كـتاب الخيل على
元

الثيت الإمام المالم الـافظ الـجِة الفقيه زين الدين أبى الغرج
 البغدادى ثم الدمثتى الدنبلى

- V90 - VMT.
,
,
。حِحمَ
rl90r - -ITVF


$$
\begin{gathered}
\text { • شارع غي }
\end{gathered}
$$




وفيات الهانة السا بعة

- V•• من سنة (

 حافظا الوقت ومكدثد ولد بجماعيل - من أرض نابلس من الآرض المدسة ـ سنة إحدى وأر بهين وختسطانة
 قالت : الـافظا أكبر من أخى المونت بأر بمة أشهر ، وهولد المونت فـ شهـوبان

من السنة الالذ كورة .
وتال المنذرى : ذكر عنه أصمابه ما يِبل على أن مولده سنة أر بع وأر بهين
.
وكذا ذك ابن النجِار فى تار يخه : أ; سأل الحاوظظ عبد الغنى عن مولده ؟









والمافنا من كتاب 》 المداية .
ثال الضياء : و بمد ذلك اشتغلا بالeته والغلاف مل ابن المّى ، وصارا يتكلان ف المسآلة و يناظران . وسمعا من أبى المتخ بن البطلى ، وأحد بن المقرى
 زرعة ، وغير • F عادا إلى دمشق .



وأ كثر عنه ه حتى قيل : لعله كتب عنه ألف جز" ، وتمع من غيره أيضا .




وسمع .roدان من عبد الرزات بن إسماعيل القرمانى ، و12|مظأبى الملاء ،
.






 إلا ذكره له و يُّنه ، وذكر صحته أو سـقمه . ولا يسأل عن رجل إلا كال : هو

خلان ابن فلان الهلاني ، ويذكر نسبه .
وأنا أقول : كان الـافظ عبد الغنى المدسى أمير المؤمنين ن المديث .
 المافظل أبى موسى • بُرى بينى و بين بعغ الماضرين منازعة فـ حديث . فنال:




الرجل وسكت


 قال : وسمهت أبا طاهر بن إماعيل بن ظفر النابلسى يقول : جاء رجل إلى
 سديـث ، فقال : لو قأل أ كثر لصدق . قال الضيا.: وشاهدت الحلافظ غير مرة بجامع دمشق يسآله بسض الملاضرين وهو عل المنبر ، اقرأ أنا أهاديث من غير أجزاء ، فيقرأ الأكاديث بأسانيدها عن خلهر قلبه .






 عبد الغنى .

يقول : لم بر الـلافظ - يهغ : عبد الغنى - مثل نغسه .
 الـكيدى : رأيت ابن ناهر والـلافظ أبا الهلا المهدانى وغيرها من الـفاظ .





 يقول : قد حضرت الـلافظـ أبا موسى ، وهذا الـافظا عبد الغف بن عبد الواحد ، فرأيت عبد الاني أحغظ منه . قال الضيا. : وأنشدنا إسماعيل بن ظغر ، قال : أنشـدنا أبو نزار ر بيهة ابن الـسسن ف الـلافظ عبد الغنى :


قال : وأنشدنا :
 قال : وشاهدت يخط الـافظا أبى موسى المديف على كتاب (ا تبيين الإصابة
 أْو موسى ، وأبو سمد الصانغ ، وأو المبام بن نبال برك ، وخلت كثير ، يتول
 الشيخ الإمام ضياء الدين أبى محد عبد الغني بن عبد الواتد المِد توفيق] . وقد ونت لتبيين هذه الفلطات ، ولو كان الدارقطنى وأهثالد فى الإحمياء











 وهـر وة أحوالم .



 السلطان من الأمراء والأ كراد ، وتوسصنوا أمره على أن يخرَ


 ولية ثلاثماثة ركمة ، ويأمس بالمُروف وينهى عن المثكر ، دعى إلى أن يعول :
 فأكام بها إلى أن مات . وترأت بخطالسيغ بن المُد : قال أبوالر بيع سلمِان بن إباهم الأسمردى : سمهت عبد التادر الرهاوى الـلافظ يقول للـجافظع عبد الفنى : سممت وسممنـا ، وسغظت ، ونسينا








 مارأيت المديـث ف الثنام كله ، إلا ببركة الحافظ. عبد الغنى ؛ فإنى كل من سألته يقول : أول ماسمعت عليه ، وهو النى حرضنى ، وذكر بهاعة من المحدثين


 :


وسمعت شيهنا أبا المسن ,على .ن نجا الواعظ بالقرافة يعول عل المنبر :



 أر يده ذ أول ج

 الأموات حتى جاء الحافظ ، فأخر با


 لو أـكتنىمافارقت مجلس下 مز، مجالسك .

 وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقنى إليه إلا القليل ، وكل ركل اله خنهيلته بابتلاند بأذى أهل البدعة، وعداوتهم إياه ، وقيامهم عليه ، ورزق الـلم ، وتحصيلالـــكتـب

 سمهت اللماد ـ يهـ : أخظا الحافظ - يعول : مارأيت أحد أشهد محافظة علىوقته من -


 ركمة بالناتحة والمَوذتين إلى قبلوتت الظهر ، ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر ،
 المغرب ، و إن كان مغطرأ صلى من المغرب إلى عشاء الآخرة ، فإذا صلى المثاء الماء الآخرة ، نام إلى نصن الايل أو بهده ، ثم قام كن إنسـا


 وهذا دأبه ، وكان لا يكاد يصلى صلاتينْ مغروضتين بوضوء واسد .









 سـمتلك تقرأ العرآن ، وقع الإسـالم ف قلبى •











 بهض الـلاضرين فـ أمه ماردين وحصطارها ، وكان هاهرها قبل ذلك ، فسمع



 وسمت إب بكر .ن أهد الطهحان قال : كان فـ دولة الأفضل بن صا
 ثم جاء فصaد المنبر يعرأ المديث ، فجاء إليه رسول من العاضى يأمره بالمثى اليه ،




 قال الضياء : وكان قد وض الها له الميبة في تلوب الغلات .

سممت أبا ثمد فضنأل بن ثمد بن على بن سرور المدسى ، قال . : سمعتهم




 قال : وشاهدت بخط الـافظط ، يذكر أنه بلغه عن الهادل ذلك . قال : وما أعرف أحدآ من أهل الس:ة رأى الـانظط إلا أحبه حب؟ شديدا ، ومدحه مدس
سمعت أبا الثناء محود بن سـلامة الحرانى بأصمهان ، قال : كان الـلافظ
بأصبهان ، يصـفت النام فى السوق ، فينظرون !اليه .
 ،





 وجِاء إلى بيته وتوضاه ، وطيب تلبه .



-
 وقد كان يعتع لهبشىى من الثياب والبرد فيهلى الناس ، ور بما كان عليه
 ولايهلمهم بالوظاء .
" كال الشيخ المونق عنه : كان جوادآ يؤثر با تسل إليه يده مرآ وعلانية .





 وأر بمون درما .
 لياللى ، و يطوى .
تال : وهال للى أبو الفتح ولده : والدى يـطلى النام الــكثير ، ونخن لايبهث إلينا شيـا .










 سغرك وخرجت منه ، فتخذ الـكتاب ولا تخرك فيه ، فضيت وعلقته فى الاركب ،





 والش كرامة للك ، فقال لى : قل : أستغغر اللا ، هذا الماه لا تقل هذا . وحدثنى رجل جندى بالقدس : أن الـلافظ نزل عیدهم بالقدم . وكان فی

 كان الغجر إذا بالماه قد زاد شحو أربمة أذر ع ع






شدة الحر ، فقال : لو كنا نعوم من مذا الحر إلى المسجد ، فههمةا بالقيام ولمل بعغنا "ام ، فإذا سهابة قد غطت الشهس ، نقال : اقمدوا ، فرأيت بعش

 ثال : وسمّه الـلانـ يعول : رأيت النب صلى الله عليه وسلم فـ النوم يمشى




 و يعول : حدثت ع:لث بالـديث الفلانى ؟ والنى صلى الش عليسه وسلم يةول :

 أصهابنا قال : رأيت الـافظا في النوم يمشى مستهعجلا ، فقلت : اللى أين § فقال :


 ويبكى ويقول : طا رسـول اله ، كذذبت فن الـديث الفلانى، والمديث الغلانى ؟ والإب صلى الش عليه وسلم يقول : صدقت يا عبد الغف ، صدقت ـا عبد الغف .

ذ
كتاب ه المصبال ، ف عيون الأحاديش المسالح ه ثمانية وأر بعين جزما ،
 !

 جزآن ، كتاب ه الأمرار ه جزآن ، كا ها الفرج ه جزآن ،،كتاب ه الصالات من الأحياء إلىالأموات ه جزآن ، كتاب









 مشك ل

 .

- 19 -
 كتاب D الهـدة'



 الـالـكال في مهرنة الرجال ه يشتمل على رجال الصهعيحين وأبى داود والاترمذى





 ور أرجّع أره بهد ذلك .

 رزتفصصلاته ، هال : ثم اتلي بهد ذللك ، وأوذى .

 فـكتاب Dمسرنة الصحابةه وكان الحانظا أبو موسى المديف يشتهى أن يأخذ على
 الـلافظا عبد الغفى اللى إصبهان أثار إليه بذلل .

 .


وكانوا روّساء البلد •

قلت : هذا نى غاية الجِل والموى . و إلا فا الذى .شاتى بهذا من المذاهـ
واختلاف المالات $\&$.


 ثال : "فلم يصنع شيئا ، ثم إنهم أطلتونى . ثال: وكان يسه مو والإمام ابن الابتى الواهظ ، فأخذ ابن البرنى الـمكراس,
 غنجا سبب خلاصه . والش أهع







 " ،

يكلس الـاقظا بهد اللعر . فله كان بهض الأيام ، والناصع قد فرغ من جملسه .
 من ييت ابن عساكر ، فقال للناصح كلاما معناه : إنك تعول الـكغذب على المنبر ،



 فانحدروا إلى دمشق - خالى الإمام موفق الدين ، وأخى الإلمام أبى المباس أـمد








 المنبلى بمع الـبوتة وغيرم ، ونال : إن لم بخلونا نصلى باختيارهم صلينا بغير



 مهك الى دمشق نؤذى من آذالك ، فقال : لا ، ثم إنه توجه إلى مصر ، ، ولم يمل أصحابنا بسغره ، فبتى مدة بنابلس يعرو ألمديـث .

تال الضياء : وهذا سدعته من أصحابنا . وكنت أنا فى ذلل الوقت بمر
أسمع الـديث
قلت : وقد ذكر بعض الملالفين هذه التضية على غير هذا الوجه ، ذنال :

 اعتقاد الحنابلة ، وموانقة أولاد الفتيه ثيم الدين الـنبلى الملاعة ، و إلـرار الفتيه عبـد الغنى المقدى على لزوم ماظهر به من اعتاده ، وهو المِجه والاستواء



أيام ؛ لينغصل عن الالمد ، فأجيب
وذ كر غيه : أْهم أخذوا عليه مواضع ، منها قوله : ولا أنزه تنزيها





 الال : نم



 هـمر بنغيه اللى المغرب ، فات قبل وصول الــكناب .


 بثداد ، وناظره الغزاللى، واحتج عليه بأن الإبماع مثمعد على خلاف الو ماعلمت به ،





 . بالسنة والـديت والآثار


 من الصحيهحين ، وأَحاديت من الموضوعات ـ وأظنه ثال : وكلا


 بن بنم الدّين الـنبلى ، وكلام آيمثم فى إثبـات الصوت كثير موجود ، وسنذ كر


 أو حقيقة عله ، أو سمعهو بهره ، وغحو ذلك.

وأماالـلان : فغيه تزاع وتغصيل . وف الصتيهين : إثبات لغظ المــمان .
وأما الانتقال : فغيه جوابان .





الهجب ، وكلامه نى إثبات الصوت كثير جدا .
ثال عبد اله بن الاهمام أهد فی كتاب السنة [ ال سألت ألبى عن قوم يعولون :
 الأحاديث نوو يها ما جاءت هـ

الحانظا ، من التحامل عليه ، والتهص.
وقرأت بخط الإمام الحلافظ الذهبى - رداً على من نعل الإماع .شلى


 أعى أْنا بُرى على مواردها ، لا يهبر عنها بعبارات أخرى ، كما فملته المهتزلة ،
 ثال الحلفظ الهياء : وجاء شاب من أهل دمشق بغتاوى من أملها ، الل - (1) بهامش المطوطة : قلت : ولمذا قال ابن بحوز : ينزل نزولا ، لا تخلو مته منازله الخ . كا فـ التبهروة .
 - المطبوع .








 .

 TT الاف دينـار . قال : وقرأت غيط الـانظط كتبه إلى دمشق : والملك المادل


 ولا الدنيا ، ولابد للناس من عاسدين ، وتد تقدم ذڭر هيبةالمادل هله ، واحترامه ، وتهجـب الناس من ذللك .





 الملافظ عبد النى يطلب الآخرة، والآخر يطلاب الدنيسا ، وأنت هُنـا بابِ الدنيا ، فهذا الرجل




ثم إنى أرسلت رقهة إلى اللا







 اكتيب خطاك بذالك ، فتكتب .
وسمت بیض أصحابنا يقول: إن الـلافظل أمس أن يكتب اعتاده ، وــكتي :

 كال : إيش فى مذا ؟ يقول بعول الهـ عز وجل ، وقول رسوله صلى الهُ عليه وسلم . كال : فخلى عنه . ثز ذكر الهنياء طرفً من فراسته ، ومى نوع من فراسته ، ومى ملتهتة بنوع .

فنها ماهال : سمهت نصر بن رضوان بن ثروان المدوى يعول : لمـا كان



 ثال: وسمهت الـافظ إبا هوسى بن اللانظـ كال: كنـت عند والدى، وهو يذكر
 أن ثحن من أولثك وممهت أبا موسى أيضا يكدث عن رجل بدهياط ثال : كنـت يوما عند الـلافظ ، وقلت فن نغسى :كنت أشتمى لو أن الـلانظ يهعاينى الثوب الذى يلى جسده

 وجع رأسه تزكوه عليه ستى يبرا بإذن الش تعالى .


 أسأله عنه و بينّه .



 فأخرج جزما من كهه ، وتال : تد جئت بالمزه والـالاوة . وسمعت اللافظ أبا موسى يقول : قالت للى والدتى : قدمنا يومَ لوالدلك طبيهـ]
 فأخذ لتمة ورفعها اللى فيه ، ثم نظر إليه وقال : هذا من طبيتخ فلان ، ارفموه

ور



 فدفعهها إليه، فدفسهـا الـافظ إلىّ، وقال: ما كا إيث شغلاك ؟ فقال : أنا| كتب على النطرون ، والنطرون عمعر ماء يجهد مثل الملح وعليه ضهان .
وسممته يحدث عن رجل -ـوأثنى عليه خيرآـ قال: ككت مرة قد تحرقت ثيابى ، فجئت يوما بدمشت للحانظ ، فقلت : يا سيدى للك حـاجة أحلها إلى الجبل ؟ قالل: نم . خذمهك هذا الثوب ، غفلته إلى المبل. فلما صهدت ، جـت
 ونضلت فضلة فأخذها
سمـت الـلافظ أبا بوسى مال : مرض والدى رمهـ الش فـ ر بيع الأول مـة

 تصالى ، لايزيد على ذللك . فلها كان يوم الإثةين جئت إليه . وكان عادتى أبهث
 العادة مدَّ يده ، فعرفت أنه ير يد الوضوء ، فوضآته وقت صلاة الفجر ، هم
 انصرفـ النام جئب ، فجلست عند رأسه وقد امتقبل القبلة ، نقال لى : اقرا
 تد عملناه تشر به ؟ زتال : يا بنى" ما بتى إلا الموت ، نقلت : ما تشتهى شيثا ؟ قال : أثتهثى الذظر اللى وجه اله تصاله . فقلت : ما أنت عنى راض واله ، أنا عـك راض وعن إخوتك ، وتد أجزت للك ولا الخوتك ولابن أختك

قال : وسمهت أبا موسى يقول : أرصانى أبى عند موته : لا تضيموا مذا الـلم
 أحد شى• ، ولا لأحد على شیى . قلت : توصينى بوصية ؟ تال : يا بني ، أوصيك




 الإثنين الثالث والمشر ين من غهر ر بی-ع الأول من سنة ستانة .
 إلا الله عز وجل • ودفناه يوم الثلاثاء بالثرافة ، معابل قبر الشيتخ ألمى عمرو




 بتصيدة،طو يلة ، أولما :

 بامةيةالنغس، ماذا الصدورالخضب؟
لا الايهد أخْلَق بلوام فاليوم لا رسل تأتى ولا كتـب 2 لا لغو فيها ، ولا غول ولا نصـب
 قواعدالـ三 ، واغتاللمدى علد عطب


 وشيدتْها وقد انهدت هلها رتسب حتى استن:ارت ، فلانثـك ولا ر يـب من كان يلميa عنها الثغر والاثنـب
 أيضا ، ويغنيهم عنِ درسـا اللقب مستبثشريت وهذا الاهر محَتسب
 و إنا الميـت منا مثل الهـاد ، ولا أودى
 وغاية السبق لا تهع له الذج
 حُر الذطوب وأبكار الذل خـطبوا

تولوا لساسنبا : مُحيـت من سكن بالشام قوم ون بغداد قد أسغوا
 أنسيت ع عدم بل أنت فن جنة يُنى فوا يا خير من تال بمدالصشحبا الصدثنا لولالك ماد مهود الدـت ، وانهرمـت فاليوم بهـدك
 | أحييت سنَته من بهد ما دفنت
 ما زلت تمنـهـا أهـ قوم بأنـاعهم عن سمarبا صم
 يا شــــامتين وفينـا ما يا يـو ما ليس الغناء بمتصور عل ها مات من عز دين الها يمقبه ولا تقوض بيت كا وتسبق الـيل تاليـا ، و الن بسدت مثل الدرارى الــوارى شيهخنا أبدا من مسشرشعبروا الأوطانوا نتهكوا

شُّة العرانين ملع ، لو ســألتهم بذل النغوس لا هابوا بأن يهوا
 نور إذا سـألوا، نار إذا جـلما الاوقدون ونار الحرب خامـده والمعدمون ونار الحـرب تلتهب هذا النخار ، فإن ،بجزُع فلا جزع
 التجار إلى الشيخ الـاد ـ وأنا عنده ـ ـغدنوه أن النور . عبد الاننى كل ليلة أو كل ليلة بهمة . ثال : وسمهت الحانظ أبا موسى بن الـافظ كال : حدثنى صنيمة الللا مبةالش

 فجاء ممى ، وتال : أنا رجل غر يـب ، ورأيت البارحة فى النوم كالى فـ أرض


 واتفا عند البامع تال: وسمهت الإمام أبا المباس أهد بن محد بن عبد الغف - سنة اثنتى عشرة




 *ى* ، وتد أمسلك بيده على رأمسا .
 يقول : رأيت الحافظ فى المنام ، فتلت : له يا سيدى ، أليس قد يت إن اله عز وجل بتى مل" وردى من الصلاة .



 صل اله عليه وسلم •

 والموفق ، والحلفظ . وكان النار قد أقبلت ولنا قتام وظلام ، ومى تقرب إلينا هتى




وتبتى مثل الطوا-سين السود . وقد ذكر الضياء غير ذلك من المنامات المرئية له فـ سيـاته و بهد مــاته .

رضى اله عنه .
 البـالد التى دخلها ، كبغداد ودمشق ومصر ودمياط و إصبهان . وسدث بالإسكندر ية سنة سبهين وخمساثة الة . وروى عنه خلق كثير ، منم : ولداه أبو الغتع ، ،وأبوموسى ، وعبد العادر
 ريميش بن ریحان الغقيه ، وأحد بن عبد الدأم ، وعمان بن بكى الشارعى ،
 واTخر من س-ع منه : مَحد بن مهالهل الحسينى . وآخر من روى عنه بالإجازة .
 ;قلته من خط السيغت بن المُد










 ثوابها ونضهاها إن شاء الها تهالى . , وأجاب : أما فتدان ما نجكده من الحمالاوة واللذة ، فالا يكون دليلا على عدم


 re

اللَ . وقد روى ا أن أهل المِن لا قدموا المدينة حِسلوا يبكون ، فتال أبو بكَ
رضى اله عنه : هكذا كنا ستى قست التلوبه . وسثل عن يزيد بن مهاوية ع
فأجاب : خلافته صحيهحة . طال : وتال بعغ العلماء : بايصه مستون من أصسالب رسول اله صلى الض عليه وسلم ، منهم ابن مر • وألا عمبته : فن أحبد فلا ينكر

 يمتاز به عن غيره من خلفاء التابهين ،كمبد الملك و بنيه . و إنا يمنع من التهرض الوقوع فيه ؛ خوفا من التسلق إلى أبيه ، وسدًا ونا لباب المتنة .



 وسـل عن دنخول النساء الـام




 ورالمغو والمافية — Tle ابن أبى الدسن . وتد سبق ذكر والده . ولد فـ رجب سنهة أر بع وعشرين وتخـطائة .

وسمع بإنادة أبيه ، وبنغسه من أبيه ، وأبى جمغر السمنانى ، والتازى







 , الأفاضل والأمائل . وله تعدم ومكانة . وعا خكا

عنه ابن النجار - :
نغس الغت إن صلحت أحوالهـا
 فلو تبـدتد اله
وله :
 يقول عيسى أدميتها بالمسير عَج بإمام من بنى هانمّه إن شئت أن تلتى الثنىوالمنى يا نوت هـذا نور هـا شمى فقلت !ذ لا
تال ابن المطيهي ; أنشَدته هذه الأبيات :

فلا تهـده ولا
فقد استرَت من المالمسـة
فالهـذر تهنيك السلامــة

برى اللـيـاة اللى التياهـة

من م يمدك فــن

فَال مربَكا :

وأنا طل هـ هـا

- سدث بالكثير ببغداد وواسط والموصل ه وسمع منه خلق • وروى عنه :

 وودى له بیهع السلطان . ودفن بباب حرب أخبرنـ أبو الفتع الميدوى أخبر نـا أبو الفرع الحرانى أخبرنا أبو نصر







الفقيه الواهظ ، أبو عُمد . ويلقَب شم الدين . من أهل حران
 أبى الغتح بن شـاتيل ، وأبى السهادات القزاز ، وغيرهما .





 الألغاظه هحلو المبارة .كتبنا عنه شيثا يسيرا . وكان ثقة صدوتا ، متتحر يا . حسن

-rv-
 متواضها ، جميل الصـجـبة .



 تال : وحضرت بجالسه بياب المئرءة . وكان يقصد الהجانس فـ كلامه . ,





 يكرمنى خلنـي .



ع ا كابر فترانها.

قال ابن النجار : توفى يوم الڭيس سادس عشر ربيع الآخر سنة إ-كى

 ودقن بباب حرب ؛ وأظنه تارب الخّسين ، أو بلغها . رحه الشا . .



 وابت الصقال .

- FIV

المصرى ، أبو عبد الش بن أبى الثنا. .

وبمع بمعر من أبى الـمسن على بن نصر بن عمد بن عهير الأرتاسى المابد




 قال : وهو من بيت العرآن والمديث والصدلا واسد وأقرأ . وروى عنه ابن خليل فـ معجمه ، ونمته بالإمام .



 وكتب . شطه . - FIA

أبو الأمانة ، الأديبب

قدم بهداد سنة أر بع وتمانين وخغسماتة ، وهو فتير . فتغته فى المذمب ، وترا
 صالـا من الأدب ، وتال الشعر البيد
وسمع اللمديتمن أبى الغرج بن الجوزى وغيره ، ومدع الـلميغة الناطمر بملة
 .
وسمع المديث من مشايخ خراسان . وحصل نسـتأ بـا مـا
 الله خوارزم شـــاه ، الله أن قبض عليه لسبب ظلهر منه ، فسجن بدار ابلمالفة ، . وانْعّع خبره عن الناس
روى عنه من شهره ابن الآطيمى ، وعلى بن الجوزى . ولا و أقف على وفاته . وعا أنشده عنه ابن التطيسى ، وكناه أبا الآثار :

 ( 19

الغرخى ، أبو الغرج •


 - من بذداد . رـهد الذه تهاله - FT. البو شحد ابن الشيخ غُر الدين ، وسيآنى ذكز والده .

ولد ستة ثلاث وسبهين وتحمـانة
وسمع المديث ببنداد من ابن كيّيب ، وابن الممطوش ، وابن البورزیا ،

وأقام ببغداد مدة طو يلة . وقرأ الفته ، والأصول ، وا:


بن النجار . أن الـافظا ضياء الدين سـع منه جزء ابن عرفة عن ابن كايبِ


 لدور ية ، وحوها



وقد سبق ذ‘كر والده وأخيه ، عبد الوهاب . ولد عهد الرزاق عشية يوم الإثثين ثامن عشر ذى الآهدة سنة ثمان وعشر ين .
 إبى الفضل الإرموى ، وابن ناصر المافظا ، وأبى بكر بن الزاغونى ، وأبى الـغـرم
 .عنى بهذا الثأن ، وحصل الأصول ، وتغته على والمهـ


 الد بيثى . وغيره




 ملى بنهالج السلف و


 والزجيب عبد اللطين ، والتق البالدانى ، وابنه قاضى التصناة أبو صالُ ، وآخرون .







 رأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عرضمرب وغرب ه رواه الترمذى ، والنسانى ، عن أبى كر يب

البهدادى ، البابصرى ، الوأعظه ، أبو محمد، وأبو الفرج ولد سنة تسع وثلاثين وتخساثُة .

 وقرأ الوعظ ، والفته ، والمديت ، على الشيخخ أبى العرج بن الموزى .







- ورعظ بیامع المنصور

قال : وسمته يعول بعن الأيام على الـكعرمى : إن الثعبان لم يلدغ أبا بكر

 قال كمات كتبها من عندى .
 وذكر قصته ، وأن الرانضة وضهوا ذلك ؛ قال : وقد صرح شيخنا ان الموزى بكذبه لا بان 4 منه .
قلت : لار يبب فق وقوع الـداوة بينها .
قال : وهو منسوب اللى قرية بزور ، قرية بدجيل .


 "

وكلامه فِيها يدل عل فصاسته ومعرفته بالفته والأْصول والبلدل .
 ابن الجوزى وأصـابه يذمونه الا تون ليلة الإثنين السادس من شعبان (") سنة أر بع وستانة، ، وصلي عليه من الاغد بجامع المنصور ، وححله الناس على رموسهم للى باب سرب ، ودفن هنالك . رسهد اله تصاللى KT - FTY الغتيه الأديب، أبو سعد ابن الغتيه أبى ثمد ، ويلقب شمس الدين . وقد سبق خكر والده .



الثشاب النحوى ، وشهده . وقرا الفته على ابن المنى .

والفته . كان يسهع مهنا المديـث .
وقالابن القادسى : كان فقيها حس:] ، خيرا متميزا .
 سنة أر بع وستانة . ودفن من الغد عمعبرة الزرادين .
 التصر . وتال ابن الהطيتى : فى ذى الהعدة . ترى' على أبى الفتح الميدوى - عهر - وأنا أمع - أخبرك أبو الغرع
(1) - ( ( ( )
 شتره النغـه :
رقَّ يامر• قلبه حشجر



 صل ووجه الدهر مقتبل فزمالن الوصل غختصر وقدكتمها الفطيهى عنه ، وزاد بيتً آخر ، وهو : F

 -والأول أصح

 وقال القطيمى: سألته عن نسبه








عالةز

 قلت : وقد أصابه سَبى واسترق .







 قّل : والةيته ببغداد ، واستزارنى إلى بيته . وقال بلماعته : أنا ملوك ويت المبنبلى .



 وسعيد بن البنا ، ودعوان بن على الـدسى وأبى على مجد بن شاتيل القاضى ، وأبى المعهر

الأنصارى وغيرهم
و"مع بإصبهان من ألبى الڭير الباغبانى (1) ، ومسمود الثتف ، وغيرها .
 (1)





 إذا أردت الانتطاع فلا تنقطع حتى تَتغه وتجالس الشيوخ وتقأدب بهم ، فُحيثّذ




أمر دينه . ينبنى لصاسب الزاو ية أن يكّون كالشهمة يستضاء بنوره .

 إذا رأيت ألآثياء من الهُ ، وأنه وفقك لهمل اللير ، وأخرجت نغدلك من الشثن سلdت من الaجب قال أبو الفرج بن المنبلى ــ وكتبته من خطل ــ: كا نت حرمة الشيتخ عبد الغ المبانى كبيرة بيغداد . فلا دخلت إصبهان سنة ثمانين وجدته بها وهو عظام




 . يطول ذكرما


 ك大م الشا بحرف و بصوت ؟ فقال ：وهل يكون ك大لام بهير سرف وصوت و و وهل يكون ك大لم بغير حرف وصوت
 حدث الجبانى ر－4 الثه بيغداد و إصبهان ．وروى عنه ابن الجوزیى عدة منامات فكتبه ．وتال ：كان من الصالحين ． وسهع منه التطليتى وغيره ببغداد ．وروى عنه ابن خليل فی ممجهـ ، سمع منه بإصبهان وتوف فى ثالث جـادى الآخرة سـنة خْس وستّانة بإصبهان ．ذكره ابن نقطة والمنذرى ．وتال التطيدى ：فى مستهل الشهر المذكور ． أخبرنا






 اليلك ：أن اله قد أ－

．الدج

قدم بغداد في صباه . وصحب عهه لأمه أبا المالى سـه بن على الـلاطرى . وقرا
عليه الأدب . وحغظ. القرآن . وتنقه فـ اللذهب . وسمع الـديتُ من أبى الوتت ، ونصر الهكبى ، وسعيد بن البنا ، وأبى بكر

انن الزاغونى ، وغيرم .



-

 قارب اللـيهين . رمّه الشا .
 الأديب البارع ، أبو الطاهر بن أبى حغص .






 وسيآتى ذكر مكى إن شاء الش تعالى .
＿KTV المترى ، ثم الدمشتى ، التاضى وجيه الدين أبو المهالى ．و يـقال فى أبيه ：أبو المنجـا ．

فـ جده أنبو البركات ．

 أبى النضل الإرموى ، وأبى المباس المايدانى ، وأبى مسكين الرضواتى ، والمعينب
 تال المذذرى ：وتنته بيهداد على مذهب الإمام أهد مدة ．وحصل طلما من معرفة المذهـب









إلى دمشق ، فأتام مدة ．ثم رجع إلى حران قاضها ． وقال ناصح الدين أيضا ．كان أبو المالله بن المنجا يدرس ف المسهار ية يوع؟


وأسن＂وكِبر ، وكُغت بصره فى آخر مره ．

『e

 وحدث و"مع منه بهاءة ، منهم الحلظظ المذرى ، وروى عنه ابن خليل ن مهعجه . وابن البخارى . وتونف فى ثالنى عشرين ر بيع الْأول سنة ست وستانة . . ودفن بسفع تاسيون رسه الش .




 سفيان عن أيوب عن ثُمد عن أنس قال ه صَئَ رسول اله صلى الله عليه وسلم









 -

- 1. 


الأخسال :



 وسل ، أوسا




المعدل الأديسب أبو القاسم

وسمع من أبى المظفر البرمكى الخطيب ، وهبة الشا بن الشبلى ، وألبى همد
 وقرأ الأدب على أبى المسن العصار . وجالسن أبا

أهل العل والأدب .

الشهرزورى . وكان وكيل الخليفة الناصر بباب طراد ، و بتى على ذللك اللى موته .
قال ابن نعطة : سهـت منه . وكان ثقة عالما فاضلا ، متمـورا أديبا ، حمبلى


وزاد : ودفن من يومه بباب حرب .

وذكر 'القادسى ; أنه توف يوم السبت رابع عشتر صغر • قال : وصلى مليه بكامع التصر بهاعة من الأعيان . رحمه الذ .
 أخت المستنبجد باله . - PYQ





 أبى صال ، لا أنا صالدون .











وأبى من رواياته ، وحدث بها با با



-


 الـكَتابة ، ور .عا كتَب فى اليوم كرانسين بالقطع الـكمبير .
قال الـانظا الضياء: وكان الش تد.


























والغرض أر بهين مرة ياحى ياقيوم ، لا إله إلا انت الـا









نا مية ، وكان إذا با: شی، إلى بيته فرقه عل الخاص والمام .

وكان يتول : لا علم إلا مادخل مع صاحبه القبر .
ويقول : إذا لم تتصدقوا لا يتصدق ألا عد عنك ، و إذا لم تعطوا السانل أنت
-
وكان . بحب أللبن"المصفى .



 و إذا أه بشى .لا يُسر أحد أن يخالفه . وكان كثيرآمايكتب إلى أر باب الولايات شفاعات لم يقصده . فقال له المنولى



أن تقبلوا ورقتى و إلا فلا ، فقال هل : لا نردها أبدآ .

 من مدة . وله كرامات كمثيرة وذكر بمفهم ، ثال: جئنا مرة إلى عنده ، وغخن ثلاثة أنغس جياع ، فقدّم




 .





إلىّ والدى ، وتال : الحغظا
وكان بعض الناس يرسّل إلى الشثيخ فـل دينارين فردها فتألم ، ثم فـكر فوّهما ، فوجدها من جرة غير طيبة . قال :فبهث
. اليه غيرما ، فتعلهـها



 اللمآة . وتال : كان همتدل العامة ، سسن الوجه ، عليه أنوار المبادة ، لا بزال مبتسطا ، نحيل البمس من كترة الصيان والم الميام كال : وكان إذا زل من المبل لز يارة الaبور ـ أوغير ذللكـ .


وكان يقول : أنا زاهد . ورككن ف الـراب .



 - صالا

وكان أخوه المونق يعّول عنه : هو شيهخنا ، ر بِّا نا وأ






















 الحقيتة مو اله تهاللى ؟ فتبس ورمى بالورقة ، وقال : تأملها . و إذا به به لما كمتب
 الذ تصالى ، فيجبت من ورعد وتحغظه فى منطفه عن مثل هذا .


 فبرأت في الـلال .



 وقرأت غشط الناصح ابن الـنبلى : كان أبو عمر فقيها زاهدا عابدا . كتيب


 و بنى لمم فی المبل مسجدا وسقاية وتال غيره : له T ثار مجيلة ، هنها : مدرسته بالجبل ، ومى وتنب مل الثرآن والفغه . وتد حغظ العرآن فيها أمم لا يكصون الا وذ - مت ستـنـر
 بالـكتاب والس:ة ، والآثار المرو ية وغيرهاكا با باءت ، من غير طعن عل أمعة الدين

وعلاء المسلهين . وينهى عن صحبة المبدعين ، ويَّانس بصحبة الصّالمين .
قال : وأنشدنى لنغسه :



 هعغوظة ف الصدر والحنان
كالذات والـلم مع البيانـن والقول ف الصغات يا إخوانى
 قال : وأنشدنى لنغسه :
 الز




 أنف أخاطبه ، فجلس على عتبة بانب الجامع الجّوانية اللى أن فرغ الجملس


 وكان آخرك大لامه : ( ) ا
. مسلهون )
وتونى رـمه إلف تصالى ، وغسل فى السحر • ومن وصل إلى الماء الذى غسل بـ
 التضاة والملاه والأمراء والأعيان وعامة الغلمق . وكان يوما مشهودا . ولا خر جوزا بجازاته من الدير كان يوها شديد الحر ه فأقبلات غهامة فأظلات


 وكان تبل وناته بليلة رأى إنسان كان قاسيون قد وتع أو زال من مـكانه فأْوَّوه :غوته .
ولا دفن رأى بهض الصالـين في منامه تلا الليلة النه صلى الثه عليه وسلم
 قبل أن تصلوا! إليه •
ومات عن ثمانين سنة ، ولم يخلت دينارا ولادرما ، ولا قليلاولا كثيرا .





 لا إله إلا الش . وذكر له عدة منامات . وال ألبو شامة فن مذيله : أول ما وتفت على قبره وزرته وجدت - بتوفيق
 عرفن قبره ، وجد أيضا مثل ذللك .





 ما لاهمار يب بهد الأنس موسشة تثكى عليه عيون الذاس قاطبة إذ كان فـ
 وكل حى رأينـا فهو ذو أهع
 ₹ ميت ذكره حيت ، ومتصن الا






حـبث وروى عنه واداه : أبو عمر ، والموفقِ : وكان مولده سنة إسدى وتسمين وأر بهاثة .
 جانبه دفن والده أبو عر . رحم

 أْبرنا والدبي الزامد أبو عر .

أبو زكريا.
رحل وترأ الترآن بواسط بالروايات على القاضى أبى الفضل هبة الهِ بن مل
 ابن الـكانی النى


 وسم منه أبو المغثر سبط ابن الجوزى وغيره




وسمع المديث من ابت ناصر ، وأبى الوقت وغيرها . وتغته فـ المذهب . وكان يسافر فى التمجارة إلى الشام ، ثم انتُطع فن بيته بالبدر ية ، ، محلة من

عـال بغداد الشرقية بدار الخلازنة . وكان كثثير المبادة ، حسن اللميتة والسهت ، ككثير الصالاة والصيام والنسك


 يدخل الوتت ، فيصلى . ونـي ثال : وكان كثير المبادة ، ملازما لمنزل ، لابخرج منه إلى مسقده إلا لتأدية الغرانْض ، ثم برجع • وأثف مل مودته ومروrت . واثنف عليه ابن نتطة وغيره




ودفن بباب حرب وتبهـ خلق كثير . رـهـ الش تهالى .


