الجزء السابع
من
الأنساب
لليامة أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التيمي السمعاني
المورق 575 - 1176 هـ

الجزء السابع

حسن ضمونه وعلقه على
العثمر نور عوام:

يطلب من مكتبة ابن تيمية
القاهرة
ت: 586440
الطبعة الأولى
1396 هـ - 1976 م
جميع الحقوق محفوظة
المقدمة

الحمد لله رب العالمين على جزيل نعمةه، والصلاة والسلام على سيد رسله ونبيته، سيدنا محمد النبي الأمين، أشرف ذي نسب، وأكرم ذي حسنات، وعلى الله وأصحابه البدور الكواكب، وعلى أتباعه وأنصاره النجوم التواقب، إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد هو الجزء السابع من كتاب "الأئمة الأجل" للإمام الأجل الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السعواني (ت 562 هـ) رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الذي يستاهل أن يقال فيه: إنه نسيج وحده، وفريد بابه.

يتوالى إصدار الكتاب - بعون الله وتسيره - بدءاً من "حرف السين" المهمة - وهو الموضوع الذي وقفت عليه طباعة الكتاب منذ عشر سنوات - وقد أشرف عليه الأستاذ الشيخ عبد القادر الأرناووط، ومعه "حرف الشين المعجمة" الذي قمت بذلك.

ويحسن أن أشير إلى أهم جوانب خدمتي هذا القسم:

آ - اعتمدت في تحقيقه على أربعة أصول خطيّة مصورة:

1 - مخطوطة أيا صوفيا في إسطنبول، وهي أصح الأصول الأربعة، وفيها يسير من الضبط.

2 - مخطوطة كورلي في إسطنبول أيضاً، وهي أقدم الأصول وأكملها نسناً، وفيها زيادات كثيرة، أشرت في الحواشي إلى المهم منها. وفيها إهمال للتخطيط وتعريف كبير.

- 5 -
3- مصورة خطوطاء الظاهرة بدمشق.

4- مصورة ليدن عن نسخة خطيئة ملفقة من عدة خطوطـ. وـبين
 Hatsain الساكنين توافق كبير في النص والصواب والخطأ والتحريف
 كثيرا فيهما.

ب- وُقد كان عملي في الكتاب منحصرأ في أُمرين أثناين:
 أولاً: أن أثبتت أمّا نص وأصحّة، مجموعًا من الأصول الأربعة،
 دون اتفاقيّ واحد منها أصلاً: أيّتاه في صلب الكتاب، وأشير إلى مظاهره
 في الخواصي.

إذا كنت جازمًا بصحة ما أثبتته في صلب الكتاب، فلا أحتفل
 بالمعايير الأخرى، ولن أقتَر على القاريء، بالإشارة إليها، إلا نادرًا.
 لمقصد مفيد إن شاء الله، كانبيته إلى خطأ مطغي وقع في بعض المصادر
 المشتهرة في هذا الفن، أو لدفع الاحتمال قد يُخطر بالقاريء أن فيما
 أثبتته خطأ مطغيًا، أو غير ذلك.

وإن كنت غير جازم بصحة ما أثبتته: فقد التزمت التنبيه إلى ما في
 الأصول الأخرى، أملاً أن يجد السادة المشتغلون بهذا العلم توجيهاً أو
 تصويبًا لأحد الوجوه التي ذكرتّها، ولا يلبق إهمال التنبيه إلى اختلاف
 الأصول في مثل هذه الحال.

ثانيهما: أني التزمت تقريباً وقدرًا ما أسقفي المصادر - ضبط كل
 عظم أحبّل اشتاء قراءته، وللقاريء المتوسط في هذا الفن، ولم
 أر من المناسب التنبيه إلى مصدرفيه، لخروجه عن المصوص في تحقيق
 الكتاب، وقد ألموس له المناسبة فأذكره، غير أن من المهم أن أثبت إلى
 أني التزمت ضبط المصنف - إن وجدت ضبطه له - ولم أثبت إلى ضبط
 غيره، إذ أحق مايضب به كتاب الرجل هو ضبطه الذي ارتضاه.

٧٦
يُجَدَّد اعتماد بعض المصادر التي رأيت المصنف الإمام قد اعتمدها وتبيّنها في كتابه، مثل: "الإكالا" للأمير ابن مacakولا، و "تاريخ بغداد" للخطيب، و "البرج والتعديل" لابن أبي حاتم، و "كتاب المجرورين" لابن حيان، وغيرها.

كما اعتمدت بعض المصادر التي اختصرت هذا الكتاب، أو اعتمدت الرأي في فهمها، مثل: "الباب" لابن الأثير، و "ليب اللباب" للسيوطي، و "معجم البلدان" لياقوت، وغيرها.

أقول: إنني أعتمد هذه المصادر اعتماداً كبيراً. يقرب من اعتمادي للأصول الأربعة للكتاب، وكثيراً ما كنت أشير في الروايات والمؤلفات، أو إلى خلافتها وصوابها. وقد كان لها أثر جيد. والحمد لله، في صدر هذا القسم على هذا الوجه المقارب من الصواب، إن شاء الله، إذ أن الأصول الحقيقة من التحريفات ما لا يُعدُّ كثرة، ولا يُخلُك فحشاً!

وأما زيادات نسب على ما ذكره المصنف، فلم أثبت في الروايات إلا زيادات ابن الأثير، وهي قليلة، إذ لم يتعلق القصد إلا بتحقيق نص الكتاب، لفظاً ومعنى وضبطاً، أما زيادات الطالبي، فسماها رحب واسع، وهي يجعل ذيل على الكتاب أليف، والله أعلم.

هذا، وأرجو من الله الكريم التوفيق والتسليه والتيسير، إنه خير أمول وأكرم مسؤول، والحمد لله رب العالمين.

كتبه: حلب/12 من شهر ربيع الأول 1396

معنى: "عوامته"
باب السن المهملة

السابع: يفتح السن المهملة، والباء المقطعة بواحدة بين الألفين،
وفي آخرها الطاء المهملة.

هذه السبعة إلى سباع، وهي بلدة معروفة بـ "ما وراء النهر" عند
آشور وشة، على عشرين فرسخًا من سمرقند، والمسافر إليها أبو الحسن
بكر بن أحمد الفقية السباعي، دخل سمرقند، وكتب بها عن
الفتح على عبد السمرقند. روى عنه أبو ذر عماد بن محمد بن مخلد
الثميني البغدادي.

وسباع: قرية على فرسخين من المدائن على طريق الكوفة، ظن أن
منها أبي العباس أحمد بن عبد الله بن المفلك الحميزي السباعي، وقيل:
أحمد بن عبد الله. حدث عن علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، ومحمد بن
كُناة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، روى عنه علي بن محمد بن يحيى
ابن مهران السوق، ومحمد بن مخلد العطار، ويزيد بن الحسن الباز
المعروف بابن المسلمة.

---

(1) كما في الأصول، يفتح المهنة وسكون السن المهملة وضم الراء وسكون الواو وفتح الشين
لمجمة وفون، وذكره ياقوت الحموي في "سجع البلدان". أُشير إلى، بضم
ال المهنة وسكون الشمس للمجمة وضم الراء، وواو ساكة، وسِن مهملة مفتوحة وفون وها،
وقال: وهذا الذي أوردته هو هذا الذي صمته من ألقاف أهل تلك البلاد، وهي بلدة كبيرة
بما وراء النهر، بلادي زمان وسمرقند، وبيها وبين سمرقند سينة وعشرون
فرسخًا، مسورة في الإقليم الرابع، قال: وينسب إلى أشور وشة من أهل العلم، حَمَم
أبو طلحة حكيم بن نصر بن خالد بن جندب، وقيل: جندب - الأشوري.
السيّاح : بفتح السين المهملة ، وكسر الباء المقوطة بواحدة ، وفي آخرها
الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى السباحة في الماء ، وببغداد من يحسن هذه الصنعة يقال
له : السباح . والمشهور بهذا الاسم :

أبو عبد الله أحمد بن خلف بن أيوب بن شمس الساّبح من أهل بغداد .

حدث عن عبد الكريم بن الهيثم العقايلي ، وأحمد بن يحيى الخواربي ،
وأحمد بن محمد بن عبد الله المتنبي البصري . وروى عنه أبو الجسّين محمد بن
أحمد بن رزقوه البيزان ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد الفرائدي (١).

 وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الأخوين (٢) الساّبح من أهل الدَّرَق
العليا ، سمع أجزاء من مستند يحيى بن عبد الحميد الحساني عن الفاضي .
أبي بكر محمد بن علي الدَّرَقّي ، كتب عنه أحاديث في مرو الروذ والدَّرَق
العليا (٣) ومات سنة إحدى وأربعين وخمسمئة ـ.

١٠٨

(١) قال ياقوت الحموي في « م섬 البلدان » : دزر ، أصله : دزر ، زيفون فيه القاف إذا
أرادوا النسبة ، وهي قرى في عدة موانع ، منها دزر حفص بن يرب برزاب ، دزر
عبيرم ، ودزر شيراز بن يرب أيضاً ، ودزر باران ، ودزر جفكرة ، كل هذه مرو
الشامان ، ودزر السيا من قرى مرو الروذ ، وإلى هذا ينسب أبو المعلوي الحسن بن محمد
ابن أبي جعفر البلخي الدَّرَقّي القاضي . ودزر السفلي من قرى بنجدي ، ودزر أيضاً
قرية كبيرة على طريق الناش شم وراء النهر بين زايم ومنصورة يقال لها دزر وسابط
، نسب إليها جماعة ، منهم أبو بكر أحمد بن خلف الدَّرَقّي يعرف بابن أبي شبيب .
السأبائي: يفتح السين المهملة وبعدها الألف ثم الباء الموحدة، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى نوع من الشبام يقال لها: السأبائية، والمشهورة به النسبة:
أبو محمد اسماعيل بن سمع الحنفي الكوفي بن يشاع السأبائي من أهل الكوفة.
يروي عن أبي رزين، وأبي مالك، وماlek بن عمير وغيرهم. روى عنه
امرأي، وعبد الواحد بن زياد، وخمس بن غياث، أيّ عليه أحمد
ابن حنبل. وقال يحيى بن معين: هو ثقة مأمون كوفي. وقال أبو حاتم
الرازي: هو صدوق صالح (1).

وأبو الخطاب خزرج بن عم란 السعدي بن يشاع السأبائي. روى عنه
سيليمان بن أبي أبو مولى عم란 بن عفان رضي الله عنه. روى عنه أبو عبيد الله الحداد، ومومي بن اسماعيل، أيّ عليه يحيى بن معين، وقال:

هو صالح.

وسعد بن حبيب القيسي بن يشاع السأبائي بصري. روى عن الخسن،
وأبو عون، وأبو سيرين. روى عنه أبو داود الطالبي، وعمر بن إبراهيم،
وأبو سلمة.

وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم العدوي الفارسي صاحب السأبائي
المعروف بـ«صاحب صاحبة» من أهل بغداد. روى عن روح بن عبانة، وروى
ابن يزيد القرئي، وداود بن رشيد، ومحمد بن نصح، وشعبة وأبي المنذر
اسماعيل بن عمر. قال ابن أبي حاتم: كتب عن أبيه بيئة ستة سنين،
واربعين، وسأله أبوه فقال: صدوق! روى عنه محمد بن يحيى الذهبي،
ung محمد بن اسماعيل البخاري، والحسن بن اسماعيل المحمالي، وأبو القاسم
ابن زكريا المطرز.

(1) الجرح وتعديل لابن أبي حاتم 172/1/174 (2) المعجم والتعديل 9/104
وأبو علي محمد بن المنيرة البصري بياض الساّبوري. يروي عن حوشب
عن الحسن. روى عنه موسى بن اسماعيل (1) قال ابن أبي حامد: سمعت
أبي يقول ذلك (2).

السابوري: يفتح السين المهملة والباء الموحدة بعد الألف بعدها الواو،
وفي آخرها الراء.

هذه النسبية إلى سابور، وهي بلدة من بلاد فارس قريبة من كازرون (3).
وظني أنها جندي سابور الذي يقوقها الناس بالعجمة بشاحور، والله أعلم.
كان بها جماعة من أهل العلم، منهم:
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الحسين بن حمدان الفقيه
السابوري، حدث بشيراز عن أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الملك
الرؤاسي. روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبداللهارة الشيرازي الحافظ،
وحدث عنه في معجم شيوخه.

и سابوري في ملكة الفرس، قال الشاعر:
منهم: إنه وحامد، وإيوان، والحرم، وسابور، وسابور ربه من زيد بن سابور الساّبوري.
يروي عن حجاج بن دينار، وغيره. نسب إلى جده. روى عنه أحمد بن عبد الله الساّبوري، وأحمد
ابن عبد الرحمن بن سراج وغيرهما.

ووهم بن بقية بن عبد بن سابور الواقطي الساّبوري، واقطي.
يروي عن خالد الطحان، وهشيم بن بشير وغيرهما.

(1) هو موسى بن اسماعيل البشري (2) الجرح التصدي.
(2) وهي كورتسب إلى سابور الملك. لأنه هو الذي بن مدينة سابور، قال ياقوت الحمو.
في «معجم البلدان»: وأصله شاه بور، أي ملك بور، وبور الابن بلسان الفرس. 
قال الازهري. قال ياقوت: وسابور الأدهم الكثير، ومن دخلها لم يزل يشمل رواج
طبية حتى يخرج منها، وذلك لكثره رياحها وأثرها وبساتينها.
وأبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق الساّجري بغدادي، يروي عن أبي نعيم عبد بن هشام الباجي، ومحمد بن أبي نوّاح قراد (1) وغيرهما.

وفي الأسماء:
زيارة بن سابور، سمع الحسين بن علي يقول: سّن أ(Android 4 مسجداً لا يأتي إلاّ الله فذلك ضيف الله عز وجلّ، و هو عم بقية بن عبد بن سابور.
وسلمة بن سابور يروي عن عطية عن ابن عباس في التفسير.

السّاجي: بفتح السين المهملة و بعدها الجيم.

هذه النسبة إلى السّاجي، وهو خشب يحمل من البحر إلى البصرة تعمل منه الأشياء، تنسب إلى عمه أو بيعه جمعة قديماً وحديثاً، منهم:
أبو علي زكرياء بن حمّي بن خلاد السّاجي البصري من أهل البصرة نزل بغداد، وحدث بها عن عبد الله بن داوود الخرّيمي، وزياد بن سهيل الحارثي، وعبد الملك بن تریث الأصمعي، والحكم بن مروان الفشير وغيرهم.
روى عنه عبد الله بن اسحاق اللدائي، و محمّد بن خلف بن المرزبان، وعبد الله بن عبد الرحمن السكري، والقاضي أبو عبد الله بن المحاملي، و محمّد بن خلف وغيرهم.

وأبو اسحاق إبراهيم بن فهد بن حكيم بن ماهان السّاجي البصري من أهل البصرة. وما سمعت جزءاً من حديثه بالبصرة عن شيخنا أبي محمد جابر بن محمد الأنصاري الحافظ قال له: إبراهيم بن فهد كان يقال له: رئيس المحدثين، سمع قيس بن حفص الدارمي، و محمّد بن عباد الهنائي وغيرهما. روى عنه أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن دليل

(1) قراد، بضم الثقين وتحقيق الراء، لقب لأبي نوّاح، وهو عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي، ويقال: الفضي.
المدّال ، وعبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، ومحمد بن اسحاق بن حاتم البصري وغيرهم ، وكان قدّم فيهم من وحدات بها ، وتوفي بالبصرة سنة ثلاثين وثمانين ومائتين.

الساحلي : يفتح السين ومن كسر الحاء المهملتين بينهما ألف، وفي آخرها لام.

هذه النسبة إلى الساحلي ، وهي يقين وموصاخ على أطراف البحر ، نسب جماعة إليها ، منهم:

صالح بن بيان السلمي ، ويقال : العبد ، ويعرف بالساحلي من أهل الأنباء ، وفي قضاء شريف ، وإنما قبل له : الساحلي لأنه ولي القضاء بسيراف ، وهي على طرف البحر ، أولاه من أهل الأنباء ، وهي على طرف الفرات ، والأول أشبه والساحلي هذا حديث عن شعبة ، وسفيان الثوري ، وفرات بن السماء ، وعبد الرحمن الحموي . روَي عليه الالب في سُهْيَة ، محمد بن خلف الجداد ، وأحمد بن مظهر العبدي ، ومحمد بن أبي سمية النعم واسحاق بن أبي اسحاق الصفار ، وكان ضيفًا يروي المناكير على الشيوخ الثقاف.

وقال البراقي : رأيت بخط الدارقطني : صلاح بن بيان متروك.

وأبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن ... الصوري الحافظ الساحلي.

كان إذا روى أبو بكر أحمد بن علي الخطيب عنه الحديث قال في بعض الأوقات : أنا (1) محمد بن أبي الحسن الساحلي لأنه من صور ، وهي بلدة على ساحل بحر الروم ، كان حافظًا. فاضلاً عاملاً مكيًا من الحديث ، رحل إلى ديار مصر وأطراف الشام ، وورد العراق ، وسكن بغداد إلى حين وفاته.

السدران : يفتح السين المهملة والراء والباء الموحدة بين الألفين ، وفي آخرها النون.

يظهر هذا الاسم من يحفظ الجمال ويراعيها ، واشتهر بهذه الحركة :

(1) أي آخرنا.
أبو الحسن علي بن أيوب بن الحسين بن أيوب أستاذ القُلمي المعروف
باين الساركوني الكاتب من أهل شيراز، سكن بغداد وكان رافضياً
غالياً، سمع علي بن هارون القرمسي وآبا سعيد السيرافي وآبا بكر
ابن الجراح الخزاوي، وأبا عبيد الله المزبانة، ذكره أبو بكر الخطب الحافظ
في «التاريخ»، وقال: أبو الحسن القُلمي الكاتب المعروف باين الساركوني
كتيبنا عنه ولم يكن له كتاب، وإنما وجدنا سماعه في كتاب غبره، وحدثنا
من حفظه عن أبي عمر بن حيوه وأبي بكر بن شاذان، وذكر لنا أنه سمع
من التميمي ديوان شعره سوى القصائد الشعرية فقرأته عليه جميع الدواوين،
وكان رافضياً، وكان يذكر أن مؤلفه شيراز في سنة سبع وأربعين وثلاثمئة
وستة بغداد في سنة ثلاثين وأربعمئة (1).

الساركوني: يفتح السين المهمة والراء بعد الألف، وفي آخرها النون.
هذة النسبة إلى الساركوني، وهي قريبة من سويد الباردى، وتمهور بهذه النسبة:
أبو بكر محمد بن اسحاق بن حام الساركوني. يروي عن أبي بكر
محمد بن أحمد بن جنب (2)، روى عنه أبو عبد الله بن مالك الخنابي بخارى.

الساري: يفتح السين المهمة، وفي آخرها الراء.
هذة النسبة إلى سارية، وهي بلدة من بلاد مازندران، أقسمت بها عشرة
أيام، وكنت أظن أن النسبة إليها السروي حتى رأيت في كتاب الإكال
لاين ماكولا: الساري جماعة من طبرستان.

---
(1) تاريخ بغداد: 351/11. (2) في «معجم البلدان» حبيب.
(3) في «معجم البلدان»: أبو عبد الله.
الساسجردي : بالألف بين السينين الهامتين وكسر الجيم وسكون الراء،
وفي آخرها الدال الهاملة.

وهذه النسبة إلى ساسجرد(1)، وهي قرية من قرى مرو على أربعة فراسخ منها
على طرف(2) الرمل، دخلتها غير مرة زياره محمد بن والان الساسجردي، منها:
بسام بن أبي بسام الساسجردي كان يتمعن كتاب ابن المبارك، ولي
أبا حمزة محمد بن ميمون السكري، ونوح بن أبي مريم، وكان من العرب،
أدركه علي بن الحسن بن شقيق، وروى عنه إبراهيم بن طهمان، ووالد
ابن موسى السنان.

وحمود بن والان الساسجردي، كان من مشاهير الأئمة
والعلماء. قال أبو زرعة السنجي : حمود بن والان من قرية ساسجرد مات
سنة اثنتين وثمانين ومائتين.

وابنه حامد بن حمود بن والان الساسجردي من هذه القرية، هكذا
ذكره أبو زرعة السنجي.

أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي مسعود الساسجردي
سمع علي بن الحسن بن شقيق وعبدان بن عبد الله بن عثمان.

بالألف بين السينين الهامتين الثانية منها مكورة وبعدها
الباء المقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى محلة بمرور خارجة عنها عند المصلى يقال لها : سكة
ساسان، منها:

أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن أبي بكر بن عبد الجبار بن أحمد بن
محمد النافدي الساساني الخزامي، شيخ صالح ديد راغب في الخير.

(1) في عجم البلدان، ساسجرد، بينين مهترين متوفحين بينهما ألف، وبعد السين
الثانية نون، ثم جيم، ثم راء، ثم دال. (2) في عجم البلدان، على طريق.

8
سمع أبا الخير محمد بن أبي عمران موسى بن عبد الله الصفائ، قرأت
عليه جميع كتاب الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري
وكانت ولادته في حدود سنة ستين وأربعين، ووفاته في سنة إحدى أواخر
أربعين وخمساً.

(1) ويقال: الصد ، بالصابد بدل السين.
تنبيه الباشيرين لأبي الليث السمرقندي بروايته عن الخطيب التوضيحي عن حفيد الرمدي عنه، وكان بيبي وبيته أسس شديد وألفه ومواده لا إلى غاية، وكانت ولادته في جمادي الآخرة سنة ثمانين وأربعمائة.

ويوسف بن صالح بن محمد بن عبيد الله السامرائي الخطيب، يروي عن أبي الحسن علي بن أحمد السنكياني. روى عنه أبو حفص عمر بن محمد السففي، وتوه في سمرقند، ودفن في مقبرة الإمام زرارة.

وأبو يعقوب يوسف بن يحيى بن محمد السامرائي كان يسكن في سكة صالح، برأس قنطرة غانف، من سمرقند، ويدرس في مدرسة رأس سكة حافظ حيات، توفي ليلة الجمعة الثالثة من شهر صفر سنة ثلاثين وخمسماة، ودفن بتقبرة رأس قنطرة غانف.

السافردي: يفتح السين المهملة والفاء بينهما ألف وسكون الراء والدال المهملة المفتوحة، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى سافر، وهي قرية من نواحي جيحون قريبة من أم على طريق خوارزم، منها:

أبو بكر محمد بن داود بن عصام بن سلام السافردي، يروي عن محمد بن أبي إسحاق، روى عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الغنجاز الحافظ.

السافري: يفتح السين المهملة وكسر الفاء بينهما ألف، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى سافري، وهو اسم، وليس سنة، وهو أبو سليمان أبو ببح أساحق بن إبراهيم بن سافري البغدادي تزيل الرملة. يروي عن يعلى بن منصور الرأزي، وأبي الجواد الأنصاري، وأبي حذيفة موسى.
ابن مسعود، وزكريا بن عدي، وموسى بن داود، وخليل بن معلد، ومعاوية ابن عمرو، وغيرهم.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كنتا عنه بالرملة، وذكرته لأني فعرفه.
وكان صدوقاً (1).

الساكين بن الراوي: يفتح السين المهملة والكاف، والباء الموحدة والباء آخر الحروف، والراوي بينهما، فالساندان والدال مهملة، و亻في آخرها، الواو.
هذه الباية إلى الساكن بن الراوي، وهي قرينة من قرى نصف، منها:
الفقيه الأدب، محمد بن علاء السني، الساكن بن الراوي، كان يذهب بقرية خاصب، من قرى درعتم، سمع أنا رجاء قطبة بن محمد العتماني، النصفي وتوفي بـ "نصف" في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وثمانين وأربعمائة.

السلاجق: يفتح السين واللام (2) وكمرا، ويفقال أيضاً: سيلج، وأيسار، وسأعيد ذكرها.
هذه قرينة قديمة على طريق الأنباء، قريبة من تل عقرقوف، أقامت بها يوماً في توجه إلى الأنبار في النوبة الثانية، منها:
أبو زكريا بن أبي بكر السلاجق، المجلي. يروي عن الليث بن سعد، وإبرة فضيلة، ومجاهد بن أبوب. روى عنه أحمد بن حنبل وأهل العراق، وابيع، مات في بعقوبة، وعثمان بن عثمان، شعبان سنة عشر ومائتين.

(1) "الجرح والتعديل" 241/1/15
(2) في "سمع البلدان" لباقر الحموي: سلخين، بكسر الاسم، وقال: والمعنوي تقول: سلخين، وكلها خطأ، وإنما هو السليمين قرينة بغداد.
السالمي: يفتح السين المهملة.

وهذه النسبة إلى ثلاثة، إلى سالم بن عوف، منهم:
لكن بن عجيرة السالمي أبو محمد، له صحة.
وعبد الله بن خليفة السالمي الخزرجي، له صحة أيضاً.
وجماعة ينسبون إلى مذهب الحسن بن محمد بن أحمد بن سالم في الأصول، وإلى مذهب ابن أبي عبيدة في التصوف، وأكثر ما يكون بالبصرة.
وواسدها، منهم فقهاء وعلماء ينسبون إليه.
وأما أبو أحمد أحمد بن محمد بن سالم بن علي بن عبد الله بن بشار السالمي من أهل نسابور، سمع اسحاق بن راهب، وعمرو بن زرارة وغيرهما، روى عنه أبو حامد الشرقي الحافظ وجماعة، وهو ينسب إلى جده سالم.

السالمي: يفتح السين المهملة.

هذه النسبة إلى جماعة من ملوك سامان، والمشهور منهم:
الأمير الماضي العالم العادل الناصح للرعيّة أبو إبراهيم اسماعيل بن أحمد ابن أسدي بن سامان بن جبأ (1) بن نيار، مولى أمير المؤمنين، ومن ينسب إليه ولي أقربائه وأولاده من مواهله وأنباهه يقال لهم: الساماني، كتب الحديث، وقصصه في النزو والعدل، وحورة أهل العلم، وتقريبهم مشورة معروفة.
ومات اسماعيل بن بخيار بن شفتة في صفر سنة خمس وثمانين وثلاثين، ووالده الأمير أحمد بن أسدي بن سامان بن جبأ (1) بن نيار بن نوشرد بن جماعة بن نبرام جوين (2) الساماني، يروى عن سفيان بن عيينة واسماعيل.

(1) في الجهم، وضيفه المستففي بالفتح، قال: ويوحي بالباء، ويوحي بالفاء، ويوحي بالباء، وأثناه في القاموس: حيا، يفتح الفاء والباء المشددة.
(2) في معجم البلدان: أحمد بن أسدي بن سامان بن جبأ بن نوشرد بن صبح بن مشهود بن نبرام جوين.

- 12 -
ابن عطية، ويزيد بن هارون، ومنصور بن عمار. روى عنه ابنه الأمير اسماعيل ومات بفرغة في شوال سنة خمس وثمانين.

وابنه أبو يعقوب أصفاق بن أحمد الساماني، كان على مظلوم خياله، حدث عن أبيه، وعبد الله بن عبد الرحمن. روى عنه صالح بن أبي زُيَّان، وكان الله بن يحيى بن موسي القاضي توفي ببهندسة خياله مذبوخًا لتسع بقين من صفر سنة إحدى وثلاثين.

وأخوه الآخر أبو الحسن نصر بن أحمد بن أسد بن نوح الساماني، كما قاله الحاكم أبو عبد الله الحافظ: آخر الأمير اسماعيل، سمع أباه، وسلم بن غالب السمرقندي، وأبا عبد الله محمد بن نصر المروزي. روى عنه سهل بن شادوبي، ومات نصر لسن بقين من جمادي الآخرة سنة تسعمائة وسبعين وثمانين، وقرابته وعشيرته فيها كثرة وشهرة. قد ذكرت في هذه الوارفة وفاء الأمواء السامانية، ذكر أبو عبد الله محمد بن أحمد الفنجر الحافظ فيما ذكر عنه أبو العباس المستغفر أن فتح استيجة كان على يد نوح بن أسد بن سامان في سنة خمسة وعشرين وثمانين، ومات أبو محمد نوح في سنة سبع وعشرين وثمانين.

ومات أخوه أبو العباس يحيى بن أسد يوم الخميس خمس بقين من ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وثمانين.

ومات أبو الفضل الياس بن أسد بـ "هراء" سنة الثمانية وأربعين وثمانين.

ومات أبو نصر أحمد بن عبد الله الأمير أبي إبراهيم اسماعيل بن أحمد بفرغة في سنة خمسين وثمانين.

ومات أبو الحسن نصر بن أحمد بن أسد أبو اسماعيل بن أحمد ليلة الاثنين بعد المغرب، ودفن يوم الاثنين لسن بقين من جمادي الآخرة سنة تسعمائة وثمانين وثمانين.
ومات أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد في صفر سنة خمس وثمانين.
وماتين وكانت ولاته بفراغة في شوال سنة أربع وثلاثين وثمانين.
وقال أبو نصر أحمد بن إسماعيل الشهيد: قتله غلامه به فبر على شط جيحون ليلة الأحد لسبيع بعين من جنادى الآخرة، سنة إحدى وثلاثة.
ومات أبو الحسن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد.
الخميس لثلاث بعين من رجب سنة إحدى وثلاثين وثمانية. وكانت ولاته.
ثلاثين (30) سنة وسنين وأربعة أيام.
ومات أبو محمد نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أحمد.
الخميس بعين من ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وثمانية.
ومات أبو الفوارس عبد الملك بن نوح بن نصر يوم الأربعاء لأربع حلون من شوال سنة خمس وثمانية.
ومات أبو صالح مصوص بن نوح في شوال سنة خمس وستين وثمانية.
قاله المستغفي.
قلت: ممات أبو القاسم نوح بن مصوص بن نوح في العشر الأوائل من
رجب وصلى عليه بالسيدة يوم الخميس لثمان حلون من رجب سنة سبع.
وثلاثين وثمانية، وكانت ولاته إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر إلا أن آماً،
وبعث لأبنه أبو الحارث مصوص بن نوح على كور ما وراء النهر في ذي القعدة.
وخطب له بنفس يوم الجمعة في العشر الأوسط من ذي القعدة سنة سبع.
وثلاثين وثمانية.

المصدر: يفتح السين المشددة واليم والراء المشددة أيضاً.
هذه النسبة إلى بلدة على الدجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخاً يقال لها:
(1) في الأصل: ثلاثين.
سُرُر من رأيٍ، فخفِقْنَها اللَّماس وقَالا: سَامِرة، وَبِهِ السَّرَّداب المعروُف
في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهدِيه يخرج منه، وقد ينسبون إلَيْها
بالسَّرَّمَيْي أيضاً. وقيل: إِنَّها مُدِينة بِناها سَام، فقيل بالفارسية: سَام راً
أي هي لسام. وقيل: بَن هو موضع وضع عليه الخراج فقالوا بالفارسية:
سامرة (1) ، أي: هي موضع الخراج، وخربت هذه البلدَة، ثم بناها
المتَّمَصَّمّ لما ضاقت بِنَمادَة عن عسكره، وكان إذا ركَّب يموت جماعة من
الصبيان والعَيْمان والضفَّاءة لازدادها الحيل وضغوطها ووظُّها، فاجتمع أهل
الخير على باب المتَّمَصَّم وقالوا: إِنَّما أن تخرج من بغداد فإن الناس قد تأدَّوا
بعسكرك أو تجارك، فقال: كيف تجاروني؟ فقالوا: تحارب بسهام
السُّحْر، يغون الدعاء، فقال المتَّمَصَّم: لا طاقة لي بذلك، وخرج من بغداد
وبن سُرُر من رأي وسكتها، وكان الخلقَاءاً بعده يبكيونها إلى أن انقلوا بعد
ذلك إلى بغداد، والساعة قد خرب أكثَّرها ولم يبق بها إلاَّ جمع يسر
منها أبو العباس محمد بن أحمد بن هارون الدعاوي السامري، حديث عن
ابن عبد الله المخملبي، وعباس بن عبد الدلال قَفَّى. روى عنه أبو أحمد
عبد الله بن عدي الحافظ وذكر أنه سمع منه بسر من رأي.
وأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن يوسف السامي القاضي، سمع
ابراهيم بن عبد الصمد السامي، وعمر بن ابراهيم الدعاء، وحمزة بن القاسم
الهاشمي. روى عنه ابن أبيه أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون الرشي
وغيره وكان ثقة، وكان ابن الرشي يقول: كان عدًى بجي عن ابراهيم
ابن عبد الصمد عن أبي مصعب عن ماك قطعة كبيرة من الموطأ قال:
ما رأيت جدي مفترقا بنهر فقط، ومات في سنة الثمانين وأربعمائة، سامراً
قال أبو القاسم اللالكاني: وكان زجلا صدوقاً صاحباً.

-----------
(1) في المربِّ العيدلي: وهم سُرُر.
السامي: هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب، والمشهور بها:
أبو عمرو عروة بن البرد بن النعمان بن علجة بن الأفيق بن كرمان بن الحارث بن حارثة بن مالك بن سعد بن عبيدة بن سامة بن الحارث بن لؤي ابن غالب، وقيل: عبيبة بن الحارث بن سامة بن لؤي بن غالب الناجي السامي من أهل البصرة. يروى عن روح بن القاسم وشعبة بن الحاجج.
روى عنه علي بن عبد الله بن المديني وأهل العراق.
وولد وولده وولده أيضاً أبو اسحاك إبراهيم بن محمد بن عروة السامي من أهل البصرة. كان ثقة معرفاً بالطلب حافظاً. يروى عن عاصم بن معاذ روى عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى الموصلي، ومات في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين.
وأبو اسحاك إبراهيم بن الحاجج السامي من أهل البصرة. قال أبو حامد بن حبيب بن هو من ولد سامة بن لؤي. يروي عن الحمادين.
روى عنه الحسن وأبو يعلى أيضاً مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. وعلي بن الحسن السامي يروى عن الثوري المأكير.
وعمرو بن موسى السامي عم محمد بن يونس الكججي. يروي عن حماد بن سلمة.
وحمل بن عبد الرحمن السامي الهروي يروى عن خالد بن هيجاج.
ويعلى بن حجر بن النعمان السامي. يروي عنه أبو صالح القاسم بن الليث.
وأبو ليدي محمد بن إدريس السامي من أهل سرخس. يروي عن سويد ابن سيد الخنثاني وأهل العراق. روى عنه أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه وغيره. سمعت أربعة أجزاء من حديثه بعلو عن أبي القاسم زاهر بن طاهر الشهامي بيسابور.
وأبو سادة عباد بن منصور السامي الناجي قاضي البصرة.
يروي عن أبو بكر النصعي.
أبوهلايل محمد بن سليم الراسي السامي، جميكر، ذكرناه في الراسي.
أبو المؤرخ علي بن داود السامي الناجي.
أبو بكر محمد بن علي بن العباس بن سام السامي، نسب إلى جده الأعلى.
حدث عن محمد بن سعد العوفي وجعل بن أبي عثمان الطياري. روى عمه أحمد بن الفرج بن الحاج، وتوفي سنة سبع وعشرين وثمانية.

السنيجي: يفتح السنن المهملة وسكون اللون وفتح الجيم، وفي آخرها
النون.

هذه النسبة إلى السنيجي، وهي قريبة من قرى نصف، منها:
الإمام المشهور أبو إسحاق إبراهيم بن عقل بن الحاج بن خداس بن يزيد(1)
ابن توشيب السنيجي النصغي إمام أهل نصف وقاضيها بعد طفيلة بن زياد.
أصله من قري سامان، كان إماما جليلاً، عارفاً بالفقه والحديث، عفيفاً،
صائناً، عنى بجمع الأحاديث وتصنيفها، صنف كتاب التفسير، كتاب
المستودع وغيرها، ونشرت روايته، له رحلة إلى خراسان والعراق
والحجاج والسام، ومصر، لقي فيها الأمة، مثل أبي رجاء قتيبة بن سعيد
البغلائي(2)، وأبي الحسن علي بن محمد السعدي، وأبي الوالي هاشم بن عمر
الدمتري، محمد بن مصطفى الحمدي، وهناد بن السري، وأبي كريم
محمد بن العلاء الكوفي، وأبي موسى محمد بن المتنى البصري، ولي أبو أحمد
ابن حرين بعد المحتلة، ولم يسمع منه لأنه كان قد اعتنق من الرواية، وحدث
بكتاب "الجامع الصحيح" لمحمد بن اسماعيل البخاري عنه، وهو آخر من

(1) في "معجم البلدان" ليافوت: بين خشايل بن حيدر.
(2) وغالب من قرى بلغ.

الأناسب م(2) 17-
روى ذلك الكتاب عنه. روى عنه جماعة كثيرة، منهم ابنه سعيد بن إبراهيم ومات عن خمس ولما مات سنة في ذي القعدة سنة خمس وتسعين وثمانية.

السُنْجَيِّ: يفتح السين المهملة وسكون النون بعد الآلف، وفي أخره الحليم.

هذه النسخة إلى سان، وهي قرية بنواحي بلغ في حضيض الجبل، وبدأت النحاس، وقيل لها: سان وجناحها، وهما قريتان، وال述べ إليهما جماعة، منهم الفقيه حسنون 1 السُنْجَيِّ المكنى بابي زكريا كان من أصحاب أبي معاذ، وكانت له رحلة إلى العراق وإلى مصر، كتب فيها عن أبي محمد عبد الله بن وهب المصري، وذكرها أن إبراهيم بن يوسف إذا أشكل عليه شيء من الفتى سأله، وكان قد كتب عن ابن وهب وغيره.

والحسن بن علي السنجي، وكان عابداً. روى عن الحجاج الأعور وغيره. روى عنه محمد بن علي البلخي.

السُنْجَيِّ: يفتح السين المهملة وسكون النون وفتح القاف بين الألفين، وفي آخره النون.

هذه النسخة إلى سانقان، وهي قرية من قرى مروى على خمسة فرساخ منها، وقيل لها: صقان بالصاد أيضاً، خرج منها جماعة من العلماء والصوفياء، منهم: أبو بشر الأشعث بن حسان السنجي شيخ ثقة صدوق، روى عن عمه، روى عنه أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسيفي، وكانت عفوته بعدها ثمانية.

وأبو حنزة السنجي كان أدبياً، شديدًا على الجمعية، ذكرته في الصدا والحسن عمر بن عبد الله بن غالب السنجي كتب عن علي بن داود القطني، خرج إلى الحج فقتل في الطريق.

(1) في نسخة حسن، وفي «مجمر البلدان» لباقر، و«الباب» لابن الأثير: حسن.
السانيوادجي: بفتح السين وضم التون وفتح الواو وكسر الجيم 
بعدها الراء، وفي آخرها الدال المهملة(1).
هذه النسبة إلى سانيوادجي، وهي إلى عدة قرى بهذا الاسم بمو، وسرخس.
وأما أبو النضر أحمد بن محمد بن إبراهيم السانيوادجي من 
سانيوادجي كازه قرية يروى عليها خمسة فراسخ منها، سمع أبا الحسين النازجي:
روى عنه الأستاذ إسحاق بن عبد الله، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن 
شوكران السانيوادجي، سمع زهير بن سالم، وسليمان بن سعيد السنجي
من سانيوادجي مرو، هكذا ذكره أبو زرعة السنجي.
وأبو محمد عبد الرحيم بن الحسن السانيوادجي من قرية سانيوادجي
مرو، له علم وصلاح، ذكره أبو زرعة السنجي.

السانيوادجي: بفتح السين وسكون الواو بعد ألف، وفتح الكاف،
وفي آخرها التون.
هذه النسبة إلى ساكان، وهي قرية من قرى خوارزم عند هزاراسب. منها:
أبو سعيد أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد الجلابي السنكاني،
كان إماماً فاضلاً، سدّد السيرة، دوماً سماياً، سكن خيوة، سمع
أبا علي إسحاق بن أحمد بن الحسين البهيجي، سمعت منه شئاً يшибاً
بجية، وكانت ولاده بقرية ساكان في شهر ربيع الأول سنة إحدى
وسبعين وأربعةاثنا إلا العشر منه.

السانيوادجي: بفتح السين المهملة، وفي آخرها الواو بعد ألف.
ساوا: بلدة بين الري وهمدان، خرج منها جمعة من العلماء في

(1) في "مجمع البلدان" لياقوت: سانيوادجي، بعد ألف، تقول: يعني سانيوادجي، وسانيوادجي، وهي بين التين وضم التون وكسر الجيم، وفي آخرها الدال المهملة.
كل فن قدماً وحديثاً. فمن القدماء:

أبو أحمد محمد بن أمية بن دمين مسلم القرشي الأموي الساوي، مولى عقبة بن أبي معيط، يروي عن وكيع، وسلمة بن الفضل، وعبد الله بن إدريس، وعثمان بن مختار، والعنجر. روى عنه الحسين بن عيسى البسطامي، وأبو حاتم، وأبو زرعة الزياتان، وأهل بلده، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق (١).

دخلت في انسراقي من العراق، وصلت بها الجماعة، وكتب عن جماعة.

والقاضي أبو هاشم محمد بن علي الساوي، رفيقاً في سفر الحجاز، كتب عنه بمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وسماوة. روى لنا عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الكاحجي الساوي عن أبيه، وتوفي سنة نيف وأربعين وخمسين.

وأبو يعقوب يوسف بن إسماعيل بن يوسف الساوي، كان شيخاً صالحاً راغباً في الحديث، صوفيًا، نظيفًا، سكن مرو، وسمع في بغداد أبا علي إسماعيل بن محمد الصفار، وأبا جعفر محمد بن عمور بن المبخيري الزازر، ودبشك الحسن بن حبيب الدمشقي، وابن طبري خيشمة بن سليمان القرشي، وطبقتهم. سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وذكره في التاريخ، فقال: أبو يعقوب الساوي، كان من الصالحين، أول ما تقيت ين_GPS_878، ابن جار، ثم إنه ورد في كتابات سنة ثلاث وأربعين، وأقام بسماوة مدة، ثم خرج إلى مرو، وزرع آبا العباس المحبوبي، وأكثر عنه، واختصه أبو العباس لصحبة ولده أبي محمد رفيق بيرو على بابه إلى أن مات بها سنة ست وأربعين وثلاثمائة، سمع بالشام وبغداد، ودخل أصبهان، فسمع مسيد أبي داود، وكان مع ذلك يختص بصحة الصالحين من الصوفي.

محمد بن أحمد بن جعفر الساوي المقرئ، حدث بمكة عن محمد بن

(١) إحرج والتعديل ٢٠٠٩
صالح بن علي الأشج. روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جمعة الغسائي. وحدث عنه في معجم شيوخه.

الماء: بفتح السين المهملة وكسر الهاء، وفي آخرها الراء. هذه الكلمة صورتها صورة النسبة، ولكنها اسم القطامي الضبعي من ضبيعة بن زرار أحد ولد السهري بن وهب بن جلي بن أحمس صاحب شراب، وكان أبوه من أصحاب خالد القسري.

الزاوية: بفتح السين المهملة وكسر الياء المضوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها الهاء المهملة.

هذه النسبة إلى السياحة والتجوال في البلاد وكهرة الأسفار.

والمشهور بهذه النسبة:

أبو جعفر الساجح. أحد الزهاد. روى عنه جعفر بن أبي جعفر الرازي.

أحمد بن إبراهيم الساجح. ححدث عنه يحيى بن عبد الله الباجي الأذني.

روى عنه يحيى بن عبد الباقي الأذني.

محمد بن إبراهيم الساجح. حدث عن جعفر بن براق. روى عنه محمد ابن منصور الطوسي.

أحمد بن الحسين منصور الساجح. ححدث عن أبي قلابة الرقاشي.

روى عنه المعايي بن زكريا الحرمي.

(1) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري أبو القاسم (626-1086 هـ) كان واليًاً للسماوية، وكان رجلًا مبهرًا، وكان يقع في ملي خليج بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يتراءى بالنزقة.
باب السين والباء

السُبَّاعي: بكسر السين المهلة وفتح الباء المقطعة واحدة، وفي

آخرها الراة.

هذه النسبة إلى قرية من قرى بخاري يقال لها: سَيْبِيرَى، ويقال: 
إسيرى، بإلحاق الألف، ويقال: سباري أيضاً، خرج منها الإمام أبو محمد
عبد الملك بن عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن محمد بن فضالة...

السبارى من أجل بخارى. حدث بكتاب "تاريخ بخارى" عن مصففه
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن كامل الفنjar الحافظ، وسمع
أبا جعفر محمد بن عمرو بن الشعي. روى عنه أبو الفضل بكر بن محمد بن علي
الزبيري، وأبو الفضل محمد بن علي بن سعيد المطيري وغير هما. ولي عنهما إجازة.

السُبَّاعي: بكسر السين المهلة والباء المقطعة واحدة، وفي آخرها
العين المهلة.

هذه النسبة إلى "بي سياع"، والمستب إليهم ولاة أبو سعيد نافع
ابن سرجيس الحجازي. قال أبو حامد بن حيان: هو مولي بني سياع.
يروي عن أبي وأبي الليثي. روى عنه عبد الله بن عثمان بن خضيمة
والحارث مولى بني سياع. يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
روى عنه عبد الرحمن بن معاوية.

وأبو علي الحسن بن علي بن سياع بن النضر بن مسعدة بن بجير البكري
السمرقدي، يعرف بأنه ابن أبي الحسن السباعي الاتنادي، نسب إلى جده.
يروي عن أحمد بن هشام الأشتيخي، وعبد الله بن عبد الرحمن الداري.

٢٢
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
وعمارة بن شبيب السبئي. روى عنه أبو عبد الرحمن الجبيلي، وحنش
ابن عبد الله الصنعاني السبئي.
وعبد الله بن وهب السبئي، رئيس الخوارج، وظني أن ابن وهب هذا
منسوب إلى عبد الله بن سبأ، فإنه من الرافضة، وجماعة منهم ينسبون
إليه يقال لهم: السبئية، وعبد الله بن سبأ هو الذي قال لعلي رضي الله عنه:
أنت الإله حتى نفاه إلى المندان، وزعم أصحابه أن علياً رضي الله عنه
في الساحب، وأن الرعد صوته، والبرق سوته، وفي هذا قال قائلهم:
ومن قوم إذا ذكروا علياً يُ يصلون الصلاة على الساحب
وأبو بشر بن جبلة بن سحيم الكوفي السبئي. روى عن ابن عمر رضي
الله عنهما. روى عنه منصور وشعبة، مات في ولاية هندام بن عبد الملك.
إلى يوسف بن عمر على العراق، وهو الذي يقال له: جبلة بن صحيب، وجبلة
ابن زهير، والصحيح صحيم.
وفرج بن سعيد بن عقيلة بن أبيض بن حماس السبئي من أهل اليمن.
يروي عن عمه ثابت بن سعيد. روى عنه الحمدي عبد الله بن الديب المكي.
 وأبو سعيد سلمة بن سعيد بن منصور بن حجس السبئي. روى عنه ابنه
عبد الرحمن.
وأبو الربع سليمان بن بكار بن سليمان بن أبي زينب السبئي
مولب لقب المقر. روى عن ابن وهب. روى عنه يحيى بن عثمان بن
صالح وغيره، توفي سنة ست وعشرين ومائتين، وقد حديث يحيى بن عثمان
عن أبيه أحمد بن سليمان عن جدة بكار بن سليمان عن الأزاعي بحديث
والى أعلم له حديثاً من جهة غيره.
وعبد الرحمن بن اسماعيل بن وعلة السبئي. روي عن ابن عمر،
وأبو عباس رضي الله عنهم. روى عنه مرتضى بن عبد الله البزني، وجعفر
ابن ربيعة، وزيد بن أسلم، وجماعة، وكان شريحاً بصر.
- 24 -
وعلى مئة من أسماء السبئي أخوه، يروي عن ابن عباس رضي الله عنهم،
روى عنه عبد الله بن هريرة، قاله ابن يونس.
أخوهما شريح بن أسماع السبئي، يروي عن ابن شهاب. روى
 عنه ابن مهاجر، وهران بن معاذ.
أبو المغيرة عبد الله بن المغيرة بن معيقث السبئي، يروي عن عبد الله
ابن الحارث بن جربة، عن أبي الخيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
روى عنه عبد الله بن إسحاق وناطق بن يزيد وابن مهاجر، توفي سنة إحدى
وثلاثين ومائة.
وعبد الرحمن بن مالك السبئي قديم، يروي عن عبد الله بن عمرو
ومعاوية بن حذافة، ومسلمة بن مخلد، روى عنه أبي هاني الخولاني.
ولم يحدث عنه غيره يحدث واحد، قاله ابن يونس.
وعبد المنذر بن عبد الله بن هيره السبئي، ولي إمرة برقة لزيد.
يروي عن جعفر بن سعيد الأنصاري، روى عنه عقبة بن نافع المخارفي.
قاله ابن يونس.
وايمن أبي شريح بن يحيى السبئي، يروي عن موسى بن وردن.
روى عنه سعيد بن عفير، وزيد بن قشير، كان جيماً في سنة ثمانين ومائة.
ومعمر لوقال: عمارة بن شيب السبئي روى عنه أبو عبد الرحمن
الخليفي، والحديث معلول، قاله ابن يونس.
وزاهر بن عبد الله بن يزيد السبئي المصري، يكنى أبا عبد الله، حدث
عن أحمد بن يحيى بن وزير، توفي سنة خمس ومائتين، قال ابن يونس.
لا أعرفه يغير هذا.

(1) هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصديق أبو مسكين (281-344 هـ) مؤرخ عدث،
نسبته إلى الصف، قبيلة سهيرة ترتل مصر - له تاريخ، أحدثها كثير في أخبار مصر
وراجها، والثاني ضيف في ذكر الجر، والزوارين على مصر.
(2) هو شماي فلسطيني، كما في إلخ وأعماله 8/4122/4.
وأسد بن عبد الرحمن السبتي، أندلسي. يروي عن مكحول والأوزاعي،
ذكره الخشني (1) في كتابه.
وأبرز شُيده حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن فهاد (2) بن قنان (3).
ابن ثعلبة بن عبد الله بن ثامر السبتي: هو حنش الصنعاني، يروي عن
فضالة بن عبيد، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو سعيد بن
يونس: كان حنش السبتي أبو رشدين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه
بالكوفة، وقدم مصر بعد قتله علي رضي الله عنه، وزاد المغربي روفيق
ابن ثابت، وحدث عنه الحارث بن سويد، وسالمان بن عامر، وعمرو بن
بيضاء، وسفيان بن عبد الرحمن، وأبو مرووق مولى تيماء، وقيس بن
الحجاج، وربيع بن سليم وغيرهم، وتوفي بإفريقية سنة مائة.
وللده يبصق سلمة بن سعيد بن منصور بن حنش وقد تقدم ذكره.

السبطي: فتح السين المهملة وسكن الباء المقطوفة بواحده وفي آخرها
التأه المقطوفة بإثنين من فوقها.

هذه النسبة إلى السبتي، وهو أول يوم من الأسبوع. وسبيتة مدينة من
بلاد المغرب من بلاد العدوة على ساحل البحر، منها:
أبو إسحاق إبراهيم بن المتنق بن إبراهيم السبتي. حدث بالحجاز،
كتب عنه رفيقنا أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الحافظ بمدينة
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبو بكر عتبة بن عمران الربيعي القاضي السبتي، فدّم بغداد،
وتفقه بها سنة كثيرة، وكان متشغلا بالعلم وطيبه، وبرع في الفقه والأدب،
وكان وراءا خيرا ديننا، أنفق عمره في طلب العلم، وخرج من بغداد

(1) محمد بن الحارث بن أحمد الخليقي، وأيماً الكندي، أبو عبد الله مؤثر من الفقهاء،
والمخاطر، من تصنفه "النسب" وأيماً أخبار الفقهاء والمحدثين توفي رحمه الله في حدود 636.
(2) وقيل: نهيد.
(3) وقيل: قنان.
— ۲۶ —
سادراً إلى وطنه بالمغرب مع رقيق له اسمه عمَّار المقرّب، فأخذه بالإسكندرية، وقتلاً ظلمًا من غير حرم، والله تعالى يكرمه يكافى من ظلمهم، ويرحمهما، حدثت عنيق السبّي ببغداد بفُنُود يسره عن الحسن بن إبن محمد بن عمران الإشبيلي، كتب عنه البركاتُ هيئة الله النبلى المبارك السقطي.

السبّي: بضم السين المهملة وفتح الياء المتقطعة من تحتها بوحدة
وفي آخرها الحاء المهملة.

هذه النسبة ظنّ أنها إلى السبّيحة، وهي الحزز المظلمة التي يُسبّحون بها وبعدُها عند الذكر، والله أعلم. والمشهور بهذه النسبة: أبو العباس أحمد بن خلف بن محمد السبّيي، وهو شيخ يروي عن أبي خلف بن محمد، وزكرما بن يحيى بن يعقوب المقدسي، كتب عنه، وأبو بكير محمد ابن عقيل بن مقدسي، وأبو منصور محمد الوليد البحاري، وأبو سعد سعيد بن أحمد الأصبهاني وغيرهم، كتب حديثه عن الأديب محمود بن علي النفسي.

وأبو بكير السبّي، شيخ حدّث بني المقدسي. قال عبد الله بن سعيد:

كتبا عنه بني المقدسي.

وأبو سعيد سعيد بن عمرو السبّيي المقدسي، يروي عن ابن شعيب وردّيج بن عمارة، وأبو المبارك، والفضيل بن عياض. روى عنه عمر بن أحمد السّني. قال ابن أبي حامّم: روى عنه صهوان بن صالح، ولا أعلم روى عنه غير صهوان، سألت أبي عنه، فقال: شيخ مجهول (1).

أبو سعيد عبد الرحمن بن سلم السبّي. يروي عن مؤمن بن إسحاق، روى عنه أحمد بن محمد بن عبد الوارث المصري.

(1) في بعض النسخ: سعد
(2) الحرح والتحديل 2/266

27
السُبْحَانِي: يفتح السين المهملة، وضم الباء الموحدة والخاء المعجمة.
وفي آخرها الناء ثالث الخروف.

هذى النسبة إلى سَبْحَانَـ، وهو اسم لأدلى بكر محمد يوسف بن يزهير بن 
سَبْحَانَـ الدينوري السِبِحَانِي من الدنور، ويرفع بسقلاب، يروى عن 
أحمد بن محمد بن سليمان البرذعي. حدث عنه عيسى بن أحمد بن زيد 
الزبيري، ومات في شعبان سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، هكذا ذكر 
أبو الفضل الفلكي في كتاب (الألقاب).

السَبِحَانِي: يفتح السين المهملة وإلقاء المقوطة واحدة من تحتها وكسر 
الخاء المقوطة.

هذه النسبة إلى السبخة، وهي التراب المالح الذي لا يبت فيه البذور.
وقد تستخدم هذه النسبة في الدباغ، فإنه تستخدم السبخة في الجلود للدباغ.
والمشهور بهذه النسبة:

أبو يعقوب فروى يعقوب السبَحَانِي العابد من أهل أرمينية، وانتقل إلى البصرة 
وكانت تنسب إلى سبخة كان يتأهبا. يروي عن الحسن، وسعيد بن جبير. يروى 
عن العراقيون، مات قبل الطاعون، وكان ذلك قبل سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة، وكان 
فرقدان كان عمَّاد أهل البصرة وقرأهم، وكان في غفلة ورداء حفظ، فكان 
يهم فيما يروى، يرفع المراسيل وهو لا يعلم، ويستند الوقوف من حيث 
لا يفهم، فلما كثر ذلك منه وفضح حملته الفقات، بطل الاحتجاج به، 
وكان يحب بن معين يصرر القول فيه، علماً أنه لم يكن يعتمَّ ذلك، 
والذي كتبنا عنه بخزاء أبو عبد الله محمد، وأبو حفص عمر، ابن أبي بكر 
ابن عثمان السبَحَانِي الصابريان، وهذه النسبة إلى الدباغة بالسبخة على 
ما سمعت، سمعها والدهما من أبي محمد عبد الواحد بن عبد الرحمن الزبيري، 
وأبي الحسن علي بن محمد بن الحسين الجدامي، والقاضي أبي اليسر محمد
ابن الحسين البزودي وغيرهم. كتب عنهما أجزاء، وكانا من أهل الخير والصلاح والعلاء، يسكنان المدينة بخارى.

