


تأليفت
 الـدَرِّبْبالِّرْز لمكين

راجعهاوعنيبطبهاونشه ها






مـنيَّلة بالمظومة البيقونية ، مضبوطة بالشَّكل ، ليسهل حفظها . ويليها منظومة أَبي إسحت الأَلْبيري الأَنْدلسي في
 بالأَخلاق الكريمة الفاضلة ، وهنه الطبعة تمتاز بالضبط والشَّكل والتحقيق والتعليق لأَفاظظها الغريبة

## تلنيـــــــ

أثبتنا بآخر الكتابى المنظـو مة البيقـــونية هضبو طة بالشكال لُيسهل حغظها

## 


 على شي، "ن ألفاظها الغغريبة . لصhحب التقرير ات عفا اللّ عنه .

## المقت هـــــــــة







 وبعــد : فهـنه رسالة قيمـة تبحث في قو اعـد هامة في فن المديث ألفها العالم العلامة / الششيخ حسن محمد المشاط رحمـه المه وهو شيخي النـي
 ورسالته : اللقريرات السنية في حل ألفاظ المنظومة البيقونية المشهورة فئ
 ميزاناً دقيقاً لتمييز الأسانيد وبيان أحوالما بقواعلد مضبوطة وأُسس رصينة
 الثعربيــة
 أشار إلى كثير منها الحافظ بن هجر في شر هه لنحبة الفـكر فذكر من ألف

 عياض الأندلسي والخلافظ تقي اللاين بن الصالاح وكتابه المشهور ( هقدمة ابن الصلاح ) والإمأم الحالفظ بن كثير وكتابه ( الباءث الحئيث على معرفة علوم - (ثん













 بكول الله وقلر ته أن يكسوا شرف السنة وـا مداولاتهم الماكرة إلا كما قال ذلك القائل :




 من لـدنك رحهـة إنك أنت الو هـاب .



 ه 1 غ


خــــادم العلم



دَولــة قطـــر
:



خطبة الثتقريرات


 النذين عز"ّ بهم الإسالم م
ألما بعد : فهلنه النتريرات النسنية في حل ألفاظ المنظومة البيقونية دعت



 فمن قصروي وأنا الحري بانلحطأٌ . وبالية اعتمادي وإليه استنادي .

## 


بسى السة الز حمن الر حهم








 وموضوعه : الراوي والمروي من حيث التبول والرد .













 (我 di




 ورهو صيانثه عنلده من يو م سهع ما فيه وصحححه إلى أن بئودي هنه ( عن مثله )
(1) أشاز ابكالقظ السيو طي وإلى تعر يفه بةوله :





يتعلق بيروي ، أي يرويه عدل ضابط عن عدل مثله من أول المسنل إلى منتهاه ؛
 الثصحيح المرفوع والموقوف ، والمتططو (معتمد ) بفتح المُم هفة لنضابط














 رواته وضبطهم وإن لم يصلوا درجة رواة الصححيح وبقي من شروط الُصحيح









 أو شاهل ، والمثابع ، ما روى








 أبي قيس الأودي .











 الوتف فووتوف كتول الراوي عن التابعي : من السنة كذا (و (و) المديث






بما اختصت به هذه الألُمة المحمابية (1) .
 $=$

 (وما ) أي والمدبث الذأي ( بسمع ) أي بسبب سماع ( كل راو ) من







 وصف الرواة كما أشار إليه بقو له : ( قل ) في رسمه باعتبار الرواة (ما ما على







 إسناد المـــيش ا.






 الحديث ( تبسما ) فإن كلا من القيام والثبس وصف فنعلي ، وقد يجتمع الوص صف



 أو على أمر متعلقَ بزمن الوواية أو مكانها أو خحو ذلك .




 لكونه تقوى بمجيئه من طريق أُخرى ، أو بكسر العين بمعى قل لقلة وجوده ؛


هُعَنعَنٌ كعَنْ سَعيد عنْ كرَم
 طبقة واحخدة من طبقاته فـخرج بالاثنين الغريب لأنه مروي وأحل ه وبالئلالثة المسهور ( مشهور ) بإسقاط الثتوين (مروي فوق ما ) ما زائدة (ثلاثة ) ألي هو
 وقل صرح بتسميته عزيزاً ، وهو خحلاف المعول عليه الثلّي ذكره الحافظا في
 والغريب ما رواه واحلد مئال العزيز حـيـث الشيخين عن أنس رضي اللّه تعالى عنه