 و والراه المهـة



إلى آخر عره .
وتمع ابن المادح ، وهدث عنه باليسير ، وعرّ . وسمع بنه ابن التطيىى ، وجماعة


 وأظنه ناطع الماثة . رسم الشا
 الزاهد ه أبو الثناء . و يقال : أ أبو الثكر . و ويلتب ناصر الدئن ولد سنة ثالث وعشّرين وخَسمائة بيغداد .


 . (1)

 بسارُ المدارس

 الرهاوى وغيرم من أ كابر الرحالين لطلب الم الم الم طال أبو الفرج بن الـنبلى : ولما قدعت بغداد سنة اثنتين وسبهين نزلت








قصص فى إنــاره .
وقال أبوشامة :كانت له ر ياضات ومجاهدات ، وسالَ فى بلاد الشام وغيرها
 يصوم الدهـ ، ويخت الترآن كل يوم وليلة ، ولا


ودفت تللك الليلة بر باطه . رهمه اله تهالى . وقيل : كانت وناته ليلة التاسع •
 'ذكر أنه سْع ببشداد من أبى الوقت ، وأنه تغته بها عل صدقة بن المسين الـداد ، وحدث بالموصل
 ه هT - على .


. 1
, وناته . وكان مهرا لـبد الرزاق بن عبد القادر على ابنته .

قال ابن الا:جِار : أنشدت له :

أو ألقيت ديران تلم




المحدث ، المؤدب ، أبو عبد الش تق الدين ، محدث إصبّان ومغيدها .



ولأبى الــسن بن الذجارى ، وأ تمد بن شيبان . وتد رو يا ع:ه بالإجاز: .


 (1) (1)






عليه وسلم المديث ، ثم كذب به كاذب : يضرب عنصه .





 إسحاقابن راهويه مثل هذا الــك大لام المروى عن أَمد بالإسناد الذى فيه جهالة . (إسماعـل بع علي بن -سـين البغدادى الأزجى الأمونى ، الفتيه


 وسمع المديث من شيخه أبى الفتح بن المى ، ولاحق بن عل بن ركاة وشهدة ، وغيرم


 وكان حسن الــكالم ، جيد المبارة ، فصيح اللمان رفيع الصوت .

 وتخرجوا ب4 .

 وقد حط عليه أبو شامة ، ونسبه إلى الظالم قـ ولايته . وأظلنه أخذ ذلا

 وعله . وكان يدرس ف منزله ، و يحضر عنده الفتهاء . طال : ورتب ناظرا فى
 ولزم هنزله . قال : ولم يكن فى دن انيه بذالك . ذ
 كان يتردد إليه إلى بيـة النصارى .
تال : وسممتمن أثق به من الهلاء يذ كر : أنهصنـ كتابآ سماه ها نواميس الأنبياء ه يذ كر فيه أْهم كانوا حـمام ، كهرمس ، وأرسـطاطاليس
قال : وسألت بعض تلامذته الخصيصين به عن ذلك ع فا أثبته ولا أنكره ؛



 وعا أنشده ابن النجار من شـهره :


و يمسطوا عند المات ؛ إثشـارة إلى صغرها مـا حوى بهد جه





 ، FrA

الغقيه أبو :جك,
سمع المديثت من ابن البطى ، وشجة ، وحدث بيسير ، وحغظ القرآن وقرأه بجو يدأ واْرأه .




رحل إلى بغداد ، وتمع بها من شهدة الا...

 ،

- ابن التلولى
 ع

من بغداد
وحدث، وسمع ه:ه قوم من الطلمة . وكان ظاليَ فى التسنن ، حتى ! انه يقول
أشياء لا يلزمه التلفظ بrا ، :ل يضمره .
 أبيه ، وكان ذلاك فـ وزارة القتى الشيهى ، فنغاه إلى واسشط ، وكان ناظرها غاليا

侸 - TE
 شمس الدين . وقد سبق ذ كر أبيه وعه .










 قال ابن القادسى : هدثف عبد الهز يز بن دلف الـازن ، قال : كان ابن

بكروس يلازم قبر معروف الـKرخى ، فسهتته وهو يدعو ا كثر الآوقات :




 الس:ة المذ كورة .

 ; كر التادسى : أنه أنشد قبل موته مستشهودأ لغيره .

قد كان يومى علىّ ح ت اليس



 مشهد أولاد الحسن ، ساعحه الها وتجاوز ع:ه .

، وقد وجـد أبو شامة فن ابن بكروس ججالا للمقال ، فقال فيه وأطال




 بالركن . وقد تقدم ذكر أبيه وجده .
ولد اليلة ثامن ذى المجة سنة

 البادرانى ، وغيرم . وقرأ بنغسه•على أبى الـدن البراديسى الغقيه وغيره ، وكتب بشطه ، وخطه


 ذلث نسب إلى عقيدة الأواثل ، حتى قيل : إن والده رأى عليه يوما ثو با


وكافر ، فا تمسناه . وكان أبوه كثير المُون والمدأعبة ، كا تقدم عنه .

 وـ大

 و بهث ببaغهم اللى المطامير بواسط ، و بعث فـتبس ، دار عبد السلام ، وأخرع




زحل يقول : أيها الــكوكب المغىء المنير ، أنت تدبر الأفالاك ، وتحيى وتميت .







 وظّرت الأحقاد الصّدر ية ، وتال الخصوم أثشارآ ، هنـا : قول المذذب الرومى سـ كن النظامية:









 فذكر فيها الدرس مدة . ذڭر ذلا و أبو المفغر سبط ابن البوزیى . وذ كـ دهناه ابن التادسى ، وزاد : إن عبد السلام أودع الحبس هدة ، ولـ

أفرج عءه ، أخذ خطه بأنه يشهد أن لا إله إلا الش ، وأن عمداً رسول الشا ، وأن الإسالام حق ، وما كان فيه باطل ، وأطلق .
ثهلا قبض على ابن يونس ، ردت مدرسة الشثيخ عبد القادر إلى ولده






جرى، وأْه الشثيخ بالثقام بواسطط، ورجع عبد الـلام . قال ابن القادسى : أفرد لشيخنا دار بواسط فـ درسه الديوان ، وأفرد له من

 النو بى ، وجهلت ديوانه . وكان ذلك سنة ستاثة . وذ كر أبو اللظفر : أنه قبض عليه سنة ثالاث ، واستصغيت أْمواله ، حتى أصمح يستهطى من الاناس . وفى هذه المدة سلهت المدرستان التى بيده إلى ابن هـه

 إلى صأحب أر بل .


 الـلية ، نرق بغداد

Y Y
مهذبالدين .


ابن هبيرة بدُجيل ، ونشاً بها .
ثم قدم بغداد ف شبيبته ، واستوطنها ، فسهع بها من ابن ناصر الـلافظ،
 وأبى الوقت ، و.جاعة كثيرة من المتأخر ين .

وقرأ بنغسه على الشيوذ ، وتال الشهر الــسن ، وفتح عليه فـ الوعظل ، ووعظ



 الدورى انصرف كثير منهم ، وسبوا الدورى ، وأصهابه ، وخيف انم ان قوع فتنة

 الوعاظ ،



 ماهذه الأمو ية التى أنتَ عليها عا كفون ، وقطل عليه المِلس


إ أ كرم البشر الذى مازلت ف عمرى لـ أهـدى الثنـاء وأمدح أتسبت



 تسهع قط مثل وعظ الدورى ؟ . وقال :
أخافك حتى لا أظن



 يقرأ عليَّ الفاتحة ، فبلغ ذلك أبا الفرج ، فقال : مأقرأ عليه الفاتحة ، بل أقرأ أليه (قل هو الشا أحد )
تال : وكان يتمصب له طا كم قطفتا . وكان ينتهل أشهار الناس ، ادعى
 قلت : لا يلزم من إنشاده شهر غيره أنه يذعيه لانغسه . . وقد كان موصوفا

بالصال


 و ( البل ه بغتع الباء الموحدة وتشديد اللام .


 ولا أصل له ، ,أن الافاضى ارتشى لأجل إنباته . وكن أْتى بغسق ها


 ابن عبد الرزاق ، وتحل فدفن بر باطه بقطغتا ، على نهر عيسى بالجانب الغر بى . .
 بالحساب وأنواءه ، والمساحة ، والغران: وس־ع هن ابن البطى ، وغيره ، وشٌ

 ( Y \& جال الدين ، أبو المباس ، ابن القاضى أبى يسلى ابن القاضى أبى هازم ، ابن العاضى أبى يسلى الـكمبير الـو
 وسمع الــكثير من والده ، ومن أبى بكر بن الزاغونى ، وسميد بن البنا ، وأبى الوقت ، وابن البطى ، وخلق كثير • وعنى بالحديت ، وكتب الـكثير النغسه ولاناس ، وشهد عند ابن الادارنانى .

قال انن القادسى :كان خِّرِّ هن أهل الدين والصيانة ، والهغة والديانة وسدث ، وسهع م:4 ابن الد بيثى ، وابن الساعى .


Tآبان بياب حرب

أبو بكر بن الاوى ، و يلَّب عهاد الدين .
كان لا يتحقق موالده . وقيل : إنه بهد الثلاثين وخَشمانة .
 ابن الزاغونى ، وسـيد بن البـا ، وغيرم . وتفةه على أبى الفتح بن المني ، وهو من فتّهاه أصهابه ، و برع فی المهـب ،

 بالمأمونية ، هقبل على ماينغهه هُن أهـ آخر ته ، والتغرد والـرزلة . وأثى عليه ابن العادسى كثيراً ، وقال :كانت له اليد الباسـطة فـ المذهب
 أهل الدين ، ما ألم بباب أحد من أر باب الد الدنيا ، وما قبل لأحد هدية . الا وكان

أحد الأبدال الذـين يكغظ الها بهم الأرض ومن علمها .
وقرأت بڭط الناصح بن الـنبلى : الشيخ الإمام عهاد الدين أبو بكر اللياط ، 6





الطلارة .


 ابن المنى من ها كاية المغتى ه لابن مقبل .

بالناس ف الصلوات مدة ، ول:ا منه إجازة . كتب بها الينا من بغداد . قلت : وله تصانيف ، هنها : المثيرة فى الأصول ه

 وتوفى ليلة البلمة ثامن عشر ين رمصنان سنة إحدى عشرة وستانت . وحفر غسله أبو صالع بن عبد الرزاق . ودفن عمبرة باب حرب قبل صاة الجمـة . . رسد اله تصالى





 فی جسده ، فقال له ابن مسهود : يارسول الها ، لو أمرتنا أن نبسط للك ، ونغهل .

.شتجرة ، شم رأ وتوكا

- va -

ومن فتاوى ابن الـلاوى : أن من كر, النظر حتى أهذى : أفطر . ورافته



ثوابه لفلان .
، TE7
 ابن أبى نصر • ويلقّب تتى الدين ، عحدث العرات . ولد يوم الميس ثامن عشم رجب سنة أر بع وعشرين وتخمانة بيغداد . وأول سماءه : سنة ثلاثين ورخسمائة .




وأبى سميد البغدادى ، وسهد الـدير الأنصارى ، وغيرم ،





 سالقة ابن نامر ، أخذها بمد موت ابن شافع ، ولم بول يسهع و يعرأ مل الشيوخ لإظادة الناس إلى آخر عره .
 ا

الصدق . و بارك الش له فى الرواية ، حتى حدث بكمتع مرو ياته

 منه كـثيرا
 كثرة دسهوعاته ، ومهرفته عثـايخه ، وحسن أصوله وحفظا و إتعانه .




 الأصول . م:ه تملهنا واستفدنا . مارأينا مثاله .
 C
 . الـيخ
 . وقال أبو شاهة : صنغ الـكمتب الخسان ، فى الأبواب والثيوخوالفضنائل . وقال : تصـانيغه تدل على 'زهـه ، وضبطشه وحسن مهرفته . وتال المنذی : حدث مدة طو يلة ثحوآ من ستين سمنة . وصنف تصانيف



الأافف باه موسدة مغتوسة وذال مهجهة : قر ية من قرى نيسابور .



 الخلجيب للأْة الـفاظ ، وأجاب عنا






 قال . فإن الليث هذا هو اللايث بن سهـ . وهذا و أه
 ومن تآليغه (»




 وال:جيب الـرانى . ,أخوه عبد الدريز . . ويـى بن الصيرفى الفقيه . والمقداد اللیيسى . وخلق -

وآخر من روى عنه بالإجازة : عبد الرمن بن عبد اللطيغ البهدادى البزار .



 أخبرنا أبو الفتح الميدوى - بعمر - أخبرنا أبو الفرج الحرانى ، الخبرنا






سمع .كران من أبى ياسر عبد الوهاب بن أبى حبة .


 وسمع منه بعض الطلبة .



- Y\& A

ولد ف بمادى الآخرة بـنة سـت وثلانين وغسماثة بالرما .



وذكر الديثى وأبو شامة : أنه الشتراه رجل من الموصل ، فأعتة

 وذكر أبو الغرج بن المنبلى : أنه تعل القرآن ، فأعتقه سيده ، وقرأ كـا



 وبهمدان من الـاظظ أبى الملا المّدسى ، و.جاعة و بأصبهـان 6 و أبى القاسم فورجة ، وأبى عبد الله الرستحتي ، ومسمو2 ابن المسن الثقنى ، وأبى المطر الصيدلانى ، وأبى جهغر الصيدلانى ، ورئى ، ورجا


ابن أجى الوناء ، وممعر بن الفاخر ، وأبى موسى المدينى ، وأبى سهد الصاين ،







 و بالإسكندرية من الـلانظالسلفى وغيره النـوه

وسم بواسطط ، من أبى طالب بن الـكتانى ، وجهاعة ، و بالوصل وحران -ن أبى الاضل الطوّى ، ويـيى بن سهدون وغيرها

 طهامه من عددم أيضا ، لغقره . وكتب :خطه الـكثير من الـكتب والأجزاء . وأتام بدمشت بمدرمـة
 ابت الناصح




 لا يُكثر عنه إلا من أقام عنده .
 وأجاز لنا مراراً .





 فى أر بهين مدينة . وهوكبير فـ مجلدتين .






 .






 ابن زتطة ، وأبو عبد الش البردانى ، والضياء ، وابن خلا

 اللرانى ،وأبوعبد اللا بن هدان الفقيه ، وهو خاتمة أصعابه .
 -وستانّ بـران (1)

نقلت من خط الإمام أبى العباس ابن تيمية رحمه الش ، قال : رأيت بـا

 قليلة ، وهو جالس فى مسجد الثيخن ، وفى يده جملد ، وهو يسمع ، فتمت إليه ،





 ابن عيـى بن سورة الـافظا ، حدثنا مناد ، وقتيبة ، وتمود بن غيلان ، قالوا :

 عنه ، قال : قال رسول الش صلى اله عليه وسلم ها مغتاح الصـلاة الطهور ، وتحر يعبا ، - التــكبير ، وتحليلبا التسلم
 الفتيه ، أبو محمد بن أبى نصر




 . عمسجد الآهرة .

وشهد عند قاضى التضاة أبى الفضانمل بن الثهرزورى ، وتولى الخزن بالديوان


 فأ كثر . وكان حسن الأخلاق ، متودداً . حدث بيسير ، ولم يتغق له أن أ أ كتب

 هع دين . ناظر وافتى . وقدروى عنه ابن الساعى بالإجازة ، وثال : أنشدنى هذين البيتين :
 وقل : فلان جزاه الش صـانـة أفاديها ، وألق الـكبر والمسدا

قال : وكان دينا صالـا متورعـ محتغظا فـ الطبارة . توفى رحه اله يوم الإثنين ، ثامن عشر بجادى الأولى سنة اثنتى عشرة

وتال الأ كثرون : توف فی مابع عشر الشهر •
وقال التادسى • صلى عليه بباب جامع المدينة ، لامتناع الـنابلة أن تصـلـ
عليه بالنظامية . رجه الشال تعالم
قال المنذرى ه و باجسرا ه قر ية كبيرة من نواحى بغداد ه بينها و بينها عشرة
 .




ولد سنة ثالاث وأر بعين وختسمانتة تقديرا .



و إمماعيل بن بركات الذسانى ، وبجاعة غيرم .
وتم الـديث الـكثير : من ألبى الوقت ، وابن البطى ، وأبى زرعة ، ويكي





الالماز ين عند ععد البلديد

قطنية لبياضه ، فنسب المسجد إليه .

صبورا

الرجال ، فر عا أستط من الإسناد رجلان أ, أ كتر ، وهو لايدرى .
وتال التادمى : كان قارنا بجودآ ، مليع الصوت ، حسن الأداء ، واعظآ ،
 وتد أْرأ الفرآن بالروايات ، وخدث ، وسمع منه بهاهة

وتوف ليلة الثميس غامس ذى التهدة س:ة اثنتى عشرة وستانة، ، وص-لى
 ر- رra الهـ تسالى
, » هزغش ه هائباء الموحدة المضهومة ، و بالزایى والغين والشين المهجمات ,





 وكيع عن مسـر عن أبى مرزوق عن أبى الصديق الناجّى عن أبى أماهمة قال :







إماعيل غلام ابن المى
 توف تانى عشر ر بيع الأول سنة ثلاث عشـرة وستانّة ، ودفن عند أخيه .ع عبرة الإمام أهد ، رضى الش عنه .

وأبو الفضل ، ويلتب عحب الدين .
سمع بدمشق من أبى المين الـكندى وغيره ، و معر من البوصيرى ، والـلافظ

 ومسمود الثغنى . وكانت رسلته مع الضياء بهد الستأة ، وعنى بالمديث ، وقرا .

ورصفهجاعة بالـافظ ، وتفته وحدث .
 ، ثم الدمثق الخافظا ، أبو الفتح بن الحانظ أبى شمد ، و يلفتب عز الدـت .


 القزاز وغيرها
وارتحل إلى إصبان بهد النـهين ، فسمع بها من أبى الفتع عبد الرحم
 وأكام بها مدة يسع من أبى الغرج بن الموزى وطبقته ، وقرا المها هسند الإمام أَمد ، وتفته عل أبى الفتح بن المف فى المرة الأولى ، وقرأ فـ الثانية على ألبى البعاء

من اللته واللغة . وسمع . عمر من أبى القامي الإوصيرى وغيره .
 كثيرآ من الأصول شراه ، واستنستخ كثيرآ من الأكتب والأجرزاء . وسمت منه



 وصدق وأمانة ، وحسن طر يعة وديانة ، وجيمل سيرة ، ورخى أخلاق ، وتودد





 الجلمة بهد الصالة . ورصغه بالمرو.ة التامة والديانة المتينة . وتال أيو شـامة : صحب الملك المغز عيسى ، وسمع بعراءته الــكثير ، وكان حانظظا دينگ ، زاهدآ ورعا . تلت : وخَرَّع تخار يج ، كالأمالي ، وجدت منها : المجزء التاسع والأر بسين . وروى عنه ابناه : تتى الدين أحمد ، وعز الدين عبد الرمّن ، والملافظ.
 وابن الا:جار ، وآخرون

 وثال بمغهم : كنا نقرأ عنده ليلة مات ، فرأيت نورأ على بطنه مثل السـرأل
 منامات صالـة متهددة ، منها : عن مسعود بن أبى بكر بن شـكر : أنه رآه بمد موته فى المنام ، وكان وجه4 البدر ، وهال الرانى : مارأِـت فـ الدنيا أحدأ على

صورته . وله شـر باتن من تحت عمامته ، لمأر شـرآ مثل سواده ، فقلت له : ياعز الدين ، كيغ أنت ؟ كال : أنا وأنت من أهل المنة . ورآ. آخر ، فقال ه : بالش عليك ، ماذا لقيت من ر بك وتال أهد بن محد بن خلف : رأيته - يعنى الهز - فـ المنام . فقال لى : جاء










 .
 شرف الدين أبو الـمسن .
 وحدث . وكان فقيها ، فاضلا ثغة ، ‘عالما دينا . . والدين ، والأمانة والمروءة ، وقضاء حوانج الإخوان ، والِلكرم والإحسـان ،

 بسغع تالميون . ورو" يت له منامات حسنة جدأ . ورثاه غير واتد .
 مدة هتمار بة ـ رثام مثيخ الإمدلام موفت الداين بعوله :

 بل إودعوا قلبي الأحران وانصرفوا البينهم ، ونزادى حشُوه أهع


 أحبابِ قلى وك:ت تسكرمنى فوق النى أصف
 من ك.ت تشرف أومن لست تهترف
 وللر يض النى أشذف به الدنغ وكنت عونا لمسكين وأرملة وطالب قاجة قد قاء
6 FOQ
، الزاهد الورع العابد . الثيخ عماد الدين ، أبو إسـحاق وأبو إسماعيل
أخو الـافظ عبد الذنى الذى تقدم ذكره. .
ولد بجماعيل سنة


وقال المنذرى : سنة أر بع وأربعين ، وهاجر اللى دمشت مع •جاعتّم سنة إحدى وخّسين ؛ لاستيلاء الغرئ ملى أرضهم .


وغيرما ، وسغظ غر يب القرآن لاهز يزى ، وغتصر الذرقَ فی الفته . ورحل إلى بغداد مرتين . أولاما : مع الثيخ اللونت ، سـنة تسع وستين ،

 وسمع بالموصل هن خطيبها أبى الفضل الطوسى ، وتغته ببغداد على أبى الفتح ابن المنى ، حتى بع وناظر وأنت ، ورجع إلى دشت ، وأقبل على أشغال الناس -






 . كراماتكثيرة
وتال الحافظ الهياء : كان عالم] بالترآن والنحـو والفرائض ، وغير ذللك من

 , ثال : وسمعت الشيغ موفق الدين يتول : بانتدر نهمل مثل المهاد رهمهاله ؛

كان يتألف الناس و يقر يrم ، حتى إنه ر.عا ردد مل النسان كrاتات يسيرة من سَحَرِ إلى العجر .
 ختى صار من تلاميذه جهاعة من الأكراد والهرب والهـجم . وكان يتغقدهم و يسأل




 قال : وكان لا يكاد يغتر من الاشتغال : إلا بالقرآن ، أ, الديت ، آو غيره


 يعرى" الناس الترآن واللم ، فإذا لم يبق له من يشتشل عليه اشثتغل بالصــلاة . وكان داعية إلى اللسنة وتعلم الـلم والدين ، وضت





 عن المنـكر . لا يوى أحدآ يسى صلاته إلا تال له وعله . خرع مرة إلى قوم من الفساق فـكسسر مامسهم فضر بوه ، ونالوا منه حتى غشي

عليه . فأراد الوالى فمرب الذينالوا منه . فقال : إن تابوا ولزموا الصملاة فلاتؤزذم
 قال : ورأيثه ر عا يكون فـ مسجد, ، فإذا أخذ بن لـيته شمرة أو من أنذه



الفقهاء يتهـجب من فتاو يه ، وكثرة احترازه فيها .
 - خارع المسجد

و"معت أ إِ











 من هذا .


أواقتباس شى* من أخلاقه أ, أوراده ، وغير ذلك . وكان يذم ;غسه ذمَّا كثيرا ،




 .
وسّهت الإمام أبا عيد الشا يوسـف بن عبد المنم بن نعهة المقدسى يقول :

 ثم ذا ; وما رأيته يثـ大ى من ذلا - إلا عرض عليَّ الطـا ثال : ولم يزل هذا دأبه، من وقت ماععَلنا ، وكان يتفقد النام ، و يسآل عن
 وذك عدة حك大ايات عهه ، هنها : أنه كان إذا غاب أج



 علينا ، ويقول : الذنب لى ، وأنه كان يدعو لمن ظلمه ويخسن إليه . قال : ولقد كان أعار داره التى فى الدير لابن أخيه عز الدين أبى الفتع همدة $r^{\text {r }}$ ع
 قال : وكان منا كرامه لأصتابه وممارفه : يظن كل أحل أحد أن ماعنده مثله من كئرة مايأخذ بقلبه ويكرمد ـ ولقد سهمت الفقيه أبا


يقهد عند رأسه بالليل ، ويقرأ ورده عند رأسه .





زال ما كانعنده من الـياء .
قال : وكان ر با تكلم على أحدنا ونصشهه وحرضه مل فمل الغير والاشتشال حتى كان قلب الشخص يطير من كثرة دخول كلامه نى القلب .

 فـك:ت إذا قرأت كثيرآ تيسرلى من سماع الـديش وكتابته الـكثير ، و إذ
 قال : وكان إذا تام إلى الصلاة المكمتو بة ، تغل عن يساره ثلاثً ، واستشا










 ثال : وسمهت أبا عبد اله محد بن طرخان ، يقول : كمنا نص. الشيخ الماد ، و إلى جانبى رجل كا حلف لا صليت خلفه أبدآ، وذكر حديث مساذ ، فقلت له : ماتحغظ إلا هذا ورو يت له الأخبار التى وردت فـ تطو يل صلاة النيصلى الثه عليه وسلم ، ثم إن
 فيث شى، ، فلو خفنت ؟ فقال : لملهم يسـتريحون منى ومن صلآى قر يبا : ياسبحان الذ ! الواحد منهم ، لو وقف بين يدى سلطان طول النهار ماضبر ، و إذ
 قال : وكان يaغى صلوات ، فر.عا قضى فى اليوم والايلة صلوات أيام عديدن
 سنة . وتال رهـ الش : فاتتى صلاة المصر ، وك:ت أت قبل أن أبلغ ، وقد أعدته مانتة هرة ، وأنا أر يد أن أ أعيدها أيضا . الـا
تلت : الـ<<لم في هذا : مل هو مشـروع أم لا

قال : وكان يصوم يوما و يغطر يومک . قال : وكا : وكا

 فيدعو وم حاضمرون . و يستبشرون بذللث . وكان يغ:تح عليه من الأدعية شیى
 اوقات الإجابة وأها كنها . ويواظب على الدعاء يوم الأر بعاء ، بين الظهر

 الش الشالش ، والش ! إنه لاإله إلا الش .


 .












 ،شْهم قال : ك.

طل:بور . فلما وصلنا إلى عند صاحبه قال الشيخ. : لاحول ولا قا قوة إلا بالش اللى


لصاحب -الطنبور : إيش بنك \& قال : ماأدرى ا















 قد ابتدأت فيه سكت ، ولم يرنى أ أه ير يد ذلا
 ذللك ، فابتدأنى ايلة وذ كر قسوة العلب . وقال :كيف يلين القلب إذا



 فصليت وسلمت عليه ، فقال : يافلان ، تغوتك فی يوم صــلاتان . ياسيدى أنا تائب
قال : وسمت بهن أهلنا يعول : كك: ر با الحتجت إلى ثى، من الملبوس

أ-اليت إليه أو أتتهيه .




 قال : جرى لى هذا مهد كثيراً .






 كرامة فى حقه ، وذك من تيسير الترآن والمل على منقرأ عليه أمرآ عجيبا؟ . قال : وسمهت ظر يفةبذت إِراهيم تتول : قال لى أهد بن سالم : أنا أهرف
$-1 \cdot r-$
غ المبل خنسة من المتّالـين ـ أو قال : من الأولياء ـ فسمى منم الإمام




 فإنه من السبـة التى تقوم بهم الأرض
وقد ذكره أو المظفر مبط ابن البوزع فـ تار يخه ، واثنى عليه ثنامأكثيرا .



الأشهد ، و يوم الاناس أنه يشرب ، و إنه لصانَ .
 بوسف فتح اللاحل ، وأظهر الإسلام ، وأنت يوسف ، أحييت السنة بالثنام ، يشير بذلك إلى ماذكزه أبو المظفر على المنبر من كلام جده فى إمرار الصغات و إثباتها



 و يثنى عليه و يمغده . ويذ كر من قوائده وكلامه .
 عشُر من ذى الفمدة سنة أر بع عثرة وستائة . وقال المذرى : السـأبع عشر


 ,

 الإمام مونت الدين شيخنا . وكان المتتهد يطرد الانام ع:ه ، و و إلا

 أكثر خلقا هنها . وخرج الiصاة والهدول ومن لانعرْنهم . .








التى أنشدها فـ المنام
 فقدكنت قواه؟ إذا أقبل الدجى ألى
 وقلت : أرجو أن الماد يوى ر به كا رآه سغيان عند تزول حغرته ، وغمت



 فقال : جز يت الغير عنى ، فإِنى


 منها : أنه رؤى في النوم على حصان ، فقيل له : إلى أين ؟ هال : أزور الج المبار . ورآه آخر ، فقال : مافهل الش بك وجهلنى من الــكرهين )


وعليه لباس مارأيت مثله .




والمنذرى . وروىعهن ابن خلميل وابن البخارى .






 ورثاه الصالاح موسى بن شهباب المتدسى بأ بيات . دنها :

 ك
 و YO7


وسمع الـكثير بإفادة أبيه و بنغسه من الـلافظ ابن ناصر ، وسعيد بن البناء .









 الغز"ال ، لا يكتج بعراءته ولا بغطه ، وهو مـاتط . a (1)

وسدث ، وممع منه جماعة ، وأباز لمانذرى ، وعد الصمد بن أبى الميش ، وروى عنه ابن الصيرف . وتوفى ليلة الثلاثا, نصغ ششهبان سنة خس عشترة وستاثة ، ودفن من الخد باب حرب . رحمه الشا


 يز يد بن أبى عبيد عن سلهة . قال : كان جدار المستجد عند المنبر . ما كادت

الشاة تجوزها .
وكان له ولد يجيب ، اسمه :
_ أُ ToV
أبى الهباس بن بكروس الفقيه المتدم ذكره . ولم سنة ثمانين وخْمانت ، وحفظ العرآن ، وترأ بالروايات الهكثيرة على




 واصعجبنا مدة ، وكان طيب الأخالاقلطيفا ، حسن المشرة كيست ، الستلبته يد المنون فى عنفوان شبابه ، وقد جاوز المشرين . لأنه تونف يوم الڭيس خامس ،
 الا






 أبى السهادات ، المُروف بابن البندنيجّى
 أبى حكيم "انهروانى ، وق, أه بالروايات على أجى المسن البطانحى وغيره .


 وخرج وأفاد

 وقل غيره : كان هKثرأ من الرواية والـغ





 ابن البند نيجى إلى عدالته بتز كيته الأولى وتقدم •

خّس عشرة وستائة ، ودذن . عقبرة باب حرب .




 اللعمى حدثنا مقدام بن داود ، حدثنا أمد بن موسى ، حدثنا الْن لميمة حدثنا



. a الستهفرونى
وتونى مهـ في ثالت عشثر رمضان من الـبنة - :


سِع من البوصيرى ، والأرتاحى ، وعبد الانغ الـمافظ ، ور بيهة بن نزاروغيرم ،
علق عنه المذذرى شيئً.
تونى وله نحو الستين ، ودفن بسفع المعط
-


ولد بیهداد سنة ثمان وثلاثين وتخماثة . هكذا كال غير واحد .

وذكر الدبيى : أنه سألهع مولده . ذقال : سنة ثــان وثلاثين ، وتا
 وترا الآرآن عل أبى الـدن البطايكى ، ونسع المديث من أبى الـدس بن البطلى ، وأبى زرعة المدسى ، وأبى بكر بن النتور ، وابن هبيرة الوزير . وق

 ان التصـاب . و ورع فى فنون عديدة من العل ، وصنغ التصانيغ الـكهثيرة ورحلت إليه الطلبة من النواحى ، وأقرأ المذهب والفرائض والنحو ولمو واللغة وانتف . به خلق كثير الو




فيا المسانل الذظر يات ، وله ف هذه الأنواع من الـلوم مصنغات مشهورة .



- التصر يف ه لابن جنى

وقال الإمام عبد الصهد بن أبى الجيش : كان يفتى ف تسمة علمر ، وكا



ومتوسطات ، وذكر أنه قرأ عليه كثيراً .
 الترآن وقراءانه المثهورة ، و إعرالب الـديث ، والنحو واللفة ، مدـتت عليه

ونم الشيت كان

وتال ابن النجار : قرأت عليه كثيرآ من صصنغاته ، وصحبته مدة طو يلة ،





بالمدرى ، وذكر تصانيغه .




 وقلت : لو أحتمونى وصبتم عليَّ الذهب حتى أتواري ، مارجهت عن مذهع . ذ

 مسانٌ الخا








 هل


Dا الإعراببعن علل الإعراب ه هغير ذللث .
ومن شـهر• يمدح الوزير إن القصطباب :











 ع

 قال : وأنشدنى أبو الابقاء الهـكبرى الفغـه :

- Mr-

 أخذ عنه الدر بية خلق كثير ، وأخذ عنه النتد بهاعة من الأمعاب ، كالموفق
"الن صُديتق ، ويكى بن يعى الحرانيين .











 . هيتة جاملية

زك شیع من فوا'نده
,

رقد حـكاه قبله اللاضى 'ف ثمرح المذهب .
 $r_{\text {r }}$ e

دلـكه بالأرض في طهارته أو الـغو عنه وقال فيه : الــكلب والمار الأهلى والوتشیى سواء فـ قطع الصـلاة .








 ثم رأيت ابن عقيل فـ فنونه هرع عـا
 وقت الصلاة : لا يووَظه ؛ لآنه غير غخاطب ، قال : و يغلب على ظنى أنه حـكاه عن شيته أبى


 قال : ورأيت فى فنون ابن عقيل هذه المسالة ، وقد جرت فيها مذالمكات

ابن عتيل ورجل آخر مهين ، واختلفا في ذلك .

 نهذا يستمبل على ثلاثة أوجه : لا هن ه كقولك : زيد أنضل من عمرو ، وهذالايثى

ولا يكّع ولا يؤنت ، لـلة اليس هذا موضهها ، و بالإضافة ، كقولا : ز زيد أفضل
 و بالألف واللام ، كقولل : ز زيد الأنفنل
 وتخصيصه من دونهم ، كقولك : زيد أفضل القوم ،

 بين قول : من دخل دارى فله درم ، ومن دخل داوع له درم . بإستاط الفاء ،

 -




ثلاثة أوجه .

أحدها : المتناع الشثى.لامتناع غيره .








 خسة أوجه
أحدها : أن تدل على كلام لا ننى فيه ، كَقولا : لو قَتَ قَتُ ، ويفيد خلك امتناع قيا.مك لامتناع قيامه .

 لأن ها لو ه امتناع ، والامتناع نقى ، والنف إذا دخل على النفى صار إيمابا . والثالث : أن بِكون النیى فيا دخلات عليه دون جوا!
 الإيجاب بـاله

ر والمتنى مهلوم
والخامس : أن تقع للمبالفة ، فلا تفيد مغادها فى الوجوه الأُول ، كقول
 يكن عنده خوف لـا عصى ، ;ـKيغ يعصى وعنده خوف \& ولو لم يرد المبالفة لسـان هسنى ذالك : أنه يعصى الش ، لأنه يخانه . وقال أيضا : ه لو ه فـ الموضع الانوى تعلق فعلا بغسل ، والغسل الأول علة


 ومن كلامه " بلد a تستعمل عل ثلاثة أوجه .
—いV—


 مصر بة ، وجُرّت عن






 المهل وقهت بهدها الجلم ابتدائية ، ولم يبق هلا ها



 "







- 11A -
 أما الرفع : جأثز جوازا حسنا . وفيه عدة أوجه .



 تهالى ( :






 فإن قيل : كيف يمح هذا هغردة ، والمقرد لايخبر عنه يالم ع ع ع




 * (19)

- 119 -

وأما ه الذى ه فعد الستمملت مغردة للجنس ، ورجع الضمير تارة إلى لغظبا










فإن قيل : كيف يصح الابِدَاه بالنكرة ، والإخبار بالمُرفة غنها





الوجه الثالت : أن تسكون D ما ه مصدر ية ، وفى تصـحيح الإخبار عنـا
بالر حا. ثلاثة أوجه .




-M.
الوجه الثانى : أن المضاف إلى المصدر ، أو إلى الـبر : عَذوف ، تقديْه :




 إذاكتر منهم ذلك . ومنه قول الخنساء :
توتع مارتهت ، حتى إذا أذكرت ، فإنا مى إقبال و إدبار


أعل بالصواب .
، - P7 ن علم المذهب ه وهو كتابب كير جدآ ، وعبارته جزلة ، سذا فيه سذو ه نهاية اللمال ه هلإمام الحرمين البوينى الشافى ، وأكتر امتمداده من كلام ابن عقيل فى الفصول ومن المُرد ، وفيهتهافت كثير ، حتى ف كتاب الطبارة ، وباب




 الستاثة بقليل
ورأيت فی كلام ابن الوليدالمدث : أن مذا الأزبى كان من كبار أصهاب أهد وزمادم ، ولم يزد على ذلك .

 يينها ياء ســا كتة ـ شغكذا ذ كره ابن نتطة . وتال : وجدته بخط شيخنا إن الأخفـر
 بسينة ، وهو تصتحيف.

ابن إدر يس المّروف بابن س:ينة .
ولد سنة خخس وثلانين وتخـمانة بسامرا .
وسمع من ابن البطى ، وأبى حكيم النهروانى، وعبد اللاطف بن أبى سهد ببغداد

 وكتاب هٍ البستان ه فى الفرانض .



 قال ابن الزجار : كان شيهغ جلميـلا ، فاضلا نبيلا ، حسن المـرنة بلمذهب



 ودفن بعقبرة باب حرب .