السَّبِيعِيّ: يضم السين وكسر الدال المقطعة بينهما الباء الموحدة المفتوحة. هذه النسبة إلى السيد، وهو بطن من قيس، قال أبو جعفر محمد بن حبيب(1). في قيس سيد بن رزام بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذياب.

السُّبْدَمُوَيْي: يضم السين أو فتحها وفتح الاء الموحدة وبكون الذال الهمزة وضم الميم وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى قريت قريب يخاري على نصف فرسخ منها، والمشهور منها: أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل الكلازيدي القفيه الحارثي السبديموني المعروف بالآستانذ، وقد ذكرته في الألف في الآستانذ، وكان شيخًا مكثراً من الحديث، غير أنه كان ضعيفاً في الرواية، غير موثوق به فيما ينقله. رحل إلى خراسان والعراق والهجر، وأدرك الشيوخ، وإنما قيل له: الآستانذ، لأنه كان قليلاً دار السلطان الصغير. حدث عن أبي الموجه محمد بن الموجه ويحيى بن سامويه المروزيين، ومحمد بن الفضل البندقي، والفضل بن محمد الشرعاني، والحسن بن الفضل البندقي(2). النسبين، ومحمد بن نيزيد الكلازيدي، وعبد الله(3) بن واصلي، وسهل ابن الموكل، وحمد بن الخطاب، وعلي بن الحسين بن الحنين الرازي، وموسى بن هارون الحافظ، ومحمد بن علي بن زيد الصادق وغيرهم. روى عنه أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن السري بن أبي حازم، وأبو بكر محمد بن عمرو بن الجعفي، وأحمد.

(1) هو صاحب كتاب «مختصر القبائل ومختلفها» توفي رحمه الله سنة 1185 هـ.
(2) في «تاريخ بغداد» الخطيب البندقي: البندقي.
(3) «» : عبد الله.
ابن محمد بن يعقوب الكاغيدي، وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الحافظ الاصفهاني وجماعة سواهم. ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ.

وقال: عبد الله الأستاذ صاحب عجبان ومتاكر وغرائب وليس بموضع الحجة. وقال أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي: عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارتي ضعيف. وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: عبد الله الأستاذ صاحب عجبان وأفراد عن الثقات، سكنوا عنه، وكانت ولادته في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين ومائتين. ومات في شوال سنة أربعين وثمانية.

ومن القдейمه:

أبو صالح معروف بن منصور السبزواري، له رحلة إلى العراق والمحاذاة والشام. يعرف عن سفيان بن عبيدة، وبشر بن السري، ومروان بن معاوية النواري، وعبد الله بن الويلد وغيرهم. روى عنه أبو حفص أحمد بن يونس بن الجماع البخاري، وأبو بكر أحمد بن أسد بن عبد الله السبزواري. روى من أبي عبد الله بن أبي حفص، وأسياط بن_rank, أحدث، وأحمد بن الليث وغيرهم. روى عنه محمد بن يوسف بن ردام.

السيّوري: بفتح السين المهملة وسكون الباء المقوطة بواحدة، وقيل بضمها، وفي آخرها الرواء.

هذى النسة إلى الجذب، والمشهورة:

أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي سَبَّرَة السَّبَّري من أهل المدينة. يروى عن هشام بن عروة، ولا المنصور القضاء ببغداد، وكان معروفاً. الموضوعات عن الأئمة، لا يجل كتبه الحديث ولا الاحتفاظ به بالحال. كان أحمد بن حنش يقرأ به، وروى صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال:

ابن أبي سبيرة يضع الحديث.

وكان ابن جعفر يحدث عن أبي بكر بن أبي سيرين. قال الحاكم بن محمد: فكتبها وذهبت إليه فعرضتها عليه، فقال: عندي سبعون ألف حديث.
في الخالص والحرام. وقال يحيى بن معين: السيري ليس حديثه بشيء.
وقال غيره: هو مدنيٌ مات بغداد.
إبراهيم بن سيره بن عبد الله بن الريج بن سيرة السيري من أهل مصر. يروي عن حمزة بن عبد العزيز، روى عنه عثمان بن عفان بن خزيمة.

السُّبُطَة: بكسر السين المهملة وسكون الباء المنقوطة واحدة، وفي آخرها الطاء المهملة.

هذا الخروف عرف به أبو سعد المظفر بن الحسن بن...

يرجع بالسيط، وإنما تقبل له ذلك لأنه سبُط أي بكر أحمد بن علي إبن لال الهذاني، سكن بغداد. يروي عن جده لأنه أبي بكر، وأبي الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن أحمد بن فراس الكي، وأبي محمد الحسن بن عمر بن إبراهيم الباز المصري وجماعة. روى لنا أبو القاسم السمرقندي بالإجازة عنه، وتوفي في حدود سنة ستين وأربعمائة.

وأبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن الذكواني، يعرف بالسيط، أحد الثقات المشهورين من أهل أصبهان، يروي عن أبي بكر بن مردوية الحافظ، وأبي عبد الله الحازاني وغيرهما. روى لنا اسماعيل بن محمد ابن الفضل الحافظ بأصبهان، وأبو سعد أحمد بن محمد بن أبي سعد البغدادي بمكة، وجماعة كثيرة، وتوفي سنة تسع ومائتين وأربعمائة.

واعمر بن السبُط من القدام. روى عنه إبراهيم بن ماهن الطائي الكوفي، كذلك قيده الخطيب، قاله ابن ماكولا (1).

السبُعي: يضم السين المهملة وسكون الباء المنقوطة واحدة، وفي آخرها العين المهملة.

(1) الإكال 4/448
هذه النسبة إلى أشياء. فأما أبو علي بكر بن أبي بكر محمد بن أبي سهل النيسابوري السُبُعي الصوفي من أهل نيسابور، ورد بغداد وحدث بها لجوء من فوائد الفقه، أي عثمان سهل بن الحسن النيسابوري سنة خمس وسبعين وأربعين.


وأبيه عمر بن أبي علي السُبُعي سمع أباه، سمع منه شيخنا أبو الفضل محمد بن ناصر السُلِماني الحافظ.

وأبي القاسم سهل بن إبراهيم بن أبي القاسم السُبُعي المسجدي من أهل نيسابور، شيخ ثقة صالح، سمع أبا علي بكر السُبُعي، وأبا حفص بن مسرور، وعد الفارس الذي، وأبا عبد الرحمن السُعُدي،، سمع منه جماعة من شيوخنا، وأدركه، وأحضرني، والذي جلبه بنيسابور وقرأ في عليه أجزاء، وإنما قيل له: السُبُعي، لأن والده كان يقرأ كل يوم سبعًا من القرآن، يسجد المطرز، ولم يقرأ القرآن في هذا المسجد وقف يستحقه، وتوفي سنة

ئينف وعشرين وخمسة.

وأبيه: أبو بكر أحمد بن سهل السُبُعي، يروي عن أبي بكر يعقوب، ابن أحمد الصيري، وأبي المعاوية صاحب الملك بن عبد الله الجوني، وغيرهما، سمع منه، وهو أول شيخ سمعته بنيسابور، وتوفي سنة نيف وثلاثين وخمسة.

وأخوه: أبو إسحاق إبراهيم بن سهل السُبُعي كان صالحًا. يروي عن أبي الحسن علي بن أحمد بن المُنْبِر وطبه، سمعته منه شيئًا يسيراً بنيسابور، وأما أبو علي الحسن بن علي بن وهب بن أبي مضر السُبُعي. قال ابن ماكولا:
شيخ صالح، سمعنا منه بدمشق عن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد.

ابن عيينة القطان.

قلت: ولا أدرى هذا السبّعي إلى أي شيء ينسب.

وأما علي بن محمد بن محمد بن جعفر السبّعي، حدث عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأنصاري، وكانت له فتحة أوقفت عليهم سيّع عفارها.

عرفوا بذلك.

وأما طلحة السبّعي دمشق، حدث ببغداد، فكان صوياً، وبها توقي.

قال ابن الفضل: بتوفيق، وقد رأيته، ولم أسمع منه شيئًا.

وهو منسوب إلى قراءة السبّعي بمسجد دمشق.

السبّعي: يفتح السين المهملة وكسون الباء الموحدة والعين المهملة في آخرها.

هذه النسبة إلى السبّعي، وهم طائفة من الفرق، وهم يقولون: إن الآشية العلوية والسفلى كلها سبّعة، وعندما يقالا: السمات سبع، والأرضان سبع، والكواكب سبعة، والأقاليم سبعة، والبحر سبعة، والجزائر سبعة، والألواح سبعة، والطعوم سبعة، والأيام سبعة، والأعضاء الظاهرة للآدمي سبعة، والأعضاء الباطنة سبعة.

ويرتكب الآدمي من سبعة: من المنخ، والعظم، واللحم، والدم، والعرق، والجلد، والشعر.

ومافظ رأسه سبعة، والطرف سبعة، واللحام سبعة، وطول الآدمي سبعة، وعرضه سبعة أشرار، وسبعة أشرار سبعة عقود، والثاني سبعة، وركب الآدمي من أربع عقود، والأربعة ثلاث عقود، ولا إله إلا الله، سبع مقاطع وواصل، ولا إله إلا الله محمد رسول الله سبع كلمات، وبسم الله سبعة حروف، وتكبيرات الميد سبعة، والأنيباء سبعة: آدم، وفوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم السلام.

(1) في نسخة: أبو الفضل.
والقائم (1) 
والوصياء سبعة: شيث، وسام، وساميل، ويوشع، وشعون، 
وعلي، والقائم (2).
و أمه الخلفاء سبعة: علي المرتضى، والحسن المجتهد، والحسن شهيد
كرى (3)، وعلى زين العابدين، ومحمد بن علي باقر العلوم، وعفجر
الصادق، ومعوض الكاظم.
والإعدام الثامن سبعة، وهذا إذا ضم إليها الثامن يلحق فيه الوام.
قال الله تعالى: (سيقولون ثلاثون رابعهم كتبهم، ويقولون خمسة
سادسهم كتبهم، [ رجها بالغب ] ويقولون سبعة، وثمانهم كتبهم)
(الك Philosophes) 272. (الوام في الثامن.
وقال عز من قائل في أبواب جهنم: (ففتتح أبوابها) (الزمر: 71)
بل وام، وفي أبواب لجنة (وفتحت أبوابها) (الزمر: 73). وقال
جلاله: (التأثيثون، العايدةون، الحامدون، الساكبون، الراكعون،
السجودون، الناسرون، بالمحزون والناهبون من المكلن) (الجاهزية: 73)
اهل الوام في الثامن.
وقال تعالى: ( أن يُبِدِّله أرواها خيراً من كنُّ مسلمات
مؤمنات قانتات ثانية، عائدة سجودات شبيبات، وبيكاً،
(الغيمام) 5، وEEEEEEEE. والوام في الثامن) (أي بأكير من، وقيل
نجل: (سحرها علىهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوماً)
(الجاهزية: 74). والعرب تقول لهذه الوام: وام الثامنة، بعد وام من هذه
(1) هو القائم الفاطمي، عبد الله أبو القائم ابن العباسي الفاطمي (878 - 534/7).
(2) أي ملك الدولة الفاطمية العبادية، عدوه نبياً، وذلك باطل من قول، وألم عز وجل
قائي كتبه: (ما كان محمدًا بن محمدًا، ولكن رسول الله، وجانب النبي) (الجاهزية: 534).
(3) ورسول الله صل الله عليه وسلم قال في حديثه: (وخصم في اليهود، روآ مسلم ولثماني,
وايهم من حديثنا، في حذر ورخ رح عنهم، فلا نبي بهم ولا رسول).
(4) وذلك باطل من قول أتباع.
(5) في بعض النسخ: سيد الشهداء.
الأشياء، ويبيتون على مذهبهم أن الأئمة سبعة على ما ذكرنا.

السُِّيدُ الغُفِّي: بضم السين المهمة، والباء الموحدة المكسورة، ثم اليماء الساكنة آخر الحروف، ثم الذال المعجمة والعين المنجمة المضمومة، وفي آخرها الكاف.

هذه النسبة إلى سُيدُ الغُفِّي وهي قرية من قرى بارزة، منها محمد بن حاسين بن نسيب السُيدُ الغُفِّي، يروي عن ابن وهب، محمد بن مزاحم، وخافظ، وأحمد بن حفص وغيرهم، وكان من أهله السنة. وروى عنه سهل بن شاذويه.

السَّبِيعُ: بفتح السين المهمة وكسر الباء المتقوطة واحدة وسكون الياء المقطعة من تحتها بالتنين وفي آخرها العين المهمة.

هذه النسبة إلى سَبِيع، وهو بطن من همُّدان، وهو سبع بن صعب ابن معاوية بن كثير بن مالك بن جحش بن حاشد بن جشيم بن خيوان بن توف بن همдан (1) وقيل: هو سبع بن سبع بن معاوية بن كثير بن مالك بن حاشد ابن حبانية بن توف بن همدان، قاله أحمد بن الحباب السبائ، والكونه محلة معروفة يقال لها: السَّبِيعُ لزور هذه القبيلة بها، وسجده أي إسحاق في المحلة المعروفة كنت أقيم فيه إذا دخلت الكوفة، والمشهور من العلماء المنسيين إلى هذه المحلة: أبو إسحاق السَّبِيعُ، وسجده باقي إلى الساعة.

وشيخنا السيد أبو البركات عمر بن إبراهيم بن حمزة الحسني كان

(1) كذا في الأصل: سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جحش بن حاشد بن جشيم ابن خيوان بن توف بن همدان، وفي الإكليل لا يذكر ما بكره، وفي جهينة الألب: لا يبكر: معاوية بن كسرى، وهكذا في بعض الأصول، والذئبي في تاج المروى: معاوية بن كرز بن مالك بن جحش بن حاشد بن جشيم بن خيوان بن توف بن همدان.
إمام هذا المسجد، و كنت أقيم فيه إذا دخلت الكوفة لأقرأ على الشريف.
و يونس بن أبي اسحاق السبيعي، كنيته أبو اسرائيل، يروي عن أبيه.
روى عنه المحدث عيسى بن يونس، و قد حددًا بالكثير.
وعيسى بن يونس المحدث المشهور أخو إسرائيل، وقد حددًا بالكثير.
و ابن عيسى عمرو، روى عنه جماعة من أهل الجزيرة وجماعة من
سيوخنا بالكوفة كانوا يسكنون السبيعي فنسبوا إليها.
و يوسف بن أبي اسحاق السبيعي، قائد أبيه (1) وكان أحفظ، ولهن أي إسحاق،
مستقيم الحديث على قلته. يروي عن أبيه. روى عن ابنه إبراهيم بن يوسف
ابن أبي إسحاق.
وأمّا أبو إسحاق السبيعي، فاسمه عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد
ابن ذي يحكم بن السبيعي بن سبئ بن صعب بن معاوية بن كثير بن جشم
ابن حاشد السبيعي الهندي، ولده ستة، و عشيرته في خلافة عثمان برضي الله عنه،
رأى عليًا، و أسامة بن زيد، و ابن عباس، و البراء بن عازب، وزيد بن أرقم،
و أبا جحيفة، و ابن أبي أوفي، رضي الله عنهم. روى عنه الأعمش، ومنصور،
والثوري، مات سنة سبع و عشرين و وفاته يوم ظفر الضحاك بن قيس بالكوفة،
و كان الشامى أكبر منه بستين.
و وأبو علي الحسن بن عثمان بن الفضل بن يزيد بن حسان بن عمرو
السبيعي القاضي البحاري، كان مؤلما بإفريقية، ومنسوأ بالعراق.
روى عنه ابن ابنه أبو زكريا يحيى بن اسماعيل بن الحسن، و حقوه بن
إبراهيم بن أبي خيران، مات بخارى سنة سبع و عشرين و وفاته.
و وأبو يوسف اسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق: عمرو بن عبد الله

(1) هو عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي، ويقال: الفسيح أبو نوف، المعروف بقرد.
(2) يزيد بأبيه جده أبو أسحاق السعدي، و في «اليروج والتدليل» في 18/12/4/4.
كان تائه جده يقوده.
المصحفاني كوفي،سمع أبا اسحاق،وسماك بن حرب، ومنصور بن المعمبر، وإبراهيم بن المهاجر، والأعمش. روى عنه اسماعيل بن حجر، ووكيك، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن موسى، وأبو نعيم
مات سنة اثنتين وستين ومائة. وقال يعقوب بن شيبة: إسرائيل بن يونس صالح الحديث، وفي حديثه لبن. وقال في موضع آخر: إسرائيل نضبة
صدوق، وليس بالقوي في الحديث، ولا بالساقط، وكان يقول:
أحفظ حديث أبي اسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وكان أبو حامد
الرازي يقول: إسرائيل نضبة متقن من أئتم أصحاب أبي اسحاق(1).

أبو عمرو عبيس بن يونس بن أبي اسحاق عمرو بن عبد الله السّيعي
الكوفي المصداني آخر الإسرائيل، رأى جده أبا اسحاق، إلا أنه لم يسمع منه
شيئاً، وسمع اسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة، وعبد الله بن
عمرو، وسلمان الأعمش، والأوزاعي، وعوفا الأعرابي، وشعبة،
ومالك بن ننس، وغيرهم. روى عنه أبو هب يونس، واسماعيل بن عباس،
والقعنبي، وداود بن عمرو الضبي، وأحمد بن جناب [المصيصي]،
ويحيى بن معين، وعلي بن المداني، وإسحاق بن راهم، وأبو بكر بن
ابي بكر شيبة، ويعقوب الثوري، والحسن بن عرفه، وكان عيسى قد
انتقل إلى الكوفة إلى بعض تغور الشام فسكنها، وكان زاهداً، ورعاً،
امتنعاً، ثقة، صدوقاً، ولما دخل على ابن عبيدة قال: مرحبًا بالفقه
ابن القمي ابن الفقيه، ومات بالحدث في أول سنة إحدى وتسعين ومائة في
خلافة هارون.

السّيباني: يفتح السن المهملة، والباء المتقطعة بواحدة، وفي آخريها النون.

هذه النسبة [إلى سيبان](2)، والمشهور بهذا النسبة:

(1) الجرح والتعديل 321/1
(2) بلدة بغداد، منا اليهاب السيباني، وهي أذر سود للنساء.
أحمد بن إسماعيل السبّيبي، يروى عن زيد بن الحبار، روى عنه عبد الله بن اسحاق المدائني.

وأبو جعفر السبّيبي، قال: سمعت محمد بن عثمان بن أبي شيبة يسأل

اليحيى بن معين عن مسألة.

السَّبّيبي: يفتح السين المهملة بعدها باء مقطعة واحدة، ثم ياء مقطعة

بائنتين من تحتها، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى قرية من سواد بخارى يقال لها: سَبّيَرِي، وقد ذكرته
في ترجمة السَّبَرَي في هذه الترجمة، وهمجرية واحدة، والمشهورbhذالنسبة:
أبو خلف بن عمر بن خلف بن عمر بن عثمان بن حسن بن
عثمان الهذَّانِي، قال ابن مكولا: هو من قرية سبيري من سواد بخارى.
يروي عن علي بن حجر، ويوسف بن عيسى، محمد بن خمد الرازي،
وسمية بن شبيب، ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق. روى عنه محمد بن
صابر، وهو يعرف أيضاً بالرباطي، وتوفي غرة صفر سنة أربع وسبعين وثمانين.
وأبو سعيد يحيى السبّيبي. يروى عن مروان بن معاوية الفزاري.

روى عنه أبو صفاون اسحاق بن أحمد السَّلَمِي.

السَّبّيبي: بكسر السين المهملة والباء المجزومة من تحتها
ب نقطة واحدة وبعدها ياء مقطعة من تحتها بائنتين.

هذه النسبة إلى قرية من قرى الرملة يقال لها: سَبّيَنَة، والمتنسب إليها
أبو طالب السبّيبي. يروي عن أحمد بن عبد العزيز السلمي الرمي نسخة
عن القاسم بن عثمان.

(1) في "مجمع البلدان" لياقوت الحموي، المديني.
(2) وهي مكتوبة كا في "مجمع البلدان" لياقوت الحموي، و"الباب" لابن الأثير.
(3) أي الساكنة.
السِبْيِلُي: بضم السين المهملة والباء الموحدة المفتوحة، والباء الساكنة
آخر الحروف، وفي آخرها اللام.
هذه النسبة إلى سُبْيِلُتَهَا، وهو بطن من قضاعة. قال ابن الكلبي في
نسب قضاعة: ومن بني سُبْيِلُتَهَا ابن الهون بن وعلة بن عبد الله بن الحارث
ابن بَلْق بن هبيرة بن سُبْيِلُتَهَا الشاعر جاهلي فارس، وهو الذي قتل
الحارث بن عبد المدان.
باب السين والتأه

السُّئْرِيِّ: يكسر السين المهملة، وسكون الناء المنقوطة بائنتين من فوقها، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة لم يحمل أُسَّار الكعبة إليها، وأشتهر بها:
أبوالملك عبد بن عبد الله بن الحسين السُّئْرِيَّ، وكان يُكنى أيضًا بابالحسن، وعرف بعنبر السُّئْرِي لأنه كان يحمل أُسَّار الكعبة من بغداد إلى مكة، وكان واحدًا كثير الخير، راغبًا إلى فعل المروف، سمع بغداد أبا الخُطاب نصر بن أحمد بن النصر القاري، وأبابع الله الحسين بن أحمد بن طلحة العلي، وأبابي الحسن علي بن محمد بن العلوف المقرئ وغيرهم، سمعته من الحجتين جميعًا، وخُرَّج له شيخنا أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ السليماني الشفائد في جزءين وقرأت عليه بالحاجر ومكة، وتوفي عشية يوم السبت وقت رحل الحاج من الأضحى، ودفن ليلة الأحد خمس ليالي بقين من ذي الحجة سنة أربع وثمانين، وخمسين م بشمل يقال له: بدر على بن الأضحى وخلعة، وما اتفق في الصلاة عليه لأنه دفن ليلاً، والله يرحمه.

السُّئْرِيِّ: بضم السين المهملة، والتأه المنقوطة بائنتين من فوقها، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى السُّئْرِي، وجمعه السُّئْرْيِ، وهذه النسبة إما إلى حفظ السُّئْر، والموالهة على ما جرت به عادة الملوك، أو حمل أُسَّار الكعبة، والمشهور بهذه النسبة: 

٤٠٠
أبو الحسن علي بن الفضل بن إدريس بن الحسين بن محمد السامي

السُّتْرُوْيِيَّ، حدث عن الحسن بن عروة، وأحمد بن الميمن العسكري.

روى عنه أبو نصر أحمد بن محمد بن حسن بن النجسي، والحسين بن عمر بن برزان الغزالي.

وأبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر بن الفضل بن إدريس السُّتْرُوْيِي

من أهل بغداد، حدث عن أبي علي الصفار، وأبي عمرو بن السماك،

وأبي بكر بن سلمان النجسي، وعمر بن محمد بن نصير الخالدي وغيرهم.

روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخليلي، وأبو بكر أحمد بن

حبدو بن الرزاز وغيرهم، ومات في شهر رمضان سنة خمس عشرة وأربعمئة.

السُّعْيِيَّيَّ : بضم السين المهملة وبعدها تاء معجمة بثنين من فوقهما

مفتوعة، وباء ساكنة منقطة بثنين من تحتها، ثم تاء مثل الأولى مكسورة.

هذا النسبة إلى سُعْيِيَّات مولالة يزيد بن معاوية، والمشهور بالسما.

أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلامة السُعْيِيَّيَّ من أهل دمشق، يروى عن

خليفة بن سليمان الأطرابي، روى عنه أبو القاسم علي بن محمد بن علي

المصيصي، مات في صفر سنة سبع عشرة وأربعمئة.

السُّعْيِيَّيَّ : بضم السين المهملة، وكسر الناء ثانى الحروف، بعدها

الباء الساكنة آخر الحروف، وفتح الفاء، وسكون الفين، وفي آخرها

النون.

هذه النسبة إلى سُعْيِيَّات، وهي قرية من قرى العراقي، منها :

أبو سحاق إبراهيم بن عجيب بن خازم بن شاوجة المعلم السُعْيِيَّيَّ.

يروي عن أبي طاهر أبسط بن البس، ويعقوب بن معيبد ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم

التميمي، القرئ وغيرهم، روى عنه أبو صالح مخلوف بن محمد بن إسحاق.

- 41 -
البخاري الحيام، ومات في شهر رمضان سنة خمس عشرة وثلاثمائة.

السُّجَيْنَيَّةُ: بضم السين المهملة والتساء المكسورة ثالث الحروف بعدها.

الباء آخر الحروف، والكاف المفتوحة، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى سُجَيْنَيَّةُ، وهي قرية من قرى بخارى، منها:

أبو الضحاك الفضل بن حسان السُّجَيْنَيَّةُ من أهل بخارى، بروى عن

أبي حفص أحمد بن حفص الكبير، محمد بن سلام، وعبد الله بن نابا،

و viện بن النضر وغيرهم. روى عنه أبو علي الحسن بن شاهوب الدين الحذاء.
باب السين والجيم

السَّجَارى: هذه النسبة بالسين المكسورة المهملة، والجيم التاء بعد ألف إلى سجَارى، وهي قريبة من قرى النور، وهي على عشرين فرسخًا من بخارى، ويقال لها: ججار بالجيمين، أولاهما مكسورة، والآخر مفتوحة، والمشهور بالنسبة إليها:

أبو شعيب صالح بن محمد بن صالح السَّجاري، كان شيخًا ناحيًا فاضلًا، رحل إلى خراسان والعراق والعجم، وديار مصر، سمع أبو القاسم عبد العزيز بن علي المصري، وهارون بن محمد الغزالي، وأبا بكر محمد بن عبد الله بن يزداد الرازي وغيرهم. روى عنه ابن القاسم ميمون بن علي الميمي، وكانت وفاته في سنة أربع وأربعين سنة بخارى، فقهر بكلاباز مشهور يزار.

السَّجَري: بكسر السين المهملة، وسكون الجيم، وفي آخرها الزاي.

هذه النسبة إلى سجستان. قال ابن كولا: هذه النسبة على غير قاس، منهم:

أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريق السِّجري الأهرمي، سمع سعيد بن يعقوب الطالقاني، وعلي بن حجر، وخالد بن سليمان السِّجري، ومحمد بن رافع، والخيلاز والعراق. روى عنه أبو بكر بن علي الحافظ، وعبد العزيز بن محمد بن مسلم، توفي سنة أربعين وأثنا عشرة.

وعمود بن أسحاق بن الأشعث السَّجري نيسابوري، سمع محمد بن حميد، وسليمان بن أحمد القمر الزعري، حدث عنه أبو الفضل محمد بن إبراهيم.

- ۴۳ -
وأبو قبيصة سكين بن بزيد السجزي.
وزكربا بن بفي السجزي خياط السنة.

وأبو يحيى سليمان بن عيسى بن بفي السجزي يضع الحديث. روى عن
سفيان الثوري، والياض بن سعد.

والامير ابن الأمير أبو أحمد خلف بن أحمد بن محمد بن خلف بن الليث
ابن خلف بن الفقد السجزي، وكان من أهل الفضل والعلم والسياسة والملك،
وكان قد سمع الحديث، وحدث، وسمع خراسان أبو عبد الله محمد بن علي
المايتي، وعلي بن يشمار الراوي، وأبا بكر محمد بن محمد بن اسماعيل المذكر،
وبالعراق أبا بكر محمد بن عبد الله الشافعي، وأبي أبي خضين الراوي، وأبي
القاسم الحسن بن محمد السكوتى، وأبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواب,
وبالحجاز أبا محمد عبد الله بن محمد بن مشكوف الفاكهي، وأبي الحسن أحمد بن
محبوب الرقبي، وأقرانهم. سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ. وقال: خلف
ابن أحمد بن الأمير، من بيت ولاة خراسان وأوعد الأمراء في إجلال العلم
وأهله والاصطلاح على كل من يرجع إلى نوع من العلم والفضل، ورد
نسبة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة، ونزل دار أبي منصور بن سعيد، وجماعه
أهل العلم يقدون الله وربوهم، وما دخل بغداد خرج له أبو الحسن علي بن
عمر الحافظ الدارقطني الفوائد، وحدث بالعراق وخراسان، واجتمعا
بهيجرى، وقرأت عليه بقاء أبي الحسن الدارقطني، وحملنا أبو الفوارس
النفسي إلى منزله حتى قرأت عليه الوطأ عن أبي عبد الله البوشنجي. عن بفي
ابن بكير. عن مالك، ثم قال: سمعته أبا سعد الحسن بن أحمد بن زيادالرازي
بهيجرى يقول: مارى هذه分离ة من الأمراء والملوك الحسن رعاية وبياءًا
لأهل العلم من أبي أحمد الأمير خلف بن أحمد، قال: سمعت أبا الحسن
علي بن أحمد السلاحي يقول ويحن بهيجرى مع الأمير أبي أحمد قال:
رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه في المنام، كأنه يقول: قُل تخلف بن

- ٤٤ -
أحمد: لا يُضغِّ صدرِك بِأنْ تمَّ النصَّ، عن الملك والوطن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكفل بِردّها البُلدان، وكانت ولادته لِلنصَّ من المحرَّم من سنة ستَّ وعشرين وثلاثٌ أَثَّانِيَة، واستشهد في المحسَّن بِبلاد الهند، في رجب من ستِّ تسع وتسعين وثلاثٌ أَثَّانِيَة.

والقاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد الخليل بن موسى بن عبد الله بن عاصم السُّجُّي، كان إماماً فاضلاً جليل القدر، رحل إلى العراق وخراسان والشام والحجاز، وأدرك الأئمة والعلماء، وكتب عنه وصنف التصنيف، وناظر الخصوم، ونظم الشعر، وولي القضاء بِبلدان شتى من وراء النهر، وولي المقام أيضاً، سمع بن سباستور، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وابن الباشا محمد إسحاق السراج، وأحمد بن محمد بن الحسين الدمشقي، وبيغداد أبو بكر محمد بن محمد الباغدي، وأبا بكر عبد الله بن أبي داود السُّجُّي، وأبا القاسم عبد الله بن محمد البغوي، وعُرُجَ أبا عروية الحسين بن أبي معز السُّجُّي، وبدمغ أبا الحسن أحمد بن عمر بن جوهر الدمشق، ومملكة أبا جعفر محمد بن إبراهيم الديباو وطريقهم، روى عنه الخاقان، أبو عبد الله بن البُعْ الحاكم، وأبو عبد الله الغنجر والروآء وغيرهم، وكانت ولادته في الثالث والعشرين من المحرَّم سنة إحدى وتسعة وثمانين وثلاثين بِسُجُّيَّة، ووفاته بِفراغة، وكان على المقام بها في سلخ جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وثلاثين.

السُّجُّيَّة: بكسر السين المهملة والجيم، وسكون السين الأخرى.

بعدها نَاء مقطعة بِنقطتين من فوق.

هذه النسبة إلى سُجُّيَّة، وهي إحدى البلاد المعروفة بِكُلِّ البُلدان، كان بها ومنها جماعة كثير من العلماء والمحدثين.

ومن سكن البصرة من أهل سُجُّيَّة:

(1) لا ينبغي أن يقال مثل هذا، فإن الله عز وجل مولى الذين يرد الأشياء أصحابها، ولا يردها سواء.
أبو داود سلیمان بن الأشعث بن بشير بن شداد بن عمرو
ابن عمران السجستاني صاحب كتاب "السنّ" أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً
وحفظاً ونسكاً ووععاً وإتقاناً، ممن جمع وصف وذبٍ عن السنّ وقُمع من
خالفه واتصل ضيدها، وتوقي بالبصرة في شوال سنة خمس وسبعين ومائتين.
وأبيه أبو بكر عبد الله بن أبي داود سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن
 بشير بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، وقتل عمران يوم صفين بين
يدي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كان محدث العراق وابن إمامها في
عصره، ورد خراسان بعد انصرافه من مصر، سمع ببغداد أحمده منيع
وابصرة محمد بن بشير، وبصر أحمد بن صالح الطبري، وبالثام محمد بن
عوف الحمصي، وبسراور محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن داوون سلیمان بن
معبد السنّجي وغيرهم، وأدرك جماعة كثيرة من شيوخ أبيه، وصار مقدّم
 أصحاب الحديث ببغداد، وكان من أهل الفقه والعلم والإتقان، وقيل:
إنه لما ورد أصحابه حديث من حفظه بنيف وثلاثين ألف حديث، ماغظ
فيها إلا في خمسة أحاديث. روى عنه أبو علي الحسن بن علي البساري،
وعيمي بن علي الوزير، وجماعة آخرهم أبو بكر محمد بن عمرو بن زيد بن
الرزاق، ومات ببغداد في ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة وهو ابن
ست وثمانين سنة وستة أشهر.
وأبيه أبو أحمد عبد الأعلى بن أبي بكر بن أبي داود السجستاني، حديث
عن أبيه عبد الله بن سلیمان، كتب عنه أحمد بن عمارة السجستاني بن يرشالا
البادي وغيره، وذكر الصويرة الحافظ أنه عاش إلى سنة سبعين وثلاثمائة.
وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني من سكان البصرة، يروي عن زيد
ابن هارون، وأبي جابر الأزدي، روى عنه أبو عروبة الخرافي. قال أبو
حاتم بن حيان: هو الذي صنف القراءات. وكان فيه دعابة، غير أنى اعتبرت
حديثه فرأيته مستقيما الحديث وان كان فيه ما لا ينبغي منه أهل الأدب.

- ٤٦ -
ومن القداماء:

أبو الهميم عبد الله بن عبد الله السُجِّي. يروي عن أبي اسحاق السسيمي. روى عنه ابنه حسن بن عبد الله بن حريث النجار بن الحسن ابن عثمان وغيره.

وأبو محمود: مسعود بن ناصر بن أبي زيد السجيري الركاب، كان حافظًا متقنًا فاضلاً، رحل إلى خراسان والجبل والعراقين والخليج، وأكثره من الحديث، وجمع الجمع. روى لنا عنه جماعة كبيرة بمرور ونسابور وأصبهان وتوفي . . . وسبعين وأربعمئة.

وأبو عبد الله علي بن شبيب بن أسحاق السجيري، سكن هزاء، كان صالحاً راوياً في طلب الحديث، سمع أبو الحسن علي بن بشر بن الليث وغيره، كتب في الإجازة بجميع مسوماته، ومات سنة عشرة وخمسين.

وأبيه شيخنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجيري من أهل القرآن والخير والصلاح، اسمه بذلك، وكان مكتراً من الحديث، سمحت منه الصحيح البخاري، ومسندر عبد بن حميد الكشي، وكتاب المسند لأبي محمد الدارمي السمرقندي، برواية عن أبي الحسن الداودي، وسمع جماعة من الهروبين، وكان يسكن بالان بنواحي هزاء.

وأبو الحسن علي بن الحسين بن الحسن السجيري، سافر الكثير، وسمع بأصبهان وبغداد. روى لي عنه ابنه حنبل، وتوفي . . .

وأبيه أبو جعفر حنبل بن علي السجيري شيخ طريف مالك صبور على القراءة عليه، خرج إلى خراسان والعراق، وسمع بصريتان عبد الله بن عمر بن مأمون، وبهراء عبد الله بن محمد الأنصاري، ونسابور أبا سهل الدمشقي، وباريّ ناهودار الجيلبي، وببغداد أبا الحطب بن النصر، وبالبصرة أبا عمر بن النهاوني، سمع منه بمرور، وهزاء، ومات جرارة سنة احدى وأربعين وخمسمئة.

وأبو حفص سهيل بن محمد بن عثمان السجستاني. يروي عن يعقوب الحضري 

- ۴٧ -
وأبي عمار العقدي، وأبي عبد الرحمن المقرئ، روى عنه الحسين بن تميم.

السَّجِيلِيَّي: بكسار السين المهملة، وبعدها اللام المشددة بعد الجيم وبعدها الياء المقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها الباء.

هذه النسبة إلى سجيلين، وهي قريتان من قرى عسلان الشام، منها:
عبد الجبار بن أبي عامر枪枪枪枪، قدم مصر، وحدث عن محمد بن أبي السري العقلاني، ومؤمل بن إهاب، كتب عنه أبو سعيد ابن يونس المصري الحافظ، روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني.
باب السين والحاء

السَّحْمَيْيِي : يفتتح السين وسكون الحاء المهمتين، والتاء المفتوحة.

ثالث الحروف، وفي آخرها النون. هذه النسبة إلى سَحْمَيْن، وهو لقب جُمْشَم بن عوف بن جذيمة بن عوف بن يكير بن أُبَي حذافة بن أبي حذافة بن أبي سفيان بن أبي سفيان، بلقد بن نسيب، وذلك لقب السُّحْمَيْن لأنه أسرأى فسحهم. والسَّحْمَيْنُ : الدَّابِع، يمُعِني ذيهم، هكذا ذكره هشام بن الكلبي في "الألقاب"، قاله الدارقطني.

السَّحْمَيْيِي : بكسر السين وسكون الحاء المهمتين، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى ..... عبد الله بن محمد السحري، يروي عنه سفيان بن عيينة، روى عنه محمد بن أبي الخصيب المصيبي.

السَّحْمَيْيِي : يضم السين وسكون الحاء المهمتين بعدهما هذة أَلِيم.

هذة النسبة إلى سُحْمَيْن، وهو بطن من ثلثية بن معاوية، ومن أسعد بن ثعلبة، وهو سحمة بن سعد بن عبد الله بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن النعوت ابن أُبَي حذافة.

من ولده سعد بن خنيس، وهُو أَهْم، وهو سعد بن موفق بن يحيى بن معاوية، له صحة، ومن ولده سعد بن خنيس بن سعد، هو السَّحْمَيْيِي، وهو الذي نسب إليه شهارسوج خنيس بالكوفة، ومن ولده خنيس بالكوفة، ومن ولده خنيس، أبو يوسف القاضي، صاحب أي حنيفة مصر، وهو أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم بن خنيس بن سعد، ويقال : إن خنيس بن سعد هذا كان له عشرة من الأنساب م (14) ج.
الولد ذ كور، وكان عم أربعين، وخلا ل أربعين، جالا، وجد أربعين، جالا، وأبا
عشر، عشرة بني، وعشر بنات، وذلك لدعاة النبي صلى الله عليه وسلم
 وسلم لأبيه سعد بن حزيمة. يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له
 فقال: "لله أكبر، وله سلطة وماله"، ومسح على رأسه، قال ذلك كتب
 هشام بن الكاببي، عن أبيه. وقال أحمد بن الحباب الحميري النسابة: هو
 سحمة بفتح السين بسعد بن عبد الله بن قادح بن ثعلبة بن معاوية بن زيد
 ابن العو Ashe B أخبار، والقناة البجلي، السحيمي، شاعر فارس، جاهلي.

السحيمي: بفتح السين وضم الحاء المهمثتين بعدهما الواو، وفي آخرها
 اللام.

هذه النسبة إلى سحمة، وهي قريبة فيما أطن باليمن، وليها تنسب
 إلى السحولية، يعني البيض، أشتهر بهذه النسبة:

يحيى بن سعد السحولي الحمصي، لعله عرف هذه النسبة لبيبه هذه الباب
 السحولية. يروى عن خالد بن معدان. روى عنه معاوية بن صالح، وبقية
 ابن الوليد، واسع بن عياش. قال أحمد بن حنبل: ليس بالشام
 أثبت من غيره إلا أن يكون يحيى بن سعد. وقال أبو حامد الرازي: هو
 صالح الحديث(1).  

السحيمي: بضم السين وفتح الحاء المهمثتين، بعدهما الباء الساكنة
 آخر الحروف، وفي آخرها أثناء ثلاث الحروف.

هذه النسبة إلى سحمة، هو اسم بندمة مبرح، بن شهاب بن الحارث، بن
 سعد بن سحمة الرغبي، أحمد وفهد رغبي الذين وفدوا على رسول الله صلى
 الله عليه وسلم، وضلوا بجبرة الفسطاط، وكان على مسيرة

(1) الجزء التدريبي 41/14 د. 50
عمرو بن العاص يوم دخل مصر، ذكر ذلك أبو سعيد بن يونس في "تاريخ المصريين".

السُّحَمِيِّي: بضم السين وفتح الحاء المهملتين، وسكون الياء المقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرهما.

هذٌ النسب إلى سُحَمِيِّ، وهو بطين من بني حنيفة، نزل اليمامة. والمنصب عليه:

أبو سليمان أبو باب بن جابر بن يسار(1). بن طلق. السُّحَمِيِّي من بني حنيفة من أهل اليمامة، وهو أخو محمد بن جابر، نوري عن عبد الله بن عاصم، ولال بن المنذر، روى عنه بن اسحاق السمرقندي، يخطئ حتى خرج عن حد الاستجاج، لكثرة وهمه، قاله أبو حامد بن جبان:

وأبو عبد الله محمد بن جابر بن سيباان طلق السُّحَمِيِّي اليمامي من بني حنيفة، أصله من اليمامة، انقل إلى الكوفة، نوري عن حماد بن أبي سليمان، وطلق بن علي. روى عنه هشام بن حسان، وأيوب، وأهل العراق، وكان أعمى يلحق في كتاب ماليس من حديثه ويسرق ما ذكر به في حدثه.

وأحمد بن محمد السُّحَمِيِّي، قدمه ذان على قضاها، نوري عن علي ابن عبد العزيز، واسمهيل بن اسحاق الفاضلي، والمقدم بن داود المصري، واسحاق بن إبراهيم الزيري، وإبراهيم بن الهيثم البلاطي، وأحمد بن محمد البري، وأحمد بن داود السماناني، وأحمد بن إبراهيم بن قبل، وجعفر بن محمد الصانع. روى عنه أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد الهاضمي صاحب كتاب "الطبقات".

وأبو كثير زيد بن عبد الرحمن بن أَذَنْيَة السُّحَمِيِّي، وقيل: ابن عقيل بن دل آذنٍ. نوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، روى عنه يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي، وعكرمة بن عمار، وكتوم بن زيدان، وعمر بن راشد وأيوب بن عتبة وابنته.

(1) في نسخة: يسار، وفي "مروج الحنين" لاين حيان: سنان.
(2) في كتاب "المروجين" ١٥٨/١.
باب السين والخاء

السخّراتي: بفتح السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى سخّرته، وهو وجد أبي القاسم يحيى بن علي بن يحيى بن عوف ابن الحارث بن الطفيل بن أبي معاذ عبد الله بن سخيرة البغدادي السخّراتي، وأبو معاذ عبد الله هو صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أهل قصر ابن هبرة، نزل بغداد، وحدث عن عبد الله بن محمد البغوي، وبيّن محمد بن صاعد، وأبي عبد القاسم بن اسماعيل المهاجري. روى عنه أبو محمد الخلال، وكان ثقة عدلاً، يشهد عند الحكام، وهو آخر أحمد بن علي بن أبي معاذ، ومات في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.

السخّنفاني: بفتح السين المهملة، والثاء الثالث الحروف، بينهما الخاء المعجمة، ثم الألف، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى سخنفان، وهو اسم علمي، أبو عبد الله محمد بن سخنفان، الشمالي السخنفي، المعروف من أهل شيراز، يروى عن علي بن محمد الزيدابذى، وأحمد بن عبد الخبر الجباري، وجعفر بن محمد بن رباح، ويعقوب بن سفيان الشمالي، وبيّن بن يونس، والفضل بن حماد، وغيرهم. روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبي برهان، وكان قد عدل في ذي الحجة سنة أربع وتسعين ومائتين، ومات سنة خمس وثلاثمائة.

السخّنفوي: بفتح السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة، والثاء.
المضمومة ثالث الحروف: ثم الیا آنها آخر الحروف.

هذة السبیلة إلى السختونیة، وهو اسم بله، أي عمرو بن
سختونیة الکندا الشیرازی السختونیة، نسب إلى جده، وإله تسب سیکة
سختونیة بشیراز، وهذا الرجل من أهل شیراز، يروی عن سعد بن الصلت.
روی عنه محمد بن شاذان، ومات في آخر سنة ثمان وآربعين ومائتين.
وبیت من المحدثین بسرخس يقال له: السختونی، منهم:
أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن منصور السختونی
من أهل سرخس، يروی عن أبي الحسن الليث بن الحسن الليث وغيره
لي عنه إجازة حصلها والدی، وتوفي بعد سنة عشر وخمسانة.
والحاکم أبو الحارث محمد بن السختونی، سمعنا بقراءته الحديث
من أصحاب والدی، سمع الكثير، ومات في حدود سنة عشرين وخمسانة.

المختصریة: يفتح السین المھملة، وسكون الحاء المعجمة بوخادة,
وكسر الناء المقوطة باثنتين من فوقها؛ وفتح الیاء المقوطة باثنتين من تحتها.
وفي آخرها اللون.

هذة السبیلة إلى عمل السختیان وبيعها، وهي الجلود الضأنیة ليست بأدم,

والمشهور بهذا السبیلة:
أبو بكیر أبوبکر بن أبي زینب السختیانی، واسم أبي زینب كیان
مولو العیزة من أهل البصرة، وكان ينزل في بی حرشی بها، وكان من
اشتهر بالفضل والعلم والفقه والنسک والحفظ والإثمان والصلاة في السنة,
والقع للاهل البعد. روى عن ابن سیرین، وأبي قلاب. وقد قيل: إنه
سمع من أنس بن مالک رضی الله عنه. قال أبو حامد بن حبان: ولا يصح
ذلك عندي، كان مولده قبل الخریف سنة ثمان وستين، ومات سنة إحدى
وثلاین ومائتان، يوم الجمعة في شهر رمضان سنة الطاعون وهو ابن ثلاث
وستين سنة.
كان الحسن يقول: أيوب سيد شباب أهل البصرة، ولعمري كان من ساداتها فقهاً وعلماً وفضلان وورعاً.

أخبرنا أبو القاسم المسرقاني ببغداد، أنا أبو الحسن أحمد بن أبي الجند الخطبب بدمشق، أنا جدي أبو بكر المصلي، أنا أبو محمد بن زير الربي، ثنا محمد بن يونس الكديمي، ثنا الأصمعي، قال: أتى أفرع ناب مات بن زائدة بالسمن وفي يده عرصة، والعرفة: جلد كالألطع الصغير يعمل للصبان، وهي تجارة أيوب السحيمي، وفيها صبي، فajaran على معن، فجعل حجاجبه يعتون به إلى أن بلغ معنا مكانه، فأذن له، فلما دخل عليه دهشة الصبي بين يديه ثم أنشأ يقول:

"سمايتها معتنا يمتعون ثم قلت له هذا سمايت، فأتيك في الناس محمود أنت الشجاعة وتملك الجلود أولاً، فان هلكت فما جود يموجد، أمست يمينك من جود مصورة لا يقبل منها صورة الجلود، فقال مرن، يغامر أعطه ثلاثة دينار هذه الثلاثة الأبيات، ولو كنت زدتان لرزدناك، فقال: حسبك ماسعت، وحسبي ما أخذت.

وايوب الفضل محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو السحيمي من أهل مرو، قدم بغداد في سنة تمان وستين وثلاثمائة، وقد حديث عن أي عصمة محمد بن أحمد بن عبيد المروزي عن أبي رجاء محمد بن حموه الهواري كتاب "تاريخ المراوة". وروى عنه أبو أحمد بن جعفر الدهان، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن الألباسي، وأبو بكر محمد بن الفرج الباز وكان ثقة.

أبو أحمد محمد بن أحمد بن الفضل السحيمي من أهل نيسابور رفيق الشيخ أيوب بكر بن إسحاق الصبغي في السماع بخراسان والعراق والالجزائر، وفرع جنوب أيوب بكر بن سحاق أكثرها ينفعه، سمع بخراسان الحسين، ابن الفضل، وإسماعيل بن قتيبة، والعراق محمد بن غالب، وماعز بن المثنى، واللجان علي بن عبد العزيز، محمد بن علي بن زيد، وصنيف الكثير. روى
عن酢 أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان الحجري، أخرج من سماحاته نيقاً وثلاثين سنة مسموعة، له منها مسند صد، سماحه من أبي المتنى، ومسنداً الحمدي، سماحة من بشر بن موسى، ومسنداً يحيى بن أبي حنيفة، سماحة من اسمايل ابن قتيبة، ومسنداً محمد بن أبوبسماحة منه، ومسنداً علي بن عبد العزيز سماحة منه، ومسنداًắnجانيساحة منه، ومسنداً أحمد بن محمد ابن عاصم سماحة، ومسنداً اسحاق سماحة من جماعة، ومسنداً أحمد بن سلامة سماحة منه، ومسنداً الحسن بن سفيان سماحة منه، كلها مسموعة بالتمام حتيةبلغ نيقاً وثلاثين سنة مسند، ومات سنة أربع وأربعين وثلاثاء بنيسابور، وأبو إسحاق عمران بن موسى بن محاشع السكختيئي، حديث حرجان في عصره، سمع، أبو الربيع الزهري، وحدث بن خالد القسي، وأبراهيم بن المنذر الخزامي، ويعقوب بن محمد(1)، وأبو بكر وعثمان أبي أي شيبة، ومحمد بن مهران الجمال، وبشارة بن فروخ، وهو محدث، ثبت، ثقة، مقبول، كثير الرحلة والتصانيف. روَيَ عنه أبو العباس أحمد بن خالد الدامغاني(2)، أبو بكر أحمد بن إبراهيم الأسماعي، وأبو أحمد عبد الله بن علي الحافظ، وإبراهيم بن يوسف المنجاني، والحاكم أبو عبد الله الحافظ، وأبو عمرو بن حمدان الحجري، قدم، بنيسابور قديماً سنة أربع وثمانين ومتينين، فسمع منه أئمة الشيوخ، ثم عاش بعد ذلك بضع عشرة سنة يحدث بحرجان حتى سمع منه أولاد الذين سمعوا منه بنيسابور، وخرج إليه أبو علي الحافظ، وأبو الحسن السكختي، سنة تسع وتسعين، وكتب عنه، وكان قد صنف المسند، وكان أبو بكر الأسماعي يقول: أبو إسحاق السكختي حرجان صدوق محدث البلد في زمانه، مات بحرجان يوم الخميس النصف من رجب سنة خمس وثلاثاء، وصلى عليه علي بن أحمد الكردي القاضي بباب الحلق في الميدان، وابنه عمرو بن عمران السكختي، روى عن هارون بن سهل بن شاذوية النجاح، روى عن أبو سعيد الأسماعي بن سعيد بن عبد الواحد الحجري.

(1) في نسخة: يعقوب بن حميد. (2) في نسخة: المدائني.  
- 55 -
السَّحْلِيَّةُ : يَفْتَحُ السِّنِّ المُهَمَّةِ، وَسَكُونُ الخَاءِ المُعَجَّمَةِ، وَفِي أَخْرَهَا
الأَلَامُ.
هَذِهِ النَّسْبَةُ إِلَى سَخَا، وَهِيُ اسْتَقْدَامُ قِيسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّحْلِيَّةِ الْمُروِفَةِ
بَابِن سَخَا.
قَالَ هَشَامُ بْنُ الكَلِبِيَّ : اسْتَقْدَامُ قِيسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرُ بْنِ صَعْبِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعِمْرِيِّ الْسَلَامَةَ بْنِ زِيَاءِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَهْدِ بْنِ سَخَا، وَهِيُ أَمَهُ.
السَّخَّابِيَّةُ : يَفْتَحُ السِّنِّ المُهَمَّةِ، وَالْخَاءِ المُعَجَّمَةِ.
هَذِهِ النَّسْبَةُ إِلَى سَخَا، وَهِيُ قُرْيَةٌ بَيْنَ أَرْضٍ مَّصرٍ، وَالْمُشْهُورِ بِهَذِهِ
النَّسْبَةِ :
أَبُو أَحْمَدُ زِيَادُ بْنُ المُلْيِ السُّخَّابِيَّ، تَوْنُي بِسَخَا سَنِّةٌ خَمْسَ وَخَمْسُين
وَمَائِتَينً. ذَاكِرُهُ ابْنُ يُونِسُ فِي "تَارِيْخِ أَهْلِ مَصرِ"، وَلَا يَزِدُ عَلَى هَذَا.
باب السين والدال

السَّدْرِي: بكسر السين وسكون الدال وكسر الراو المهملات.

هذه النسبة إلى السَّدْر، وهو ورق شجرة التَّـيْـق، تغسل به الشعر في الحمامات في بغداد، ويقال إن بيعه ويطهره: السَّدْرُ زي. واشتهر بهذه النسبة: أبو زكريا بخيه بن عبد الملك بن أحمد بن شميح السَّدْرِي، شيخ صالح سديد، كثير الخير والعبادة، من أصحاب الشيخ حماد الدباسي، ولد بحبل، ونشأ في بغداد، سمع أبا الحسن بن الطيرمي، وأبا علي الناعكي وغيرهما، كتب عنه شيئاً، وكان كثير الزيارة لصديقنا عبد الرحمن بن أسعد شيخ الشروخ، وفي رباطهم كتب عنه، وكانت ولادته بحبل سنة ست وسبعين وأربعمئة.

وأبو نصر أحمد بن أحمد بن الحرم السَّدْرِي من أهل بغداد، سمع أبا طالب محمد بن علي بن الفتتح الحربي المعروف بالعثاري، سمع منه أبو غالب شجاع بن فارس 넨الي، وتوفي في جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وأربعمئة ودفن بمقبرة باب حرب.

السَّدْرُ وسي: بضم الدال المهلولة والواو بين السينين المهملتين أولاهما مفتوحة.

هذه النسبة إلى جماعة قبائل، منها:

سدوس بن شيابان وهو ربيعة، وهو سوس بن ذئب بن ثلثة بن غالب بن المنفورة، ابن علي بن كرمن، وقيل ابن حبيب: في كُيْم سوس بن دارم بن مالك بن حنظلة.

منها: بشير بن معبد، الخصاصة السَّدْرُ وسي، سدوس بن شيابان بكر بن أوائل من الصحاية المهاجرين، والخصاصة أمها، كان اسمه زحم بن معبد، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه وآله وسلم بشيراً، هكذا ذكروه أبو حاتم بن حبان في الصحابة من كتاب "الثقاف"(1). ومنها:

أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عريز بن عمرو بن ربيعة

ابن عمرو بن الحارث بن سعد بن شيبان بن ذهيل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن غني. ويقول: علي بن بكير بن واقيل بن قاطس بن هنبل

ابن أفصين بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان البصري

السَّدُوسي. وقال: هو قتادة بن دعامة بن عكاشة بن عريز بن كرم

ابن عمرو بن الحارث السدوسی، وكان أعمى، وكان من علماء الناس

بالقرآن والفقه، وكان ولد ضريراً، فلما ترعرع شرع في تحسين العلم،

وجاء من حفاظ أهل زمانه، جالس سعيد بن المسبب أياماً، فقال له سعيد:

"إذ قل أعمى فقد نزقتني، وجالس الحسن اثنتي عشرة سنة. يروي عن أنس

ابن المكي رضي الله عنه، روى عن سعيد: «والناس قال أبو حامد بن حبان: مات بالوفاة.