 عن عبد العز يز إسماعيلل بن علية وعبد الوارث ؛ ورواه عن كل بجماعة ومثال
 العلم بقبض العلهاء حتى إذا مل يبت عالم اتحّذ الناس زوُساء جهالا فسئلوا فأفتوا
 بنتح العينين هو المحلديث الندي روي بلفظا عن ، من غير بيان للانحديث أو الإنحباز أو السماع ، واكتفى الناظم عن تعريغه بالمثال فقال ( كعن سعيلد ) و (عن كرم م)















 والشافعي ، الثالث القُرب إلى كتاب من كتب الحنديث المعتبرة ، الوابع ما ما كان




 الــكذابين . قالك ي طلنة الأنوار :


 . . . . . . . . .







 والحديث الضضاف إلم صصالي سواء اتصل إسناده إليه أم انتطط وسواء كأ كان







 واصطلاهاً هو المديث المدي ( منه ) أي من إسناده (الصحاني سقط ) بأن رفعه

وَقُلْ غِرِيبٌ ما رَوى رَاوٍ فقَط

 ابلمدهور على ضعفه وعدم حجيته ، فالصحيح ألن يقالل إن المرسل هو ما ما رنعه



ويييى بن سعيد الأنصاري قالل ني طلعة الأنوار :






 روابة التابعين بعضهم عن بعض . مشال المُرسل ما رواه الإمام مالتك في مئه موطئه
























 من يرويه عنه واصطلا احاً الحديث ( الساقط منه ) أي من سنـهـ ( إثنان ) فصاعهاً



وَهـا أَنَى مُمَكَّسَـا نَوعان























غير صريح في السماع . قالل ابن عبد البر : وعلى هذا فما سلم من التدليس



 كنية أو لقب أو نسبة إلى بلد أو قيلة لألجل أن تصعب علي



 غبد المّ ، يريد به عبد الثّ بن أثي داو 2 السجستاني ، ولو
 لكن صواباً ، فإن لا ينعرف لا بعر فن لغنة ، وهكم تدليس الشيوخ يغنّلف





 أحعظ أو أضبط مع علم إبكان ابِمع ، بأن كان يلزم من قبوله رد غيره
 $\qquad$







 التر مذي والنسائي وابن مانجه بن طريق ابن عيينة عن عمرو عن عوس وسجة عن


 الوجه الآتي ، وهو ( تسهان تلا) أي تبع الشاذ في النظم . الأول الون : أن




 صالح عن أثي هريرة مرفوعاً ، (ا إذا لقيم المشركين في طريق فلا تبدعوهم
 $\qquad$
 أليِ صالح عن أبيه عن أثي هريرة رضي الله تعالى عنه ، هكذا رواه مسلم في 4 果
















 وَمَا بعلّة غُموْ والفطـر ، بت :اقتر بت الساعـة ه لم يروه ثقــــة إلا ضمرة ، و وإنـا قيـدت
















 ال-جتماعك به بهن اه ه .

تضم إلى ذلك يهتدي الناقد بذلك إلم إطلاعه على تصويب إرسالل في الموصول ،













 بأنه مضطرب بكسر الراء ؛ مثاله في الإسناد حديث || شيبتني هـود وأنخواتها "


 الزكاة ") هكذا رواه التّرمذي من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشُعبي عن

والمدْرَجاتُ في الحَكِيـثِ مَا أَتَتْ هِنْ بعضِ أَلْفاظِ الرُوُوِة اتصلت
 و هذا المثال كاف في الإيضاح فلا يعترض (1) بإلـكان ابلمع بكمل الأول على المندوب ، والثاني على الواجب ، لأنه ليس من دأب المّ المحصلين ، وحكمه







 أي الألفاظ بآخر الحلديث وهو الغالب أو كانت في أثنانه أو في في أوله ، فلم يفصل بين الحديث ويين هذا الككلام بذكر قائله حتى يقع اللبس بذلثك ، فينّ فيتوهم

 فقوله وهو النعبلد ملرج في المديث . واعلم ألم أن سبب الإدرالج تنسير لفظ





لتضينه نسبة القول لغير قائله ، نعم ما أدر ج لتفسير غريب سِالمح فيه كما قال














 عن الز هري وحكمه أنه قاند يكون صحيحاً أو حسناً ضعيفاً . (1) قال سيدي عبد النه العلوي يف طلمة الأنوار :