ونفكابيه ه المسْتوءب ه و (ا الغروت ه خواند جليلة ، ومسانُل غريبة ، ورأيت لأبى عبد اله بن الوليد المُدث رسالة إليه يهاتبه فِيها على قوله : إن أحاديث الصغات لا تقبل ؛ العونها أخبار آطاد ، و بسط القول فی ذلك طلى طر يتة أهل المديث ، وملأُسا بالأهاديث والآثار المسندة . ~
 ع


 الـكثير ، وسمـت بقراءته ، ووعظ ولازم الوعظ ، وتقدم فـ الوعظ إلى غالِية


 يعول عنه : شيختنا . وقرأ عليه "عبد الرزاق الرستى •




 . وذكر غيره : أنه دفن بباب حرب . رحه الش تصالى .

- Irr -

، Fף

 وسمع ببغداد من أبى الفتع بن شاتيل ، وعبد المغيث الحر بـى ، وابن الجوزیى وطبتّهم وذكر أنه سمع من أبى الوقت ، والشيخ عبد التادر وغيرها . ورلى الڭطابة


 قلت: وصنغ ه شُرح الهبادات الخس ه لأبى الخطاب . وتراه على أبى الفتح

 وعجائب الغراند ه وكتب له عليه أيضا النخر إسماعيل ، وأثنى ملى تصثيفه كثيرا . توفى فى جهادى الأولى - وتيل : الآخرة - سنة سبع عشُرة وستالثة بدقوقا . ودفن بها رحه الش تهالى . P70 - عبر الغنى . بع قاسم بن عبد الرزاق بن عياش المناوى المقدسى

 الواعظ . وذوجته فاطهة بنت سهد الثير ، وعبد الجِيب بن زهير اللـر بى ، ور بيهة المينى وباعاعة
وتنغه نى المذهب . وانتطع إلى الـافظ عبد الفنى عند قدومه مصر ، ولازمه ، وكتب عنه كثيرآ من مصنغاته وغيرها . ذك كر ذلك المنذرى ، وتال: سمع همنا من

 وتوف الية ثانى عشر صغر سنة ثمان عشرة وستاثة . . ودفن من الفذ بسغَ جبل المتطم على شغير المندق . رحه اله تهالى ب77 ابت الغتح بن زر يت المقدسى ، ثم الدمشتى ، الغقيه المنــاظر ، شهاب الثـين أبو عبد اله .
 ابن هلال .

وقدم مصر ، فسع بالإمتكندر ية هن السللف •



 من الهلوم
ثال المنـذرى : لفيته بدمشت ، وسمیت هنه . وكان كثثير المَفوظات ؛ متحر ما فى المبادات ه حسن الأخلاق .



 إلى بعلبك ؟ فقال : بلى ، فشثى من ساعته اللى بعلبك بالقبقاب كال أبو شامة : كنت أراه يوم ابلمة قبل الزوال يجلس على درج المبر
 .يعروّه على الناس الِل أن يؤذن المؤذن لالجمهة .
 . وذكر المذزى : أنه تون فی تاسع عشم صشر . ودفن من الغد . وذكر بهده من تون فی سلخ الشهر
 على ابن المنى ، و بع ، ثم صار شافميا ، ورلى قضاء دمشق نيابة ، ثم عرل . ور اله تصنانيف
ع FTV
أبو الحسن • ويلقب موفت الدين .



 ووعظ منالٌ ، وحدث وانتغ بـ به .

 كال : ونابت - يعف أباه - أوله نون . وكذا تال المنذرى ، وزاد :》والطالبانىه بغتح الطاء المهـة، و بهد الألغ لام مغتوحة ، و باء موسدة ، و بمد الألن الثانية نون مكسورة .
 كا يموز بيع غيرها من الرصاص والـديد ولالمغر واللنساس .
— Ir7 -



 غير الأثمان ، ويكتـل أنه منع من السلم فيها بناء على الرواية التح نتلت عنه : أنه




فى شى* يكتهل أن يوجد وان لا يوجد ، فإنه لايصح ،



 أنه أجاز ذلك استحسانًا . وهذا لايستقم ؛ لأنه يزع أن الوزن ثبت كو الا


 تقوَّم بالنعدين لا بالفلوس
ثم أرسل ابن الطالبانى هذا الــمكام إلى الثيخ موفق الدين المتدسى • ;
 ليهرف الصواب . والنى ذكره الإمام موفق الدين - يهى ابن الطالبانى - من

كون الفلوس ليست ثمنا أصليَ : صحيع لــا بي:ه . ولأنبا لا تـسكون رأى مال
ف الشثركة والمضار بة










 ربا الiضل. وأها طلى المذهب المثهود : فإنه صرح بأن النقدين من جاصلة الموزونات، والـلة فيها الوززن ،








-1ra_
 عوزون ، و إن اختلف المنسان . واستثنوا من ذلك بيع العروض الموزونة بالنقدين


 أرجو أن لايكون به بأم . و إ اجترأ عليه رجل أرجو أن لايكون به بأس .
 ما يؤلا أو يشرب.



- وليس بين
- Y А
 البهدادى ، أو نعمر بن آبِ جمغر ، الفقيه المدث

وقرأ القرآن • وسمع الـكثير من أبى الفتح بن شاتيل ، وأبى السهادات


والجز يرة ، وديار مصر ، والسراق ، وخراسان ، وما وراء النهر ، وخوارزم


 ولق بالاسكندر ية ابن المغضل
 وعمل من الأدب طرفا صالـا . وسدث بها بانداد ودمشق وغيرما .


 حوأجُ الإخوان .



ومنه قوله :



سادَّ الذاطر ، جيد العر يكة ، فقيها متأدب؟ شاءرا .
 ر, الش تهاله

 ابن هبة اله بن وهبان الـذ ثي النغسه :
 يانغس ويحك نوحى سسرة وأسَ




ه والِمديثى a نسبة إلى ها المديثة ه هدينة على شاطلى الفرات


 ولد ف : نهر رمضان سنة ست وثلاثين وتخمانة . وقرأ العرآن بالروايات على أبى بكر بن الزاغونى ، وأبى الــكرم الشـهرزورى
 . فيرم وسمع الـديث الـكثير من أبى الوتت ، والنهيـ أبى طالـب









كان ، عبادة وثتغ
وقال ابن نتطة : كان حافظآ ثقة .

 وتال ابن مسدى : كان أحد الأمّة الأثبات ، مشارآ اليه بالـغظ

- |r| -

وتال أبو المظفر السبط : سمعت منه عكة . وكان متهبدأ لايغتر من الطلفاف ،
.





 من شدة تحر يره . حدث أبو الفتوح بن المصرى بالـكثير ببغداد ، ومكة . وسمع منه خلق
 روى عنه ابن الدبيثى ، وابن زتعطة ، وابن النجار ، والضهياه ، والبرزاللى ، وابن خليل ، والسيف الباخرزیى ، والتأل| الت القسطلانى ، ومقداد الaيسى ، وهو





 ولا أعلم أحدا قال ذلا قلت : الـلافظ أبو الغتوح ثقة ، لامغهز فيه ، والهلوى غير متهم • وتد ادعى


 فيه على الهـحيع ، بل البُهوز على جواز التراءة اللـكتاب مول الشيخ الثغة . وقد تقدم ذكر هذه المسآلة ، وفتاوى العلهاء فيها . والشا ألم . الما قال الـافظ الـنياء : تون شيخنا الحافظ الإمام ، إمان الحرم ، أبو الفتوح

 وقال ابن الحنبلى : مات بالمهجم من أرنى اليمن فی تمر د بيع الآغر وقيل :

 البحر سنة ثمان عشـرة . وقيل : إنه سكن المهج إلى حين وفاته . رضى الذ عنه .


 تهالى . وهو أصفر من الناصح بَّسع سثين .
 وأبو المباس الترلك ، وعبد الـت بن عبد الخالق .





وتال غيه : وكان ذا توة وشهامة ، والتّع مسبجد الوزير من يد الالم الهـخاوى ، و بقق لالحنابلة إلى الآن .

كال المنذرى : سدث ، ولفيته بدمشق فـ الدزمة الأرلى ، ولم يتغق لى السماع ميه . ولنا منه إجازة توفى ف سابع د بيع الأول سنة تسع عشّرة وستانi . . ودفن من الفد بسفع قاسيون • رمه الذ تمالى .


تزيل بغداد .



. الغد بياب حرب





ذكر مولده .
 واشتغل ، وسمع من والده ، وأبى المكارم بن هلال ، وأبى المهالى بن صابر وغيرم .











سبط ابن الجوزى وذك الناصح الن الـنبلى : أنه حع سنة أر بع وسبهين ، ورجع مع وفد الـراق


 فى إتامه ، وهوكتابب بلميغ ف المذهب ، عشر بكلدات ، تسب عليه ، وأباد فيه وبهل به المذهب .





 وليلة سُبهاً من القرآن ، ولا يصلى ركمتى السنة نى الغالب إلا فى بيته ، اتباءًا
 وقال أيضا : شاهدت من الشيخ أبى عمر ، وأخيه الموفق ، ونسيبه الـاد :

 وقال ابن الذجار :كان الشيخ موفق الدين إمام الــابلة بالجامع • وكان

ثتة حبة نبيلا ، غزير الغضل ، كامل المقل ، شديد التثبت ، داُم السكوت ،

 في المذهب والـلاف ، وقصده التلامذة والأصحاب ، وسار الممه فى البلاد ، واشتهر



 الـديث : فهو سابق فرسانه . وأنا الفته : فهو فارس ميدانه ، أعرف الما الناس










 وكان بين الهشأين يتنغل حــذاء المراب يزوره ، فصادفه يصلى ، فجلس بالقرب منه إلى أن ورغ من صلاته . ثم اجتهع a (1)

به ولم يتجوز فى صلاته . وكان إذا فرغ من صلاة المشاء الآخرة يمغى الِلى بيته


4me
ومن أظرف ماحكى عنه : أنه كان يكمل فى عامته ورقة مصرورة فيها رمل


 ثقيلة ، فأخذها ورد الماهة . وكانت صغيرة عقيقة . فرأى أخذ الورقة خيرأ منها بدرجات . غذلص الثيخ عمامته بهذا الوجه اللطيغ . و بلغنى من غير وجه عن الإمام أبى المبام ابن تيمية رحمه الل تماللى أنه
قال : مادخل الثشام - بهد الأوزاعى ـ أفقه من الثـيخ الوفق .

وْد أفرد الحافظ الضياء ، سيرة الشيخن فـ جرْين . وكذلا أفردها الـلافظ

- الذهبى




 فيها مثللا
وكان شيخ:ا الـاد يهظم الشيغ المونق تهغما كثيرا ، و يدهو ه ه و يتمد بين يديه ،كما يتعد المتملم من العالم م
 مااءرف أحدأ نى زمانى أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق .
- Irv -

وسمهت أبا عرر بن الصال المغتى يعول : ما رأيت دثل الثيتخ الموثت .














 ثم ترلك ذلك فى آخر عمره . وكان يشتغل عليه الناس من بكرة إلى ارتغاع النهار . ثم يقرأ عليه بهد الظهر ، إما من الـديث أو من تصانيغه إلى المغرب . ور بمـا قرا
 ولا يعول لأحد شينا .
ذك شهع من كماماته
 في نغسى : لو كان لى قدرة لبنيت الموفق مدرسة ، وأعطيته الـول يوم ألفدرم .

قال : غُّت بهد أيام ، فسلمت عليه ، فنظر إلِّ وتبسم، وقال : إذا نوتى الشخعص نية كتب له أجرها




 من حيث جيت . وغاب عن عينى ، فتهت من ساعتى إلى بيت الوضوت . فلما
 وكال : احذر أن تقول شينا . ذتلت : أقول وأقول . وقال قوام جامع دهشت : كان إيلة يبيت فـ البامع ، فتغتّع له الأبواب




 طا جة ، وكتهت ذللك فـ حياته . فعيل له : هل رآك أَهد ، وذلاك وقت الظمر . فتيل له : مل كانت رجلاه تغوص فـ الماء ؟ قال : لا ، إلا





- Ira -

ذكر تصـانيفه
صنغ الشيخ الموفق رسحه الش التصطنيف الـكمثيرة اللمسنة ف المذهب ، فروع وأصولا . وفى المديث ، واللغة ، والزهد ، والرقئق . وتصانيفه ف أصول الدين الما




 من الصنات ، من غير تغسير ولا تـكمييف ، ولا تثميل ولا تحر يف ، ولا ولا تأو يل ولا تعطيل
فن تصانمغه فى أصول الدين ه البرهان فى مسآلة القرآن ه جزء D جواب



 الالظظر فى كتب أهل الـكملام

شيوخه ه جزء . وأجزاءكثيرة خر :rا .


 ورسانل شتى كثيرة . ومن تص|نيفه فى أصول الغته ها الروضة ه بجلد .




 وانتغ بتصانيغه المسلمون عfوما ، وأهل المذهب خصوصا . وانتشرت
 عظم النغع به ، و ا كنر الثناء عليه .







 تدامة فى جودتهها وتحتيق مانيها . ونعل عن ابن عبد السام أيضا أنه طال : لم تطب نغسى بالغتيا حتى صار عندى نسـة المغنى وقد سبق قول الناصح بن المثبلى ف مدح المْنى ، مع أنه قد كان يسامى الثينغ ف زمانه . وللثيخ يكي الصرصرى فى مدع الشيغ وكتبه ، فى بملة التصيدة الطو يلة اللامهـ

ون عصرنا كان الموفق سِجة

 وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنغاس شمال
 وللشيخ موفق الدين نظم كثير حسن . وقيل : ان له قصيدة ف عو يصرالآنة

طو يلة . وله معطهات من الشهر . فنها قوله :

 کؤوس الموت دائزة علينـا وما للــر إلى



قال سبط ابن الجوزى : وأنشدنى المونت لنفسه :

 تخرق عـرى
 إذا ســئلوا عنى أجابوا وأعولوا وأدممرم تنهل : هـذا الموفق وغيبت فـ صدع من الأرض ضيق اوت وأودعت لـدأ فوته المشخر مطبق


 قال أبو شامة : ونقلت من خعه :

ويقول a إهو

 عبد الر هت بن أبى عر ، والمراتبى
 والضياء ، وابن خليل ، والمنذرى .
وحدث ببغداد . وسمع منه بها رفيقه أبو م:صور عبد المريز بن طاهر بن ثابت الظياط المقرى سمة ثمان وستين وخسمانة .

 امتد الناس فیطرق البمل فلمؤوه .

 السماء . فلحعفى غم شديد . فتونى الموفق يوم الميد .

 جهلة ، وقائل يمول : انزلا بالما بالنو بة . نقلت : ما هذا ع قالوا : ينعلون روح الموفق الاليبة ف الجسد العيب .
قال : وقال عبد الرحنى محمد اللوى : رأيت كان الني صلى الش عليه وسلم مات ، وقبر بقاسيون يوم عيد الفطر . قال : وكنا بیبل بنف هلال . فرأينا على

- ler-




. الصhاتـين . وله بنات
قال : ولم يهعب عن ولد المونت سوى عيسى ، خلفت ولديت صالـمن وماتا ،

قلت: أما أبوالiضل

على الغخر إماعيل . وسمع الـديث .


وأما أبو المِد عيسى: فيلقب مجد الدين . تفقه ولمع الـديـت الــكثير بدمشت



قال : واجتههت میه بدمثت ، وسمت مهـه هن والده .

ر رحه الها تمالى




. بكر المـلوم أبو الiغنـانل كلهب






山أ درك
个 تتلو كتاب اله فی جنح الدجى










.





- 



 موجود فى المبد المثبترك ، والنظر إلى عورة البلار ية : إغا جاز لتمـكـنه من الوطه ، وهو هُر:ا منتغ للاشترالك . وسثل إذا كان على أعضاه وضوثه كلما جراسة ، أيمز يه أن ينسل الصتحيع " وكذلاك الثانى والثالث والرابع ، فيتيم أر بع تيمهات .


 وقد سئل عن مهامالة من فـ ماله سرام خى ماله حرام ، فإن من اختلطط الحرام فـ ماله : صار فـ ماله شْبهة بقدر مافيه من


 re









 وسثل ابن المتعنة فى يهض ذكر الحرب تكرر ( حرب عوان ه مالاتوان فـ
 الحرب التى تعدمبا حرب أخرى .

 الآشبيه ، ولا يعيل قول ابن الموزى فيه .

 الخ\$لاف . قال : فإن كانت قر ية فيها أر بهون ، وقر ية فيها دون الأر بهين : فإن


 ونعل ابن حدان الـرانى : أن تاضى حرارنـ أرسل سـؤالا إلى الشيخ

موفق الدين فى وكيل الفانتب ، إذا طالب بدين موكلد ، فادعى المدين : أن موكل

الموكل : أنه ما استوה ولا إبِا ؟

فأجاب الشيخ موفق الدين : إن الوكيل لا يتتمكن من الاستيغاء ، من غير
 , الوكيل قأم متامه


 -

 فكيف تسهع \& ثم أرسل هذا اللى الشيخ المونق . فأجاب : آ. المسألة التى فى الوكالة : فإكا أفتيت فيها باجتهادى ، بناء على










ومن مباحثه الـسنة : نقلت من خط بهاء الدين عبد الرامحن الملدسى : سمل شيخنا موڤق الدين عن قول الـرقى : و إن أفر المِجور عليه بـا



 الإورار بالـد والتصاص أو طالق الزوجة : فإنه إقرار بشى، لم يكِّر عليه فيه ،




 ذا صنهة ، ،فإن الـا


بالمد أو الفصاص لزمبا ، و إن فات حق الزوج




الـقين بتأخير استيفاء المصاص اللى أن يوفى الدين من كسبه .
 فلا فرق بين أن يثبت المد أر المصاص عابها بالإقرار أو البينة . وهـهنا لو ثبت
 فإن التهمة فى مثل هذا منتغية .





 وسثل : هل يصع السماع :قراهة الاعبى والفالسق ع
فأجاب : إن كان كله مaابل صح ، و إلا فهو عنزلة روايته .





$$
\text { إثباتها } \mathbb{q} \text { وه بیب إصلاح لـن من جهة الإعر'ب \& }
$$


ف المديث
 فهل يكوز له أن يفيره في كـابه على الصواب
 الحر بى ، ثم الموصل الواهظ المدث ، أبو إمنحاق بن أبى م:صور ، ويلقب . رلد فى ثانى عشر ذى الحمجة سنة ست وأر بهين وخسهانّة . وكانت ولادته بالموصل . كذا ذكر المنذرى ، وابن الساعى وغيربا . وتال التعيهى : كان مولده بـنة ست وأر بهين وهنسطانة بالـر بية . كذا فال


 -فيعرف بالجمى


 ابن البوزى ، ورلى مشيغة دار الـديث التى لابن ماجر بالموصل . وحدث بالموصل وس:نجار ، ووعغا
قال الناصح ابن الـنبلى :كان واعظا فاضلا من أهل السنة ، لم يكن بالموصل
أعرف بالمديث والوعظ منه الـن
وتال المنذرى : كان فاضلا متدينا . وا: مامه إجازة .
 أنشدى ف التواضع إملاء من حغظه :
$d_{r}$ م وعير| فـ نا قال : وأنشدنى أيضا :




 تساهل نى الرواية ، يحدث من غير أصول .

 ال أصل سماع من ابن الهلاف ، فلم يجد . فقال : عبد المغيث وابن شافع ذكرا


 قلت : المتأخرون يتساهلون فى هذا الباب كثثيرا، و يسهـون من غير أصول ،
 وليس مذا عندم منكرآ . وقد أَجاز ابن البرنى لهبد الهـهد بن أبى البيش . وتوفى فی غرة عحرم سنة اثنتين وعشرين وستانة بالموصل • ودفن بعتبرة المهاقى بن ءران رضى الش عه
وقال ابن الساعى : توفى ثانى المحرم .

- RV\&
 . شيخ حران وخطيبها





 البطايحى ، والبى الـسين اليوسفى ، وأخيه أبى نصر ، وأبى الفتح بن شاتيل ،

وشهدة ، وغيرم . وسمع أيضأبحران من أبى النجيب الـبهر وردى ، والبى الغتع








 وعشرين سنة ه ذكر ذلك فى أول تغسيره الذى صنغ ا
 اللمطابة والإمامة بجانع حران ، والثدر يس بالمدرسة النور ية بهـا ، و بنى هو مدرسة بحران أيضا
 و إمامة الماهع ، وتدر يس المدرسة النور ية ، وهو واعظُ البلد ، وله المتبول من
 - الغاهرة الصام الـلا



 .

وتال ابن الذجار :
الأخلات ، متودداً ، صدوتا ، متدينا .
وتال ابن الساعى : هو موصوف بالضضل والدين .

مغرى بالوعظا والثغسير ، مواظان؟ عليمها .
وتال المنذرى : كان عارفَ بالتغسير ، وله خطب مشّهورة ، وشعر ، وغختمر



 بغداد ، سأل البلمو بياب بدر ، فأجيب إلى ذللك ، وتقدم إلى



وأنشد ف أثناء المجلس :
وابن اللبون إذا مالزَّ قى تَرَن






 و بين الشیغ موفت الدين مراسلات وهـاتبات .

 ووقع بين المثيخين أيضنا تناز
 الفخر: وقال: إن كلام الأصعاب غخالهـ لذللك . وأرسل يقول للشثيخ موفق الدين:



















وساءر الصaابة والأكمة المرضيين ، لا أبالى •ن لامنى فیا اتباعمه . ولا من ثارقنى

أجد الملامة فى هوالك لذيذة حمال















 .". فإن النبى صلى الش عليه وسلم قد أطلت التـكفير فـ مواض











 , وأن لاتمقدوا صهتة ولا يتَم ، ولا قبول كتاب حا









 ولا يكتي منك بالـورالة على الشيخ أبى الفرج وابن الازاغونى وأى الغطلاب





تحملوا قوتك على ضهننا ، ولا عdمج على جrلنا .

ومى ربمالة طو يلة ، غلصت منها هذا المدر .
 سران ، وابت عه الثيخ بجد الدين عبد السلام .

 وأبو عبد الش بن حمدان الغثيه ، والأبرقوعى .
وله شهر كثير سسن . قرأت . يخط ولـه أبى محمد عبد الغنى قال : أنشدنى
الوالد رحم الشا لغغسه :






 سوى م وقال ابن النجار : أنشدنى لنغسه بيهداد :

-101 -







 كذا ذ.كر والده عبد الغنى .
وقال كثير من المدثين : إنه توفى ليلة حادى عشّر صغر .


 وقد ذكر ولده له منامات صالـة رئيت له بهد وناته . ومى كثير : جداً .




 قال : وهدثتنى ابنة عم والدى - وكانت مالـة ـ ـالت : بأيت بهد موت
 الهوت والضجة

بهد وفاة الشيخ . ورآه رجل آخر ليلة وفاته ، وهو على أحسن حالة . فقال ه اله








 . المصته
ورأى آخر الـثيخ الأخر مع الإمام أحد ، وما يتسايوان . وكان هذا الرأىى

 (1) ${ }^{(1)}$
 على الiغخر ، وقلت له : يا سيدى من هذا الذى يده فى يدك ؟ فقال : مذا المونت



 (1) هنه المامات والرؤى من جهولى الـال ، قد كان أحرى أن لايقيموا لها هذا الوزذن الكِبير . والشأعلم












يتكلم ، وهو يردد هذه الأبيات :
طوبى لمبـد أحب مود الا


 قال : فطار بت لسماع صوته فـ المان فـام




 اثنتين وعشرين قبل وثاة الشيخ بشهر ذلال المصر قد فتع له باب ، والمور يتان

صثد بابه . فقالت : سن ـر يد يكى. اللى مذا التصر ؟ تالوا : الغـخر مـاسبه . كال : وسدثنى رجل - وذكر عنه دينا وخيرا ـ ـ كال : رأيت الثيتخ وكانه




 رجال ونسا.كثثير • فسمهته ينشد :





 المو يرية ، فلةبت بذلاك . ثال ابن النجار : ذكر لنا أن جده شُدأ كانت أهه تسصى تيمية . وكانت
. أخبرنا أبو عبدالش عيد بن إسماعيل الأنصارى ، أنبأنا أمد بن عبد الدأم


 قالا : أخبرنا أبو الغتع عيمد بن عبد الباق بن البطلى أخبرنا أبو الذطلاب نسر . أن أهد بن البعلى ألم re

- Irr-

ع ع تال ابن عبد الدأَ : وأنبأناه عالياً خعيب الموصل أبو الفضل عبد اله



 صلى الذ عليه وسلم إذا ودع الميش قال : أستودع اله دينـع وأمانتـع وخواتيم * R - FV0

ابن الساعى وغيره



ابن الرحجى وغيرم ، وحدث . هذا ما خْ اكره .



 صاحب سنة ورواية ، أنشدنى من حفظا :

مالنـا نهبد المباد إذا

 البوازيمى • وقرأت غشط ال:أص ابن الـنبلى : السيد البواز يحى ، كان دخل ـبفداد قبل


 تلت : غالب ظنى : أنه هذا .



 خكر والده .
تفته على أبى الفتح بن المنى ، وأنتى وناظر ، وأعاد الدرس لأستاذ الدار

 أنشدنى المهدل شحد بن ورخز ، أنشدنى أبو الفضل الأشهرى المبرتى الذحوى :


 ودفن بعبرة باب حربب ، رrه الش تعاللى .
 ابن حسن بن قداهة بن أيوب بن عبد الها بن رافع ، المتـدسى ، الخطيب ، أبو المباس ، خطيب قر ية مردا ، بن همل نابلس .
 واشتشل . وحصل فى مدة يسيرة مالم بحصل غيره فـ مدة طو يلة . وسمع المديت

ببنداد من عبد الشا بن شاتيل • سمهت عليه بقر ية هردا ، و بجبل قاسيون .



 ثم ذكر لهكرامات من تـكثير الطهام فى وقت احتيع فيه المل تـكثيره

ومن المعاناة من الصـرع بعا كتبه
 - أُمم بى على بن أهد ، الموصل الفقيه الزاهد ، أبو الهباس

المروف بالوتارة . و يقال : ابن الوتارة . وسمى ابن الساعى جده شمدا .


 حرمة قو بة بالموصل ، واحترام من جانب باهبها ومن بمده .

 بلغى : أنه توفى بالموصل ف يوم الأر بماء رابم ذى الــجة سنة اثنتيز وعشرين وستاتة .
وتال الناصح والمنذرى : توف فى رابع عشر ذى الـمجة .
وترأت بخط ابن الصيرف : أنه توف سنة ثلاث وعشرين . وهو وم .
يعبئى بك ريحاد بن ماللك ، كذا نسبه الدبيثى وغيره . ووجدت وم
.


- 170 -


والأول : أثهر •


والانتصار(1) لابن عقيل .

و"مع من صدقة بن المسين أيضا ، ومن أبى زرعة المدسى ، وعبد الـى


سبين الخورى ، وشُهدة الـــاتبة ، وغيرم


ولنا منه إجازة . وسدث .
 السلطان نور الدين الثدر يس والـطــابة .سران ، كتبب إليه يهيش مذا من
بنداد أبياتا ، ومى :

ظه ظه الذين وهن
 ما صح ما ولر با الحتا

وكان ابن البى الـجِر يتوسوس فى طلارته وغسل ثيابه كثيرا .

 فذ نسظة أخرى كهذه . فليترد
'وتونى لِيلة الثيس خامس عشر ذى الـمجة مـة اثنتين وعشرين وستاثة ودغن من الفد بباب حرب . رسه الش تصاللى . كذا فال المذذرى وغيره .
 و ـ RA•



 أو ثلاثة . وعل الغرانض ، فأسرع فى ممرفتها .
 !الى زرع ، وأتام بها ، يغتى و يقغ على مايندب إليه من المساحهة والـد

أْر فى آخر عره ،
 وم - TA






 وغير . وسدث بتصنيغه ، وتّى من شـره .

قال المذرى : وسمهت منه . وكان بقية فنضلاء طبقته .
وذكر ان خلمـكان أ
 ت大امه تلت : وما هو $\ddagger$ قال * بياض



وحــاه

مر- أن أرس-ل اللفوا

 و وبأى ونی ونغ
 أموى بیارسة الـيا
 ودفن من الغد بسفع المتطم . رمهح الله ;شاللى . ، KAF

أبو الهبام .بن أبى البركات . وقد سبق ذكر والده .





قال ابن الساعى : تون يوم الأربهاء حادى عثرين جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين وستاثّة . ودفن بعبرة باب حرب . والذى قدمه المذذرى : أنه توفى ليلة الرابع عشر من الـثهر المذكور •


أبو المباس بن أبى البركات ، الفقيه الحرجي .
قرأ طرفا من الفته على والده . وسمع المديث . من أبى الغتع بن البطى ،


 ودفن بباب حرب رمه اله .
 السمدى ، المدّسى ،ثم الدمشتى ، المّروف بالبشارى . ثمس الدين ، أبو الهباس

 وسمع بدمشق من إبى الماللى بن صابر ، وغيره . ورسل إلى بغداد . وسم من أبى الفتع بن شاتيل ، وابن البحوزى ، وطبتتهم


 المنذرى وغيره . وأ;ـك, أبو التام


 الإطلاب فـ خكره . سدث البخارى بدمشق وهصص . وسهع منه باعة . منهم : عبد الرزات
 وتونى ليلة الميس غامس بعادى الآخرة سنة ثالث وعشتر بن وستاءّة .كذا

مال المنذرى .
وتال ابن الهدم : تونى ليلة البمهة غامس عشمر من الثهر المذكور • ودفن






 دخلوا البمــة ، و إن شاموا دخلما النار ، و يصنمون ماشاءوا . كال ابن عهر :


 قراضا . فر.ع ستين . ثم أخذ رب المال منه ثماين . ثم آيجر المضارب بالباق ،











 وذكر الشثيخ موفق الدين فى نظيرهذه اللمألة : أن الهامل يرد مافى يده إله
 من مال من له عليه الـت - YA0
 المذ كور تبله .


 وسع بحران من أهد ابن أبى الوناء الغعيه
 ولازمه ، وعلقعنه الفته واللثة ، وقرأ العر بية. وصنف فى الفته والـديث والم والرقاتق . فن تصهـانيغه ه :
 صِ المتَع ه أيصتا .




 يومه بسغح قاسيون ، ر- ريه الش تعالى .








 يكتـ . ، KA7

أبو بكر قاضى حران .
رحل إلى بغداد وتفته بها ، وسهع الحديت من شُردهة وابن شانيل وطبقتهها. ورحل إلى واسط ، وقرا إهـا القرآن بالروايات على أبى بكر الباقلانى . وأبى طالب الـكنانى ، و.



روى عنه الأْبرقوثى وبهاعة .
قال إن مدان الفقيه : سمعت عليه أشياء . قال : وكان مشهورا بالديانة
 توفى ر-هـ اله سنة أر بع وعشرين وستانة بـران
 المصرى المتيه ، أبو عمد .

 وأبى نزار ر بيمة بن المسن الميـنى الـافظ ، وعبد المِيب بن زهير اللر بى ، وأبى عبد اله ثمد بن عر المثانى ، وجماعة سوام ورحل إلى دمشق . فتشهَ بجا طلى الشيخ موفق الدين المقدسى . وانمعّع إليه

مدة ، وتخرج به ، وصمع منه ومن أبى الثتوح البكرى وغيرها .
 وكتب . شالد . وحصل كتبا ، وتوجه اللى الـج ، فغرق فى البحر ، وذهب
 ور .زل على سدادوأمر بهيل إلى أن توف فى ثالث بهادى الآخرة سنة تخس

كافور الإخشيد .

ذكر ذلك كالم المنذرى ، ووصغه بآنه رفيته .
ثال : وفى ليلة ثانى عشر الثهر المذكور توفى :

المنبل بينداد . ودفن من الفد بمثبرة باب حرب . سم من نصرالف العزاز وغيره. و وحدث . وذكره ابن الثنجار ، وأنه ناطع الستين

6 - YA9
 أبو المـالى . و يلتِب موفق الدين .
 وابن الموزى ، وغيرم
 ابن الموزى وصحبه . ووعظ بباب بمر تحت منظرة الملاذنة ، من زمن الـلميفة

قال ابن النجار : كان حسن الأخلات فاضلا .
 قلت : ولا صرف الشيخ شهاب الدين السهروردى صاعب الموارف عن



 وقد سدث . وسمع منه غير واحد ، منهم : ابن النججار . ,أجاز للـنذرى ، ولمبد الممد بن أبى الميش
 بعض أجداده كان يعول : إن بيتا في التانى رايا . فلقب مذا اللتب توف ليلة الإثثنين الغلمس والمشرين من باجى الآخخرة منة ست وعشرئ وستاثة ون هذه السنة فـ حادى عشر ين ذى التمدة توف :
-
الدمشـق ، أخو الثنشاب والناصح • ودفن بالجمل . وكان أ كبر الإخوة . فـKان مولده : سنة تسم وأر بهين وخغسمائة . سمع من الفاضى أبى الفضل بن الشْهرزورى . وسدث هن اللـيصَ بيصَ الشاعر . وأجاز للمغذرى الـا
「91 أبو اللمير . ويلتب مونت الدين

 والبمبر والمقابلة . سمهت عليه كثيرا هن الطبقات لابن سهد . وقرأت عليه ماصنغه
 قلت : روى عنه الأبرقومى • سـه منه . كـران .
 الإسيKف . .
 الهعاد بشى• . وفى هذه المعدمة فوائد ، منها : أنه تال : تنزل المـة أبا ، وعهـ




- FQT. تغته على أبى الانت بن المنى ، وغيره . وسهع من ابن المنى ، وشردة ، وغيرما . وحدث .

قال ابن نتطة : سْهت عنه أحاديث . وهو شيخ حسن . وتال ابن النجار : كان صالـا ، حسن الطر يتة . وشهد عند المَناة . وحدث باليسير




باب الأزج
ونى ثانى عشر بجادى الأولى من السنة . توفى :

تفته وحدث عن أبى الفتح بن ألى الوظاء الفقيه .

- P9E البغدادى ، المدث المهدل ، أبو المهالى بن أبى الفضل بن أبى المهالى . و ويلعّب غخر الدين . وقد سبق ذكر آبانه . ولد بیهداد ليلة الجمهة سادس عشر ين بادى الأولى سنة أر بع وستين ,
وتوفى والده غ وله سنة وشهور . فتولا• خاله أبو بك, بن مشت ، وأسهـه
 وصالُ بن الرخالة ، وأبو المباس بن بكروس الغتيه ، وأبو الغتح بن الثشريك

وشهدة ، وغيرم
وترأ الثرآن بالروايات . وتفقه فى المذهب ، وقرأ المديث الـكثير بنغسه
 (1) (1)

ثال ابن الإجار : كان طيب النغمة فى ترانة الترآن والمديث ، مواظبا
 إلى آخر عره . وكان متدينا صالـا ، حسن الطر يتة ، بميل السيرة ، ساكنا


طلب المديت فا رأيت منه إلا خيرا .

وتال المذذرى :كان ثاضال ، ‘مرضى السيرة .
 تميل الطر يعة من بيت المدالة والرواية ، وليَ كتابة باب طراد ، والثرزن بالديوان


ابن الـاعى ، وأجاز المنذرى .
روى عنه عبد الصمد بن أبى البيش .









 * (1)

* أى بنى ، عُدْدَث ، إياك والحدث . قال : ولم أر أحدآ من أصحاب رسول اله





 90




 الغد عهبر ة الر يان خلف مسـجلده .
 ، Y97 أبو شمد نزيل دمثت .

 والانظم والنتر ، وغير ذللك . رسل إلى بغداد . وقرأت عليه ها البدل الــكبير ه لابن المنى ، و بهغ
 r

وتلت ف مرثيته أبيات ، منرا :

فأضهى ولا يوى له مورد الشريب
يدومدوام الدهرفالشثرق والغرب علا هنزلا عال من المجد والنهى وماد 'لسادات الزمان بسؤد
 -وفت وتوف فی خامس ذی الـمدة سنة ثمان وعشرين وستامُة بدمشت . ودفن من الغد بسغع تاسيون رمَه الش تعالى _ YQV

و ولقب كrال الدين
 والمذهب . وله تصانيف كثيرة فی ذلك كلa ، منها عبادات ، وغختصر المداية
 قلت : رأيت لهكتاب » الراجع ه هى أصول الفتة ، ثال : ومنها ها اعتقاد
 بدعة قراءة الانخالم a وغير ذلك .
 طلى مافاتف منه .
توفى بعد الهشرين وستانة يهى .
قات : أظنه مات ف أول هذا الشهر . واله أعلم . - Y9A




وحدث ، وأقرأ الغرآن . وكتب عنه النـاس . وكان متدينا صالــ] ، حسن
الطر يقة
توف فی عحرم سنة تسع وعشرين وستماثة بالموصل . رحه الش تماله .「99

الزاهد ، أبو المظغ ، وأبو الـحجاج • مسه على الرهاوى بحران بهد السناثة . وذ كره ابن هدان فقال : كان إمام البلد فى وقته فیالنحو واللانة والتصريف والعراءات
وله تصنيغ كبير ن الزهد والورع . وله ال:غظ الـكمثير الـدن .

 وستانّة بحران ، ومنه قوله :
أفق ياذا النهى ، وابغ الوظا

 ولا تغرح . بزغرغها ، فإنى








- 1人• -

من التسليم والولدان تس-مى










 وحول القوم أشبدار وروض




 وينشد عستظالا ف ذ:ـاه أيدرى الر بع أى دم أرالا بلى والش من جد اجتهادا وسابق فـ رضى المولى سباتا


,لا يلوِى على أهل ومال وتر إلى فرامهرها وتاقا






 الن سرماء الـلمى الالانسى وله مرثية فى الشيخ موفت الدين المقدمى ، رواها عنه الـلانظا الضياء إبازة: . - . . أو عحد ، و يقال : أو ز كر يا ، ابن أبى سهيد بن أبى الـسن ، المروف بابن غالية بالغين المـجـة .