على قدر فيه سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ست وخمسين سنة، وكان مدلساً.»(2)

وأبو جبريل، يهود بن شيبان بن خالد بن كثير بن خنイス بن عبد الله

ابن سعد السدوسی، من أهل البصرة، يروي عن ابن عمرو وابن عباس،

وأنس رضي الله عنه، روى عنه قتادة وسليمان التيمي، قدم خراسان

واقام بها مدة مع قتيبة بن مسلم، ومات بالكوفة قبل الحسن بنقليل، والحسن

مات سنة عشر ومائة، روى أن أبا حمزة كان يؤمن بحلي في رمضان، وكان

يحم في سبع.

وأبو الفضل علي بن سويد بن منجوب السدوسی، من سعد بن

شيبان بن ذهيل بن ربيعة من أهل البصرة، يروي عن عبد الله بن بريدة،

روى عنه حماد بن زيد، والنضر بن شميل،

(1) هو في كتاب «مشاهير علماء الأنصار» لأبن حبان صفحة (40).

(2) في نسخة: روي عنه شبه.

(3) في كتاب «مشاهير علماء الأنصار» صفحة (96).
وأبو حلاط قرة بن خالد السُّدّومي من أهل البصرة، يروى عن الحسن
ابن سيرين، وعمرو بن دينار. روى عنه يحيى القطان، وعبد الرحمن بن
مهدي وكان متقناً، مات سنة أربع وخمسين ومائة.
وأبو عبد الرحمن حنظلة بن عبد الله السُّدّومي، كان إمام مسجد بني سدوس
في مسجد قادة، وهو الذي يقال له: حنظلة بن أبي صفية. روي عن شهير وأنس.
روى عنه حماد بن زيد البحبري، اختلط بأخرى حتى كان لا يدري ما يحدث،
فاختلط حديثه قديمًا بحديثه الأخير، تركه يحيى القطان.
وأبو النعمان محمد بن الفضل السُّدّومي الملقب بعازم من أهل البصرة,
يروي عن ابن المبارك والحمادين، اختلط في آخر عمره، وتغير حتى
لابدري ما يحدث به، فوقع المناهك الكبيرة في رواياه بما روى عنه القدام.
ما قبل اختلاطه إذا علم أن سماحهم منه قبل تغيره، قال: فان اختلط بهم في
بعد العلم بما ذكرت أرجوان لم يخرج في فعلا ذلك. وأما رواية المتأخرين عنه
فلا يحب الا التنبه عنها على الأحوال، وإذا لم يعلم بين سماح المتأخرين
والقدامين منه يترك الكل ولا يأخذ شيء منه، هذا حكم كل من تغير في
في آخر عمره واختلط حديثه.
وأما رواية المتأخرين، إذا كان قبل الاختلاط صدوقًا، فمن يعرف بالكتبة
والإفتراق، ويات عسرة سنة أربع عشرة ومائتين. روى عنه الإمام أبو عبد الله
محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وسمع منه قبل الاختلاط.
وأبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصات بن عصفور.
نдачи بن هميان السُّدّومي مولاهم. سمع جده يعقوب بن شيبة، ومحمد بن
شجاع البصري، وعبد الله بن جرير بن جهلة، وأحمد بن منصور الرمادي،
وعباس بن محمد الدوري. روى عنه أبو طاهر بن أبي هاشم المقرئ،
والقاضي أبو الحسن الجراحي، وطلحة بن محمد بن جعفر الشاهد
وعبد الرحمن بن عمر بن حمه الخلال، وأبو عمر عبد الواحد بن محمد بن
مهدي الفارسي وغيرهم، وكان ثقة، يسكن في دولاب مبارك بإجابة
الشرقي. قال: سمعت المسند من جد يعقوب بن شيبة في سنة ستين، أو

- 59 -
إحدى وستين ومائتين بسمراء، وتوفي في ربع الأول سنة اثنتين وستين ومائتين. وكان قد قُسم إبراهيم الأصبهاني وأبى لهلب الكجكي، فسمع أبو مسلم الكجكي من جدته، و يقول عليه شيء سمعه مني، ومات جدي وهو بقراً على الغدير، وكان لي في ذلك الرقت دون العشرين سنة لأن كان نجحه إلى جفاء إلى سامراء، لأن السلطان حمله إلى سامراء، فلما تكل جاء إلى بغداد وتوفي في بغداد.

وقال أبو بكر: ولدت في أول سنة أربع وخمسين ومائتين. وذكر أبو بكر بن يعقوب بن شيبة قال: لما ولدت دخل أبي على أمي فقال: إن المنتمين قد أخذوا مولد هذا الصبي، وحسوه، فذا هو يعيش كذا وكذا، ذكرها الشيخ، وأنشأها أبو بكر السقطي، وقد حسبتها أياماً وقد عزمت أن أعد له كل يوم ديناراً مدة عمره، فان ذلك يكفي الرجل المتوسط له ولياليه، فأدعه لي جيده، فأعده، وتركه في الأرض، وملأه بالدنانير، ثم قال لها: أعدي جيده آخر حصل فيه مثل هذا يكون له استهلاك، ففعلت وملأه، ثم استدعي جيده آخر وملأه، بمثل ماماً له كل واحد من الجين، ودفن الجيده. قال الشيخ: فما نفع ذلك مع خوادث الزمان، فقد احتجت إلى ما تروى. قال أبو بكر بن السقطي: ورأيتها فقيرةً بجيِّهنا بلا إزار، وقرأ عليه الحديث. ويرى بالشيء بعد الشيء، وتوفي في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتي وثلاثين وثلاثمائة.

وأبو فيض مؤرخ بن عمرو بن الحارث بن ثور بن حملة بن علقمة بن عمرو بن سدرو بن يشان بن ذئب بن ثعلبة بن عتبة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، ابن قاضي بن هلب بن أفصيح بن دعيم بن جدية بن أسيد بن ربيع بن نزار، ابن محمد بن عدنان السداقي، صاحب العربي، وكان بحراً، ثم قدم بغداد مع المأمون، وله كتاب في غرب القرآن، رواه عنه أهل مرو، وهم أصحاب الحليل بن أحمد، وقد أسند الحديث عن شعبة بن الحجاج، وأبي عمرو بن العلاء، وغيرهما. روى عنه من العراقين أحمد بن محمد بن أبي محمد الزيدي، قال مؤرخ: اسمه وكتبي غريبان، اسمه مؤرخ.

فِي حلقة أبي زيد الأنساري بالبصرة.

السُدْوُسي: بضم الدال المهملة والواو بين السينين المهملتين.

هذه النسبة إلى سُدوسي بضم السين الأولى. قال ابن حبيب: كل سدوس في العرب فهو مفتوح، إلا سدوس بن أصمع بن أبي بن عبيد بن ربيعة بن نصر بن سعد بن نبهان. وقيل: ابن الكلي: كل سدوس في العرب فهو مفتوح السين، إلا سدوس بن أصمع بن طيء، فهو مضموم السين، قاله الدارقطني.

السَدْوَري: يفتح السين وكسر الدال المهملتين وسكون الياء المقطعة من تحتها بالذين، وفتح الواجب، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى سدوري، ويقال لها: سدوري، وهي إحدى قرى مرو، بها قبر الربيع بن أسس صاحب أبي العالية، منها: أبو المنذر سلام بن سليمان السدري البدائي، أدرك التابعين، وروى عنهم.

وأبو معاذ أحمد بن معاذ بن حمودة الصيدلاني السدري، كان من رحل إلى العراق مع عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي.

(1) في "الإكليل" لابن ماكولا ٢٤٧٩/٤: أسس بن أبي عبيد.
السُّدَّيْ: بضم السين المهملة وتشديد النون المهملة.

هذه النسبة إلى سُدّةٍ الجامع، قال أبو عبيد في غريب الحديث، إنما سمي السُّدَّي، لأنه كان يبيع الخمر مع المقات بسُدَّةٍ المسجد، يعني باب المسجد، قال أبو الفضل الفلكي: إنما لقب بالسُّدَّي لأنه كان يجلس بالمدينة في موضع يقال له: السُّدَّي، والمشهور بهذه النسبة:

اسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وقيل: ابن أبي كريمة، السُّدَّي الأمور، مولى زينب بنت قيس بن مغرمة من بني عبد مناف، حجازي الأصل، سكن الكوفة، يروي عن أنس بن Malik رضي الله عنه، وعبيد خير وأبي صالح، وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما، وهو السُّدَّي الكبير، ثقة أمور; روى عنه الثوري، وشعبة، وزائدة، وسماع بن حرب، واسماعيل بن أبي خالد، وسلمان التيمي، ومات سنة سبع وعشرين ومائة في إمرة ابن هشام، وكان اسماعيل بن أبي خالد يقول: السُّدَّي أعلم بالقرآن من الشعيبي. قال أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردونية الحافظ: اسماعيل بن عبد الرحمن السُّدَّي يكنى أبا محمد، صاحب التفسير، وإنما سمي السُّدَّي، لأنه نزل بالسُّدَّة، وكان أبوه من كبار أهل أصحاب، توفي سنة سبع وعشرين ومائة في ولاية بني مروان، روى عن أنس بن Malik، وأدرك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن أبي وقاص، وأبو سعيد الخدري، وإبن عمر، وأبو هريرة، وإبن عباس، حذف عنه الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، والحسن بن صالح. قال ابن أبي حاتم: اسماعيل بن عبد الرحمن السُّدَّي الأعور مولى زينب بنت قيس بن مغرمة، أصله حجازي، يُعَدُّ في الكوفيين. وكان شريك يقول: مانست على رجل لقيته أن لا يكون كنت كل شيء لفظه، لا السُّدَّي. قال يحيى بن سعيد: ما سمعت أحدًا يذكر السُّدَّي إلا يأخر، وما تركه أحد.
محمد بن مروان السدي من أهل الكوفة، يروي عن الكلي صاحب التفسير، وداود بن أبي هناد، وهشام بن عروة. روى عنه العراقيون، وكان من يروي الموضوعات عن الأئم، لابد كتبه حديثه إلا على سبيل الاعتبار ولا الاحتجاج به مجال من الأحوال. والسدي هو محمد بن مروان بن عبد الله بن اسماعيل بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، يعرف بالسدي. روى عنه ابنه علي، ويوسف بن عدي، والعلاك بن عمرو، وأبو إبراهيم الرجمانى، وأبو عمر الدورى المقرى، والحسن بن عرفة العبدى وغيرهم، وكان يحيى بن معين يقول: السدي الصغير محمد بن مروان صاحب التفسير، ليس بثقة. وقال يعقوب بن سفيان: السدى ضعيف غير ثقة. وقال البخارى: محمد بن مروان الكوفي صاحب الكلى لا يكتب حديثه البائعة، وسما أبو علي صالح بن محمد بن جزرة عنه فقال: كان ضعيفاً، وكان يضع الحديث. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: محمد بن مروان، على الكلى، مرؤوك الحديث.

وأبو محمد اسماعيل بن موسى بن النزارى المعروف بابن بنت السدى من أهل الكوفة. وقال ابن أبي حام الرازى: نسب السدى، روى عن مالك، وشريك، وأبي الزناد، وقال سميت أبي يقول: سألت اسماعيل بن موسى عن قراءته من السدى، [فأنكر أن يكون ابن ابنته] وإذا قرآته منه بعيدة، قال: وسألت أبي عننه: فقال: صدوق، روى عنه أبي وأبو زرعة. {11

---

(1) الإجرام والتحديل 1917/1/1

---

23
باب السين والذال

السندباني: فتح السين المهملة والذال المعجمة بعدهما الألف, وفي
آخرها الباء الموحدة.

هذه النسبة إلى السندب, وهو نوع من البقول ويبعه واشتهر بهحلة
أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى بن سعيد الدولةي المعروف
بالسندباني, حدث عن العلاء بن مسلمة الرواس, ومحمود بن خداش, وأبي
بكر الأثرم, والحسن بن عوفة, ومحمود بن عبد الفراغي, ومحمود بن أبي
العوام الرياحي, روى عنه عمر بن جعفر بن سالم, وأبو بكر الشافعي,
وأحمد بن عبد العزيز الصريفي, وعبد الله بن موسى الهاشمي, ومحمود بن
عببان الله بن الشعيبي اليرفي وغيرهم, وفي بعض حديثه نكرة.
باب السين والراء

السرّاج: بفتح السين وتشديد الراء، وفي آخرها الجيم.
هذا متعلق إلى عمل السرج، وهو الذي يوضع على الفرس.
والمشهور بهذه النسبة:
عبد الرحمن بن عبد الله السراج من أهل البصرة، يروي عن نافع.
روى عنه حماد بن زيد.

وأبو العباس محمد بن اسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله السراج
الثقفي مولى ثقيف من أهل نيسابور، كان من أجداده من يعمل السروج،
وكان محدث عصره بخاري، رأى يحيى بن يحيى، وهو إمام الحديث بعد
محمد بن اسمايل البخاري، سمع بخاري أبا رجاء قتيبة بن سعيد، وابراهيم
ابن يوسف المكي، واسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعمرو بن زاراة الكلابي،
وبالري محمد بن مهران الجمالي، وعمرو بن حميد الرازي، وبغداد رأى
عبد الله بن عمر القواريري مسجّي. وسمع بكار بن الزبان، ومصطفى بن أبي
توية، وعيسى بن المساور الجوهرى، والكوفة أبا كربى وهتاف بن
السرّي، واللحاك، محمد بن يحيى بن أبي عمر المدنى وأتارهم، روى
عنه محمد بن اسمايل البخاري، وأبو حامم الرازي، وسلم بن الحجاج
القشيري، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وأبو حامد بن الشرقي، آخرهم أبو
الحسين بن الحذاف.

وكان يقول: ختمت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم
التي عشر ألف خطبة، وضُحِّحت عنه صلى الله عليه وسلم التي عشر ألف
أضحية، وكانت له أموال كثيرة، من الملاك، والعقار، وما تسد
أو سبع وتسعين سنة في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة نيسابور،
الأنساب م(5) ح: 65
وقبره مشهور يزار بمقبرة الحسين، وكان الأستاذ أبو سهل الصعلوكي يقول: حدثنا أبو العباس محمد بن اسحاق الشيخ الأوحد في فنه، الأكمل في وزنه، وكنا نقول في مكاننا: السراج كالمصباح.
وأبو بكر محمد بن السري النحوي المروف بابن السراج، كان أحد العلماء المذكورين بالآداب وعلم العربية، صحب أبا العباس المرد، وأخذ عن العلم. فوئده أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي، وأبو سعيد السراي، وعلي بن عيسى الرماي، وكان ثقة، وهو الكباشي عن قال: كان أبو بكر بن السراج يقرأ عليه كتاب الأصول الذي صنفه، فقر فيه باب استحسنه بعض الحاضرين فقال: هذا والله أحسن من كتاب المقتضب. فذكر عليه أبو بكر ذلك، وقال: لا تقل هذا، وتمثل بيّت، وكان كثيراً.

يتمثل فيما يجري له من الأمور بأميات حسنة، فأنشد حينئذ: ولكن بكت قبي تهيج في البكاء، بكاها فقتل الفضل للمنتهي.
قال: وحضر في يوم من الأيام تنبيه له صغير، فأظهر من الميل إليه والمحبة له ما يكثر من ذلك، فقال له بعض الحاضرين: أخبره أبا الشيخ؟

فقال متمثلاً:

أحبب الحب الشحيح ماله، قد كان ذاق القفر ثم ناله
مات في ذي الحجة سنة عشرة وثلاثمئة.
وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن بكر بن وافد السراج، نزل الأهوار، من أهل بغداد، حدث بالأهوار عن مردوخ صاحب الفضل، بن عياض.
وعنه محمد بن عبد الملك المكي، ويعقوب بن إبراهيم الدورعي، روى عنه أهل فارس، وكان مستقيم الحديث، وكانت وفاته بسوق الأهوار في جمادي الآخرة سنة ثمان وتسعمائة.
وأبو سلامة المغيرة بن مسلم الخراساني السراج، كان هو عبد العزيز مولى القسام، ولدابرو وسكتا البصرة. روى عن جماعة من التابعين مثل عكرمة،

(1) في الأصول، مولى القسام، والتصحيح من الجرح والتعديل، لابن أبي حام.
والربع بن أنس، روى عنه سفيان الثوري، ابن المبارك، أبو خالد
الأخير، وروى عن معاوية، وأبو معاوية الضرير.
وقال أبو داود الطيالسي: المغيرة بن مسلم كان صدوقاً مسلمًا. وقال
عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أيها عن المغيرة، فقال: ما أرئي بشأن
روى عنه الثوري، وسئل عنه يهود بن معين، فقال: صالح، وسأل أبو حامد:
عن حالية؟ فقال: صالح الحديث صدوق.

السراقوسي: بفتح السين المهملة والراء بعدهما ألف، وضم
القاف بعدها الواو، وفي آخرها سين أخرى.

هذه النسبة إلى السراقوسي، وهي مدينة بالشام، منها:
أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن جواد الكنيدي السراقوسي.
يروي عن كتاب جده الحسن بن أحمد بن جواد السراقوسي الكنيدي
بالوجادة، روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عباس النسوي الحافظ،
وذكر أنه سمع منه هذه المدينة.

السراقي: بضم السين وفتح الراء المهملتين، وفي آخرها القاف.

هذه النسبة إلى سراقة، وهو اسم سراقة بن مالك بن جعفر الذي تبع
النبي صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة، وغاصت قوامه في الأرض.

الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة بن مالك القرشي السراقي من
بني عدي بن كعب، روى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، روى عنه
موسى بن عقبة الزمي، قال سنة حليقة أواضعين وثلاثين ورقمها.

السراجي: بالراء الساكنة والجيم المكسورة بين السين المهملتين.

هذه النسبة إلى سراجيس، وهو اسم بلد شيبة بن ناصح بن سراجيس.

(1) الإجراء والتعديل، 229/14/1

- 76 -
يعقوب السّرّجِيسي ، مولى أم سلما ، قاريّ أهل المدينة . يروى عن القاضم
ابن محمد ، وأبي سلامة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن . روى عنه اسماعيل بن
جعفر ، ومحمد بن أسحاق ، وعبد الرحمن بن أسحاق ، وعبد الرحمن بن أبي
الموازي ، وأبو ضمرة ، ويحيى بن محمد بن قيس الزّبَّيّات .
قال ابن أبي حامد : سمعت أبي يقول ذلك :)1:

السّرّحِيسي : يفتح السين وسكون الراء وكسر الحاء المهملات .

هذه النسبة إلى سّرح ، وهو جد عبد الله بن سعد بن أي سرح العامري ، هو
أخو عثمان رضي الله عنه من الرضاعة ، وجماعة من أولاده انتسبوا إليه ، منهم :
أبو الغيداق إبراهيم بن عمر بن عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن
محمد بن عبد الله بن سعد بن أي سرح السّرّحى . يروى عن جده عمرو
ابن سوار السّرّحى . توفي يوم السبت لسبع خلون من شهر ربيع الآخر
سنة إحدى وتسعين ومائتين .

أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرح السّرّحى ،
مولى نبيك ، مولى عائشة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ، كان فقيهًا ،
حدث عن رشدين بن سعد ، وأبي عبيدة ، وأبي وهب ، وكان من الصالحين
الأثبات . قال أبو سعيد بن يونس : قال لي علي بن الحسن بن خلف بن
فرقد : كان جدك يونس يحفظ ، وكان أحمد بن عمرو لا يحفظ ، وكان ثقة
ثابتًا صالحًا ، توفي في ذي القعدة سنة خمسين وثمانين ، وصلى عليه بكبار
ابن قتيبة . روى عنه مسلم بن الحجاج القُتُبيّ، وأبي داود الجستِتي ،
وابنه أبو بكر .

أبو عبد الله سعد بن عمر بن عمرو بن سوار السّرّحى . توفي جده عن
ابن وهب . روى عنه أخوه أبو عبد الله سعيد بن عمرو بن عمرو بن سوار
توفي سنة سبع وثمانين وثمانين .

ومحمد بن أبي الطاهر السّرّحى السابق ذكره ، مصري ، روى عنه

(1) المرج والتعديل 323/1/1925

88 —
أبو طالب الحافظ، وأبو عبد الله الأفلي وغيرهما،
وعمر بن سواد بن الأسود بن عمر بن السَّرخسي من أهل مصر، يروى
عن عبد الله بن وهب وغيره. روى عنه أبو داود السجستاني، وأبو
عبد الرحمن النسائي.

السَّرخسي: هذه النسبة إلى بلدة قديمة من بلاد خراسان يقول لها:
سرخس، وسَرخس، هو اسم رجل من العُروسي زمن كيقبس، سكن
هذا الموضع وعمره وأتَّم بناءه ومدينته ذو القرنين، وقد ذكرت قصته
وبسبب بنائه في كتاب "النزوع إلى الأوطان" وفتحها عبد الله بن خازم
السُلُمي الأمير من جهة عبد الله بن عامر بن كريم زمن عثمان بن عفان
رضي الله عنه. ومن مشهورى المحدثين منها:
أبو عبد الله محمد بن المهلب السَّرخسي. يروى عن يعلى بن عبد
وعبد الله بن موسى، وأبي نعيم الكوفي. روى عنه أبو العباس محمد
ابن عبد الرحمن السَّرخسي الدغولي، مات سنة ستين ومائتين في شهر
ربيع الآخر وكان صاحب حديث من جميع وصنف.
وأبو العباس الدغولي من أسمائها، وأول من حمل كتاب الشافعي إليها.
روى عنه أبو علي زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى الفقيه السَّرخسي إمام
مصر، كتب بالعراق الكثير عن أبي القاسم البغوي، وعيسى بن صاعد،
والمحاملي، مات سنة تسع وت寝ين وثلاثمئة، دخلت غيرة مرة، وكتب بها
عن جماعة.
والوليد بن عصام بن الوُضَاح السَّرخسي. يروى عن أبيه، روى عنه
أهل بلده، قتل سنة ثمان وستين ومائتين. قال أبو حام بن حبيب: سمعت
الدغولي يقول: لا تجز رواية عنه.

٦١٦٣٥
السرحكي: يضم السين المهلة، والزاء الساكنة، والخاء المعجمة، والكاف المتوحنين، وفي آخرها التاء الثالث الخرط.

ذكر صدر الأفاضل القاضم بن الحسن الخوارزمي في "صالة الرياحين": 
سرحكي: اسم لقربين من قرى مأوراء النهر، إذ تواجدت ناحية خرار، والثانية ناحية أوروشة(1) كذا سمعته من الوزير محمد بن العبد النسفي. رحمه الله، وكان الإمام عبد الدين السرحكي من سرحكي خرار، وكان نائب المستوفى بما وراء النهر، سرحكي أوروشة، يكنه أهل الديوان بالصاد للقرافة(2).

هذه النسبة إلى سرحكي، وهي "تندوة بحريستان سمرقند، منها:
الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن فاعل السرحكي، تفقه أولا بسمرقند، ثم بخارى، وسكتها، وكانت له "قويلة" في النظر، وبع طويل، وكان من خصوص البرهان، سمع أبا المالك محمد بن محمد بن زياد الحسيني. روى لي عنه جماعة كثيرة، وثاب بسمرقند يوم الجمعة أول يوم من ذي الحجة سنة ثمان عشرة وخمسين، صلى عليه بمصلّة العيد، وحمل إلى بخارى، فدفن بها.

السرحكي: يضم السين المهلة، وسكون الراء، وفتح الخاء المعجمة.

هذه النسبة إلى سرحكي، وهي قرية على باب نيسابور، والمشهور بهذه النسبة:
أبو حامد أحمد بن عبد الرحمن السرحكي، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في "تاريخ نيسابور" وقال: هو من فقهاء أهل الرأي. سمع أبا الأزهر العبدي، ومحمد بن زياد السلمي، وقد روى كتاب حفص ابن عبد الرحمن عن محمد بن زياد. روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه فم بعده، ثم قال: سميت عبد الله بن جعفر يقول: توفي أحمد.

(1) انظر الصفحة الأولى من هذا الجزء في تحقيق هذه الكلمة.
(2) ما ذكره صدر الأفاضل: زيادة من نسخة كورية.
السرحاني صاحب كتب حفص والقراءات في شهر رمضان سنتين عشرة
وثلااثمائة.

المردودي: ففتح السين المهملة، وسكون الراء، وفتح الدال المهملة،
وفي آخرها الراء الأخرى.

هذه النسبة إلى سردري (1) وهي قرية من قرى بخارى، خرج منها
جماعة من أهل العلم، منهم:
أبو عبيدة أسامة بن محمد السردري الكندي البخاري من قرية سردري.
يروي عن صالح بن حمدان البخاري، وعبد الله بن محمد (2) المروزي
وغيرهما: قال أبو سعد الأزرمي الحافظ: كتب عنه بخارى سنة سبع
وخمسين وثلاثمائة. قال لي أبو محمد الباهلي: كتب عنه بمرقند،
ولا يدري صدق فيه أم كذب، مت بخارى.

وأبو الحسن علي بن الحسين بن عبد الرحيم بن هود بن معاذ بن محمد بن
ابراهيم الكندي الحاكم السردري، كان على قضاء نصف مدة، وكان من
أهل بخارى. سمع أبو الحسن محمود بن عبد الرحمن الدغولي، وкрыл بن
منير، وأبا البكاس محمود بن عبد، وأبا نصر محمد بن أبي سهل الراباطي
وعبيد بن محمد (3) البناج وغيرهم، وكانت ولادته في سنة سبع وتمسین
ومائتين، ووفاته في شهر ربيع الأول سنة سبعين وثمانية.

الSrQFFان: فضم السين، وسكون الراء المهملتين، وضم الفاء،
وفتح الفاء، وفي آخرها التوء.

هذه النسبة إلى سرفعان، وهي قرية من قرى سرحان على ثلاثة

(1) في "سمعم البلدان" لياقوت: سردري: من قرى بخارى، وقد نسب إليها بعض العلماء.
(2) في بعض النسخ: عبد الله بن محمود.
(3) في بعض النسخ: عبد الله بن محمد.
فراسخ منها: خرج منها جماعة من العلماء. ويقول أهل سرخس لها:
سلفكان، منها:

أبو سحاح إبراهيم بن محمد السرخسي. يروي عن ابن رجاء النيسابوري
وغيره، هكذا ذكره أبو الفتح ناصر بن أحمد الغياثي في كتابه "الرسالة".

السُرَقُعيَّة: يفتح السين والراء المهمتين، وضم القاف، بعدها سين
أخرى ساكنة، وفي آخرها الطاء المهملة.

هذه النسبة إلى سرقسطة، وهي على بلدة ساحل البحر من بلاد
الأندلس، خرج منها جماعة من المحدثين والعلماء، منهم:
عمر بن مصعب بن أبي عزيس بن زرارة بن عمر بن هاشم العباد.
السُرَقُعيَّة الأندلسي، قاله ابن يونس.

وإبراهيم بن هارون بن سهل السرقعي، قاضي سرقسطة، وهي
من أقصى غزور الأندلس في شرقيها، توفي بالأندلس سنة سبعين وثلاثين
ومائتين، كتب عنه أبو سعدة (١) عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن
عبد الأعلى الصدف.

وأبو الريحان سليمان بن أحمد بن محمد السرخسي، ورد العراق،
وسكن بغداد، وكتب الكثير عن أبي القاسم بن بشران، وأبي العلاء بن يعقوب
الواسطي، وأبي القاسم الأزرفي، وأبي محمد الجوهر، وأبي القاسم
النفوشي وغيرهم، ولم يكن له دقة في الحديث، إلا ما سمعت أنا الفضل بن ناصر
الحافظ ذكر ذلك. روى لنا عنه جماعة ببغداد.

وإليه أبو منصور محمد بن سليمان السرقعي الآدمي، يروي عن
أبيه، سمعته شيئاً بسره ببغداد.

وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن هروصن الأنصاري السرقعي الفقيه،
لقيته مكة، وكتب عنه شيئاً بسره عن أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد
ابن سلحة الأصفهاني الحافظ، كتب عنه بالإسكندرية.

(١) في نسخة: أبو سعيد.

٧٢
السّرّواري : بفتح السين المهمّلة، وسكون الراء، وليم أخرى الكاف.

هذه النسبة إلى سرّك، وهي من قرى طوس، منها:

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن اسحاق بن موسى المخزومي السّرّواري،
شيخ العالم فاضل صالح. سمع جماعة من المتأنين، وأكثر من الأشعار والطرب. كتب عنه والذي رحمة الله، وروى له عنه الامام أبو القاسم أحمد بن منصور السعاني بمرو، وأبو الفرج عبد الله بن أحمد بن يوسف الحافظ ببغداد، وغيرهما، وتوفي في حديث سنة عشر وخمسين.

السّرّواري : بضم السين المهمّلة، والميم المفتوحة، والالف بين الراء.

هذه النسبة إلى قريه من بخارى يقال لها: سرّواري، على ثلاثة فراسخ،
خرجت إليها قاصداً لزيارة الشيخ أحمد السّرّواري، منها:

أبو أحمد غالب بن شعبة بن عمرو السّرّواري البخاري من أهل هذه القرية، سمع عبد الله بن موسى، وأبا نعيم الفضل بن دكين، وقيصة
ابن عقية، وحبان بن أغلب بن كيم، وعمر بن الفضل، وعمر بن
عون، وعمرو بن منصور القشي، والربيع بن نافع، وأصبح بن الفرج،
ومعاوية بن عمرو وغيرهم. روى عنه أبو كثير سيف بن نصر وجماعة.

والإمام الشجاع البطل المعروف أبو اسحاق أحمد بن اسحاق بن الحسن
ابن جابر بن جندل بن خندف بالقيس بن عبان السلمي المطوعي السّرّواري
النائب الذي فاق أهل زمانه في الشجاعة وقتل الكفار، حتى قبل: لم يكن
في الإسلام له نظر في هذا المعني، وقصته في الفزو وقتل الأنراك شائعة
مستقيمة. سمع عثمان بن عمر بن فارس، وعبد الله بن موسى، وعمرو بن

(1) في بيت النسخ: عبد الله.

-72-
عاصم، ويعمل بن عبيد، وأبا نعيم الفضل بن دكين، وطبقتهم. رويا
عنى محمد بن اسماعيل البخاري، ومحمد بن اسماعيل الميداني وعبد الله بن
وامول، وابن أبو صفوان سحاق بن أحمد بن اسحاق السمراعي وغيرهم،
وبخلاصة في الشجاعة تنقل من تأريخ جماري، إلى هنا في قدر ثلاثين أوراق.
ومات في ربع الآخر سنة الثامنة وأربعين ومائتين وسورة قبره.
وابنه أبو صفو ان سحاق بن أحمد بن اسحاق السمراعي السلمي، كان
ثقة في الحديث، رحل به أبوه إلى العراق وهو صغير، واشتهر من أبي عاصم
الصحابي بن حلق، وعمرو بن عاصم، ومكي بن إبراهيم، وسيد بن عامر
غيرهم. رويا عنه أبو علي صالح بن محمد بن جزيرة الخانق، وعمر بن
محمد بن بجعير الخاطف في الجامع الصحيح، وكان يقول: رأيت المرء
يحدث على الجليل، قام إليه رجل فقال: إن عُننا بخاري رجلًا يقال له:
أحمد بن حفص يقول: الإمام قول، فقال: هو مرحي، قال: كنت
أنا قاسياً بين يديه، فقلت: أنا أقول: الإمام قول، فأخيرلا أبي ونطحي
برأته نتحrive، وقال لي: أنت مرجي ياخرا ساني، ومات في شهر رمضان
سنة ست وسبعين ومائتين.
وأبو طلحة منصور بن سليم بن عبد الله السلمي السمراعي، من هذه
القرية. يروى عن أبي صفو ان سحاق بن أحمد السمراعي. يروي عنه أبو
الحسن موحيد بن نصر بن إبراهيم السمراعي.

المرتمدي: يفتح السين المهملة، وسكون الراء، وفتح الميم، وفي
آخرها الدال المهملة.

هذه النسبة إلى سعد، وهو اسم لعبد أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن
محمد بن سعد الكريسي السرمدي من أهل نساير، وهو ختمن أبي
الحسن محمد بن سحاق الكريسي والده أبي أحمد الخاطف، وأبو أحمد
الخاطف خال ولده. سمع عبد الله بن ناويله، وجعفر بن أحمد

٧٤
الظافر. سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وذكره في "التاريخ" فقال: أبو الحسين الكرايمي كان يسكن سكة الجندق ويميع الصوفية ويعارشه، توفي في صفر سنة ست وسبعين وثلاثمائة، ودفن في متى باب مصر، وصل عليه أبو أحمد الحافظ.

السرقجي: يفتح السين المهملة، وضم الراء، وفي آخرها الجيم. هذه النسبة إلى بلدة يقال لها: سر نحو، وهي بنواحي حران من بلاد الجزيرة، منها:

أبو القوارس إبراهيم بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن بره دير الحدفي من عائل سروج خطيبها. سمع أبا عبد الله محمد بن أحمد بن حماد البصري، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الظافر، الحافظ في مجمع شيوخه.

وأبو اليسار محمد بن عبد السلام السررقجي عنده، هلال بن العلاء الرقى، وكان يزعم أن أبا سفيان عبد الرحمن مطرفة السررقجي عن أبيه، مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.

وأبو عبد الرحمن ملهم، من عبد السررقجي، محدث، مات بمحترة سنة إحدى وثلاثين. ومات Validator ذكره ابن الحربي الرقى.

وأبو زيد السرقجي الذي نسب أبو عبد القاسم بن علي الحربي، مقاماته فيها...

النشائى) والقاضي بن محمد عبد البصير، روى عنه أبو أحمد الحاكم محمد
ابن محمد الحافظ، والحسن بن علي النعماني.
وأبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن برذخاش(2) السروي
السراجي الرزاز الخزاز السوسي، هو ذلك الخزاز من ساكني بغداد.
يروي عن أحمد بن خالد الحروري، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرزاز،
وعمبر بن أحمد بن علي الجوهري، وعلي بن محمد بن مهروية القزويني
وأبي نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الاستوائدي. روى عنه أبو الحسن بن
رزوقه، وعلي بن عبد العزيز الطاهري، وأبو بكر البرقائي، والحسن بن
محمد الخلال.
قال أبو بكر الخطيب: وسألت البرقائي عنه، فقال: ثقة. وقال
التيقي: السراجي كان ثقة أمناً مستورًا، وتوفي ليلة الجمعة الثانية من ذي
القعدة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة بغداد.
وأبو محمد الخلال محمد بن حفص السروي. روى عنه سعيد بن سعد
البرجاني.
وأبو بكر أحمد بن الحسن السروي المقرئ، وذكره الحاكم أبو عبد الله
الحاكم في «التاريخ» فقال: أبو بكر السروي من الفريه الذين وردوا
أيام أبي العباس الأصم، وأقام أبو بكر السروي عندها سنين يقر، وكان من
الصالحين. سمع باري أبا محمد بن أبي حاتم، وأحمد بن خالد الحروري،
وبالعراق أبا عبد الله بن المحامي، وأبا العباس الحافظ وطبقتهم.
وأبو محمد الحسن بن جمهور بن إيران السروي، كان أصله سريويًا
انتقل إلى جرجان وحدث بها، ومات بها.
وأبو الحسن عبد الجبار بن محمد بن علي السروي الخيزاني، كان إمامًا في
الفقه والأدب والشروط، تقفه بسارية على أبي محمد بن أبي بكر، وكان قصيحًا
(1) في بعض النسخ: التشال.
(2) في نسخة كوريلي: برغردي.
مناظراً، لقيت بها جماعة من أولاده، وذكر ابنه أبو يحيى أنه مات في صفر سنة ثمان وخمسين وأربعمئة، عاش ثلاثة وسبعين سنة.

وأبو الحسن علي بن اسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أحمد الفقاعي السروي من أهل سارية، كان شيخا صالحا، حسن السيرة، يرجع إلى فضل وميزة، جاور بمكة مدة، وانصرف إلى بلده، سمع جمل أبا المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد الروبياني، وبسارية أبا سعد محمد بن عبد الجبار بن محمد الخيزاري، وبسارية أبا الرفاعة محمد بن عبد الله المقدسي، وأبا سعيد أحمد بن أبي الحسن الطوسية وغيرهم، كتب عنه شيئا يشير إلى بسارية، وقال لي: ولدت بسارية في سنة خمس وأربعمئة، وتركته حياً في آخر سنة سبع وثلاثين وخمسة.

السروي: يفتح السين المهملة، وسكون الراء، وقد قيل: إن هذه النسبة إلى سارية مازندران، والصحيح النسبة إليها بتحريك الراء، وهذه النسبة تっきتها إلى سرو، وهي مدينة بلاد أردبيل، خرج منها جماعة من المحدثين، منهم:

نصر السروي الأذربيجاني.

وأبو عبد الله نافع بن علي بن يحيى السروي الفقيه الأذربيجاني، هكذا ذكره أبو بكر الخلاب في تاريخه، وقال: أبو الفضل المقدس نافع بن علي ابن بكر بن عمرو بن حازم أبو عبد الله السروي الفقيه من أذربيجان، حدث عن أبي عياش الأذربيجاني، وعلي بن محمد بن مهرهوب الفزروي، وأبي الحسن علي ابن إبراهيم بن سلمة الفطان وغيرهم. روى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد ابن أحمد الطيبي والتطاوة، وتموت قبل الأربعمئة.

وسرو ناحية بالهوهما، يلي مكة، وهي قريات كثيرة مجمعة يحضر منها جماعة كثيرة يحملون المبرة إلى مكة من الطعام والسمن والعمل في وقت
الموسم وعَرَة، ويقال لهم: السروية، وأهل سرو لأدري هل كان فيهم من يعرف شيئاً من العلم أو حداثةً، غير أن ذكرهم يعرفون.

السرُّيجاني: باسم السين المهملة، وسراراء، وسكون النون، وفتح الجيم بعدها ألف، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى سرُّيجان(1)، وهي قرية من قرى أصبهان، منها: أبو طاهر عمر بن إبراهيم بن محمد. الفاخر السرُّيجاني، من أهل أصبهان، له رحلة إلى العراق، أدرك فيها أبا محمد جعفر بن محمد بن نصير الحاكم المهاص، وأبا نصر منصور بن محمد الأصباني وغيرهم، وسمع منه. روى عنه أبو بكر أحمد بن الفضل الباطرقي، وأبNAS القاسم عبد الواحد محب الدين أحمد المراوي، أبا عبد الله الدقيق، وأبNAS القاسم، وأبNAS الحسن أحمد بن عبد الرحمن السكنداني وجامعة، ومات بعد سنة أربعمئة.

وأبو صرفر بن حمزه بن علي السرُّيجاني، كان من أهل العلم والخير.

سمع منه جمعة من الكهول قبلنا، وأوقف كتاب، ومعاني السين، لأبي سليمان الخطابي في محلة السين، وحفظ عليهم في يدي، والدي رحمة الله ليتفت بجمال الناس.

وأبو ساحق إبراهيم بن محمد الفاخر السرُّيجاني المكي الفقيه، ولد السابق ذكره، كان نقيباً، حديث عن العراقيين والأصيبانيين، مثل عبد الله ابن اسحاق المدائني. روى عنه أبو بكر، أحمد بن موسى بن مردوخ الحافظ، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة.

(1) الذي في محجم البلدان، ليافوت الحموي، سرُّيجان، باسم السين المهملة، وفتح الرااء، بلغة النحائية، تقدير سرح، من قرى أصبهان.
السُرْعِيّينِ: يفتح السين المهمة، وفتح الراي، وسكون الياء المقوطة
بائنتين من تحتها، وفي آخرها الجيم.

هذه النسبة إلى سُرْعِيّ، والمشهور بهذه النسبة:
الذي من خالد السُرْعِيّ. يروي عن هاني بن مجيي، وألقي بن جميل.
روى عنه أبو بكر محمد بن محمد بن الباغدي، والصالة السُرْعِيّة، وهي طلاق
الدور الذي لا يقع، منسوبة إلى الإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سُرْعِيّ.
البغدادي القاضي إمام عصره بلامداقة، نسبيه إليه لأنه هو الذي استخرجها.

السُرْعِيّينِ: يفتح السين المهمة، وكسر الراي وسكون الياء المقوطة
بائنتين من تحتها، وفي آخرها العين المهمة.

هذه النسبة إلى أبي سُرْعِي، وهم المعافر، والمنتسب إليهم أبو قبيل
حي بن هاني بن ناصر بن تبيخ السُرْعِي المعافر، عمل بقتل عثمان بن عفان
وهو بالعين، وقدم مصري في أيام معاوية، وغزا روس مع جنادة بن أبي أمية،
والغربي مع هسان بن الوليد. روى عنه عمر بن الحارث، ويزيد بن أبي
حبيب، ومعاوية بن سعيد، وبيحي بن أبي بوب، وابن فلحة، والليث، وروجاء
ابن أبي عاصم، وغيرهم، وتوفي سنة ثمانين وعشرين ومائة.

السُرْعِيّينِ: بكسر السين المهمة وتشديد الراي المفوطة، وفي آخرها
الياء المقوطة بائنتين من تحتها بعدها اللون.

هذه النسبة إلى سُرْرِين، وهي بلدة عند جدها، قرأت على طرف كتاب
الإيال. جدة والسُرْرِين، بنواحي مكة، والمشهور بالنسبة إليها:
أبو هارون موسى بن محمد بن محمد بن كثير السُرْرِين. قال أبو بكر
الحطب: هو من أهل السُرْرِين، حدث عن عبد الملك بن إبراهيم
الجديد، روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوبال طبراني.

السري: بضم السين وتشديد الراء المكسورة.

هذه النبيسة إلى سر، وهي قرية من قرى الري، والمشهر بهذا الانتساب:
أبو حفص عبد البار بن خالد بن عمران السري، ولعل أصله كان
من هذه القرية، والله أعلم.

وعبد الجبار كان بإفريقية، يروي عن سحنون بن سعيد، توفي بالمغرب.

سنة إحدى ومائتين ومائتين. قاله ابن يونس.

والحسن بن علي بن زياد السري. يروي عن أحمد بن الحسن اللهي.

حدث عنه أبو بكر بن اسحاق الطيبي البسبروي.

وزياد بن علي الرازي السري خال ولد محمد بن مسلم، ورفيقه بمصر.

روى عن أحمد بن صالح، سمع منه بالري، وكان صدوقاً ثقة.

ومحمد بن نبية السري. قال ابن أبي حاتم: محمد بن نبي السري.

روى عن أبي عاصم النبيل، سمع منه أبي في المذاكر، حديثاً فاستحسنه فكتبه.

روى عنه يوسف بن اسحاق بن الحجاج.

وأبو يعقوب الطاحوني الرازي السري، وأبو يعقوب يروي عن أبي

الريع الزهرائي، وشيبان بن قروخ، وبيبرن هلال الصواب،

وعبد الله بن غياث. قال ابن أبي حاتم: سمع منه بالسر، وهو

صدوق.

(1) إب follicle 4/100 80
باب السين والعين

السّعُدُاني: يفتح السين، وسكون العين المهملتين، وفتح الذاء المنقوطة باثنتين من فوق، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى بيج السعّر، وهو شيء من البقول يتجف ويذق.

ويذكر على الأطعة ويوكل، والمشهور بهذه النسبة: أبو يعقوب يوسف بن يعقوب السعدي المعروف بالسعدي من أهل البصرة. حدّث عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي، ومحمد بن حبيب بن المازن. روى عنه يوسف بن يعقوب بن خرزة السعدي، وأبو الحسن محمد بن علي بن صخر الأزدي، زنيل مكة، وها بصريان.

السّعُدُاني: يفتح السين، وسكون العين، وفتح الذاء، المهملات، وفي آخرها النون.

وهذه النسبة إلى سعدان، وهو اسم رجل، والمشهور بهذه النسبة: أبو بكر محمد بن أحمد بن سعدان بن وردان السعدي البخاري، من أهل بخارى، يروى عن عبد الله بن واصل. روى عنه أبو عمر أحمد بن محمد بن عمر المقرى.

وأبو منصور عزيق بن أحمد بن حامد السعدي. روى عنه أبو صالح البشير بن موسى بن هارون الأديب.
السُّمَّاعُ في: بفتح السين، وسكون العين، وضم الدال، المهملات.
وفي آخرها اللون.

هذه النسبة إلى سعدون، وهو اسم لجد أبي طاهر محمد بن الحسن بن محمد بن سعدون البزاز الموصلي السعدوني، ولد بالموصل، ونشأ بغداد، ومات بمصر، وكان من أهل الصدق. سمع هبة عمر بن حيوه الخراز، وأبا بكير أحمد بن إبراهيم بن شاذان، وأبا الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبا عبد الله بن نبادة العكبي، وطلحة بن محمد بن جعفر وغيرهم. سمع منه أبو بكر أحمد بن علي الخطيبي الحافظ، وقال: كتبنا عنه، وكان صدوقاً، يسكن بدر الزفزافي، حياء مسجد البصريين، وكانت ولادته بالموصل، في ليلة النصف من شعبان سنة سبع وسبعين، وثلاثمائة، ومات بمصر في شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وأربعين.

السُّمَّاعُ في: بفتح السين وسكون العين، وفي آخرها الدال، المهملات.

هذه النسبة إلى عدة قبائل منهم: إلى سعد بن بكر بن هوزان، وإلى سعد تيميم، وإلى سعد الأنصار، وإلى سعد جذام، وإلى سعد خولان، وإلى سعد تجيب، وإلى سعد بن أبي وقاص، وإلى سعد من بني عبد شمس، وإلى سعد هذين بن قضاعة.

فأما سعد بن بكر بن هوزان، منهم:
عبد الله بن وقان يعرف بابن السعد، لأنه استرع في بني سعد ابن بكر، له صحبة، وهو من بني مالك بن حصل بن عامر بن لؤي بن غالب من قريش.
وأما سعد تيميم، فهو:
سعد بن زيد منها بن تيميم، منهم، سهم بن متعب السعد.
وأبو معاوية محمد بن خازم النسبي السعد، مولاه. يروي عن الأعمش.
روى عنه الأغا، مثل أبي بكروأثمان أبي أبي شيبة، وأبي خييمة وغيرهم.

82
ومن التابعين أبو بحر الأحتف بن قيس بن معاوية بن حسین بن عبادة 
ابن الزرال بن مرحنة بن عبد بن السعدي بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
السعدي البصري، كان اسمه صخر، وقيل: اسمه الضحاك، والأحتف 
لقب لأنه ولد أحتف، وكان من عقلاء الناس وفضلتهم وحكمةهم، 
يروي عنه عمر وعثمان رضي الله عنهما، وروى عنه الحسن وأهل البصرة 
مات سنة سبع وستين بالكوفة في إمارة ابن الزبير، ونهي عليه مصحب بن 
الزبير، ومشى في جنازته بغير رداء، 

وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن سعيد بن اسماعيل السعدية الهروي 
سعد تميم، رأيت من تصببه كتاباً حسنًا بأخارج أظهره لم يسبق إلى ذلك، 
وكان كتابه: "الصدام من الفقهاء والمحدثين"، وروى عن أبي داود سليمان بن 
معبد السنجي، وعلي بن خضر المبارز، وأحمد بن منصور الرمادي، 
وعلي بن إشكاب، وعمر بن سبطة التميمي، ومحمد بن إسحاق الصقلي، 
وعلي بن حرب وغيرهم.

وأبو الفضل حمر بن محمد بن الفضل بن زيد بن عيسى بن مروان بن 
هيرث، بن مربة بن تميم بن سعد السعدية التميمي، من أهل نسابة 
الملقب بصوفيه، سمع إسحاق بن إبراهيم الخنثاري، ومحمد بن رافع، 
وأبا عمارة الحسين بن الحريث وغيرهم، وروى عنه أبو الفضل محمد بن إبراهيم 
ابن الفضل النسبوري.

وأما سعد المنصور، فهمه: 
السار بن زيد المنصور السعدي، شهد بدرًا، هكذا نسبه أبو عبد الله 
ابن منهدي في كتابه.

وأما سعد جنام، فهمه: 
عبد الملك بن محمد بن العاص السعدي، أندلسي، توفي بالأندلس سنة ثلاثين 
وثلاثة.

وأبو عبد الله بن العباس بن محمد بن سعد السعدي الأندلسي.
ذكرهما أبو سعيد بن يونس في كتابه بأن سعد بن غزام كان يرتقي بالأندلس سنة ثلاثين وثلاثمائة وكان فيهم.

وأما سعد حولان، فمنهم:

أبو عبدالله بجنين نصر بن سباق الخوارج، ثم السعد، مولى بني سعد ابن حولان، كان من أهل الفضل، توفي بمسرله الاثنين لمان خلو م عن شعبان سنة سبع وستين ومائتين، وصلى عليه أحده أديسه نصر، وذكر

يونس بن عبد العائد بجنين نصر، فقال: الأصغر، رأيه عند ابن وهب ووثقه.

وأما سعد حيب، فمنهم:

اسحاق بن يحيى السعدي مولى بني سعد بن حيب، هو من عنيب بن مروي، وروى عهده ابن أخيه هارون بن عيسى، وروى هو عن ضمرة بن ربيعة.

وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فجمعة من ولده كانوا أمة علماء، اتسعا إليه، ومنهم:

أبو بكر سعد بن خفض السعد، سمع عبدالله بن إدريس وغيره. يرى عهده (1) وأبو بكر بن أبي الدنيا، محمد بن سحاق الصاغي، وغيرهم.

وأبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن معمرو بن حنزة، ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري السعد، حديثه عن جده إبراهيم.

والقعقاع بن زكريا بن المغرس، وسلمه بن جنادة وغيرهم. يرى عنه محمد بن عجلان، أبو بكر الشافعي، توفي في شوال سنة اثنين وثمانين في بني واثنين.

وأما سعد بن أبي عبد شمس بن سعد بن زيد منة بن تيم بن مرب. من:

أبى الحسن علي بن حجر بن إسحاق بن مشمر بن مقاتل السعد، (1) إمام أهل مرو في عصره، كان ينزل بغداد ثم تحول إلى مرو، وانتشر حديثه، وكان صادقاً

---

(1) هو محمد بن غالب السلمة، كما في تاريخ بغداد للطيب الغنادي.
(2) وقيل: الصاغي.
(3) أي في تهذيب التبيين: علي بن حجر بن إسحاق بن مشمر بن مقاتل بن خالد ابن مشمر بن عائشة السدي أبو الحسن الرومي.
منفقًا حافظًا صاحبًا اسم إسماعيل بن حجر، وفرج بن فأة، وشريك بن عبد الله، وعلي بن سهير، وعثاب بن يحيى، وعين بن حمزة، وضيفان بن عبادة. رويا عنه الأمة، مثل البخاري، ومسلم، وأبي داود، وأبي علي، وأبي الحسن(1)، وأبي نصر بن خزيمة وغيرهم، ولد سنة أربع وأربعين، ومات، وتوفي سنة أربع وأربعين ومائتين، وقبره مشهور بقرية زرزم عند كشمشان(2). يزارد، زرته غير مرة. وقال علي بن حجر: "انصرفت من العراق وأنا ابن ثلاثين، فقلت: لو بقيت ثلاثين وأربعة أفروقي بعض ماجمته من العلم، وقد عشت بعدة ثلاثين أخرين، وإنما أيّى بعد ما كنت أتنام وقتي النصاري من العراق.

وأما سعد هذين بن قضاعة. أنا أبو البركات الأكاككي ببغداد، أنا أبو سعد الرستمي، أنا أبو الحسن بن الفضل، أنا أبو حجر بن درستوب، حدثنا يعقوب بن سفيان، قال أبو خزيمة السعدي: سعد هذين بن قضاعة.

السعدية: بفتح السين وكسر العين المهماتين، وسكون الياء المقوطة.

من تحتها بقطعتين، وفي آخرها الدال المهمة.

هذه النسبة إلى سعيد، والشهيرة بها:

خالد بن عمرو الأموي السعدي، من ولد سعيد بن العاص من أهل الكوفة ابن عم عبد العزيز بن أبا ن. سرو عن الثوري، وهشام الدستوائي، ومالك بن مغول، وروى عنه أبو عبيدة وغيره، كان من يبهر عن الثقاف.

بالموضوعات، لاحظ الاحتفال بنهجه، تركه يحيى بن معين.

وتعيم بن يحيى السعدي من ولد سعيد بن العاص، وروي عن الأعشى، وروى عنه زيد بن الحباب، وأحمد بن عبد الله بن يونس، ويعني بن عبد الرحمن الجمالي.

(1) بعري الشهري.
(2) بعري النسيالي.
(3) زرزم: من قرى مرو على ستة فراسخ قرب كسان، وقد مخطط لم يبق منها إلا مزروعة.

85
باب السَّفَن والغَيْن

السَّفَن الـِّـيَـيَـي : بِضْم السَّيْن المُهِلَّة ، وسَكُون الفَيْن المُـجِيْمة ، وفِي أَخْرَها
الدَال المُهِلَّة .

هَذِه النَّسْبَة إِلَى السَّفَن ، وَهِي نَاحِيَة كَثِيرَة المِيَام ، حَسَنَة الأَشْجَر
نزهة الخَضْر والبَسَاتِين ، يَضَرِّعُ بِحَسَبا النَّمْل ، وَهُيِّ ضَرَنَّى سَمْرَقَنَد .
خُرِج مِنْهَا جمِيعَة كَثِيرَة مِنَ العِلَّاماء ، مِنْهُمْ :
القَاضِي أَبِي الْحَسَن عَلِيّ بْن الحَسَن بْن مُحَمَّد السُّفِي ، مِنْ سَكِين بَخَارِي .
كَان إِماماً فَاضِلاً مَناَظِراً . سَمَع جمِيعَة مِنَ العِلَّاماء مِثْل . . . وَتوَقَّى
بَخَارِي سَنَة إِحدَى وَسَتِين وأَرَبعَمَاة .

٨٦
باب السين والفاء

السّقراطي : يكسر السين المهملة ، وفتح الفاء ، بعدهما الألف ، وفي
آخرها اللام .

هذه النسبة إلى ذي سفال ، وهي قرية من اليمن ، منها :
أبو أسحاق إبراهيم بن عبد الوهاب بن أسعد بن بلاوة السّقراطي . روى
عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ ، وحدث عنه في
معجم شيوخ أهل بيته .

السّقراطي : يكسر السين المهملة والفاء الساكنة ، وفتح الرواء والدال
المهملة بينهما الألف ، وفي آخرها اللون .

هذه النسبة إلى سّقراط ، وهي قرية من قرى بحاري ، منها :
أبو الحسن علي بن المهدي السّقراطي البخاري ، من أهل سقراط ،
يروي عن أبي أحمد المنيب بن نصر البخاري . روى عنه أبو حفص عبد
ابن يوسف البخاري .

وأبو علي الحسن بن جميل بن غالب الأديب السقراطي . يروي عن
أبي عمرو قيس بن أليف ، والحسن بن حامد الطواشي ، وصالح بن محمد
البغدادي ، وتوفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة .

السّقراطي : يفتتح السين المهملة ، والفاء والجيم بينهما الرواء ، وفي
آخرها اللام .