عــن آخيـر وعكـسـ، مبــين

 . . . . . . . . . . ( متفق ) هو خْبر مقدم عن توله متفق آخر الشططر ، يعني أن الخديث الذي






 بالحروف بتطع الثظر عن النقط والثمكل ، وله أقسام مبسوطة في المبسوطات ،




 بأنه ( متفق ) أي حليث اتثق في سنده اسم الراوي ونحوه مع غير ه في (الخحط




وضِهُّهُ مُختَلِف فاخشَ الغَططْ
 فقط ) دون اللفظ فإنه فيه خْتلف : وقوله : ( وخله ) آي مثل المؤتلف وهو





 بالنقط فإذا علمت ذلك ( فاخشش ) واحنر ( الغلط ) أي الواتوع فيه فإنه مهم

( تنيه ) هنا غبر النوع المسمى بمختلف المديث ، وهو وه أن يكون بين






 غضب أكيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل ابلديد بالخلئق ه، فإن أبا زكير

متروُ كهُ ما واحِلّ بِه انْغِرَ
 لم يبلغ مرتبة من يغتفر تغرده . ويقابل المنكر المعروف : وهو ها نحالف فيه

الثر اجح من هو ضعيف .
واعلم آلن النذي ينبغي اعتماده أن المنكر والشاذ يشرّ كان فين مسمى المخالفة



 أو لكونه عرف بالكذب في غير الحلديث فلا يؤمن أن يكذب في في المدي ألمديث أو
 أي مثل الملمدود أي الموخوع في كي كونه من أنواع الضعين وإي






 نظر آ للغالب وإلا فكذلك الكذنب على غير ه كالصسابي و الثابني ، وعد المو ضيع
 فَوْقَ الشَّلَاثِينَ بَأَرْبَعْ
من أْسام الحديث بالنظر لزعمم قائله ، ويعرف الوضع بألمور : منها إقرار






 والعهل به مطلقـــاٌ إلا إذا روي مقروناً بالبيان كأن يقول عند روايته : هنا باطل بملا" ليتحفظ بن شرّه فيجوز .
( وقد أتت ) أي المنظومة كائنة ( كالموهر المكنون ) أي المستور في صدفة لنفاستها وعزتها (سميتها ) أي الأرجوزة ( منظومة البيقوني ) ، لم أقف
 -



, وناظهها تحت لواء من كاله خلقاً وخلقاً "

خاتمـة نسآل اللة تعالى حسنها
في Tداب الشبخ والطالب ليتخلق كل منها بها














 (r) و (r
 حيث أمرك اهـ .

ولا منكبر ، وأن يشتغل بالثقيد فالضبط فالفظظ ، نقد قالوا : لا خير في علم





وقال بعضهم :
من طــلب الیهــلم وذاكره



واســهر بالنيـــل وناظره
والمه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمــآب .
وهذا ها يسر اللّ تعالى جمعه بن النعليق على هذا النظم الأنيق رابجياً بن الند
 وسيلة إلى جنات النعــــــــ

 ذكرك الغافالون ، واالحمد لـد رب العالمين آمين .

تم شرح التقريرات السنية
ويليه : المنظومة اليبقونية

## المنظومة البيقونية

## 




































هــذه المنظــومة المبــاركة
الموعود بها للعـــامة المخلص البر كة الشهير
بألبي إستحق إبراهم بن مسعود الألبير اللأندي
يكث فيها ولنده أبا بكر على العلم الشريف والعمل به والز هد
وغير ذلك من الأنشاق المكريمة التي ينبني أن يتخلت بها
طالب العلم ويتحقت
 النكملة لكتاب الصلة ، وقال : كان الناظم أبو إمسحق من أهل العلم والما والعمل

 وغير هم توفي في نحو الستين والأربععاثة .
قال العلامة أبو المجاج يوسف بن محمد البلوى في كتابِ پ ألف با هِ : كان الأستاذ الفقيه أبو عبد الهّ بن سودة شيخي رحمه الهّ بحمل طلبته على حفظها بلو تها

ومن جيد نظم أثي إسحق :

وأعـلم أني بعدهم غيرُ خــــيالد
كأني بعيد عنهم غيرُ شــــاهـد

 وأُحمل بوتاهم وأشهد دنـهـم فما أنا في علمي بهم وجهاتلي









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




تُصِيبُ بِهِ مَقـــاتِلَ مَنْ أَرَدْتَا
وَكنز" لا تخَــافُ عَليه لِصــًا
نَفِيفُ الحملِ يُوجَدُ حيثُ كُنْتِ






$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نبأ السيف : إلذا } \\
& \text { ( أي هس (r) }
\end{aligned}
$$

 وَإنْ أُعطِيتَ فيـهِ طولَ باعِ وِ وَقالَ الناسُ : إِنكَ قَدْ علمتًا





 وَتُفْقَدُ إِنْ جهِلِتَ وأَنْتَ باقٍ وتُوجَدُ إِنْ عَلمتَ وَلو فُقْدْتا
 وَإِن أَهملتهاَ وَنبَذتَ نُصسحا وَوِلتَ إِلى حُطامٍ

 .


