) الترغيب والترهيب 2/ 531. وتكملة كلامه: وفي أزهر بن سنان خلاف، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) المصدر السابق. سنن ابن ماجه (3361). [↑](#footnote-ref-5)
6. ) المستدرك للحاكم (1974). وذكر ضمن من حسن لهم في صحيح الجامع. وحسّن الألباني الحديث لغيره في الترغيب (2477). [↑](#footnote-ref-6)
7. ) قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه فايد أبو الورقاء وهو متروك. مجمع الزوائد 10/ 85. وفيه: أحدٌ صمدٌ. [↑](#footnote-ref-7)
8. ) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، الرقمان (2696، 2697). [↑](#footnote-ref-8)
9. ) سنن الترمذي، كتاب الدعوات (3430) وقال: حديث حسن غريب. سنن ابن ماجه، كتاب الأدب (3794)، واللفظ للأول. وصححه في صحيح الجامع الصغير (713). وما بين المعقوفتين سقط من الكتاب، وأضيف من سنني الترمذي وابن ماجه. [↑](#footnote-ref-9)
10. ) أحد الوفد الذين قدموا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. [↑](#footnote-ref-10)
11. ) نقله من الترغيب للمنذري 1/ 459، وفيه: "إذا أصبح وإذا أمسى".

    ولفظه كما نقله الحافظ الهيثمي: "ما من عبد مسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى: الحمدُ لله الذي لا أشرك به شيئاً، وأشهد أنه لا إله إلا الله، غفرت له ذنوبه حتى يمسي، وإذا قالها إذا أمسى غفرت له ذنوبه حتى يصبح". قال: رواه البزار وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك. مجمع الزوائد 10/ 116. وقال مثله في رواية للطبراني. [↑](#footnote-ref-11)
12. ) سنن أبي داود، باب ما يقول إذا أصبح (5069)، سنن الترمذي (3501) وفيه قوله: حديث غريب، وجاء بصيغة الجمع، وفيه اختلاف ألفاظ، سنن النسائي الكبرى (9837). وضعفه لأبي داود في ضعيف الجامع (5731). ولفظ الترمذي من الكلم الطيب (5729). [↑](#footnote-ref-12)
13. ) نقله من الترغيب والترهيب 1/449، وضعفه في ضعيف الترغيب رقم 381، وفي السلسلة الضعيفة (5307) وفيها أنه ضعيف جدًا. [↑](#footnote-ref-13)
14. ) صحيح البخاري، كتاب التوحيد (7431)، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء (2730) واللفظ له. [↑](#footnote-ref-14)
15. ) في الأصل: "ابن عمر"، وتصويبه من سنن الترمذي: عبدالله بن عمرو. [↑](#footnote-ref-15)
16. ) سنن الترمذي، كتاب الدعوات (3460) وقال: حديث حسن غريب. وحسَّنه في صحيح الجامع (5636) له ولأحمد. ولم أره في مسلم بهذا اللفظ، ولعله قصد أحمد (6479). [↑](#footnote-ref-16)
17. ) سنن أبي داود (1525)، سنن ابن ماجه (3882). واللفظ للأول. وحسَّنه لهما ولأحمد في صحيح الجامع الصغير (2623). [↑](#footnote-ref-17)
18. ) أي: ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم. فتح الباري 12/482. [↑](#footnote-ref-18)
19. ) صحيح البخاري، كتاب الدعوات (6384)، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء (2704). [↑](#footnote-ref-19)
20. ) صحيح البخاري، كتاب التوحيد (7386). [↑](#footnote-ref-20)
21. ) رواه البيهقي في شعب الإيمان (659)، كما رواه أحمد في المسند (8071) وصحح الشيخ شعيب إسناده، والحاكم في المستدرك (1901) ضمن حديث، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [↑](#footnote-ref-21)
22. ) تابعي من العبّاد، وليس هو من الحبشة، بل منسوب إلى حبشة بطن من حمير باليمن. ينظر تهذيب الكمال 28/ 484. [↑](#footnote-ref-22)
23. ) سنن أبي داود، باب ما يقول إذا أصبح (5072). وضعفه في ضعيف سنن أبي داود. [↑](#footnote-ref-23)
24. ) سنن الترمذي، كتاب الدعوات (3389) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وضعفه في ضعيف الجامع (5735). [↑](#footnote-ref-24)
25. ) مسند أحمد (8988) قال الشيخ شعيب: حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سابق بن ناجية. [↑](#footnote-ref-25)
26. ) صحيح مسلم، كتاب الإمارة (1884). وهو جزء من حديث. [↑](#footnote-ref-26)
27. ) المعجم الكبير (838) من رواية المنيذر الصحابي. وحسَّنه كذلك الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 116. [↑](#footnote-ref-27)
28. ) سنن أبي داود، باب في الاستغفار (1517)، سنن الترمذي، كتاب الدعوات (3577) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، المستدرك للحاكم (1884، 2550) وهو في الموضعين ثلاث مرات. وصححه في صحيحي أبي داود والترمذي. [↑](#footnote-ref-28)
29. ) مسند أبي يعلى (1339) وهو من رواية أبي سعيد الخدري، ولفظه: "من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيُّومَ ثلاث مرات، كفَّر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر". وضعَّف الشيخ حسين أسد إسناده.