 ونى وفيات المنذرى : ونى جادى الأولى - يِنى سنة تسع وعشرين - تونى




- F•


مصين الدين ، وعحب الدين أيضا .
ولد فى عانمر رجب سنة تسع وسبسين وتخـهاثة . .
 طبر زد ، وابن الأخضر الحلفظ ، وأ مد بن الـمسن الهاقولى ، وخلق . ورحل إلى البلدان . فسمع بواسط هن أبى الفتح بن المنداى ، و بأر بل من

عبد اللطيف بن أبى النجيب السهروردى الـي و بإصمهان من عفينة الفارقانية ، وزاهر بن أحد ، والمؤ يد بن الأخوة ،

وأبى الفخر بن روح ، وجماهة .
و .بخراسان من منصور بن عبد المنهم الغراوى ، والمؤ يد الطومى ، وز ينب
المسهر ية ، وجماعة
و بدمشق من أبى المِن الــكندى ، وأبى التاسم ابن الحرستانى ، وداود
ابن ملاعب ، وغيرم
و بعمر من أبى عبد الش الــسين بن أبى الفخر الــكاتب ، وعبد التوى
ابن المباب ، وطأغة من أصحاب السلنى وغيره


و, بران من اللافظ عبد اللادر ، وبحلب من الانتـخار الهاشمى ، وبالموصل من جماعة ، و بدمنهور ودنير ، و بالاد أخر .
 الآصول . وجمع ، وصنف تصط نيف مغيدة . ذكره عر بن الحاجب الحانظل فـ مسجمه فقال : شيشنا مذا أحد الـفانظ

لالوجودين فى مذا الزمان . طافـ البلاد ، وسمع الـكثير ، وصنف كتبا حسنة نى

 و ينعل ويجهـه ، حـه حسن السيرة ، جميل الظاهر والباطن ، ستخى النغس مع التة ، ، كانها باليسير ،

كثير الرغبة إلى الخيرات .
 ثقة ، صاحب مرو.ة ،كز .م النغس ، كثير الفأدة ، مشثهور بالثعة ، سلو المنطق .

 بجيرة فسطاط دعر وغيرها . وكان أحد المثهور ين بكثرة الطلمب والـكتابة والرحلة . وصنف تصانيغ مغيدة .

 وذيل عل ها الإ






 وابنه الايث بن نتمطة . وذكر غيرم .
－1ヘを－
وذكر 夫夫ر بن الـاجب عن ابن الأناطلى أنة سأله عن نسبته ، نقال ：




 وله أتباع وميدون ．و بنت له أم الخليغة الناصر مسجدا حسنا بتل الز ينبية ببهداد




 فأخرج إليه الماون ، وتال ：خذ مذا كل به فى ثلاثين يوما ．ولا تشنع على الش عز وجل




 عنيفة بنت أِد أخبرتنا فاطهة الموزدانية أخبرنا أبو بكر بن ريده أخبرنا

 يقبل الصدقة

 رلد فى شوال سنة إحدى وثمانين وتخسائة .

 ذ

 من ابن الجوزى ، وأِى الفتح الم:دآى ، وطبقتهما بیغداد وراسط ، وم ومن مغصور





-

والجوع والمرى فى رحلته إلى نيــابور ، وأصبهان .

 صبحيحة مليهة




 وكثير من الناس لايرجع يوفيه .
ثال ابن الـاجب : ولو الشتغل حق الاشتغال ماسبقه أحد ، ولـكنه تارك .
وتال غيره : ععد أبو موسى مجلس اللذكير ، ورغب الناس في حضوره

وتال المذنرى : الحانظ. أبو موسى ، حدث بدمشق ومعر وغيرثا ، اجتمهت

- به لا تدم مصر للفرزاة بثغر دمياط

قال الذهي : وروى عنه الضياء ، وابن أبى عر ، وابن البخارى ، وجماعة كثيرون . وآخر من روى عنه إبلزة : القـاضى تقى الدين سلميان ، ومع هذا فتد غزءه الناصح ابن الـغبلى ، وأبو المظار سبط ابن الـاوزى بالميل اللى الــلاططن ،
, والانتطاع إلى اللاك الصا




 وقرر هل مهلوم ، فات أبو موسى قّبل كالما .


بسغع قاسيون رشه الش .
 رضوان . ورآه Tخر ، فسأله ، فقال : لیيت خيرا . نقال له : كيغ الناس ؟ تال :

يتغاوتون مل قدر أعالم . ورآ. Tخر من أصحــابه ، فقال له : أوصيك بالــعاء الذى حغظيلك إياه ناحغظه ، فقال له : ما بقيت أحغظه ، فقال له : مو مكتوب

 ورثاه بجاعة . مهم يوسف بن عبد المنم بن نمهة بتصيدة ه يعول فيما :





البزاز المـل . و يلعَ صنى الدين
ولد فى رمضان سمنة خس وخسين وختشمانة ببهداد . وقرأ القرآن . ومهع من ألبى زرعة ، ويُيى بن نابت بن بندار ، وأبمس بكر

 وقرأ طرفً من الفته عل أبى الغنح بن المنى ، واستوطن مaر اللى أن مات . وثهد بها عند الenناة
هدث بالسثير إلى ليلة وناته . وكان كثير التلاوة العرآن .
 سمع منه خلت كثير من الـفاظ وغيرم ، هنم ابن نعطة ، وابن النجار ، والمنذرى وغيرم . وحدث عنه خلق كثير

 ون جمادى الأول من السنة المذكورة توفى القاضى أبو المـالى ':

- 1ヘヘ -

 تونى بأوانَى . وكان ابن عه أبو عبد الذه محد بن أبى المعالى بن فائد الأوانى زاهدأ مدوة ، 1 كاكامات . حـكات






 الر بیى الز بيدى الأصل ، الإغدادى البابصرى ،الشثيخ سمرأج الدين، أبو عبد الض ان أبى بكر بن أبى عبد الش





 خيرآ ، حسن الأذلاق متواضها
 الصـوفى . وحدث بيغداد ودمشق ، وحلب وغيرها من البلاد . وحدث وسمع

منه أمم . وروى عنه خلق كثير من الـفاظل وغيره ، منهم الدبيثى ، والضياء .


وغيره
توفى فی ثالث عشُرين صفر سنة إحدى وثلاثين وستًاُّة . . ودفن بعبرة جامع المنصور . رته الش كاللى
 الميلي الأصل، الپغدادى الفتيه ، المناظر المحدث ، الزاهد الواءظ ، قاضى التضاة ،
 وقد سبت ذكر أبيه وجده .





ابن الانحاس ، وعبد المُسن بن تريك ، وشردة ، وغيرم .


 وأجاد الـ<لام . وكان ذا لَسَن وفصاحه ، وجودة عبارة . وأفتى وتولى مدرسة

جلنه ، فكان يدرس و يهظ بها . وعقد جالس الإملاء لالحديث .

 النسل والـبادة ، مع حسن سمت ، وكيس وتواضع ، ولطف و بشثر ، وطيب .













 وأرسل إليه بهشرة آلاف ديفار يوفى بها ديون من بسجنه من المدونين الذين

لا يكدون ونا. .
ولا خلم عليه ، وقرى" عهده بیامع تصر الخالانة : أرسل البى الـخليغة ورقة


 بأن يجرى على اللفظ. الأثنرف : قلدت نصمر بن عبد الرزات بن عبد العادر البيلع
 ثم دد إليه 'النظر فى جميع الوقوف العامة : وقوف المدارس الشافمية والمنغية

وجامى السلطان وابن المطلب ، فـكان يولى و يهرل ف جميع المـدارس ، ستى
. النظامية
ولا توف الظاهر أقره ابنه المستنصر مديدة ، واستدعاه عند المبايعة ؛ ليثبت


فصرح له بالتولية .


 الــكتابة من دواته ، وسار سيرة السلف . وللا عزله المستنصر أنشد عند عزله :

 ولا أعلم أحدآ من أصحابنا دُعى بقاضى القضاة قبله ، ولااستعل منهم بولاية قضاه القضاء بكصر غيـره .

 يهظمه و يـاله ، و يبهث إليه أموالا جز يلة ليفرقوا .
 وخرج لنفسه أر بهين -ديتا . أثفى عليه الـلفظ الضياء ، ووصغه باتليه . وتفته عليه بـاعة ، وانتغهوا به . وفيه يقول الصرصرى فى قصيدته اللامية ، التى مدع فيه-ا الإمام أهد , أصـابه : ون عصرنا قدكان ن الفته قدوة أبو صال ، نصر لــمك مومل,

أبى الجيش ، والذجيب الـُرانى ، والــيكال البزار .

، توفى سهر يوم الأخد سـادس عشمرشوال س:ة ثلاث وثلاثين وستانّانة
 وازد تموا على حله ، وارتفست الأصوات حول سمريره . وكان يوما .شهوداً ، ودفن بدكة الإمام أحد رضى اله عار عهـ .

















 الدمشق المتيه الواعظ ، ناصح الدين أبو الغرج بن أبى الملاء بن أبـى البركات بن

الجى الغرج المروف بابن الـنبلى.





 ابن الغراء وغيرم ، فن دونهم فـ الطبتـة ، كلاحق بن كاره ، وابن البوزى ، البا
 ولمع بإصبهان من الـافظ أبى موسى المدينى . وهو آخر من سمع منه ؛ لأنه

تمع منه في مرض موته ، ومن أبى الهباس الترك. وسع بهمدان من أبى عحد عبد الغنى بن الـافظ أبى الملا. وغيره . وسمع .
وسمع بالموصل من الشيخ أبى أَحد الـداد الزاهد شينا من تصانيغه .




 وتد وعظ بكثير نن البلام التى دخلبا ، كمصر ، وحلب ، وأر بل ، re-

- 192 -

والمدينة النبو ية ، و بيت القدس . وكان له حرمة عند الملوك والـلاطين ، خص.وصا ملوك الشام بنى أيوب .

 قال : واجتهـت بالسلطلان فى القدس بعد الفتح بسنتين . وسآنى عن مذهـب



 فذكرت ،









 !إلا بهد الأر بعين . قال : وكان عارفا بسيرة والدى . وا


$-190-$

 . ها سنة ثان وعشمرين . وكان يوما هشهودا . وحضرت الواقفة من وراء ستر .


 وخُغت " بين أصحابنا .
















 المثت وجاعته ، وجالس الثذكير في سائر بلاد الإسلام ،

 *مرف بيته ، و إعراق نسبه فى الإمامة ، وما آتاه الش تهاله من بسط اللــان ، وجراءة الجبان ، وحدة الخاطر ، وسرعة الجواب ، وكثرة الصواب . وظثنت أنه






 للا عٌع المتقدمين ، والعلاء المبزين • وقد أرانا الش تعالى آية فى ذهابه عن الصواب فى أشياء تظلهر لمن هو دونه .
فن ذلك : في فتياه مذه خطـا من وجوه كثيرة .

 ومنها : أن قر ينة أحوالم تدل على أنهم إنا أذنا ألما فى الجواب


ورقتهم ، وذماب فتياه منها'.







وأثباه ذلك عا ليس فيه جواب أصلا .
 المندو بات والمباداتا . جاوز فيه حداء الثهر ، ولم يتل ذللك سـوى هذه الطا'نغة
 ناصع الدين من اتباءرم •

وهو المبأح الذى لم يترجع أهد طر ثيه على الآخر .












 والجويرت الصغـار : فهو مدوح فـ حت كمل أهد ، كاللعب فى العركات ، ولم


 وسäطت عدالته .














 الدنى يغهـل هوزلا . . ومن الهجب : استدلال الفقيه على إبا=ة الشبابة . بأنه قد معسا من

- 199 -




 ورلا:اصع رجa الله تعالى تصصانيف عدة ، منها :كتاب
 وقد وقفت عليه يخطه ، ونقلت منه فى هذا الــكتاب كثيراً ، وكتاب





 ابن ;باتة ، فأخذت المهه مواضع كميرة من حيث المهانى ، واعتذرت عنه فى قوله :





 شهـC . .


المدرسة التى بالحبل للحنابلة ، يهنى مدرسة الصاحبية
قال المنذرى : قدم - يمنى الناصح - معر مرتين ، ووعظ بـا وبا وحلث .

 وجد أبيه وجد جده . لفيته بدمشت ، وسمعت منه .

 البرزاللى ، وروى عنه .
تونى يوم اللسبت ثالث المرم مسـنة أر بح وثلاثين وستانتة بدمشت . ودفن




 ع- عال المدينى : وأخبرنا أبو علي الـداد أخبرنا الـافظ أبو نهيم حدثنا

 جارية ، ;ـكسـرت ثنيتها ، فمرضوا عليمه الأرش ، فأبوا ، فاتوا رسول الن الشا


 عليه وسلم : إن من عباد الش من لو أقسم على الشه لآبَّه ه .

أخبر نا عالي؟ أبو الفتع الصرى - بها - أخبر نا أبو الغرج الحرانى أخبرنا

الفقيه أخبرنا الـكجى فذكره .

- 9

اللحر انى الفقيه ، أبو عبد الش . و يلقب موفت الدين

وسمع بها من أبى ياسر عبد الوهاب بن أبى حية ، وأبى الفتع بن أبى الوفا-
.
ورجل إله بغداد فستع بها من الــت اليوسفى ، وابن شـاتيل ، وعبد المغيث
اللـر بى ، وشافع بن صالـ البيلى وغيرم
وتفته بيغداد على ابن المى ، وأبى البقاء المكبرى ، وابن الجوزیى ، ولازمد


ودمشت .
 صالـا من قوم صالـين


قال ابن نقطة والمذرى : و ه صُديت ه بضم الصاد وفتع الدال الڭفيفة المهدلين . زاد المنذرى : و ها صروف ه هغتع الصاد المهـلة وتشديد الراء المههة وضهبا ، و بهدها واو ساك كنة وفاء .
-
 ابن أهد بن ألبى المباس .

ولد نى ر بيع الأول سنة سبهين وخخـيانة .



 و بقى على نظره بديوان التركات مدة خلافة الا:اهر إلى أن ولى الظاهر ، فصرفه.

 سؤاله ، ما عدا ابن الڭياط فإنه يسمى بالناس ، وليس ثن أهل الثلير ، وما أثبه

هذا الــكهام قال : وابن الخياط : هو الذى يزع أنه المباسى الشاهد ، وهو عامل على

 الإمام أهد . وقد حدث هو وأبوه وجده وءمه أفضل . (FM


 و"مع بها من أبى حفص بن طبرزد، وغيره . وسمع بدمثق من أبى عبد الش
 وغيرم
وسمع ببغداد من يكى بن بوش ، وابن كيب ، وابن الموزى ، وغيرم

وقرا بغغسه الـك大ير على الـــافظ. عبد التادر الرهاوى وغيره . وأباز له ابن
 وأخذ الـل . يكران عن أبى الفتح بن عبدوس وغيره . ورأيت قراءته اللروضة

على دصنغها الشيخ الموفق . وأقرأ وسدث .
طال المنذرى : القيته فى الدفهة الثانية . بران ، وسمهت منه .






 .
 il
 ثال المذرى : توفى فى الـادى عشر من شهر ر بيع الأولسـة أر بع وثلانين وستانة . بحران . رحه اله الش تهالى



 عليه بغسذ المقد لذللا

أفتى الناصح : أن المستأجر يثبت له خيار الفـتغ بعجرد امتناع المؤجر من. التسلم ، وتسعط الأجرة من ذمته .

 وأنــكر أن يكون ف المذهب فِيها نعل غاص .

 الأصساب فى تسلم الأعيان المبيهة وفى تسلم المرأة فى الأنكا بينهها بأن مضى جزء من أرطات مدة الإجارة لايتالافى . فإن المعمود عليه فيها :
 الهين ، أو على مناقـبا المطلفة .

مدة التأخير نى الصور كلبا ، نالا فرق .

 يصنى أبا الفرج الشيرازى . وهى هغوة عظيهة لتقدم زهن الشيرازى . ، FIF
الـلاوى الفقيه ، أبو المظار بن الخلال .


 ودفن بباب أبرز . وقد بأ الستين ، أر جاوزها . رحهـ الله . أجاز لابن الشيرازى .






وراجه الخليغة الناصر وصدعه بالِت .
قال ناصح الدين بن الخبلى - وقرأته بخطه ـ هو اليوم شيخ المراق

 وحبـس على ذلـك مدة .
قلت : وله رسانٌل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم والنصح لهم • ورأيت .

.والـطاع والمبالغة فى ذلك .
وله فـ مسن ذلك عدة رسائل إلى غير واحد .
وأرسل رسالة طو يلة إلى الشين أبى الغرج بن الاجوزى بالإنـار عليه فيا





 كتاب الها وسنة رسوله مقنع ركאل من رغب أو رهب ، ورزقنا اله الاعمتاد









 العاسد ،ولا يغرلـ





 ليجلمب - إلى أن قال :


 فذُ كر عنك : أك ذكرت ف الملا;



 وما علمينا كان الآدمي أفضل هنهم أم لا ، فتلك مسآلة أخرى . ألا


 وهامان \& أليس بنا من من ادعى لار بو بية ؟ وهمن أخذت هذه الأقوال المُدثة ، والمبارات المزووَة ، التى لاطانّل تحتها

 فأين الوعظ والتذ كير من هذه الأقوال الشنيهة البشهة

 النفوس المهر جية الزيوف . وزعهت أن طائغة من أهل السنة والأخيار تلقوها
 اله - عن الجمال والضصـام ، ولا الخوض فى ذلا عن علم ودراية ، لا عن جهل وعماية .
 يقدم على تغسير ما لم يره أولا ، ويعول : إذا قلفاك كذا أدى الملى كذا ، و يعيس
 تنتض عهدك وقوللك بقول فلان وفلان من المتأخر ين \& فلا تشهـت بنا المبتدعة












إذا أردت :كان إن ععيل الهالم ، وإذأ أردت : صار لا يفهم ، أوهيت
مقالته لا أردت . ثم قا
وذكرت الالعكام المدث على المديت ، ثم قلت : والذى يقع لى . فبهذا

 الرواة . تحكا من غير دايل . وما رو يت عن ثقة آخر أنه فال : قد غيره الراوى



 وتقول: قد انزعج الـططابى لمذه الألغاظ. . فا الذى أزعجه دون غيره ؤون الك


بل صصح المديث ، ومن من تأو ريه
 .مقالتك وأبطلبا . وقد سمهنا عنك ذلك من أعيان أصحابك المِبو بين عندلك
 وللك التول وضده منص.وران . وكل ذللك بناء مل الواقمات واندواطر .



نعلوها نقلوا شـرائع الإسلام •
 اعتقادك الآن فيا يبلغ عنك ، و"مع منك منكا ،

 فيض



 .فيذهب الاعتقاد الأ, الأل باطلا . لقد آذيت عباد اله وأضلاتهم ، وصار شغلالك نتل


 والأقوال المخالفة لا_كتاب والسنة . re

وأنا وافدة الناس والعلاء والـعاظ إليك ، فإما أن تنتهى عن هذه المالات ، 6


 مانقول وكيل ، وتد أعذر من النذر .
 هو مذهب الإمام الـكمير أ








 ابن البوزى


 وصل المل إليك \& وأحجم عن الخوض فيالا يمل ، كلا فانتبه يامسكين قَبل المات ، وحَسِّن العول والهـلـ ، فقد قرب الأجل فـلا

له الأمه من قبل ومن بهد ، ولا حول ولا قوة إلا بالش اللـلى الـغيم


و"مَ منه بـاعة .

 رضى الش عنه .

المعروف بالأشقر ، قرأ القرآن على ألبى بك,
 C. . . بصيرآ بالنحو واللنة والمر بية .


 وترأ عليه الـليغة الظاهر ، والوز ـر بن الناقد ، فلما ولى الظاهر الذلانة ،
 دخل عليه فهض

 إليه . وكان يقول : قرا عليَّ القرآن أر باب الدنيا والآخرة : إسـاق الهالى ،

 الانحوى بأبيات .

سـع منه ابنالنجار ، وابن السالعى وغيرما .
 وتوفى في صغرسنة أربع وثلاثين وستانتة ، وقد قارب الثّا © أ

الأزبى ، المؤرن ، أبو الحسن بن أبى المباس . وقد سبق ذكر أبيه . ولد فى رجب سنة مـت وأر بهين وختسمانة .




 وقرأ على الشيون ، وكتب بشا وه .
ورحل : ومهع بالموصل من خطيبها أبى الفضل وغيره ، وأقام بها مدة .
 وسمع . بحران من طامد بن أبى الـجر وغيره ثَ رجع إلى بغداد ، ولازم أبا الفرج بن المُوزى مدة ، واخذ عنه ، وقرا


 وأغلاط
وقد بالغ ابن الانجار فی الـطط عل تار يخه مذا ، مع أنه أخذه عنه واستغاده



وكان قد استنابه يوسف بن الموزى فى المسبة ببابب الأزع ، وسوق الهجـم ،
 وشهد عغـد القضاة هدة ، واستخذم في عدة خام المارستان التفشى ، غ ع عزل عن الشهادة ، وأسن وانمطّ فـ منزله إلى حين وناته .







فألبسنى إياه : وتال : هذه خرتة الاتصوف ، وأبهازله ، وكتب . بخطد بذللك .

 عليه . وقد وصغه غير واحـد من الـفاظ وغيرم بالـلـافظ



و إتقانه ، ومعرفته بهذا الشأن .
 تقى الدين الواسطى ، والثاروتى ، والأبرقوثى ، والقرالفى . قال ابن النجار : توف ليلة السبت لأر بع خلمن من ر بيع الآخر سنة أر بع وثلاثين وستانة . وصلى عليه •ن الغد بهدة •واضع . ودفن بباب حرب اله تهاله ترى" على جدى أبى أحد رجب بن الـمس غير مسة ببغداد ـ وأنا حاضر -
-riz-
فى الثالثة والرابمة والـلامسة : أخبرك أبو عبد الشا
 ح أخبرنا

ابن الزجا
2 ابن بلبان أخبرنا الفُطيمى أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى أخبرنا أبو الخسن


 من الثار a a
وأنشد انغسه فـ تار يخه :


وأيضا كتب بها اللى أبى الـظفر بن مباجر وفقيه الموصل :


 ابن شبيب بن صالُ الروبتى المدسى الأصل ، المصرى الفقيه الزاهد ، أبو اللير ا! أبى
ولد فى شُهر رمضان سنة



البوصيرى ، وأبى عبد الض الأرتاحى ، وباءة كمثيرة من أمل البلد والقادمين عليها










 - يعَول : هو صحابى

 وقد تیدم ذكر أخيه ألى الطاهر إبماعيل الأديسب ، وأبوهما أبو حفص .



 ، - rMA الواعظ شمس الدين ، أبو طالب بن أليَ عمد ، المـروف والده بالغخر ، غلام ابن المنى . وقد سبق ذكر. .

سمع أبو طالب هذا من ابن كليب وغير ه . وتفته في المذهب ، وامتشل بالوعغا ووعظا ببغداد ومصر ، وحدث ا . وله نغلم .
قال المنذرى : سمهت دنه شيثًا من شهره . وتونى فى ثانى عشُرين شمبان سنة أر بع وثلانين وستاثة يبغداد . وهو فى

سن الـكهولة .
19 9
أبو يمد .
سمع من أُسعد بن سميد بن روح، وءر بن طبرزد ، وغيرها . وتفقه ف
 تونى فا هادى عشر ذى الآمدة سنة أر بـع وثلانين وستاّثة . -
 الزانمد المقتدم ذخكره
 وترأ القرآن وسهع المديت من إلى الفتح البر دانى ، وابن بوش ، وغيرها . وتغهه فى المذهب . وسدث . سمع منه ابن ال:جحار ، وعبد الصمد بن أبى البيش وغيرها . ورصغاه بالصمال , والديانة

 وتونى يوم الثميس لتسع خلون من صغر سنة خـس وثلاثين وستائة . ودنن

 الواعظ ، أبوالغتوح • و يقال: أبو الغرج • و يقال : أبوعرو ، و يلمب ضياء الدين

المعروف بابن الوتار .

وسمع من أبى الفتع بن المن ، وعيسى الروشالبى وعبد الش بن عبد الرزاق

 نصر بنعبد الرزاق . ودرس وأفتى وكان فتيها فاضلا، إماما عالما ، حسن الأخلاق و الما



أبى طالب الدجار .
وتوف في سابع عشيرين جهادى الأولى سنة ست وثلاثين وستماثة . بباب حرب ، وثد ناهز السبهين .
والمسهوى نسبة إلى Dا المسـودة ه عحلة ششرق بغداد من نواسى المأمونية .


- الصالـى الـنبلى

ولد بالمبل سنة إ-دى وستين وخسمانة .

وسّع بككة والمدينة واليمن ، وحدث .

 المترىء ، الناستخ الغلازن ،أبو محد . و يعال : أبو الفغل . . و يلقب عغيفت الديت .
 وقرأ القرآن بالروايات الـكثيرة على أبى الـارث أحد بن سميد الدكبرى
 كثيرا، وعلى بذاعة آخر ين .
وسمع الـديث من أ. على الرحم ، والأسهد بن يلدرلك ، ولاحق بن كاره

 لنفسه وللنإس تور يقا .

السلجوقية، ثم مرف عنـا ، ثر أهيد المها .


 أفضت إلي الذا>
 . الاءاهر على ذلا
وهن ججلة ذلاك : تركة رجل بن هددان مات بيغداد ، فتصرف ديوان







فأقام به إلى حبن وناته . ورتب والده فى الديوان : زسار بسيرة أبيه فيه . قرأت .
 ببغداد فى المرتين




 كثير الصدقة ولمهروف ، ولمواساة عكاله حال فتره وقلة ذات يده ، و وهعد يساره
 اللانس . كتبت عنه .








 ع:ه ابن الذجار ، وابن الـاجب . وتال ابن نعطة : كان ثقة صالـلا .

وتال الضياء أيضا : كان خيرا دينا ، له مرو+ة ، من أمل القرآن .

 القبة ، من غير أن يَّل به أحد .
وقال عبد الصهد : توف ليلة الاثثين الـشُرين من صغر . وفال غيره :
ليلة تاسع عشر •

ماتفى اللمرن بالمدام دينا

 الأصل ، البغدادى المذرى ، الفقَه المُدث ، المهد ، أبو بكر . وتد يكّى


 وذاكر بن كامل ، ويكى بن بوش ، وأبى الفرج بن الجوزي ، وابن المغطوش ، وابن سكينة ، وابن الأخفر ، وخلت كَثير من هذه الطبتة ، وجد واجتهد فن


 الروم و بلاد فارس . وثهد عند ابن اللدمانى .
 التَ وتهت له ، ومسبجا لشيوخه . وحدث بقطمة من مسموعاته بيغداد وغيرها

خكر ذللث ابن النجار ، وتال : سمهت منه . وهو فاضل عالم ثتة ، صدوق متدين ، أمين زه ، حسن الطر يقة ، جهيل السيرة ، طامر السمريرة ، سلم البانب مسارع إلى فـل الخير ، محبوب إله الناس . ثم روى عنه حديثط عن ابن بوثى . وتال المنذرى : قدم مضر ، وحدث بها . سدعت منه حديثا واسدا بظاهر

السويداه . قرأته عليه من حخغظى



. عليه
وسهع منه بيفداد منصور بن سلم الإستكندرى الـلانظ وغيره . وأجاز لابهاء
التاسم بن هظظر بت عساكر . وتوف ليِلة الأحد ثالث ثهر ر بيع الأول سنة ثمان وثالاثيت وستانة . ودفن

عن الغد عتبرة باب حرب . ر حـه اله تمالى .





المرستانى ، وست الـكتبة بنت ابن الطرأِ ، و.هاعة آغر ـن ، وتغته . قال المنذرى : "رافقنا فى الساع كثيرا . وولى الإمامة بابلامع الفر بـ بعدينة غابلس . وحدث . وهوابن ع الحلافظ عبد الفنى المعدسى . وكان على طر يقة حسنة .


- FT7
 وتد سبق ذكر والده .

ولد فى ثانى صفر سنة إ-1 وسهع بها من والده ، وعبد القادر الرهاوى ، وعهد الوهابب بن أبى حبة:

 وضياء بن الخر يغـ ، وء, بن طبر زد ، وعبد الهز يز بن منينا ، وعبد الواحد بن
 وعبد الرزاق بن عبد التادر الـلافظ ، ومسهار بن الافو يش ، ومسيد بن محمد بن عطاف ، وأ-حد بن الخسن الهاقولى ، وغير م




 الـعل . وله تصنيغ هالزأد على تغسير الوالده و ها إهداء الترب إلى ساكنى التربه هِ قال : ولم أست عنه ، ولا ترأت عليه شيشً . وسهتت بقراءته على والده ك

 وتوف ف سـابِ عشر الطرم سنة تسى وثلاثين وستائة بحران
_ YTV الاغيه المدث ، أبو الهباس. سهع الــكثير ، وعنى بالهماع ، وكتـب الطباق بغطه ، وهو حسن . وتفته على القاضىأبى صالـ نصمر بن عبد الارزات . وكان خيرأ صالـا ، متمبدا
. من خيار الطلبة
 مصروف الـكرخى . رحّهـا الش تهالى .

الغطيب ، أبو الر بیع •





الإفادة ، حسن السيرة .

وسمّل ع:ه الـلافظ الضياء ع فقال : خير دين ثقة ، وأقام بيات لميا ، وتولى
 الأسعردى ، و يهجهون السين فيصير الأئهرى ، فيغضب لذلك ،





 الن المذر المذرى ، النابلسى الأصل ، الدمشق المولد ، المددث أبو الطاهر ．


 و بيغداد من ابن كليب ، والمبارك بن المنطوش ، وابن البِرزى ، وابن الأخغر وجماءة
و بإص．بان من أبى لالـكارم اللبان ، وأبى عبد الش الـكرانى ، وأبى جمغر الصيدلانى ، و．جاعة ．
وبخراسان من منصور بن عهد المنم الانراوى ، والمو يد الطوسى ، وزينب الششر ية ، وجهاعة ．
 وتمع بحران من الـلانظ عبد التادر الرهارى ، وانقطع إليه مدة ، وكتـب الـكثير يخطه ، وحدث بان بالـكثير ．
ثال المنذرى ：سممته بحران ودمشت ．




 ．ودفن من يوهـ







 أحد ، يكَون هو الذى يتولاما بنغسه ه .






 ورحل إلى الـراق وخراسان


 ورلى التضاء. بران قديعا ، ثم انتقل إلى حمشت ، واستوطنها ، ودرس .
وتولى خدمَ ديوانية فـ الدولة المهغمية . وحدث .
 re
 وأجاز لابن الشيرازى ، ورأيت نستخة ها الستوعب ه . . وقد قرأها عر بن

المنجا على والده قراهة بيث . وعليها حواش علتّا عنه بخطه .


 الهالية . وهذا غر يـب


 وتوفى بهده ف مستهل ذى الـمجة من السنة : أخوه عز الدين أبو الغتح ع
وأبو \&رو : -

أخيه نيابة . وكان تاجرا ذا مال وتروة .
سم بيغداد من ابن بوش ، وابن سكينة ، و عمعر من البوصيرى ، و يوسفـ . ابن الطغيل ، وحد



ون جهإى الآخرة من السـة تونى : ـ

امن الم:بلى . ودفن بالمبل إيضا .

 من أبى الحسين بن المواز ينى ، وحدث وف سـابع عشر شمبان عن السنة توفى الأمير : ـ

 ابن طارق بن ثهلب بن طارق بن سهيد بن عبد الر حن بن حسان بن ثابت

 والـافظ عمد الخنى ، ولازمه كثيرا ، وخلق كثير . وكتب .غطه وقرا بلفظد وحدث .
قال المذذرى : سمیت مذه ، وسألةه عن مولده ؟ فذكر ما يدل تعديراً :

وف المشرين هن شهبان من هذه السنة توف : -

و ويلت

 . ثدー,
وكان مشهورا بال﹎ي والهـلا



- rra -

الفقيه ، المحدث ، الـاوظ أبو إمسحاق . و يلعب تقى الدين • نز يل دمشق .
 بهريغين بن قرى بغداد .

 ورحل إله الأقطار . وسمع بإص:هبان من علي بن منصور الثعفى ، و بنيسابور




 ومسع .حران من الرهاوى الـافظا ، ومعبه وتخرج به ، وسمع بملدان أخر .
 ذكره . وجالس أبا البقاء الـكبرى . وقرا الأدب على هبة اله بن عر الدودى الـكواز من أصساب الــسن أبن عبدة النحوى .




 . بـجّع الى ثقة وزهد وورع


با دار الـديـث التى للصاحب ابن شداد . وكان يمدث بها و يتكم على الأماديث
وفقهرا ومهانيها
سألت ابن عبد الواحد - يهنى الـلافظ الضهياء ـ عنه $£$ فقال : إمام عافظ
ثقة ، أمين دين ، حسن الصحبة . وله مصرفة بالفقه .



 وكان من الهارفين بهذا الشأن .
وقال أبو شيامة : كان عالها بالمديث . وقرأت بخط ناصح الدين بن الـدبلى سبب ولاية الصمريغينى دار الـدِيث بعلب ، هال : كان القاضى بهاء الدين بن شداد لد غلو فى إعلاء مذهب الشافمى .


ثم كم جواب رسول الش صلى الش عليه وسلم . قال الناصع : الظاهر أنه أثار إلى مذهب أَهد ؛ لآن تمصبه عل مذهب


قى دار المديث ، وتال : ندمت إذ وستها بالثافمية .


مبالغ فـ تمظيهه ه و إظهاره ع:د الملوك ، والمالوك على مذهبه .
وقد وقنت على جزء صغير للحافظا الصر يفيغ الستدركه ، على الـلمافظا





 إلى دصلى باب الغراديس . ودفن بسفع تاّسيون رحّه الش تمالى .

 ولد أواتل سـة أست وستين وغهسهانة .
 وثهدة، وابن :وش . وابن كليـب ، وغيرم •

 والقأسم بن عساكر . وتوف في سادس عشّر جهادى الأولى س:ة اثنتين وأر بهين وستانة . وVV الأديب ، أبو عبد الش بن أبى عهد .


 ابنجاجِ بن غيم الفقيه .
وَكان لديه فضل وأدب . وله تصانيف . وحدث . وسمع ه:ه المحب المدسى ، وملى بن أحمد بن عبد الدايم .

- rrin -

ونوف فى ثالث رجب سنة اثمتين وأر بهين ومتائة ببهداد . وأبوه سـع


سين وفاته . وحدث وتوف اتو
A A

ولد س:ة ثلاث ــ أو أر بع - وثمانين وخـهمانة ف شوال .

وستع بدمشق من الغشوعى وغيره . ورحل • وسـع بعمر من البوصيرى
والآرتاسى ، و إمماعيل بن ياسين ، وغيرها .
وسـع بيغداد من ابت الجوزى وطبتَه .
 عـحراب الـنابابلة . وأفتى وحرس الفقه .

بنغسه ، و بالتاء الدروس الميدة على أْعابه ، وطلبته .



وحدث . وروى ع:4ها الن النحجار .
وتوف فی تاسح عشُرى صغر س:ة ثاث

أخبرنا اُحد بن إل 'عيل الأنصارى أخبرنا أبو الـمسن على بن أمد بن
عبد الواحد أخبرنا أبو سليِن بن الـانـا
 الواحد بن علاق . قالا : أخبرنا أبو القام البوصيرى أخبر نا مرشد بن يحي المديف
-rrr -




 هديث البط قة بطاوله ها
 المقدى ، الفتيه الإمام ، تقى الدين ، أبو المبام بن المافظ عز الدين أبى الفتح ابن الـانظ الـكمبير أبى تمد

 والــكندى ، وغيرم ورحل فـ طلب المديث . وسمع بأصبهان هن أسعد بن روح ، والمؤ يد بن
 وقرأ الحديث بنغسه كثيرا ، و إلى T آخر همره .
 سغظ كتاب D الـسكافه لـ ، و ببغداد ملى الغخر إمطاعيل . وانتهت إليه مشيخة المذهب بالمبل
ثال أو شامة .كان من أْمة الـنابلة
وتال الثشريف الـسينى : كان أحد المثاعخ المثهو ين بالفته والـديث
 يحصله غيره ، وحدث . وروى عنه سليان بن حمزة التاضى ، ورَد بن مشرفـ وغيرها ، وأباز لابن الشيرازى .

تون فى ثامن عشر شمر ر بيع الآخر سنة ثلاث وأر بهين وستاثة . ودفن
. بسغع قاسيون رحهـ الشا تسالى

الـلافظ المدث ، أو مغصور بن أهى الiضل ، أحد من عفى بالمديث .
 ابن منينا . ورحل . وسمع . بحران من الـلافظ. عبد القادر الرهاوى ، وغيره . و بحلب من الشـر يف أبى مانم الاففتخار وغيره . و بدمشق بن أبى المن الــكندى . ثال ابن نتطة : سـع بالشام ، و باد المجز يرة . وقرا الالـكير • وله مهرنة حسنة
 تصغير جزرة بالميم والزالى .




وعيسى المطم ، وغيرم من المتأخر ين .