إِذَا أَبعَرْتَ صحْبَكَ في سمَاءٍ (1)
قدْ ارْتْفَعُوا عَلْيُكَ وَقــدْ سَفُلتَا




وَيُكتَبُ عنْكُ (1) يوْماً إِنْ كَتمْتَا
 جعَلتَ المَالَ فوقَ العِلم جهالاً لْعَرُّكَ في القضيَّة مـا عَكَلتَا




 (1) إي يكتب ملئك .





كئن جلسِ الغنيْ على الحششَايا (1)










(1) المشيا : الفراثش المحشو . (r) الإتار : الفتر وضيت الميثة





سُجْنْتَ بِهَا وَأَنتَ لمهـا مُحِبُ

وَتُطِمُكَ الطعامَ وعن قريبٍ ستَطْعَمُ مِنكَ مَا فِيها طَعِمتًا






 (1) فابن الدنيا سجن الموزمن وجنة المكانر .


 هت يأتيك الئعين ) أي الموت . (؟) قال الشامر إذا أبثت الدنيا على لمــــر• دينــه











 كو سو سابد.



 وكنى بذكر اتة شرفا .


وفي صِغَري تُخَوِنتي المنـايـا وما تَذْرِي بحاللك حيثُشَخْتـا



 ولم أَحلُلْ بــوراد فيه ظُلمْ

 وَيَقِبْح بالفتى فعلُ التَّصابي (r) وأَقبح منه شيخ قد تَفَتّا

 وَلوْ بكت الْدّما عينالك خَوْفاً للذنبِكَ لم أَقلْ لَكَ قـد أَمْنتا




ومن لك بالاًّمانِ وأَنت عبد أْمرتَ فما ائتهرْتَ ولا أَطعتا ثققلمت من الذنـوب ولست تخشى


رَجَعْتَ التقهقرَي(1) وخَبَطتَ عَشْوى (r)
لعمرُكَ لْوَ وَصلتَ لمــا رجعنا
ولْوْ وافيتَ رَبك دُونَ ذنْبٍ وَنُوقشْتَ الحسابَ إِذاً هلكتا




 ( $)$



 ,















وَمَنْ لكَ بَالخلاصِ إِذا نشَبتَا
فإِنْ لمْ تَنَأَ عنه نِبْبْتَ فيهِ








(7)
. (1) أي علقّت به : أي بميدان الز ور الز
(
,






 ( (Y) الضم ركان يصيح لا مساس اه .





 وطوَّلتُ 'العتابَ وزدْتُ فيه لأَنْك في البُطَالة قد أَطْكُتْ



 ; كـ المبهات اه


 الثانبـة

 تم الكتاب بعــون اله تحالى

بيان ما طبع لصاحب الثقريرات
من المؤ لفات

1
. Y
r - إسعاف أهــل الإيمــان في وظائف رمضان .


0 - الإرشاد فيما يتعلت بالإجازة والإسناد .


- V

ما سيطبع إن شاء اللّ تعالي
1 - الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة في أصول الفقه .
r - r

## نهرس التقريرات السنية

صنغة

## المو خـســـــو ع

r $\ldots$... ... ... ... ... ... ...


7 تع
V $\ldots$... $. . . \quad . . .$.

( نائلدة ) في المر اد بالمكمم على المديث بالصمحة وتحوها المرفوع والمقطوع
$\wedge$ والمسند ، ( فائدة ) فيما اختصت با بلم به هذه الأثمــة
9
... ... ... ... ... ... ...

1. ... ... ... .

المعنعن وحكمه والمههم العالي والنازل وأقسامها والمها أعلى ما يقع للبخاري
1.

ومسلم الموتوف والمرسل الغريب
$1 \varepsilon$




17 المدلس وأقسامه - المّر وك وحكمه - الموضوع وما يعرف به الوضع IV ...