87
هذه النسبة إلى سكّرْجِلْة، وهو بلد أي علي أحمد بن محمد بن علي ابن سفيرة المهدانى الكوفي السقّرْجِلي، من أهل الكوفة. سمع أبا الحسن علي ابن عبد الرحمن البكائي روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد
النَّحْشُوبي الحافظ، سمع منه بالكوفة.

السَّقْرَجْلِي: يفتح السين المهملة والفاء وسكون الراء واليم المفتوحة وسكون الاء، وفي آخرها الطاء.

هذه النسبة إلى سكّرْجِلْة، وهي قرية من قرى حُرَّان، منها: أبو بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسمل الحراش السقّرْجِلي. يروي عن أبي وهب الوليد بن عبد الملك بن وهب روى عنه أبو بكر محمد ابن إبراهيم بن المقرئ. وقال: أنا أبو بدر الحراش بقية سكّرْجِلْة.

السَّقْرَجْلِي: يفتح السين المهملة وسكون الاء، وفي آخرها الطاء.

هذه النسبة إلى سكّرْجِلْة، وهي قرية تأسس أرض مصر، ورويت في "تاريخ مصر" بخطي مفيداً مضبوطاً: من أهل سكّرْجِلْة بالقابلة المحركاً، والمستنبث إليها.

عبد الله بن موسى السقّرْجِلي مولى قريش. يروى عن إبراهيم بن زبان ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. روى عنه ابنه وهب. ذكره إينيونس.

السُّقْرَجِلي: يضم السين المهملة، وسكون الاء، بعدها اليم المفتوحة
باثنين من تحتها، وفي آخرها الدون.

هذه النسبة لمجموعة من مذهب سفيان الثوري، وهم عدد كثير لا يُحصَّونا، وإلى الساعة أهل الدينور أكثرهم على مذهبهم.

- 88 -
وأبو يحيى زياد السُفْتِيْنَيُي كوني. يروي عن سفيان بن سعيد. روى عنه اسحاق بن جعفر بن محمد الطوي، والسُفْتِيْنَيُي المشهور المذكور في الملاحم وجماعة ينسبون إلى أبي سفيان بن حرب، يعرف كل واحد منهم بالسُفْتِيْنَيُي. وبلده نشأ جماعة من أولاد الحسن بن سفيان بن عامر بن العباس السُفْتِيْنَيُي النَسَوي، يكتبون لأنفسهم: السُفْتِيْنَيُي، لاتسمى إلى الحسن بن سفيان، منهم:

صاحبنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد السُفْتِيْنَيُي السجواني. سمع معنا الكثير. سمعت منه أحاديث رواها عن الخطيب الأمام محمد بن عمر البغوي السُفْتِيْنَيُي، مثل الأول، غير أن السين مكورة، قاله الخطيب. وقال:

أين ما كوكا: بالسْن المفتوحة.

هذه النسبة إلى سفيان، وهي قرية من قرى هِراة، والمشهور بالانتشار

عليها:

أبو طاهر أحمد بن محمد بن إسحاق الصبَّاح السُفْتِيْنَيُي من أهل هِراة.

أبو طاهر أحمد بن إدريس الأنصاري. روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد ابن غالب البرقاني الحافظ، وتوفي في حضرة سنة ثمانين وثلاثمائة، والله أعلم.

---

89
باب السين والقاف

السقّا: يفتح السين المهلقة، والقاف المفتوحة المشددة.

هذه النسبة من يسقي الناس الماء، واشتهر بها:

أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن المختار الزرني الواسطي
المعروف بابن السقّا، من أهل واسط، كان من أهل الفهم والحفظ
والمعرفة بالحديث. سمع أبا خليفة الفضل بن الحنبل الجرمي، وزكريا
ابن يحيى الساجي، وعبدان بن أحمد الأهوازي، وأبا علي أحمد بن علي
الموصلي، ومحمد بن محمد الواسطي، وجعفر بن أحمد بن سنان، والفضل
 ابن محمد الدين، وساهل بن أحمد بن عثمان الواسطي، وأحمد بن يحيى بن
زهرة الساذري، وموسى بن سهل الجرمي، وعلي بن العباس المقاني، وأبا القاسم
البغوي، وأبا بكر بن أبي داود السجستاني، وخلقًا كثيرًا من الغرباء.

يروي عنه أبو الحسن الدارقطني، ويوسف بن عمر القواس، وأبو القاسم بن
الثلاج، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، والقاضي أبو العلاء محمد بن علي
ابن يعقوب الواسطي، وأبو الحسن محمد بن المظفر الحافظ، وتوفي سنة
ثلاث وسبعين وثلاثمائة.

وأبو حفص عمر بن علي بن يحيى كُتّب السقّا الفلاس، ذكرته في
القافة، وكان أحد أئمة المسلمين من أهل البصرة، وقدم أصحابه ست
عشرة، وأربع وعشرين، وست وثلاثين ومامتين، وخمسئ ثمانية. روى
عنهم عميان بن مسلم، وسال أبو زراعة الرأزي عنه، فقال: ذلك من
الفرسان الحديث. وقال حجاج بن الشاعر: لنابي أي أن تأخذ عن عمر بن

- 90 -
علي من حفظه أو من كتابه، وكان أبو مسعود الرازي يقول: لا آلمع أحداً
قدمه أتى من أبي حفص.
وأحمد بن سالم القرئي الشامي السقاق. يروى عن سفيان بن عبيدة،
ومعى بن عبسي، وشبهة بن سوار. روى عنه صالح بن بشر بن سلمة
الطراني، وأبو عامر الإمام الحمصي.

السقاقطي: فتح السن المهملة، وفتح القاف، وكسر الطاء المهملة.
هذه النسبة إلى بيع السقاق، وهي الأشياء الخمسة، كالخرز، والملعقة،
وخواتيم الشبة والحادي وغيرها، والمشهور بهذه النسبة من القدماء:
أبو يحيى رجاء بن صبيح الحربي السقاقطي من أهل البصرة. قال: أبو
حاتم بن حبيان: هو صاحب السقاق. روى عن مسافن بن شيبة عن
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. روى عنه يزيد بن زريع والبيذكي، قال
ابن أبي حاتم: أبو يحيى صاحب السقاق، روى عن مسافن، وثقيب ابن أبي
كثير. روى عنه يزيد بن زريع، وثقيب بن حماد، وموسى بن اسماعيل
وهدبة. قال: يحيى بن معين: أبو يحيى صاحب السقاق ضعيف. وقال
أبو حاتم الرازي: ليس بقوي.
وأحمد بن عبد الرحمن السقاقطي، تفرّد بالرواية عنه أبو بكر المفيد
الجعراوي عن يزيد بن هارون.
ومحمد بن الفضل بن جابر السقاقطي، سمع سعيد بن سليمان الواسطي،
وعبد الأعلى بن حماد النضرسي، يحيى بن عبد الحميد الحماني وطبقتهم.
روى عنه ابنه اسحاق ومحمد بن مخلد العطار، وأبو سهل بن زيد القطن.
وأبو محمد عبد الخالق بن الحسن بن محمد بن أبي رواي السقاقطي، يروى
عن محمد بن سليمان الباهلي، واسحاق الحربي، ومحموم، وأبي شعيب. روى
عنه غيلان بن محمد، وأبو علي بن شاذان، وغيرهما.

- 91 -
وأبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر بن سبأ السقطي (1).

يروي عن اسماعيل القاضي (2) والكديمي وأبراهيم الخرعي. روى عنه أبو علي بن شاذان، ومحمد بن طهية العالي، ونشأة مولى أبي تمام الزريبي.

وأبو عمرو عبد الملك بن الحسن بن يوسف السقطي. سمع أبا مسلم الكجي، ويوسف القاضي أحمد بن يحيى الحلواني. روى عنه أبو علي بن شاذان، وأبو نعيم الأصبهاني.

وأبو سهل حامد بن ميمون السقطي. قال ابن أبي حاتم: صاحب السقطي. يروي عن ثابت، سمعه أبي يقول ذلك.

وأبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان السقطي من أهل البصرة. يروي عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن المثني العبري.

روى عنه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني.

وأبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف السقطي حنث الصصري. حديث عن جعفر الغريب. روى عنه الحسين بن شجاع الصوفي، وأبو عمرو ابن القلو الواعظ.

واسحاك بن محمد بن الفضل بن جابر السقطي. حدث عن أبيه.

وأبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي من أهل واسط،سكن بغداد ورحل إلى البصرة والكوفة وأصبهان، وأدرك الشيوخ الكثيرة، وجمع لنفسه وشيوخه معجماً، أدرك أصحاب أبي طاهر المخلص، ولم يكن موثوقاً به فيما ينقله، وكان شيخنا أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ يقول: أبو البركات السقطي من سقط المتاع، سمع مشاهقاً بقراءته، وتوفي سنة 282 هـ.

(1) توفي عثمان بن محمد بن بشر بن سبأ السقطي سنة 269 هـ.
(2) هو شيخ الإسلام إسحاق بن أسحاق القاضي أبو إسحاق الحافظ (500 - 282 هـ) كان عالماً متألقاً في فقه والأدب واللغة، وصاحب السنن، وصاحب النحو، وصاحب القراءات، وصاحب النحو، وصاحب القراءات، وصاحب النحو، والقراءات.

92 -
وأبيه أبو ... ويجيء بسماحة الله السّماعي، سمع أصحاب أبي علي بن سجاين بفاعة وايده، سمعت منه أحاديث ببغداد. السّماعي المروي. يروي عن أبي الفضل الحارودي، روى لنا عنه أبو النصر عبد الرحمن ابن عبد الخبيص الهاشمي.

وأبو سعيد الحسن بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن بكر السّماعي الأصمعي، نزل البصرة، وهو من تسار. سمع أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد السّماعي بها. روى عليه أبو محمد عبد العزيز بن محمد المخضبي الحافظ.

قال: وكان قد ضعف سمعه، فقرأ علينا مجلسا بالبصرة، ومات بعد أيام، مات ودفن يوم السبت الخامس عشر من جمادى الآخرة من سنة أربعين وأربعين وأربعمئة، وأجاد لنا مسعوداته في كتاب ابن الصرفي سمع منه بالبصرة.

...
باب السين والكاف

السَّكِيْنِيَّة : يفتح السين المهملة والكاف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سكينة ، وهي قرية من قرى أرّيجين من السّعد ،
وقد يلحق في أوله ألف ، وقد ذكرته في الألف ، فأما بإسقاط الألف : 
أبو علي السكّيني غير مسمى ولا منشوب. يروي عن سعيد بن منصور .
روى عنه إبراهيم بن حمدويه التقية الامتيجي .

السُكّيِّنيَّة : هذه النسبة إلى قرية من قرى بخارى يقال لها : سكِّينِيَّان

بجانب مسجد ، منها :
أبو سعيد سفيان بن أحمد بن اسحاق الراهر ، السكّيّنة من أهل بخارى .
يروي عن يعقوب بن إبراهيم ابن أبي خيوان ، وأبي طاهر أسباط بن السع .
روى عنه أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن أحمد الصفار .

السّكِّيْنِيَّة : يكسر السين المهملة والجيم بين الكافين أو لاهما

بالكسرة ، والثانية بالفتح ، وفي آخرها الناء المنقوطة ثلاث .

هذه النسبة إلى قرية على أربع فراسيخ من بخارى على طريق سمرقند عند
جزع ، يت بجا ليلة ، والمشهور بالانساب إليها :
أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن أحمد الصفار السكّيّنة . يروي
عن أبي سعيد سفيان بن أحمد بن أبي خيوت البخارى . روى عنه أبو عبد الله
محمد بن أحمد الغنجر الحافظ .

- ٩٤ -
أبو حفص أحمد بن حامد بن عبد الرحمن السُّكَرَّي البخاري. يروى عن محمد بن حامد بن المظفر المروزي، وأبي عبد الله بن أبي حفص، ومحمد أسلم السمرقندى، ومحمد بن عباد بن عمر السمرقندى، كان يحفظ الحديث، وكتب الكثير مع الإنشان. يروى أيضاً عن يحيى بن سهيل، وأسياط بن البيع. روى عنه أبو نصر أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الباهلي، وأبو صالح خلف بن محمد بن اسماعيل الخياط وغيرهم، وتوفي في شعبان سنة خمس عشرة وثلاثمائة.

السُّكَرَّي: بضم السين المهمة، وفتح الكاف الم吃得ة، وفي آخره اللاء.

هذه النسبة إلى بيع السُّكَرَّي، وعمله وشرايته، وفيهم كرّة، منهم:

بشير بن محمد السُّكَرَّي، المروزي من أهل مرو. يروى عن ابن المبارك.

روى عنه محمد بن اسماعيل البخاري.

أبو حمزة محمد بن يحيى السُّكَرَّي، من أهل مرو، كثير الحديث.

يروى عن عاصم الأحول، والأعش، وعثمان بن منهل، وقيس بن وهب، وإنا قبل له: السُّكَرَّي، خللاوة منطقه. حدثنا

أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ من لجنة يجامع أصبهان. أنا

أبو الفضل بن أبي منصور البيع بقديري عليه من أصل سماه. أنا

أبو منصور عبد الزارق بن عبد الرحمن الخطيب، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد

ابن جعفر بن حبان، ثنا الحسن بن محمد، ثنا سعيد بن عبسة،

ثنا علي بن الحسن بن شقيق، سمعت ابن أخي السُّكَرَّي يقول: إنما

سمي السُّكَرَّي خللاوة منطقه. أخبرنا عبد الرحمن بن أبي غالب، أنا

أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا محمد بن جعفر بن علائ الخروطي، أنا

أبو الحسن أحمد بن جعفر الخلائ، ثنا مروف بن محمد الجرجاني،

قال: قلت لعباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: كان

أبو حمزة السُّكَرَّي من فتنة الناس، وكان إذا مرض عند، من قد رحل فيه

ينظر إلى ما يحتاج إليه من الخطابة، فأمر بالقيام به، وأسمه محمد بن يحيى.

90
ولم يكن بيع السكر، وأما سمي السكري خلافا كما قال: نغم،
ومات أبو حمزة سنة سبع أو ثمان وستين ومائة.
وقال أبو رزعة السنجي: قبل لأبي حمزة السكري، لأنه كان
يتخذ السكر.

وأبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان بن أبرايم بن
اسحاق بن علي بن اسحاق السكري الحميري، ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ
في «التاريخ» وقال: أبو الحسن الحميري أصله ناهلة من حضرموت
إلى خليل، يعرف بالسكي، وبالصsquere ولباليه، بالخزف.
سمع أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وجعفر بن أحمد بن محمد بن النصباي الجراني
والهيثم بن خلف الدوري، محمد بن محمد بن سليمان الباغدي، وأبا
القاسم البغوي، وغيرهم. روى عنه الفاضل، أبو الطيب الطبري، وأبو
القاسم الأزهري، وأبو محمد الخنلال، وأبو القاسم التنوخي، وأبو
الحسين بن حسنون السرسي في جماعة، آخرهم أبو الحسن بن النقوس البزاز،
وتقدم فيه أبو بكر الألغيني، وقال: ليسواي فلسا. وقال أبو القاسم
الأزهري: هو صدوق، وكان سامعه في كتب أخوه، لكن بعض أصحاب
الحديث قرأ عليه شيئًا منها لم يكن فيه سماعه، وألقى فيه السماع، وجاء
آخرون فتحكموه، عفا الناس، وأنكره. وأما الشيخ فكان في نفسه نظم.
وقال عبد العزيز الأزهري الحنفي: كان صحيح السماع، ولما أضرَ قرأ الطابة
عليه شيئًا لم يكن فيه سماعه، ولاذنب له في ذلك، وكيف حصره في آخر
عمره. وقال الطيبي: كان ثقة مأمونًا، وكانت ولادته مهل المحرم
من سنة ست وثمانين، ومائتين، ومائتين، ومائتين، ومائتين، ومائتين وثمانية
بيغداد.

وأبو غسان أحمد بن سهل بن الوليد السكري الأهوازي من أهل
ال istediğiniz، يروي عن خالد بن يوسف بن خالد الامتي، روى عنه أبو القاسم
صلمان بن أحمد بن أبو طيب المتنبي الحافظ.

السكتاسي: بكسر السين المهمله، وسكون الكاف، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى سكر، وهو اسم لبعض أجداد النبي، وهو:
أبو الحسن علي بن الحسن بن طاوس بن مسكي بن عبد الله الوعاظ الدشير عاقي.
السكتاسي، من أهل العراق، بغدادي، إلا أنه خرج إلى الشام، وسكن
دمشق، وانتشرت منه الرواية بها، وكان شيخًا للحCALLAHA صدوقًا. سمع
بيبغداد أبا القاسم عبد الملك بن محمد بن زهير الواعظ، وأبا القاسم علي بن
المحسن التنوخي (1)، وأبا محمد الحسن بن علي الجوهري وغيرهم. روى
لنا عنه أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي، فقته أهل
الشام بدمشق، وتوفي بديوري في شعبان سنة أربع وثمانين وأربعمئة.

السكتاسي: بالكاف الساكنة بين السين المنوحنين المهملين.

وفي آخرها كاف أخرى.

هذه النسبة إلى السكاسك، وهو بطن من الأرد، وودادي السكاسك
موضع بالأردن، زلته السكاسك حين قدموا الشام زمن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه، كان منها جماعة من المحدثين منهم:
أبو قرة موسى بن طارق السكتاسي من أهل اليمن، كان ينزل بزيد.
يروي عن ابن جرير، ومالك، وزمخيش بن صالح، روى عنه أحمد بن
حنبيل، وأبي حانيس بن إبراهيم، وأهل اليمن، وكان من جمع وصنف،
وتنفقه وذاكر، واشتهر السن إلى جمعها.

(1) صاحب كتاب "الفرج بعد البلاء".

الأناس م (7) ج 97 - 98
ومن التابعين مالك بن يحمر السكسي، يروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأصله من اليمن، انتقل إلى الشام. روى عنه أهلها، مات في ولاية عبد الملك حيث سار إلى مصعب بن الزبير رضي الله عنه.

وأبو عمرو صئنان بن عمرو بن هرم السكسي الحضرمي، من أهل الشام، وأمه بنت عوسجة بن أبي ثوابان. يروي عن راشد بن سعد. وقد قيل: إنه أدرك أبا أمامة رضي الله عنه وهو صغير. روى عنه ابن المبارك، والويل بن مسلم، مات ستة خمس وخمسين وخمساً.

وأبو اسماعيل إبراهيم بن عبد الرحمن السكسي، كوفي. يروي عن ابن أبي أوفى. يروي عنه مسهر بن كدام، وزيد بن عبد الرحمن الدالاني، والعمان بن حوشب، والمسعودي، وكان شعبة يضعف إبراهيم السكسي، وقال: كان لايعن نكمل.

وأبو روحم حوشب بن سيف السكسي الشامي، وهو الذي يقل له: المعافري. يروي عن معاوية. روى عنه صئنان بن عمرو، وشداد بن أفلح، وعمرو بن بكر السكسي من أهل الرملة. يروي عن إبراهيم بن أي جملة(1) وابن جريج وغيرهما من النقوش الأواخر والطعامات التي لايشكل من هذا الشأن صناعة أنها معمولة أو مقلوبة، لايجل الاحتجاج به، هكذا ذكره أبو حامان بزجاج.

وأبوه إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسي. يروي عن أبيه الأشياط، الموضوعة التي لتعرف من حديث أبيه، وأبوه أيضاً لاشيء في الحديث، فلست أدرى بأهو الجاهي عن أبيه، أو أبوه الذي كان يحضه. هذه الموضوعات، وقال أبو حامان بزجاج أيضاً.

وحوشم بن يوسف السكسي، والقل بن زياذ السكسي مولاه. سمع الأوزاعي. روى عنه الليث، وهو من رواة الأكابر عن الأصاغر. وروى عنه الناس بعده.

(1) في نسخة كوراني: عيلة.

- 98 -
وأما الحسن بن الازهر بن الحارث بن سكاك النيسابوري السكيشكي، نسب إلى جده العلي، سمع اسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى، وأحمد ابن حفص وغيرهم، روى عنه أبو علي الحافظ وغيره، وتوفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، ودفع باب مومر.

وأبو كيشة السكيشكي، وكان عريف السكاك، روى عن أبي الدرباء، روى عنه ابنه يزيد، قال ابن أبي حام، سمعت أبي يقول ذلك.

 السكيشكي: بكسر السين المهملة والكاف، وفي آخرها الفين المعجمة، هذه النسبة إلى سكاك سكيش، وهي محلة في نيسابور، والمسلمون بهذا النسبة.

أبو العباس حامد بن محمود بن محمد السكيشكي النيسابوري الشاهد المعروف بابن العباس بن كنثوم، وكان له نسب في أبي كام، وكان يشهد نيسابور نينتا وخمسين سنة، سمع محمد بن يحيى الدهلي، وأحمد بن منصور المروزي، وأحمد بن يوسف السلمي وغيرهم، مات في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة.

وأبو عمرو عبد العزيز بن محمد الحشايب السكيشكي، وكان من الزهد، وهو والد أبي القاسم، خرج إلى العراق، ودخل الشام ومصر، ثم حج من مصر فغرق في البحر، وكان كثير الطبب.

 السكاكستاندي: بكسر السين المهملة واللام بين الكافين، أولهما بالكسر، والثانية بالفتح، وسكون اللون، وفي آخرها الين المهملة.

هذه النسبة إلى سكاكستاند، وهي من نواحي طخارستان، وهي بلدة صغيرة، ولكنها كثيرة الرسائيق والخير، من ناحية بلغ، منها:
أبو علي عصمة بن عاصم السكندندري الحافظ، كان فاضلاً عالماً، رحل إلى مصر، وسمع بها ابن أبي مريم، وعبد الله بن صالح كتاب الليث المصريين، وكان نزل سككندندري.

أبو الحسن علي بن الحسن الخنجي السكندندري المعروف بالبلخي من أهل هذه القرية، كان فقيهاً فاضلاً وثابتاً، تفقه على البرهان بما وراء النهر، وسكن دمشق. وروى به الحديث عن أبي العين المكحولي، وأبي بكر محمد بن الحسن النسيفي وغيرهما. سمعت منه أحاديث بسيرة دمشق سنة خمس وثلاثين، وتوفي قبل سنة خمسين وخمسين سنة بالجبيل.

السَّكَنَدَنْدَري: بضم السين المهملة، والكاف المفتوحة، والتنو الساكنة، والدال المهملة المفتوحة، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى سكندندري، وهي قرية من قرى مرو، على خمس فرسخ منها عند الناجح، منها:

أبو يحيى أشعث بن بريدة السكندندري الحماني. قال أبو زرعة السنجي: من قري سكندندري، مات سنة ستين ومائتين.

السَّكَنَدَنْدَري: بفتح السين المهملة والكاف، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى السكن، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه، وهو:

أبو الحسن عمرو بن سباق بن إبراهيم بن أحمد بن السكندandi الأسدي السكندندري، محدث عصره، وشيخ العرب ببلده، ومن أكثر الناس تفقهًا لأهل العلم. سمع بيخاري أبا علي صالح بن محمد البغدادي جزرة، وأبا هارون سهل بن شاذويه الحافظ، ومر أبا يزيد محمد بن يحيى بن خالد الميماهاني، وأبا عبد الرحمن عبد الله بن محمد السعدى، وببغداد أبا بكر.
عبد الله بن أبي داود السجستاني، وأبا القائم عبد الله بن محمد البغوي، والكوفة عبد الله بن زيدان البجلي وأفرادهم. سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وذكره في «تاريخ نيسابور» وقال: ورد نسائبورية إحدى وأربعين وثلاثمائة، وحجت أنا في تلك السنة فرأيت له في الطريق مروءة ظاهرة وقبولاً تماماً في العلم والأخذ عنه، وتوفي سنة أربع وأربعين وأربعين وثلاثمائة.

وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن السكن بن سلمة بن الحاكم بن السكن بن أخسند بن كوز السكني، من أهل بخارى سأذكره في الكوفي.

السکنی: یفتح السين، وضم الكاف، وفی آخرها اللون.

هذة النسبة إلى السکنی، وهو بطن من كندة، والنسب إليها:

أبو بدر شجاع بن الوليد بن قيس السکنی، من أهل الكوفة، سكن بغداد.

يروي عن اسماعيل بن أبي خالد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والأعشش مات سنة أربع أو خمس وثلاثين. روى عنه أبو همام الوليد بن شجاع، وأهل العراق. روى عن أبي همام مسلم بن الحجاج، وأبى القائم البغوي.

وأبو المنذر عمرو بن عمرو بن قيس السکنی الكندي، من أهل الكوفة. يروي عن هشام بن عروة، وابن أبي خالد، روى عنه أحمد بن حنبل، وأهل العراق. قال أبو حام بن حبان: وكان يخطىء.

والضحاك بن قيس السکنی الكندي، والسکنی قبيلة من كندة.

روى عن ابن عمر(1) روى عنه المسعودي، والوليد بن قيس السکنی، وكان نعجة صاحب سُنَّة.

(1) في نسخة كوردي: عن أبي عمرو.
وأبو مسعود عقبة بن خالد السكنّي من أهل الكوفة، يروي عن
عبيد الله(1) بن عمر. روى عنه أبو سعيد الأشج، وسهل بن عثمان وغير هم.
وأبو السباق ذكره أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس
السكنئي، كوفي الأصل. سمع علي بن مسهر، ويحيى بن زكريا بن أبي
زيدات، وشريك بن عبد الله، واسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن المبارك،
и عبد الله بن وهب. رووا عنه أبو حامد الرازي، وعباس الدورى، وإبراهيم
الخزني، وأبو القاسم البغوي، ويحيى بن صاعد.قيل: هو شامي نزل
الكوفة، وهذا وهم، لأن أبا بدر من أهل الكوفة، أبو همام سافر إلى
الشام من الكوفة، وسكن بغداد، وكان من اللقافات، أمر أحمد بن حنبل
بالكتابة عنه، وكان يحيى بن معين يقول: عند أبي همام مائة ألف حديث
عن اللقافات، ولم يقل فيه سوءاً قط، وكان يقول: ليس له حفت، ذكره أبو
كريب، وقال: أبو همام أقدم سماعاً مبنياً، كان يمرُّ بنا وحن نلعب
باللشب وعليه صلحيته وهو يكتب الحديث، وكان مذهبه مذهب المشايخ،
فما جنت إلى حدث، فقال: ما مازال يختلف السكنئي إليّ، وما أخرجوا اليّ كتاباً إلا فيه: فرغ أبو همام
ويوقفي على علامته، ومات في بغداد في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين
ومائتين.

(1) في نسخة كربلي: عبد الله
باب السين واللام

السّلطيسي: يفتح السين المهملة بينهما لام ساكنة بعدها ياء مكسورة منقوطة واحدة، وبعدها ياء منقوطة بائنتين من تحتها، وفي آخرها اللم.

هذه النسبة إلى سّلطيسي، وهو اسم بعض الخصائص إن شاء الله في دار الخلافة، والنسب إليها:

سلم بن قادم السّلطيسي، من أهل بغداد، مولى سلسلة. يروي عن بقية ابن الوليد، وأهل العراق. قال أبو حاتم بن حضان: حدثنا عنه الطبري.

السّلطيسي: يفتح السين المهملة، وسكون اللام، وكسر الظاء المهملة، وسكون الياء المنقوطة بائنتين من تحتها، وفي آخرها سين أخرى.

هذه النسبة إلى سّلطيسي، وهي قرية من قرى مصر، منها:

أبو معاوية عبد الرحمن بن معاوية بن حمد بن جفنة بن كتيرة بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد بن تجيب التجيبي السّلطاني قاضي مصر، وأمه قبطية. يروي عنه عبد الله بن عمر، وعبد العزيز بن عمرو، وأبي بصرة الغفاري، وابنه معاوية. روى عنه زيد بن أبي حبيب، جمع له عبد العزيز بن مروان القضاء والشرط، توفي سنة خمس وتسعين.

السّلطاني: يفتح السين المهملة، وسكون اللام، وفي آخرها العين.

هو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب السّلطاني السداسي، من أهل البصرة، وهو صاحب السّلطة، ولهذا عرف، فنسب إليه، قاله أبو حاتم البسي.

١٠٣ -
يروي عن حميد الطويل، وشعبة، وبوز بن حكيم، وعسي بن
سيّار، والبصريين. روى عنه جماعة من أهل بلده: عبد الله القواريري،
وكريمة بن إبراهيم الدورقي، محمد بن المتنى، محمد بن يسار، وثناه
أحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي. وقال أبو علي الغسائي: هو يوسف
السلّفي السدّوسي، يقال له: صاحب السّلّفة، لسّلّة كانت بقفاً،
يكني أبا يعقوب، بصري، سمع سليمان النبي. روى عنه اسحاق بن
إبراهيم الحنفني.

السلّفي: بفتح السين واللام، وفي آخرها الفاء.

هذا النسبة إلى السّلّفة، وإنها مذكورة على ما سمعت، منهم:
أبو . . . . . . السّلّفي، فقيه فاضل شهم جلد متخصص عن الأصحاب.

سمع . . . . وابنه . . . .

السلّفي: بضم السين المهملة، وفتح اللام، وفي آخرها فاء.

هذا النسبة إلى سّلّيف، وهي بطن من كلاع، والكلاع من حمير.

اشتهر بهذه النسبة:
أبو الأخيل قيس بن الحجاج الحمصي السّلّفي.

وجيء بن عبيد السّلّفي، شهد فتح مصر.

وأخيه خولى، ذكره أبو سعيد بن يونس المصري في "تاريخ المصريين".

وجاء بن غانم الكلاعي السّلّفي من أهل حمص. يروي عن سام بن
عامر، وأسد بن وداعة، وشبيب بن نسيم وغيرهم. روى عنه يحيى بن
صالح الوحامي، وقبية بن الصّبل، وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار،
وعثمان بن خالد الحمصي، كان ينزل حمّة.

- ١٠٤ -
ويخلد بن عمرو السلتي. يروي عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائي الحرآني، وابنه البكر، عبد الوهاب، عبد الرحمن الكلابي، وابنه سليمان(1). روى عنه محمد بن علي الصاغن، وأبو حام حام الرازي وغيرها.

وجعل الله بن عبد الأعلى الخاجاج السلتي. يروي عن قيث بن رضوان.

روى عنه بكر، قاله ابن يونس.

وأبو زيد عبد الأعلى بن عبد الواحد الكلابي السلتي يعرف بمرة.

يروي عن ضمام بن أسامة، وزين بن شبيب، ابن وهب، فقال:

توفي بالبرس سنة ثلاثين ومائتين.

وأبو عمر أحمد بن أبي الأخيل خالد بن عمرو بن خالد السلتي، من أهل حمص، ورد بنداد، وحدث بها عن أبيه أحاديث غزانت كتبها عنه الحافظ. وروى عنه أبو بكر محمد بن حسن بن مقوم المقرئ، وأبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسى، وأبو بكر محمد بن عمر الجماعي، وأبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ الأصبهاني وغيرهم، وقال الداراغطي: عثمان وأحمد ابن خالد بن عمرو السلتي من أهل حمص، ثقات، وأبوهما ضعيف.

وعثمان بن خالد بن عمرو السلتي الحمصي. يروي عن إبراهيم بن العلاء الزبيدي. روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبو الطاري.

السلتي: بكسر السين المهملة، وفتح اللام، وفي آخرين الفاء.

هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلطة الأصبهاني من أهل أصبهان، كان فاضلاً مكتوراً رحالةً، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصوم من الحفاظ المشهورين، صحب والدي رحمة الله مدة بغداد، وكان يسمعان معابها.

(1) في نسخة كوبري: سليم
وبالكوفة والحجاز، وسمع هو بأصبهان أصحاب أبي بكر بن مرويه، وبغداد أبا الخطاب نصر بن أحمد بن البطر، وأبا عبد الله الحسن بن أحمد ابن طلحة العلي وغيرهما، وما كتب الكثير بالعراق والجبال والشام، خرج إلى ديار مصر، وسكن الإسكندرية، وهو من المقيمين بها.

وهذه النسية إلى جده سلمة، وهو يعرف بالحافظ السّلّمِي، ومن شعره الملح الحسن، ما أخبرنا به أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هرّدّرس الأنصاري بركة، وأبو بكر بهي بن سعد بن نعيم الأزدي بدمشق، وأبو نصر عبد الواحد بن عبد الملك البلتدي بوسط، وأبو العز محمد بن علي ابن محمد الصوفي زينبÏاور، قالوا: أنشدنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّلّمِي الحافظ نفسه:

۰۰۰۰

» دينُ الرسول وشِرُوعُهُ أَنَبَأَهُ وَأَجْلَ عَلَمُ يُقَشَّرُ آثارهٔ من كان مشغولاً بها وَيَبَشَّرُها بِالبرَّيْة لَعَفْتُ آثارهُ

۰۰۰۰

السّلّمِي: بكسر السين المهملة، وسكون اللام، وفي آخرها القاف.

هذه النسية إلى ذَرْب السّلّمِي، وهي محله بغداد، منها:

أبو علي اسماعيل بن عبّاد بن القاسم بن عبّاد بن عبد الرحمن بن زياد ابن عبد الله القطنان السّلّمِي، وعلي بن الخطاب رضي الله عنه، ذكره أبو بكر الخطيب وقال: وكان يتزلذْ ذَرْب السّلّمِي من قطعة الربيع، وحدث عن أبيه وعن عبّاد بن يعقوب الرواحي، ويوسف بن موسى القطان، واسحاك البهلوت التواني، وأبي الأشعث العجلي، وعلي بن حرب الطائي، وروى عنه أبو الحسن بن البواب القريء، وأبو بكر بن شاذان، وأبو حفص بن شاهين، ويوسف بن عمر الفروص، وأبو القاسم بن النجاح، وغيرهم، مات في شهر رمضان سنة عشرين وثلاثمائة.
السَّلَّمَانِيُّ: يفتح السن المهملة واللام والميم، وبعدها العين. وفي آخربها سين أخرى مهملة.

هذه النسبة إلى سَلَّمَانٌ، وهي من بلاد أذربيجان على مرحلة من خروج منها جماعة من العلماء، منهم: أبو القاسم حرب بن أحمد بن حرب السَّلَّمَانِيُّ، أحد الأئمة المشهورين بالفضل، وكان حسن اعتقاد، فصيح اللسان، حديث عن مظهر بن محمد بن محمد الأصبهاني، سمع منه بسمالاس. روى عنه أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي المفيد.

وأبو حفص عمر بن يوسف بن الحسن السَّلَّمَانِيُّ. روى عن أحمد بن محمد بن عمر. روى عنه هبة الله بن المبارك السقطي.

وأبو الحسن المظفر بن الحسن بن المهند السَّلَّمَانِيُّ، قدم أصبهان سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، حدث عن العراقيين، مثل عثمان بن إسماعيل السكَّري البغدادي. روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى الحافظ.

وأبو محمد الحسن بن جعفر بن داود السَّلَّمَانِيُّ، عم أبي عبد الله السَّلَّمَانِيُّ، حدث عن الحسين بن محمد بن عبد العكسي. سمع منه علي بن أحمد السعَّاري. ومات في صفر سنة تسع عشرة وأربعمئة، ودُفِن في مقبرة جامع المدينة.

وأبو عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داود بن الحسن السَّلَّمَانِيُّ، من أهل بغداد. سمع عليه بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي، وعبد العزيز بن جعفر الخرقي، وأبو حفص بن الزيات، وأبا بكر محمد بن عبد الله الأبهري، وأبا عمر محمد بن عيس بن حميم، وأبا الحسن علي بن عمر الدارقطني ومن بعدهم، ذكره أبو بكر أحمد بن علي الخطيب الخفظي كتبنا عنه، وكان ثقة، أمينًا، مشهورًا باصطناع البر، وفعل الخير، وافتقد القراءات، وكَتَبَ الصدقة، وكان قد أدرى للشَّهادَة قامب من ذلك.

(1) في نسخة كوبلي: سنة سبع. 107
ومات في جمادى الأولى سنة ست وأربعين وأربععات وكنت إذ ذاك بالشام راجعاً من الحج.

وأبو نصر محمد بن الحسن بن محمد بن حجر بن داود السلماني، ابن عم أبي عبد الله بن السلماني، سمع أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص، ومحمد بن علي بن النضر الدبيجية، كتب عنه، وكان صدوقاً، حكى ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ وقال: روى شيئاً يسرًا، ومات في شهر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وأربععات.

وأبو طاهر الحسن بن حجر بن محمد بن داود بن الحسن السلماني، من أهل بغداد. سمع علي بن عمر الحربي، وأبو حفص بن شاهين، وأبو طاهر المخلص، وحولهم، ذكره أبو بكر الخطيب وقال: كتب عنه، وكان ثقة، صحب أبي حامد الاصفريني مدة، وخلق عنه الفقه، وكان يفهمه. وقيل: إنه كان أصغر من أخيه الحسن بعشر سنين، ومات في شوال سنة ست وثلاثين واربععات، وصلى عليه أخوه أبو عبد الله.

السلماني: يفتح السين المهملة، وسكون اللام، وفتح اللام والتون بين الألفين بعدها نون أخرى.

هذه النسبة إلى سلمان، وهي قرية من قرى مرو على ثلاث فراسخ، منها: الحسن بن أحمد السلماني. حدث عن القاضي أبي بكر أحمد بن محمد ابن ابراهيم الصديق. روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن أزدشير الصديق، وتوفي في بغداد سنة سبعين وأربععات.

السلماني: يفتح السين المهملة، وسكون اللام، وفتح اللام، وفي آخربة التون.

١٠٨
هذه النسبة إلى سلمان، وسلمان جي من مراد، ويقال: سلمان في قضاء، قال المهدي بن حبيب بإسكان اللام، وأصحاب الحديث يُحركون اللام. قال عباس الدوري عن بهمن بن معين قال: لم يكن عبيد بن يونس يقول: عبادة السلماني، كان يقول: السلماني، يعني يفتح اللام، والمشهور بهذا النسبة:

سابقة بن عمرو السلماني، وقال علي بن المدني: هو عبادة بن قيس بن سالم السلماني، هو من أصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنهما، حديث محفوظ في الصحيحين، وقيل: هو عبادة بن قيس بن عمرو السلماني المرادي الهمذاني، ويقال: أبا مسلم، ويقال: أبا عمرو، أسلم قبل وفاة رسول الله عليه وآله وسلم، وسمع دمار بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، رضي الله عنهم، ونزل الكوفة. يروي عنه أعمار الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبو حسين، والنعمان بن قيس، ومحمد بن سيرين، وصاعد بن أبي هند وغيرهم. قال محمد بن سيرين: سألت عبادة عن تفسير آية من كتاب الله عز وجل، فقال: عليك بالسواك! فقدمه الذين يعلمون فيما نزل القرآن. قال هشام: وكان عبادة قد أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بستين ولم يره. وقال أحمد بن عبد الله العبجي: عبادة السلماني كان أعور، وكان أحد أصحاب عبد الله الذين يقرؤون ويفتنون. وكان شريف إذا أشكل عليه شيء قال: إن هاهنا رجلاً في بي سلمة فيه جرارة، فرسولهم إلى أبي عبيدة. وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه، وكل شيء روى محمد بن سيرين عن عبادة، سوى رأيه فهو عن علي، ومات سنة اثنين وسبعين أو ثلاث من الهجرة.

---

(1) في نسخة كورتي: بالسادات.
السلّمّسيّين : سّنُسّسّين : فتح السين واللام ، وسكون الميم ، وكسر السين الأخرى ، ثم اليم الساكنة آخر الخروف ، والنون في آخرها : قرية على فرسخ من حراق ، وهي من الجزيرة من ديار ربيعة ، والمحذّث المعروف منها ، وهو :
أبو محمد مخلّد بن مالك بن جابر بن سنان القرشي السّلّمّسيّين . يروي عن عيسى بن يونس ، وأبي خالد الأحمر . روى عنه أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الخزاعي ، سمعت جزءًا من حديثه على أبي القاسم الشهامي عن أبي سعد الكحوجذي عن الحاكم أبي أحمد المالكية عن أبي عروبة الخزاعي عنه ، ومات مخلّد بجراح سنة أنتين وأربعين ومائتين ، وأحمد بن عياش بن محمد الراقي من أهل الراقية ، وكان يتكلّم بسّنُسّسّين ، وقيل : السّلّمّسيّين . يروي عن حكيم بن سيف الرقيق . روى عنه أبو الفتح (1) الموصلي ، وأبو الحسن بن المظفر . وأبو الخلص أحمد بن عياش السّلمّسيّين . يروي عن عامر بن سوار . روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرّي .

السلّمّقانيّ : فتح السين المهملة ، وسكون اللام ، وضمّ الميم ، وسكون اللام ، وضمّ الميم ، وفتح القاف ، وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى سّلمّقان ، وقيل بالعجمية : سّنمكّان ، وهي قرية من قرى سرسخ ، منها :
عكرمة بن طارق السّلمّقانيّ من القدماء ، وكان على قضاء الجانب الشرقيّ في بغداد في أيام الأمويين . يروي عن مالك بن أنس ، وجزير بن حازم ، عبد الله بن إدريس ، وخالد بن خداس وغيرهم ، وكان من أصحاب القاضي أبي يوسف . روى عنه مزاحم بن سعيد المروزي . وقال محمد بن سعد صاحب (1) في بعض النسخ : أبو القاسم .

(1)
الطبقات»: في سنة ثمان وثلاثين فيها استمعي محمد بن سماعة القاضي من القضاء، فأعطي، وأقرّه المأمون في صحبته، وولي مكانه القضاء بمدينة السلام اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وولي مكان اسماعيل بن حماد القضاء بالشرقية والكرخ عكبة بن طارق، وعمر خلعتين، وعزل عكرمة عن قضاء الشرقية يوم الاثنين لغزة ربيع الآخر سنة أربع عشرة ومائتين.

السّلتمي: بفتح السين المهملة، وسكون اللام.

هذه النسبة إلى الجلد، وهو من كان في آبائه وأجداده سلم، منهم: أبو أسحاق إبراهيم بن سلم بن محمد الشكاني السّلتمي. قال أبو كامل البصري: يروي عنه فقيهنا طاهر بن الحسين الجريري، يقول بالتدليس:

حديثين أبو أسحاق السّلتمي لنا يعرف أنه الشكاني. قلت: يروي عن: وروي عنه السيد أبو بكر محمد بن علي بن خدرة الجعفري، و أبو الحسن علي بن محمد بن خدام البخاري.

والأخو خلف محمد بن عبد الملك بن خلف السّلتمي الطبري، هكذا

سمع أبا عبد الله محمد بن الحسين الأزدي الحافظ يقول عن أستاذه أبا الفتح الموفق بن عبد الكريم الهروي، وهو يروي عنه، وسمع منه بعشرة، وكان فقيهنا إماماً فاضلاً، صنّف مجمعًا حسناً في المذهب لنا يقال له: "الكتابة لأخي خلف الطبري، استمعته كل من رآه، وكانت وفاته في حدود سنة سبعين وأربعمائة.

السّلتمي: هذه النسبة بضم السين المهملة، وفتح اللام إلى سلتم، وهي قبيلة من العرب مشهورة يقال لها: سلتم بن منصور بن عكرمة.

١١١
ابن خصبة بن قيس عيلان بن مضر، تفرقت في البلاد، وجماعة ket爱尔兰 منهم:

ننزل حمص، منهم:

مجاشب بن مسعود السُلّمي، وأخوه معيد، وذكرهما في "فيج الشام"

ومنين بن يزيد السُلّمي.

وأبو الأعور عمرو بن سفيان السُلّمي، أحد أمراء السُلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان مع معاوية بصفين، والعباصر

بن سارية السُلّمي أحد من نزل فيه، ولأعمام الذين إذاما أنتركوا لتحملهم قلت لأخي: "ما أحكم عليه توالي واعيعهم تقيض من الدمع حزنًا" [الثنية: 97]،

والعباس بن مردان السُلّمي، له صحة، أحد شجعان العرب.

وعمرو بن عشيّة (2) السُلّمي.

وجماعة كبيرة سواهم.

أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُلّمي، روى عن عثمان وعلي

رضي الله عنهما.

وعبد القاهر بن السَّاري السُلّمي.

وأحمد بن يوسف السُلّمي.

وأخوه عبد الله بن يوسف من أهل نيسابور، روى عن أحمد: مسلم

ابن الحجاج، وأبو عوانة الأسمرائي.

وأبو عمرو اسماعيل بن تيgid بن أحمد بن يوسف بن خالد السُلّمي، من

مريدي أبي عثمان النهري. أحد المشايخ الكبار، سمع بخارى سلسلة أباع عبد الله

البوشنجي، وأبراهيم بن أبي طالب، وبالراري محمد بن أبووب، والحسن بن

الحسن بن الحلبي، وابن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبا مسلم أيابرهم

أبو عبد الله الكبجي، وجماعة سواهم، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ،

أبو عبد الرحمن السُلّمي، وأخبر عن حديثه أن حفص بن مسروق،

وذكره الحاكم في "التاريخ"، فقال: "أبو عمرو شيخ عصره في التصوف

والمعلامة، وأسنت من بقي بخارى في الرواية في وقته، قد كان ورث

(2) في نسخة كوبيري: عبيدة.

- 112 -
من آبائه وأمواله كثيرة، حبس لنفسه القوت الذي يعيش به من ورائه، وأتفق سائرها على مشافخ الزهد والعلماء، حتى لقد بدأ أن أطبس بعض المشافخ في كتابة في البداية، ومشى راجلاً، واتفق أن أبا عثمان الحجري طلب شيئاً لبعض الثغور، فتأخر ذلك، فضاقت به درعاً، وبيكي على رؤوس الناس، فجاء أبو عمرو بن نجر بن عبد العزيز ومعه كيس فيه ألفاً درهم، فقال: يجعل هذا في الوجه الذي تأخر اليوم، وهو له، فجرن أبو عثمان ودعا له، فلم جلس أبو عثمان للمجلس قال: أبا الناس لقد رجوت لأتي عمرو بما فعل، فإنه ناب عن الجماعة في ذلك الأمر، وحمل كذا وكذا، فجراه الله خيرًا، فقام أبو عمرو على رؤوس الناس وقال: إما حملت ذلك من مال أبي وبيكي غير راضية، فإنني أبي أن ترد علي لأردة إليها، فأن أبا عمرو بذلك الكيس فخرج، وردها إليه، مما جاء عليه الليل جاء إلى أبي عثمان في مثل ذلك الوقت وقال: يمكن أن يجعل هذا في ذلك الوجه من حيث لا يعلم به غيرنا، قال: فيكي أبا عثمان، وكان بعد ذلك يقول: أنا أخشى من همة أبي عمرو، وتوفي في شهر ربيع الأول سنة خمس وستين وثلاثمائة ودهن بشاهير وهو ابن ثلاث وستين سنة.

وسطلب ابن بنيه أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي الصوفي، ونسب إلى جده لأنه صاحب التصانيف للصوفي التي لم يسبق إليها، وكان مكشراً من الحديث، ولله رحلة إلى العراق والحجاز، وشوخة أكثر من أن تذكر. روى عنه الحاكم أبو عبد الله الفاطمي، ومات قبله بسبع سنين، وآخر من رووا عنه في الدنيا أبو الحسن علي بن أحمد المدني المؤذن، وكانت وفاته في الثالث من شهر شعبان سنة الستي عشرة وأربعمائة بنيسابور، وزارت قبره بها.

وأبو اسماعيل محمد بن اسماعيل السليمي المرمدي ذكرته في النهاة.

النسخة م (8) ج ١١٣
السلّمّي: هذه النسبة، يفتح السين المهملة، وفتح اللام إلى بني سكّامية
في من الأنصار، خرج منها جمعة، وهما سكّاميون، وهذه النسبة وردت على
خلاف القياس، كما في سكرّة سكرّي، وكما في نصرة نصري، وهذه النسبة عند
التحويين وأصحاب الحديث يكرون اللام على غير قياس النحوين، وهو
سكلّمّ بن مسعود بن عائشة بن عبد بن سادرة بن يزيد بن جشين بن الحمراء
وهم أبو قتادة الحارث بن ربيعة السكّامية.
وعبد الله بن عمرو بن حرب السكّامية.
وابنه جابر بن عبد الله.
وابنه جابر بن عبد الله، سكّاميون.
وكعب بن مالك السكّامية، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذه أحد الثلاثة الذين خُلّفوا.
وابنه وبره بنه، منهم:
عمرو بن كعب السكّامية.
وأما أبو بكر السكّامي القرشي، منسوب إلى سكّامية، وهي قريه بحمص،
وكان أبو بكر إمام مسجدها، يروي عن حماد بن سلمة البصري، روى عنه الحسن
ابن أسحاق النساري، قال أبو الفضل محمد بن طاهر المدني الحافظ:
سكلّمّ بين حماة ورقاً، قال: وسكلّمّية بلدة من مدن الشام.
وأبو طاهر هاشم ناجي السكّامية، سمع أبو أحمد عطاء بن سالم الخفاف الحلاوي.
روى عنه أبو بكر بن البدناد، وأبو عروبة الحرآئي، قال ابن حبيب:
وفي جعفر: سكلّمّ بن عمرو بن ذهيل بن مران بن جعفر، قال: وفي
جهينة، سكلّمّ بن نصر بن غطان بن قيس بن جعفر.

سكلّمّية: يفتح السين المهملة، واللالم الساكنة، والميم المضمومة،
بُعدها الواو. ثم الإياء المفتوحة آخر الحروف، والفاء.
هذه الفصلة لقب جماعة اسمهم سليمان، وسلمة، ومنهم:
أبو صالح سليمان بن صالح النحوي، ولقبه سكلّمّيّة بن صالح.

114
عداده في أهل مرو، كان من أهل العلم، له التصانيف في أخبار هؤلاء البروي عن محرز بن الوضاح، وفياض بن غزوان، وعبد الله بن المبارك، ومحمد بن الفضل بن عطية، يحدث عنه سيف بن قيس، وأحمد بن شهيرة، وأبو عبد الله محمد بن علي الشقيقى، وإسحاق بن راهويه، وسليمان بن صدقة بن علي بن غسان التميمي الفزعي، لقبه سلالٌ، بروى عبد أبي الوليد الطالبي، ومسلم بن إبراهيم، وعمر بن الفضل، ووثاب بن موسى، وغيرهم، وسيلة بن النجم بن محمد بن عبد الرحمن النحوي من أهل مروى، وكان من أهل الأدب، سمع أبا حاتم الرازي، وهلال بن العلاء الرقي، وعثمان بن خرَّاز الأنتاكي.

السلاَمُ لَهُمُ: يفتح السين المهملة، وسكون اللام، وضم الميم، وفي آخرها الباب المحملة بالتين من تحتها.

هذه النسبة إلى سلالٌ، وهو اسم لبعض أجداد المتسبب لله، وهو: أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن أحمد بن سلاله الصوفي السلاله، التاجر، من أهل نيسابور، كان صوفيًا طريقنًا خفيفًا، حسن السيرة، من جملة مرادي الأستاذ أبي القاسم الفضري، وكان وله من التجار الياسير، فانفق أبو الحسن ماورثه على الصوفية، وعاش عيشًا نظيفًا، وكان له شعر فائق بالفارسية. سمع بهناس الفاضلي أبا بكر أحمد بن الحسن الخيري، وأبا سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، وأبا الحسن علي بن محمد الطرازي، وأبا سعد عبد الرحمن بن حمدان البصري، وأبا عبد الله محمد ابن عبد الكرامي وغيرهم. روى لنا عنه أبو الحفص عمر بن محمد بن الحسن برو، وتوفي في شعبان سنة ثمان وسبعين وأربعمئة.
وايته أبو ... أحمد بن أبي الحسن السَّلَامُ، شيخ صالح مديد.

سمع أبي الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي، وأبا حفص عمر بن أحمد بن
مسور الزاهد وغيرها، سمعي والدي رحمة الله عنه جزئين أو ثلاثة
نسبة سنة، وخمسة، وتوت ذكر مئة، عشرة، وخمسة.

أبو الفتوح عبد الرحمن بن محمد بن السَّلَامُ، البلاذر، مُفتي
الله في الوضع، وغسل الباب. سمع أبي بكير عبد الغافر بن محمد بن الحسن
الشريو وغيره، قدم علينا مرو، ولقيته غير مرة في مدرستنا، وكان يسمع
معنا حينما الحارث بن أبي إسحاق وغيره من شيخنا أبي منصور محمد
ابن علي بن محمود الكرماني في خانقاهم شيخنا أبي الفتح محمد بن عبد الرحمن
الخليط، وخرج إلى كرمان، وأقام بها مدة، ثم خرج عنها إلى أصبهان،
وتوفي بمدينة جَّيْد عقيب وصوته في سنة نيف وثلاثين وخمسة.

السَّلَامُ: يفتح السِّن المهمة وضم اللام الأولى.

هذه النسبة إلى بني سلَّم، وهي قبيلة من الكعَة نزلت الكَوْفة، وصارت
ملكة معروفة بها لنزولهم إليها، وكانت وقت حلول بن الكَوْفة عامرة مسكونة.
وعمرت من الطفيلة لما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلَم
وقال: «الله أُمَّالَتُنَّا - يعني المدينة، على خُيلاً وَرَجَالًا»(1)، فقال النبي صلى
الله عليه وسلم: «هِيِّنِي كُنتُمَا نَبِيُّي عِنْدَيْنَاءَا جَعَلْتُمَا نَبِيًّا»(2)، فقام وخرج وركب فرسه، وكان يقول: «غَدَّة سَلَوْلُ، فأسابقكم الغدة (3)، فقام وخرج وبَرْك فرسه، وقيل: "صلاة
كُتُبُه على الأرض"، وموت في بيت سلَّول، حتى مات على فرسه (3).

والمهور، هذه النسبة:

الصبي، أهله بن سلام السَّلَامُ، من أهل الكَوْفة. يروي عن عطية الهذفي،
والحَكَم بن عمرو، وأبي إسحاق الهذفي، وعبيد

(1) في نسخة كويري: ورجالاً.
(2) معاويا، وداماء، 32، وديمة أحمد، 24، ومجلة الروافد 146/6.
المكتَب. روى عنه زيد بن الحبيب، والم광ن بن مُحَّدَّة السُّلْطاَنِيِّ، وعثمان بن أبي شيبة.
ذكَرَهُ أبو حاتم الرازي، وقال: شيخ يكتب حديثه.
وزيد بن أبي مريم السُّلْطاَنِيِّ، وأسمَّى أبي مريم: مالك بن ربيعة.
يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. روى عنه أبو اسحاق، وشعبي.
والصقِّي بن حبيب السُّلْطاَنِي، شيخ من أهل البصرة يخالف اللقائين في
الروايات، وليلى باللغويات عن الأثبات. يروي عن أبي رجاء البخاري.
وأبو عبد الرحمن اسحاق بن منصور السُّلْطاَنِي، من أهل الكوفة. يروي
عن داود الطائي، وأبراهيم بن سعد. روى عنه عمرو بن محمد الناقد،
ومات سنة أربع وثمانين.
وأبو محمد عبد السيد بن محمد بن الأذرب الأندَف السُّلْطاَنِي، كان ينزل
في بني سول، شيخ صالح. سمع أبا البقاء المعمر بن محمد بن علي الحبَّال.
سمع منه أحاديث في الرحلة الثالثة إلى الكوفة، ولم يسمع أحد منه الحديث
قبله، وكان يحضر مجلس شيخنا الشريف عمر بن حمرزة، فوجدت اسمه
في جزء عن أبي البقاء، فقرأ على يده، وكتب ذلك في سنة أربع وثلاثين.
وظني أنه مات في سنة خمس وثلاثين وخمسين xác بالكوفة.