- لاتثبت بكا الصنات ات الصا

ورأيت لأبى البقاء الهكبرى مص:غآ فى الرد عليه فى إثبات الحركة شا ، وأنه نسب
ذلك إلى أَدد ، ورــكن الروايات عن أحمد بذلك ضهيغة .
 بدار المديت بها شيخهن ، يشتشلان بمل الـديت . أحدها : أبو منصور بن الوليد


 ( الفتيه ، الإمام ضياء الدين ، أبو إبراهيم



 مل ثوب وءامة فى طول عمره . وكان على خير كثير . تل من ياثله فـ عبادته
 قرأ عليه جاءة ، وحدث .
 قأسيون . ودفن به .
 ,





 ابن الـارقى ، والـْنزوى ، وغيرم

وسمع ببغداد من أبى الغرج بن الجوزى ، وابن المطوش ، وابن سـكينة ، وطبقتهم •
و عمعر من البوصيرى ، والأرتاحى ، وناطهة بغت سـه الخير ، وغيرم

 وخطب بی-ا والورع ، والزهد ، وهسن الطر يقة ، وتلة الـكالام





- r







أن تحول إلى عالة عظيهة فن الـير ، والزهد . وترك الدنيا رجه الش تهالى . ( 2 الفقيه ، تأ الدين ، أبو الثاسم من أهل يمعوبا . وفى كثير من طبات السطاع :

ينسب اللى عكبرا . وتى بعض الطباق : سبط ألى عبد الها بن بطة . وهذا يدل على أنه من ولد بعض بنانه . قال ابن نتمطة : وكان يسمى نغسه عليك فى أول ماسمع • ثم ترك ذللك .


 وابن الجوزى ، وابن الأخضر وغيرم .

 ابن كادش عن أبى على المباركى عن ابن سمهون عنه .

 وأجاز لهبد الصهد بن أبي الجيش ، وسليان بن هزة القاضى ، وأبى بكر

ابن عبد الدأم وأحد الـجـاز .

 © ابن منص.ور السعدى ،'المدسى ، الصـلمى ، الـلافظ الـكمبير ، ضياء الدين
 الإطناب فى ذكره ، والاشتهار فى أمره .
 وتال ابن النبار : سألت عن بولده ؟ فقال : فى .هادى الأولى من السنة .

وأحد بن المواز ينى ؛ وغيرم
وسمع .אaر من البوصيرى ، وفاطمة بنت سمد اللمير ، وبجاعة . وسمع بيغداد الـكثير من ابن الجوزى ، وابن المهطوش ، وابن سـكينة ، وابن

الأخفـر ، وطبعَتم
وسم من أبى جمغر الصيدلالى ، وطبقته بأصبان ، ومن عبد الباقِ بن عثان
 ألىى المظفر بن السهعانى يكرور •

 شيخ ، وحصـل أصولا كثيرة ، وأتام بهراة ، وترْو مدة ، وله إجازة من السلفى ، وشُردة .
 ثبت ث大ة ، صـدوت نبيل حجة ، عالم بالمديث وأحوال الرجال . ه اله بكوعات
 سبيل الله . ولمـرى مارأت عينـاى مثله ، فى نزامته وعغته ، وحسن طر يعته ، فى طلب الملم .



 قآطنبوا ف سته ، ومدحوه بالـفظ والزهد . سالـت الزكى البرزالى عنه ؟ ذقال : ثقة جبل ، حافظا دين .

وتال الشترف بن النابلسى : مارأيت مثل شيخنا ونا الضياء .
 رفيقى فى السغر ، وصاحبى فق الهضر ، وشاهدت من كثرة غوانده وكثرة حديث

وتبحره فيه .





هذا الشأن .



 وألهila وقال غيره : بیاها للهحدثين والغر باء الواردين، ، ع الغقر والقَلة ، وكان يبنى


 ذ


-rra -


















 , والرقيات "

 وابن أخيه الفخر بن البخارى ، والقاضى تقى الدين سلميان ، وابن الغراء ،






 وابن ملاعب وغيرها . وـكلب من الافتـخار الماثمى ، و بانُوصل من مسلر



وطبقتهم . وكتـب . شطه الــكثير ، وحصل •
قال ابن زقطة : هو شاب ثقة ، حسن المذأكرة .

المثهور ين بالطلب والتحصصيل . وتوف قبل بلوغ أمنيته .
وقال غيره :كان من له الرحلة الواسمة فـ الطلب




 ابن هزة التاضى ، ولأبى نصر بن الشيرازى .


＿＿Y \＆V
 شيخ الإمـلام ، موفق الدين أبى عمد ． ولد سنة خس وستائة بالِبل ．



 وكتب ．


ذ وكان تام المروءة ، أَّارا بالمُروف ، قوالا بالِق ．ولو طال عمره لساد أهل زلا زمانه

علها وعملا ．ومعاسنه جهة ．

 واختعرت هذا الـكتاب على مقدار الر بع • وانتفهت كثيرا بتساليق الـمافظ ميغ الدين ．اتهى وله أيضا مص：ن فـ الاعتعاد ، فيه آثار كثيرة وفوائد ．وله كتاب هالأزهره －ذ ذ

 به رxa الشأتصالى ．وله ثمان وثلاثون سمة ． re

أو بكر ، المروف بابن البقال . و يلقب عباد الدين .
رلد سنة إحدى وسبسين وختمهأة تقر يبا
وطلب المل فى صباه . وسمع "الـثمير من أبى الفتع بن شاثيل ، وأبى الغرع
 وتصرف فن الأهال السلملانية . وكان صدوتا ، حسن السيرة .
 ابن هزة الناضى ، وأبى بكر بن عبد الدام ، وعيسى المطم وغيرم ر و وتوفى يوم الأحد سلخ رمضان سنة ثلاث وأر بعين وستاثة . . ودفن بعبرة

الإمام أحد بباب حرب

الغقيه الإمام ، تقق المـن ، أبو عبد اله ، أحد فضلا . الفتراء .
 الشيخن موفق الدين . وتغته عليه ، و برع وأفتى .
 لم يبق فى مذهب أ- أد مثلد بدمشق
توفى ف الـامس والمشيرين من جمادى الآخره سنة أر بع وأر بسين وستائت

قرات بيط ابن الهيرف الفتيه : أنشدنى الشين تقى الدين المراتم لغيره :


بكروس بن سيف المّيهى الدينوى . الفقيه ، أبو الـسن بن أبى مهـد بن أبى الـسن . وقد سبق ذكر أبيه وجده .


 وتون ليلة سـادس عشُر رجب سينة خس وأر بهين وستانة .
 الزاهد ، الصالح العدوة ، أبو الهباس
 الـلانظ عبد الغنى المعدسى ، والـانظـ عبد القادر الرهاوى ، والثـيخ موفق الدين المدسى • وسهع نههم . وحدث . وسمع منه جماءة . قال ابن حدان : سـهت عليه كثيرأ . وكان من دعاة أهل السنة وولاتهم ؛
مشهورآ بالزهد ، والورع والaـلاح •
隹 - For المقرى المدث ، المعروف بابن الخير . وهو لقب لأبيه محود بن محد بن الثناه .

 والده الـسكثير من أبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالتى ، وأبى على الـس
 وأجاز له أو الفتع بن البطى . وعنى بالـديث . . وكان له به ممرنة . وقرا

القرآن ، وحدث بالـكثير مدة . وكان أحد اللمايخ المثهو ر ين بالــلاح ، وعلو




 ودفن هن الغد عهبرة الإمام أهمد رضى الشا عنه .

تونى فى صغر سنة ثلاث وستائة .



وتشاغل بالسكسب إلى الثلاثين بن عمره .

. ورحل إلى الأقطار
سمع بدمشق من الـلافظ عبد الذى ، وابن أبى عهمرون ، وابن المواز ينى



ابن عبد السلام ، وخلق من أصحاب ابن الـمصين ، وطبةته .
ودخل إص:بان . وسمع بها من ابن مسهود الـلال ، والازازانى ، واللبان ،

 ورحل اللى مصر . فسـع .با بن الموصيرى ، و إسماميل بن ياسين وغيرا .
 الر حلة . تغرد نى وتته بأشيا. كثيرة عن الأصبهانيين .
 وفوائد غير ذلك .







 وحصل، الـعثير 6 صاحب رسلة وتطواف .
 الم رجل •

 الآهدى . وخلق . وآخر مت روى ع:ه إبازة : ز ينبب بنت الـعيكال .






بنغسه الأكثير مل أصحاب ابن الـصين ، وألمي بكر الأزصارى . ودرس الفته


 عند قاضى الהضاة أبى صال . ورلى الإعادة والإمامة بالـنابلة بالمستنصر ية ، ونظر المارستان

كال ابناللساعى : قرأت عليه مقدمة نىأصول الفته . وكانصدوتا نبيلا ، ورعا متدينا، حسن الططر يتة ، جيل السيرة ، مُود الأفهال عابدا ، كمثير التلاوة للقرآن ،


 بصدده . وكان لاينسب أحدأ من الأعيان كن ينسب إلى النبوة، كابن الدارهاني ،


واجتمتت بابن الـوزیى ، وناظرت الـبير ، وعرض على اللهانى . روى ع:ه ابن الذجار فی تار يخه ، ورصغه بنهو ما وصغه ابن الساعى .

توفى فـ حادى عشرين شهبان سنة ثمان وأر بهين وستا"ثة . ودفن بباب حرب . وقد ناهز المّانين . رحّه الض تعالى ومر ليلة بسوق المدرسة النظامية ليصلى الـشاء الآخرة بالمستنعرية إلاها
 قل : قبلت . وفشى خبره بذلاك . ذله أصبح أُرسل إليه عدة بقايير ، قيل : أحد عشش . نل بقبل هنها إلا واحدا تتزها . وهذا مشهور بين علها. بغداد عنه .

الطدث المهدل ، أبو شمد بن أبى الحسن .ن أبى الماخر بن أبى منصور ، ويلتّب
. نور الدين

 ابن بمينا. وأباز له ذاك رك بن كامل . وعنى بهذا اللثان . وقرأ الـكثثير على عر بن كام . ومن بهده . وكتب "n_كثير بغط4
ثال الذمبى ف تار يخه عنه : الـلافظ المفيد .كتب الـكثير ، وأناد . وسمع منه الـافظ الدمياطى . وذكره ذى معجaه ، وأباز لسليان بن هزة ، والبى بكر

 بهض المتحجهة ، وحبس مديدة . وأسقطت عدالته . ثم أفرج عنه ، وأعاد عدالته
 الو كالة الله Tاخر عمره .
توفى بكرة المبت ثالث عشر ين دبيع الآخر -وقيل: ثامن عشرين- سنة

 مذه غايات الصالـمين .

 ع على عادة أعيان المتصرفين تات: حصل له ذللت ببركة السنة . قال الإمام أمد : بيينا و بينهم البمانز .

- FOT


الإمام أى الفتح ، شيتخ المذهب
 وقرا بالروايات على ابن الباقلالى بوالسط • وسمع هن الأسهد بن يلدرك





عند الفضاة ، وولى كتابة دار الاتشر يغات . وكان فقيها فاضلا ، حسن المناظرة ، مقدينا مشكور الطر يعة ، كثيrر الـلاوة

للقرآن الـK, روى ع:ه ابن الانجار ، وابن الساءى ، وعهر بن الـاجاجب ، و بالإبجازة

 .عقبرة باب حرب . ر( ـ FOV



 والـافظ أبو موسى ، والسلفى ، وأبو المباس الترك .
 والأدب والــمـابة ، والدين والصلاح . ونظم القر يغ ، وحسن الغط وسسن





 الــشوعى وابن طبرزد


ابن أبى الفرج • ويلeب موفق الدين



بالمرسة المستنصمرية
تونى ف، شُهبان س:ة إ-


المتهدم ذ كر.



 ولد سنة تسهين وخمـاثة ـ تقر يبا - . عران .

الرهاوى ، وحنبل الرصافن










 قال الـافظ الذهجى : حدثنى شيخ:ا - يمنى أبا المباس ابن تيمية شيتخ الإسمام










يقول : ألّن لاشيخ الجمد الغته كا ألين لداود الـديد .


 واعتل بالأهل والوطن .
قال : وكان حجه س:ا إحدى ونَهسين .
ونيبا-
 على درس الشيخ المجد ، وما أبقى عكنا، ، فإذا حفريت الدرس أتى الشيخ بأشثياء
كثيرة لا أعرفبا .

وقال ابن حدان ، فى تواجم ششيون حران : صصحبته في المدرسة النور ية بهد



وجرى لى معه مباحت كثيرة ، وهناظرات عديدة فـ حياة ابن عهه و بعده . قلت : وجدت لابن - هدان سماعاع عليه .
وثال الـافظ عز الدين الشثريف : هد
 و بيته مشهور بالمل والدين والـديث .
 بلا كلغة ، وحغظ هذاهب الناس . وتال الذهب أيضا : هـى البرهان المراغى : أنه اجتمع بالشيخ المِلد ، فأورد ; كذا ، وسمردها إلى Tَخرها ، ثم تال للبرهان : قد رضينا هـلك بإعادة الأجو بة ، .


 معرفة المذهب ، مفرط الذكاء ه متين الديانة ، كبير الشأن .


 قلت : يشير بذلا إلى قوة حرصه على اللم وحصوله ، وحغظه لأوقاته .






 ذكر تصـانيف4





 (ا مسودة ه فى الهر بية على نمط المسودة فى الأصول .








 . كران . ودفن بظاهرها رحمة الش عليه .
وتوفيت ابنة همه زوجته بدرة بنت غنر الدين ابن تيهية قبله بيوم واحد هكذا وغيّم وقرأت يخط حغيده أبى المباس - عاكتبه في صباه - حدثنا والدى أن أباه أبا البركات توفى بهد الهعر من يوم الجمهة يوم عيد الافطر سنة ثلات وخمسين



 ذكر بهغ فو انده الغريبة وفتاويه
;
الثلاث المِهوعة إغا تق واسدة فتط ، وأنه كان يغتى بذللك سرا .

 التاضى فی ثـرح المذهب .

 أنه يلزمه ماحلف عليه .


 إن قدر على ذلك ، ولا يكوز له الأخذذ ، ولا تبرأ ذمة من يمعيه إذا علم بقدرته على الاقتراض


 من قبل من له الدين . وفى ذللك ذمرر يتهب قلبه ، و يشتت هـه ، وحرصه على
 موته . انتهى -

الزاهد ، أبو على ، شيخ الـنابلة بالبصمرة ، ورثيسبم ومدرسبم •
 زامدا ورعا وحدث بیام الاتزمى طإجازته من الملافظ أبى مُد بن الأخضر ، فسهمه منه الشيِن نور الدين عبد الرمن بن عمر البصرى مدرس المستنصرية . وهو


 ببهداد فى تاسع عشمر بجادى الآخرة من السنة اللذكورة . وتون ابن أخي الشيَ أى مل ، واميه : - الا

 وستامٌة . ودفن من الهد بباب حرب . وحدث بالإجازة عن ابن منينا ، وابن الأخفـر أيضا . وسمع منه الـلافظ - الدمياطله
ولشثيخ أبى على الحسن ولد يسمى : -


 رجلا بيغداد . وكان هميدا بالمستنصرية ، يمال له : أبو حفص عر با بن دو يرة . (أ ملال بن يوسف الحرانى ، المقرىء ، الفتيه المدث ، المحروف بابن الزراد . و يلقب ناصح الدين .

وقرا الآرآن الـكر ـم بالروايات . وسمع الـديت بدمشت على البى مرو
 وسمع بحلب من الحانظُ يوسغ بن خليل وجماءة ، وتنته ف المذهب
,
.

عز الدين الـدينى

شمس الدين أبو عبد اله . و يمرف بشهلة .
ترأ العرآن على أبى الـدن على بن عبد المزيز الأر بلى وغيره : وتغته . وقرأ







 فتح الغ عليه ، وتـــكا





ومن نظه توله :





 فهو الإمام مقيم دين المصطنى من إم أحيا المدى وأقام فـ إحيا




 و












 كال الذهبى : توفى فـ صغر سـة سـت وخهسين وستاثة بالموصل . وله ثلات ,
وقرأت ملى بهغ شيوخنا ببغداد : أنه توفن سنة خهسين . والش أعلم
 ابن عبد الله بن حاد بن البِوزى ، القرشى التيهى ، البــكرى ، البغدادى ، الفتي



 وأبى منصور عبد اله بن عمد بن عبد السلام ، وابن الالفطوش ، وأبى الخسن بر
*
وقرأ القرآن بالروايات الـشر على ابن الباقلانى بواسط ، وقد جاوز المشر سنين من عمره ، ولبس الـرقة من الشيخ ضياء الدين عبد الوهابب بن سـكينة .
 ووعظ فى صغره على تاعدة أبيه ، وعلا أمره وعظم شأنه ، ورلى الولايات البليلة .


 و يدرس ، ثم أعيد إلى الـمبة سنة خمس عشرة ، واستـر مدر مدة ولاية المناصر -م أثره ابنه الظاهر

-ron -
ومشاهير النضل . ظهرت عليه Tثار الهناية الإز'رية ، رنذ وان طفلا . فهف به
 وصار له قبول تام ، و بانت عليه Tثار السهادة . وتوفى والده وعره إذ ذالك سبع عشرة سنة ، فـكغلته البهة والداة الإلمام الناصر ، وتعدمت له بالبلمو لاوعظ على عادة والده عند تر بتها ، بهد أن خلم

 وكان يورد من نظمه كل أسبوع قصيدة فـ مدح المليغة ، غظظى عنده ، ورلاه ما تقدم ؛ وأذن له فى الدخول إلى ولى عهده . ثم أوصى الناصر عند موته الن يغساله .





له
 بدمشق ، ووقف عليها وقوما متوفرة الـاصل . وأشأ ببغداد عكحلة الـلبة مدرسة
 أستاذ دار ية الدار ، فا يزل كذلا ولا





كان المستنaر له شبالك على إيوان الـنابة يسّع الدرس هنهم دون غيره وأثره باق .
قال الشيريف عز الدين :كان أحد صدور الإسلام ، وفضلانهم وأكابرم ،
وأجلانrم هن بيت الرواية والدراية .


 وناظر ، وتولى الـمبة يكانبى بغداد ، والنظر فى الوقت الامام .



 ويكى عه



وح大ى ع:

 الزاهد المثهور ، أنه ثال : رأيت أستاذ الدار ابن الجا


 وسـع منه خلق يغغداد ، ودمشت ، ومعر •

- ril -












وله قصيدة طو يلة مدل فيها النبى صلى اله عليه وسلم ، أولها :


[








سحدث به ببنداد . ومن شـره :


در يت

 صلى الهُ عليه وسلم . والثانى : -

- ~~VV

بالبشيرية ، ورلى ولايات ديوانية .
 عند وصول هولا كو • والثالث : ــ

 - P79 الأنصارى المصرصرى ، الزريرانى ، الضريو الغتيه ، الأديسب اللغوى الثاعر
 فى مدح النبى صلى اله عليه وسلم ، كان حسان وقته .
 وقرأ العرآن بالروايات على أصحاب ابن عــا كر البطايحى ، وسمع المديث من الثيخ على بن إدر يس اليمتو بى الزاهد ، صاسـب الشئخ عبد القادر ، وصحبد




عليه وسلم تبلغ عشرين بجلدا .
 ونظم فى الهر بية ، وفى فنون شتى .




 وكان قد رأى النبى صلى الش عليه وسلم فـ مناهـ و و بشره بالموت على السنة ،










- WV. وكان زاهدآ صالهโ ، كبير القدر ، قدوة . له أتباع ومر يدون . وله زاوية .يبهداد ، وأحِوِال وكزامات .


 التّتَ فَ محرم سنة سـت وتخسين وستاثتة . و يتال: إنه ألقى على باب زاو يته على
 بذلك فـ حياته رضى الش عنه .

فيستشغى به ، وعمر بن البـلا التاجر فى ر باطه ولازهه . - FV ابن أِى "الجيش الغسانى ، الحوارى الحونرانى ، ثم الدمشقى ، الغفيه سيغت الدين

أبو الغرج •
سمع بدمشتِ من أبى الهباس أَمد بن سلامة النجار الـرالىى ، و بيشداد من



 . غير محررة
وكان يصطاحب أستاذ الدار ابن "الجوزى ويلازمه ، وتوكل له فـ بنـأ

 ع عـرالفاهربق FV البغدادى الأديب ، موفق الدين أبو شيمد . قال ابن الساعى : كان إمامَ ثقة ، أديبا فاضلا ه حافظا للعرآن ، قيما بَلم الهر بية

واللغة والنجوم ، كاتبا شاعرا صا=ب أمثال . وكان فقير اذا عيال ، ولم يوافق نغسه على خيانة . ولى كـابة ديوان المرض . قتل صبرا فى الواتمة بيغداد سنة سـت وخهسين وستائة ، وقد بلغ ستين


سـهـت أبا الـباس أَحد بن على بن عبد القاهر بن الفوطى ـ بيغداد ـ ـ س:ة


 وكان كن قرأ أيه الأدب :

 قد كـت تودع سـمى الدر هنتظا
 - W
 أبو صال . وقد سبق ذكر آبانه .

 ابن أبى نaر الأصبهانى ، وابن المثترى ، وغيرهم
 و يلازم الاشتشال باله إلى أن تونى .


 وحدث ، وسمع منه الـلانظ الدمياطى، وذكره فـ مـجهـ . وذكر ابن الدواليى : ا أن سـع

 انتضاء الواقمة .

الفقيه الواعظ عن أهد بن مرما مرا ، ولم يذ كر وفاته .


ولد يوم عاشوراء سنة أر بع وتسهين وخـسطانة .

ثال الشر يف عز الدين :كثن له سعة ، وفيه فضل .
 أنبأني البرزالى ـ ونقلته من خطه ـ ــال : أنبأنى الإمام المالم جهال الدين

يا طالبا علم خير المل جي
 فالeته يبنى عليه ، حيث كان إلا سبل الرشاد ، ولابان الزمان هدى وكيف لا
 ترى سوام إذا جاء الـديث لـلا لالوه متبا ماتبسطن يدا

أو كان متنا ترام راجهين الل أقوالم ، وكذا إن أسندوا سندا




 ونى ذى الحجة من هذه السنة توف من أصهابنا خطيب مردا الفتيه المسند المسهر : ـ YVo

تستين سنة .


وأبو المـالى وأبو اليمن سهد ، و يسـى : -
_ PV7







ضياء الدين . وقد سبق ذكر أبيه .
سمع من ابن طبرزد ، والـكمندى ، وأبى الغتوع البكرى ، وحدث .
وكان أحيبا . وله نظم -سسن •


وف نصف صغر من هذه السنة توف الشيغ : ـ


المنبلى ، المعدل بدمشق



-وابن الفركا
وف تأع عشُر رهضان من هذه الس:ة : توفى "رئيس صدر الدين : ــ ( PV9

واقن اللدرسة الصدر ية بدمثت . ودفن بها . وقد سبق ذڭر أبيه وجده .

 مدة . وغثر له أموالا كثيرة ، واستجِد ف ولا ولايته أمورا .



سمع بدمشت هن الثيخ المونت ، وابن البنى ، وابن الز بيدى ، وخلق .



ابن المى ، وخلق من هذه الطبةة ، وعنى بالـديث أتم عناية وأكثز السماع .والـكتابة ، وتدث .
 سنة. ز زهـ الش تهالى .










الأحوال والـكK,امات الذى يقال له : أسد الشثام ، وانتغع به .


 - ه كال ولده ڤطب الدين موسى صاحب التار يخ : حغظ والدى ها اللم بين

 م مامات من الحر ير ية فى بمض يوم

وذكره عمر بن الـاجب الـلانظ ، فأطنب فى وصغه وأسهب ، وتال : امتغل

.

 عليه فى أر بعة أشهر .
 .الواسدة مايزيد على سبهين حديثا وقال الـافظط عز الدين المسينى : هو أحد المثايخ المشهور ين ، المالمهين بين




المقدسى ، وابن رواسة الموى ، وغيرم
وكان ذأأحوال وكامات ، وأوراد وعبادات . لاي
 ويعول : الـكرامات ، ووروى عن الشيخ عمان شيخ دير ناعس - و وكان من أهل

 كان مرة بقلمة دمشق ف هماع البشارى ، عند الملك الأثمرف . فقام الشيخن الفتيه



تال الـلافظ الذهب : حدثنى بذللك شيخنا أبو المسين بن اليونيف ، أو ابن



دار الثيع الفقيه ، وتزل فدق الباب ، نقيل : من ذا و نقال : مومى •



وتذاكرا شيينا هن الكلم •




 الــKلم عجلا ، والأشرف آخر ، وعاد الدين بن موسلك آخر • وأخذ الشيتخ
 مرعة استحضناره ، وسرعة كشثغ . وأراد أن يأخذه مهع إلى الديار المصرية .
 فأرسل الــكامل إليه ذهبا كثيرا
وتال ولده قطب الدين بوسى : كان والدى يعبل بر الملوكُ ، و يتول :
 إلا أن يكون هدية مأكول ونحوه . ويرسل اليهم شيبا هن ذلك ، فيقبلونه على سبيل التبرك والاستشغاء وذكر أنه أثرى وكثر ماله ، وأن الأثمرف كتب له كـابا بقر ية يُونين .



 تال : وكان قبل ذلا



 زوباته . وكا;ت الملوك كا


والiصاة ، كابن سناء الدولة \& وابن البِوزى ، وغيرم .



وكان كثير الاقتداه به ، والطاعةهل .
 أن بها رجلا يـرف علم الغرانص جيدآ . فلها کنت النيلة التى آر يد فـ صبتحتها
 ;

 منه فيه .




 زينب بنت الـكال ، وغيرها .

 r r
 أى
 . وـجا

كال أبو شدامة : كان رجال خيرآ.


 غياث، الأنصارى الأرتاحى، المصرى المترى* الـفبلى ، بعمر. ودفن بسفع المعط


 re

عبد الغنى ولازمه . وأكثر عنه . وكتب عنه بعغ تصانيغه . وتصدر بالبام
 - PA0 أُو الثناء قرأ . بالروايات على أبى المود وغيره . وسمع عمر
 للاقراه بالجام المتيق وغيره . وحدث وأكاد ، وانتغع به بماعة . قرأ عليه بالسبع : الحافظ المنذرى وغيره . وكان حسن الأداء والصوت ذا مروءة وتشقد لإخذوانه .
توفى فى صغر سـة اثنى عشرة وستائة بعر • وكان مولده سنة ثلاث وخدسين وخمسانة .
FA7 الرسمنى ، الغتيه المدث المغسر ، عز الدين ، أبو محد .


ابن منينا ، والد|هسى ، وعمر بن كرم ، وغيرم .


 وقرأ بنغسه .
وخكره الذهبى في طبقات الحهاظ .


 وكانت له حرمة وافرة عند بدر الدين صاسب ولا ولموصل ، وغيره من ملولك



 إليه . وهو فن ثمان مجلدات ، وقف المدرسة المشير ية بيهداد .

 وكان متـسـK بالس:ة والآثار ، و يصدع بالسنة عند المالفين من الرافـنة
-وغيرم
وله نظم حسـن • ومن نظهب : القصـ_يدة النونية المثهورة فى الفرق بين الظاه والضاد وذكر شيخنا بالإجمازة الإمام صفى الدين عبـد المؤمن بن عبد الـق فى مشيخته : أن له تصطنيف غير تغسيره المثهور : فى التغسير ، والفته ، والدروض ، وغير ذلـك . وحدث . وسمع منه بجاءةँ . وقدم دمشق رسولا . فقرأ عليه أبو حامد حمد

ابن الصابونى جزيا .



البندنيجى الصوفى ، وزينب بنت الــكال .
روى عنه العلامة أبو الفتع ابن دقيق الميد ، وأخره ، وأبوه .

 شمس الدين أبو عبد الها عمد بنيوسف بن أبى بكر ابلجزى ، أنشدنى ابن دقيت

الميد بتوص ، أنشدنى عز الدين عبد الرزاق الرستى لنغسه : وك:ت أظن فی هصر . بـارا إنا

 . الفرضى


 ع - FAV
 أبو التالسم .
 ملاعب ، وعبد الملميل بن مغدو يه ، والـانظ. عبد القادر الرهاوى .

 ثال أبو شامة : وكان يصلى فـ البلامع بالمةأخر ين صلاة الصبح ، فيطيل بهم

 توفى ليلة سلخ د بيع الآخر سنة إحدى وستّين وستاثة . ودفن بسفع قاسيون . - rAA



ولد فى د بيع الآخر سنة اثنين وستانة . وسضر ملى أبى سنص بن طبرزد . وسمع من الــكندى وطبتّه .
وارتحل اللى بغداد . فسهع من الانتع بن عهد الدلام وطانئة . ثم البى مصر.


 ركهة الش تهاللى عايه

- TA9


, ولا يك
تون ببلده حوارى س:ة ثلاث وستين وستامانة فـ آخر الس:ة . وصلى عليه يوم
 .



 الصالُ الزاهد ، الخطيب عز الدين أبو إمتحاق ، ابن الثططيب شمرف الدين
أبى چهد ، ابن الشيخت أبى عمر .

والد فى رمضان سنة ست وستانة .



 ابن الخلماز ميرته في بجلد
وحدث . وسم منه بجاعة ، وحدثنا من أصحابه : أبو المباس أحد' بن

 اللد بسغن قاسيون . ردمه الشا . وهو والد الإمامين : غز الدين الفرانضى • رعز الدين مُمد خطيسب البامع


ابن الـبلى ، تاز الدين ، أبو م:صور •

 وتغته وأفت . ودرس يمدرسة جده شـرف الإسلام مدة . وكان عارفك بالمذهب . وحاث بدمشق ومصر و
وروى عنه جـاءة ، منم : الـلافظ الدمياطى تونى ف ثالث صغر مـة سبع وستين وستانة فأة بدمشت


 ! إو الهباس .

ولد سنة -خس وسبهين وغهسهائة بغندق الثيوخ من أرض نابلس .
 وأبى الحسن بن المواز يف ، وعبد الرحتن الخرق ، و إلماعيل اللمنزوى ، وغيرم وانغرد ف الدنيا بالرواية عنهم • ون الم



وعبد الوماب بن سـكينة ، وغيرم ر
وسمع .يران هن خطيبها الشيخ غخر الدين ، وأجازله خطيب الموصل
أبو الفضل ، وعبد المنسم الغراوى ، وابن شاتيل ، والعزاز • وتغرد بالرواية
عنمr إيضا .
وقرأ بنفسه ، وعنى . الـديث . وتفته على الشيخ هوفت الدئ . وخرج لنغسه

ولى الخطابة بكفر بطنا بضع عشرة سنة .

 إذا تغرغ تسعة كرار يس أ, أ الْثر ، ويكتب والثلاثة . وكتب ه الخرق ه فی ليلة واحدة . وكتب ه تار عساكر حتين و ه المفف a للشيتخ موفق الدين حسات . وذ كر : أنه كتب بيده


منة . وانتهى إليه علم الإسناد . وكانت الرحلة إليه من أقطار البلاد .


والسيف بن المجل ، وعمر بن الملاجب .

روى عنه الآعهة الـكمبار ، والحنانظ المتقدهون والمتأخرون ، منهم : الشثيخ

 أحمد بن إسماعيل بن الـاباز ، حضر عليه أجزاه . . وآخر من روى عنه بالإجازة :





 الدين بن عبد الدايم . رسه اله

 .

 فرأيت فى المنام رجلا ، وفى يده كتابِ . فأخذته فإذا فيه :

 أجاز الشيخنا على بن عبد الاعمد البغدادى .

 وذكر غيره : أنه توف سنة ست وستين . واله ألم .

 ولد فى أحد الر بيهين سنة خمس وثمانين وتخسانة . بحران .



 رلى منه إجازة.
 ودون بسیع قاسيون •


$$
\begin{aligned}
& \text { الرحال ، شمس الدين ، إبو عبد الشا ، نز يل دمشتى . } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$






الصغراوى ، وجهغر المهدانى ، وابن رالح
 قال الشثر رِفت عز الدين : كتب بغطه ، وطلمب بنغسه . وكان أحد الميروفين

بالطلب والإنادة . وحدث. . ولى منه إجازة .


وأسم الـديت . وتألف النـاس عل روايته . وفيه دي وعسن عشرة ، ولديه
فضيلة، ومذاكرة جيدة .
أقام بدمشت ، ووقف كتبه وأجزاءه بالضيائية .
وقال البرزاللى : كان فاضلا ، كثير الديانة والتحرى ، أحد المعروفين بالطلب
والإنادة .
وقرأت بخط الدمياطلى فى حته : الإمام الـلافظ .
 وإلماعيل بن انلباز ، وابن أبى الفتح ، وأبى الـسن بن الـطار ، وحدثنا عنه

- تحد بن الخباز

وتونى ليلة الأر بعاء ثامن شهر رمضان سنة إ-دى وسبهين وستانتة باللارستان



أبى التاسم انن تيمية بدمثت . ودفن من الغد بمابر الصوفية .
وكانمولده : سنة اثنتى عشّرة وستاّأة بكران .
وسهع من جده وابن الاتى . وهدث بدمثق . وخطـب بیاتم حران .
( F - FVV



 مسلم ه وكانا قد شمهاه من الغراوى .
 البخارىه عن أبى الوقت ، ومن عر .بن كرم هـامع الترمذىه ومن عبد اللطيغ

 وسهع من الشيخ العارف على .ن إدر يس البعتو بى ، ولبس منه الثرقة ،



 قال شيحنا بالإجازة ، الإمام صنى اللدين عبد المؤمن بن عبد الـي






.وكتاب ها الرد ملى أهل الإلملاد ه وغير ذلك .

وله إمازات من جـاهة كثيرين ، منم هن ده شت : الشيخ موفق الدين
ابن قدامة ، وأبى محمد بن عمرو بن الصلاح وغيرما .
 .وأحوالالإباحية ، أ كلة الدنيا بالدين ، سمهـ منه أبو المسن على بن محمد البندنيمبى نزيل دمشت . وله جزء نى أن الاءمان يز يد وينعص ، كتبه جواب؟ عن سوُال فيهن سلغ

بالعالاق على نظى ذلاك ، فأفتى بوقوع طلاته ، و بسط الـــكام على المسآلة ، وذللك
















 رضى اله عنه ، معابل رجليه －F9A
 بغداد فى زمنه ．




وشهد ف ذلل المهد . وكان شيخ ر باط ابن الأثير .

 سطاءات الاءةراء ، وكان ينـكر ذللك . وروى ع:ه ابن خروف الموصلى ، وشيوخنا بالإجازة : بجيب الدين على


الواءظ وغيرم

.عمبرة باس حرب


 وسألأنى ، فقلت :ألمثلِ ابن الوجوهى يعال ذلا

99
 من سدث بالسهاع عن الخشوعى وسهع من حنبل ، وابن طبرزد ، والـكیندى ، وغيرهم بدمشت ، والموصل ، و بهداد ، وسدث كعمر ودمثت


- マヘ7 -

والملانظ الدميـاطلى ، وذكره ف مهجه4 ، وابن الهطار ، وابن أبى الغتح
والشهاب *ود

كان حضره عل أبيه ، وعمد بنالملباز، وأحد بن عبد الرمّن الحر يرى .


التطيدى ، الفرضى المعدل ، موفق الثين أبو الخسن ، رلد فى ذى الخجّة ، س:ة ثلاثوستاتُة ، وسمع من ابن المف وغيره ، وأجاز لـ . غير وا-د


حدث وأجاز لشيخنا صفى الدين بن عبد المؤمن بن عبد الـت ، وعلى بن عبد الصـدد وتون يوم السبت ثالث شوال سنة أر بع وسبین وستانة ، ودنز بعبر
الإمام أحد .



 نحو خخـين سنة .
ذكره الהطب اليونيف ، وتال :كنت أود رويته ، وأتشوت إلى ذلك ،
 نصيب وافر من إقباله ودعانه . وتدرت وفاته إلى رحة الله تعالل عتيب ذلهُ .

وخطيب الموصل .


.

 وخلفه ف إمامة المنابلة عكك ولده :
( 8 •
بغداد ، أحرك فِهـا عبد الصهـد بن ألىى الميش وغيره .

وتوف سنة إسدى وناثين وسبهائة .
r
المناظر التاضى شمس الديت ، أ!و عبد الثه .


ابن تيمية . ولازمه ، حّت . بع فَ الفته . وكان يستدل بين يديه . يكران .

 عم الد.ين قامي الــكوف . . (1) منا فول مل الشه بغير علم ، فضلا عما فيه من ترويمع سنن الباهلية المقوتة . فـ تعظم الجبور وعبادة الموتى المر
 تام الدين ابن بنت الأعر لغضيلةه ، و إن كان على غير هذهبه . وهو أول حنبلى

 ثم ترك ذلا ، ورجح الى دمشت . وأقام بها مدة سنين إلى هين وفاته ، يدرس
 الجاوز ية بدمشق قبل سـغره إلى الديار المصرية ، و بهد رجوءه . و باثشر الإمامة .


 . وهو غزير الدمهة ، رقيت الفلب ج-فذآ ، وافر الديانة ، كثير (1)

 تقى الدين بن عبد الشّ بت تام :

وسواء ظاض دمیى أو رقا

ركذا بانُ المى لا أوزقا

طار قلبى .وم ساروا فرقا سار فـ سقمى من بعدم بهدم لا ملَّ وادى المنتحنى



 هاعّا يقولون عن ر.