    ولعل المؤلف يعني الطبراني، فرواية البراء في معجميه الأوسط والصغير. وقد ضعفه في مجمع الزوائد 10/ 104. عمل اليوم والليلة لابن السني رقم (137). وهو ضعيف جداً، قاله في ضعيف الجامع (5402). [↑](#footnote-ref-29)
30. ) صحيح البخاري، كتاب التوحيد (7563) وهو آخر حديث في الصحيح، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء (2694) واللفظ له. [↑](#footnote-ref-30)
31. ) صحيح البخاري، كتاب الدعوات (6405)، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء (2691) وهو جزء من حديث عنده. [↑](#footnote-ref-31)
32. ) سنن أبي داود، باب ما يقول إذا أصبح (5091) بلفظ: "من قال حين يصبح: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة، وإذا أمسى كذلك، لم يواف أحد من الخلائق بمثل ما وافى". وصححه له ولآخرين في صحيح الجامع (6425). [↑](#footnote-ref-32)
33. ) صحيح مسلم، كتاب الأدب (2137) وأوله فيه "أحب الكلام". وهو جزء من حديث. "وأفضل الكلام" ورد في حديث معلقاً بصحيح البخاري، وهو في صحيح ابن خزيمة (1142) من رواية أبي هريرة. [↑](#footnote-ref-33)
34. ) في الأصل: "وماد". وتصحيحها من الصحيح. [↑](#footnote-ref-34)
35. ) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء (2726). [↑](#footnote-ref-35)
36. ) مسند أحمد (3308) وصححه الشيخ شعيب. [↑](#footnote-ref-36)
37. ) سنن الترمذي، كتاب الدعوات (3568) وقال: حديث حسن غريب، سنن أبي داود، باب التسبيح بالحصى (1500)، المستدرك للحاكم (2009). وفي الأولَين: "أو أفضل"، وفي المستدرك "وأفضل". وأورده في ضعيف الجامع الصغير (2155). [↑](#footnote-ref-37)
38. ) صحيح ابن خزيمة (754) وحسَّن محققه إسناده، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (830) وذكر الشيخ شعيب أن إسناده صحيح على شرط الشيخين، السنن الكبرى للنسائي (9994)، المستدرك على الصحيحين (1891) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، مسند أحمد (22198) وصححه الشيخ شعيب. [↑](#footnote-ref-38)
39. ) المستدرك على الصحيحين (1850) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وضعفه في الترغيب بتحقيق الألباني (954). [↑](#footnote-ref-39)
40. ) المعجم الكبير للطبراني (12799). قال الحافظ الهيثمي: وفيه مالك بن يحيى بن مالك، وهو ضعيف. مجمع الزوائد 10/ 209. [↑](#footnote-ref-40)
41. ) سنن الترمذي، كتاب الدعوات (3593) وقال: حديث حسن صحيح، المستدرك للحاكم (1846) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، شعب الإيمان للبيهقي (592). وصححه لهم في صحيح الجامع الصغير (175). [↑](#footnote-ref-41)
42. ) سنن أبي داود، باب ما يقول إذا أصبح (5075)، السنن الكبرى للنسائي (9840)، وضعفه لأبي داود في ضعيف الجامع (4121)، وهو بمثل إسناد النسائي. [↑](#footnote-ref-42)
43. ) الأدب المفرد (638)، وصحح إسناده في صحيح الأدب المفرد (497). [↑](#footnote-ref-43)
44. ) سنن الترمذي، كتاب الدعوات (3433) وقال: حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وصححه له ولآخرين في صحيح الجامع (6192). [↑](#footnote-ref-44)
45. ) عمل اليوم والليلة لابن السني (639)، المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق (587)، وضعفه لهما ولابن عساكر في ضعيف الجامع الصغير (1095). [↑](#footnote-ref-45)
46. ) سنن أبي داود (5081) وقال الألباني في تحقيقه له: موضوع. وأورده في ضعيف الترغيب (382) وأنه ضعيف موقوف. عمل اليوم والليلة (71) مرفوعاً، وأوله فيه: "من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي...". وكلام الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 1/451. [↑](#footnote-ref-46)
47. ) سنن أبي داود، باب الرجل يحلف على حقه (3627)، وضعفه في ضعيف الجامع (1759). [↑](#footnote-ref-47)
48. ) عمل اليوم والليلة لابن السني (352). وضعفه في ضعيف الجامع (هامش الرقم 4949). [↑](#footnote-ref-48)
49. ) سورة البقرة، الآيات 155 – 157. [↑](#footnote-ref-49)
50. ) شعب الإيمان للبيهقي (4400) وقال: تفرَّد به خالد بن يزيد العمري عن ابن أبي ذئب.