السُّلْطاَنِيُّ: بفتح السين المهملة، وسكون الاء، وفتح الهمد، وكسر الميم.
هذه النسبة إلى سالم، وهو بطن من مرازم، والمشهور بالانتساب إليها:
عُمَّار بن سعد السُّلْطَانِي. روى عن أبي فراس، عاذاه في أهل مصر.
يروي عنه حياة بن شريح
وأبو العربان، ويقال: أبو محمد، حجاج بن زبَّان بن حجاج بن مقبل.
السُّلْطَانِيِّ، من أهل مصر من مواطن سالم. يروي عن هزَّان بن سعيد السامي.
روى عنه أحمد بن عمرو بن السَّرح، وتوفي في مصر سنة خمس وثمانين.

١١٧
وعبد الكريم بن عمار بن سعد السلابي، حدث، قال أبو سعيد بن يومن: لم يقع إليَّ له رواية، وقُرِّرت في قصة عدد الله بن ثيبة: فلان وفلان،
وعبد الكريم بن عمار السلابي، تاريخ الكتاب سنة ثمان وخمسين ومائة.

**السلابي:** بفتح السين المهمة، وكسر اللام، وسكون الباء المنقوطة

بنقطتين، وفي آخرها الحاء المهمة.

هذه النسبة إلى سكّيّح، وهو بطن من قضاعة، والمشهور بها:
عبد الملك بن مليل السلاَّبِي. روى عن عقبة بن عامر. روى عنه عبد العزيز بن عبد الملك. قال أبو حاتم بن حبيب: عبد الملك بن مليل السلاَّبِي.
وسلمح من قضاعة، عادده في أهل مصر.

وأبو عبد الحميد محمد بن حمير الخليفة السلاَّبِي، يحدث عن ثابت
ابن عجلان، وإبراهيم بن أبي عبلة، روى عنه بقية بن الوتيد، وزيد بن
عبد رَبّه، ومحمد بن مصفى، وأبو عتبة أحمد بن الفرج الخوصي، ومحمد بن
عمرو بن جمان.

**السلابي: ** بضم السين، وفتح اللام بعدها باء منقوطة بنقطتين من
تحت، وفي آخرها حاء مهمه. هذه النسبة إلى سكّيّح، وهي بطن من قضاعة.
وقده قبل بفتح السين وكسر اللام، هكذا رأيت موضوطةً مقبلاً بخطي
في "تاريخ مصر" ونقلت من نسخة قديمة.

والمشهور بهذه النسبة:
أبو عبد الله محمد بن حمير السلابي من أهل حمص. يروي عن
إبراهيم بن أبي عبلة. روى عنه عمرو بن عثمان، وأهل الشام. مات في صفر
سنة ثمانين.

118
وعبد العزيز بن عبد الملك بن مليل السُلَيماني من قضاعة، يروي عن
أبيه. روى عنه سعيد بن أبي أيوب.
والعباس بن محمد السليماني الأندلسي من أهل إشبيلية من بلاد
المغرب. يروي عن عبد الله بن عبد، ومحمد بن جنادة وغيرهما، توفي
بالأندلس سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.
وأبو عبد الحميد محمد بن حمیر السليماني. قال أبو سعيد بن يونس:
وسلتيح بطن من قضاعة، حمصي، قدم مصر، وكتب بها وكتب عنه
توفي بحصص في صفر سنة مائتين.

السليماني: يفتح السن المهملة، وكسر اللام، وعدها الاية المقطعة
من تحتها بقطعتين، وفي آخرها إلى المهملة.

هذه السنة إلى سليماني، وهو اسم لخدا المنصب اليه، وهو:
أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبده بن
قطن بن سليماني النجمي السليماني، من أهل نسبور، كان شيخًا صالحاً
سديداً، حسن السيرة. سمع أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم، وأبا محمد
عبد الله، وأبا حامد أحمد: ابني أحمد بن الحسن الشرقي، وأبا حاتم مكي
ابن عبدان النجمي، وأبا بكر محمد بن عبد الله بن حمدون، وطبقتهم.
روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وذكره في تاريخه، وقال:
أبو العباس بن أبي الحسن السليماني، من أعيان مشايخ نسبور
وأبناء مشايخه، ومنهم لمريض واجتهاد في حال ميشه، وقال:
توفي أبو العباس السليماني يوم الحميس السابع من دي القعدة، وسقط على
الناسخ، ودفن عشاء في داره، وصلى عليه أبو سعد الراهم في ميدان عبد الله
ابن طاهر.

- 119 -
وأخوُه أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبادة.

وهو عبد الله بن شفيق بن سكليط السلافييني النجفي، كان من بيت الحديث وأهله، سمع الشريين، ومكي بن عبد، وأبا بكر الباجي، وعمر بن علي الحكيمي، زوكه الحاكم أبو عبد الله الأحقاف أيضاً في التاريخ.

وقال: أبو جعفر بن أبي الحسن السلافي من أغائل المشايخ وأصحاب المرويات، خرجت له الفوائد وحدث بينبابور وبغداد ومكة والري، وتوفي في ضحية يوم الجمعة السادس والعشرين من ذي الحجة، ودفن عشية يوم السبت من سنة إحدى ومائتين وثلاثة، وصلى عليه أبوه أبو العباس.

وكان في القبة التي ينهاها يحب المدرسة لأهل الحديث.

وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبادة بن قطن، ابن سكليط النجفي السلافي، شيخ من أهل البيوت والثروة القديمة.

قديم السماع، كثير الحديث، سمع أبا عبد الله البجائي، ورحن بن محمد بن الحسين البكر، وحسن بن يشreb، وابراهيم بن علي الذهبي، وعسي بن محمد بن عيسى الضبي، وحج على كبيس المئات، فأكثر أهل العراق السماع منه بتلك الديار، وتوفي في الثالث والعشرين من المحرم سنة أربع وتسعين وثمانية، ودفن في ذلك اليوم وهو ابن ثمانين وتسعة سنة.

وأبو العباس محمد بن العباس بن يوسف بن القاسم بن سلام بن سكليط النسيابوري السلافي، من مدينة الداخلة بينبابور. سمع بحراضاً لسحاقة بن إبراهيم الحنفي، وعمر بن يشreb، ومحمد بن رافع، وبالعراق هناد بن السري، وأبا كريب، واللحجاز عبد اللطيف بن العلاء. روى عنه أبو الفضل بن إبراهيم، وعبد الله ابن سعد، والمشايخ.

المسلمي: بضم السين المهمة، وفتح اللام، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخرها العين المهمة.

- 120 -
هذه النسخة إلى سلسلة، وهو اسم بلد:
حبان بن الأعوب بن نسيب بن سلسلة الحضرمي السليمناباذ. حدثت
حبان عن عبد الله بن عمر. وحدث عنه ابنه خالد بن حبيان، وعقابة بن
عمر الحضرمي، قال ذلك أبو سعيد بن يونس.

السليمناباذ: بضم السين المهملة، وفتح اللام، وسكون الياء آخر
الحرف، وفتح الميم، وبعدها النون المتلوحة بين الألفين، ثم الباء الموحدة
بين الألفين، وفي آخرها الذال المعجمة.

هذه النسخة إلى سلسلة، وهو موضع يجرج، إما قرية، أو محلية،
منها:

أبو يعقوب أسحاقي بن حنيفة الزاهد الجرجاني، نزل سلسلة،
وكان غزير الحديث جداً، وكان مشتقلاً بالعبادة، وكان أبو بكر إسماعيلي
يقول: سمعت أبا عمران بن هاني يقول: لم أر مثل أسحاقي بن حنيفة،
ولا رأي أسحاقي مثل نفسه، وكان يأكل من كسب يده بروق، ويشارط
من يكتب له الطرف إلى الطرف من البياض، وعدد الأستر. وحكى أن
بعض الزهاد حمل من بسطان إلى أسحاقي بن حنيفة شيئاً من الفواكه، فخلع
فمجمهور وردَّ الموضع الذي كان فيه الفواكه مع قميصه، ويقي في سراوياه
مدة لم يكن له قميص يباهبه، وكان إذا خرج من الجامع يوم الجمعة، شد
سراوياه إلى صدره وضربه على كتفه. وقيل: إن أمرأة أسحاقي بن حنيفة
لم توضع ولدها لم يكن في بيتها شيء ولا إسراف، فأخذت أسحاقي يدور في
داره ويقول: هذا فعليك بالأتيحا والأولياء، من أنا؟ وهذه المرأة
ضيافة، ولانصر، فإذا يوجد يدقُّ الباب في ظلامة الليل، ويقول: خذوا
فذا سئلاً فيها الخبز واللحم والسạn والسكر والسلس والبيض، وجميع
ما يحتاج إليه من المأكل، وأية القدر، حتى الكيريت، فأخذها أسحاقي،

121
وأسرج لها، وأصلح لها شيئًا ما تستقربيه، وقال: قد رحمك. قال حمزة ابن يوسف السهيمي: رأيت يخط أبي حامد بن إدريس الرازي: قد أجرت لاسحاق بن حنفي، ولعمران وأحمد: إني موسي بن مجاشع، ولمحمد ابن موسى بن الحسن الحرجاني جميع ما في هذا الكتاب، وذلك في سنة ثلاثين وخمسين وثمانين، ولما مات وحملت جنازته، فكانت الخطاطيف قد حجبت الشمس عن جنازته وسرّتها عنهم بأجنحتها في غير أولائها. وقال أبو عمران بن هاني: رأيت يوم مات إسحاق بن حنفي طيورًا خضراء مصطفين فوق الجنازة و فوق الغبر إلى أن دفنه، لم أر مثله قبلي ولا بعده.

وأبو الفضل جعفر بن غالب السليماني الحرجاني. يروى عن أحمد ابن أيوب الحرجاني، وهشيم بن بشر، وجرير بن عبد الحميد. رووا عنه أبو الحسن محمد بن أحمد الحرجاني.

السليماني: بضم السين، وفتح اللام، وسكون الباء المفقودة باثنتين من تحتها، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى سليمان، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب، منهم: أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف ابن عبيات السليماني الحافظ البيكندي من أهل بكندة، وأما قبل له السليماني، انتسابًا إلى جده أبي أحمد بن موسى السليماني البيكندي، وكانت له رحلة إلى الآفاق [عرف] بالكثرة والحفظ والآفاق، ولم يكن له نظرًا في زمانه إسناداً وحفظًا ودراسة بالحديث وضبطًا وإتقانًا. سمع محمد بن صابر كاتب وأبا نصر محمد بن حمدي بن سهل المروزي، وأبا الحسن علي بن اسحاق بن البكر المدرائي البصري، وأبا العباس محمد بن يعقوب الأصم، وأبا محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهاني، وجماعة كثيرة من هذين.
الطَّرْقَةِ، صنف التصانيف الكبيرة والصغيرة، وكان يصنف كل أسبوعًا ونجمه إلى جامع بخارى من بيكند، ويحدث به. روى أبٌ العباس جعفر بن محمد بن المَرُّ النَّسفي، وابن أبو ذر محمد بن جعفر وغيرهما، ولد سنة إحدى عشرة والألف، ومات في ذي القعدة سنة أربع وأربعمئة بيكند. 

وابنه أبو عبد الله الفضل بن أبي الفضل السَّلَامِي البَيْكِنِدِي، ذكره أبو العباس المستغربي في "تاريخ" نفسه، وقال: دخل نصف في شهر رمضان سنة خمس وأربعمئة، فكتب غي، وكتب عنه حديثين وحكاية، مات ببيكند في رجب سنة ثلاث عشرة وأربعمئة.

أحمد بن القاسم بن سليمان بن محمد الأعين المعروف بالسَّلَامِي، نسب إلى جده. حدث عن عبد الرحمن بن صالح، والمحمود بن حماد، وسجاد. روى عنه محمد بن مخلد، وأبو الحسين عبد الباقِي بن قانع الحافظ. 

وأما السَّلَامِيَة إحدى طوائف الزيادة الثلاث، وهي جماعة من الشيعة، نسبوا إلى سَلَامِي بن جبور، وكان يعتقد أن الإمامة شورى وأنها تصبح بعده رجلي من خيار المسلمين، وأنها تصلح في المفضل مع وجود الأفضل، وتثبت إمامة أبي بكر ومعمر رضي الله عنهما، وزعم أن الأمة أخطأت في البيعة لها مع وجود علي رضي الله عنه نهاة لا يبلغ درجة الفسق، وأقدم على عثمان فأخسرها، وطائفة والزبير وعائشة، وقد شهد النبي صلى الله عليه وآله للعشرة بالجنة، ومن أكثر أهل الجنة فهو الكافر.

السَّلَامِي: بفتح السين المهللة، وكرس اللام، وسكون الاء آخر الحروف، وفي آخرها اليم. 

هذه النسبة إلى سليم، وهو ذُرُّ من الجانب الشرقي ناحية الرصافة ببغداد، كان بها جماعة من العلماء والمحدثين، منهم: أبو طاهر عبد العظيم بن محمد بن جعفر بن زيد السَّلَامِي المودَّب من أهل

١٣٣
بغداد من ذروة سليمة، حدث عن أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي، وأبو علي محمد بن أحمد الصواف، وأبو منصور أحمد بن شعيب البخاري، وأبي الفتح محمد بن الحسين الأردي، ومحمد بن علي بن أحمد بن المخرم وغيرهم.
روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخليل، قال: وسمعت أبا عبدالله الصوري يغمزه ويذكره بما يوجب ضعفه، وكانت ولادته في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، ووفاته في شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وأربعين.

السلامية: بضم السين المهملة، ففتح اللام، وسكون الياء المقوطة من تحتها بنقطتين.

وهذه النسبة إلى قبيلة بني سليمة، وفيهم كثرة، منهم: أبو محمد بشر بن منصور السلاحي. روى عن ابن جريج، والثوري.
روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، والبصرئيون، وكان من خيار أهل البصرة وعُبَّادهم، وهذه النسبة إلى سليمة، وهي من ولد ملك بن فهر من الأرد، مات سنة ثمانين ومائة.

السلامي: يفتح السين المهملة وتُشدد اللام.

هذه النسبة إلى بني سلامة، والمشهور بالانساب عليهم:
أبو تسمية طريف بن جمال الدين السلاحي. سمع جندب بن عبد الله، وأبا عثمان النهدي. روى عنه سليمان الباجي، والبريعي. قال أبو علي الغساني في كتاب "تشفيد المهم وتميز المفهوم" بـ سلامة من جرم، وهم بالجامة من بني هزراء من عزة، فهكذا قال ابن الكلبي. وقال عمر بن علي: كان أبو تسمية رجلاً من أهل اليمن من العرب، فباعه عمه، فأغفلت.

124
له مولاته، فقال لها: وَيَحْكِمُ إِنِّي رَجُلٌ مَّنَ الْعَرَبِ، فَلَمَّا جَاءَ زَوْجَهَا قَالَتْ:
أَلَا تَرْئِي مَا يَقُولُ طَرِيفٌ ؟ فَاسْأَلْهُ، فَأَخْبَرْهُ، فَقَالَ لَهُ: خَذِ هَذِهِ النَّاقَةَ فَارْتَحِلَا، وَهُذِهِ النُّفْقَةَ وَالحَقَّ بِقِوْمِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلَحُّ بِقِوْمِي بَاعُونِي أَبْدًا، فَكَانَ وَلَأَوْهُ لَبَنِي الْهَجَّـِمِ، وَمَاتَ سَنَةٌ خَمْسٌ وَسَمَّينَ.
ذُكِرَ أَبُو عَلِيُّ الْبَـَـَـَـَـَـََـََِّـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَ~
وَأَسْرَتِهِ الْتَرِكُ:
أَلَا لَيْتِ شَعْرِي هُلَ أَبِيَّنَ لَيْلَةٌ وَبِينَ بْنِي سَلْتِي وَهَمَّـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِ~
وَبِينَ بْنِي سَلْتِي وَهَمَّـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِ~
وَقَالُوهُمُ يَوْمُ الْخَطَابِ مَصِيبُـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِـِ~
وَقَالَ أَبُو عَلِيُّ الْغَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَ~
وَلَعَلَّهُ:
وَبِينَ بْنِي سَلْتِي وَهَزَّانَ.

١٢٥ -
باب السن والضم

الضَّمَّاحي : بفتح السن المهملة والضم ، وفي آخرها العين المهملة.

هذه النسبة إلى ضم، وهو اسم لم هب أبي الحسين. وقيل: أبو الحسن محمد، الخبير بن نفسة بن حبيان. وقيل: ابن صمة بن مهران الخضرمي، وقيل نفع هذا، والله أعلم، من أهل الكوفة، ولم يكن بالقوي. حدث عن أبي نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن عبد الأعلى الصقلي. روى عنه أبو بكر الشافعي، ومحمد بن علي بن خمس، وأبو بكر ابن الجحاح وغيرهم، توفي في جمادي الأولى سنة ثلاثمائة بغداد.

الضم في بضم السن المهملة وتشديد الميم، وفي آخرها اللام بعد الالف.

والشهر بهذه النسبة:

أبو بكر محمد بن أحمد السماقي. روي عن أحمد بن أبي الخواري، روى عنه أبو سعيد دُحَّام بن مالك.

واسحاقي بن إبراهيم السماقي. روى عن محمد بن الحجج بن بدير(1).

روى عنه القاضي أبو طاهر بن بدير.

الضمئ : بفتح السن المهملة وتشديد الميم.

هذة النسبة إلى ببع السمك، والشهر بهذه الهرفة جامعا، منهم:

أبو محمد. وقيل: أبو حماد سعيد بن راشد السماك من بني مازن.

(1) في نسخة كوبيلي: بدير.
من أهل البصرة، بروى عن عطاء، والزهري، روى عنه معيان بن مهدي، والعراقيون، ينفرد عن الثقات بالمعضلات، وقال يحيى بن معين: سعيد السماك، ليس بشيئ

وأبو العباس محمد بن صبيح المذكّر، مولى بني عجل الهمام الكوفي، كان زاهداً عابداً، حسن الكلام في الوعظ، صدقاً، من أهل الكوفة. روى عنه كلامه، وأثبت في الدافئ. سمع هشام بن عروة، واسماعيل بن أبي خالد، وسلمان الأعمش، وفديان الثوري. روى عنه الحسين بن علي الحسيني، وعمرو بن حفص بن غياث، ويخليذ بن يحيى النجاشي، وأحمر بن حنظلة، وهو من أهل الكوفة، ومات في ستة وثمانين وثمانية.

وأبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد الدفّاق المعروف بابن السماك من أهل بغداد، كان ثقة صدقاً، مكترًأ من الحديث، وكان يقول له: الباز الأشجع. بروى عن محمد بن عبيد الله بن النمادي، والحسن بن مكرم، ويخليذ بن أبي طالب، وأبي قلابة الرقادي. روى عنه أبو الحسن محمد بن الفضل القطان، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق الباز، وابن علي الحسن بن أحمد بن شاذان الباز، وغيرهم. وقد روى عنه أبو الحسن الدارقطني. وقال علي بن شاذان: حضرت عند أبي عمرو بن السماك أربع منه في سنة أربع وأربعين وثلاثين، فأزرع، ونشر بالأسيب، فيبكي وقال: حضرت مع أبي وآنا صبي في سنة عاد الحسن بن الصباح الزعفراني، وقال: ابن السماك قد كتب الكتب الطويل المصنفات بخطه، وكان يقول: ما استكبت شيئاً غير ذي واحد، وكان كل ما كان عنده بخطه، ومات في شهر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وثلاثين، وسهيلة بأمداد ودفن بمقبرة باب الدير، وابنته أبو الحسن محمد بن عثمان بن السماك. سمعأبي القاسم البحوي.

- 127 -
وابي بكر بن أبي حامد، وأبا العباس بن عقيدة، روى عنه أبو القاسم الأزهرى، وكان ثقة، توفي في شوال سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة.

وأبو الحسن أحمد بن الحسين بن أحمد بن السّمّاك الوعظ من أهل بغداد، وكانت له حلقة في جامع المنصور، وفي جامع المهدي للوضKeeper: كله على طريقه أهل التصوف. وحدث عن جعفر بن محمد الخالدي، والحسن ابن رشيق المصري، وأبي بكر بن المقرى الأصبهاني وغيرهم. قال أبو بكر الخطيب الحافظ في «التاريخ»: كتب عنه شيئاً يسر، وقد ذكر عن أبي عمرو بن السّمّاك حديثاً من طلّامات الأسانيد، منكر المتن، فذكرت روايته عن ابن السّمّاك لأبي القاسم الأزهرى، فقال: لم يدرك أبي عمرو، وهو أصغر ستاً من ذلك ولم يدرك الخالدي أيضاً، ولا يُعرف بطلب العلم، إلا كان يبيع السّمّاك في السوق إلى أن صار رجلاً كبيراً، ثم سافر وصحب الصوفي بعد ذلك، ومات في ديو الحجة سنة أربع وعشرين وأربعمئة، ودفن بباب حرب، وكان يذكر أنه ولد في مسجد المحرم سنة ثلاثمائة وثلاثمائة.

وابي . . . هيئة الله بن أحمد بن محمد بن السماك، شيخ من شيوخ الهمّات من أهل بروجرد. سمع الإمام أبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الصباغ، سمعت منه نسخة الحسن بن عرف بن عرفة بروجرد، وتوفي سنة ثمانية وثلاثمائة.

وأبا الحسن علي بن عبد العزيز . . . بن السّمّاك، من أهل بغداد، كان شيخاً ممتازاً، بارداً عينه، وكان من الحنابلة. سمع أبا نصر محمد بن محمد بن علي الزيتني الحاشمي، وأبا الحسن علي بن محمد بن الأشراب الأثري وغيرهم، سمعت منه بغداد وتوفي . . . وأربعين وخمسمائة، ودفن بباب حرب.

--- 128 ---
السَّمَّانِي: يفتح السين المهملة والميم المشددة، بعدها ألف، وفي آخربها اللام.

هذه النسبة إلى سَمَّان، وهو بطن من بني سَلَّيم، وهو: سَمَّان بن عوف بن أمير القيس بن بُهْثَة بن سَلَّيم بن منصور، منهم: عبد الله بن حازم السُّمَّان، هو سَمَّانٌ أمير خراسان، قال ذلك أحمد ابن الحباب الحميري.

الذي قتل دريد بن الصمة: ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة.

ابن يربوع بن سَمَّان بن عوف بن أمير القيس يوم هوزان.

وأما عبد الرحمن خالد بن أبي زيد بن السَّمَّان بن رستم السُّمَّان، ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه. يروي عن زيد بن أبي أنس، نسبه لنا أبو بكر الأبهري عن أبي عروبة في تأريخ الجزيرتين. وهو خالد محمد بن سلامة الحرازي، ومحمد بن سلامة أكبر روايته عن أبي عبد الرحمن خالد. قال هلال ابن العلاء: أبو بكر حسين بن عيَّاش بن حازم هو سَمَّانٌ الباجدي المولى بني سَمَّان. يروي عن زهير، وجعفر بن برقان.

ومجاعش بن مسعود بن أبي يربوع بن سَمَّان بن عوف بن أمير القيس بن بُهْثَة بن سَلَّيم منصور، له صحبة، ورواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخوه مجاعش بن مسعود، وقبراهما بالبصرة، معروفان، قر مجاعش ومجاعش، كانا من وفدنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى أبو عثمان السَّهدي عن مجاعش بن مسعود.

السَّمَّان: يفتح السين المهملة، وتضيق الميم، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى بني السَّمَّان.

وأبو صالح ذكوان بن عبد الله السَّمَّان، ويقال له: الزَّيَات أيضًا صاحب أبي هريرة رضي الله عنه، مولى حوربة بنت الأحنم الغطفاني من الأنصار من ۱۲۹ - الأنساب م (۹) ج ٧.
أهل المدينة، كان يجلب السمن إلى الكوفة من المدينة ويبيعه، والزيت أيضاً، فنسب إلى ذلك، وكان من ثقات التابعين. يروي عن أبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، رضي الله عنهما. روى عنه الأعشى، وابنه سهيل، وجماعة. روى ابن سهيل يروي عن أبيه وسعيد بن المسبح. روى عنه مالك، والثوري، وشعبة. قال أبو حاتم بن جيجل: وكان يخطر:

أبو حاتم بن جيجل:

وأبو عوف صالح بن أبي صالح. يروي عن أبيه أيضا، روى عنه هشام بن عروة.

ولما أخذ ثالث اسمه عبادة.

وأبو بكر أزهر بن سعد السمان، من أهل البصرة. يروي عن حميد الطويل، ولد سنة احدى عشرة ومائة ومائتين، وقيل: سنة سبع ومائتين. روى عنه أهل العراق.

وحماد السمان: الشيخ يروي عن شيخ عن علي رضي الله عنه.

روى عنه حماد بن سلمة.

وأبو شبيب راشد بن السمان، يروي عن ابن أبي ليله. روى عنه العلاء.

ابن صالح.

وصالح بن بشام السمان. يروي عن عطاء، وابن سيرين. روى عنه موسى بن اسماعيل التبوذكي.

وصالح بن رؤبة السمان. روى عنه عثمان بن أبي زرعة، وعبد الحميد.

ابن أبي جعفر القراء.

وأبو الربيع أشعث بن سعيد السمان، والد سعيد بن أبي الريبع، من أهل البصرة. يروي عن هشام بن عروة، وروية. حدث عنه ركع.

وأبو نعيم. يروي عن الأئمة الثقات الأحاديث الموضوعات، وخاصة عن هشام بن عروة، وكأنه ولع بقلب الأخبار عليه.

وأبو عوف اسماعيل بن علي بن الحسين السمان الحافظ، من أهل الرأى، كان حافظاً، سافر إلى العراق والحجاز والشام وديار مصر، وأدرك.
الشيخ، وانصرف إلى الري، وجمع المجالس المائتين و«معجم البلدان»، وكان
شيخ المنتزه بها في عصره، توفي سنة خمس وخمسين وأربعة وأربعين
منها، ذكره أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخسي الحافظ في
معجم شيوخه وقال: أبو سعد السمان الرازي، قدم علينا أصبهان. سمع
أصحاب ابن أبي حام بالياري، وأبا الحسن بن فراس العقيمي بمنة، وأبا
طاهر بن المخلص ببنداد، وأبا محمد بن النحاس بصر، وابن أبي أسامة
بحلب، سمعه بعد سنة ثمانين وتلاثمائه، شيخ ثقة في الرواية، حافظ يفهم
ولكنه يقول بتفويض الأعمال إلى العباد، وينكر القدر، رأيت بخطه مع
تعليم كان معه من أهل الري يقال له: أبو عبد الله الطحاوشي جزءاً قد
صنف في نفي القدر، فلمت أنه قد كتب في خيث، مات قبل ستة خمسين
وأربعة وثلاثين، ثم حدث عنه بحديث سمه عنه بأصبهان، وقال: حدثنا أبو سعد
السمان الرازي لفظاً بأصبهان مع براهي من بدعته قال: حدثنا أبو الحسن علي
ابن محمد بن عمر بن العباس إملاء بالري.

وابن أخيه أبو بكر طاهر بن الحسين بن علي بن الحسن السمان من أهل
الري. يروي عن عمه المجالس المائتين التي جمعها عمه، وروى لي عنه ابنه
أبو سعيد يحيى بن طاهر، وأبو الفتح نصر بن مهدي بن نصر الحسيني بالري،
وأبو العباس أحمد بن الحسن بن بابا الق syscalli ماؤون، ومات بعد ستة وثلاثين
وأربعة وأربعة وثلاثين بالري.

وابنه أبو سعد يحيى بن طاهر بن الحسين بن علي بن الحسن السمان من
أهل الري. يروي عن أبيه، ولذلك أ بي الحسين يحيى بن الحسين بن اسماعيل
الشجري العلوي الحسيني، وكان يعلم الصبيان بباب زاهدان، سمع منه،
وكتب عنه بالري في مكتبه، وتركه حياً سنة سبع وثلاثين وخمسين.

ومن القدماء:
أبو الربيع أشعث بن سعد السمان. يروي عن هشام بن عروة، وأبي

- 131 -
هاشم، وابن أي نجيب، وعمد بن عبيد الله، وأبي بشير، روى عنه وكيع،
وأسد بن موسى، وأبو نعيم، وقيصة، وأبو موسى بن اسماعيل. وقال
أحمد بن حنبل: أبو الربيع السمان مضطراب ليس بذلك، كان ابن أي
عرفوا حمل عنه. وقال عمرو بن علي: هو متродك الحديث، وكان
لابحظ. وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث، منكر الحديث،
سيء الحفظ. يروي المناكير عن الثقاب.

السنجابي: بضم السين المهملة، وسكون الميم، وفي آخرها الحاء المهملة.
هذه النسبة إلى سمح، وهو بطن من بحيرة.
قال ابن حبيب: سمحة (1) بن سعد بن عبد الله بن قدامة بن لؤي بن رُهم
ابن معاوية بن زيد بن الفجول بن . . . [أخر]

القاضي: بفتح السين المهملة، وسكون الميم، وفي آخرها الناء.
المقطعة بالتنين من فوقيا.
هذه النسبة إلى السمست والمثلة. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي:
قيل ليوسف بن خالد: السمني، للحاجته وسنته، وكان صاحب رأي، والمشهور
بالالتماس إليها.
أبو خالد يوسف بن خالد بن عمر السمني من أهل البصرة، يروي عن
زياد بن سعد، والأعمش، وأهل ناديه. روى عنه العراقيون، وابن خالد
ابن يوسف، والعباس بن الوليد النوبي، وأبو كامل، وعبد الله بن عاصم
الحسائي، وتسع وثمانين ومائة في شهر جدب، وكان مرجعا من علماء
أهل زمانه بالشروط، وكان يسمع الحديث على الشيوخ ويتقرأ عليهم ثم يرويها
عنهم، لا أصل الرواية عنه، ولا الاحتجاج به مجال، وكان يحيى بن معين
يقول: يوسف السمني يكذب. وقال مرة أخرى: هو كاذب تحيث علمائه

(1) قال ابن الأثير في "الباب": قلت: هكذا النسي، يبقي الميم على الحاء، وليس
به تصحيح، وإنما هو نسي، من שיء إلى سمة بن سعد . . .

- 132 -

وأبو زينب خالد بن يوسف السّمّي من أهل البصرة. يروي عن أبيه، وحماد بن زيد. قال أبو حام: يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه. حديثنا عنه شيخنا أسحاق بن إبراهيم الفاضلي البصري وغيره، مات سنة ثمان وأربعين ومائتين.

وأبو جعفر محمد بن حسان بن خالد السّمّي. سمع يوسف بن يعقوب الماجشون، وهشيم بن بشير، وعبد بن عبّاد المهمي، وسيد بن محمد الثوري، وسفيان بن عبّة. روى عنه محمد بن علي الورآثي المعروف بقديمان، وأحمد بن أبي خثيمة، والحسن بن علي بن الوليد الفارسي، ومحمد بن أحمد البغوي. قال أبو داود السّجستاني: سمعت أحمد بن حبان يسأل عن محمد بن حسان السّمّي، فقال: مالي به ذلك الخبر، وتكلم بكلام كأنه رأى الكتاب عنه، وذكر ليحيى بن معين شيخ يحدث عن القواريري يقال له: السّمّي، فقال: كذاب، رجل سوء، فقال له رجل: يا أبا زكريا السّمّي الذي كان هنا بالمدينة؟ فقال: هذا رجل لا الأساس به، وذلك رأيت بمكة في المسجد الحرام، كان كذاباً، وقال الارياني: محمد بن حسان السّمّي ثقة يحدث عن الصعفاء، ومات في بغداد في ذي الحجة سنة ثمانين وعشرين يعني ومانة، وكان لا ينضب.

وأبو علي زيد بن واقد البصري السّمّي، نزيل الرئي. روى عن حميد

(1) الإحرار والتعديل 272/2, 143. -
الطويل، والسُّدَي، وداود بن أبي هند، وأبي هارون العبد. روى عنه
سهل بن زنجيلة، وأبو حام الرازي.

السمحي: بفتح السن المهملة والميم، وفي آخرها الهاء المهملة.

هذه النسبة إلى السمحي، بفتح الحروف الأربعة، وهو بطن من كتب.
قال ابن حبيب: في كتب السمحة: (1) بنت كعب بن عمرو خيليل بن عمو من
عثمان، وها يعرف ولدها، وهم كعب، ويكر، والعكاس: بنوعوف بن
عمر الأكبر بن عوف بن يكز بن عوف بن عدرة بن زيد لأنثى بن رفيدة
أبو ثور بن كلب، قاله الدارقطني.

السمحي: بفتح السن المهملة، وسكون الميم، وكسر الهاء المهملة

في آخرها.

هذة النسبة إلى السمحي، وهو اسم لبعض أجداد المنصب عليه، وهو:
أبو القاسم هبة الله بن نصر بن سهل بن سمح الحجازي السُّمحي، شيخ صالح
 كثير الخير، راغب في سماع الحديث، وكان بلازيم وسجد خالوبيه.
ويختر معنا مجالس الحديث عند شيخنا أبي القاسم اسماعيل بن أحمد بن
السمرقندي الحافظ، وسمع معنا وبلاغ في ذلك، وكان يحفظ أشعار كثيرة
وكتب عنده أقطعًا من الشعر، ومن جملة ما أنشدنيه واتسع عليه برجمه:
املع به وأعف عنه كأن تجربة
حداي الذاكية ليست من عشاقه
كامله في يدي صام يلزامة
نظور واصفة عن ذهابه
واشتذي إغلال لبعضهم:

فبعد على سفر الضيوف مطفلًا، فيبيدها بالرغم من أن نفهم
حتى إذا رحلوا يغطي بعدهم
ذهب الذين يعاش في أنفسهم

(2) في بعض النسخ: سمحة.

134
السَّمَّاعيّ: بكسر السين المهملة وكسر الميم المشددة، وقيل بفتحهما (1)،
وفي آخرها الدال المعجمة.
لا تُسنَب إلى السَّمَّاع إلا جَماً، وهو نوع من الحزَّ الأبيض الذي تعمَّل الأُكاسرة
والموالك: والمهيكل بذة هذة السَّمَّاع:
أبو محمد عبدالله بن محمد بن علي بن زيد السَّمَّاعي المَدْخَل، وَجَدَهُ علِي
ابن زياد من أهل دُوَّار، وزاد مع عبد الله بن طاهر بن نيسابور، وكان يُتَّخذ
هم السَّمَّاعي البغدادي من الحنطة، فتَّبع الأنداد على الورثة، فسكن بنيسابور،
وولد محمد بن علي بن نيسابور، وصار من العدل والثَّانِي، ثم صار
ابناء: أبو علي وأبو محمد من أجل العدل. أبو محمد كان من العبَّاد المجهدين
المحسنين المستورين الأذكياء في صحة الزهاد والصالحين، وكان من جهة
أمه ابن أبي أحمد بن إبراهيم الدُوري، وأحمد بن بنت نصر بن زياد، وكان
كريمة الطفرين رحمه الله. سمع عبدالله بن شريفه ومحد التقطن وغيرهم،
روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وقال: توفي عشية الثلاثاء الخامس من
ذي القعدة، ستة أربع وست وستين وثلاثمائة، ودفن يوم لآربعة بين
الصلاةين، وصل على ابنه أبو سعيد في مصل مقبرة الخبرة، ودفن على رأس
المقبرة عند سلَّفه رحمهم الله.
وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي بن زياد بن عيسى السَّمَّاعي،
وهو ابن بنت أبي الفضل بن زياد والد أبي محمد. سمع أبا بكر محمد بن
عمرو بن خالد، وأبا حامد بن الشرقي، وأقرآهما، وخرج القواعد، وحدث
من أصول صحيحه. روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وقال: توفي
بالنهروان متوجهاً إلى الحج للثالث بفَنَين من شوال ستة إحدى وسنين وثلاثمائة.
وأبو المكارم المبارك بن علي بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن عيسى
السَّمَّاعي الخَزَاز، من أهل بغداد، شيخ صالح مصري، راغب إلى الخبر وأهله.
سمع أبا محمد عبد الله بن محمد بن هزام (2) الأصريفي، وأبا بكر أحمد بن محمد

(1) في نسخة كبرتي: بكسر السين المهملة وفتح الميم المشددة، وقيل بكسرها.
(2) في نسخة كبرتي: مزارد.
ابن حمدوية الرُّؤاز المقرئ، وأبا القاسم علي بن أحمد بن السري وغيرهم،
وأكثر ما سمعه إبلاةً من لفظ الشيوخ، سمعته منه، وكان مولده سنة الثمانين
أو ثلاث وخمسين وأربعمائة، وتوفي يوم عاشوراء من سنة تسع وثلاثين
وخمسمائة، ودفنه بباب حرب.
وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن علي بن زراد السُّمذي، ابن عم أبي محمد
ابن زائد، شيخ صدوق، صحيح السماع من أبي عبد الله البوشنجي وغيره،
وإبنه أبو القاسم أيضاً قد سمع ابن الشرقي ومكي وأقرانهما. سمع منه
الخاكم أبو عبد الله الحافظ، وقال: أبو الحسن السُّمذي، حدث في آخر
عمره، وكان جدًّهم علي بن زائد من أهل الدوّر، ورد مع عبد الله بن
طاهر بن سابور، وكان يعمل له السُّمائم العراقي، ثم بعده كانوا عدولاً
zُهِيداً وعمدرين، وتوفي أبو الحسن السُّمذي في الثاني من شهر رمضان سنة
ثلاث وستين وثلاثمائة.

السماري: يفتح السين المهملة، وضم الميم، وفي آخرها الراء.

هذه السبعة:
لمروان بن جعفر السماري، وهو: من ولد سَمْرَة بن جنّتُب رضي الله
عنه. حدث عن محمد بن إبراهيم بن خبيب، ورافع بن أبي الحسن مولى إِبِهَام،
وغنام بن علي، وداود بن المحرِّر. روى عنه محمد بن اسحاق الصغابي،
محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي وجماعه.
محمد بن اسحاق السماري من ولد سَمْرَة أيضاً. حدث عن أبيه.
روى عنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة.
وأبو عمرو محمد بن عمر السماري، من ولد عبد الرحمن بن سمرة.
حدث عن عثمان بن الهيثم المؤذن. روى عنه أحمد بن عمر بن عبد
اللَّه البزاز.

- 136 -
ومن الموالي أبو الحسن علي بن محمد السّمّري، مولى عبد الرحمن بن سمرة، وهو صاحب التصانيف الكبيرة. روى عنه الحارث بن أبي أسامة التسيمي، وأحمد بن أبي خليفة النسائي، وغيرهما.

**السمّريُّ:** بكسر السين المهملة وتّشدّد الميم المفتوحة، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى سمّرّ بلد من أعمال [ككسر)، وهو بين] واسط والبصرة.

والمشهور بهذه النسبة:

أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السّمّري. سمع يزيد بن هارون، ويعلى بن عبيد وغيرهما. روى عن القراء أشياء من كتبه. روى عنه قاسم الأبشاري، وأبو بكر بن مجاهد، وتقوّي، والمادرائي، والصفار، والأصم، والشافعي.

عبد الله بن محمد السّمّري. يروي عن الحسن بن الحسن السلماني.

روى عنه محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي، وأبو الوليد خلف بن أحمد بن خلف السّمّري. يروي عن عمر بن محمد الزيات.

**السّمّسّطانيُّ:** بكسر السين المهملة والميم المكسورة بين السينين، آخرها مجموعه ساكنة، وفتح الطاء المهملة، وفي آخرها اليا الإياء المقوطة باثنين. وقبل الواو.

هذه النسبة إلى سمّسّطّا، وهي قرية من صعيد مصر الأدنى، يعرف بسّمَسَطّا السدة، منها:

أبو عبد الله عمران بن أبو بكر السّمّسّطاني الأحولاني، مولى خولان، كان فاضلاً، توفي يوم الثلاثاء لعشرين ليلة خلت من رجب سنة أربع وأثامنة.

---

137
السمعي: يسكون الميم بين السينين المهمتين المكشورتين، بعدهما ميم أخرى: 

هذه النسبة إلى السمسي وبيعه وعصره، وأشتهر بهذه النسبة: 

أبو الفضل أحمد بن محمد بن يوسف السمسي البلخي من أهل بلبك، قدم أصحابه طالباً للحديث سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة، وحدث بها عن الحسن بن محمد بن نصر الرازي، وذكر أنه حدد لهم بلبك. روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية الحافظ حديثاً واحداً في تاريخه.

السماعي: يفتح السين المهمطة، وسكون الميم، وفتح العين المهمحة، 

وفي آخرها النون. 

هذه النسبة إلى سمسان، وهو اسم لبعض أجداد المتسبب إليه. وأما سمعان الذي نسب إليه فهو بطن من كيم، هناك سمعت سلطاً يذكر ذلك، فأول من حدد من سلمان، ثم القاضي الإمام أبو منصور محمد بن عبد الجبار ابن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الزبير بن مسلم بن عبد الله السماعي الشامسي، كان إماماً فاضلاً، ورعاً متقياً، أحكم العربية واللغة، وصف فيها التصانيف المفيدة....

وولد أبو القاسم علي، وأبو المظفر منصور جد، أما أبو القاسم علي بن محمد بن عبد الجبار السماعي، فكان فاضلاً عالياً طريقاً كبيراً المحافظ، خرج إلى كرمان وحظى عند مليكها، وصار في الوزير بها، ورقب الأرمل، وكان قد سمع منه شيوخه، ولما انتقل أخوه جدنا الإمام أبو المظفر من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رحمه الله هجره أخوه أبو القاسم وأظهر الكراهية وقال: خالفت مذهب الوالد. وانتقلت عن مذهب أو كتب كتاباً إلى أخيه وقال: ما تذكرت المذهب الذي كان عليه والذي رحمه الله في الأصول، بل انتقلت عن مذهب القدرية. فان أهل مروا صاروا
في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل القدر، وصنف كتبًا يزيد على العشرين
جزاءً في الرد على القدرية، وتفقيده "الشيء فرضي عنه وطاب قلبه
وتفقده ابنه أبا العلاء على بن علي السمناني إلى وتفقيده عليه، فأقام عنده
مدة تعلم ويدرس الفقه، وسمع الحديث من أبي الخير محمد بن موسى بن
عبد الله الصفار المعروف بابن أبو عمران رواية صحيح البخاري عن أبي
الهيشم الكشميري ورجع إلى كرمان، ولما مات والده فوض إليه ما كان إلى
والده من المدرسة وغيرها، ورافق أبو العلاء الأولاد، إلى الساحة له بكرمان
ووادها أولاد فضلاء وعلماء.

وقدنا الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمناني،
إمام عصره بلا مدافعة، وعميد التفسير في شبهه، ولا أقدر على أن
أصف بعض مناقبهم، ومن طالع تصانيفه وأنصف عرف محله من
العلم. صنف التفسير المحسن اللبيح الذي استحسن كل من طالعه،
وأمي المجلاس في الحديث، وكمل من كل حديث بكلم مفيد، وصنف
التصانيف في الحديث، مثل: "منهاج أهل السنة و الآثارات" و "الرد
على القدرية" وغيرها، وصنف في أصول الفقه القوامع، وهو يغني عما
صنف في ذلك الفن، وفي الخلاف "البرهان" وهو مشتمل على قريب من
ألف مسألة خليفية، و"الأوساط" و"المختصر" الذي سار في الأفاذ
والأنظر المقصب بالاصطلاح، ورد فيه على أبي زيد الدباسي، وأجاب
عن الأسرار التي جمعها، وكان فقيهاً مناقبًا، فانتقل بالحجاج في سنة التمتن
وستين وأربعونات إلى مذهب الشافعي رحمه الله، وأخفي ذلك وآظهره إلى أن
وصل إلى مرو، وجرى له في الأسفار من محاصرات، وثبت على ذلك،
ونصر ما اختاره، وكانت مجالس وأعتصمه كثرة الكتاب والفوائد. سمع
الحديث الكبير في صغره وكبيره، وانتشرت عنه الرواية، وكثير أصحابه
وتلاميذه، وشاع ذكره. سمع بمرو أبيه، وأبا غامتح أحمد بن علي بن
الحسين الكراعي، وأبا بكر محمد بن عبد الصمد التراعي المعروف بابن أبي
(1) في نسخة كورنلي: وأدبيه.
الهيزم ، وجماعة كثيرة بخراسان ، والعراق ، وجرجان ، والجمارك ، وقد جمع
الأحاديث الألف الحسن من مسموعاته عن مائة شيخ له ، عن كل شيخ
عشرة أحاديث ، أدركت جماعة من أصحابه ، وتفقهت على صاحبه
أبي حفص عمر بن محمد بن علي السرجسي ، وأبي اسحاق إبراهيم بن أحمد بن
محمد بن إبراهيم الأزرقي ، والصري تحملا وروى في عده الحديث أبونصر محمد بن
محمد بن يوسف القاشاني بمرو ، وأبو القاسم الماجد بن محمد بن علي الفاضي
بهرة ، وأبو طاهر محمد بن أبي بكر السنجي ببلغ ، وأبو بكر أحمد بن بشار
الحرجري بنيسابور ، وأبو البدر حسان بن كامل بن صخر الفاضي بطوس ،
وأبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن مشادة بأصبهان ، وجماعة
كثيرة زيدون على خمسين نفرًا ، وكانت ولادته في ذي الحجة سنة ست
عشرين وأربعمائة ، وتوفي يوم الجمعية الثالث والعشرين من شهر ربيع
الأول سنة تسع وثمانين وأربعمئة ، ودفن في أقصى سنجدان إحدى مقابر مرو ،
ورزق من الأولاد خمسة : أبو بكر محمد والثاني ، وأبو محمد الحسن ،
وأبو القاسم أحمد ، وأبنا رابع وبنت مايا عقب موته بمدة يسيرة .

وأما والدي الإمامة أبو بكر محمد منصور بن محمد بن عبد المجيّر السّمّعي
رحمه الله ، ابن أبيه ، وكان والده يفتخره به ، ويقول على رؤوس الأشخاص
في مجلس الإمامة : محمد بن أبي مكين وأفضل ميّى ، ألفت علي ، فبرع في الفقه ،
وقرأ الأدب على جماعة ، وفق أقرانه ، وحرص على الشهري المسبح وشغله في آخر
أيامه ، وشرّع في عدة مصنفات ما تَمّ شبيها منها ، لأنه لم يمتّّ بسمه ، واستأثر
الله تعالى بروحه وقد جاؤوا الأربيع بن قليل ، سار إلى العراق والجمارك ، ورحل
إلى أصحابه لسماع الحديث ، وأدركت الشعر والكلم ، وألهم مائة وأربعين مجلاّي الحديث ، وقرأ عليه عرف أن أحدا لم يسيط إلى مثابها ،
سمع بمرأبيه ، وأبا الخبر بن أبي عمران الصفار ، وأبا سعيد الطاهر ،
140
وبنسابور أبا الحسن علي بن أحمد المؤذن المدني، وبهذان أبا الحسن فيد بن عبد الرحمن الشرعاني، ويبدأ أبا المعاشي ثابت بن يندر البقال، وبالكوفة أبا البقاء المعمر بن محمد بن علي الكوفي في الحلال، وبمكية أبا شاكر أحمد بن محمد ابن عبد العزيز العثمانى، وأصبعلان أبا بكر أحمد بن محمد بن محمود بن موسى ابن مروية الحافظ، وجماعة كثيرة من هذه الطبقة، كتب له الإجازة جميع مسموعاته، وشاهدت خطه بذلك، وحدث بهجاء، وكانت ولادته في جمادى الأولى سنة ست وستين وأربعمئة، وتوفي يوم الجمعة الثالث من صفر سنة عشر وخمسائة، ودفن عند والده، وكان شيخنا أبا القاسم محمد بن علي المثيري إذا ذكرته أشاد:

١٤١
وثواب الشهداء، في آخر عمره، دخل عليه اللصوص لوئية كانت لإنسان عند زوجته وخصوته ليلة الاثنين ستمائة وثلاثين وخمسمائة، والله تعالى يرحمه، ووصى إلى نعه وأنه بأصبهان.

وولده ابن عمي أبو منصور محمّد بن الحسن السّمّعاني، كان شاباً فاضلاً، ظريفاً، قرأ الأدب، وبرع فيه، وكانت له يد باسطة في الشعر بالحسانيين، غير أنه استعجل بما لم يستطع به سله من الجارس مع الشبان والجرب في ميدانهم ومواقفهم فيما هم فيه، والله تعالى يتجاوز عنا وعنهم، سمعت من شعره الكثير، وتوقيت بعد وادله بستين، واحترمته انتباهه في حال شبابه وما استعمل الأربعين، وذلك ليلة علقة من سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة.

وعمي الآخر الأصغر أبناً من أخذت عنه الفقه، وأعلنت عليه الخلاف وبعض المذهب: أبو القاسم أحمد بن منصور السّمّعاني، كان إمامًا فاضلاً عالياً مناظراً متميّزاً، واعظاً مليئاً الوعظ، شاعراً حسن الشعر، له فضائل جمة، ومتناوب كتابة، وكان حبيباً ومورداً ثانياً حمولاً صبوراً، تفقه على والدي رحمة الله، وأخذ عنه العلم، وخلقته بعده فيما كان مفوضاً إليه، سمع بيرو أنباء ودلي وأي أحمد كاماكار بن عبد الرزاق الأديب، وأي ناصر محمّد بن محمّد بن محمّد الذهني وطبته، انتخب عليه أوراقاً، وقرأت عليه من شيوخه، وخرجت معه إلى سرخس، وانصرفنا إلى مرو، وخرجنا في شوال سنة ثمان وعشرين إلى نيسابور، وكان خروجه كبير، لأنى رجت في الرحلة لسماع حديث مسلم بن الحجاج الثقيلي، فسمع معي الصحيح، وعزم على الرجوع إلى الوطن، وتأخرت عنه ملكه لامعماً لacıم نيسابور بعد خروجه، فصبر إلى أن ظهرت ورجعت معه إلى طوس، وانصرفت بهذه إلى نيسابور، ورجع هو إلى مرو، وأدعت أنا نيسابور سنة، خرجت منها إلى أصبهان، ولم أره بعد ذلك، وكانت ولادته في سنة سبع وثمانين وأربع بعماها، وتوقي في الثالث والعشرين من شوال سنة أربع

-142-
وتثليثين وخمسينية، وصل إلى تنفيذك وأنا ببغداد، وعندنا له العزة بها.
وامة الله حرة أخرى، امرأة صالحة عفيفة كلما طرف للقرآن، مديمة
للصوم، راحة في الخبر وأعمال البر، حصل لها والدي الإجازة عن أبي غلب محمد بن الحسن الباقلاوي الباهددي، قرأت عليها أحاديث وحكايات
بجايجها عنه، وكانت ولادها في رجب من سنة إحدى وتسعين وأربعين
فهذه الجماعة الذين حدثوا من بيتنا، والله تعالى يرحمهم.

وأما أبو العباس محمد بن سمعان بن صماع بن الحكيم بن سعيد القبيه
السقريفي، واما قبل له السقريفي نبيطة إلى أبيه سمعان فيما أظل من
أهل سمرقند، كن من الفقهاء المشهورين، صاحب نوادر ومزاح. بروى
عن محمد بن الشيماء الكرماني، وسهيل بن المتوكل البخاري، ويوسف بن
علي الأبغاص، ونعم بن ناعم السقريني وغيرهما. قال أبو سعد الإدريسي:
حدث في عصري، لم أر من السماع منه، حدثت عنه محمد بن أبي سعيد الحافظ
الصريفي، ومحمد بن صالح المالكي من أصحابنا، مات ورحمة الله في
جمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين وثلاثين.

وأبو علي نصر بن عثمان بن سعید بن سمعان بن مسعود بن سعد بن عمر
ابن حجاج بن قتيبة بن مسلم الباهلي السقريني المعروف بالسقريفي، هكذا
ذكره أبو سعد الإدريسي في تاریخ سمرقند وقال: أبو علي يعرف
بالسقريفي، كان فاضلاً ناقة من أصحاب الرأي، حسن العشرة، هما لأهل
الفضل، ماتلاؤهم. بروى عن أبي منصور محمد بن نعيم بن ناعم الفرائسي
السقريني، ومحمد بن هارون بن عيسى وغيرهما، مات بسرمكد في
ربيع الآخر لعشر بدين يوم الجمعة سنة إحدى وثمانين وثلاثين.

وأبو منصور محمد بن محمد بن سمعان الحري المذكور السقريفي، من أهل
نيسابور، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وقال: أبو منصور المذكور
المعروف بن سمعان، كان من جملة مختلفة أبي بكر بن اسحاك الإمام.

- ۱۴۳ -
ولا بني دارًا لسه عقد له مجلسًا للذكر، فكتبنا عنه أحاديث قبل الأربعين،
ولما توفي الشيخ أبو بكر خرج إلى هرآة، وأقام بها، وسكنها إلى أواخر
عمره، فانصرف وقد صار إسناده عاليًا، وسمع الناس منه الكثير. سمع
أبا العباس محمد بن اسحاق السراج، وأبا عبد الله محمد بن المسبب الأرغاني،
وأبا أحمد بن سليمان بن فارس. سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وقال:
توفي بنيسابور بعد غيبة أربعين سنة في السنة التي انصرف فيها يوم الاثنين
السادس والعشرين من رجب، سنة التنين وثمانين وثلاثمائة، ودفن في مقبرة
الحيرة.

وفي الأسماء جماعة تسمى بهذا الاسم، منهم:
أبو يحيى سمعان الأسماوي. روى عن أبي سعيد الخدري. روى
 عنه ابنه: أنس ومحمد، هو جد إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة.
وسعان بن مالك. روى عن وائل شقيق بن سلمة. روى عنه أبو بكر
ابن عبيدة.
وسعان بن مشنوج العمري. روى عن سمرة بن جندب. روى عنه
عمر الشعبي.
وسعان بن هبة بن مساحق بن بجير بن أسامة بن نصر بن قمعي الأصلي
أبو سمال الشاعر.
وعبد الله بن زيد بن سمعان المدني. روى عن الزهري، والإلا بن
عبد الرحمن، وروى عن ماجاهد، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم، كان
صعبًا في الحديث، رميه مالك بالکذب.
وأبو السمح درّاج بن سمعان. يقال: اسمه عبد الرحمن، مصري.
يروي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نسخة. يروي عن
عبد الله بن الحارث بن جزء، وعبد الرحمن بن حجيرة وغيرهم. روى عنه
عمرو بن الحارث وابن شيبة، وسلم بن غيلان.

١٤٤
وجماعة من المحدثين اسمهم اسماعيل لقيوا بسماعان، منهم:
اسماعيل بن عبد الله الشيرازي المعروف بسماعان، بروى عن أبي عبد الرحمن المقرئ، وموسي بن اسماعيل النبوذي، وعبد الله بن صالح العجلي، وخلال بن يحيى، ونكر بن بكار. روى عنه ابنه أحمد بن اسماعيل، ولم برو عنه غيره.
واسماعيل بن حبان بن واقد الروضي الذي المعروف بسماعان.
روى عن عبد العزيز بن أبان.
واسماعيل بن عبد الرحمن البصري الملقب بسماعان، يعرف بابن أبي مسعود الدينوري. بروى عن المضاء بن الجارود. حدث عنه محمد بن هارون بن محمد الدينوري.
وأبو علي اسماعيل بن بحر العدل العسكري المعروف بسماعان من أهل عسكر مكرم. حدث بأصيبان عن أسحاق بن محمد بن أسحاق العمري، وعبد الله الله بن عائشة، وسهل بن عثمان. روى عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الصفار، وأبو محمد القاسم بن هارون بن جهور المودب.
وأبو علي اسماعيل بن أحمد بن النضر الملقب بسماعان. سمع أبا سعيد الأشجع، ويونس بن عبد الأعلى المصري، والعباس بن الوليد بن يزيد اليرموتي، وغيرهم.
واسماعيل بن إبراهيم الصير في المعروف بسماعان. بروى عن أبي غسان مالك بن خالد الواططي. حدث عنه أبو أحمد عبد الله بن علي الجرائني.