- r^a -

وابتلى بالفالج قَبل شوته مدة أر بعـة أثهر • و بطل شقه الآيسر ، وثتل لبسانه بیث لايغهم من كلامه إلا اليـير • قرا عليه بماءة الأصول والغروع
 وسبهين وستانة بدمشت . وصلى عليه بالمبام • ودفن عمقار الباب الصضير . ونيف على الستين من المهر ردَه الش تماله .
ورأيت ف الفتاوى المنسو بة إلى الشثمغ تاج الدين الفز'رى : واقهة وقهت ،


 وابن عبد الوهاب الح:بليان . وخالف الاززارى ، وتال: تیدم بينة الصحة . قال :

 - له

 ذلك . وقال : هذا عفدي غلط



 الإثبات بوقفه عليهم : أنه لاينزع من يد الأولين .عجرد هذا الــكماب جاعة من الشافتية واللمغية وغيرم re

- ra. -
 فىالفته ، المثهور . وصل فيه إلى أثناء الزكاة . وهو يدل ملى عل صاحبه ، ونته نغسه ، وجودة فهمه .
وتنته على الشيخ مجد الدين ابن تيهية ، وعلى أبى الفرج بن أبى الانهم م وبلغنى أن ابن حهدان ذڭر عهه : أنه سافر - أظنه إلى نامر الدين
 ه • ع - عبر الصمر . بع أحمر بن أهد بن عبد القادر بن أبى المسين انْ أبى المِيش بن عبد الش البغدادى التطنت ، المقرى. المحدث ، النحوى


 وترأ القرآن بالروايات على الفخر الموصلى ، وعبد الهز يز بن الاناقد ، وعبد الـر يز

ابن دلت ، والـدين بن الز بيدى ، وغيره







 وابن الديثق المافظ ، وأجى صالُ نصر بن عبد الرزاق ، وغيره ،
-ral -










ابن الـر مستانى ، وأبو اليمن الــكندى ، والثـيخ مونق الدين المقدسى ، وغيرم .



 والتـكملة، واللم ، على الــعندى . كذا






 والورع ، والتقشغ والاتمغن ، والصبر والتجمل ،





 ثال الذهبى : سمهت أبا بك, التصصآى يُقول : طلا








 وعلى كتبه .




التدر ، بميد الصيت



- rar -

 ابن الـكسار الـانظا
وروى عنه خلمق كثير من الأعيان ، هنم : ابن وضاح المذ كور ، والدمياطى




 أمستها أم لا














أر يعول هكذا ، و بزق فى ثو به ، وذلك بـهنه بیهغ ( • مصر ؛ تاضى القضاة ، شيَن الشيوخ ، شمس الدين ، أبو بكر وأبو عبد اله ، ابن الملاد ، وقد سبت ذكر أبيه ولد نف يوم السبت رابع عشر صغر - وقيل : الأحد ـ ــنة ثلاث وستانت بدشق . وحضر بها على ابن طبرزد .







 المل إلى أن توفى







 مات ، رحه الشا تهالى .
— rao -
وهال الذهق : استوطن هعر بهد الأر بهين ، ورأى بها فى مذهب أمد .


 التامة ، والديانة المغرطة ، والـكرم وسهة الصدر ، وأظنه جمغرى النَّسب ، وهو
 بالديار المعرية . وتولى مشيخة خانعاه سعيد السعداء بالقاهرة مدة . وكان كامل



 ,
حدث بالـكثير . وسمع منه الــكبار ، منهم : الدمياطى ، والـارنى ، وعبيد
 توفى يوم السبت ثانى عشر مرم سنة ست وسبهين وستانة بالقاهرة . ودفن
 ( 2 • V
 بابن الميشى أيضت ، نزيل دمشت
ولد سنة ثلاث وثمانين وخسمانة .يكران .
 وكان قد سمع من ماد الـرالنى . ولـكسن لم يغلهر سماعه منه . ورسل إلى بذداد سنة سبع وستاثة .فسمع من ابن طبرزد ، وابت الآخضر ،

 وسـع بدمشت من أبى المين الـعكندى ، وابن بلاءب ، وابن الـرستانى ،

والمثشخ •ونت الدين ، وغيرم •






 عبادة وديانة .
قال البرزالىى فـ تار يخه : كان من الشيوغ والفتهاء المتعبدين والمعتبر ين فـ مذهبه ، كثير الدياِنة والتهيد . وأشغل الاناس وأناد ، وانتغع به .


 ببغداد ، وحران ، ودمشت • وال مناتب جهة .


 واجتهاده وتضرعه ، ومساعدته بجاه4 وحرمته . ومنرا القعصب في الس:ة والمفالاة فيها ، وقَع أهل البدع ، ومجانبتهم ومنابذتهمه

 ،

. له مختصران 6 ومجامته

.





وسهع م: ،



خكره اللـهى . وروى \&


كال اليونيف : كانت لد جنازة مششهودة جدأ .

- 1
- ran -

 وابن الز بيدى ، و.جاعئ . وتفته . وحدث . وولى الـــيم بزرع نيابة عن الشيخ شثـس الدين بن
أبى عمر . وكان فتيها فاضلا ، حسن الأخلاق .

ثال الذهمى : كان رجلا خيرا فتيها ، حُغظة للنوادر والأخبار . وله قَنا.
زرع مدة . وأkاد بمرستها .

توفى يوم السبـت تاسع عشر ذى الـِحة سنة ثمان وسبهين وستاثة . ودفن بسغح قَاسيون . رحّه الش تهاله

- 9

تزيل الموصل . وأبو محد . ويلفَب ضياء الدين .
ترأ بالسبع على علي بن مفلع البغدادى نزيل الموصل . وأخذ الحروف عن أبى عمرو بن الـاجب ، وأبى عهد الشا الفاسى ، والسديد عيسى بن أبى اللـزم • وستع الـديث من جماعه
وصنغ تصانيف فى العراهات . ونظم فى العراهات وغيرها ، ونى الفرائنى


 وتوف ف سادس جمادى الآخرة سنة نسع وسبهين وستاّة بلموصل . رسه الشا


سمع من موسى بن عبد التادر ، وابن الز بيدى ، والشيخ موفق الدين وغيرم ر وم وتغفه على التتى بن المز ، ومهر فـ المذهب ، وعنى بالسنة . وبج فِيها .
 فرموه بالتجسيم •

 توف ف ثامن شهبان سنة تسع وسبهين وستانئغ عن نيف وسبهين سنة .
تلت : حدثنا عنه ابن الخلاز ، وعن إسهحاق بن الشتراوى المتقدم ذكره . أخبرنا عيد بن إملاعيل الأنصــارى أخبرنا عبد الساتر بن عبـد الميد ،
 الداودى أخبرنا الموى أخبرنا الغر برى حدثنا المخارى تال : حدثنا المـيكى بن

 ونى طادى عشمرين رمضان سنة تسع وسبعين إيضآ : توف الثغيه شمسالدين أبو عبد الله : ـ
. ( ) ( ولد سنة ثمان وتسهين وختسمانة . وسمع من الثيخ موفق الدين ، وابن المنى ، وطائفة ، وخدم الشيخ الغتيه tاليونينى مدة .
 ورحل اللى البلاد للـماع ، وخدم والدى مدة ، وقرأ عليه الترآن ، واشتغل عليه ، وسغظ ها المتن " وعرف الفرانُف .

وكان ذا ديانة وافرة ، وصـدق ، وأمانة ، وتحرِ فى شباداته وأقواله ، وحدث




 ولد سنة تسع عشُرة وسـتا ألة بيهداد . ونسبه الذهى فـ المثشته : عبد المبار بن عبد الذالت بن محمد بن عبد الباقى


 و"م




بالمستنعرية
قال شيخنا بالإجازة صنى الدين عبد المؤمن بن عبد الــق ، في حقه :









. ابن
وروى ع:ه بالإجازة جــاءة من شيوخنا ، هنهم : صفى الدين عبد المومن
 إ-دى وثمانين وستانتة ، ودون في دو يرة له مجاور مسجد ابن بورنداز . وكان .






وارتحل •




-
وسدث وسمع منه هبد الرزات بن التوطى ، وغيهـ . وكان قدوة زاهدأ عابدآ ذأحوال وكرامات . وكان أر باب الدولة وغيرم


 الأوتات يترنم و ينف لنغسه ، وأنه كان فيه كيس وظر الـف و بشاشش ، وتال : سمعته


 أنا تد حلغت بالطلاق : أنى رأيتك بمرفة الهام ه وقال للى واحد وجماعة : أنت

 ركه اله ، وهو فـ عشر المّانين .
 المثرىء ، النحوى الفرخى ، جهال الدين ، أبو إ-ـحات . ولد سانع رجب سنة ست وستانة بالفغع ، من قرى دجيل ، من أهمال
 وعل بن الـدين اليوسفى ، صاحب أبى طالب الهكبرى ، وغيرم . وستع الحديث من عمر بن عبد الدزيز بن الناقد ، وأخته تا



 الماهلية ، وقد برأ الهُ الصحابة وأهعة المدى من ذلك .
$-r \cdot r-$
والشثرف الخلالصى ، وعبد اللايف بن الحبيطى ، وزكريا لHمثى ، وطاثنة .


الالملم . وصنف فيها التصانيف
قال شيخنا بالإجازة صنى الدين عبد المؤمن فى مشيخته : شيغ عالم بالقر اهة والمر بية من مشايغ التراه . وصنغ فى العراهات وغيرها . وله تصيدة في التجو يد


رصنغات غير ذلك .
 القراءات . ورواة التذكرة . ووقف ابن الأنبارى ، وهاللبابه عن مؤلفه أبى البقاء



 تصانيف كثيرة .
وثال الشنر يغ عز الدين الـلانظ : متغنن ، له مسرفة باللغة الهر بية ، ورجوه

وقال الذهم فی تار يخه : كان معرى، بغداد ، عارنا باللغة والنحو ، بصيرا



 وحدثنى البرازلى : أنه تدم دمشت فـ الــكهولة ، وقرأ ختمة السبمة ف نمو
 فشيوخه أسند من الـلَ لَالم

قلت : أجاز لغير واهـد من شيوخنا ، كالهل البرزاللى ، وعيـد المومن بن عبد الـت ، وعلى بن عبد الصهد .

 1)

الدين ، أبو محمد ، وأبو الافر ، ابن الثمیخ أنى




 وكتب بخف، الأجزاء والطبات .


 وأخذ الأصول عن السيف الآمدى . ودرس وأفتى . وأقرأ المل زماناطو يلا
 فى زمانه .
 - الفضأل والماسن ، متين الديانة والور و الوع
 و بالغ ، و بتى كلا أثنى عليه ب:هت من الفعه ، أو الزهد ، أو الثمواضغ : مرد ماورد



كال الـلفظ الذهع : وما ,أيت سيرة عالم أطول منها إبدا .




عالم ، خير دين .
 أجل شيوخى .
وأول ماولى : مشيخة دار المديت سنة تمس وستين . حدث عنه بها فـ حياته









 $r_{\text {E }}$ ت







خسين سنة .



.
وتد ذكر أبو شامة فى ذيله : ولاية الشيخ سنة أر بع وستين ، ْطال: جاه من








أوجبت للاُواخر الافتخار على الأوائل .






 علهم بين الماللا والموك .



 هذا عـد الشا
 ال1 دار المديـ الأثنرظية به .
 كبير لشدر ه جم الفصنال







, وانتغع به خلق كثير • وكان على قدم السلت الهـالُ فى مهظم أحواله .

 الن شَد الحرالى ، وكان يعول : ما رأيت بعيفى مثله . وسدث بالـكثير . وخرج له أبو الـدن ابن اللبان مشيخنة فـ أحد عشر






 ويقال : إنه لم يسمع بمثلبا من دهر طويل •














 ماللوجود ، وقـد عlل ظالم
 ل



 من كان يستستى بخرة وجه إن عاد وجه الاغيث وهو جهبام
 كانت تطيب النا اللـيـاة بأنسـه و و بقر به . فلـل الـيــاة ســلام
 من لالملوم ؟ وتد علت وغلت
 ول إذا ذكر الهـلمو مراتب بروى فيُروى





 وذوو الـوأج مأُوه



 ,





 إلا بس:ة المبل دون الهلالية ( 17

 .
 وسمع •ن والده وغيه . ورحل فی صغره إلى حلـب ، وسّع بها •ن ابن اللتى
 وتین فی الفضiانل

كالى الآصى : قرأ المذهب حتى أتقنه على والده ، ودرس وأفتى وص:ف ،






 .


 وله تساليق ونوا'ئد ، وصنغ فی علوم عديدة .
 ودفن بدمشت من الغد بسفع تاسميون . (

ولد فـ مستهل رجب سنة ثال

وتغته و برع في اللذهب والمال| والأصول ، وناظر وأفتى ، ودرس بالمدرسة




أعرف . بع فاضلا فقيها علا بالأصول والفروع ، غير تقى الدين الموستى . قال : وكغاك شـرادة مثل مذا الــكامل لمذا الفاضل .

 وستائة . وصلى عليه من الغد بالبشير ية . ودفن .يحمرة قبر الإمام أحد إلى جانب
 ( 1 \A

تتى الدين
سمع بدمشق من أبى القالـم بن صصرى وغيره ، و ببهداد من أبى الـا وسن
 -ابِ جهارة الآتى ذكره إن
 ر ر
19 19
-المقدمى ، الفتيه شمس الدين
ولد سنة خمس وثلاثين وستانة
وتمّ من كريعة الترشية ، وغيرها . وتغفه و وع اع فـ المذهب ، وأنتى ودرس .
 وكتب غشطه . وشرع فى تأليغ كتاب فی المديث مرتبا ملى أبواب الفته ، ولو تم لــــKان نافـا .
ورأى بعض الصلحاء ف جبل الصالمية النبى صلى الفه عليه وسلم فـ المنام
 نتبس عبيد اله من نورنا .

كوكا شيخنا شمس الدين عبد الرمن - يمنى ابن أبى عر - يحبه كثيرا





ون بهادى الأولى من السنة المذ كورة توفى : ـ

وكان صال|، زاهدأ ورعا، ذآكرامات ظاهرة ، وأخلاق طاهرة ، ومماملات
باطنة . صحب الثـيخ المعيه اليونينى .




عبدليان ، من قرى البهرة و
 المذكور
 لأبى الخطاب ، وجمل فقيها بالمستنصرية ، ولازم الاشتغال حتى أذن له فیالغتوى

سنة ثمان وأر بعين .



الالته . وكان بارعا فـ الفته . وله معرفة فى الحديث والتغسير .

- riz -






 ونه تصانيفـ عديدة ، منها :كتاب الaيوم a كتاب




 وروى عنه بهاءة من شيو خنا بالإجازة . وكا نت له نطنة عظيهة ، و بادرة .







من هذا :كردى رافضى . فُجّل ابن الفخر عيسى وسكت . وكان كرديا رافضيا . والرفن ن الأكراد مهدوم أر نادر .







ع ع ET العلثى ، أحد دشا









 لaرا=ة الهرآن والـبادة .
 تحوى ، لفوى ، مفت ، وأثف عليه كثيرا .
قال شيشنا - بالإجازة - صنى الدين عبد المؤمن : كان شيخا

وأدب وعل .
وتال البرزالى عنه : عحدث بهداد فى وقته ؛ موصوف باتباع السنة ونهرها هـ
والذَّبِّ عنها .
كال الذهي : وله أتباع وأصحاب ، يقومون فى الأمر بالمُروف وال:هى عن المنكر ، سدث بالــكثير ببغداد وبدمشت .
 الأرموى ، والمزى، والبرزالى ، والثيخن تقى الدـن ابن تيهية ، وغيرهم ،
 . على .بن عبد الصمـد
 وتوف بطر يق مكت الشامى ، بذات عرق - عند عوده من الــج - يوم الملمة




 العاضى ، صي الدين أبو الصغاه ، نْيل دصمر . ولد بعراغة سنة بضغ وتسمين وضوسـائة .

وقدم دمشق وله تحو عشرين سنة ، فقرأ بها القرآن بالمشرة على ابن تاسونة . وهو آخر من بقى من أسابه .





وقرأ أصول الفته على السيف الآمدى ولازمه ، وأتام بدمشق مدة ، ثم تو توجك
 طرانغه ، وشــكرت خلانقه . كال الذهق :كان بحّوع الiصناتل ، كثير المناقب ، متين الديانة ، عارفا
 قرأ عليه بالروايات : بدر الدين بن الجوهرى ، وأبو بكر المبرى ، وبماعة

من الـبريون وميم منه ابن الظاهرى ، وابنه أبوعمر ، والعاضى أبو محد الـلارنى ، والـلمافظ



وتال اليونيف : كان ظاضلا ، عارفا بالمذمب .

.ودفن من الגد عقابر باب النصر . رسهـ الش تمالى .
ون رجب من هذه السنة توفى الشيغ : -
( 1 Y\&


حدث عن ابن اللتى ، وأجاز بلاعة من شيوخنا ، وأبو الـباس أهد بن سنان
 روى عن حنبل ، وابن طبرزد ، والـكیندى ، والطبتة ، وله نظم جيد ، وكذلك
ون آخر السنة توف : -

الواعظ ، أحد شيووخ بهداد المسفدين .

-

والزهد . وعظ ف شبابه ، ثم ترك .


.
وكان ظاضالا أدبيا ، لـ نظم سسن .

 ،

 وسمع من الشيخ موهت الدين - وهو جهه لأهه ، وعم أبيه - ومن البهاء


الز بيدى . وحضر على موسى بن عبد القادر . وأجاز له ابن الـرستانى ، وبهاعة . وتغقه على الاتتى ابن الـز •




 ( عTA

الزاهد ، غخر الدِن أبو محد .











 ابن الشثيخ شمس الدين ن أبى مر ، و بالصدر ية والمسلر ية نيابة عن بنى المثجا .



وكان دانم البشر ، يكب الثمول ويؤره ، و يلازم قيام الهيل من الثلث





.
وتال ابن اليونيف :كان رجالا صالـألا زاهدأ ، فاضلا عابدأ ، وهو مر.

 علا وعملا ، وصلاطا وتواضها ، وسلامة صدر ، وسسن سمت ، وصغاء قلب
 وكال : هدث بالـكثير . و"مع منه بجاءة من الأكعة والمعاظ .
 توفى ليلة الأر بماء سابع دجب سنة
 §ケ9
 .وهو ابن أخى الـلانغ المنيا. .
رلد فى ليلة الڭيس سادى عشّر ذىالـمجة سنة سبع وستانة بقاسيون . وحضر .
رسم من ابن ملاعب ، وابن إبى لقهة ، والشيغ موفق الدين ، وابن البف :

والحزّو ينى ، وموسى .ن عبد القادر ، وابن صبال ، وابن الز بيدى ، وابن اللتى ، , وخلق كثير





 الـديـث و يفيدهم ، و يرد عا
 رالـخ ف التقوى ، ووقع ف الانغوس .
 وكان بن سادات الشيوخ



 ذللك تورع


و و ودثنا

 reこ6-r

وستاتة بنزله بمدرسة عهـ أبى عمر بالمبل . ودفن من الغد عند الشيخ موفت الدين بالروضة . رمه الش تهالى
.
 الالشيخ أبى عمر ، وقد سبق ذكر أبيه وجده .
 وسمع الـديت ولم يبلغ أوان الرواية . وتغته على والده . . ورلى الהغــاء فـ . حياة والده بإشارته الما قال البرزالى : كان خطيب المبل ، وتاضى التضاة ، ومدرس أ كثر المدارس





 وتال غيره : ودرس بدار الـديـث الأثمرفية بالسغع ، وشهد فتع طرابلس

 قدرة على الـفظ ، ومشاركة جيدة ف الـلوم ، وله شهر جيد ، فنه :

وعَرْى لا ألطيت أسبسبا
وحلة الــبر لست ألبسها
إلا سجق الصالمين غزجسبا
لـكن بنبل المغون يشرسـا

آيات كتب الغرام أدرسب لبستثوبالضنىعلى جسدى



- rrr -



 وكان مره ثمانية وثلاثين سنة .


أبو الغرج ابن الزين .

ولد فـ ذى التهدة سنة سـت وستانّة بقاميون .
 من ا!ن البناء ، وابن البالاجلى ، وابن ملاعب ، والشئخ موفق الدين ، وبجاعة .


والمسن بن الجواليقى ، وابن بورانداز ، وغيرم ،
وسمع بحلب وسران والموصل ، وعفى بالمطاع . وكتب . يخطه ، وأثبت لفغسه
وله إجازة من أمسد بن روح ، وعائشة بنت الفاخر ، وزاهر الثةفى ، وغيرم ، والم


وا كثر عنه ابن نغيس ، والمزی ، والبر زالمى ، وحدثى والى عنه بهاعة .


-rrz -
 شهس الدين أبو الiضضانل : ــ

وكان ابنه هذانیَيهأ ششاعرأ، أديباً مهدلا .
. ودث عن ابن روز بة ، وابن التبيطى ، وغيرم






:

آآس من بر ، وجودلك واص-ل


وأث大كو إلى نعالك ذلى وهاجت وتوف ف هذه السنة أيضا؟ : ـ
شr

;کان ناظر؟ على ديوانها .

حدث عن الداهرى ، رنصر بن عبد الرزاق . وابن اللتى .













 . جاعة مغه



 ابن اللبـط وغيرم . وتغرد ف الدنيا بالرواية الـالـية .





وذ كر عمر بن الـاجب في مسجم شيوخه ، فقال : تغته على والده ، وطل ،




 مواظبا على العبادة ، ألمق الأحفاد بالأجداد ، وسدث ، وتغرد بالرواية عن شيوخ كثيرة .


وتصده المحدثون من الأْتطار ر


 فرجع فضيلته على ونميلة ابن عبد الدان

على الطلبة ، مع الورع والتقوى ، والسكينة والبلالة .



 تال شيخنا ابن تيمية : ينشّرح مدرى إذا أدخلت ابن البخارى بينى و بين



بيته متوغرآ على الهبادة والرواية ، ولم يتدنس من الأوتاف بشّى ، بل هو وقن



 - لم ف الايوم الواحد عليه ثلانة مواع وحدث بیلاد كتيرة ، بدمشت ، ومصر ، و بغداد ، والموصل ، وتدم ، والرحبة ، والـديثة ، وزرع • و وحدث بالزروات أيام الملك الظاهر ، وخرج له أبو التـاسم على بن بلمان




 فى مذه الأزمان مثل ذلك ، ثم حدث بها مرارا عديدة . ورحل إليه العفاظ
 فال الذهبى : لايدرى ما قراله عليه الموصلى والمرى من الــكتـب والأجزاه .

 ومن سمع منه من الـاظا والألا كا : الدمياطى ، وابن دقيق الـيد ، والـارنى ، والتاضى تتى الدبن سلمان بن عززة ، والشيخ شهس الدين بن الــكمال ـ ترأ عليه
 اليه أبو الفتح بن سيد الاناس . فوجده مات قبل وصوله بيومين ، فتألم لذلك .

- rra -

قال الذهب : وهو آخر من كان ف الدنيا بي:ه و بين النبى صلى الذ عليه وسلط
ثمانية رجال ثقات .
قلت : ير يد بالسطاع المتصل .



 أبى عـر.

 وقل النیع ع:ـدى ، غير أنى الاعلاع
 وله رمa الش زهالى :
 وتركى صلاة الفرض فك
 وله أيضا رسا

وقلبك غافل عنهـ وسامى
 فلا تأمن
 وجنـات . مزخرفة زوامى
























ولد سـة اثنتين وستاثة . وسم بدمشت من ابن الحرستانى ، وابن البناء ، وابن ملاعب ، وار وابن


وابن أبى لقمة ، وجماعة آخرين . ورحل فى طلب المديـ واللم' .



عغيجة ، وأبى زمر النرسى ، وابن الز بيدى ، وخلق

. بحران ، وتحود بن أبى المز بن الشُطيطى بلموصل ، وغيرم











 وثال البرزالى : تغرد بهلو الإسناد ، وكثرة الرواية والمبادة ، ولم يخلق مثله .

قلت : حدث بالـكثير . وروى عنه خلق كثيرِ . وسدثنا عنه جماعة
.
وتوف فى Tخر نهار يوم المامة رابع عثر جهادى الآخرة سنة اثنتين وتسمين
وستامة . وصلى عليه بكرة السبت . ودفت بتر بة الشثيغ موفت الدين . . وكانت
 . والأعيان . رحه الش تصالى .
_ \& FV

 ولد س:ة ثلاث وستاثة . بران .


 .وابن صباح ، و بالقدم : من الاوتى ، وغيرم . وطللب بنغسه ، وقرأ على الثيوخ






 ورله نيابة التضاء بالقاهرة . وأظله ولى قضاء الملة أيض؟ . وتغته به وتخرج عليه باعة ، وحدث بالكثير . وعر وأسن وأضر •


 وتوف أخوه : ـ


الــكهال - قى د بيع الآخر من السنة أيضآ . وهو فی عشر الثمانين .
 يقول فيها :

 هr

 ;




 وصنف ، واتهت إليه رثاس المذهب بالشام فى وقته .


 وغير ذللك لم تايض .



 وجودة المناظرة، وطول النغس ف البهث وقال البرزالى : كان عالم؟ بغنون شتى : من الفته ، والأصلين ، والنح


 وكان ملازما اللقراء بجـام وسثل الشثيغ جهال الدين بن مالاك أن يشـرح ألفيته فـ النحو
.

گات : درس الشيخِ زين الدين بالـنبلية والصدر ية . وآخذ عنه الفتهالثيخ
 وحدث . وسمع منه ابن الـطار ، والمزی ، والبرزاللى . وحدثنا عنه أبو الفضل ، ابن الموى وغيره
وتوفى يوم المُيس رأبع شهبان سنة خمس وتسهین وستانّة بدمشق . وتوفيت
 وصل عليمها مها عثيب صلاة الجمة بیامع دمشق ، ودفنا بتر بة بيت المنجا بسفغ .

 انْ أبى بكر بن الشثين أبى همر ، وقد سبق ذكر أبيه وجده .

ولد فى شوال سنة ثمان وثلاثين وستاثة .


 واستمر إلى حين وفاته .







 تاضى الجبل ( 8 البصرى ، الغقيه ، المدث الحانظ ، نزيل المدينة النبو ية ، عغيف الدين أبو يمد ولد فى شوال سنة خهس وعشرين وستاثة بالبصرة •
 الرصانى ، والمبارك اللماص، وعلى بن الغيمى ، وفضل الها الميل . وعف بالأثر . وترا بنغسه .

 منها أر بهين حبة على الولاء ، وحرس بها الفته بالمدرسة الشثهابية للخنابلة ، والشافعية .
وحدث بالـكثير بالـمجاز ، و ببغداد ، و عمر ، ودمشتق .
 وعتيت المهرى، والقاضى أبو هبد الش بن مسلم ، و بدمشق : البر زالى ، وابن الـلماز شيخنا وغيره ، و بالقاهرة الـارنى ، وجهاعة .
 عابد، عارف بغنون الـلم والأدب . وتال البرزاللى : شيخ عالم ، متدين ، عارف بغن الأدب . الاوب جاور بالمدينة مدة
طو يلة ، ودرس بها ، وأفتى على هذهب الإمام أهد .

وثال أيضا : الشيخ الإمام الـلافظ ، السيد القدوة ، عغيف الدين . كان رجلا
 والمدينة النبو ية ، و برا:غ ، وخليصى .



 ( 1 ST

بالثاهرة . ودفن بتر بة الـلافظ عبد الانف ، وله ست وستون سنة .



ابن بجاءة يتشهد على إثباتاته ، ولمّع منه الذهج بالتاهرة .
ونى ذى الـمجة من الس:ة : توف الغقيه الزاهد العدوة : ـ






 سبق ذكر أبيه .


 والساوى ، وسبط الـلفی وغيرم ورحل إلى هعمر، ودمشت ، والإسكهدر ية . وقرأ بنغسه على الaّوصى ، وأباز

 ولم يدرك شأوه . وكان النامى يتحهيرون منه إذا عبر الرؤ يا ، لمـا يخبر الرأنى بأمور جرت له ، ور با أخبره باسمه و بلده ومنزله ، ويكون من بلد ثاء . وله فى ذلك
 وكان جاعة من

كثير المبادة والأوراد والصلاة . ركَن يُقال : ! الن كان يتشبد على وجوه غير






 الفقه ، ولال_كتاب والس: ، وغير ذلاك بن الـلوم .




 .







 $r_{\text {e }}$

الأحوال عند توجهب للم:ـام . ورأيت أنا جـاعة من هذا النوع واختمرتهم
انتهى ك大لمه .

وأظنه يشير إلى الشيخ شرــاب الدين المذكور ، فإنه كان مaاصره . مصنغ في هذا الـلم ، سماه ه النور المنير ه ه الما
 بالتاهرة ، ومدة بدمشت . و. بها مات . وولى بها مدة شهور مشيخة دار الـديـ


لثضاء الـنابابة
وحدت بدمشت ومaر وغيرها
 ابن القيم • وحدثنا عنه غير واحد .
 ودفن من يومه بعابر باب الصهير بتر بة ابن أبى الطيب . وكا نت جنازته حافلا
 § 8 -


 من ذاكّ بن كامل ، ولم يظهر هذا إلا بمد موته .





خصغ بصره . وطلب من الماعة أن يسهسوا منه شيثأ لق:اله بركة الحديـت .


 عمره بالمأاة الشثيساطية . و بها مات . وتال غير ه : سمع منه صديقه شمس الدين بن الفخر البه-لى ، والبرزالمى

والذهى ، وغـرم
وتوفى يوم الأحد سابع عشر شوال سـة سـع ونـ وتسهين وستائة . ودفن هن
 (أحمر بن تحم بن الأبجب بن الــكسار ، الوامسطى الأضل، البغدادى

المدث الحافظ ، صدر الدين ا إو عبد الش . ولد سـنة ست وعشّرين وستاتة .

وسهع بثغاد من ابن التطيهى ، وابن اللتى ، وابن اللثيعطى ، وابن قيرة ، وغيرم . وأ كثر عن المتأخر ين بعدم
وسمع بوالسطة من الثشريف الداعى الرشيدى ، وقرا كثيرا من الـكمتب
والأجراه ، وعف بالمديث ، وکانت له مصرفة حسنة به .
تال شيخنا بالإجازة صفى الدين عبد المؤهن .بن عبد الـات : تغرد فـ زمانه

 عن ابن قيرة ، بعراهة أبى الملاء الفرضق .
 من الشيوغ والملل وغير ذللك .
 الـديث ، وثـهرة بطالبه .

ذا مهرفه بالحذيث وفقوه ومهانيه






 a أنغسه ،





 وتوفى فی رجب ســنة غَان وتّس رهد الش تسالى

وف هذه السنة توفى الفتيه : ـ
كـ ـ \& E EV


ولد س:ـة سـت عشرة وـتماتة


زاهدا عابدا ، جليلا ثقة ، من بيت الملم والـلـيت .
 أبو عحد : ـ
 . "

طاوس . وأجاز (ه ابن الـرستانى ، وابن . هلاءب .



 . ه: ها - 1 - 19
 وتد سبق ذ كر أبيه .





, وتال أيضا عنه : طلب المديت ، وقرا وعلق ، ولم يتغرغ له ، كان مثغولاً بأصول المذهب وفروعه ، حضرت بحوثه مع شيشخنـا ابن تيمية ، ولى منه - الجازة . انتهى

 , والمديث ، والأدب ، وله ذهن جيد و.يحث فصيع ، ودرس وأعاد ، وأفتى ،

وروى الـديت .
توف ليلة الأحد بين المشاهين تاسع رمضان سنة تسع وتسهين وستامٌ




المدث النحوى ، شمسى الدين أبو عبد الش . ولد سنة ثالاثة وستاثة ، بردا




 .


 منها فی الفته ( التصيدة ه الطو يلة الدالية ، وكتاب

ركتاب ابن الخباز نى مشيخته .

فاميون . رهـه الش تعالى .
( 0 )
الصالمحى ، تقى الدين أبو
قال الذهب : إمام مغت ، هدر إم
لاغرانض ، والجبر والمقابلة ، كبير السن .
 ناسيون . رحّه الله تهالى .
ومن عدم في هذه السنة من أصحابنا : الفتيه سيغ الدين : ـ ـ

 وكان مولده س:ة سبهين وستا"شا أو بهدها .
 -



 وتّل فِيها الشيخ : -
 لعدسى ، قتله التتر عل مرحلتين من الميرة .

ثال الابرزالى : كان رجال حسشا ، درس بحلمة المنـابلة ، بيامع دمشق ك


ر رمهم الشا تهالى
 - 1 -
.


 . الدلانٍ


- وهror

200 0
العقيه ، مغيد اللدن أو عمد ، مسيد الـيابابة بالمستنهر ية .



 السبهـأة .
و بلغى : أنه توف سنة سبماتة . رrax الش .

وفيات الائئ الثامنت
Vol

- 107



 عبد الواحد بن أبى الاضاو الأر لمى ، وابن روا,

وجمغر الهمدانى ، ومكرم بن أثى المـa, ، وابن الشيرازى ، وغيرم





 أطرانا من المالموم
وتال البرزالى : كان شيخا جليلا ، حسن الوجه ، :همىَّالظار . له ست


 وتال الذهب : كان إماما عحدثا ، متقنا مغيدآ ، فقيها مغتيا ، خبيرا بالانة

 وتال أيضا :كان ذا عناية بالغر يب ، والأسماء وضبطا ، مدعا للمطالمة ،
كثير الملاسن ، منور الثيبة ، عظيم الهيبة .

وثال فى آخر طبقات الـفاظ : انتفهت به ، وتخر جت به . وكان عارن
 رسلة وأصول ، وكتب وأهزاء وعاسن اه اله
حدث بالـكثير . وسع منه خلق من الـفاظ والأعْعة . وأ كثر عنه البرزاللى

 وسدث بالميع وتوفى يوم الميس سادى عشر رمضأن سـنة إحـد وسبهانة بيعلبك . ودفن
 وأــغ الناس عليه .






 الماس ، و إمماءه المديش رضى اله عنه .

ومات قبل فـ شهمان من السنة المذكورة : الشيخ وجية الدين ، صدر
الروّماء ، أبو المكالى : ـ
( C - 0 V
الديت بن المنجا بن عثمان المتقدم ذكره .
وكان مولده سنة ثلاثين وستانتة .
حضر على ابن اللتى ، ومكرم ، وابن المتير • وسم من جهغر المهدانى ، ونى . والسخاوى ، وبجاعة
وكان شيخا عالا ذاضلا ، ككير المعروف والصدقات ، والبر والتواضع اللعقراء ،
موسما عليه فى الدنيا ، وله ميبة وسطوة ، وجالالة وحرمة وافرة ، عنده عبادة وخشوع ، و بنى بدمشق دار قرآن معرونة به .


 أبو عبد الش : -
( 1 O 1
وكان مولده سنة أر بع وأر بهين وستائة .
 علوم الحديث
وثال الذهق : سمهت منه بيهلبك والمدينة ، وتبوك . وكان من خيار الناس
 .

. يثغ عليه بملده

- © 09


أبو الـسن ، ابن الثيتخ جمال الدين المتقدم ذكره .




بالمذهب ، وأنى . وكان مغتى الأرض المدسـة . قال البرز"لى : كان شيخا صانى أتام ينتى بنابالس هدة أر بـاين سنة .


منه بنابلس -

 القرى من البر . رrه الشا .
، 1 •
 ولد فى ر. ونان سنة أر بع وعشرين وستانة .


 بعده . وكتب بخطه ما لا يوصف .
 اللالمية بالسفع ، ودار المديث المـرية بالثشرف الأطلى .
;رأت غغط الذa :
والمر بية ، كثير المانوظ. والنوادر .

وثال غيره :كان ذا حظ من الأدب والخظم، ينغل كثيرآ من اللغة ، وعذده



( $\mathbb{7} 7$
الرق ، الزامد المالم ، القدوة الر بانى ، أو إستحات .

 و" قال الذهبى : وعنى بتفسير الفرآن ، و بالفته ، وتعدم في علم الطاب ، وشـارك



 الهكثيرة فى الوعظ. والطر يق إلى الش تهاللى [



 والظاهر : أنها مزيدة من بعض النسان

ينالط الـكلاب ، ولايصلى ــ وكان يغلط فيه ، ول يد طولى فـ علمو كثيرة ، ولتد


 والانتطاع ، قامُا بعماله . وكان عارفا بالتغسير والـديُت والفته والأصلين ، وغير ،


فى الزهد ، ومواعظ وبجوعات .

 سمع منه البرازلى ، والذه الثـرقية بابلامع وهنالك : توف ليلة الجمهة خاهس عشر محرم سiة اللاث وسبهاثة . وصلى عليه
 بتر بة الثـتخ أبى عهر . وتأسف المسلمون عليه رضى الش عنه . - ( 27 -
 باق بن وظاء . و يعال : ظايد - بن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصارى، المبادى ، الــالحى ، المدث المسكث المؤدب ، ثجم الدين أبو الفداء . ولد سنة تس وعشثرين وستاثّة .

 و إلى أن مات .
-rol -
وسمع وكتب ما لايوصنت كثرة من الرقاتق وغيرها . وخرج لنغسه مشيهنة

 لثفسه من أصحاب ابن ك大يب ، والغشوعى ، وابن الـجوزى ، وحنبل ، وابن



 وحصل كتبا وأصولا جيدة .
سهع منه خلق من الـفاظط وغرم ، كالمزى ، والذهبى ، وحدثنا عنه ولده مسند وقته أبو عبد الشا يمد ، وغير واحد . توف ف يوم الثلاثاء حادى عشر صغر سنة iلاث وسبهانة بدمثق . ودفن



المدث ، الـلافظ الزاهد أبو الحـسن • نزيل دمثق • ولد سنة أر بع وiلاثين وستانة .
 من يوسن بن خليل الـانظل ، لـكنه لم يظغر بذله . وسمع بمحر من الـكمال الضرير ، والرشيد الهطار ، وغرها من أصساب البوصيرى ، وابن ياسين . و بدمشق: من ابن عهد الدأم ، والـكرمانى ، وبجاع ، من ألهاب الغثوعى ، وا كثز عن أمساب حتبل ، وابن طلبزد ، وطبتتهما . وترا كتبا مسولة مرارا .
-ror-
وعف بالمديث عناية تامة . وظات تراته هغسرة حسنة . وحصل الأصول .