    وخالد المذكور كذَّبه أبو حاتم ويحيى، وقال أبن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. لسان الميزان 2/ 389. [↑](#footnote-ref-50)
51. ) أورده له المنذري في الترغيب 2/ 441 وقال عقب تخريجه: ولم يسمِّ تابعيه.

    وأورده في ضعيف الترغيب (963). [↑](#footnote-ref-51)
52. ) سنن أبي داود (5073)، السنن الكبرى للنسائي (9835). وهو ليس من لفظيهما، بل تركيب منهما، نقله من الترغيب 1/ 453. وضعفه في ضعيف الجامع (5730)، وضعيف الترغيب (385). [↑](#footnote-ref-52)
53. ) الإحسان إلى ترتيب صحيح ابن حبان (861) وذكر الشيخ شعيب أن إسناده صحيح. ولكنه ضمن من ضعفه في ضعيف الجامع كما في التخريج السابق، وضعيف الترغيب (386). فالحكم عليه مختلف فيه، كما في مصادر أخرى. [↑](#footnote-ref-53)
54. ) المعجم الكبير (13562). قال الحافظ الهيثمي: فيه يحيى بن عبدالله البابلتي وهو ضعيف. مجمع الزوائد 10/ 96. [↑](#footnote-ref-54)
55. ) سنن ابن ماجه (3801)، وضعفه له في ضعيف الجامع (1877). وقد نقله مع تخريجه باختصار من ترغيب المنذري 2/ 440، فقال هناك: رواه أحمد وابن ماجه، وإسناده متصل، ورواته ثقات، إلا أنه لا يحضرني الآن في صدقة بن بشير مولى العمريين جرح ولا عدالة. عضَّلت بالملكين: بتشديد الضاد المعجمة، أي: اشتدَّت عليهما وعظمت، واستغلق عليهما معناها.

    وصدقة بن بشير مقبول، كما في تحرير التقريب (2910).

    وقد ضعفه في ضعيف الترغيب (961). [↑](#footnote-ref-55)
56. ) المعجم الأوسط (5538) وقال الطبراني في إثره: لا يُروى هذا الحديث عن عليّ إلا بهذا الإسناد، تفرد به منجاب [بن الحارث].

    قال الحافظ الهيثمي: وفيه علي بن السلط ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 10/ 97. [↑](#footnote-ref-56)
57. ) شعب الإيمان (4389) وقال البيهقي في آخره: لم أكتبه إلا هكذا، وفيه انقطاع بين علي ومن دونه.

    وقد أورد الألباني الحديث في السلسلة الضعيفة، وفي ضعيف الترغيب (968). [↑](#footnote-ref-57)
58. ) نقله من الترغيب للمنذري 2/ 441. ورواه الديلمي في الفردوس (1804).

    ولم يؤشر عليه الألباني، لكن وضع له رقماً في الضعيف، كذا حققه مشهور في طبعة المعارف للترغيب 2/ 645، الرقم العام (2290)، رقم الضعيف (962). [↑](#footnote-ref-58)
59. ) المعجم الكبير للطبراني (4088)، وحسَّن إسناده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 96.

    كما رواه البخاري في الأدب المفرد (691)، وقال في صحيح الأدب المفرد (535): صحيح لغيره إلا العدد، والمحفوظ بضعة وثلاثون. [↑](#footnote-ref-59)
60. ) مسند أحمد (12633) وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 97: رجاله ثقات. [↑](#footnote-ref-60)
61. ) الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (845) وحسَّن الشيخ شعيب إسناده، السنن الكبرى للنسائي (7718)، (10173). [↑](#footnote-ref-61)
62. ) سورة الصافات، الآيات 180 – 182. [↑](#footnote-ref-62)
63. ) المعجم الكبير للطبراني (5124)، قال الحافظ الهيثمي: وفيه عبدالمنعم بن بشير، وهو ضعيف جداً. مجمع الزوائد 10/ 103.

    والجريب مكيال. [↑](#footnote-ref-63)
64. ) حلية الأولياء 7/ 123. [↑](#footnote-ref-64)