السماعوني: يفتح السين المهللة، وسكون الميم، وضم العين المهللة، وفاء آخرها الميم بعدها الواو.
هذه النسبة إلى سمعون، وهو اسم سمع بأبي الحسن محمد بن أحمد بن اسماعيل بن عباس بن اسماعيل الرازي المعروف بابن سمعون. الأنساب م (10) ج ـ 145.
من أهل بغداد. قيل: إن جده اسماعيل كسر اسمه فقيل له: سمعون، وعرف هذا الشيخ بذلك، وهو من أهل بغداد، كان أوجده دهره، وفريد عصره، في الكلام على علم الخوارزم والانتشار ومسان الوعظ، دون الناس كلامه وحككته، وجمعه ألفاظه ونكدته.
سمع الحديث ببغداد والشام، وعُصر حتى أمر عشرين جلساً أو قريباً منه، وحضر الناس جماله، وسمعوا منه، وكتبوا عنه. أدرك أبا بكر الشبلي، وسمع الحديث بغداد من عبد الله بن أبي داود السنجاستاني، وأحمد بن محمد ابن سلم السهرمي، محمد بن محمد الدورى، ومحمد بن جعفر الطبري، وعمر بن الحسن الشبلي، وبدمشق أحمد بن سليمان بن زبان: الكندي، ومحمد بن محمد بن أبو حذيفة الراطي، وغيرهم. روى عنه أبو محمد الحسن ابن محمد الخلاف، وأبو القاسم عبد العزيز بن علي الأرجي، وعينه بن محمد بن طاهر الدقاق، والقاضي أبو علي بن أبي موسى الهمششي، وأبو بكر الطاهري، وغيرهم. أتى عليه أبو بكر الخطبى قال: وكان بن بعض شيوخنا إذا حدث عنه قال: حديث الشيخ الجليل المنطق بالحكمة أبو الجسن بن سمعون، وحكى أبو بكر الأصبهاني قال: كنت بين يدي الشبلي في الجامع يوم الجمعة، فدخل أبو الحسن بن سمعون وهو صبي على رأسه قلنسوة بشفاشك مطلقة بفروة، فجاز علينا وما سلم، فنظر الشبلي إلى ظهره وقال: يا أبا بكر تدري إيش الله في هذا الفي من الذائرين؟ وكان ابن سمعون يقول: رأيت المعادي نذالة فتركتها مروية فاستلحذت دريانة.
وحكي أبو الفتح يوسف بن عمر القواس قال: كنت نحن إضافة وقتاً من الزمان، فنظرت فلم أجد في البيت غير قوس لي وخفين كتب أبينهما، فأصبحت وعزمت على بيعهما، فكان يوم مجلس أبي الحسن بن سمعون.
فقلت: أحضر المجلس ثم أنصرف فأنيح الحف وقوس، وقلما كنت أخفف عن حضور مجلس ابن سمعون، فحضرت المجلس، فلما أردت
الانصراف ناداني أبو الحسين: ما أبا الفتح لاتبع الخفين، ولاتبوع النفس. فكان الله سبحانه يفرز من عينه، وكما قال.

وحكى أبو الطاهر العلافي قال: حضرت أبا الحسين بن سمعون رضي الله عنه مجلس الزعتر وهو جالس على كرسي كيكم، وكان أبو الفتح الدوسي جالسًا على جانب الكرسي. فعجب العلافي بيزنام، فأنكر أبو الحسين على الكلام ساعته. استيقظ أبو الفتح ورفع رأسه. فقال له أبو الحسين: زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومك؟ قال: نعم. فقال أبو الحسين: لذلك أمسك عن الكلام خوفًا أن تزعج وتنقطع عما كنت فيه، أو كما قال.


السماعي: يكسر السن المهلة، وفتتح الميم، وقيل بسكونها، وقيل بسكونها. وفي آخرها العين المهلة.

والسماعي: ولم الذئب من الضبع، وظني أنه بطن من طهية.

والمشهور بالمنبه إليها:

أبوأحمر أحراب بن أبي، وقال: أبو أحراب الطموح من التابعين. يروي عن أبي أحراب الاتصاربي. وروى عنه مكحول وخالد بن معدان.

وذكر الأمير ابن ماكولا في كتاب «الاكال» في هذه الترجمة السمعي. يفتتح السن المهلة، والمهم المفتوحة أيضًا. ثم قال: هو أبو رهم السمعي واسميه أحراب بن أبي أحراب، يفتتح الظاهر، وقيل بكاره، ولفوه خطاً.

-147
وقال البخاري: ابن أسيب، ويقال فيه: السماعي. سمع أبو أيوب رضي الله عنه روي عنه أهل الشام ومصر، وقال ابن أبي حاتم: أجزاء ابن أبي أحمد أبو رهم السمعي، ويقال: أبو راشد، وابن راشد أصح، ويقال: السماعي. روي عنه أبو الخير، ومكحول، وخالد، وشفاعة السمعي، شامي. يروي عن عبد اللطيف عمرو رضي الله عنهما. روي عنه سرحان بن مسلم. يقال فيه: السماعي بكر السين، ويقال: السماعي، يفتح السين والميم، وهو السمع بن مالك بن زيد بن سهيل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جعفر بن عبد شمس، ذكر هذا كلله ابن ماكولا. 1

قلت: والذي ذكرته أولاً أنه بطن من طهية غلاف، وكذلك كان في الكتاب فثبتته، وهو الظهري كما ذكره ابن ماكولا. محمد بن عمرو السماعي، يروى عن أبي الزبير المكي. روي عنه الواقي، وذكر أنه بطن من الأنصار.

السماني: بكر السين المهملة، وفتح الميم، والون.

بلدة من بلدان قومس بين الدامغان وخوار الري، يقال لها: سمنان، أقيمت بها يومًا في توجيه إلى أصفهان، وسمنان قرينا من قري نسا، وأما الأول خرج منها جماعة من المحدثين والعلماء، منهم: الخليل بن هند السمناني، يروى عن أبي الوليد الطالبي، وعمرو بن حكام. روى عنه عمران بن موسى السختياني.

وأبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن السمناني، أصله منها، ولد في بغداد، وكان شيخًا مكننا من الحديث، من أولاد المحدثين، سمع أبو أحمد عبد الله بن محمد بن هزام رضي الله عنه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحليب الحافظ وغيرهما. سمع منه بغداد، وتوث في سنة الثمانين وثلاثين وخمسمائة.

(1) الآثرب الاحب ماكولا 4458 و 4592 (2) في نسخة كورنيه: هزام رضي. 148
وأبو الفتح علي بن محمد بن علي بن محمد بن السُّمّاني، ابنه سمع أبا الحسن هبة الله بن عبد الزكاة الاصغر. سمعته شيخًا يسيراً ببغداد.
وأما سمنان قرية من نواحي تما وطا نهر كيريلق، له سُمّاني، منها:
أبو الفضل محمد بن أحمد بن اسحاق النسوي السُّمّاني، شيخ جليل
عالم ثقة. ححدث عن أبا أحمد عبدالله بن علي الحربي الحافظ، وأبي بكر
أحمد بن عبيد الله بن أحمد الرامي، وأبي بكر أحمد بن إبراهيم الأشاملي،
وأبي أحمد محمد بن أحمد بن الغنيم، وطيقهم. سمع منه جماعة، وكانت
وفاته بعد سنة أربعمئة.
وأبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمود القاضي
السُّمّاني، من سمنان العراق،سكن بغداد، وكان فقيهًا متقنًا. سمع
بالموصل نصر بن أحمد بن الخطاب المرجع، وببغداد أبا الحسن علي
ابن عمر الحربي، وأبا الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأنا القاضي عبد الله
ابن محمد بن حبان الردي وَفِيهُم. سمع منه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت
الخليفة الحافظ، ذكره في «التاريخ». فقال: كنت عنه، وكان لفظه
عالماً فاضلاً، شيخًا، حسن الكلام، عراقي المذهب، ويعتقد في الأصول
مذهب الأشري، وكان له في مجلس مجلس نظر يحضر الفقهاء، ويتكلمون.
وكانت ولادته في سنة إحدى وستين وثلاثمائة، ووفاته بالموصل وهو على
القضاء بها في شهر ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وأربعمئة (1).
وأبو الحسين عبدالله بن محبوب بن عبد الله السُّمّاني، من أهل
سمنان، من أعيان المحدّدين، أقام بنيسابور سنة يردغ. سمع بخراطين
اسحاق بن راهويه، وعلي محمد بن حمید الرادي، وبالخوارج أبا كريب،
وبالبصرة نصر بن علي الجهني، وابن لغبة، وبالشام المسبّب بن
وَلِي، وهشام بن عمرو، روى عنه أبو عبد الله الأخرم الحافظ، وعلي

(1) انظر: تاریخ بغداد ص 255/1
 ابن حمضا، وأبو عمرو بن حممان، وتوفي بسمان بعد منصرفه من نيسابور، سنة ثلاث وثلاثين.

السَّمِينَجَانِي: بسمان، بكسر السين والميم، وسكون النون، واللحم.

بلديَّة من طخارستان وراء بلخ، وهي بين بلخ وبغلان، وهي شعاب كثيرة، ومزارع، وأشجار، وهي من العرب، وهم، وكان دعبل بن علي الخزاعي الشاعر وألي للعباس بن جعفر، ومحمد بن الأشعث بن مكلايم الذيب.

والمشهور من القراء من هذه القرية:

واصل بن إبراهيم السُّمِينَجَانِي، يزوي عن شريكة، وخارجة، روى عنه أحمد بن سيَّار المروزي.

ومن المتاخرين جماعة منهم:

أبو الحسن علي بن عبد الرحمان بن محمد السُّمِينَجَانِي، أحد الأئمة، سكن أصحابه، وكان تفقَّه ببخاري على أبي سهل الأيلي، ومعن الحديث من أي عمر ومحمد بن عبد العزيز القطري، وأبي عبد الله البرقي وغيرهم.

روى لى عنه اسماعيل بن محمد بن الفضل بأصبح، وأبو الصفاء تامر بن علي الصوفي بالكرخ، مات في شعبان ستانين، وخمسة (1) وقبره بنو كابن بابا بأصحاب.

أبو جعفر محمد بن الحسن السُّمِينَجَانِي، إمام مسجد داراً، تفقَّه على الإمام أبي سهل الأيلي، ببخاري، والقاضي الحسن المرورذي بها، وأمي ببخاري، حدثني عنه جماعة بخسارة وما وراء النهر، وتوقي ستة أربع، وخمسة وثلاث ببخاري، وزارت قبره.

أبو الفتح نصر بن أحمد بن نصر بن محمد بن مزاحم البلخى السُّمِينَجَانِي،

(1) في بعض النسخ: ستة وخمسين.
من أهل بلخ، سكن بغداد إلى حين وفاته، كان شيخًا ثقة مشهورًا. سمع
أبا علي الحسن بن أحمد بن شاذان الباز. روى لنا عنه أبو بكر محمد بن
عبدالي الأنصاري بغداد، وتوفي في جمادي الآخرة سنة ثمانية وسبعين
وأربعمائة، ودفن بمقيمة باب الدير.

السُّمَّمَّتِي: يكسر السين المهملة، وسكون الميم، وفتح النون.
وفي آخرها الكاف.

هذه النسبة إلى بلدة محلة، خرج منها جماعة من المحدثين.

منهم:
أبو الحسن العالم بن محمد بن البث السُّمَّتِي، كان شيخًا صالحاً
صوفياً تَزْهَجًا، كثير العبادة. سمع أبو خلف عبد الرحيم بن محمد بن خلف
الآملي، وأبا المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني وغيرهما. سمعت
منه أحاديث سيرة في رباط السُّمَّتِي، وتوفي بعد ستة وثلاثين
وخمسين سنة، فاني رأيته في أوائل هذه السنة.

السُّمَّوْيِ: يفتح السين المهملة والميم المشددة المضمومة ثم الواو، وإياء
آخر الخروف.

هذه النسبة إلى اللقب، واشتهر بها:
أبو بشر اسماعيل بن عبد الله بن مساعد العبدي السُّمَّوْيٌ الأصبهاني
المعروف بـِسَمَّوْيَة. يروي عن الحسن بن حفص، وسعيد بن عبد الحميد
ابن جعفر، وبكر بن بكتر، والفضل بن دُكَيْن، وعثمان بن الهيم المؤذن،
وعلي بن عُيَيْشٍ، ويخس بن علي المخاري، وعمر بن عبد الوهاب الرباجي.
أو أي مسهر عبد العلي بن مسهر. قال أبو حامد: سمعنا منه، وهو ثقة
صدوق.

المسيحيين: بفتح السين المهملة، وكسر الميم، وسكون الياء
المقطعية باثنتين من تحتها، وفتح الهميم، وفي آخراها اللون.
هذه النسبة إلى مسيحيين، وهي قريبة من قرى سرقند بقرب مرن،
والمسوب إليها:
الحسن بن الحسين بن جعفر بن مشرف بن رغزند الوراق السياحي
المزني. يروي عن الفضل بن الحسن بن سلمة الأزدي. روى عنه أبو محمد
الباهلي، وهو لايعتمد على رواياته.

السفياني: بضم السين المهملة، وفتح الهميم، وسكون الياء المقطعة
باثنتين من تحتها، وعدها الراء في آخرها الهميم.
هذه النسبة إلى فضلي، وهي بلدة بين أصبهان وشيراز في منتصف
الطريق، وهي آخر حد أصبهان، والمشهور بالانتساب إليها:
أبو منصور المظفر بن أحمد بن محمد السميسي، أحد المشاهير. روى
 عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن الفضل الفارسي، نقل سرقند، توفي بعد
سنة عشرين وأربعمئة.

أبو الحسن علي بن أحمد بن كشخة السميسي. يروي عن
أبي منصور المظفر بن أحمد بن محمد السميسي، كان حريصا في طلب
الحديث، وكان يلازم الكتابة والسمع إلى أن مات في سنة ثمانين وثمانين
أربعمئة بضم السين.
أبو عبد الله محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن أحمد السميسي
الخطيب، كان أديباً فاضلاً ورعاً، كثير النهج والعبادة، وكان من عباد

(1) الجرح والتعديل 182/1/1
- 152 -
الله الصالحين، سمع أبا القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندة الحافظ الأصبهاني، ومات بسم الله سلح المحرم، سنة ثلاث وخمسين وهو ابن خمسة من مئة حالة على ماقبل.

والوزير الشهير للسلطان محمود بن محمد بن ملك شاه بالعراق المعروف بالكامل من سميّة، قتل ببغداد في الطريق فنكا، وفيه يقول الأديب ابراهيم ابن عثمان الغزي:

كمال سميّة في الملك، نقص كما سميّت مهلكة، مفازة
وإلى رفعه محتلكة البالي، فكم رفعه على كتف جنازة

السيمثيسيطي: يسمع السين المهمة بعدها ميم، وسكون الياء المقطعة
باثنين من تحتها، وبعدها سين أخرى مفتوحة وفي آخرها الطال.

هذه النسبة إلى سميّة، وهي من بلاد الشام، والموهور بهذا النسبة:
أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي السميّيسيطي من أهل دمشق,
ويثني أن الخانقاه التي في دهليز جامع دمشق من بئرته، وأن أوقاف التي بها هو
وقفها على الصوفية، والعيران من أهل القرآن. حدث عن أبي الحسين عبد
الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلاهي. روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن
ثالث الخطيب الحافظ.

قال ابن مكولا: أبو الحسن السميّيسيطي كان متقدماً في الهندسة
وعلم الهيئة.

وجتاب بن دحمس السلمي السميّيسيطي. يروى عن خفص بن عمر
سبيحة. روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ.

ومعاذ بن اسماعيل بن معاذ السميّيسيطي. روى عن إبراهيم بن عبيد الله
العبيسي. روى عنه أبو بكر المقرئ، وذكر أن سمع عنه بسم السميّيسيطي.

١٥٣
السُمَّيَّةَتِي: بِفَنْحِ السِّبْعَةِ المُهْمَّةِ، وَفِنْحِ الْمَم, وَسِكْنُنَّ الْيَاءِ المُفَقُوتَةِ, عن تحتها بَلاَّتَنِيتٍ, وفي أَخْرَهَا الكافِ.

هذِه النَسْبَةُ إِلَى سُمَيِّةَتِي, وهو اسم لِعْبَضٍ أَجَادِدَ المَنْسِبِ الْيَهِ, وهو آبَوُ طَاهِرٍ مُحَمَّد بن أبِي الفرْجِ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسن بن يَحْيِى بن عَبْد اللَّهِ السُمَيِّيَتِي البَلْدِيُّ يُعْرِفُ بِأَبِي سُمَيِّةَتِي مِنْ أَهْلِ الْبَلْدَةِ. سَمَعَ أَباَ الحَسَنِ,

مُحَمَّد بن الطَّيَّرِ الحَافِظُ, وأَبا الفضْل عَبْد اللَّهِ بن عَبْد الرحمن الزهري, وَأَبا الحَسَنُ عَلِي بن عمر البزي وغيرهم.

روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ, وكانت ولادته في سنة سبع وستين وثلاثمائة, ووفاته في آخر شوال سنة سبع وثلاثين وأربعمائة.

والله أَبَا الفرج مُحَمَّد بن أَحْمَد السُمَيِّيَتِيُّ الكَافِيُّ التَّقَافِيُّ, كانَ ثَنِئًا صَدِوقًا. سَمَعَ أَبا بكر أَحبَّان بن سُلَيْمَان النجار, وأَبا عَلِي مُحَمَّد بن أَحْمَد الصواف, وأَحْمَد بن يوسف بن خَلَاد, وَحَبْيِّ بن الحسن الفَزْزَازِي, وَمُحَمَّد ابن علي بن ذَيْجِيَّش وغيرهم. سَمَعَ منهِ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ, وقال: كَبَّرَ عنه بانفِئاء مُحَمَّد بن أبي الفوارس, وكانَ ثَنِئًا,

تُوَفِّي في شهر ربِيعْ الأوَّل سنة أربع عشرة وأربعمائة, ودُفِن بِبَابِ حَرَبِ.

السُمَيِّيَتِي: بِفَنْحِ السِّبْعَةِ المُهْمَّةِ, وَكَسِرُ المَم, بَعْدَهَا يَاءٌ مُفَقُوِّتَةَ بَلاَّتَنِيتٍ.

هذِه النَسْبَةُ ُفِنْحِ السُمَيِّيَتِي, وَفِنْحِ الْمَم, وَسِكْنُنَّ الْيَاءِ المُفَقُوتَةِ.، واشْتَهِرَ

بِهِذِهِ الصَّفْةَ: أَبُو مِعْلَمٍ صَدِيقًا بن عَبْد اللَّهِ السُمَيِّيَتِيُّ القرْشِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمِشْقٍ. يَرْوَى

ذِي الْمُتَكَبِّرِ, وَعَمْسُ يَنِبَارِ, وَأَهْلٌ بَلَدِهِ. يَرْوَى عنهُ الْوَلِيدُ بِنْ مُسْلِمِ.
أهل الشام، كان من يروي الموضوعات عن الأئمّات، لا يشتغل بروايته إلا عند التعجب. وقال الدارمي: سأّلته سيّدة بن ميمون عن صدقة بن عبد الله السّمين، فقال: ضعيف. قال أبو حاتم بن حبيب: فرض أبو زكريا القول في صدقة حيث لم تسئِ مكتبة حديثه، وهو الذي يروي عن محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنه بهم مشروعاً، يشهد لها بالوضع، من كان مبتداً في هذه الصناعة، كيف من بحشر فيها، وصدقة بن عبد الله السّمين. قال قال أحمد بن حنبل فيه: ما كان من حديثه مرفوعاً فهو منكر، وما كان من حديثه مرسلاً عن مكحول فهو أسهل، وهو ضعيف جداً. قال أبو حاتم الرازي: قلت لدّاجٍ: صدقة السّمين؟ قال: محله الصّدق، غير أنه كان يشده القدر، قد حدثنا بكتبة عن ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة، وكتب عن الأوزاعي أغلبه وخمسة حديث، وكان صاحب حديث كتب إليه الأوزاعي في رسالة القدر يعظه فيها. قال ابن أبي حاتم: صدقة السّمين مسّحته الصّدق، وأنكر عليه رأي القدر فقط (1).

وأبو عبد الله محمد بن حاتم بن ميمون السّمين المروزي الأصل، سكن بغداد، حديث عن سفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وركن بن الجراح، وشبيبة بن سوار، وأسحاق بن منصور، وعمرو بن محمد العبري، روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، ومسلم ابن الحجاج، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. وقال بيته بن ميمون: محمد بن حاتم بن ميمون كذاب. وقال عمرو بن علي: محمد بن حاتم السّمين ليس بشيء، وقال العارفُي: محمد بن حاتم السّمين بن هادي ثقة، أصله مروزي، مات في زين الحجة سنة خمس وثلاثين وثمانين.

ومحمد السّمين من مشايخ الصوفية، حكي عنه الجلّنيد بن محمد (2).

(1) إخراج والتعديل 2/291/1/300 و 155
(2) في نسخة كورنلي: الجلّنيد بن محمد.
وكان أستاذه، قيل: إنه كان مجاب الدعوة. وقال مؤلف المغازي: كنت أصحاب محمد السمين. فسافرت معه حتى بلغت مابين تكريت والموصل، فبينما خن في بَرَيْة نسير. إذ زار السبع من قريب، فجزعت وتغيَّرت وظهر ذلك على صفيح، وهجمت أبادٍ، فسطقي وقال لي: يا مؤلف النوكل هذا ليس في مسجد الجامع.

وأبو العماري أحمد بن علي السمين الخلاط، شيخ من أهل بغداد. يروى عن أبي الخطاب بن النصر، وأبي عبد الله بن طلحة، كتب عنه شيخًا يسيراً، وكان شيخًا أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ يزمه بالكذب، وما رأيت أنا من حاله إلا الخير، وتوفي سنة... وأربعين وخمسة بغداد، وصل إلي نعه وأنا ببغداد.
باب السين والضاد

السُّنَّاجِي: بفتح السين المهملة، والضاد ببعدهما الألف، وفي آخره الجيم.

هذه النسبة إلى سناجية، وهي قرية من قرى عسلان الشام، منها:

أبو إبراهيم روَّاح بن يزيد السُّنَّاجِي. قال ابن أبي حاتم: من أهل سناجية قرية من قرى عسلان، وهي من قرى عسلان. روى عن أبي شيبة البقيع، روى عن أبي قرصافة، حكى عنه حكایات، سمع منه أبي بالرملة في سنة سبع عشرة ومائتين. وروى عنه.

وأبو زياَن طَبِيب بن زيَان الفيلضطي السُّنَّاجِي العقلاني، من أهل قرية سناجية قرية أبي قرصافة. يروي عن زيد بن سير السكاني عن أبي قرصافة. روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان.

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: أني الطبيب بن زيَان أبا زيَان يأخد الحديث، فقال: يا أبا زيَان حدَّثكم زيَان بن سيَار؟ فقال: يا أبا زيَان حَدَّثكم زيَان بن سيَار؟ فقال: يا أبا زيَان أنت هو؟ فكنتَ كَلَّمكْ شيئاً قال م良いن، فوضعت كفتَيْي على بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى حكايتي الطبيب بن زيَان، وأوتيه حكايته زيَان بن سيَار، فقال: حكايته زيَان بن سيَار، فقلتَ لأبي زرعة، فقال:

"..."

---

(1) إجلل والتدفعة 498/12

- 157 -
السِنْبَلِيُّ: بكرم السين المهملة، وفتح النون، وفي آخرها نون أخرى.

هذه النسبة إلى بعض أجداد المتسبب.

قال ابن ماكولا: هو محمد بن يعقوب السنبلي. يروي عنه أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي وهو الأصم، وكان يدنسه، وهو أبو العباس محمد ابن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأصم الأموي، عمّر الطويل، وألقى الأحزان بالأجداد، رحل به أبوه إلى العراق ومصر والشام، وهو أشهر من أن يذكر، وتوفي . . . ثلاثمائة

السِنْبَلِيُّ: بالمدن الساكنة، وألابا الموحدة المكسورة بين السينين.

المهملة المكسورة.

هذه النسبة إلى سنبلاء، وهي قبيلة معروفة من طيء، منها شعراء وفضلاء وجماعية من أهل العلم.

السِنْبَلِيُّ: بضم السين المهملة، وسكون النون، وألابا الموحدة المضموحة إثرها الألف واللام، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى سنبلاء، وهي محلّة كبيرة ببلدة أصبهان، منها:

أبو جعفر أحمد بن سعيد بن جرير بن يزيد الأصبهاني السنبلاني، كان ثقة، تحدث عن جرير بن عبد الحميد، وأبي ضمرة، وأنس بن عياش، وعبد الرحمن بن مغجج، وعبد الله بن المبارك وغيرهم، روى عنه محمد بن يحيى بن سعدة الأصبهاني.

ومن التابعين داود بن سليمان السنبلاني. قال أبو بكر بن مردوخ: من قرية سنبلاء، وهي محلّة من محلّة أصبهان. رأى علي بن أبي طالب رضي

٢٥٨
الله عنه. روى عنه إبراهيم بن جرير وعبد الله بن زكريا بن برجمان، وعبد العزيز بن صباح، ذكره حمزة بن الحسن في كتاب أصحابه.

ودليل السنبلاني قديم، ذكر أنه رأى سعد بن جبير بأصحابه، وزعم أنه تأتي عليه عشرون ومائة سنة.

وأبو علي محمد بن سايمان بن عبد الرحمن الأصبهاي السنبلاني من أهل أصحابه، سكن الكوفة وانتشر حديثه بها، وهو عم محمد بن سعيد بن الأصبهاي. يروي عن عطاء بن السائب، وسهيل بن أبي صالح، وأبي اسحاق الشيباني، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل، وغيرهم. روى عنه محمد بن بكر، وأبي أخيه محمد بن سعيد بن الأصبهاي وجماعة، ومات سنة وعشرين ومائة.

وأبي أخي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن الأصبهاي السنبلاني يعرف بمقاد، من هذه المجلة أيضاً، سكن الكوفة، بها حديث، وكان يقول: "من من أهل سنبلان، ومسجد التنائين مسجدنا، وأبي سيدي مسجدهم، واحدث عن ابراهيم بن الزبرقان، محمد بن شرخيل الشباني، وأبي الأحوص وغيرهم. روى عنه أبو اسحاق محمد بن اسحاق الرمدي، أبو مسعود الزراي، وسموحة، وأبو بكر بن النعمان وغيرهم، مات سنة وعشرين ومائة.

المجلة: هذه مدينة بالجزيرة يقال لها: سنبلان، بكسن الدقن، وسكون النون، وفتح الجيم، والراء، وأفتم بها يومين في توجه إلى حلب، والسلطان سنجل سبنجر بن ملكشاه، ولد هذه البلدية وقت توجه والده إلى غزو الروم، فقال له: سنجل بأس هذا البلد على ماجرة به عادة الأثرياء، فاتهم يسمون أولادهم بسجيجا المواقع، وهذه المدينة سميت باسمها، وهو سنبلان بن ملك بن ذكر، وهو آخر اسم الذي بقي آدم.

خرج من هذه البلدية جمعة من المجد من قديماً وحديثياً منهم.
مروان بن محمد السنّطاجري، يروي عن مسلم بن خالد الزُّنی، قال:
أبو حامد بن حيَّان: مروان السنّطاجري مستقيم الحديث. روى عنه
أهل الجزيرة، منهم محمد بن عيسى التَّصَرِيب الداري.
وأبو سعد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله السنّطاجري المؤذن،
سكن ميّافارقين. يروي عن جده محمد بن جبير أبي بكر السنّطاجري. روى
لنا عنه أبو العز محمد بن علي بن محمد البَسِّي بمرست، وكانت وفاته في
حدود سنة خمسين، وكان يؤذن بجامع ميّافارقين.
وأبو سعيد عمرو بن هاشم السنّطاجري الجزري (1) ورد خراسان وخرج
إلى ماورخ النهر، وحدث بها عن عمرو بن هاشم السروي، وعبد الله بن
صالح، وعمر بن مطر الزهاوي، ومحمد بن اسحاق بن زياد السهيمي.
روى عنه جماعة من أهل بخارى، مثل مسجد بن شاذويه، ومكي بن خلف
ابن عبان، وأسحاقي بن أحمد بن خلف البخاري، وأبي مسلم مؤمن بن عبد
الله النسفي وغيرهم.

ونصر بن علي بن عبد الملك السنّطاجري، يروي عن معلم بن محمد بن عبد الله
ابن أبي رافع. روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبو البتراني،
والذين أنه سمع منه بدمية سنجر في سنة ثمان وسبعين ومائتين.
وعبيد بن حسان بن عبد الرحمن العثري السنّطاجري، قال أبو حامد بن حيَّان:
هو من أهل سنجر مدنية بالجزيرة. يروي عن الزهرى، ويحيى بن سعيد الأنصاري،
وقتادة. روى عنه خالد بن حيَّان الزهري، وأبي أحمد عمرو بن عبد الحبارين
حيَّان، كان من يروي الموضوعات على اللثائات، كتبنا من حديثه نسخة عن
هؤلاء شبيهاً بمائة حديث، كلاها موضوعة، فاست أديأ أهو كان المتعمد.

(1) في نسخة كوبلي: وأبو سعيد عمرو بن الحسن بن عمرو بن نعم السنّطاجري الجزري.
ها، أو أدخلت عليه فحدث بها. وأما ما كان من هذين، فقد بطل الاحتجاج به في الحالين، وسأل الله كمال إسلام ترك المثل.

السنّاجي: يفتح السين المهملة، وسكون النون، وفتح الجيم، والUUID بعدها، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى باب سنّجان، وهي قرية على باب مدينة مرو، يقال لها: درسنّكان، وها كان عسكر الإسلام أول ورودهم مرو خرج منها جماعة من العلماء المعروفين، منهم:

أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن حمدوبه السنّاجي القاضي من أهل مرو، كان أحد الفقهاء الشافعية. تفقه في بغداد على القاضي أبي العباس أحمد بن عمر بن سرابي، وولي القضاء بنيسابور مدة، وسمع مرو أبو الموجه محمد بن عمرو الفوزاري، وبغداد يوسف بن يعقوب القاضي وغيرهما.

روى عنه أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، وأبو الحسن علي بن أحمد العروفي وغيرهما. روى عنه أبو الوليد عن السنّاجي أنه قال: عرض علي بنيسابور في حكمة واحدة مائة ألف درهم، فردتهما، وتعجبت من أمر نيسابور، ثم قتمت وصيت ركبتين، وشكرت الله تعالى على ما وقع له، وكان علي القضاء بنيسابور سنة ست عشرة وثلاثمائة.

والده الحسن بن محمد بن حمدوبه سنّجان، هكذا ذكره أبو رزعة السنّجي. سمع علي بن عبد العزيز واسحاقي الصغایي، مات سنة عشرين وثلاثمائة.

السنّاجي: بكسر السين المهملة، والنون الساكنة، وفتح الجيم بعدها.

الآلة، وفي آخرها النون.

الانساب م (11) ج 7 - 121
هذه النسبة إلى سنِّجان، وهو اسم بلد أي رجاء محمد بن حمدوه بن سنِّجان الهوراني السنِّاني، والسنِّاني بالفتح نسبة إلى ربة متروك يقال لها: باب سنِّجان، وذكرت أبا رجاء في الهواء. وقال الدارقطني: محمد بن حمدوه بن سنِّجان الموزي يكني أبا رجاء. يروي عن علي بن حجر وغيره.

حدثنا عنه أبو بكر النقال القريء.

السنِّجيسنّي: يفتح السين المهملة، وسكون النون، وفتح الجيم، وإياء.

الوحدة، وسين أخرى، وفي آخرها التاء المتوقفة من فوتها بالثنين.

هذه النسبة إلى سنِّج بن ست، وهو منزل منروف بين نسيابور وسرخس.

يقال له: سنِّج بن ست، ويقال في النسبة إليه السنِّجيسنَي، نزلت به نويتين، نوية في الصرافين من العراق، ونوية في استقبال جماعة وتقلُّفهم.

خرجت إليه من نوقان طوس، وتب به ليلة (١) المشهور بهذه النسبة.

أبو القاسم اسماعيل بن الحسين بن علي بن أحمد بن محمد بن حمدون.

القاضي السنِّجيسنَي، شيخ مشهر فاضل ثقة، من مشاهير مشايخ ناحية نيسابور، وكان ذا مروة، وحميل وثروة، عمره الطويل.

حتى سمع منه الآباء والأبناء والأحفاد، ولحقت بركته عمره الطويل في الطاعة أخلاجه. سمع القاضي أبا بكر أحمد بن الحسن المجري، وأباعلي الحسن ابن الخطيب البلخي. وروى عنه أبوظاهر السنِّجي بمرو، وأبوا الحسن الوعاظ.

بلاغ، وأبر شجاع الإمام بخارى، ومحمد بن الحسن الوعاظ. والأخير بن عبد العزيز الفارسي بن نيسابور، في جماعة كثيرة، وكانت ولادته في حدود سنة عشر وأربعماثة، ومات في سنِّج في أواخر صفر سنة ست وخمسماثة.

(١) في نسخة كوبيرلي: خرجت إليها من نوقان طوس وتب بها ليلة.
وأبو علي الحسن بن محمد بن أحمد السنُّجَدَيِّريكي، كان شيخًا عالماً صالحاً، صحاب وذي رحمة الله مدة مرو ونبساح وسريع يقشني أبي منصور عبد الرحمن بن محمد بن عفيف الفوشنجي، ونبساح وآباه ابن علي بن خلف الشرازي وغيره، كتب عنه نبساح، وعُمر العمر الطويل، حتى سمع منه أبي أبو المظفر، وكانت ولادته في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمئة يسنُّجَدَيِّريكي، ووفاته في نبساح في . . . وأربعين وخمسمائة.

السنُّجَدَيِّريكي: يفتح السن المهلة، وسكون اللون، وفتح الجيم، والدال المكسورة المهمة، وسكون جاءة الممقوطة من تحتها باختين، ففتح الزاي، وفي آخرها الكاف.

هذه النسبة إلى السنُّجَدَيِّريكي، ويقال بدل الجيم الكاف، يعني: سنُكَرَبَة، وسأذكره فيما بعد، وهي محلة من محل سمرقنده، فأما المشهور بالجيم، فهو أبو حفص عمر بن يعقوب العامري السنُّجَدَيِّريكي القاضي، كان من جملة الزهاد والمتمورين، لما مات عمر أي مقاتل أجلس للقضاء مكانه. يروى عن سالم وعمر ابن أي مقاتل، وعيسى بن يزيد الفراء، وأبي اسماعيل الطالقاني، وسامع بن أبي أويس، وصالح بن عبيد الله الرمذي، وغيرهم. روى عنه محمد بن جناح السنُّجَدَيِّريكي القاضي السمرقند، وروى في شبان سنة أربعين ومائتين، وقال: في شوال.

وأبو عبد الله محمد بن جناح السنُّجَدَيِّريكي، هو ابن أخت أبي أحمد الزاهد المطوعي الذي نهي الرباط في بئر قطوان. يروى عن أبي حفص عمر بن يعقوب السنُّجَدَيِّريكي، والهيثم بن الجنيد القاضي، ومحمد بن تميم الفارابي الكذاب، وصالح بن مسمار الكشمي، وغيرهم. قال أبو سعد، 163.
الإدريسي: حدثنا عنه جماعة، ومات سنة خمس وثلاثمئة في صفر ثلاث
بقين منه.

السنُجفِي: يفتح السن المهللة، وسكون النون، وضم الجيم (1).
وكر النساء، وبعدها الياء الساكنة المهللة، وفي آخرها النون.
هذه النسبة إلى سنُجفِي، وهي قرينة من قرى أسرَّةُوهُ بقرب
سمرقند، منها:

أبو علي اسمايل بن عبد الرحمن السنُجفي الشافعي، وكان من فقهاء
سمرقند، وكان يسمى بسمرقند للحمص بن محمد البزاز، وقيل: هو
اسمايل بن أبي عبد الرحمن، وهو الصواب، وأسمهُ ترجمانة (2).
يروي عن أبي إبراهيم بن اسمايل الباب كمي، وأبي يعقوب الأَبَّارِ، وسعود بن
خشّل، وأبي يبير الجورجاني وغيرهم. روى عنه محمد بن أحمد بن هاشم
الدَّهْرِي، محمد بن عصام القطائي، وعبد العبد مسعود بن كامل السمرقنديون.

السنُجُورُدي: يفتح السن المهللة، وسكون النون، وضم الجيم،
وفتح الواو وسكون الراء وفي آخرها الدال المهللة.
هذه النسبة إلى محلة مشهورة من محل بلغ، يقال لها: سنُجُورُدي،
والمشهور بالمناسبة البها: 
أبو جعفر محمد بن مالك البلخاني السنُجورُدي، رحل إلى
العراق، والحدّاج، وسمع بها جعفر بن غون، ويزيد بن هارون،
وعبد الملك بن إبراهيم الجدوي وغيرهم. روى عنه أبو عبد الله محمد بن
جعفر بن غالب الوراقي الحافظ.

(1) في مجموع البلدان "لياقت: وفتح الحلم". (2) في نسخة كوبلي: فرحاتة.
السُّنجي: هذه النسبة إلى سنج، بكسر السنة المهمة، وسكون الزن، ولي آخرها جهم، وهي قرية كبيرة من قرى مرو، على سياق فراش منها، باب الجامع والسوق، وقال: إن طلوا فراسخ واحد، ونزل عسكر الغز لمحاصرة حصن بها شهراً كاملاً، وكانوا يحاربون أهل الحصن فلم يقدروا عليها في رجب سنة خمسين وخمسين، ثم حاصرها غير مرة شهران، فثلاثة، إلى أن صلحوها بعد جهاد في جمادي الأولى سنة خمس وخمسين (1).
وذكر منها موطئ فيه، كان بها ومنها جماعة من العلماء قديماً وحديثاً.

 فمن القدماء:

أبو داود سليمان بن معيبد بن كوسجس السنجي. يروي عن يزيد بن هارون، وعبد الملك بن قريب الأصمعي، وعمرو بن عاصم الكلاه، وأبي النعيم عامر بن الفضل السدسي، ومعقل بن راشد، وعبد الرزاق بن همام، وكان أدبياً وشاعراً عالماً بروعة الأخبار، هكذا ذكره أبو زرعة السنجي. روى عنه مسلم بن الحجاج المشيري، وأبو داود السجستاني، وابن أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث. مات في ذي الحجة سنة سبع وخمسين ومائتين بقرية سنج، وأنا أمرت أهل تلك القرية بنجدي قبره، وكتبت على آخر اسمه ووفاته، وتفestring إلى القرية ليوضع على لوح قبره، وهو في صحراء محلية يقال لها: ترن.

وايرابع بن عاصم السنجي. سمع سليمان بن معيبد، وسويدي بن معيبد.

أبو علي الحسين بن شعبان السنجي، فقهاء أهل مرو في عصره، وهو صاحب أبي بكر الفقال وأعجمُ تلامذته، وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان، كتب بنيسابور عن السيد أبي الحسن محمد بن الحسين الطاوي، وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، وببغداد عن أصحاب.

(1) في نسخة كوربيلي: سنة خمس وخمسين.
المحامي، وتوفي سنة ثلاثين وأربعمأة، وقبره بجانب أستاذه القائل بسجد
مر، إذا خرجت من المصل على يسار المتحدر.
وأبو العباس أحمد بن محمد بن مراجع السنّجي الطحان، راوي كتاب أبي عيسى
الرمذي عن أبي العباس المحبوب، روى عنه جدي الأعلى الفاضلي، أبو منصور
السمعاني، وأبو علي السنّجي، وأبو الخير بن أبي عمران الصفار، وجماعة.
مات بعد الأربعمأة، وقبره بقرية سنج على طرف المسجد بملحة بشاخ
زرته غير مرة.
وشيخنا أبو ظاهر محمد بن عبد الله بن أبي سهل بن أبي طلحة السنّجي،
فقيه صالح، صحب والدي رحمه الله، سمع منه بخريمان والهجر والعراق
والجبال، وشارك في شيخة الرحلة، وعُمِّر حتى سمعنا منه الكثير، وكانت
ولادته سنة الثمانين وستين وأربعمأة بقرية سنج، وتوفي في شوال سنة ثمان
أربعين وخمسمأة بمرور.
وأبو رجاء مسلم بن أبوب السنّجي، حدث عن عقية الرفاعي، روى
عن محمد بن مساعدة، ومات سنة أربع وخمسين ومائتين.
وأبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن سليمان بن زرارة المطَّقي السنّجي.
روى عن محمد بن غالب البخاري. روى عنه عبد الله بن محمد بن إبراهيم الداعوني.
وأبو علي الحسن بن محمد بن مصعب بن زريق السنّجي الإسكافي.
روى عن محمد بن الوالي البصري، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم،
والطيب بن سليمان المرادي، ويوسف بن عبد الأعلى الصدفي، وأحمد بن سبأ
المروزي، وأبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، ومحمد بن اسماعيل بن سمرة
الأحيمي، وطبقتهم، وله رحلة إلى العراق ومصر. روى عنه أبو علي
(1) في نسخة كوبلي، على طريق.

- ١٦٦ -
زاهر بن أحمد الصرخي، وأبو حامد محمد بن حبيب النميري البصري، ومات
في رجب سنة ستة عشرة وثلاثمئة.

وأبو عبد الله محمد بن مريح الخطيبي السنخي. يروي عن الحسين بن
مصعب السنخي.

وأبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة السنخي، ورد ببغداد
وحدث بجامع أبي عيسى الرمذي، عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب
التاجر. سمع منه أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر المعروف
بأبي زوج الحرة.

وأبو داود سليمان بن أحمد بن سليمان السنخي. يروي عن أبي داود
سليمان بن معبد السنخي، ذكره أبو زرعة السنخي في كتابه. قال
أبو بكر الخطيبي: سكن بغداد، وروى عن اسماعيل بن محمد الصفار،
ومحمد بن علي بن حبيب الناقد، وأبي بكر محمد بن الحسن بن كور
البرهاري. حدثنا عنه التقليدي قال: وقال لي أبو القاسم الأزهرى: سمعت
من هذا الشيخ بعض كتاب الجامع لأبي عيسى، وكان شيخاً فهماً ثقة له
هيبة. وقال غيره: مات في ذي الحجة سنة احدى وتسعين وثلاثمئة.

وعمير بن أفطل السنخي، روى عنه محمد بن أحمد بن حبيب اللوزي.

وأبو علي الحسن بن أحمد بن بندار بن عبد الله بن نافع الجراني السنخي
الخطيبي السنخي. يروي عن أبي الأحرز محمد بن جميل الأردي، والحسين
ابن مصعب السنخي وغيرهم.

- 167 -
وأحمد بن العباس بن مسعود السنجي، رحل إلى العراق، وسمع أبا كرير الكوفي، وعلى بن خنفر.

المهملة: بضم السين المهملة، وسكان النون، وفي آخرها الحاء المهملة.

هذا السجنة إلى السجنة، وهي محلة على طرف من أطراف المدينة، كان يسكنها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أقبل أبو بكر رضي الله عنه من السجنة حتى دخل الحجرة، والمشهور بالسجنة البها.

أبو الحارث خُزيب بن عبد الرحمن بن خُزيب بن يساف الأنصاري السجني من ثقات العلماء، يروى عن حفص بن عاصم، وروى عنه مالك ابن أنس، وحسبه شرقاً أن يروى عنه مالك، إذ كان لا يروي إلا عن السجنة.

المهملة وافية: بكسر السين المهملة، وسكان النون، وكسر الدال المهملة أيضاً، وفي آخرها النون.

هذا السجنة إلى السجنة فيما أطل، وهي قرية على الغرات بنواحي بغداد، اجتذب بها في توجه إلى الأنباء، وانصرف عنها.

والمشهور بهذا السجنة:

أبو طاهر محمد بن عبد الأزهري السجاني من أهل نهر النجف، محلة بغري بغداد، شيخ صالح. سمع أبا الحسن علي بن محمد القزويني الزاهد، وروى لنا عنه أبو طاهر محمد بن علي بن حسین الصيرفي، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسينات بغداد.

(1) انظر صحيح البخاري، في الإسناد، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كناية.

---

168
السُبْتَنِي: بكسر السين المهملة، وسكون النون، وكسر الدال المهملة.

هذه النسبة إلى السنّت، وهي من بلاد الهند، والمشهور بالاتساب إليها:

أبو مشتر نجيب بن عبد الرحمن السنّتلي المدني مولى أم موسى من أهل المدينة، وأم موسى هي أم المهدي. يروى عن محمد بن عمرو، وначف، وهشام بن عروة، وروى عنه العرابيون. قال أبو نعيم: كان أبو مشتر سنّتياً، وكان رجلاً، وكان يقول: حديثنا محمد بن قعب يزيد كعب، مات سنة سبعين، ومات في شهر رمضان، وصلى عليه هارون الرشيد في السنة التي استخلف فيها، ودفن في المقبرة الكبيرة بغداد، وكان من اختلط في آخر عمره، وتبقي قبل أن يموت بنين في تغير شديد لابندي ما يحدث به.

فكثر المناكير في روايته من قبل اختلاطه، فبطل الاحتجاج به.

وأبو عطاء السنّتي، شاعر مرفوع، ذكر شعره أبو تامام في الحماسة، واسم على وزان هذه النسبة وهو السنّتلي بن شاهك صاحب الحرس، قال ابن ماكولا: وكذلك راجه السنّتي.

ومن ولده أبو بكر محمد بن أحمد بن راجه السنّتلي يروى عن عمرو ابن علي البصري وطبقتهم، أَظَّنه من أهل نisasbar. روى عنه يحيى بن منصور، وأبو عبد الله محمد بن راجه بن السنّتلي نisasbari، والد محمد بن محمد، وهو من أسلم ابن. سمع النضر بشير، ومكي بن إبراهيم. روى عنه ابنه محمد، وإبراهيم بن علي الذهلي، ومحمد بن أسحاق بن خزيمة، وقدم بغداد حاجًا، وحدث بهما يحدث كلام زرع (1) ولم يكن في روايته عن عائشة رضي الله عنها، فلما رجع إلى نisasbar نظر في كتابه ولم

(1) هو جزء من تطهير طويلة روآه أحمد والبعخري وعبيد الله ترمذي وأبو إدود وغيرهم من

حديث عائشة رضي الله عنها.

129
بجد فيه ذكر عائشة، فكتب اليهم بذلك، وكان رجاء وابنه أبو عبد الله وابنه أبو بكر الثلاثة ثقاتًا أثناً.

أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء السنندي الحافظ. قال ابن أبي حاتم: قدم علينا حاجًا. روى عن إبراهيم بن محمد الشافعي، وأصحاب ابن راهويه، وأبي غمار الحسين بن حريث، كتب عنه حضر أبى في مجلس

وهو صدوق ثقة (2).

وأما الفقيه أبو نصر الفتح بن عبد الله السنندي، كان فقيهًا متكلماً، وكان مولى لله الحسن بن الحكيم ثم عتق، وقرأ الفقه والكلام على أبي علي التقفي، حديث أبو العلاء أحمد بن محمد الفضل من لفظه بأصحابه، أنا أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن علي الأديب، أنا أبو عبد الله الحافظ، حديثي عبد الله بن الحسين.

قال: كنا يومًا مع أبي نصر السنندي وفينا كثرة حواله، ونحن تتمي في الطين، فاستقبلاً شريف سكران قد وقع في الطين، فلم ننظر إلّا ثمّ أبا نصر وقال: نافق يا عبد، أنا كما ترى وأنت تتمي ويحلك هؤلاء! فقال له أبو نصر: أبها الشريف تدري لم هذا لأني متبع آثار جدك، وأنت متبع آثار جدك. قلت: روى أبو نصر السنندي عن الحسن بن سفيان وغيره.

وأما أبو الهيثم سهل بن عبد الرحمن الرازي، عرف بالسنندي، ابن عبودي الرازي، وقال: السنندي ابن عبدويه، واسميه عبد الرحمن الذهلي. يروي عن زهير بن معاوية، وشربك، وجربين بن حازم، ومندل بن علي، وابن أبي وأوس، وغيرهم، وكان من علماء أهل الحديث، وكان قاضي همدان وقزوين، وهو أول من جمعنا له. روى عنه عمرو بن رافع، ومحمد ابن حداد الطهراني، وحجاج بن رجاء، ومحمد بن عمارة وجماعة.

(1) في الأصول: بمكة، والتصحيح من الحج والتنزيلة.
(2) الجرح والتعديل 87/14 87/1/4 (3) أي أخبرنا.
وأما السُّنَّدي بن شاهك، فهو كشافج الشاعر، يقول له: السُّنَّدي، لأنه من ودُل السُّنَّدي بن شاهك الذي كان على الجسر في أيام الرشيد ببغداد، وهو القائل:

والدَّهُ رفَعَ الْحَجَّةَ وَسِلَّمُمُ ذِي الْوَجْهِ الْوَقَاحٍ
وعليَّ أن أصعد وليَّس عليَّ إدراكُ التناح.
أحمد بن سُنَّدي بن قَرْنُوْخ المطرز البغدادي. حديث عن إبراهيم الداري. روى عنه عبد الله بن علي أبي الجراح، وذكر أنه سمع منه بالبصرة.
أحمد بن سُنَّدي بن الحسن بن يجر الخداد أبو بكر، من أهل بغداد، كان ثقة ص promotersاً خيريًا فاضلاً، يسكن قطيعة بني جدار، ذكرت
في الخُدُر.

أبو عبد الملك محمد بن أبي معاذ يُعْيَب بن عبد الرحمن المديني السُّنَّدي، سبق ذكره والده، ومحمد هذا أشخا صه المهدي من المدينة إلى بغداد، فسكنها وأعقب بها. رأى ابن أبي ذلبيب، وأبا بكر الهنلي، وسمع من أبيه كتاب المغازي وغيره. روى عنه ابنه: داواد والحسن، وأبو حاتم.
محمد بن إدريس الرازي، محمد بن الوليد الجوهري، وأبو يعلى الموصلي.
وقال أبو حاتم الرازي: جمعه الصدق (11). وسُلِّم يحيى بن معين عنه، فقال:
أبو عبد الملك قَدَم على المَصِيصَة على بناه مسجدها، فسأل حَجَاجًا عنه، فسكت ثم قال: ما كنت أحب أن أتكلم بهذا، فأنا إذا سأليت، فلا بد لي من أن أخبرك، إعلم أنه جاءني يطلب مني كتبًا مسماعت من أبيه، فأخذها ونسخها وما سمعها مني، قال غيره: ومات في سنة أربع وأربعين ومائتين
وهو ابن تسع وتسعين سنة.

(1) الجرح والمديان4/110/171
السنّغي: بفتح السين المهملة، وسكون النون، وفي آخرها القاف.

هذه السبعة إلى سنّة، وهو لقب لبعض أجداد أبي عمرو عم란 بن محمد بن بشر السنّغي السقفي المعروف بابن سنّة، كتب الناس عنه بانتحاب البارقغي، وحدث عن اسماعيل بن أسامح الفاضلي، وإبراهيم بن أسحاق الحربي، وأبي العباس الكهيمي، وأحمد بن علي الباري، وعبد العجل وغيرهم.

روي عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق الزاز، ومحمد بن أبي التوارس، وعبد الله بن مجي السكري، وعلي بن أحمد الرزاز، ومحمد بن طلحة العلي، وطلحة بن علي الكتّاني، وكانت ولادته في سنة تسع وستين ومائتين.

ومات في ذي الحجة سنة ست وخمسين وثلاثة وثمانية وكان ثقة.

السنّكباقي: بفتح السين المهملة، وسكون النون، وفتح الكاف والاية المعجمة بواحة، وفي آخرها الثاء المثلثة.

هذه السبعة إلى سنّات، وهي قرينة من قرى أرمينجت، من سُعْدَ يُسمَرْقن، المشهور منها:

أبو الحسن أحمد بن الربيع بن سامع بن محمد السنّكي، بروري عن عمرو شبيب وأحمد بن حمّد بن سيّد السنّكي، وعبد الصمد ابن عبد العزيز السنفي الفقيه. روي عنه ابنه، مات سنة ست وأربعين.

وابنه أبو الحسن علي بن أحمد بن الربيع السنّكي، أخذ الأمة الزهاد المشهور بسمرقند. معاً أبا، وابن عبد الرحمن بن محمد بن محمد.

---

(1) قال ياقوت في «مجمع البلدان»: وربما أخطأوا الحيرة فقالوا: وينجنا.
(2) معد، بالسنين والساد.

---

172 –
لاستراذلي الحافظ، روى عنه أبو القاسم عبد الله بن عمر الكشاني الخطيب، وأبو الحسن علي بن عثمان الخراط، وغيرهما، وتوفي في العاشر من ذي الحجة سنة ثنتين وخمسين وأربعينما بسرمقدة.

وابنه أبو علي الحسن بن علي بن أحمد السنكباقي، حدث عن أبيه، سمع منه شيخنا أبو محمد عبد الجابر بن محمد بن أحمد الخواردي البيهقي نيسابور، وعمرو بن شبيب السنكباقي، كان من أهل السنة يرجع إلى فقه وفضل

يروي عن محمد بن نصر الروزي، وأبراهيم بن معقل النسيفي، وغيرهما.

روى عنه عبد الملك بن كعب السنكباقي حاكم أربنجبة.

وأبو الحسن أحمد بن الربيع بن سامع (1) السنكباقي. وأبو علي ماضي بن حام بن عبد الله بن زهر بن خازرة السنكباقي. يروي عن أبي محمد الحسن ابن مطيع. رويا عنه عبد الله بن محمد بن شاه الفقيه السمرقند.

(1) لعله شافعي.
وعاصم بن عبد الرحمن الخزاعي، وأحمد بن هشام الاستينجي وغيرهم، مات
بتكذيرة وقبره بها، ولا آثار جميلة.

٨٨٥

السنّوط: يفتح السنّة المهملة، ونحو النون، ونحو آخرها الطاء المهملة،
واشنهر هذا:

أبو العباس أحمد بن الحجاج السنّوط البزاز من أهل بغداد، قال ابن
المتلاقي: أحمد بن الحجاج البزاز، كان سنّوطًا مثل الروذي، توفي
في شهر رمضان سنة خمس وثلاثمائة، ما أقل من كتب عنه، كان عده
مسائل الفضل بن زياد القطان، وأحمد بن حنبل، ونثر من الحديث مشهور
بالصلاح.

قلت: السنّوط والسنّاط: الذي له علي شعرات قليلة مفترقة.

٨٨٦

السنّة: يضم السنّة المهملة وتشديد النون.