 وحدث . وسهع منه الذهبى ، وجهاءة .



( 172






, وكن عحدثا ناضالا ، متقا
. تون سن



 -نيابته بدار العدل . فباثرها مدة .




 وذكر الذهق : أنه نسبب الله نتص فى دينه ، واله ألمر .

.والبزاللى ، والنهي ، وصفى الدين عبد المؤمن المذكرو .

 Cll 170
 ولد ڤ بمادى الآخرة سنة أر بهين وستاثة .


 والظاهر : أنه كان تارىع الحديث بالمستنصرية .
 - رسدث بالقليل

 - 277
 ve

ولد كيلة الثلاثاء ثالك عشر ذى التهدة سنة ثلاث وعشّرين وستانة .










 -باب حرب رحمه الش تهاللى - 2 TV ابن بكير الفنيدق الفقيه ، نور الدين أبو الـمسن . ولد س:ة ست - أ, خَس - وثلاثين وستانة .
وسهع من الجى عبد الها بن سـسد المعدسى ، وجده لأمه خطيب مردا

 ينابلس مدة ، ثم قدم دمشت . وأضر بآخره .




 ولد فى رجب سنة اثنين وستین وستانّة .

 الدرجى ، و يكيى بن الصيرف الفقيه ، وابن البشارى ، وخلق من هذه الطبتة .






الأصول ، وكتب الهالى والنازل ، وخرج لنغسه .

 من صغره إلى حين وفاته .



 وثّهرة بالمديـث وقراءته . وكان يسكّن مaر ، و يتردد الل التاهرة لوظانغه ومواعيده . وكان ملازنا

لالملاوة فن مشيه ، مواظبا عل قيام الليل ، كثير القراهة للحديت والــكتابة

 ذضيلته وديانته .



 السلف نف ليسه وتواضصه ، وترلك التكظف . ورصغه ف موضع آخر بالنضيلة . والنصاحة وسرعة الترا+ة .
 مهاتعهم ، وابن المرندس ، وغيرم
 وصلى عليه من الفد بجامع عمرو بن الماص ، ودفن بالقرافة بالقرب من الشافىى • رضى الشا عیه .
 اللفوى • شـمس الدين أبو عبد النه . ولد م:ة خس وأر بهين وستانة . تالد الذهع . وتال غيره : ذن أول سنة أر بع وأر بهین بيهلبك .
 ابن عبد المادى ، وابن عبد الدايم ، ومر الــكرمانى ، وابن مهير البغدادى صاسب ابن بوث ، وجماعة من ألسطاب الغشوث ، وابن لبرزد . وطلبته .

وعف بالمديت . وطلب وقرأ بنغسه . وكتب بغطه ، وتغته عل ابن أبى مر


ذ ذللت .
وصنف تصانيف . منبا : كتاب

 وله تعاليق كثيرة ف النته والنسو ، وتخار يج كثيرة فى الـديث ، يروى فيبا


وخرع لغيره أيضا .
 صاسب -حص • ودرس بالصدر ية ، فأظنه درس المديت بها ، وأعاد عمدرسة

للاشتغال ، وتخرج به جـاءة ، وانتفهوا به .

قال الذمبي: كان إلا ما فـ المذهب، والمر بية والـديث ، غزيرّ الغوائد متقنا . صنغ كتبا كثيرة مغيدة . وكان ثقة صالـا ، متواضبا مل طر يمة السلف ا معارح للتـط大i فی أموره ، حسن البشر ، سدثنا بدمشتق و بلمبك وطرابلس وتوفى بالةاهرة ف ثامن عشر المحرم سنة تسع وسبمانة .
 له مدرسة ، أو ز يادة رزت .

وذكر فى تاريخه : أنه تونغ ليلة السبت وقت المشاء بالمدرسة المنصور ية
 .

- ron -
 بالهيار المصرية الثيخ : -
( - ZV.
ابن نصر بن أبى ؛كر الـرانى . ودفن بن بكرة اللد بالقرافة



 - EV ابن سمرور القدسى ، ثم الصالمى ، الفقيه ، قاضى القضاة ، شُوابِ الدين أبو المباس










 - EVF اللـرزامى ، الزاهد العدوة المارف ، عماد الدين أبو الهبامس > ابن شيخ الـازاميين
 . بشرق واسـ






 -










 (1) البدع والمدثات وا=د ولنلا

 ثال البرزاللى عنه ف معجمه : رجل صالُ عارف ، صاحب نسلك وعبادة ، وانتطاع وعزوف عن الدنيا . وله كالم متين في التصوف الصـيحيع . وهو داعية ! اللى طر يق الشه تهاللى ، وقله أبسط من عبارته . واختصر السيرة النبوية . و وكان يتقوت من النسخ ، ولا يكتب إلا معدار ما يدفع به الضرورة . وكان محبا لآمل

الـدبث ، مهظا لم . وأوتاته معغوظة .

 أجزاء عديدة فى السلوكُ والسير بالى اله تهالى ، ولا ولا الرد على الاتحادوة والمبتدعة .


 فى السلوك .







ـي ولم يزل مل ذلا الى أن توف آخرنهار السبت سـادس عشر ر بيع الآخرسنة
 ودفن بسغع تاميون، قبالة زاو ية السيون ، رضى الهُ عنه .

EVF
شـسسالدين ، أبو عبد اله بت أبى الهباس .

وصحبالشييخ يـى الصرصري ، وكان خال والدته ، والثيغن عبد الها كتيلة







 يعوم الليل ويكثر الصوم ، و يطيل الصـلاة .يخشوع و إخبات والستفرات ، و يتلو

 البلاعات فی البلامع ، ولا يغشى السلاطين ولا الولاة ، ولا أهل الد الدنيا ، إلا عند




 سسن المثاركة فی اللم ، سيد من اللبادات و المات




 ـيرأه على الافقراء .

 تطالمه : ارتحل !اللى دمشت بأهd ، وامتوطنها .
 س:ة ، وسمـت م:ه جز



 وأنشدنى بیغ



 - - RV8
 وأبو عبد الر
 وسمع بعمر من الارضى بن البرهان ، وال:جيب المرانى ، وابن علاف ، ورماعة

 من هذه الطاعة

 وتيته على الن أبى عهز وغيره . و بوع وأوتى .










وأقرأ المذهب ودرس ، ورأى الحنا بلة .
 - وأبو شهد البرزاللى

 .عنه حديث من جز• ابن عرثة .
 ورجاله . مليع التخر -ج ، من كمار أهل الغن . قلت : حدث بالـكثير ، وروى عنه باءة من شثيوغنا ، وغيرم . وتوف فی سـر يوم الأر بهاء رابع عشر ذى الـمجة مسـنة الـدى عشرة


 . EVo
 ولد ف منتصن رجب ، سنة مان وعشرين وستالٌ .


 الـلافظ ضياء الدين ، هتى ثال : سمعت منه نحو الف جز" .
 وأجاز له خلق من البغداديين : كالسهروردى والتطيمى ، وابن روز بة ، وعمر.




 وغير ذلـك .



مليه إلى قيل وفاته بيوم


 كثيرة . وكانت
 وغو. . وكان قوى النغس ، لين البانب ، حسن الخلّق ، متوددا إلى الناس ،
 وحدث بثلاثيات البشارى سنة ست وختسين وستائة ، وسدث بـجميع



 . إيرّار
وتال أيضا : كان مــاحب ليل وممروف ، ولين كلدة ، وجبر الأرمة والضميف ، ولم يخلف مثله .

 مسلم ، ذو حظ من عبادة ، وتواضع ولين ونتوة .

 مرتن ، وكا

 أنمة وحفاط . وروى ع:ه خاتى كثير . حدثنا عنه .ماعة كثيرة من أصحابه .



 - §V7 ـ ـ ـ

ثم البهدادى ، الأتيه الأصولى ، المتنت ، بڭم الدين أبو الر بيع .




الالحوى ، و يـرف بابن البوقى . وكان فاضلا صالـــ . "ُ


 بغداد فى أنواع اللمنون ، وعلق عنهم •





والشيخ جـد الدين الـرانى ، وجالسهم . وقرأ على ابن أبى الفتع البهلى بعض الفية . ان ماللك

 (الكمتاب سيبو يه ، وجالسه ،



 فإنه أكام بها مدة .
















 رله نظم كثير رائق ، وقصائد فى مدح النبى صلى الذ عليه وسلم ، وتصيدة


الـسنة ، حتى إنه كال ف نغسه :
حنبلى رافضى أشعرى \&
ووجد ه فـ الرفض تصائد ه وهو يلوح فی كثير من تصانيغه ؛ حتى إنه
صنف كتاب؟ سماه ه العذاس الواصب على أروال النواصب














لألامل المديث المارفين به من طرق كميرة ، دون بن أعى الشا بصيرته ، لامتشاله











 و يظهر موافقة له ، منها توله فـ قصيدة :


 ونودى عليه بذلاك ، وصرف عن بهع ما كان بيده بن المدارس ، وحبس أيامًا ،



 قات : وقد ذ كر بسف شیو re

وهو محبوس . وهذا من تقيته ونغاته ؛ فإنه ف آخر م夫رهـلا جاور بالمدينة كان
 اللسب لأبى بكر الصديق رضى الش ع:4 .


 مدة ، ثم توجه اللى الصـهيد . - 8 VV بدر الدين ، أخو الشيخ تقى الدين ابن تيهية لأمه .
 وسمع بدعشق من ابن عبد الدايم ، وابن أبى اليسر ، وابن الصيرف ، وابن
 بلمدرسة الجوزية ، بعسجد الرماحين ، ودرس بالمدرسة الـنبلية نيابة عن أخيه الشثيخ تقى الدين مدة .
 منمطها عن الناس . وكان يتجر و يتسكسب ، وخلف لأولاده تركة ، وروى جزء ابن عرفة مصات عديدة .



 وسبيانة . ودفن من يومه بمابر الصوفية عند والدته ، وحضر جم كثمر . . رسه اله تماللى
( 8 VA
الزاهد ، تتى الدين أبو تمد .
ولد سنة خحس وثلاثين وستماثة .
سـع الـديث من ابن قيرة ، والمرسى ، وإراهيم بن خلايل ، والبلدانى ؛ وخطيب مردا ـ وجهاعة .
وترأ النحو والأدب على الثيت بهال الدين بن ماللا وعلى والده بدر الدين ،
 الزاهد وغيره ، وهانر إلى الديار المصرية ، وأقام بهامدة . وله نظا وكثمير حـن

قال اليرزاللى : كان شيخا فاضلا ، بارعا فىالأدب، ، حسن الصـحبة ، مليع





 وذك تحو ما ذكر أخوه .

 إنشدنا أبو المبامى المدسى . أنشدنا عبد الذ بن تعام لنغسه :









وأنشدنا أيضا عن ابن تمام لغغسه :


 , أعت: النس隹
 وفى ثالث ذى المقدة سنة ثان عشرة أيضا : توف الفعيه الفاضل: ـ EV9
 بتر بة الشيخ موفت الدين . وكان بن أبناء السبهـين . الـئ
 .
وكان عدلا وفقيهلف المدارس ، من أهل الدين والمغاف والiضيلة . وكان

 وتال الذهج : كان فقيها إلماما ، عارفا بالفته والكر بية ، وفيه دين وتواضغ
 روى ع:ه هـديثا .

- § •

ثمس الدين أبو عبد الش . زَيل دمشت
ولد .سنة سبع وثلاثين وستاناّة بحران •
وسمع بها من عيسى ابلياط ، والثيخ مجد الدين ابن تيمية .




الوز ير ظاهر دمشت .





 سـة ثمان عشرة وسبهاثة . رسَه الل تمالى .


جهال الدين .

 تات :كان ذا هيبة ، وحسن شيبة . ولى التضا. بالبانب الشرق بيهداد ،

وحرس للحابابلة باليشير ية ، ثم عرل ، ونالته محنة ، ثم أعيد إلى التدر يس سنة
 \& 4 - عـر الـرزاق .

 الأديب ، كال الدين أبو الغضل بن الصابونى ، ويعرف بابن الألونى الانى ، وهو جد أبيه لأمه .
 من بغداد





. بها بكتب نفيسة ، وحصل من التوار يخ مالا مز يد عليه



 ؤرأ و"كتـب الـكثير بخطه الاليع ، وصنف ف الأخهار والتار يخ والأنساب شيبيا
 تصصيع تاجم الناس ، وله ذكا مغرط ، وخط منسوب رشيق ، ونضانٌ كمثيرة .
 عنه ، وكتب من التوار .يخ مالا يوصف . ومص:نغاته وَقْرَ بهـر .





 فى شُراء المانة السابهة ه فـ عدة مكلدات .

لثيوخه ، و بلغوا خحو خـماثّة شيخ بالسماع والإجازة .



 وأشيا, كثيرة ف الأنساب وغيرها ، ونظم كثير حسن ، وخطه ف غاية الـدن .

وسمعت من بهض شيوخنا ببغداد شيينا من ذلك . وقد ذكر الذصبى طرفامن ذلك، وأنه كان يترخص ف إثبات مايوصهه ، و يبالغ ف تقر يظ المغول وأعوانهم .
كال : وهو فى الجمة إخبارى علامة ، ماهو بدون أبى الغرج الإصبيانى . وكان ظر يغا متواضهـ ، حسن الأخلاق ، فاله يساعه . وتلت : حدث . سمع منه جهاعة .
 -






- ابن سهـ الدين










 2 10
 دمشتق وحلب .
-rvv -











، 1 - 17
 س





 متواضم ، كيس الملa .
توفى إلى رضوان الذ تصالى فى رابِ شوال سنة أز بع وعشمرين وسبها اه .


EAV
أبو الثناء ، كاتب السر ، وعلامة الأدب .
ولد سنة أر بع وأر بعين وستأة بـلب ، وانتقل مع والده إلى دمشت سنة
أربع وتسين.

الحبلى وغيرم . وتملم الخط المنسوب ، ونستخ بالأجرة بغطه الأنيق كثيرآ . واشتفل بالفته على الشيـخ شمس الدين بن ألى عر م . واخذ الـر بية عن



يكتب التقاليد الـكبار بلا مسودة .


 سنة بدمشق ومصر ، وولى كتابة السر بدمشت يكراً من ثُمان سنين قَبل وفاته .
 للا نقطاع والسكون ، حسن المحاروة ، كثير الiضانل .





المعرى الفقيه ، الأديب الأحوى ، المتغنن بهال الدين .

وعمد الرزات بن الفوطى ؛ وغيرم .



إنه قرأ عليه . وكان مهيداً عنده بالمستنعرية .
وقال الطوفى : امتفدت منه كثيراً . وكان يحوى المراق ومعرئه ، عالما بالقرآن والهر بية والأدب . وله حظ من الiته والأصول والفرائض والمنطق . تلت : ودرس للانابابلة باليشيرية غر بى بغداد ، ونالته فـ آخر عمره عـنة ،

 أنه حدث.

وتوفى فـ حادى عشر شدوال سنة سـت وعشرين وسبمانة . ودفن . مقبرة
. الإمام أ

§ 19

وكان مولده ن ثامن صفر سنة أر بهين وستأنة بدمشت .

 -ابن روات ، والتشتصى .

قال الذهبى :كان
 .


 - 9 -

ولد سنة الثنتين وستين ومتّاثة .



 الدياهة والورع ، والزهد والاقتناع بكاليسير .









أوقاف الحنابالة . اه




 وهو ضهيف ، فصلى فی المسجد :


 291











 الالزو ينى

- rar -
 والإوراء فى بلده مدة . وقرأ عليه . بماءة .
وقدم الشام سنة سبع عشرة ، ورلى بها مشيخة الإقراء بالتر بة الأشيرفية بعد
الجمد اليونيف . وحدث به به الم





أظنه ذهب إلى الديار المعرية أيض] .
ورجع إلى بلده . و بها توفى فى ثامن جمادى الأرلى سنة سبع وعشرين








رالعاسم الأر بلى ، وخلق من مذه الطبقة .



والر بية . وله مشاركة قوية ف المديـث . ودرس بالسنبلية مدة .
 مغداما، بجاهدا زاهدا ، عابدآ ورع ، يخرج من بيته ليلا ، ويأوى اليه ليلا ،



واللوف من الله تهالى ، ذا كامات




عنه . وستج مرات متعددة .
 والمتأخرة . وحبس ع أخيه باللايار المصرية هدة . وتد استدعي غير مرة وسده

 من الفته ، والنحو والأصول ، ملازم لأنواع الخيد ، وتهلم اللم ، حسن المبارة ،











.وتوجه وعرنان ، وانتطاع بالــك大ية






 29r
 و يّرف بابن الدواليبى • ترأت بشاه : مولدى فـ آخر سنة أر بع وثلاثين وستانّة . وكان قد اختلف توله فـ ذلك .

عشره ـ أو رابع عشره - على الشثك هنه .

وذكر غيرهعهه : أن مولده سنة آسه ونا وناين .

 وعبد اله بن على النهال .

 .

وسمع ها لمسند ه من بهاعة ، ووعظا مدة طو يلة ، وشارك ف الـلوم ، وعرً ـوصار مس:د أهل الهراق فـ وقته . وحدث بالـكثير : وكان قد سمع كثيرا من الــكتب الـوالى على شيوغ









 اللوعظ بیامع ددشق ف أواخر رمضان من هذه الـنة . وحضرنا مجلسه ، وسمعا








 rer

- rat -

وتُود بن غليفة ، وابن الفصيع الـكوفى ؛ ووالدى ، وعر البزار . وكان ينظلم الشعر
توفى يوم الخيس رابع عشرين من جـادى الأولى منة ثمان وعشرين

 منه D




 وقد سبت خڭكر والده .
ولد سنة سبع - أو ثان - وأر بعين وستاثة وثال البرزالى : سنة تس وأر بهين . أظ:ه بعانميون







 ولا أدرى أكّله أم لا ع وصنغ تغسيرا وأشياء ف القراهات .



 !إيه مشيخة بيت المديم

 بدمشق والتدس ، عدة أجزاء .


فـ سادس عشم الشهر •

190



 وقدم به والده و بإخوته إلى دمشت ، ع:د استيلا

- سبع وستين

فسهع الثيخن بها من ابن عبد الداي ، وابن أبى اليسر ، وابن عبد ، والمبد



وخلق كیير •









 ومرعة الـغظ ، وقوة الإدالك والعهم ، و بُطّه النسيان ، حتى ثال غير واحد :

 وعشرين سنة . فقام بوظانثه بهده . . ودرس بدار ال1ـد ثلاث وثمانين وستانّة .


 عليه ثناء كثيرا . قال الذهبى : و.كان الثيخ تأ





ونى سنة تسهين : ذك على الـكرمى يوم بمهة شيئا من الصغات ، فقام

 فعوتب في ذلل . فقال : لأن ذمنه صحيح ، ومواده كثيرة . فهو لا يتول الا

- اله الصحتيح
 وأخى . ذكر ذلك البرزاللى فى تار يـه .
 وازدياد من اللم والعدر إلى آخر عره .







 له وتت إتامة الدليل . وظاق الناس فى هـرفة النغه ، واغتلاف المذاهب ، وفتاوى ،





,











- على وجها


 نشـر الـلموتدو ينه . والهمل بمتقضاه . .






- ral -

وذو زوايته ، أو طاضر بالنحل والملل لم ير أوس من ثحلته ، ولا أرفع من درايته . .
 خبرة تامة بالرجال ، وجرحـهم وتمديلهم ، وطبقاتrم ، ومصرفة بغ:ون المديث ،


 عليه أن يقال :كمل حديث لايسرفه ابن تيمية فليس . بحديث .







متون السنن والمـد : فا رأيت من يُدُ انيه فى ذللـ أصلا



 اليوم والليلة من الثغسير ، أو من الفته ، أو هن الأصلين ، أو من الر الرد على الغلاسغة
والأواتل : غحوآ هن أر بعة كرار يس أر أز يد .



 ومهوجه وقو يعه .


وكتب إيضا تحت ذلن :

 هو آية للخلت ظالهـرة أنوارما أر ؛ت طلى النجر

واجتع به - و يقال : إن أبا حيان لم يعل أبياتا خيرا هنها ولا أفـيل :

لمـا رأينا تقى الدين لاع لنا الا
 حَبَر تسربل منه دهره حِبرَا
 فأظهر الديت إذا آثاره درست أترأخد الشرك إذ طارت له شمرد


 وثا وجد نى كتاب كتبه الهلامة قاضى التضاة أبو الحسن. السبكى إلى





 مثله ف هذا الزمان . بل من أزمان .
 كان يقِول : لم يرُ مثر منذ أر بهاثة سنة .


أنه تال : من خـمانة _ أ أخظــ منه .

وكذلاك كان أخوه الـثيخ شرف الدون يبالغ فل تمظهيه جدا ، وكذللا

يقول : ما أسلمت ممارفنا إلا ملى يد ابن تيمية .

 الأمور قيام الصديةيـن





 مارأينا فَ عصرنا هذا من تستعجل النبوة المهدية وستنها من أقواله وأفماله إلاهذا


 وكان الشيخ دره الش لايقصد بذلاك إلا الغير ، والا نتصار لاحق إن شاء الشا

تس









 وهابوا ، وجسمر هو عليها ، حتى هام





 (1)


والاستمانة به ، قوى التوكَل ، ثابت البآش ، هل أوراد وأذكار يُدْهنها بكيغية

 . بلسانه وتله




















- rav -

 و يستبدل بك سـوا؟











 هس ، وسكن الأمه



 ذللك طوعا ، وهr
 وتمين لنا أنه مل عقيدة الـلمف .







وصوت ، وأنه على الهرش بذاته ، وأنه يشار اليه بالإنشارة الـلسية .




 خصمى ، كيف تحك فيَّ








 كاضيهم الحراثى قايل الـلم .





الخصور ، فطال علمهم المجلس ، فانصرفوا بن غير :یى .



 من ذلا



 , إلى دمشق • وأقام بالتاهرة ية. و و ـتمع عليه خلى .







رسمالة اللى القاضى : أن يهـل دهـه ما تقتضيه الشثر يهة فى ذلك ، فقال التاضى : قد قات له ما يتال لمثه .










 والستهر الآيخ ف المبس يستغتى و يعصده الناس ، ويزورونه ، وتأتيه



 و يخرج إلى الـالم اذا شاه . وكان قد أخرج وحده ، وأرجف الأعداه بقتله وتغر يقه
 الإسكندر ية مدة سلطنة الظفغر .









علينا عنا عنا.



و يتنصل ما وقع •


 من جrة الدولة ، فربرب واختخى وذك غيره : أنه ثار بسبب ذللك فتنة ه واراد جهاعة الانتصار من البكرى فلم يك大هم الشثيغ من ذلا

 بالـ

جالس عامة . تدم الل الشام هو و إخوته سنة اثنتى عشرة بنية الجباد ، لـا تدم السلطان لـكثف الاتر عن الشام . غرج مع المِيش ، ونارقهم من عستلان ، وزار البيت
. المددم
"م دخل دمشت بهد غيبته عنها فوق سبع سنين ، ومaه أخواه وجماعة من

 "اللاس ونغهrهr •

 - به فـ البا
*
 ثم بعد مدة عتد له مجلس ثالـث بسبب ذلا

بلسانه ، ويقول : لا يس-یى كَ الـلم •
 والصالـين ، وأزموه من ذللك اله:قص بالأنبيا. ، وذللك كفغر ، وأفتى بذلك

 . مات رحه الش تمالى



 غ المـألة ، ودجع أحد التولـن فيها .

マ







 جنة الآخرة . قال : وتال لى مرة : ما يصنع أعدانى بى \& أنا جنت
 و إخرابجى من بلدى سياحة .

 وثحو هذا .
 وسسن عبادتك ، ما شاه الشا . وتال مرة : المجوس من حبس قلبه عن ر به ، والمأسور من أصره هواه . ولادخل إلى القلمة ، وصار داخل سورها نظار إليه ، وتال (Ir:ov فضرب
. ينْهم بسور له باب ، باطنه فيه الرهـه ، وظاهره من قبله المذاب ) .
 من المبس والتهديد والإرجاف غ وهو مع ذلث أطيب الناس عيشا ، وأشرغهم


اشتد بنا الغوف وساهت بنا الظذون ، وضاقت بنا الأرض : أتيناه ، ذا مو إلا أن نراه• ، ونسـع كلامه ، فيذهب عنا ذلا وك كله ، و ينتلب انشُراطا وقوة و يقينا




 منها ، ولا ذكر






















 .


 ذك نبذة من مفرداته وغرانبه


 واختار أن المسح على الخفين لايتوقفع مع الـاجة ، كا , وتحوه ، وفمل ذلل فى ذمابه اللى الديار المعرية على خيل البريد ويتوتن مع .
واختار جواز المسح مل اللهانغ ونحوها . وإختار جواز التيم غلارية فوات الوقت فن حت غور المعذور ،كن أخر

الهـلاة مدا حتى تضايْق وقتها . وكذا من خشى فوات البمة والهيدين وهو
 لأن الوقت متسع فى حته . واخقار أن المرأة إذا لم يكهنا الاغتسال فن البيت ، أوثت عليها النزول اللى الـامام وتسكرره : أنها تتيهم وتهلى .



- من نغسـو| .
 يكثر من النوافل ، وأن التصر .يّوز فـ قصير السغر وطو يله ، وان سجود التلاوة لا يشترط له طهارة . ;

 ولم يغجأم إلا ـوت
 وسبهانت




 يتدارك مافاته إلا بالإكثنار من مألُ الأكمال .

كثيرا من الدكاكين التى من شأنها أن تغتح أول النهار . وفتح باب التلمة .










 سينثذ بالبكاء والثناء ، و بالدعاء والترحم .
 البلام وصحنه ، والـــ大لاسة ، و باب البر يد ، و باب الساعات اللى الميادين

 صغوف ، بل مرصوصين ،لا يتمكن أهد هن البلوس والسجود إلا بكانة الا وكتر اللاس كثرة لا توصف


 وتهليل وتأسف ، والنــاء فوق الأمسطهة من هغالك إلى المثبرة يدعين و يبكين.

أيضنا . وكان يوما مشهوودا ، لم يعهد بدمشتَ مثله ، ولم يتخلف من اهل البلد
 أَمة أهل السنة . فبـK الناس بKK. ككثرا عند ذلك . وأخرج من باب البريد ، وانتد الزطام ، وأتى الناس على نعشه مناديلمهم

 اللمظم من بابالغرج ، ومنه خرجت البِنازة ، و باب الفراديس ، و باب النصر ؛ و باب الـأبية ، وعظم الأأه بسوق الخيل .
 ودفن وقت المصر أو قولما بيسير إلى جانب أخيه شرف الديت عبد اله بعابِ الصوفية ، وحُزِر الرجال : بستين ألع وا كتر ، إلى ماثتى ألف ، والنساء يخسة عشر ألفا ، وظلهر بذلك قول الإمام أَمد ه بيننا و بين أهل البلع يوم البنانز ه وتْ له ختات ككيرة بالصالـية والمدينة ، وتردد الناس اللى زيارة قبره أياما كثيرة \& ليلا ونهارا ، ورئيت له منامات كثيرة صالـة . ورثاه خلق كثير من الـلاء والشهراء بقصاند كثيرة من بلدان شتى ، وأتطار متباعدة ، وتأسف المسلمون (فتده . رضى الشا عنه ورحهه ، وغغر هـ . وصلى عليه صلاة الغانُب فى غالب بلاد الإسلام التر يبة ولبهيدة ، هتى ن اليمن والصين . واخبر المسافرون : أنه نوحى بأقصى الصين الصصلاة عليه يوم بعسة
 وتد أفرد اللانظ أبو عبد الش بن عبد اللادى له ترجة فى عجلدة ، وكذله
 وجه الاتتصار مايليق بتراجم هذا الــكتامب .

 - 297 الفقيه ، شُواب الدين أبو الهباس . رلد فى حدود السبـهين وستائة .
وقرأ بالروايات على الـثـتخ بهال الدين البدوى .



وكان من خيار الناس دينا وعفلا ، وتمغنا ومروءة وتحغنا وحياءا . أفر|
الترآن وحدث .
 - §9V








 وغيره ، واطرال التـ_مكغ في الملبس وغيره .




طلب مدة

, و و الـKK a


صـهيع عكتى.

وليس لـكالم فى غير الملم ، ولا يخالط أحدأ ، وأوقاته عینوظة .


ولست أعرف أ-سوال الناس .




. رسه الشا
تات : وكان سريم الدمعة .

 الوعيد • ويو ذللك . وقد قرأ عليه عامة أكار شيوخنا ومن قبلم ، حت الشين تقى الدين بن

النز يوانى شيخ العرات . وحدث ، فسمع منه بمامة ، منهم : اللذصى ، وغيره . وتونى ليلة الأحد تاسِ بهادى الأولى سنة زتح وعشر ين وسبهائة بالمدرسة



 واله ألم
891 الفقيه الغرضى ، الـــ大انب شمس الدين أو عبد اله .
 قدم دمشف ، وتنقل فی انلدم ، وصار ناظرأ على المساجد .
 §99 ابن أمد الزر يواتى ، ثم الإذدادى ، الإمام فتيه المراق ، ومغتى الآات ، تتى الدين أبو بكر.
ولد فى جمادى الآخرة سـة نان وستين وستـانت .




 المذهب والㄴلافت ، والغراتض ومتملقاتها a a: (1)

وكان عارنا بأصول الدين ، ومعرتة المذهب والثلاف ، و بالمديث ، و بأمیاء
 ومن عیغوظاته ف المذهب : كتاب


 راستمر فيها إلى -ين وناته . وكان يورد دروسا مطرلة زصيـة منتحة . وله اليد الطارلى ف المناظرة والبـث ، وكثرة النتل ، ومعرنة مذاهب الناس • وانتهت اليه رياسة الملم

 ونتلد لمذاههم ، ويردم عن نتاو يهم ، فيذعنون ه ، ويرجسون إلى ما يقوله ،



 المستنصرية : ما درس أحد بالمسلіنصرية م:ذ فتحت إلى الآلن أفته منه



 وعسن شـل ولباس وهيثة ، وذ اء مغرط ، ولطف وكئس ومروّة ، وتلطغ .

توف ليلة الجمهة ثالى عشرين بهادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبـانت



 اللدقوق محدث بغداد ．فز قول فيه من مرثية له ：

 فلا مضى مات الــدـث


 عم
 فن ذا الأى يؤتَ فيسآل يعهه ع



 ومى طوي

 وبن المميدين عنده بالمستنصرية ：

- . 0 - .مح:لالد.



الــكيلانيهن وغيرم - و"شث:خ


$$
\text { T T آخ, إلى آ } 6
$$

 .




 شمس الدين شحد بن سليان النهرماري المدرس بالمستنعرية الِلى الآن ـ توف سنة أر بع وستين
 بالبشير ية محدث بغداد . كان يحدث بمستجد يانس ، يقول تغسير الرستف من سغظه ، و يحضره الغلم ، منم المدرسون والألأبر . وله ديوان شـر حسن الـلـابة والوعظ
وقد مدع الزر يراتى بتصاند ، ورثاه ورنى ابن تيمية أيضا .




الجلاعة ، وأضبط
وسمع وأفتى . وخرج وترأ على شيخنا ابن مؤمن وتميز .

 وبهع إخوانـا .

الـدث ، الأديب الشاعر ، بخم الدين أبو النضل .
ولد سـة سبهين وستاتّة
ورمع بممر من الأبرتومى .
 الهواس ، و إمماعيل بن الغراء ، و بحلب : من سنعر الزينى . وتفته ، وتال الشعر الـسن
 البلاد ، وسكن أذر بيجان ، ولم تكن سيرت هنالك مشكورة ، و بقى إلى بمد



 فلو كا يقول:علام اخترت مذهب أمد


أليس النـىقد طلار فالأرض ذكره وطبتب مابين شرت ومغرب
 ,أصسابه أهل المدى لا يضرم اللى الـحثر ؛ لم يغلمهم ذو تغلب مداة اللى المليا ، مصابيح مرقب تشهب فيه الرأى أى تشع كـبع متين بعد هـجرة يثرب و ينقذها من قـت الظاهرون الa_أكون بدينهم لنا منه وقد علم الرح وق بح ثجيب أتانا من سلامة منجب قاة الدين بهد اعوجاجهبا . فـذْ قر يـب إلى أهل التى ، ذو التى علم بأدواء الانغوس ، يسوسها وإظار دين اله الر ع مكسب بعيد عن الفتشاء والثنى والأذى ضالة كذاب ، ورأى مكذب
 وآخر عن نهج السبيل منكـب

ومد فى آخرها تمرف الدين عبد اله أها الشيخن

 ابن أبى الفضل

 وغيرم : وأبماز له ابن عبد الدأم ، وغيره .

 بهد موت والده بدار الـديت الأڭرفية بالسغع ،
م وسسن خلق ، وتودد ، وقضا. لحوأخ النأى ، وتَجد من الايل وتلاوة ، -
 أى عر . وحضره خلق كثير . رحـه الش تهاللى - 7


وقرأ بالروايات . وسّع من ابن عبد الدائ ، و إماعميل بن أبى اليسر وبهاعة .


وكثرة العلوات به . واتتهر بذلا . وصار له قبول وءظهة عند الأ كار .

التى لا تناسـب الزابدين

لأحد . وله محبون . ومن حــناته أنه كان من اللهانين للاتحادية اه . توفى مستهل المُزم سنة اننتين وثلانين وسبهانة بيستانه بأرض
 - - • V . الغتيه ، هعى الدـن أبو ميمد .

ولد فی حدود سنة سبع وسبهين وستاثّة .



 توفى ليلة الإثنين ثامن فشرين ر بيع الأول سـة الثنين وثالاثين وسبهاثة .
 - A البغدادى ، الفتيه ، المقرى، الغرضى ، الانحوى الأديب ، مـرأج الدين أبو عبد الش
 سورة الاعَرة ف جكلسين ، والـوالميم ف سبعة أيام


وابن الدواليبى ، وغـرم و بدمثت من أبى الغتح البهلى ، والمرى الـلافظ ، وغيرِها . وله إمازة من






 كتب له alيه ! !لفيته كتابا وجيزا


يكتمع مثله فن أمثاله ، أو يتهيا لمصنف أن ينست على منواله . وصنغ كتابا ف أصول الدين ، وكتاب الزتمة الناظر ين ، وتنبيه الفافلين وله قصيدة لامية فى الغرانصض . وكان خيرا ثاضلا ، متمسمَّا بالسنة ، كثير الذكاه ، حسن الثمكل ، دمث ،
 منهم : يوسغ بن شمد السرمرى ، والشرف بن سلوم قاضى حرى . وحدث وتون ليلة السبت سادس ر بيع الأول سنة اثنين وثلاثين وسبم|نة . ودفن بالثمهيل ، قر ية من أهمال دجيل • رسمه الثا تهالى


 ولد فـ رمغان سنة ست وأر بهين وستانة .

 . صبد الدأم وغيره وتغةه ، وأفت ، وناب ف الــمك عن أخيه ، ثم عن ابن مسلم مدة ولايتهما . ثم ولى التضاء ف آخر عره هستقلا فوق سنة ، ودرم بالـــالحبية ، وتولى

 غ التصناء ، فممر وتغرد وحدث ع . وسمع منه الذشبي ، وخلق .



توجب آخر النهـار الل السفع • ودفن من الالد بتر بة الشيخ أبى عر . وحضر• . ( 0 -
 عز الدين أبى إمتحات ابن الخطيب شمرف الدين ، أبى بكر ، ابن التدوة الــكبير

أبو عهر




،




 أبى عر بسغع قاسيون • رحـه الش تهاللى (0)

 أبيه وجده ولد يوم الثيس رابغ عشرين ر بيع الآخر سنة خنس وثانين وستانة .

وسمع من ابن الـجخارى فى الـالمسة ، ومن الشيخ تیى الدين الواسطى ، وعر




وحدث ، وسمع منه الذهبي ، وبجاءة .








 آخر قوله لا إله إلا الش ه هم مات (0) المصرى ، الانتيه المناظر الأصولى ، شمس الدين أبو الفرج ، ابن الملافظ قاضى الاتضاة سهد الدين المتقدم ذكره . ولد سنة إلدي وسبهين وستاثة .
 المزة ، وغازى ال1لاوى ، وثامية بنت الإكرى ، وغيرم .

و بدمشت من ابن البخارى ، وابن المذجا وبجاءة . وسع بالاسكندر ية

- من الآرافى .

 الأصول عن ابن دقيق الميد ، والمر بيةّعن ابن الأحام ، وناب عن والده وغيره ف الــمك ، ودرس بالمنصور يـة ، وجاهع ابن طولون وغيرها ، وتصدى لللثة

وكان شيخ المذهب بالديار المصرية . وله مشاركة فـ التغسير والـديث
 .

وتوف :وم الجمه سادس عشم ذی الـج بالمدرسة الصالحية بالقاهرة . ودذن إلى جانب والده بالقرافة ، رحهـها اله تهاله . وعا رأيت •ن وتاو يه : أن صلاة التاو وع ، قبل صالاة الـثـاه ، لا تصح


 وتَجوز قَبل الوتر و بهده .