عرف بهذه اللفظة أبو ... أسد بن موسى المصري المعروف
بالسنّة، إلا قال له: السنّة، لكتاب صدنه في السنّة، أصله
من البصرة، سكن مصر، يروي عن معاوية بن صالح، والليث بن سعد،
والحماد بن كثير، وأبي الأشهب، وروى عنه الريحان بن سليمان المرادي، وأبيه
سعيد بن أسد، وهشام بن عمار السلمي، ودحيم بن النيم، ومجر بن
نصر المغولي، وغيرهم.

٨٨٧

المستحي: يفتح السنّة المهملة، والنون المكسورة، بعدها الباء الساكنة
آخر الحروف، وفي آخرها الحاكم.

١٧٤
هذه النسبة إلى سُنيّي تحملان هما محمد بن عبد الله السنيّي وبروي عن أبي اسحاق الهمداني، وعاصم بن بدردة. روى عنه موسى بن سهيل بن مسلم الجهلي البصري.

السنيّي: بضم السين المهملة وتشديد النون المكسورة.

هذه النسبة إلى السنيّي التي هي ضد البعدة، ولا كثير أهل البعد خصوا جماعة بهذا الانتساب، والمشهور بهذه النسبة.

العالاء بن عمرو السنيّي: يروي عن اسماعيل بن يحيى. روى عنه أبو شهيلة داود بن إبراهيم البغدادي.

وأبو زكريا يحيى بن زكريا السنيّي. يروي عن محمد بن الصباح الدمولي، والسع بن اسماعيل الضرير، وفضل بن سهل. روى عنه محمد بن عبد الرحمن الدؤولي، ومحمد بن قارون الرازي.

محمد بن أحمد السنيّي. يروى عن أحمد بن عبدة، وهارون بن سعيد الأفيلي، وعبد الحميد بن بيان وغيرهم. روى عنه أحمد بن جعفر بن معيد.

وأبو الحسن علي بن يحيى بن الحليل بن زكريا بن عبد الله السنيّي الطيار البغدادي المفلوج. يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد. روى عنه موسى بن محمد بن جعفر بن عرفات.

وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السنيّي الناجي من أهل مرواقلة يحيى بن زكريا السنيّي. يروي عن أبي الوجة، وعبدان بن محمد، وكان شهيد في الحديث، كذوب الكمحة في المعاملات، وحدث الناس، مات سنة نيف وأربعين وثلاثمائة، هكذا ذكره ابن ماكولا، وقال: ذكره ابن أبي معدان.

(1) الإكال لابن ماكولا: 400
قلت: روي عنه أبو عبد الله الحافظ البنيان، وأبو عبد الله مندة الأصبهاني.

وأبو الحسن علي بن محمد بن منصور بن كرئيش السنّي الكرابيسي البخاري، حديث عن عبد الله بن واثل، ومحمد بن عيسى الطرطوسى.

وأبو العباس أحمد بن محمد السنّي الزهبيّة البصري. روي عن السري بن عاصم الرمائي. روي عنه محمد بن علي بن العلاء القاضي شيخ القاضي أبي العلاء الواسطي.

وأبو بكر أحمد بن محمد بن اسحاق بن إبراهيم بن سبط اللّه. ابن إبراهيم بن بُلَه السني الحافظ الدينورى، مولى عبد الله بن عفر بن أبي طالب، ولعل بّنَتَّيَّا مولاه. يروى عن أبي عروبة، وبين خصا، والناس، روي عنه جماعة كثيرة، منهم أبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي ابن شاذان القاضي الدينورى.

وحفيدته أبو زرعى رُوح بني محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق السنّي.

يروي عن عفر بن عبد الله بن فنكي، وأحمد بن فارس اللغوي، وقد ذكرتُهما في الباء المرحزة في البديهي. وأبو محمد بن أبي سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان.

وعلي بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن محمد بن عثمان السنّي الدينورى.

يروي عن عبد الرحمن بن الحسن القاضي الرمائي، وعبد الجواد بن محمد الدينورى، وحامد بن عبد الله السنّي الحلفاوي الرمائي. روي عنه أبو بكر أحمد بن علي البديهي وغيره، وروى في البخاري يوم الجمعة سنة أربع وتسعة وثلاثين، والنسائي.

واسماعيل بن محفوظ السنّي كان بالرملة.

وأبو سلمة أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنّي من أهل نسف، كان بها شيخ يقال له: أحمد بن محمد بن عبد العزيز، وكان معتزلية، فلقبه هذا بالنسى. يروي أدرك أنّه من أولاده نسمة يقال له:

- 176 -
أبو سلمة الحسين بن محمد بن أبي سلمة السُّفِي يُعرف بالدهقان، سمع أجزاء
من كتاب «السنن» للبجيري المعروف بالصحيح، وكان يرويه عن أبي بكر
محمد بن أحمد بن محمد البلدي، قرأت عليه أجزاء بنسف، وكانت ولادته...

وأبو عبد الله عبد الكريم بن علي بن أحمد بن علي بن الحسن بن عبد الله
الهادي يُعرف ابن السنسي من قصر ابن هبة، فسكن بغداد، ومات بها.
كان يروي عن أبي بكر محمد بن عمر بن زنوب الوراق، والقاضي أبي محمد
ابن الأطفائي، روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ،
وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، وذكره في «التاريخ» وقال:
كتب عنه، وكان صدوقاً، دينياً، كثير الدروس للفقه، وكانت ولادته
بالقصر في النصف من صفر سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة، ومات في
المحرم سنة تسع وخمسين وأربعمائة، ودفن بباب حرب.

وأبو محمد جعفر بن أحمد بن يوسف بن استحاق السُّفي، حدث عن
أحمد بن زهير، وأبي حامد وأبي زرعة الرزازيين، وعبد الحميد بن عصام،
وبحي بن عبد القزويني، محمد بن زيد بن ماجه. روى عنه أبو الفضل
صالح بن أحمد الهذاني الحافظ.

وهمام بن عبد الله الرزازي السُّفي. حدد عن بشير بن سلامة، ومالك
ابن آدم، والثياب بن سعد، وابن شعبة، وحماد بن زيد، وأبي عوانة،
وعبد الرحمن بن أبي الزناد. روى عنه بقية بن الوليد، والحسن بن عرفه،
وأبو سعيد أحمد بن الفرات وأبو حامد الرزازيان، محمد بن المغيرة،
وأبو بحبي بن محمد بن سعيد بن غالب العطار البغدادي.

---

الأنساب م(12) ج 7

177
السُنيّ: يكسر السين المهملة وتشديد النون المكسورة.

هذه السبعة إلى السين، وهي من قرى بغداد. قال أبو كامل البصري:

هشام بن عبد الله الرافي السنيّ، وسِن: قرية بالري. يروي عن محمد
ابن الحسن رحمه الله، صاحب فقه وأدب. وقال أبو بكر الشبلي في أباث

أنشدها:

骑兵 الس، نيبيت
وفنا مث، ترى مث
وغلب الس، العود، فاشتقنا
إلى الأحباب إذ غيروا
ولما جاهمنا الليل، نزلنا
(2) بييتي دن

قرأت على حاشية معجم شيوخ أبي الحسين بن جميش عندقول الشبلي:

骑兵 الس، نيبيت

الس،: موضوع عند الباري في طريق الموصى. وقال أبو حامد
ابن حبان: هشام بن عبد الله السنيّ الرافي. الس،: قرية من
قرى الرمي يقال لها: الس،، كان ينحل مذهب الكوفيين. يروي
عن مالك، وأبي ذbei، وكان يهيم في الروايات، ويُخبئ إذا روى عن
الأئم، فلما كثر غلاليته الأئم، طال الاحتجاج به. روى عنه حمدان
ابن المغيرة، محمد بن يزيد مهيم وغيرهما، قال ابن ماكولا(1): إبراهيم بن
عبيس السني، رافي. يروي عن نوح بن أسس. روى عنه القدص البغدادي
وايوب محمد السني الفقيه.

(1) في النجوم الزهارة لابن تغري، بري:

(2) في «اللباب» لابن الأثير: نيبيت، وهو أصوب، وأنزله: التقى

(1) في مجمع البلدان: بذلنا بينما

(2) في الإكال، 178/5
باب السن والواو

السنواذي: يضم السن المهملة وفتح الواو، وفما آخرها الدلال المهملة.

هذه النسبة إلى سنواذي، وهي قرية من قرى نجد، وكان أهل نصف
ينسبون إليها، ويقولون: السنواذي، والنسبة الصحيحه: السنواذي، والمستقب
الها جماعة، منهم:

أبو أسحنان إبراهيم بن قاسم بن رباح بن فككة السنواذي.
وقول السنواذي: يروي عن محمد بن عقيل البلخى، وأحمد بن حم بن
عصفه بن أبي القاسم الصندار، وأبي بكر عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان
الباهلي، وصالح بن أبي رميح النمذي، وأبي زيد الحكمي البلخى، وكان
ثبتأ مثقا في الحديث، غير أنه كان يعتمد مذهب الشافعية، سأله
من الزريج والزراج، حدث بهكتاب الجامع لأبي عبد الله محمد بن عقيل
البلخى عنه في سنة احدى وسبعين، وفاته في شعبان سنة أربع وسبعين وثلاثمائة
روي عنه أبو العباس جعفر بن محمد الفضل المفتي الحافظ.

وأما سنواذ، فهو سنواذ بن مري بن كرية بن من الأنصار، فمنذه جابر
ابن النعمان بن عمري بن مالك بن قمر بن مالك بن سنواذ، يقال له:
السنواذي، له صحة، وعداءه في الأنصار.

ومن بني سنواذ أيضاً:
كعب بن عجرة بن أمية بن علي بن عبد بن الحارث بن عمرو بن عوف
ابن عمراً بن سنواذ هو السنواذي، صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ثم أنتسب في الأنصار في بني عمرو بن عوف، وهو من بني قران بن بلي
ابن عمرو بن الحاف بن قضاة.

(1) أصحاب محمد بن الحسين النجار، وهم يقولون المتلازمة في نفي الصفات الموجودة، وحدوث
الكلام، وفني التروية.
السُوادي : مثل الأول، غير أن السنين ها هنا مفتوحة.

هذه النسبة إلى السُوادي، والأصل فيه: سواد العراق، وإغراق له السواد، لأن العرب في إبتداء الإسلام لما وصلت إلى العراق رأى خضرة الأشجار من النخيل وغيرها في العراق، فقالت: ماذاك السواد؟ ففيهم السواد عليها. وقيل: سواد الكوفة، نسب إلى سواد بن زيد بن عدي بن زيد العبادي. والمشهور بهذه النسبة:

أبو القاسم عبد الله بن أبي الفتح أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر ابن إبراهيم بن قيم بن بروان بن مسكي بن كيالوا بن الزاروري (1) صاحب كسرى الصيرفي وهو الأزهر، يعرف باب السوادي. قال أبو بكر الخطيب: ذكر لي أبو القاسم السوادي أن جده عثمان من أهل إسكاف، قدم بغداد فاستوطنها، فعرف بالسوادي، وجد له أمه عرف بالدبياني.

سمع أبو بكر بن مالك القطبي، وأبا محمد بن ماسى، والحسن بن محمد بن عبيد العسکري، وأبا حفص الزيات، ومحمد بن المظهر، وعلي بن عبد الرحمن البكائي الكوفي، ومن يقول ذكرهم من أمثالهم، وكان أحد المكرين من الحديث كتابة وسماعاً، ومن المعتنرين به، والجامعين له، مع أماثة وصدق واستقامة وسلامة مذهب وحسن معتق، ودوام درس للقرآن. سمعته المصناط الكبار والكتب الطوال، وكانت وولادته في صفر سنة خمس

السُوافي: ضمن السنين المهللة، وفتح الواو، وكسر الراء، وفي آخرها القاف.

هذه النسبة إلى السُوافي، وهي قرية من قرى المدينة يقال لها: قرية

(1) في نسخة كوبلي، وتاريخ بغداد 4/1300. يافع
أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت له بها ضياع، فتُبَّ بها ليلتين في الزورَة الثانية، منها:

فقيه فاضل فصيح، حسن العبارة، من أهل هذه القرية، وكان كريمًا، فصيح النفس، حسن الصداقة، لقبه بمرأة أولاً، وكان ينشد قصيدة له رائعة في محمود بن أبي نوبة الوزير، ثم لقبه بنيسابور، ثم بوقا طواس، وصارت بيني وبينه صداقة أكيدة، ومودة وانتزاع وامتزاج، ومن مليح شعره قوله:

على تعاملات كالخليجاء ضوامر  ما أنتخت فالكلال عقاقاً
توغي بطووس في سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة.

ومن القدماء:

القاسم بن نافع السوارق المدني، يروي عن هشام بن سعد، روى عنه.

يعقوب بن حمید بن كاسب المدني.

السوَّاق: بفتح السين المهملة، وتشديد الواو، وفي أخرها القاف.

هذه النسبة إلى بُني السوَّاق.

والمشهور بهذه النسبة:

أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السوارق من أهل بغداد.

روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحطيب، وأبو نصر علي بن هبة الله بن مكوكا الحافظ، وعلي بن أحمد بن سريج السوارق الرقي، سكن بغداد، وحدث بها عن أبي مصهر الدمشقي، وآدم بن أبي إيس، وإسماعيل بن أبي أويس، وأسد بن موسى، وزكريا بن عدي، روى 181.
عنهم محمد بن اسحاق السّرّاج، والقاضي أبو عبد الله بن المحمّلي، وكانت وفاته
في سنة احدى وستين ومائتين.
وأحمد بن صالح الملكي السّوائي. يروي عن المؤمّل بن اسحاق،
ونعيم بن حمّاد. يروي عنه الحسن بن الليث. سلّم أبو زرعة عنه، فقال:
هو صدوق، ولكن يحدث عن المجذولين والضعفاء. روى عن المؤمّل بن
اسحاق عن النوري أحاديث متأخرة في الفنّ ندل على توهين أمره، قاله
ابن أبي حاتم (١).

السوائي: بضم السين وفتح الواو بعدها الفاء و في آخرها الباء آخر
الحروف.

هذه النسبة إلى بني سواءة بن عامر بن صعّصة، والمشهور منهم:
أبو عامر قبيصة بن عقبة بن محمد بن سعيد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة
ابن حبيب بن زبيّان بن خبيب بن سواءة بن عامر بن صعّصة الكوفي
السوائي، من بني عامر بن صعّصة. يروي عن سفيان النوري، ومصر بن
كدام، وشريك، ويوسّد بن أبي اسحاق، وابنه إسحاق. روى عنه
عبد الله بن أبي عربة الشاّشي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة
وايوب كريمة، ومحمد بن اسحاق البخاري، وغيرهم. قال أبو حاتم بن
حبيب: قبيصة بن عقبة من بني عامر بن صعّصة من أهل الكوفة. وقال
غيره: كان ثقة، صالحًا مكتراً من الحديث، وحكى أن دلف بن أبي دلف
العجلِي جاء إلى باب قبيصة ومعه الخدمة والعلماء لكتابه الحديث، فدقّ
على الباب، فأبطلت قبيصة بالخروج، فعاوده الخدمة، وقيل له: إن ابن ملك

(١) الجرح والتعديل ٥/١٧/١٧٦٥

١٨٢
الجبل على الباب وأنت لأنخرج إليه؟ قال: فخرج وفي طرف إزره كسر
من النخيز. فقال: رجل قد رضي من الدنيا بهذا، ما يصنع باب ملك الجبل؟
والله لا أحدثه، فلم يحدثه، مات ليلة الجمعية في شهر المحرم، وقيل:
في صفر سنة خمس وعشرين ومائتين.
ومنهم أبو الحكم جنادة بن سلمة العامري السواقي.
وابنه أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة السواقي
من أهل الكوفة. يروي عن عبد الله بن عمرو الكوفي، روى عن أبيه
سلم بن جنادة، وسهل بن عثمان العسكري.
وأما ابنه سلم بن جنادة، فحدث عن عبد الله بن إدريس، ومحمد بن
فضل بن ووكيع، وأبي معاوية الفرير، وحبس بن غياث،
وأبي نعم وغيرهم. روى عنه المتين، وموسى بن هارون،
وحيي بن صاعد، وأبي بكر بن أبي داود، والقاضي أبو عبد الله بن المحامي،
وهو ثقة حجة، مات في جمادي الآخرة، سنة أربع وخمسين ومائتين،
وكان يخفض، وكانت بالدته في سنة أربع وسبعين ومائتين.
ومن التابعين: جابر بن زيد بن الأسود السواقي. يروي عن أبيه، روى
عنه يعلى بن عطاء، وخلال بن جابر بن سمرة العامري السواقي. يروي عن أبيه، روى
عنه ابنه حرب بن خالد.

السوبّخٍ: بضم السين المهملة، والباء المفتوحة، بينهما الواو،
وفي آخرها الحاء المجمدة.

هذه النسبة إلى سوبّخٍ، وهي قرية من قرى حراج بنتاحي نسف،
وكان بها شيخ يعرف بـ: علي السوبّخٍ، سمع كتاب الجامع للبجيري
من أبي بكر البلدية، فأردت أن أخرج من نصف إليها، فلم يتفق ذلك.

- 183 -
وحالت الوحوذ والأمطار والشتوة الشديدة عن ذلك، فكبت الفئة ونفتض من استجاري عنه، وكان على ستة فراسخ من نصف، منها:

الإمام الزاهد محمد بن علي بن حيدرة السُوْخَنِي الكشْمِي، سكنت كُن، وكان يدرس في المدرسة التي بها، وكانت إليه الرحلة من أهل فرغانة وما وراء النهر، وكان قد تلمذ على القاضي أبي علي الحسين بن الحضر النسفي، وقرأ عليه. روى عنه الإمام الحاكم عبد الخالق بن محمد الشكاني، وروى السُوْخَنِي بسمرقند، ودفن على باب المشهد بجاكرد يُهِّئة، قبل: وفي فمه شعرات التي صلى الله عليه وآله، يترك زيارته، ويستغني برؤيته.

والفقهين محمد بن أحمد السُوْخَنِي المعروف باللولوهي، ذكرته في اللام. سمع أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد البلدية، قرأ عليه أحاديث، وروى في سنة ثلاث أو أربع وخمسين، وخمسة بخارى، وكان داره مجمع التْجَّار.

السُوْخَنِي: يضم السين المهملة، والناء الساكنة ثالث الحروف، وبينهما الواو. والخاء المعجمة المفتوحة، وفي آخرها اللون.

هذه النسبة إلى سُوْخَنِي، وهي إحدى قرى بخارى، منها:

أبو كَشَف بن حفص بن أعين السمرقندي السُوْخَنِي، سكن بخارى بقرية سُوْخَنِي. يروى عن أبي محمد بن حبيب بن موسى الكشميري، وعلي بن اسحاق الحنفي، وغيرهما. روى عنه أبو بكر محمد بن نصر بن خلف الشَّرْعِي.

السُوْخَنِي: يضم السين المهملة وعدها الواو وفتح الذال المعجمة، وفي آخرها اللون.

184
هذه النسبة إلى سُودَان، وهي قرية من قرى أصبهان، والشهر

بالنسبة إليها:

أبو بكر محمد بن حمد بن محمد السُودَانِي من أهل هذه القرية. سمع
أبا الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي، وأبا المظفر عبد الله بن شبيب المقرئ،
وأبا بكر أحمد بن الفضل الباطقاني وغيرهم، وكان شيخًا صاحبًا فقيهاً
مقرئًا محدثًا مستورًا، توفي في شهر ربيع الآخر سنة الثماني وثمانين وأربعمئة
بأصبهان.

قرأت بخط أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الدَفَاق: المحفظ أبو بكر
السُودَانِي: سُودَانٍ قرية على باب أصبهان، كان فيها مقرئًا محدثًا,
من أهل الله الصالحين. سمع أصحاب أبي الشيخ وجماعة أبي الشيخ
الأصبهاني.

السُودَانِي: بضم السين المهملة، والدال المفتوحة المجمعة،
وسكون الراء، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى سُودَانٍ، وهي من قرى أصبهان، خرج منها جماعة
من المحدثين، منهم: . . .

وأبو سعد محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمَد بن
علي بن عباس السُودَانِي من أهل أصبهان. يروي عن الفقيه أبي
الحسن علي بن مسأة ومن بعده، ولد سنة ست وستمئة وثلاثمئة، ومات
في السابع عشر من جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وأربعمئة.

السُودَانِي: بضم السين المهملة، وبعدها الواو ثم الراء، وفي آخرها
الباء الموحدة.

- ١٨٥ -
هذه النسبة إلى سوراب، وهي قرية من قرى استرآباد، منها:

أبو أحمد عمر بن أحمد بن الحسن السوراني الاسترآبادي، كان قليها، درس الفقه على منصور بن اسماعيل الفقيه المصري. يروي عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، وجعفر بن محمد بن الحسن القراني، وعبد الله بن محمد بن ناجية، وعبد الله بن محمد بن مسلم، ومحمد بن الحسن بن قتيبة الصقلي، وعبدان بن أحمد الأحوزي، وهدي بن همام، وعمران بن موسى الأزدي وغيرهم. يروي عنه القاضي أبو نعيم الاسترآبادي، وأبو الحسن الأشر وجماعة، مات باسترآباد بعد صلاة الفجر يوم الأحد لاثني عشرة خلت من شهر ربيع الآخر سنة الثمانين وستين وثلاثمائة.

والده أبو عمر أحمد بن محمد بن الحسن السوراني. يروي عن عماد ابن رجاء، والحسن بن علي السماس. يروي عنه ابن أحمد الفقيه، ومحمد ابن ابراهيم بن أبوه، وابن باسترآباد سنة ثلاث وثلاثمائة.

والحسن بن محمد بن الحسن أخو أحمد السوراني الاسترآبادي، كان ثقة. يروي عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. يروي عنه عمر بن أحمد بن الحسن السوراني.

السوراني: بضم السين المهملة والراء المكسورة والباء المفتولة آخر الحروف، وفي آخرها التون بعد الافف.

هذه النسبة إلى سوريا، وظني أنها قرية من قرى نيسابور، منها:

إبراهيم بن نصر السورياناني النيسابوري. يروي عن مروان بن معاوية الفزاري، والوليد بن القاسم، وعمرو العمقبي، وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم. يروي عنه أبو زرعة الرازي الإمام.

١٨٦
السوري: بضم السن المهملة بعدها الواوا ثم الراء المكسورة، ثم الياه.

السورية: يفتح السن المهملة، وسكون الواوا، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى سورة، وهو اسم رجل، وصار بيناً معروفاً بينسابور، بينهم وبين الإمام أبى عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني مصاهرة.

السوري: بضم السن المهملة، وسكون الواوا، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى السور، وهو موضع بغداد يقال له: بين السوريين.

كان من جماعة، منهم:

أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى بن خالد السورى المعروف باللمكي، ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطب الحافظ، وقال: كان ينزل بين السورىين. حدث عن أبي العييناء محمد بن القاسم، والعباس بن الفضل ابن رشيد الطبري، ومحمد بن إبراهيم بن كثير الصوري، وإبراهيم بن فهد البصري. روى عنه أبو عمر بن حيوة الخزاز، وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين، وأبو عبد الله المرزباني، وتوبي في جميع الآخرين سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

وأبو العباس أحمد بن سهل بن الفيزان الاشتفائي السورى، كان ينزل.

---

187---
بين السوَّريَّين، وهو أحد القراء المجدّين. قرأ على عبيد بن الصباح. روايته عن حفص بن سليمان حرف عاصم بن أبي النجد. واشتهر بهذه القراءة، وحدث عن بشر بن الوليد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعبد الأعلى بن حماد، والحسين بن علي بن الأسود. روى عنه إبراهيم بن أحمد البزوري، عبد العزيز بن جعفر الحريقي، وكان ثقة، مات في المحرم سنة سبع وثلاثمائة.

وأبو عمرو سعد بن سلمة بن كيسان السوري الثوري، سكن بغداد بين السوَّريَّين، وحدث عن إبراهيم بن عبد الله الهروي، وعبد الله بن عمر القواريري، والصلت بن مسعود، وعثمان بن أبي شيبة، وموسى بن سعيد الجحداني، وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، وغيرهم. روى عنه أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصوارف، وكان ثقة.

**السوَّيقاني**، يفتح السينين المهمتين، بينهما الواو الساكنة، وفتح الفاف، وفي آخرها الثبوت.

هذه النسبة إلى السوَّيقاني، وهي من قرى مرو على أربعة فراسخ منها على طرف البرية، يقال لها: شاوشكان، خرج منها جماعة من الخداداء والحدودين، منهم:

القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن بن حفص بن السوَّيقاني.

كان من المتميزين. سمع بغداد الشريف أبا نصر محمد بن محمد بن علي الزبيري، وبمره محمد بن أبي بكر الخلالي وغيرهما، أجاز له جميع مسوعاته، وحدث عنه جماعة بخاراسان، وماوراء النهر، منهم: أبو محمد حمزة بن إبراهيم الخذابادي، وتوفي في حدود سنة عشر وخمسين.

---

- 188 -
السَّوْسَتَجِرَّدِي: بالواد بين السينين المهمتين، وسكون النون، وكسرب الجيم، وسكون الراة، وفي آخرها الدال المهملة.

هذه النسبة إلى قريتة بنواحي بغداد يقال لها: سوستجرد، والمنصب إليها: أب الحسن أحمد بن عبد الله بن الحضر بن مسروب العدل، المعروف بابن السَّوْسَتَجِرَّدِي، كان ثقة مأموناً، دينياً، وراعياً مثوراً، حسن الاعتقاد، شديداً في السنة، وحكي عنه أنه اجتاز يوماً في سوق الكرك، فسمع سبباً بعض الصحابة، فجعل على نفسه أن لا يمشي قط في الكرك، وكان يسكن باب الشام، فلم يعر قنطرة الصواريخ حتى مات. سمح أبا جعفر محمد بن عمرو ابن البخترى الرزاز، وأبا عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، وأبا بكر أحمد ابن سلمان التجداد، وأبي بن محمد بن الزبير الكوفي، ومحمد بن جعفر الآدمي القاريء، واسعيل بن علي الحطيء، وأبا بكر محمد بن عبد الله الشافعي، كتب الناس عنه انتخاب محمد بن أبي الوفاء الحافظ، وروى عنه أبو القاسم عبد العزيز بن علي الأزجي، وأبو الحسين محمد بن علي بن المهدي بالله، وكانت ولادته في جمادى الآخرة من سنة خمس وعشرين وثلاثمائة، ووفاته في رجب سنة ثلاثين وأربعين.


السَّوْسَتَجِرَّدِي: بالواد بين السينين المهمتين، الأولى مضمومة، والأخرى مكسورة.

هذه النسبة إلى السوستجة.
أما السوس؛ فهي بلدة من كور الأسواج من بلاد خوزستان، بها قبر دانيال النبي عليه السلام، خرج منها جماعة من الأئمة والمحدثين، فمن المشهورين: أبو شعبة صالح بن زياد السوسي، سكن الجزيرة، وكان من القراء، يروي عن عبيد الله بن موسى. روى عنه أبو عروبة الحراني، مات بالرقة في المحرم من سنة إحدى وتسعين وثامين.

وأبو العلاء علي بن عبد الرحمن الخزاز السوسي اللغوي. سمع أبا عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي. روى عنه: أبو نصر السجزي الحافظ، وأحمد بن يحيى السوسي. سمع أسود بن عامر. روى عنه أبو بكر ابن أبي داود.

وأبو بكر محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز يعرف بالسواقي. سمع سوار بن عبد الله. روى عنه: أبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص الكتاني، وغيرهما.

وأبو بكر محمد بن اسحاق بن عبد الرحيم السوسي. روى عن الحسين ابن اسحاق الدقيق، وأبي سيرار أحمد بن حمديه الدستريين، وعبد الله بن محمد ابن نصر الرباني. روى عنه: أبو الحسن الدارقطني، وأبو الحسن بن رزقوه البازاز، وغيرهما.

وأبو القاسم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن يوسف السوسي المعدل، من أولاد المحدثين، كان شيخًا مهيبًا. حسن السيرة. سمع أحمد بن عمر الليفي، وأحمد بن محمد بن النضر، وأبا علي محمد بن عمر الجرشي، وأحمد بن سلمة، وأبا علي القفاني. روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ.

وخرج له أبا علي الحافظ القوائد، توفي في رجب سنة أربعين وثلاثمائة.

وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبو القاسم السوسي، حسن اللبان، والبيان، لا يصطل بناه من شهامته.

- 190 -
وجماعة ينسبون إلى بلدة سوسة، وهي بلدة بالمغرب، وهي مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الحنطة ضرب إلى الصفرة، ومن السوسة يخرج إلى السوس الأقصى على ساحل البحر المحيط بالدنان، فمن السوس الأقصى إلى القبروان ثلاثة آلاف فرسخ، يقطعها السالك في ثلاث سنين، ومن القبروان إلى طرابلس مائة فرسخ، ومن طرابلس إلى مصر ألف فرسخ، ومن مصر إلى مكة خمسمئة فرسخ، يخرج الحاج من السوس الأقصى إلى مكة في ثلاث سنين ونصف، ويرجع في مثلها، خرج منها محدثون وأدباء وفقهاء، منهم:

يحيى بن خالد السوسي، مغربي، يحدث عن عبد الله بن وهب،

كذا ذكره ابن يونس.

وذكر أن أبا القاسم نصر بن أحمد بن ملكود السوسي شيخنا الذي كتبنا عنه بدمشق، وروى لنا عن أبي القاسم علي بن محمد بن علي الموصلي من سوس الغرب، فان ملكود(1) اسم مغربي والله أعلم.

أبو بكر محمد بن أشحاك بن عبد الرحيم السوسي من أهل السوس، قدم بغداد في سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. وحدث بها عن الحسين بن اسماع الديفقي وأبي سيار أحمد بن حموه التسريين، وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي أحاديث مستقيمة. روى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق، أبو الحسن محمد بن الحسين بن الفضل القطان، وقد سمع منه أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ، وروى عنه.

وأبو أحمد بن الأملك السوسي البازار من أهل السوس، يروي عن سهل بن بكر، روى عنه أبو بكر بن القرى.

وأبو عبد الله الحسن بن محمد بن شهير السوسي، روى عن محمد بن جعفر بن إياس بن يزيد الفضلي، ومحمد بن الحجاج وغيرهما، روى عنه أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المقرئ، وقال في معجم شيخنا: حدثني أبو عبد الله

(1) في "اللباب لابن الأثير" ملكود.
ابن شهيراز السوسي، ومارأته عنياً أجمل وجهاً منه فقد رحمه الله.
وما أبا أبو أحمد محمد بن سليمان بن عبد الكريم بن محمد بن خالد البزاز السوسي، وكان يعرف بن أبي أيشي سوس، فقيل له السوسي لهذا. حديث عن قلية بن سعيد، وعبد الملك بن عبد ربه الطالبي، رووا عنه أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ البغدادي.
وأبو حفص، وقال: أبو القاسم عمر بن محمد بن موسى بن السوسي البغدادي السوسي، نسب إلى جده الأعلى من أهل بغداد. حدث عن أبي خالد محمد بن هارون الخضري، ومحمد بن أبي الأزهر الخواراجي، رووا عنه علي ابن عبد العزيز الطاهري، وابن بكر النجار وغيرهما.

**السوطي**، يفتح السين، وسكون الواو، وفي آخرها الطاء المهملة.

هذه النسبة إلى السوطي وعمة، والمشهور هذه النسبة:

أبو القاسم الحسين بن اسحاق بن إبراهيم بن اسماعيل بن محمد بن أبان البغدادي المعروف بابن السوطي، كان كثير الغلط. حدث عن محمد بن اسماعيل بن موسى الرازي، وأحمد بن عثمان بن يحيى القدسي، وحماد بن محمد بن عبد الله الهروي، وأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي، وناهواه.

رووا عنه أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الخواراجي، والحسن بن محمد بن اسماعيل البزاز، وأبو طالب محمد بن علي بن الفتح العربي.

قال أبو بكر الخطيب الحافظ السوطي، كان كثير الهم شيعه، وقد رأيت له زوجته كثيرة تدل على غفائه، وسألت عنه محمد بن علي بن الفتح العربي، فقال: كان يستملي على شاهين، وما علمت من حاله إلا خيراً.

وما في شعبان سنة ثلاث وتسعة وتثالثة.

- 192 -
السُّوَيْدِيّ: فِيُفْتَح السَّنِينِ المُهْمَةٌ، وَسُكُونُ الْوَاَوِ. 

هَذِه النِسْبَة إِلَى بَنِي سَوَّمٍ بْن عَدِيّ، وَهُوَ أَبَنِى وَآمِئَةٍ وَعَامِرُ أَخُوهُ بَنِ عَدِيّ 

أَبِنْ تَجْبَر. وَالْمَشْهُور بِهِ النِّسَابُ: 

خَيْلَةُ بْنِ خَيْلَةٍ التَّجْبِرِيّ. ثُمَّ السَّوَيْدِيّ. فَقَالَ ابْنُ يُونُسُ: شَهِدُ فَتْحُ مُصْرِ. 

وُكَانَ مِنْ رَؤْسَاءِ بَنِي سَوَّمٍ بْن عَدِيّ، 

وَأَبُوَّ عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَمِيدٍ بْنِ الْوَزْرِيّ بْنِ سَلِيمٍ بْنِ الْمِهاَجِرِ السَّوَيْدِيّ مُولَى 

مَبْشَرٍ (١) بْنِ كَثِيرٍ. يَرْوُي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنٍ وَهْبٍ، كَانَ 

فَقِيْهًا مِنْ جَلَّاسَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَكَانَ عَالِمًا بِالشَّرْعِ وَالأَدِبِ، وَالْأَكْبَارِ وَأَيَامِ النَّاسِ 

وَالنِّسَابُ. فَقَالَ: كَانَ مُوْلَدُهُ سَنَةٌ إِخْرَىٰ وَتَسْعِينُ وَمَائَةٌ، وَتَوَفَّى فِي شَوَال 

سَنَةٌ خَمِسِينَ وَمَائَةٌ، وَتَوَفَّى فِي حِبْسِ ابْنِ المَدَّرِ صَاحِبُ الخَرَّاجِ لْخَرَاجٍ 

كَانَ عَلَيْهِ. 

(١) فِي «الْبَابِ» لَا بِنَ الْأَثْبِرِ: بَيْرِ.

النِّسَابُ م١٣ ج ٧ 

١٩٣٣
السيويدي: يفتح السين المهملة، وكسر الواو، ويسكون الياء المنقوطة من تحتها بائنتين، وفي آخرها الدال المهملة.

هذه النسبة إلى سيوید، واشتهر بهذه النسبة:
أبو جعفر محمد بن النوشجان السويدي من أهل بغداد، وعندما قيل له:
السويدي، لأنه وصل إلى سيوید بن عبد العزيز الحسن دكاني، فكتب عنه:
وكان صدوقًا، ثقة، متحاطاً في الأخذ. سمع عبد العزيز بن محمد الدراوري
والوأيد بن مسلم، وسويدي بن عبد العزيز، ووكيم بن الجراح، وعبد الله
ابن علي الكندي. روى عنه أحمد بن حنبل، وأحمد بن إبراهيم الدورقي
وغيرهما، وقال البخاري: محمد بن النوشجان السويدي: بغدادي، وعندما
قيل له السويدي، لأنه دخل إلى سويد بن عبد العزيز. قال أبو عبد الآجري:
سألت أنا داوود سليمان بن الأشجع عن أبي جعفر السويدي، فقال: ثقة،
حدثنا عنه أحمد، كان صاحب شكوك في الحديث، رجع الناس من عند
عبد الرزاق ثلاثين ألفًا، ورجع بأربعة آلاف.

السيويدي: يفتح السين المهملة، وكسر الواو، وسكون الياء ساكنة.
منقوطة بائنتين من تحتها، وفي آخرها القاف.

هذه النسبة إلى بيع السيويدي، وهو دقيق الشعر، ومشهور هذه النسبة:
أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السويدي. وقيل له: السيويدي.
أيضاً، هكذا ذكره ابن ماكولا في هذه الترجمة (1) ثم قال: وعبد الله بن
مكي السيويدي.

(1) الإكال: ٤٧٠/٤٨٥

١٩٤—
السوتيقي: بضم السين المهملة، وفتح الواو، وسكون الياء المقطعة بائنتين من تحتها، وفي آخرها القاف.

هذه النسبة إلى سوتيقة الصغد بالرزيق، وهو موضوع بمرور السوتيقة في بعض السوق، والمشهور بهذه النسبة: أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن جميل السوتيقي المروزي، يروي عن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.

 Después de leer el documento con naturalidad, se puede traducir como: 

El suyayiqi: con una pata de la silla puesta, y abriendo la a, y colocando el ay una vez más. 

Esta es la relación con suyayiqat el small al-riziq, que es un tema en el riziq, y el suyayiqat en algunos mercados, y el más conocido de esta relación: Abú 'Umar Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Jumál el suyayiqi el marwazi, se cuenta sobre Abu Daud Salih ibn el al-Shiath el sijastani.
باب السين والهاء

السُهْرُيُّيُّ : بضم السين المهملة، وسكون الهاء، وضم الراء، وفي آخِرها الباء المهملة.

هذه النسبة إلى سُهْرُب ب، وهو اسم بلغ أبي علي الحسن بن حمدون، ابن ولد بن غسان، الوليد بن عبد الله بن عبد الله، سُهْرُب النسابوري السُهْرُيُّي. الأديب، مولى عبد القيس من أهل نسابور. كان أديباً بليغاً فاضلاً حافظاً. سمّى محمد بن رافع، وأسحاقي بن منصور، محمد بن يحيى، وعبد الله بن هاشم. روى عنه أبو عمر بن اسماعيل، وأبو محمد الشيباني، وتوفي سنة تثمانية عشرة وثلاثمائة. وروى عن السُهْرُي ببعض الضلال:

إذا البُنْتُ الناس فسُبّرتهم وعلمتُ مافعلوا من الأسباب فذا القراءة لانقترب قاطعاً وأذا المودة أقرب الأناساب

السُهْرُيُّيُّ : بضم السين المهملة، وسكون الهاء، وكسر الراء أوفتحها، وفي آخِرها الحمَّام.

هذه النسبة إلى سُهْرُج، وهي من قرى بسطام، خرج منها:

أبو الفتح عبد الملك بن محمد بن محمد بن شعبة السُهْرُجي البسطامي، شيخ يفهم الحديث، وعالم في طلبه، وأكثر من أصحاب أبي طاهر الزنادي، وأبي عبد الله الحافظ، وأبي عبد الرحمن السلمي بنسابور، وخطه على الأجزاء الحديثة بنسابور ما يكثر وجوده، ورجع إلى بلده.

(1) في نسخة كوبلي : عبد الله.

196
وجمع الأجزاء، لم أدركه، وكتب عنه أصحابنا، وظني أن لي عنة إجازة
ولم أظهروا بها بعد، وتوفي في سنة نيف وعشرين وخمسين.

* * *

السهروردي: يضم السن المهمة، وسكن الها، وفتح الرا، والراوي
ويسكن الرا الآخر، وينقررها حالة المهمة.

هذه النسبة إلى سهرورد، وهي بلدة عند زنجان، خرج منها جماعة.

منهم:

أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمومة، وهو عبد الله بن
سعد بن الحسن بن القاسم بن علقمة بن النصير بن عاد بن عبد الرحمن بن القاسم
ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه السهروردي، نزل بغداد
وسكنها، وتفقه في النظامية زمانا على أسد بن أبي نصر النجفي، ثم
انتقلت عن الناس، وآثر العزلة والخلوة، وظهر له جماعة من المريدين،
وبين رباطا لنفسه على شط دجلة، وأسكنه جماعة من الصالحين، حضرت
عندم نوباء عدة، وسمعت كلامه، وتبكيت به. سمع أبو علي محمد بن
سعد بن نهيان الكاتب وغيره، وسمع بقراءته على شيخنا أبي سعد أحمد بن
محمد البغدادي، كتب عنه شيئا يسر، وأزال عنه مولدنا فقال: تقدر
لا تُقَدِّرَ في سنة تسعين وأربعين سنة سهرورد.

وعمه أبو حفص عمر بن محمد بن عمومة السهروردي، نزل بغداد
أيضاً، كان جميل الأمر، مرضي الطريقة، تفقه على السيد أبي القاسم
الدبوسي، وقرأ طرقاً من العلم، ثم انصرف وأعرض عن ذلك. سمع أبو محمد
رضي الله عن عبد الوهاب التميمي، وأبا الحسن عاصم بن الحسن بن عاصم
الكرخي وغيرهما، وتوفي في الأسبوع الذي دخلت بغداد، وسمع منه شيخنا

- 197 -
عمر بن أبي الحسن البططيسي وجماعة من أصحابنا، وكانت ولادته سنة
خمس وخمسين وأربعمائة، وتوفي في الثامن من شهر ربيع الأول سنة ستين
وثلاثين وخمسين، ودفن بالشهانية.
وأبو شجاع فارس بن الحسين بن فارس بن الحسين بن غريب بن بشير
الدهلي السهرودي، سكن بغداد، وهو أبو شجاع بن فارس، وفارس
كان شيخًا ثقة فاضلاً صالحاً صدوقًا، له معرفة باللغة والأدب، وكان
يقول الشعر، ويحفظ اللغة. سمع أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان البراز
وأبا القاسم عبد الملك بن محمد بن نادران الواضع وغيرهما، وجماعة من
أهل الأدب. روى لنا عنه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبا القاسم
اسماعيل بن أحمد بن السمرقندي، وأبو البركات عبد الوهاب بن المبارك
الانشاطي، وأبو الفضل محمد بن ناصر السرائي، وأبو الفرج عبد الخالق
ابن أحمد اليوسفي، وأبو حفص عمر بن ظفر المغازي وغيرهم، وتوفي في
شهر ربيع الآخر سنة سبع وأربعمائة.
وأبنه أبو غالب شجاع بن فارس السهروردي المعروف بالدهلي، مفيد
ب بغداد في عصره. سمع الكثير، وبالغ في الطب، وكان يورق، ونسخ
بخط ما لا يدخل تحت العقد. سمع أبا طالب محمد بن محمد بن غيلان
والله، وأبا محمد الحسن بن علي الجوهر، وأبا طالب محمد بن علي بن الفتح
العشاري وطيفهم، حذinstagram: يسير. سمع منه والدي رحمه الله
وأخيه أبو حامد بن فارس الدهلي.

السهمولي: بفتح السين المهملة وسكون الهاء، وضم اللام [ في آخرها
ياء منثنا من تحتها ].

هذه النسبة إلى سهل ، وهو اسم لبعض أجداد المتنسب إليه ، منهم :

- 198 -
أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن أحمد بن سهل السهُلِّي، من أهل سرخس، الإمام الطيب، عنيف، خيري، حسن السيرة، مليج الوغظ، اشتهر بلاد خراسان، وظهر له أصحاب وأتباع، سمع الحديث الكثير مع أولاده، من جماعة من الشيوخ المتلارين بمرور وسرخس، وما أظن أنه حدث بشيء، وكان آخر أمره أن حضر السماع في دعوة جمع بنيسابور، فأ عنه القول:

يا ديار الأحباء عدنك خير، فتردّي على الحب جواباً
قال: فتوجه وكي، وقام وسط الجمع مطروحاً، ومات من الغد، وكان يوم الجمعه، تفقّه على الفاضي أبي القاسم العبد، ثم صار من مشاهير الوعاظ، وسمع الحديث من أبي الحسن الليث بن الحسن البصري، ومات يوم الجمعه الثامن من جمادي الآخرة سنة ثمانين وأربعمئة، ودفن بالحيرة بنيسابور.

وأما الكبار أبو القاسم صاعد بن محمد بن الحسين السهُلِّي، كان شيخاً عالياً فاضلاً، من بيت العلم والورع، سمع برو أبو الخير محمد بن موسى بن عبد الله الصفدار، وبسرخس السيد أبي الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني، وبيسابور أبي الحسن علي بن أحمد المدني وغيرهم. سمعت منه الحديث بسرخس سنة ثمان وعشرين ثم منصري من العراق سنة ثمان وثلاثين، سمعت منه أيضاً، وكانت ولادته في صفر سنة تسع وخمسين وأربعمئة بسرخس، ووفاته بها في سنة ثلاث وأربعين وخمسمئة.

وأخوها أبو يعقوب يوسف بن محمد السهُلِّي. سمع السيد أبي الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني، وأبا منصور محمد بن عبد الملك بن علي لماضر، وغيرهما، كتب عنه بسرخس شيئاً يسيراً، وتوفي.

وأخوهما أبو سعد أسعد بن محمد السهُلِّي، كان حسن الخط.

- 199 -
سمع أبو منصور عبد الملك المظفر المعروف بافوكه. سمعت منه أحاديث، وكانت ولادته في ذي الحجة سنة أربع وستين وأربعمائة، ووفاته في رجب سنة أربع وأربعين أو خمسين وخمسين.

ومن القداماء:

أبو الحسين طاهر بن محمد بن سهلوية بن الحارث السهلوني العدل، ينسب إلى جدته من أهل نسبان، ذكره الحاكم أبو عبد الله في "التاريخ". وكان يلقى الشيخ أبا بكر بن اسحاق لما كُفَّ، وكتب حديثًا كثيرًا، سمع الشرفي، ومكي بن عبدان وأقرانهما، يقي عندها على القبول في الشهادة ستين، ثم خرج إلى الحج في شهر رمضان من سنة ثلاث وسبعين، ولذات الامام، وحدث ببغداد والطريق. وتوفي سنة تسع وسبعين وثلاثًا، و هو ابن سبعين سنة.

السهلي: يفتح السين الممزة، وسكنونها، وفي آخرها الميم.

هذه النسبة إلى سهم، وهو سهمان، سهم جمع، وهم أخوان إبنا عمر بن هضيب بن كعب لؤي، منهم:

عمر بن عاص رضي الله عنه، ووالده ولده، والأخ هو عبد الله بن عبد الله بن حبيب السهلي أبو وهب.

وأبو أمامة (1) الصديق بن عجلان السهلي الباهلي من الصحابة.

وأما سهمة قريش، فمنهم:

أبو إبراهيم عمرو بن شبب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهلي القرشي، يروي عن أبيه، وسعيد بن المسبد، وطاووس، روى عنه أبواب، ابن جريج، واللؤي، وأم عمرو بن شبب حبيب بنت مرة بن عمرو بن عبد الله، وكان أحمد بن حنبل، وعلي بن المذيح، واسحاق

(1) في الأصل: أبو أمامة، والتصحيح من "الإضافة" وكتب الرجال.
ابن إبراهيم، يحتفظ بحديثه، وتركه يحيى بن سعيد القطان. وأما يحيى ابن معين فمرض القول فيه.

قال أبو حامد بن حيّان: عمرو بن شبيب، إذا روى عن طاوس وقال المسبب من الثقات غير أبيه، فهو ثقة، يجوز الاحتجاج به، يروي عن هولاء، وإذا روى عن أبيه عن جده، فإنه من مناظر كثيرة، لا يجوز الاحتجاج عندي بشيء. روى عن أبيه عن جده، لأن هذا الاسئلة لا يخلو من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، فإذا روى عن أبيه، فأبوه شبيب، وإذا قال: عن جده وأراد عبد الله بن عمرو جد شبيب، فان شبيباً لم يلق عبد الله بن عمرو، والخبر بنقله هذا يكون منقطعاً، وإن أراد يقوله: عن جده جده الأدفي جد عمرو، فهو محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد بن عبد الله لا صحة له، فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً، فلا يخلو عمرو بن شبيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، والمنقطع والمطلق من الأخبار لا تقوم بهما الحجة، لأن الله عز وجل لم يكلف عبادة أخذ الدين عنمن لا يعرف والمطلق والمطلس ليس يخلو من لا يعرف. قال أبو حامد: وقد كان بعض شيوخنا يقول: إذا قال عمرو بن شبيب: عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، يسمى فهو صحيح، وقد اعتبرت مقالاه، فلم أجد من رواية الثقات المثنين عن عمرو فيه ذكر السماع عن جده عبد الله بن عمرو، وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن اسحاق وغير الرواة، وقال أبو حامد: إن جده اسمه عبد الله عمرو، فأدرج في الأسانيد (1) في الحكم عندي في عمرو بن شبيب، إلا من جهة ماروى عن أبيه عن جده، والاحتجاج بما روى عن الثقات عن غير أبيه، ولولا كراهية التطويل لذكرت من مناظر أخبراه التي

(1) في نسخة كتابي: وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق وغير الرواة، كما يلزم أن جده

اسمه عبد الله بن عمرو فادرج في الأسانيد.

٢٠١
رواها عن أبيه عن جده أشیاء يستدلال من الحديث صناعته على صحة
ما ذهبنا إليه.

وأبو وذهب عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي من سهم باهله من أهل
البصرة، روى عن حمید الطويل. روى عنه أهل العراق، مات ببغداد ليلة
الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من المحرم سنة ثمان وثمانين.

وأبو القاسم حمزة بن يوسف بن ثابت السهمي القرشي من أهل جرجان
أحد الخلفاء الراشدین، رحل إلى العراق وكور الأهواز، وأصفهان،
والشام، وديار مصر، وأدرك الشيوخ، وتعمدوا بلاده لأبي بكر الاسبغی
وأبي أحمد بن عدي الحافظ، وصفص الصصینف، وله أقرباء ينسون إلى
بني سهم أيضاً ذكرهم في "تاريخ جرجان" وتوفي...

وأبوه أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن موسي بن إبراهيم بن محمد
ابن أحمد بن عبد الله بن هشام بن العاص بن وايل بن سهم السهمي القراؤ
من أهل جرجان، كان فقهاً فاضلاً. سمع أبا نعيم عبد الملك بن محمد بن
عدي الأسراباذی، وعبد الله بن محمد بن مسلم الاسفرايني، وعبد بن علي
ابن جمعة الروياني، وعلي بن اسحاق الموصلی، وغيرهم. روى عنه القاضي
أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، وعبد الله بن علي بن بشروان، ذكر ابنه
حمزة بن يوسف السهمي، قال والدي: حدث بمكة وبغداد والكوفة والری
وهمدان وجرجان، وتوفي في جمادي الآخرة سنة ثمان وثمانين وثلاثمئة
وكنت غائباً. ودخلت جرجان بعد وفاته باثني عشر عاماً.

ووالده أبو اسحاق إبراهيم بن موسي بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن
عبد الله بن هشام بن العاص السهمي الجرجاني، كان قد كتب الكثير من
الأخبار، وتفقه الشافعي على إبراهيم بن هانئ. روى عن أبي زرعة ومحمد بن
عبد الوهاب الأنصاري، ومحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله السهمي القرشي. كان من صباه إلى وقت وفاته مستغلًا بالعلم والزهد والعبادة وكتب الحديث. روى عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن علي، ومحمد بن العباس. قال حمزة بن يوسف السهيمي: كان أبو الحسن الدارقطني يقول: لا أعرف من اسمهم أسمهم في جميع المحدثين إلا عماك، وقد أثبت اسمه في كتابه الذي سماه المؤلف والمختلف. روى عنه أبو بكر محمد بن يوسف القاضي، وحدث عنه حمزة السهيمي بالوجادة، ومات في سنة ستين وثلاثمئة.

أبو الفضل ثابت بن يوسف بن ابراهيم السهيمي آخر حمزة السابق. ذكره. يروي عن أبي أي عقوب، وأبي بكر أحمد بن ابراهيم الاسماعيلي، وأبي العباس بن حمزة الهاشمي، وأبي الحسن علي بن عبد الرحمن البقائي، وأبي زيد عامر، وأبي علي بن المغيرة وغيرهم.

أبو غامد محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الصائغ عم ثابت الساكن ذكره. يروي عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الاسترازي. روى عنه أبو سعد أحمد بن محمد المالكي، وعبد الرحمن السجئي، وأبو أحمد الباخرزي، وغيرهم، وتوفي سنة خمس وستين وثلاثمائة.

أبو محمد، وقيل: أبو نصر، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن يهم بن عمرو بن هفصيص بن كعب بن زيد بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر القرشي السهيمي. وقد قيل: العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن يهم. وكان بينه وبين أبيه ثلاث عشرة سنة فقط. مات بمصر 203.
سنة ثلاث وستين ليالي الحر، وكان له يوم اثنتان وسبعون سنة، وقد قبل: إنه مات بقرية عجلان قرية من قرى فلسطين بالقرب من غزة سنة خمس وستين من الهجرة.

أبوه أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهيمي من مؤخرة الصحابة، إنه أسلم في الهندة بعد منصرف الأحزاب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العاص مؤمنان (1). روى عنه ابنه عبد الله، وعبد الله بن عمرو قيس بن أبي حازم، وكان من دهاء الناس، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، وكان في تلك القرية أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم ولاء عمر على جيش بالشام، وفتح بيت المقدس، وعدة من بلاد فلسطين، واختلف في وفاته، قبل: إنه توفي سنة إحدى وثمانين، والصحيح أنه مات قبل ابنه عبد الله بن عمرو، وسأله ابنه في وقت النزاع: كيف ترى؟ قال: أرى كأن السماء أطلقت على الأرض، وكان نفسي خرج من خرق إبره، ومات.

(1) وهو حديث صحيح بشهادته، ولفظه بلاله: وأبا العاص مؤمنان، حذام وعرو» رواه أحد في المسند، والحاكم في المسند، وغيرهما، ومن شواهد معروفة، روته الترمذي وغيره، بينفظ: عمرو بن العاص من صالحي قريش، ولفظه: أسلم الناس، وآمن عمرو بن العاص، روته الترمذي وغيره.

- ٢٠٤ -
باب السين واللام ألف

السلاحي: بكسر السين المهملة واللام ألف، وفي آخرها الحاء المهملة.

هذة النسبة إلى جماعة يحملون السلاح.

فأما أبو الحسين محمد بن محمد بن المظفر بن عبد الله الدفاعي السلاحي المعروف بابن السراج البغدادي، هذا شيخ من أهل بغداد، سكن سوق السلاح، فنسب إليه من الجانب الشرقي بغداد. سمع مؤسى بن جعفر بن عرفة السمرار، وأيا الفضل عبد الله بن عبد الرحمن الزهري، وعلي بن عمر الحرئي، وأيا القاضي بن حبابة المثيوبي، وأيا عبد الله المرزابي. قال أبو بكر الخطب الحافظ: كتب عنه، وكان صدوقا، ولد في صفر سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، ومات في شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.

وأبيه أبو الحسين محمد بن المظفر بن عبد الله السلاحي المعدل المعروف بابن السراج أيضًا من أهل سوق السلاح. حدث عن جعفر بن محمد بن نصر الخالدي، وأبي بكر أحمد بن سلمان بن الحسنة النجاد، ومحمد بن جعفر الآدمي القرائي وغيرهم. كتب عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطب الحافظ، وقال: حضرت يومًا عند أبي الحسين بن بشران، فعلقت عليه ما أنا ذا أكره، وذكر حكايات وأبياتها من الشعر عن أبيي اسحاق إبراهيم بن هلال السبئي ومات في جمادي الأولى سنة عشر وأربعمائة.


- ۲۰۵ -
السلاقي: بضم السين بعدها اللام ألف، وفي آخرها القاف.

هذه النسبة إلى سلاقة، وهو بطن من بني سلام، وهو سلاقة بن وجب.

ابن حافظ بن وهب بن الحارث بن المخرب من بني سلامة (1) بن لؤي.

وهو...

السلاقي: يفتح السين المهملة، وتشديد اللام ألف، وفي آخرها اللام.

هذه النسبة إلى عمل السلاقي وبيعها، وهو شيء يعمل من الحلفاء والخوص.