 وابن "الــاعى ، وعبد الشا بن بلدجى ، وعبد البمبار بن عغكبر ، وعبد الرحيم
 ابن مهضاد ، وعبد الله بن ورشز ، وخلت وأجاز له جـاعة كثيرة من أهل الشام والدراق .
 من خاسين سنة ، وكان كارى: الـديت بدار الـديت المستنصرية مدة . Fمر ولِ

 ويكتم عنده خلق كثير ، يبانرن عدة الاف ، و يهظ بُ وا و بغيرها . وانتهى اليه




 ع به كاب وكتاب


وا نتفـوا به .

و"مع منه خلق ، وحدث عه عه طانفة .


 أحد زضوالش عنه . ورثاب غير واحد . رسه الها تها لله .

أنشدنى والدى كال : أنشدنا أبو الثناء الدقوقى لنغسه :











 ، O 18

زين الدين أ!و الفرج
ولد سنة خحس وسبهِن وستاثة .





 سضره الآضاة والفتباء ، وأ-فـروا خـطه بأنه :

رأى الات سبهانه وتهالى ، وثاهد الملـكوت الأمل ، ورأى الفردوس ،
 عبد القادر ، وأن اله زهاللى أخذ شيينً كالرداء هن عبد القادر ، فوضسه عليه ، وأنه

 وتيل له : إنك تبقى قطب] عشمرين سنة . وذكر أشيا. أخر . ظاءترف أنه خطه . فأنسكر ذلك عليه ، فهادر ، وجدد

 يكن له وجود فى المارج ، وإنا مى أخيلة وشواهد وأنوار قلبية ، لاأمور خارجية الا



الصوفية
 للاشتشال والإنادة ، و إقراء الـديت والفته وأصوله ، وا.تغع به بجاعة ، وتخر جوا



 أو

 وسدث بشى، من مصمنغاته .

 ، 010 0
 الهابد التدوة ، ثيم الدين أبو هر



 الalالـين . وله كام حسن يؤثر عنه . الا
 . البلد ، وتأسف النامى عليه . رضى الش عنه . وتوف ولده : - .

 - O IV الأصرلى ، الأديب النحوى ، شمس الدين أبو عبداله ، ابن الإمام أبو الغنان


 توف أبو عبد الش بن الابزرتى فن سينة خهس ونلانين وسبهائة ببضداد .

وكذلاء كان والده أبو الغضل إماما عالا ، مغتيا صالـا ． وتوف فى بجادى الأولى من السنة أيضا ：ـ و 0 1 1 انت عكبر البغدادى ، الملمر ببغداد ، عن خی وتسهين سنة ．ودفن بباب سرب سمع الــكثير من عهد الصهد بن ألبى البِيش ، وابن وضأ ، وابن أبى الدنية وابن الدباب وطبتَهم • وسدث ．سمع منه خلق ، وتفته ．وأهاد بالمدرسة المشير ية للحنابلة ، وأخر ف TT


 فى ا صفوة الصغوة ه فنسبت بنى عكبر إليه ．والش أعل ．

 （ 014

 الهِب．وقد سبق ذكر جده ．
 وأسمa والده من الفخر بن الابخارى ؛ وابن الـلـكال ، وز ينب بنت مكى


 والمالى والنازل . وخرج التخار يج بـاعةّمن الشيوخ ، وانتقى وآناد .

 النانوبتذكيره و عواعيده
 .وتد حدث كثيرا . ومم منه بهاعة .

 ودون بالةرب من الشيت موفق الدين بسنع قاميون رسهـ الله تهاللى . وكان والده : -

حدث عن إبراهي بن خليلوا بن عبد الدأير، وجماعة . سمع منه الذهبى وبجاعة ، وتال : سآلت عنه ولده و فال : ما أملم عليه شيبَ . يشينه فـ دينه

المغتصر ه فقال : الإمام الززاهد الصالـ • بقية السلف الأخيار •
ولد سنة ثلاث وخغسين وستاثاثة .


 حدث


- OFV ال:ابلسى ، الفقيه الزاهد العدرة ، شمس الدين ، أبو شمد بن المفيغ ، ابن الشيخ

تق الدين . وقد س:ت ذكر جده شیيغ نابلس ،
ولد س:ة تسع وأر بیين وستآتة .

 شوا؟ من سبهين سنة .

وكان كثير المبادة ، حسن الـثمل والصوت ، عليه المباء والوكار . حدث .
و"مع منه طانْة .





عبد المن: . بن نهمة .
orr
 ابن الغطيب كال الدين أبى محمد
كان والده خطيب؟ بجاهع ابن عبد المطلب بیغداد احتسابا . وكان يمرف بابن ثمانّل
 . وستانة بيهداد

وسمع بها الحديث من عبد الصمد بن أبى الجيش ، وأبى الفضل بن الدباب ،
.والـكمال البزار ، وابن الـكسار . وغيرم .




 والمسا-
 تركك ذلك ، وأقبل ملى الـلم ، ولازمه هدة . واشتفالا و إنتات ، إلى حين وظاته .






 الر بَع بكلدات ه شرح




 - مaجم الجلدان ه لياقوت الثوى وغير ذلث .
 لشيوخه بالسماع والإجازة عن ثحو ثلانمانُة شيّخ ، وا


وحدث به ، و بكثير من مسهوعاته ، وغيرها بالإجازة .
 بالمدرسة الإشير ية للهجابابة . وكان إمام下 ثاضلا ، ذا مروءة ، وأخلاق حسنة ، وحسن هيثة وشكل ، عغ ولا يا-
 البماعة الذين كتبوا على مسآلة الز بارة ، موافقة للشيغ تقى الدين لم يتعرض هيبة له واحتاما ، وحبس سانريم وأوذوا .







ولم يدرك ماكاله الشيين على وجهه .


 وصلي عليه من الفد ، وحل على الأيدى والرّوس ، ودفن بعّيرة الإمام أهمد

بباب حرب ، وكانت جنازته مشهودة ، رسحه الها تعاله .




 وأنشدنى لثغسه فی كتابه :
يارب ، أنت رجان ونى أنى
يارب ، وأعاد بهده بالبشيرية : ـ

و بعده :

-من المغف
وتطاول زمن الزر يواتى لقدر يس المستنصرية ، واشتغل عليه بهاعة فـ
 بمدي الدهن ، لافضل لديه تلامذة المرتب ثبيه الشّ* منبذب إمه لعد صدق الذى قد تال قدما


مولده سنة ست وستين وستمانة . ومت أصحاب صفى الدين :ـ OK7
 وتونى بدمشت بالطاعون .


حغظ كتابه ف الفته والأصول ، ووعظ بيغداد فى الثوالا ، ونظط الشْر ؛ ,
توفى بالطاءون ببغداد .
OrA

قرأت عليه D مختصر الخرقى ه من حفظى ، وسمهت عليه أجزاء كثيرة من
 orq
 ولد فى رجب سبنة ! احدى وسبهين وستاتّا .
 المديتث ، وكتب الأجزاه, .




 , والإنضال والـلم • خرجت
 ف T

 وكان أبوه : -

زمانا بإم دمثق







الزاهد أبو عبد الشا .
ولد س:ة إحدى وخغدين وستماثة .
وسـع من أبى حفصعمر بن عوة البزرىى صا-ـب البوصيرى . وهو آخر من هدث ع:ه ، وهن أبى طالب بن الـمرورى ، وابن عبد الدأُم وبهاعة . وصهعب

 re

المرمة ، معبول الـك大هة عند الملولك ．ورلا：الأمور ، يرجع اللى قوله ورأيه ، أمارا


 ـينه قلت ：حدث بالـكثير ، وسهع منه خلق ．وأجاز لى ما بڭوز له روايته ． تونى ثالت عشر ربيع الأول س：ة إ－دى وأر بهين وسبهانة ．ودثن بسغخ



 اليونينى • وتغته وأفتى قديما ، ودرس ونا ونا
 عن التاضى علاء الدين بن المنـجا ．

 ．اللى سين وثاته وكان بارع ف أصول الفته ، ونى الغرائص والـدــاب ، عارفا بالمناظرة ．


 السبكى يسميه ：فقيه الشام • وكان فيه لهب ، وعليه فـ دينه مأخذ ، ساعمه الذ ．

تغته علمه جاعة ، وتخرجوا به فـ الغته وأصـوله . وهدث . ولم يصنت كات
توف وتت صلاة الملمة سادس عشر رجب سنة إلدى وأر بسين وسبمانة . ودفن .ععبرة الباب الصنير .


نزيل بغداد
سْع المديث ببغداد على إملاءيل بن الطبال ، وابن الدواليجى وغيرها . وتفته على الشثيخ تقى الدين الزر يراتى ، وصاهره ملى ابمته ، وأعاد عنده




 توف يوم الجمهة ثانى عشر شوال سنا الما




 *
 وارتحل إلى مaر ، ومهع بها من مسهدها يحح بن المصرى وغيره ، ولتى -






 أجدها . واختصر (ا المطلع ه لابن ألى الفتح ، وغير ذلك .

 oro - محر ق أُحمر بن عبد المـادى بن عبد الميد بن عبـد الגـادى

 - أبى الaباس

ولد فى رجب سنة أر بع وسبهمانة .

 وخات كثير وعنى بالمديث وفنونه ، ومهرنة الر جال والـلل . و برع فـ ذللث . وتفته فى المذهب وأنت . وقرا الأصلين والمر بية ، و .بع فيها . ولازم الثيت تأى الدئ







 وارستغدت منه
قال : وتد سمهت منه حديثا يوم درسه بالصدر ية .

 درس المديث و بغيرها بالسفع . وكتب بخطه العسن المتقن الـكثير . وصنغ


الأر بهين .





 كبر ها الـسلام على أحاديث الملثين ه جز"


 . يكتا الِل تأمل




















 D منتخب من سنن اليهتى ه مجلد D منتخب من سنن أبى داود ه مجلد اطيفت (1) مماها العتود الدرية من مناقب مينِ الإسلام ابن تيمية . طيع بتحقيق مي جامد الفقى سنة



 بالمروف والنهى عن المة.
 الالمامه جزء فیى الرد على أبى حيان النحوى فيا رده ملى ابن ماللك وأخطأ فيه ،
 واله رد على ابن طاهر ، وابن دحية ، وغيرها ، وتماليق كثيرة فى الغته وأصوه ،
 وحدث بشى هن مسموعاته . وسم منه غير واحد ، وتد ممست من أبيه ، فإنه عاش بهده غخو عشُر سنين

 حسنة . ر- الش الش تعالى . -

بهاء الدين أبو الثناء .
ولد ف سدود السبهانة .

 والوصايا ، والحبِ والمتابلة .
 (

 جماعة ، وا انتهوا به ، و برع منهم طاثنة .
 وسدثنى بعض أصسابه : أنه رآه فى النوم بعد وفاته فقال له : أِن أنت
 كال : فى الضيافة .
_ ofV الدمشتى ، الفقيه شـابب الدين أبو المباس . ولد سنة اثنتين وسبه|أة .

 وناظر . وهو الذى بيض ها مسودة الأصول ه لبی تيمية ، ور تهـها ، و بيض من الم ها ثمرح المداية ه أيضا .


 البابب الصغير . رمه الذ .

 ولد فأول سنة غان وثانين وستانة .
هـر مل الفخر الن البـارى ، وز ينب بنت مكى، وغيرما . وحدث

وولى حسبة دمشت . ونظار البامع • وحرس فى أما كن. . و كان صدرا رئيسا كثير الحشهة والمروءة ، حسن الشثمل ، عـبا لأمل الاملم وتوف فى جهادى الأولى سنة ست وأر بهين وسبـانة . وهو والد فاطـة

- أم الحسن

ابن الحافظ مْرف الدين بن الفقيه أبى عبد اله اليونيف
ولد سنة ثمانين وستانـة .
وتوفى سنة سبع وأر بهين وسبهاí4 . رسه الش تمالى .
 أبِّنوح الشيبانى ، النهرمارى ، غ البغدادى ، الفقيه الإمام التاضى ، بم الدين ، أبو الملاهد الرافتى . قدم بغداد . ولمع بها . وأجاز له الــكمال البزار ، ,الرشيد بن أبى القابم . وغيرها
وتفهه على الثيت تقى الدين الزر يراتى ، حتى .بع وأفتى ، وأعاد عفـده
 وناب فی التضاء وحدث . . وسمع هنه جهاعة .

 ( O \&
 عبد اله بن الشيخ الـر

ولد ف رجب سنة ثلاث وستين وستا"






ــواضها ، على طر يعة سلغه .
توفى يوم الإثنين عشّرين رـضان سنة


- OET ابن الوليد الـرانى . نزیل هعر ، الغقيه الaاضى ، بدر الدين أبو عبد الذ

و ويعرف بابن الـبال
ولد بهد الـبهين وستاّة تعر يب؟ .
 وغيرم . وتفته و. وع ، وأفت ، وأعاد بعدة مدارس ، وناب فى الــــك بغاهر التاهرة
وص:نف تصانيف عديدة ، منها : D شرح الخرقى ه وهو غختهر جدًا ، . وكتاب ه الغنون ه
 لين المانبب ، لطيغ الذات ، ذا ذهن ثاقب . توفى ف تاسع عشمر د بيع الآخر سنة تسع وار بسين وسبمانٌ .
( O\&r


مهد السابت ذ
ولد سنة خخس وثمانين وستاتة .

وست بالقاهرة وغيرها .
 ولازم الثيتخ تقى الدين وغيره . وكتب بخطه الاـكثير من كتب المذهب .





عن شيوغـه . وحدث به و بغيره •






المدث النجوى ع الأديب ، صنى الدين أبو عبد اله .


 الشهر المسن

وصنف ن علوم المديث وغيرها ، واختصر الإِكال ه لابن ماكولا ؛

 ورلى إتادة المدثين بدار المديث المستنصرية ، فـكان يقرىء بها علوم


الـديت والتوار ينخ، مع براعة فى الأدب والدر بية ، والصيانة والديانة .
 تمهدا . ودفن بعبرة باب حرب . رسَ الشا تعالله .


الفقيه المدث ، مرأع الدين أبو حغص
ولد سنة ثمان وثمانين وستمانة تقر يبا .


 كثير ، وبالس الشينِ تقى الدين وأخذ عنه ، وتلا وبار بيغداد ختمة لأبى عر ،
 التراءات . وسع مرارآ ، وأعاد بالمتنـهر ية .

 ف المديت وعلومه ، وفى الفته والرقاثق .

 هغص مر ثلاثيات البشارى بالـلة اليز يدية .
 سادى عشرين ذى التهدة سنة تسع وأر بهين وسبهانة ، و يةال : إنه كان نوع

 ون مذه المدة . تونى بدمق المدث الـكمبير المورغ الـلاثغ : ـ - O 47
صلاح الدين عبد الر-هن بن عر الـر يرى .

 وأم و بالقاهرة والإسـאندر ية وبلدان شتى ،



 ، - O EV

الأديب ، جهال الديت أبو الهباس هو
ولد سنة سبع وسبهانـة تقر يبا الما
 وعلى . ون عبد الصمد ، وغيرها .
 والحساب . وترأ الأصول ، والعر بية ، والهروض ، والأدب ، ونظا الشهر الـلمن ،


ومرنة المذهب، وأثنى عليه فضنالخ. العاوائف . ودرس بالمدرسة المتمصهية للهنابلة .
 دروسه و إشغاله غير مرة . وسمست بقراءنه المديـ .


ومن اشتغل عليه _ أهف البابعرى - وانتفع به : القاضى : -




 وانتغ . به أيضا الثيخ : ا
و 9





ونصر الشا المُدث ، وغيرها .
وأا القاضى : جال الدين عهر بن إدر يس الأنبارى : فإنه نصر المذهب




 ثم دفن معقبرة الامام أ－
 اله تمالى

عام ثلاث وسقين ．وستائة ．
وفى شهبان بن هذه السنة ：توفى قاضى التخاة ： － 0 － 0 －


 سنة اثنتين وثلاثين بهد وفاة ابن الـلانظ

 أبى عaرون، بإجازته هن المؤ يد ． － 001 الفقيه الأصوله ، المسـر النحوى ، المارف ، شمس الدين أبو عبد اله بن تيم الـوز ية ، شثيخينا ．
ولد سنة إحدى وتسهين وستالثة ．
وسمع من الشُباب اللابلسى الهابر ، والقاضى تتى الدين سلِيلان ، وفاطهة بنت جوهر ، وعيسى المطم ، وأبى بكر ．ت عبد الدايم ، وبهاعة ．

- عと人 -

وتنته ن المذهب ، و. رع وأتّت ، ولازم الشيغن تتى الدين وأخذ عنه .













 !إلا بعد موت الثيخن وكان فى مدة حبسه مشتغال بقلاوة الترآن بالتدبر والتغـكر ، ففتح عليه من ذلـ خير كثير ، وحصل له جانب عظم من الأذوات ولاواجيد الصحيهـة ، وتسلط
 وتصانيغه متلثة بذلا ، وحع مرات كثيرة ، وجاور بعـكة . . وكان أهل مكة

 الـنة ، وأشياء من تصطانيغه ، وغيرها

وأخذ عنه المل خلق كثير من سياة شيهخ و اللى الن مات ، وانتفموا به ،

 ودرس بالصدر ية ．وأَّ بالجوز ية مدة طو بلة ．وكتب بخطه الا با يوصغ ك
وصنغ تصنانيف كثيرة جدآ ف أنواع المل ．وكان شديد المبة للمل ، وكتابته ومطالهته وتصنيغه ، واقتناء الـكتب ، واقتنى عن الـكمتب مالf بكصل لغيره ． ، فن تصانيفه ：كتاب








 بجلد ،كتابب D نتد المنقول والمحلك المديز بين المرحود والمقبول ه مجلد ، كتاب （1）

（Y） الالمرية ، ورووجعت أحاديثه وخرج الـكثير منا ، فخرج ． ．نغ الشه به المباد والبلاد re








 .

 لباس الحر ير ه ، ه جوابات عابدى الصلبان ، وأن ما مم عليه دين الثيطان ه ه ، لا بطلان الـكيمياء من أر بهين وجrجه جكلد ه الغرق بين الغلة والمحبة ، ومناظرة





 جرأ • ودفن بمعبرة الباب الصضير ، وشيهه خلق كثير ، وريّيت له منامات كثيرة حسنة رضى الشا عنه .


- 201 -

عن منزلته ؟ فأشار إلى علوها فوق بمض الأ كابر . م قال له : وأنت كدت تلهق






 وشا واديrا الذى هو موعد الـل








وذكر أبياتا ، ثم قال :


 وصم يومك الأدنى لملك في غد تغ توز بهيد الفطر والناس صوم فا فاز باللذات من ليس يعدم ,أقدم ؛ ولا تقنع بعيش منفس

 نعود إلى أوطاننا ونســلم وال大كنا سجى الهدو ، فرل، توى
(1) وشطت به أوطانه فهو مُمدا لها أضدت الأعداء فينـا تحع ؟ هسبوب ، ذالك السوق اللوم مـلم فقد أسلت التجار فيه وأسلدوا ز زيارة رب المرش ، فاليوم موسم
 ومن غالص المعيارـن لا تا تمفصم
 وأرزاقْم تجرى عليم
 فيضهك فوق الـرش .م بـكم
 تريدون عندى ، !اننى أنا أرسم فأنت الذى تولى الجيل وتر

 (r) و إن كنت تدرى ، فالمصيبة أعظم وتد زعموا أن الغريب إذا نأى رأى اغتراب فوق غر بتغـا التى وحى على السوق الذى فيه يلتقى الـ فـ شـئت خذ منـ بلا عن وحى ملى يوم المزيد النى بـ وحى على واد هنالاك أفيح منابر من نور هـالك وفـا
 فبينـام إذام بنور ســـا


 فقالوا بـيما : غحن نسأللك الرضا

 فإن كنت لا تدرى فتللك مصيبة ( ( 1 )




، Q OF
أبو المباس ، أهد الأغلام

والنحو والفته ، والأصلين ، والمـطت ، وغير ذلك .






 الإسان ، وكا آية فى حنظ سمرد مذاهب الملماء . ومن نظمه :
ولقد جهدت بأن أصاحب أشة, أ تنبو الطباع عن اللائم فاحذر ششناطاً في الرجال وأشقرا؟

 =






نظم قول المثافى فى هؤلا ابـاعة .




 - كثيرة ، فيها فنون شتى
والمد شذ أولَا وآخرا ، وظاهرآ و باطن؟ .
 .
وكان الغراغ من كتابة هذه الطبقات المنيغة ، ظهر يوم الأر بماء ، الثامن



و يليه ملحق فيه تراج الـنابلة الذين ذ كرم السيوطى فى بفية الوعاة

لِ
كال البـال السيوطى فى بفية الوعاة فى طبقات اللغو يين والنحاة مانصه : - 1

و يهرف بالaززدق ، نسبة إلى جده .



وحدث بها عن بهاءة هن شيون المغرب .




 صنف D إكـير النهب ه فى النشو ، و עا الهوامل والهوامل ه وشمرح
 في معرونة أُمة الأدب ه ه .
مات ثانى عشر ر بيع الأول سنة تسع وسبهين وأر بهانة .
ومن شعره :

الأبيات المثهورة . رحهالأه تعالى .

المعروف بّبن ماكو•لا .

 وثال ابن الجوزى : سمـت شيخنا عبد الوماب يعدح فيه ، و يقول : يمتالج إلى دين
صنف كتاب


 وسافر اللى الشام والسواحل ، وديار هصر ، واللمزيرة والثغور والجبال .
 ولد بهكبا سنة اثنتين وعشرين وأر بـهاتة . وتوفى سنة خخسة وثانين وأر بهاثة .
 وأخذوا ماله وهر .وا ، وطال دمه هدرًا . ومن شعره :
تجببت أبواب


انتهى من فوات الوفيات لابن شاكر ع
 وسع .با من أبى مسلم عر بن علي الليخى البخارى ، وهدث عنه بكتاب
 الأبنوسى • ودواه عنه .

وذكر هبة الش الستملى : أن ز يادأ الهقيه الجيلى تون ف طاعون سنة ثلاث وتسـين وأر بمانة . رسه الها . ع الـكيزانى ، الواعظ الأديب من كهار المـابلة ، وأمل الأز . وله كـاب مشهور توفى ف المُرم - وقيل : فى ر بيع - سنة اثنين وستين و-خسطأة . ودفن عند
 انتهى من تاريخ السلـطان ابن رسول المسهى بنزمة الميون فـ أخبار

الطوانغ والةرون .

-     - حمر بن إسماعبل بن شمد بن أبى الفتح ، أبو جهعر الطرسوسى المنبل،

مسند أصبهان .
ولد سنة اثنتين وخسائة .
وسمع من جاعة ، وعنه روى Tشغرون .

7
ابن كليسب ، مسفد الآثاق الحرانى ، ثم البغدادى ، المنبلى الماجر •
ولد ن صغر سنة خهسماثة .
وسمع من أبى الهاسم بن بنان وغيره ، وسماعاته ميـيسة . وكان محبا للرواية ،
صبورا مل المُدثين .
سكن دمياط مدة ، وحع سبع مسات . وروى عنه بهاعة ، يقال : إن
تسرى بانة سمرية
توف سنة ست وتسهين وخسمانة الة


مات أبو الفتوح عبد المنم بن أبى الفتع الـرانى الأصل ، البغدادى الاولد ، السمبلى •
 الصغار بالـكبار ، وتوسد فى وقته ببهداد . ودفن عمعبرة الإمام ألد الـد وكان صسيح الذهن والـواس ، وتسرى ماثة وأر بهين جار ية
 إسماعـل بی تربا - V سمع من أبى غالب بن البا ، وغيره . روى عنه ابن خايل والضياء ، وطأفة . وتوفى س:ة ستاثة . رحّه الش تصاللى 1 أسمهه والده بن فوشكين الرضوانى ، وعلى بن عبد المز يز السمالث ، وغيرما .
 9

الحرانى ، الـنبلى !لمسند ، الصدوق ، التاجر الـغار .

وسم بيغداد والغر ومaر طانغة كثيرة ، وعنه أخذ عدة كثيرة .
وتون بالثغر فى حدود اثنين وثلانين وستانة . رسحّ الش تعاله .
الـكَبر أبى عبد الش بت مذه ، أبو الوفا الأصبهانى، مسمد أص:بهان
 و"مع منه باعة . وروى عنه آخرون.

وتون -وقيل قتل- بإصبهان ف رمضان سنة اثمين وثلاثين وصتاثة ، انتهى
من تاريخ ابن رسول .
( 1
الإمام الصالع المقرى•
 ابن الأمين طلى بن سكينة .

 (أبوإلـسن، الثميت
 ولد سنة خـس وأر بعين وخسمانة .
وسمع من باعاءة كثيرة بالإجازة . وعنه روى الدمياطى ، وآخرون .

كثير التلاوة ، والذكر .

توقى فى نصغ ذى التهدة سنة ثلاث وأر بهين وستائة . رحمه الش تهالى اه هن تاريخ ابن رسول .
( - IF
المنابلة بكة المثرفة .






المؤدب
ولد سنة ثلاث وسبمين وخنساثة .
وسمع بدمشق من يميى الثقفى ، وغيره . وعنه روى الدمياطلى وطائنة . وكان
عِيح الـلـط ، ثتة فاضلا .
 ابن رسول
10 العقيه الإمام المسند ثمسى الدين أبو عبد الش .

سمع من يمى الثقف ، وغيره .


من تاريخ ابن رسول


ابن الأمين عل بن سكينة .
 وتون سنة خس وناثين وستانة ; رهـه الث تمالى . اه من تاريخ ابن رسول.

6 - IV


وسمع من جهاعة كثيرة . وروى الـكثير بالإجازة . وع:ه روى الدمياطلى
وآخرون
حـث بيغداد ، ودمشق ، والـدجاز ، ومصر •

 من تار يخ ابن رسول .

الحيا'تى بدار المطم ، الحبـلى ، ابن الإمام المقرى' .

وسهع من أبيه وغيره . وعنه أخذ الدمياطلى وغيره . , وكان حانفلا للعرآن ، - ألس بـ

وتونى فى سنة اثنتين وختسين وستائة اه . . من تاريخ ابن رسول . 19 الصحهراوى النمبلى ، أبو محد .




أخذ عن ابن كليب ، وابن مسطوش ، وابن الموزى ، وابن أبى المجـد ، وولى مشيخة دار المديث الــKماملية .


 الصح الدين ، الفقيه المسند الأرصارى ، يصرف بالـلافظ الينتورى . ولد ف حدود الستانة


وتونى سنة ثلاث وسبهين وستا و - TY


 وسمع من أبى المين العكندى . وحدث عنه ، و'نفرد ف الدنيا بإجازات عالية ن أبى جهغر الطرسوسى وغيره . وروى الاـكثير .





كال الدين الجاعيلى ، المدسى ، الصـالـى
 سم حضورآ من ابن طبزد ، وسنبل ، وعدة . وأجاز له آخر ون . وآخذعنه ن المطلر ، وبجاعة



المنبلى ، الشثيخ الرئيس
ولد بمعر سنة تسع وتسعين وخسماثة
وأخذ بها و ببغداد من طلانغة ، وعنه روى آخرون .

 § - إسماء:ل بع إسماعيل بن أخو سلين ، أبو شمد ، عاد الدين ، الهدل الفقيه ، البـلى الـنبلى
سّع الشثيخ موفت الدين . وعهه روى ابن الخباز وخلت كثير .
 ابن رسـول .

هسند الووّت .
ولد سنة أر بع وتسهين وتخسماثة .
وسمع من أبى طامد ، ويوسف ون بن كامل . وأجاز له ابن كیيب ، وكان آخر من روى عن أكرم شيوخه .
استوطن هعر إلى أن مات بها سنة ست وعثانين وستاثة .
 ولد سنة ثُمان وستانة .

وسمع من ابن تيهية وغيره .
 .

- TA

ولد سنة سبمة عشنر وستاثة .




اللمب بالقو يزة ، و يعرف بابن المـكهمر
ولد سنة ستائةٌ .
وسمع من ز يد السبع ، وغيره ، وتلا بالسبع على آخر ين •



الـنبلى المسند اللمعر 6 يعرفـ بابن الواعظلى .
ولد سنة عشر وستاتة .
وسم هن طانغة كثيرة . وروى الــكثير ، وتغرد فـ وقته .
 و ا

المدسية الصالمية ، المغيغة الـرة .
ولدت سنة إ-حدى عشرة وستانٌ .

- 870 -

رسمهت من جدها وغيره ، وكانت ثغيلة السـع
 ابن رسمول .

أبو عبد اله ، عز الدين بن الماد المدمى ، الـعالمى المبّبل .
ولد سنة اثنتى عشُرة وستاتّ
وسمع من موسى بن عبد الانادر وغيره . وتغرد ، وروى الـكثير . وكان

. التتار
تون ف ثالث



ولد سنة عشرة وستاتٌ .
وسم من الشيخ الموفق ، وغيره . وسدث بالصحيع وغيره وكان صالــ] ،كثير القلاوة ، متواضما ، حسن السيرة ، أصيب فـ فنية
 توفى فـ جاداد الثانية سنة سبهاثة .
وتال الـافظظ ابن حـجر : توف بهد السبمائة .


روى صنه إبراهم .بن خليل . وكان دينا ، خيرآ ، صالــ .

 . رسم الث تعالى

وفيه تون أيضا : -

هr - راود .ى صمزة بن أحد بن عر ناهر الدـن .
خكره الحافظ فى الـرر آيضا .
Y
أبو التانم •

مات هو وأبوه أوائل سنة إ-دى وسبـانّة . كاله الـافظ ابن حجر ف الدرر .


-     - FV المسندة المعهرة ، تعرف ببنت الأسعردى . سمعت ها الصحيع ه من أبى عبد الها بن الز بيدى ، تغرد .

ون تاريغ ابن رسول . أيضا تون : -

NA
تال البرزالل : كان رجلا جليلا ، جيدا .

مات فـ شهر ر بيع الأول سنة سبع وسبهانة . وفيها أيضا توف : -





المدسى ، سبط الثيخ ثمس الدين بن أبى عمر •



 فات سنة عشرة وسبمانّة . رحم اله .
( 1

ومات فى شوال سنة إدلى عشرة وسبهاتُة . وهو ولد التاضى ثمس الدين . رمهـها اله تمالى . ، Y ـ

 الغاضلة المتعننة البغدادية ، الواحدة ف عصرها ، والغر يدة فى دهرها ، المصصودة فـ كانت جلية التدر ، وافرة اللم ، تسأل عن دتآتق المسانٌ ، وتقتن الفته

 و يبالغ فى الثناه عليها .

وكانت بجتهة ، صوَّامة قوّامة ، قوَالة بالحت ، خشنة الميش ، كانهة


وارتغ عیلبا ، وتيل : إنها جاوزت المّانين .
 آمين . اه . من تار يخ ابن رسول .

اللابد ، بركة الوقت ، شمس الثـين البعلبكى .
ممع من .

 ابن عبد الوا- المد
ولد سنة سبع وثلاثين ومتانة .
وتوفى سنة اثنتى عشرة وسببانّة . رحهـ الذ تمالى .
 الاتهى الـكرحى .
ولد بحلب سنة أر بع وثلاثين وستاثا .

§ 7

ولد سينة ثلاثين وستانّة .
وتغرد نى وتّه .
 EV

الaعالمة ، المسندة المهرة ، المنوخية الدمشتية .
ولدت سنه أر بع وعشرين وستاثّة .
 وتزوبت بأر بهة ، وحجت مرتين . وكانت طو يلة الروع مل المدثين ، دينة

طيبة الأغلات .
وسم منها جماعة كثيرة .

تار يـخ السلطان ابن رسول .

- EV

أخت الشيخ عز الدين .
عرت دهرأ طو يلا . وأخذ عنها باعة .

تاريخ ابن رسول .
§ 1
ثرف الدين المدسى ، ثم الصالحى ، الصـحراوى ، المطم السهسار فـ المقار .
 ومبهانة ببغداد رraه الثه تسالى ، انتهى • من تاريخ ابن رسول .
§9 . كال الدبن الــكانانى المصرى المنشاوى

ولد سنة سبع وعشـر ين وستماثة .

تار ينغ ابن الرسول •

زين الدين .
ولد بكغر بطنا سنة تخس وعشّرين ومتاثاثة .


- ثلاث
 وانتّط ، وتغرد عنه أ كثر المد المدثين .


رسه الش تهالى اه . من تار يخن ابن رسول .
01

-وقته المدهـ الصالمحى المبنلى
ولد فى د بيع الأول سـنة إسدى وثلاثين وستاثّة .
وروى الــكثير •


ت
،
- التاخى الهدل المعمر

ولم يذكر زيادة عن هذا فى تُ بته ولا ذ ثم ال ：

فى الدرر الـكامنة ：
ولد نـ شعبان سنة ثمان وأر بهين وستّاثُه ．


مات فى بادى الأولى سنة ست وعشريت وستانة ．


الدابن بدمشق
وتال أيضنا : تون : ـ

تاع الدين أبو القامر •

ولد سنة خسين وستاثة ．
وتوف سـة اثنتين وثلاثين وسبـانة

 － 07

تال فى الدرر ：ولد فى شهبان سنغ اثنتين وستين وستاثة ．
وحدث بصتحيع مسلم


سدث عنه البرهان الثأى بالإبازة .
تال ابن الوردى : ونى سنة ثلاث وثلاثمن وسبماثة : توفى الشيخ : -- oV .

 ممع •ن ابن عبد الدأز ، وغيره . وكان بديم الـطط ، وكتـب الطلاق . وله i
 ابن أبى الفضل البهارى ، و يمرف باللمبالى ، عمهلة وتحتانية خفيغة ، نسبة الل




 هذا آخر ما وجدته بهامش الأحل لنسخة ها طبةات ابن رجبب ه المثتول عنه مذه النسخة ، غ
 ه (1) (1)




!للى الترن التاسع تثر يبا .
 - ابن مطللت الفهيد
 ركتبه سليمان بن عبد الرحن الصنيع





- 12 من *مهر مايو سنة $190 r$ وصل اله وسلم وبارك على عبد الها المصطنى ؛ ورسوله المجتج : عهـد ، وعلى .

فهرسع
الجزء الثانى من كتاب الذيل كلى طبقات الـنابة

21
 عيد الــلام بن عبد الوهاب الجيلى Vz أتمد لمن VV
 عبد المـسن بن يميش الـرانـانى rar
 ＾＾ヘ إبراهم بن بلمى البغدادى a． a． ar ar ar ar بَ ！！！！ 1•7 1 عبد آر مَن بن عمر البغدادى

 1．9 1．a Mr． ｜r｜屋仿


وفبات المأُ：الـابع：：
○ ع



委
a
－ع عبد الرزآاق بن عبد القاذر
路
竍
纸
 \＆
البارك بن أبى شتيكين الـندادى
相 or


r ri 72 70 70 77 7 إماعيل بن طلم المأمونى ه




 يوسغ IVA
 ｜Ar
 اへ○ عبـ الهزيز بن أهح البّاز
 ｜AA 1人a ا9r倍 أ
 －ع
 ه C

 Flo
左 MT FI7 عثّ FIV YIV عبي العزيز بن دلغـس اليغدهادى RIV
快


 r
 ！！！任 ع ا竍倍 أهر $17 \varepsilon$ نا ا77 ا7 177
 أ آه ا ا ا ا IV．




 مدا IV\＆ عبد اللّ بن IVE （ألall IVo No Vo

يوسغ ：「とO عی内人


マと入 ૨عQ纸 ra任 roo roo （il）roo ROZ ROA PT Y F૪
范 Y Kr

 FYを Y YO F77 FTV マ VV
 Y YA
 ع Y Y Y KVF．

促

 أَ $ا$ Frr شr吕 ママを Ү Ү YY收 أبو متصور
 （1）YYV K K ． ．







 －

「ع尼 K\＆r论位安新
r． ع R．r R．r

 MI KIr

 Mr Mا خاش شليل بن أبق بكر الاراغب موفق الدين أبو الـمسن ألـبـبل riv AA保 القاضى جالال الدين أبو إستحاق倍







萑 الـوr צr rrrr


 RVE



 ！YVV مظفر بن عـد الـCRA
 يوس rA• ع عA RAl عイr rar大 KAr （ r＾0
 عイス rav RAV ra． ع عa． RQ\＆ ＿ra＊ rav ع ran
 raa ．
（أ ron به花
侯 （a）الشو


 rVr


 MVZ

 rVA KVa قو ra和． MNI



 ع ع•人 を ع ع।．
© هس عز اللدين أبو حفص المقدسى شr


 ． ع ع ع الـا ع ז萑

组


家
 sul．t．ll苳

 rol ror ror rer保

 roo拫


## －Eva－

سrع شمرف اللدين عبد الغف
据
左 ฯ ع ع ع㳑
拱
组

纸据
س ع ع ع
届 ع ع ع ع


ع ع ع
ع ع ع
 أْ促


ع00 ع00
 ع ○V عo人

عجا عال الدئ القيلوى عاط عا


 ع
 E\7
 ع\А
عاa عاQ ع ع「．侯 ع ع ع عبد الر


EYO
 ع ع ع س
 ع عイス
EYA － を ع عrr ع ع ع ع



を70 عـد اله بن عمر المقدس － ع77 ع عبد الرحـن بن عبدالغفىالـرانى

ع77
 ع ع ع を位 ع7V语 ع
 ع $\vee$ 切 ع79 ع7a ع 79
 ع عV． ．隹
次
 EV। عVr EVY