وهل بعض أجداد المنتسب إليه كانوا يعملوا?

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن السلاقي الوراق من أهل

كرخ بغداد، وكان له دكان عند باب النوبي، يبيع فيه الحر وينبز ويكب

الرقاع، وكان شيخًا مسيئًا جلًا، غير أنه كان مشيعًا، قليل الصلاة على

ما قبل. سميت أبا الفضل محمد بن ناصر الحافظ يقول: كنت أمشي إلى

صلاة الجمعة وقد أغلق باب النوبي، وضاقت الورق، وأبو عبد الله بن السلاقي

قاعد على دكانه فيرغ البيال، ما على قلبه من صلاة الجمعة شيء. سمع

أبا جعفر محمد بن أحمد بن المسامة، وأبا الغنماء عبد الصمد بن علي بن المأنون،

وأبو الحسن جابر بن بصر المحبوب، وترتدي بالرواية عن أبي علي محمد بن شعاب

الزرنيبي، وأبي بكر أحمد بن محمد بن سباع الكازروني، كنت عنه وكنت

أقرأ على دكانه باب النوبي، وكان عماراً، سيء الأخلاق، كان نسأله أن

يدخل مسجداً لقرأ عليه، فما كان يجيب إلى ذلك، وكنا نقرأ على باب

دكاكه بالشارع، ويفق أصحابنا، وثقنا في بعض الأوقات، وفي

بعضها يجلس بين بنيه، والله تعالى يرحمه وإياه، ويتجازر عنا وعنه،

وكان ولادته في شهر رمضان سنة سبع وأربعين وأربعمئة بالكرخ.

(1) في نسخة كورني: من بني سلامة.
وتوفي في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، ودفن بمقابر فريش بالقرب من قبر أبي يوسف القاضي.

وأبو جعفر محمد بن الخطاب بن محمد السلال الطبري، فقهه، سديد السيرة.

من أصحاب والدي رحمه الله، وعلى تفقت، وكان نزه النفس، يعيش بالتجارة، يعرف مداكيا. سمع بينسابور أبا علي بن قصر الله بن أحمد بن عثمان الخشتامي، سمع منه أحاديث قبل خروجه إلى الرحلة، وقتل في وقعة الخوار، ومشاهده نرى في شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وتسعنا، وكان قد جاوز الستين.

وأبو العباس محمد بن الحسن بن أسحاق السلال الاسترازي، من أهل الاستراز، رجل إلى العراق في طلب العلم، وكان ثقة صدوقيا. يروي عن أبي جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضري، وأبي عبد الله محمد بن أيوب وغيرهما، مات بعد الحسن واثلاثمائة.

السلامان: يفتح السماие المهلة، والمييم بين الألفين، وفي آخرا الأئمين.

هذة النسبة إلى سلامان، وهو بطن من الأزرق، منهم:

أبو القاسم علي بن الحسن بن خلف بن فدف بن خالد بن سيبار السلامان، مولى عبد الملك بن أبي الكندر سعد بن مالك بن الأفيصر الأردي ثم السلامان. قال أبو سعيد بن يونس: كذا قال في نفسه ولوقته وإملائه علي من أهل مصر. يروي عن محمد بن رميح، وحمرلة بن بحبي، وغيرهما، توفي يوم الثلاثاء لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة. وكان مولده فيما قال في سنة تسع وعشرين ومائتين في آخرها.

٢٠٧
وحبب بن عمرو السلاماني من قضاعة.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو مجهول (1).

السالمي: يفتح السين المهملة واللام ألف المخففة، وفي آخّرها الميم.
هذه النسبة إلى رجل وموضع.
أما الرجل، فهو مسند إلى بي سلامان، وهو بطن من قضاعة، وفيهم كثرة من الصحابة فمن بعدهم، منهم:
خليد بن سعد السلامي من سلامان من قضاعة، ذكر ذلك أبو الحسن ابن سبع في تاريخه (2).

وأما المسند إلى موضع، فهو مدينة السلام بغداد، والمشهور بهذه النسبة:
أبو الحسن عبد الله بن موسى بن الحسين بن إبراهيم بن كنيد السلامي الشاعر، كان محدثاً فاضلاً حافظاً، حسن الشعر، مليح النادرة، غير أنه ضعيف في الرواية. روى عن أبي عبد الله المحاملي، وأخيه أبي عبد الله القاسم بن إسماعيل، وعبد الله بن محمد بن زيد، وأبي بكر بن مجاهر المقرئ، ومحمد بن خليد الحافظ وغيرهم. روى عنه أبو عبد الله بن مندة الحافظ، وأبو العباس المستغرفي، سمعت وجه بن طاهر، سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي، سمعت：أبا بشر بن هارون، سمعت：أبا سعيد الإدريسي الحافظ، يقول: كان أبو عبد الله بن مندة الأصبهاني الحافظ سيء الرأي فيه، ولأزاه كان يعتمد الكذب في فضله، إلا أنه كتب عنده ود ودرج من المجهولين وأصحاب الرواية، ومات في المحرم سنة أربع وسبعين وثلاثمئة.
وابين أبو روح عبد الحي بن عبد الله السلامي، ذكرته في حرف الياء،

في البغدير القندي (3).

(1) انظر الجزء الثاني صفحة (270) من الأنساب.
(2) إلخ (الحيدر) 101/6
(3) البغدير القندي
وجماعة انسروا بهذه النسبة إلى بغداد قدماً وحديثاً، منهم:

شيخنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي البغدادي الحافظ، وكان
يكتب لنفسه: الفارسي الأصل، السلاحي المولد والدار، وكان حافظ
بغداد في عصره، وكان عارفاً بماعون الحديث وأسانيده. سمع أبو القاسم علي بن
أحمد بن البسري، وأبا طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأباري، وأبا محمد
رذق الله بن عبد الوهاب التميمي، وأبا الحسين عاصم بن الحسن العاصمي، ومن
بعدهم. كتب عنه الكثير، وقرأ عليه بغداد، وكانت ولادته في سنة
نف وستين وأربعمائة، وتوفي في شعبان سنة خمسين وخمسمائة بغداد،
ودفن بباب حرب عند أحمد بن حتبل رحمه الله.

والشاعر المعروف أبو الحسن السلاحي، هو محمد بن عبد الله (1) بن محمد بن
محمد بن يحيى بن خليص بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله
ابن الوالي، بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخروج بن يفظة بن مرة بن كعب
ابن لؤي بن غالب المعروف بالسلاحي الشاعر من أهل بغداد، كان حسن
الشعر جيداً، وأظهرا صاحب كتاب شابشة التريف والطرف. روى عنه أبو الفرج
عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي، وأبو القاسم علي بن الحسن التوخي،
ومات في جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، ومن مليج شعره قوله:

ظبي إذا لاح في عشيرته يطرق بالهم قلب من طرقة
سهام أعطاه منهبته فكل من رام وصلته رشاقته
بدائع الحسن فيه مفرقة، وأفنس العاشقين فيه منهبته
قد كتب الحسن فوق عارضه هذا مليج وحقن في خلقه

ومن مليج قوله أيضاً:

الحمد لله قد فتنا لولا حذار العدا لقلنا
أثر في وجهه افتضحتنا

(1) في بعض النسخ: عبد الله، وهو كذلك في تاريخ بغداد.

الناساب م(14) ج 7 – 209
وأما أبو نصر محمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمد بن موسى بن سلام السلاحي النسفي من أهل نصف، كان شيخًا ثقة صدوقًا عالماً مكثرًا من الحديث. وبرج السلاحي في ربع نصف منสอบ اله، وسمعت أن أبي نصر السلاحي هذا لم يكن له ولد، ولم يرزق ذلك، فيبي برجًا على حائط نصف، وكان يكثر القعود عنده حتى نسب إليه، وكان يقول: هذا البرج لي بمنزلة الوَلَدُ، رحل إلى خراسان، وسمع بنسف أباه، وأبا عمرو بكر بن محمد بن جعفر النسفي، وبيحاري أبا سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي، وأبا حامد أحمد بن محمد بن عبد الله الصائغ، وبيكرينية أبا نصر محمد بن أحمد ابن علي بن حنيف الحافظ، وبيرو أبا الفضل محمد بن الحسن الحدادي، وبيورس أبا علي زاهر بن أحمد الفقيه، وغيرهم. روى عنه أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتر المستغفر، وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد البلدي وغيرهم، حداث بالجامع الصحيح للبجيري عن الكرميين، وكانت وفاته سنة نيف وثمانين وأربعون سنة بنصف.

وأخوه الأكبر منه أبو سهل أحمد بن يعقوب السلاحي. سمع أباه، وأبا أحمد القاسم بن محمد الفنطي، وأبا اسحاق إبراهيم بن أبي بكر الرازي، وأبا الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي بها، وتفقه بغداد علي أبي حامد الأسرايي، وكتب الحديث بها وخارسان، وجمع من الآداب والتفن والأشعار حتى صار ركناً من الأركان، ثم دخل جرحاً منصرفاً من العراق، ومات بها في شعبان سنة خمس وأربعون سنة.

ومن جملة فوائدها، ما ذكر أبو العباس جعفر بن محمد المستغفر في كتاب التاريخ. ووجدت في كتابه بخطه، يعني أبي سهل السلاحي: أنشدنا أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن نبيعة السعدي لنفسه من قبله في صباه:

وأما استقلت للرواح حموه فيم قلم يبي الاشاط وغيور وقفتنا فيمت بالك يكف خفه ومامزقيم قاباً كيد يطب ر.

- 210 -
وقال المستفزري: أنشدني أحمد بن يعقوب بن أسحاقي العباس بن أحنف
أيها الراقدون حولي أعيني
على الليل حسب واقتضدارا
أو صفوه قد نسبت النهارا
هائم الخوادث في أرجائها فلق
مشر المذاق وشرب كله شرق

문자 메세지
باب السين واللياء

السيّاري : فتح السين المهمة وتشديد الباب المفتوحة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها راء مهملة.

هذه السبعة إلى الأعداد ، منهم :

نصر بن سيّار أمير خراسان من قبل الروانية ، هزمه أبو مسلم صاحب الدولة العباسية ، والمشهور بالنسبة اليه :

أبوبعقوب يوسف بن منصور السيّاري ، ذكر في القاضي ناجي الحرقائي أن نسبه إلى نصر بن سيار ، وهذا وهم ، لأن قرأت في معجم شيوخ أبي محمد عبد العزيز بن محمد التهشي الحافظ ، ومنهم :

أبو الفضل يعقوب بن يوسف بن منصور بن إبراهيم بن الفضل بن محمد بن شاكر

ابن فوزيّ بن سيّار السيّاري ، كأنه نسب إلى جهة الأعلى ، قال التهشي : سمع أبو الحسن علي بن أحمد الاسماعيلي ، وأبا اسحاق إبراهيم بن محمد السواري (1) وجماعه . قال أبو كامل البصيري : كنت عنه الحديث قدما . يروي عن العلوي الحمداني ، والحافظ أبي الفضل السليماني ، قال : وكتب على استفادة وإفادة ، وهو يقية حفظا بما وراء النهر ، ثم لما لمحاكم أبي اسحاق النقودي ، وتلقيف عنه المختلف ، وثني على المشايخ أيام كنا في المدرسة ، سمحت منه كتاب المختلف لأبي القاسم الصفار ، يرويه عن أبي جعفر عشيري ، وسمعت منه كتاب "فضلاء مكة " يرويه عن هارون بن أحمد الاسترادي . وروى عنه القاضي أبو اليسار محمد بن محمد بن الحسن البزدي وجماعه .

أبو الفضل السيّاري : أبي القاسم بن عبد الله بن مهدي بن معاوية السيّاري المروزي ، كان أحمد بن سيّار جده فنسب إليه . حدث عن أبي الموجه

(1) في نسخة كوبدي : الرازي

- ٢١٢ -
الروزوي، محمد بن جابر، وعبد العزيز بن حاتم، ومحمد بن أبوب. كان يجه بن مذهب الجبر، ويدعو إليه، ولدته في سنة اثنتين وستين ومائتين، ووفاته في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. حدث عنه أبو عبد الله بن مندة
وأبو عبد الله البيعة الحافظان.
وعمر بن يزيد السياري. روى عن عبد الوارث بن سعيد، وعبدا
ابن العوام، ويوسف بن عطبة العطار. روى عنه أبو داود السجستاني،
والعمري، وأبن في اللطامي.

والخالد بن يزيد السياري. روى عن زادين ميمون. روى عنه أبو سعيد البصري.
وأبو بكر حفص بن عمر السياري. سمع محمد بن عبد الله السعداوي،
وأباعلي الحنفي. روى عنه أبو الحسن المادراني، ومحمد بن ملجم.
وأبو الحسن أحمد بن إبراهيم السياري خالق أبي عمر الزاهد. روى عن
الناشي. روى عنه أبو عمر الزاهد أخبراً وأشعاراً.

وأبو بكر السياري النجدي. روى عن الحسن بن عثمان بن زيد.

روى عنه محمد بن الحسن الشاش.

وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي السياري البصري. روى عن أبي
الخاطب الحسابي. روى عنه أبو الحسن بن لؤلؤ الوراق.

وأبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميروه اليعف بالسكّاري.

يروى عن علي بن محمد الحكاني(1) وأحمد بن نجدة القرشي. روى عنه
أبو بكر القرشي، وأبو ذر الهروي، وأبو الفتح بن أبي الفوارس.

وأبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الله بن يوسف الدلال السياري
بغدادي. روى عن ابن مروف القاضي، وأحمد بن محمد بن أحمد بن سيار.

سمع الميكاني فنسب إلى جده.

(1) في نسخة كوبيري: الخطابي.

- 713 -
السيّادي: يكسر السين المهملة، وفتح البقاء المنقطة من تحته نبتين،
وفي آخرها اللازم.

هذه النسبة إلى قرية من قرى يناره يقال لها: سيّاده، وقيل: سيّادي
وهو أشياء، والمشوه بالنسبة إليها:

أبو بكر السيّادي. قال أبو كامل البصيري: حذّوا عنه.
وأبو الحسن علي بن الحسين السيّادي يعرف بعليّة الطويل. حدث عن
السيّاب بن اسحاق، وأسلم بن السندي. روى عنه أحمد بن عبد الواحد
ابن رفيق البخاري، وأبو أحمد حمّيد بن موسي بن عبد الله بن نعيم بن
عبد المزيّز بن خبيب بن عبد البخاري السيّادي. وخبيب كوفي. قلد
بخاري مع قتيبة بن مسلم. روي حمّيد عن أبي عبد الله بن أبي حصين،
وأبي طاهر الذهبي. روى عنه أبو بكر أحمد بن سعد بننصر بن بكار
الزاهد السمين.

السيّابي: يفتح السين المهملة، وتشديد البقاء المنقطة من تحتها نبتين،
وفي آخرها اللازم.

هذه النسبة إلى سيّاب، وهو جد أزداد بن جميل بن موسي بن السيّال
ابن طيّبة السيّابي. حدث عن إسرائيل بن يونس، ومالك بن أنس، وأبي
جعفر الرازي. روى عنه علي بن الحسن بن حيان، وعبد الله بن محمد بن
ناجي، وعمر بن أيوب السقطي، وعبد الله بن اسحاق المدائني.

السيّابي: يفتح السين المهملة وسكون البقاء المنقطة بنقتين من تحتها،
بعدها باء مقطعة بواحدة، وفي آخرها نون بعد اللفظ.

هذه النسبة إلى سيّابان، وهو بطن من حمير. قال محمد بن حبيب: كل

214
شيء في العرب شبيهًا، إلا في حمير، فإن فيها سبيبة بن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن نزيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد المطلب بن واقف بن الغوث [بن جيدان] بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن المهمش بن حمير (1).

والمشهور بهذه النسبة هو أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السفياني الرملي من أهل الرمالة. يروي عن عبد الله بن الديلمي، وعمرو بن عبد الله الحضرمي، وابن مخير. يروي عنه الأوزاعي، وضمرة بن ربيعة، وعباس أبو عبيدة الخوارج، وعمرو بن حكيم، وردة بن هشام بن عتبة، وصدقة بن المنذر، وأبي المبارك، وأبو سويد، وكان أحمد بن حنبل يقول: يحيى بن أبي عمرو السفياني ثقة ثقة، في أظهر سنة ثمانين، وأربعين وثلاثة وهو ابن خمس وثمانين سنة، وعهده في الشامين.

والله أبو عمرو السفياني تابعي من أهل الشام. يروي عن عقبة بن عامر، حدث عنه ابنه يحيى.

وابن العجماء عمرو بن عبد الله السفياني. يروي عن عمر بن الخطاب وعوف بن مالك، وأبي أسد الأحولي، رضي الله عنهم. يروي عنه يحيى بن أبي عمرو السفياني.

السيب: بكسر السين المهملة وسكن الياء المضبوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها الياء المضبوطة بواحدة.

هذه النسبة إلى سيب، وظني أنها قرية بنو حاشي قصر ابن هبيرة، والمشهور بالنسبة إليها:

صاحب بن مروان السبي. يروي عن الحكم بن ظهير. يروي عنه أبو محمد ابن ناجية، وأبي عبد الله الحافظ، وأحمد محمد ابن محمد بن علي السبي.

(1) انظر «خليفة القبائل» لابن حبيب صفحة (28).
يروي أن عبد الله بن إبراهيم الأزدي، محمد بن جعفر بن رميس،
وكانوا من قصر ابن هيبة. روى عنهما أحمد بن محمد السفياني.
وأبو عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن علي القصري يعرف بابن السيفي،
نزل بغداد. روى عن أبي بكر محمد بن مامي، محمد بن أحمد بن سفيان الكوفي، وابنه ونعمه.

وأبو الحسن هبة الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الحسن السفياني،
قرأ طرفاً من الأدب، وسمع الحديث من أبي الحسين علي بن محمد بن بشران السكري. روى في عنه أبو القاسم اسماعيل بن أحمد السمرقندي، وأبو الحسن علي بن هبة الله الكاتب بغدادي، وأبو نصر أحمد بن عمر الغازى بأصبهان، وفي القضاة بلاد ابن مزيد، وتوفي في المحرم سنة ثمانية وسبعين وأربعمائة بغداد.

وأبو القاسم يحيى بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن السفياني,
القصري من أهل بغداد. روى عن أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز السنيمي،
وأبي الحسين محمد بن الحسين القطان، وغيرهما. روى لنا عنه أبو الفرج
عبد الخالق بن أحمد بن يوسف الحافظ وجماعة سواء، وكانت ولادتهما في جمادى الأولى سنة ثمانية وثمانين وثلاثمائة بقصر ابن هيبة، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة تسعة وأربعمئة بغداد.

السَيْجِي: بكسر السين المهملة، وفتح الياء آخر الخروف، وفِي آخرها الجيم.

هذه النسخة إلى سِيْجِ، وهو اسم بلد وهب بن منبة بن كامل بن سِيْج
السِيْجِي. قال الدارقطني: كذا قال سِجِ بالفتح، وهو الأسوار، ووضع
الترجمة بكسر السين.
السيّاحي: يكسر السن المهملة، وسكون اليا، آخر الحروف،
والحاء المهملة المفتوحة بعدها الألف، وفي آخرها اللون.
هذة النسبة إلى الله. قال الدارقطني: وأما سيّاح باليا، فقال ابن
الكليبي في نسب الأختاط الشاعر النصراي: هو الأختاط اسمه غيث بن غوث
ابن الصلت بن سبكان بن عمرو بن السيّاح بن فدوس بن عمرو بن مالك
ابن جشم.

السيّدي: يفتح السن المهملة وتشديد اليا المكسورة المتوقعة من
تحديها يائسة، وفي آخرها الدال المهملة.
هذة النسبة إلى السيّدي، والمشهور بهذه النسبة:
أبو محمد هبة الله بن سهيل بن عمر بن محمد بن الحسين السيّدي، وهو
من أحفاد السيّدي، أبيب الحسن بن علي المهذاني المعروف بالوضيء فنسب
إله، وقيل له: السيّدي، كان من أهل العلم وبيت الإمامة. سمع جماعة
كثيرة، مثل أبيب الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي، وأبي عثمان البحيري،
وأبي سعد الكنجرودي، وأحمد بن منصور المغربي وغيرهم. سمعته
الكثير، وكانت ولادته سنة خمس وأربعين وأربعمئة، ووفاته في يوم السبت
وقد صدّت الصبح الخامس والعشرين من صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمئة.
وقرأت Abort الحسن محمد بن عمر بن عبد الله السيّدي من أهل خسروجرد
كأن فاضلاً وطريقاً، حسن الأخلاق، سمع أبا العيان الفضل بن عبد الله بن
المحب، وأبابكر محمد بن محمود بن سورة التميمي وغيرهما. سمعته
بنساير أولاً ثم بقرية خسروجرد.

٢١٧
السيدي: بكسر السين والدال المهملتين بينهما الياء الساكنة والدال المكسورة آخر الخروف.

هذه النسبة إلى السيدي، وهو اسم الذهب، وهو بطن من ضيقة، وهو جد خنيس (1) بن دلف بن عمس (2) بن ذكوان بن السيدي بن مالك بن بكر سعد، ابن ضبة بن دين طغابة بن إلياس بن مضر السيدي. كان لم يزل يغير على ملك غسان وخلق نفسه حتى أعطوه خراجاً من أمثالهم على أن يكهن عنهم.

ومن أولاده أبو زفر الهفلي بن عبد الله بن قامة بن عمار بن حشرج ابن زهير بن حول بن نضلة بن ظال بن عبان بن كيم بن نبلة بن ذؤيب بن السيد بن مالك السيدي الضبي من أهل أصبهان. يروي عن أحمد بن يونس الضبي. روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ.

السيرافي: بكسر السين المهملة وسكون الياء المقوطة باثنتين من تحتها وفتح الاء وفي آخرها الفاء.

هذه النسبة إلى سيراف، وهو من بلاد فارس مما يلي خد كرمان على طرف البحر، خرج منها جماعة من العلماء والصلحاء، فمنهم:

أبو الطيب حماد بن الحسين الفقيه السيرافي القاضي. يروي عن جعفر ابن محمد بن الحسن السيرافي صاحب يونس بن حبيب، ورحل إلى العراق، وكتب عن أبي بكر أحمد بن كامل بن شجرة القاضي. وأبي السحاق إبراهيم ابن محمد الحبيبي وغيرهما. رووا عنه أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الشيرازي الحافظ، وتوفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة.

وأبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي السيرافي النحوي.

(1) في الليث لا فيه: حش. (2) في الليث: عيس.
سكن بغداد، وكان يدرس القرآن والقراءات، وعلوم القرآن، وال نحو، واللغة، والفقه، والفرائض، والكلام، والشعر، والعروض، والقوافي، والحساب، وعلوماً أخرى. وكان من أعلام الناس بنحو البصريين، ويتحلق في الفقه مذهب أهل العراق. قرأ على أبي بكر بن مجاهم القرآن، وعلى أبي بكر، ابن دريد اللغة، ودرسًا جميعًا على النحو، وقرأ على أبي بكر بن السراج، وعلى أبي بكر المريمان النحو، وقرأ أحدهما عليه القرآن، ودرس الآخر عليه الحساب، وكان زاهداً لا يأكل إلا من كسب يده، وكان لا يخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس في كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرها عشرة دراهم تكون قد قدمها، ثم يخرج إلى مجلسه. سمع الحديث من محمد بن أبي الأزهر اليوسفجي، وأبي عبيد بن حروة الفقيه، وأبي عبد الله محمد بن زiad النيسابوري. روى عنه الحسين بن محمد بن جعفر الجامع، وابن عبد الواحد، وعلي بن أبي بكر القيسي، وعلي القضاء بغداد، وكان أبوه زاهداً. اسمه بيزاد فضية أبو سعيد عبد الله، وكان يذكر عنه الاعتزال، ولم يكن ليظهر من ذلك شيئاً، وكان نزهًا، عفيفًا، جميل الأمة، حسن الأخلاق، وتو في رجب سنة مئتان وستين وثمانمائة بغداد عن أربع وثمانين سنة.

أبو بكر أحمد بن سالم السيرافي، روى عن صالح بن محمد بن شاذان. روى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن جميع الفاسي، وذكر أنه سمع منه سيراف.

أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني، ثم السيرافي، روى عن هارون بن سليمان الخزر. روى عنه أبو الحسن بن جميع الفاسي، وذكر أنه سمع منه سيراف.

أبو الحسن محمد بن أحمد بن معوف بن مانوم (2) السيرافي، روى عن

(1) في نسخة كورلي: وآبي عبد الله بن محمد بن زiad.
(2) في نسخة كورلي: ماهر.

119
أبي الطيب أحمد بن علي الهاشمي. روي عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن
جميع الغصافي، حدث عنه في معجم شيوخه.

و محمد بن يوسف السيرافي. يروي عن ابن المتنى. روى عنه ابن جميع
أيضاً.

و القاضي أبو الحسن عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن محمد السيرافي، سكن
مصر، كان شيخاً صدوقاً، صحيح السماع، وسمع القاضي أبو الحسن علي بن
علي بن الحسين بن بندار الأذني وغيره. روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد
ابن محمد البخشي، و ذكره في معجم شيوخه وقال: القاضي أبو الحسن السيرافي
المقيم في مصر، كان قاضياً بفترة تئس، صحيح السماع سنيًّا. سمكته بتينس،
و سمكته يذكر في إثبات خلافة النبي العباس قوله تعالى في ذكر موسى وفرعون
( ونريد أن نمنى على الذين استضعفو في الأرض ) (القصص: 5) وقال في
هذه الآية: ( وفد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلصهم
في الأرض كما استخلص الذين من قبلهم ... ) (الآلية: 55) قال
ابن عباس في هذه الآية: ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء: كنت أنا
وأبي من المستضعفين، فأستخلصهم الله كما استخلص المستضعفين في بني إسرائيل.

السِّيرَجَانِي: بكسر السين المهملة وسكون اليا المنقوطة بالنتين من
تحتها وسكون الراء وفتح الباء، وفي آخرها اللاف.

هذه النسبة إلى سيرجان، وهي بلدة من بلاد كرمان مما يلي فارس،
خرج منها جماعة من أهل العلم والخير، منهم:
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدان بن محمد بن المرزيان السيرجاني
الكرماني، كان حافظاً، فهماً، عارفاً بالحديث، رحل إلى خراسان، ومنها
إلى ماواراء النهر، وصاحب العلماء. سمع أبا عبد الله محمد بن اسحاق بن مندة

٢٧٠
الحافظ، والحاكم، أبو عبد الله بن عبد الحكيم البصري، وأبا الحسن محمد بن الحمداني، وأبا عمر محمد بن أحمد بن سليمان النوقلي، وأبا نصر أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجانب الرازي وغيرهم. روى عنه أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري، وجماعة كثيرة آخرهم أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسن الشروي شيخنا، ذكره المستغفري في التاريخ وقال: أبو عبد الله السيرجاني، قد علمنا مراً وأقام معنا سنين، وكتب عن شيخنا، وعن جده، وكنت عنه، كان ممن يفهم ويحفظ، وهو اليوم مقيم بنيسابور، وسمعت خبر وفاته بسرمقدة في سنة ثمان وعشرين وأربعمئة.

وأبو علي الحسن بن الصوفي السيرجاني، مسكن بغداد، ورحل إلى الشام والحجاز، وكان حريصاً على طلب العلم والحديث، زاهداً، متقالاً، غير أنه ما كان ثقة في التقل صدوقاً في القول، أجمع أهل بغداد وحفاظها على ذلك، وكان أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الخاضبة الحافظ يقول: أعرف من قطع بادية تباهك بقليل من الراد، ولا يسمع منه شيء، وليس بييء في الحديث، وأشار إلى أنه أبو علي السيرجاني، أكثر عن الحافظ [مثل] أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبي، وخطه على كتبه.

وابنته سعدى بنت السيرجاني، سمعت منها ببغداد، صالحة فقيرة، روت عن أبي نصر محمد بن محمد بن علي الزريبي، قرأت عليها كتاب "البعث" لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السنجاني، توفي أبو علي سنة نيف وثمانين وأربعمئة، وسعت شمتيها في الأحياء سنة سبع وثلاثين، وخمسمئة.

ومنهم أبو بكر أحمد بن محمد بن اسماعيل بن علي بن عمران السيرجاني.

(1) في نسخة كيبي: بن الحسين.
القرماني الحنبلي، ذكره المستغرفي في "التاريخ" وقال: قدم علينا في
ربيع الآخر سنة أربع وأربعمائة، فكتبنا وكتبنا عنه، ثم لقيته بخارى
في أواخر سنة تسع وأول ستة واربع مائة.

السيرواني: بكسر السين وعدها ياء ساكنة منقوطة بالانتهاء
وبعدها الراء ثم الواو والالف، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى سيروان، والمشهور بهذه النسبة:

أبو علي أحمد بن إبراهيم بن معاذ بن شيخ السيرواني الملقب بالغريب،
سكن نسف، ومات بها سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. يروي عن إسماعيل بن
إبراهيم الدبري، وعلي بن المبارك الصغاني(1)، وثغر بن موسى الأسدي,
ومحمد بن عبد الرحمن النسائي، وعلي بن عبد العزيز، وعبد بن محمد
الكثوري، وبيكري سهل السميطي، قاله ابن ماكولا، ثم قال: وشيخ قهته
طيب الفكاهة، حدث عن جماعة كثيرة يقال له: محمد بن السيرواني(2).

السيرياني: بكسر السين المهلة، وسكون الياء المنقوطة من تحتها
باثئتين، بعدها راه وباء أخرى.

هذه النسبة إلى والد محمد بن سرين، والمشهور بهذه النسبة:

بكسار بن عبد الله بن محمد بن سرين السيرياني من أهل البصرة.
يروي عن ابن عون والمهمي أيشية منقوية لا يتابع عليها. قال أبو حامد بن
حيان: لا ينبغي الاحتجاج عليه إذا الفرد. روى عنه إبراهيم بن سعيد
الخو hari.

(1) في الإكرال ابن ماكولا: الصناعي 490/4
(2) الإكرال ابن ماكولا 490/4

٢٢٢
وأقدم منه عبد الله بن الحارث السيريني نسيب محمد بن سيرين. حديث عن عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما. روى عنه قادة، وعاصم الأحول، وأبووب السحماني، والخالد الحذاء.

وأبو يحيى عبادة بن علي بن مرزوق السيريني النقاد. يروي عن بكار السيريني السابق ذكره، ومحمد بن جعفر المدائني. روى عنه اسماعيل بن محمد بن زينب (الكابث)، وسلمان بن أحمد الطبراني، ومحمد بن عمرو الرزاز، وأبو بكر الشافعي وغيرهم.

وعبد هذا منسوب إلى خالد بن سيرين، إلى محمد بن سيرين، وذكرته في التلاث المثلث.

السيّمري: بالياة المقطوة من تحتها بالثنين الساكنة بين السينين المفتوحيين المهمتين. و في آخرها الرا.

هذه النسبة إلى الحذاء، وهو:

أبو الفضل أحمد بن إبراهيم بن مهران بن سيرس البوشنجي السيّمري،سكن بغداد، وحدث به عن سفيان بن عبيبة وأبي ضمرة أنس بن عباس الليثي. روى عنه وكيع القاضي، وعلي بن محمد بن يحيى السواق، والقاضي أبو عبد الله المحامي، ومحمد بن محمد العطار وغيرهم. وقال له الدارقطني: لا يأس به.

السيّمري الأدبي: بالياة الساكنة آخر الخروف بين السينين المهمتين، أولاهما مكسورة، والآخرين مفتوحة، وفتح الرا، والباء الموحدة. بينهما اللفظ، بعدا ألف أخرى، وفي آخرها اللال المجمع.

هذه النسبة إلى سيّمري. وهي من قرى نسآبوز. والمتبس إليها:

(1) في نسخة كرولي: بين يحيى.

2٢٣٣
أبو عبد الله محمد بن عبدوس السيسمرابيذي النيسابوري، سمع أحمد بن حفص بن عبيد الله، وقطان بن إبراهيم، محمد بن يزيد السلمي وغيرهم. روى عنه أبو بكر محمد بن أحمد الطبقي، وتوفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة.

السيسي: بالياء الساكنة آخر الحروف بين السينين المهملتين، لأوалаها مكسورة، والآخر مفتوحة، وفي آخرها التون.

هذه النسبة إلى سيس من جد محمد بن كثير بن سيس السيس.

من أهل البصرة، روى عن مالك بن دينار، وعبد الواحد بن زيد. روى عنه يسوع بن نصر الصنعي الذي أدركه أبي، ولم يكتب عنه، هكذا ذكره أبو محمد بن أبي حاتم الرازي.

السيسي: بفتح السين المهملة، وسكون اليماء المنقوطة من تحتها بائتين، وفي آخرها القاء.

هذه النسبة إلى سيف، وهو اسم لرجل، والمشهور بهذه النسبة:

أبو إسحاق بن أحمد بن عبد الله بن سيف النسيبي السني من أهل مرو، وكان شيخًا فقهًا قبل الحديث، وهو والد أبي بكر السني، وخال أبي علي وأبي الفهم السنيين.

أبو العباس السني. سمع أبا الموجه محمد بن عمرو الفزاري، وأياسه محمد بن إبراهيم بن يزيد، محمد بن جابر وأحمد بن عتيق المروزيين. سمع منه أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الحافظ، وأبو سعيد محمد بن علي ابن عمرو النقاش الأصيباني، وغيرهما.

السيسي: بكسر السين المهملة، وسكون اليماء المنقوطة من تحتها.

(1) في نسخة كوبلي: أboo العباس أحمد بن عبد الله.
بالثاني، وفتح القاف والذال المعجمة، وسكون النون، وفي آخرى البديع.

هذه السبعة إلى سيفيني، وهي قريبة من قرى مرو على ثلاثة فراسخ
من مرو، منها:

أبو سهل بريدة بن محمد بن بردة بن أحمد بن عباس بن خلف بن قرد.

ابن صخر بن أوس بن عبد الله بن بردة بن الحصيب الأسلمي السيفيني،
كان شيخًا صاحبًا مستورًا متبوعًا من سيفيني، سكن البلدة. سمع أبو براهيم
اسماعل بن ينال المحموي، وأبا بكر محمد بن الحسين بن عمرو بن الحسن بن عمرو،
وغيرهما. روى عنه أبو محمد السمعاني، وأبو طاهر محمد بن أبي بكر
السنجي بمرو، وأبو الفتاح محمد بن أحمد بن معاوية الخليلي بأزنجار، ولد
سنة ستة عشرة وأربعان، وتوفي في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة.

وكشفborah آخر عماره قرابة من عشرين سنة.

أبو أحمد عبد الرحمن بن أحمد بن الشاه السيفيني، هكذا قرأت

بخط أبي الفهمي الشيرازي الحافظ، وهو يعرف بقلم الشاه، كان صاحبًا,
حسن السيرة، أدرك الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد الفق qp العوذي، وسمع
منه الحديث، ومن أبى أحمد عبد الرحمن بن أحمد السحر الغنيري، وأبي الخير
أحمد بن عبد الله بن بردة العوذي، وغيرهم. روى عنه أبو طاهر السنجي،
محمد بن أبي عبد الدربغاوي، وأبو حنيفة محمد بن النعمان المقلاني وغيرهم.
وكانت وقائه بعد سنة خمس وثمانين وأربعين، فأنه حدث في هذه السنة.

ومن القلقاء:

سلمان بن كثير بن أمية بن أسعد بن عبد الله بن يوسف بن شعبة بن مالك
ابن أفصى الخزاعي السيفيني، كان هو أحد القبائل الأئمية عشر، وابنه
حمزة بن سليمان كان أحد السبعين الذين بايعوا، وكان الصدر سليمان
ابن كثير مسلما إذا اجتمع القبائل، وكان جد أمية بن أسعد من بابع

(1) في نسخة كوبلي: الحسن بن زنجية.

الإجابات ٥٠ (٩) ج ٢٥٥
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة وصحبه. وأبو داود كان
مقدمًا إلى أن قدم أبو مسلم مرو ومهما كتب ابراهيم بن محمد الإمام بتولية
الإمارة عليهم، فاشتد ذلك على سليمان وتخذي أبا مسلم بالدواء فشجعه ثم
ترضاه، ونقم عليه أبو مسلم إلى أن قتله في سنة... وثلاثين وثامن.

وأبو عمرو الحسين بن حريث الخزاعي السبتيجي من مشاهير المحدثين.
كان من هذه القرية. سمع الفضل بن موسى السيناني، والنضر بن شميل،
وعبد العزيز الدراوردي وغيرهم. مات بفصر النصوص راجعًا من الحج سنة
خمس أسب وأربعين وثمانين.

السليماني: بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وفتح
اللام بعدها الحاء المهملة المكسورة ثم بعدها ياء أخرى في آخرها النون.
هذه النسبة إلى سليمان، وهي قرية معروفة من سوداء بغداد قديمة، منها:
أبو زكريا يحيى بن إسحاق العجلي السليماني. سمع حماد بن سلمة،
وأبا عبد الله بن يحيى، فلقيه بن سليمان، وخيبر بن أيوب، وشريك بن عبد الله
وغيرهم. روى عنه أحمد بن حنبل، وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة،
ومحمد بن سعد كاتب الواقدي، وكان عبد الرحمن بن مهدي ينكر عليه
السليماني. حدث مبارك عن الحسن في حل العقد في الفكر. وقال أحمد بن
حنبل: السليماني شيخ صالح ثقة، سمع من الشاميين ومن ابن شيبة، وهو
صدوق، وكان ثقة حافظًا، ومات في سنة عشرة وثمانين في خلافة
المأمون.

السليمجي: بكسر السين المهملة وسكون الياء المنقوطة من تحتها
بفتحين وألفهم بعد الياء في آخرها الراء.

- ٢٢٩ -
هذه النسبة إلى سيمجرور، وهو غلام للسامانية، وأولاده أمراء وفضلاء

منهم:
الأمير أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن أبي عمران السيمجوبي، الملقب
بناصر الدولة. أبو عمران هو سيمجوبي، كان من فضلاء الأشراف وعاقبة
الرجال.

والده الأمير إبراهيم بن عمران السيمجوبي، كان أmeerًا فاضلًا
سمع أبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة، وأبا العباس محمد بن اساماح
السراب، وأبا قريش محمد بن جمعة الغساني، ومحمد بن حريث
الأنصارى البخارى، ذكره الحاكم في "التاريخ" وقال: إبراهيم بن
سيمجرور الأمير بن الأمير أبي اسحاق (1) بن أبي عمران الأديب العالم العادل
الذي آثاره بلاد خراسان من الرى إلى بلاد الترك ظاهرة، فقد كان ولًا إمرة
بخارى غير مرة، وله بها آثار مذكورة، وكذلك ولًا مرور ونيسابور وهرة،
فأما بلاد قهستان فلم يزل برسمه، وتوفي في شوال سنة ست وثلاثين
وثلاثمائة، وكان الإمام أبو بكر بن خزيمة قال له: هذا الفقيه يعني إبراهيم
ابن سيمجرور يجمع إلى هيئة الملك سياسة الدين.

وأما الأمير أبو الحسن هذا، كان يذكر أنه سمع من أبو قريش محمد بن
جمعة بن خالد الحافظ، وأبي تراب محمد بن سهل الوعاظ القهستانين
وغيرهم، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في "التاريخ" وقال: الأمير
ابن الأمير بن الأمير ناصر الدولة. كان من الحكماء ذوي الألباب لفظته
ومارسته الأمر بيده. ولسانه وقلمه وسيفه، ولئيسيابور وهرة وسجستان
نفاءً وثلاثين سنة على السداد والاستقامة للسلطان، ورعاية عمه راضون
والمسلمون في أمى ودعة. وكان يقول: قلوب الأحرار قبو الأسرار.

(1) في نسخة كوبيلي: أبو اسحاق.

٢٢٧
وروي حديثاً عن السيد أبي الحسن محمد بن علي بن الحسين إملاءً عن الأمير أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور عن أبي العباس محمد بن اسحاق الثقفي. ثم قال الحاكم: وسمعت أبا الحسن الحاشمي واجع عصره بركة يقول:

لقد من الله عليك يا أهل خراسان بالأمير العادل أبا الحسن محمد بن إبراهيم وجعل لنا فيه وأفر الحظوظ فيما يذكره يذكرك في كل موسم، وكان أبو بكر القفال الخاشي يقول: لولا الأمير أبا الحسن لما استقر في وطي بالغاش. قال الحاكم: وسمعت أبا سعيد الخليل بن أحمد الفاضلي يقول: لولا الأمير أبا الحسن لما سلم في رؤيتي عند خروجي من سجستان، ولما وصلت إلى بخارى.

وابنه الأمير أبو علي المظفر بن ناصر الدولة أبا الحسن محمد بن إبراهيم ابن سيمجور، واسمه محمد، فكان من أكملهم عقولاً، وأحسنهم مذهبًا، وأستمهم عند الناس، وأتهمهم بكثرة من نفسه، فلا ينطق إلا عند التعجب، ولا يغضب إلا عند الكافحة، وحكي أنه مشم أحادثاً قط، ذكره الحاكم أبو عبد الله في تاريخه.

وقال: لقد عهدت الأمير بن الأمير العادل أبا علي المظفر بن ناصر الدولة صام النهار، تألم الليل، وأعلم أنه ترك كام الليل، ولم يزال أكثر ميله في صباه إلى أن بلغ إلى الرهاد والعابد المعروف بالزهد، وأكثر انتصامه كان إلى أبي العباس عبد الله بن محمد الزاهد، وسمعت أبا العباس غير مرة يقول لي: صدقة من قولي، كل يوم على نية الأمير، أي على أن يكفي الله مهمته، وأما أنكت بعد بعده وفاته: عبد الله، قال: دومنا القياً أبا الحسن محمد بن الحسن المقرئ واحد خراسان في طهري، ختم عليه غير مرة، وكننا نصلي به إدا حضرنا، ثم سأله أن لا يليد م أبداً في الإمامة ويصلي بالناس، وكان يصلي بنا لنفسه، ويجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وثبتت في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد الركوع، ولم يسل عقد المجلس للإملاة، أمر بأصوله المسموعة فحملت إليّ، وانتهى.
منها مقالات، وكان يحضر الأشراف والرؤساء والقضاة وكافة أهل العلم من الفقهاء والرجال، وسماها وطبقات الناس. فليس البيض، ويعد على الكرسي، ويجدد حتى يخير الناس في حسن أدائه، وعذوبة ألقائه، وماردته لا ولاغير عليه حرفًا قط. ولقد سمعتها غير مرة يقول: ما الخطأ بحضرته أحد من العلماء، لا يعرف الأساليب ولا يخفقها، فان هذا سلّم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميزان بين الحق والباطل، ولم نكن ما كان فيها إلا كما قال القائل:

إذا أراد الله أمرًا بامرئيه، وحيلة يعمله في كل مسألة، يأتي به محتوم أسابق القدر، وأغراه بالجليل وأوعى عينه، وسلة عن عقله ملأ الشعر.

حتى إذا أفذ في حكمه، ردّ الله عقله ليتعصبه، ثم قال: تحدث الناس بمقتل الأمير أبي علي غيمره في ستة أوسطم، وثمانين وثلاثمائة، واستمر ذلك في أوقات الناس، ولم يظهر خليفته إلى رجب من سنة ثمان وثمانين، فحملت التوابيت الخمسة إلى قاب، وتوزعت كتب الثقات أن تابعت لمكم الحاجب قدم للحجابة، ثم الأمير أبو علي ثم ابي أبو الحسين، ثم أمير كطريقي، ثم رجل كان يخافهم، وله فتح تابوت الأمير أبي علي وجدوه ولم يتغير منه شيء، وعليه قميص من صوف أبيض وقد أرسل شعره إلى عاقته، والقيد على رجله، ثم قال الحاكم: حدثنا الوليد بن بكر العمري أنه قرأ على قبر كافور، ثم

أنت إلى غيمر الأيام ما صنعت، دنياهم ضحكات أيام دولتهم، حتى إذا فنيت ناحل ثم وكت.
هذه النسبة إلى سينان، وهي إحدى قرى مرو على خمسة فراسخ منها:
على فرسخ من قرية سنج، اجتمعت بها غير مرة، والمشهور منها:
أبو عبد الله الفضل بن موسى السباني المريزي مولى بي قطعة من بي
زيد بن منمحج من أجل مرو. يروي عن الأعشى، وعبد الله بن عمر,
وفضيل بن غزوان، والحسن بن واقد، وأبي حمزه السكري وعبد المؤمن بن خالد،
وأبي حنيفة، وجماعة من الكوفيين. روى عنه علي بن حجر، وعذاب بن أسيد، وحمود
ابن عبان، وإسحاق ابن راهوب، وأبو عمرو حسين بن حريث، وكان من أقران
عبد الله بن المبارك في السلم، والعلم، كان مولده سنة خمس عشرة وامامة، ومات
سنة إحدى أو اثنين وتبعين وامامة، وكان في دعاية وقيمه براماش قرية قرية
من سنج، وكان قد سكنها وخرج منها قرية سينان لأهمهم أنهم بشيء
وهومه بريء، وذلك أن القرية ضاقت عمن كان يقصده من الغربياء والمراك
طلب العلم، فنسبوه إلى الاجتماع بمرأة وأعطوا المرأة شياً حتى أقرت على
نفسها بذلك، وانتقل الفضل من قريتهم إلى راماشة، فلبع زرع قرية
سينان وقيل ارتفاعهم، فمضوا وسألوه أن يرجع فقال: لا أرجع
حتى تهجروا بأنكم كدبتين علي وليست كما قلت، فلما أقرعوا بذلك عرفهم
وقال: لا أسكن قرية أهلها كلية فسقية.

وأخوه أحمد بن موسى السباني، غيزه الحدث جدًا.
وهما بكر السباني المريزي، نزل قرية سينان. يروي عن محمد
ابن بشار بندار. روى عنه أبو سهل الأثبار.

ومن القراء:
مغيب بن عبد الله المشمي السباني المريزي، قاله ابن ماكولا. قال
أبو زرعة السنجي: بنتهم من قرية سينان، كان كثير الأدب والعلم.

* * *

٢٣٠ –
السيسي: بكسر السين المهملة وبعدها الياه الممقوطة بال денег من تحتها وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى سين، وهي قرية على باب أصفهان على أربعة فراسخ منها، أقسمت بها يومًا، والمشهور بالنسبة إليها:

أبو منصور محمد بن زكريا بن الحسن بن زكريا بن ثابت بن عامر بن حكيم بن مكويه بن حضرير السني الأديب، مولى الأنصار، أصفهاني.

يروي عن أبي اسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خرشد قوته الناجر، وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر البوزدي، وأبي بكر أحمد بن موسى ابن مردوخه الحافظ وغيرهم. روى.

وأبو الحسن علي بن اسحاق بن حوقله السني. سمع الحديث الكثير بأصفهان. روى عن أحمد بن موسى بن اسحاق. روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوخه الحافظ.

السيسي: بكسر السين المهملة والنون المكسورة بين الياه الممقوتنا من تحتها بالثنتين وفي آخرها الراي.

هذه النسبة إلى سيسي، وهي أظلم من قرى الأهواز، منها:

أبو بكر أحمد بن محمد بن زكريا بن خرزاذ الفقيحي الأهوازي السني. سمع أبو سلم إبراهيم بن عبد الله المكي، ومحمد بن عبد الله ابن سليمان الخضري، وأبا حفص محمد بن الحسين الوادي وجماعة.

روى عنه أبو الحسن الدارقطني، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن دوست، وكان ثقة، ومات بالأهواز، في ذي القعدة سنة ست وخمسين وثلاثمائة.

السيسي: بضم السين المهملة والياه الممقوطة بال الثنتين من تحتها وفي آخرها الراي.
هذه النسبة إلى عمل السيوير، وهي جمع السير، وهي أن تقطع الجلود
الدفع، ويحفظ بها السروج، والمشهور بهذه النسبة:
أبو علي الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم السيويري، من أهل
نمسابور. حديث عن أبي بكر محمد بن الحسين القطان. روى عنه أبو العباس
الفضل بن العباس بن يحيى الصاغاني.

السِّيُوَيِّ: بفتح السِّين المهملة، والواو بين اليمين آخر الحروف،
أولهما مشددة.

هذه النسبة إلى سيوية، وهو اسم لأبي أحمد محمد بن علي بن محمد
ابن عبد الله بن سيوية المكوفن الأصبهاني السيويري من أهل أصبهان،
كان أبوه مكوفقاً. سمع أبا محمد عبد الله بن حبان الحافظ المعروف
بأبي الشيخ. سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخسي،
وذكره في معجم شيوخه، وقال: شيخ عامي، رجل صالح، قلت: 
آخر من روى عنه حمزة بن العباس السيويري.

لاستِبِلِاني: بفتح السِّين المهملة والياو آخر الحروف واللام ألا، وفي
آخرها اللون.

هذه النسبة إلى استبان. قال عبد الرحمن بن أبي حامد: موسي السبِلاني.
قال يحيى بن معين: هو ناقة (1).

(1) الجرح والتعديل 119/14
نديم 232
حرف الشين المعجمة
باب الشين والالف

الشَّابِعِيَّ: بفتح الشين المعجمة، وسكون الباء الموحدة، وفتح الباء، وفي آخرها النون (1).

هذه النسبة إلى شابعَين يُفعِّل موضع أكبر، في وجه شابعَين يُفعِّل موضع أكبر، في وجه...

الشَّابِعِيَّ: بفتح الشين المعجمة، وسكون الباء الموحدة، في آخرها النون.

هذه النسبة إلى شابعَين يُفعِّل موضع أكبر، في وجه شابعَين يُفعِّل موضع أكبر، في وجه...

(1) مثلا: في الباب، ومضية ياقوت في معجم البلدان، الشابع: في الباء الموحدة المفتوحة، والباء الحاكمة، وآخره ديم، وهو معلوم في الباء الموحدة وضعف الباء.

(2) في الورقة واليد خانان يُلْضِف في أياضها وتشير في ص 72، وفي الباب.

(3) جاءت في الأصول على أوجه مكثفة، والصواب ما أثبتها، وسياسته تقول المحترف رحمه الله.

(4) زيادة من كوفية.
والمستب إليها أبو القاسم علي بن أبي نصر أحمد بن أبي عبد الله عبد الرحمن بن أبي الليث محمد بن أحمد الشاّبّر نجفي ، كان من روؤساء هذه القرية والمقدّمين بها ، وكان شيخًا صاحبًا ، سليم الجبّان ، سمع الأدب أبو محمد كامكاز بن عبد الرازق المحتاجي (1) لأنه قرأ عليه شيئاً من الأدب على الرسوم ، سمعه عليه شيئاً ، وتوفي بقريته في سنة نيف وثمانين وخمسين.

الشاّبّر نجفي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الباء الموحدة ، وكسر الراء (2) ، وسكون الفاء ، وكسر الجيم.

هذه النسبة إلى « شاّبّر نجفي » وهي قرية بمرور ، في الرمل ، على ثلاثة فراسخ خرج منها جماعة من العلماء قديماً وحديثاً ، منهم : أبو الوقاء داود بن محمد بن نصر الشاّبّر نجفي ، وروى عن محمد بن عبد الكريم ، وعلي بن خشّام ، وأبي حمزة يعلى بن حمزة ، ومحمد بن عبدة ، وأحمد بن عبد الله الضرباني وغير هم . [روى عنه أبو العباس أحمد بن سعيد المعلّماني ، وأبو الحسن علي بن الحسن الكراعي ، وأبو الحارث علي بن القاسم الخطابي ، وغيرهم ، وكان رجلاً مهداً ثقة (3) . وأبو العباس أحمد بن محمد بن العبّاس الشاّبّر نجفي ، وروى عن أبي عميس محمد بن عبيد بن سلم ، ذكره أبو زرعه السّنّجفي في <تاريخه> (4).

(1) هكذا جاء في الأصول ، و<الباب> ، في كوري <بمن حاجي الرموزي> وكلاهما واحد .
(2) وفي <معجم البلدان> : <باب موحة مفروحة> ، ثم راء مفروحة .
(3) من كوري <هذا النص> ، وأياً سوفاً <الجنة الأخيرة> : <وكان رجلاً . . . > ، وفيه يدبلاً منبجا وكأنها وقائة وبدوا باباً ، وكذلك ثبت هذه العبارة في الأصول الأخرين قبل هذه الزبيدة ، ولم يذكر الخطيب وقائتة في <تاريخه> : 8 : 377 .

- 234 -
وأبو سماَّر محمود بن أحمد بن محمد بن عاصم الشابورتِري ، شيخ ثقة
صدوق ، زاهد عابد ، سمع الحديث من أبي وائلة عبد الرحمن بن الحسين
ابن محمد الفيروزابادي ، ومحمد بن عصم بن سهيل المروفي به كمحك ،
وعمّ في الرحلة أيضاً . توفي قريباً من السبعين والثلاثمئة بقرية شابورنِج ،
رحمة الله . روى عنه الشيخ الإمام أبو أحمد عبد الرحمن بن أحمد
الشَّابورتِري وغيره [1].

الشَّابورتِري : بفتح الشين المجمعة ، وضم الباء الموحدة ، وسكون
الواو ، والراء ، وفتح ألف المقطوعة باثنتين من فوقها ، وفي آخرها الزاي .
هذه النسبة إلى شابورتِرِه وهو قرية من قرى مرو ، منها :
أبو هُريرة سلم 1) بن أحور الشَّابورتِري ، شيخ من هذه القرية من
المتأخرين ، لا ينسى به ، حكى عنه أنه قال : صليتُ مع سفيان بن وكيع ،
في مسجد عثمان بن أبي شيبة ، فرفع يده في أول التكبير ، ثم لم يَعدُ ،
قال سفيان : صليتُ خلف حماد هكذا ، إلى عبد الله بن مسعود ، إلى النبي
صلى الله عليه وسلم .

الشَّابورِي : بفتح الشين المجمعة ، والباء الموحدة المضمومة ، وفي
آخرها الزاي .

(1) الترجمة من كوربلي ، وسطفت من سائر الأصول . وجد جمعه "سَمِيل" هو في التنصير ص
٢٤: "سميل" . وحرف في النسخة إلى "سَمِيل" وسبيلى على الصواب في نسبة
الشهيد ترجمة "الحكيم الشهيد" .
(2) هكذا في الأصول إلا كوربلي "سلم" وفيها كلهما : أحور بيرام المهملة . ولم أر هذا في
 مصدر آخر ، وهو عبر مين بن أحور المازِي التميمي ، المذكور في "طبقات ابن سعد "
٥ : ٢٣٩ و"المحرّر" لا يهم ص ٤٤٣ ، فابو هُريرة هذا متأخر قليلاً عن المازِي .
هذه النسبة إلى الجد ، وهو "شاهبُر" بالعجمية ، فقيل : شابور ،
تخفيضًا ، وهو :
محمد بن شُعيب بن شابور النُيسابوري ، من أهل دمشق ، يحدث عن
الأوزاعي ، وغيره من الشاميين . روى عنه دُحَّينم ، والعباس بن الوليد
ابن مَرِيد ، وغيرهما .
وفي الأسماء : عثمان بن شابور ، يروي عن أبي وائل شكَّيق بن سَلَمة
وأبو سلَّطان داود بن شابور المكّي ، سمع مجاهاذا وعطاً . روى عنه
ابن عبيتا ولاول بن عبد الرحمن .

الشَّابُهَارِيَّة : بفتح الشين المعجمة ، وضم الباء الموحدة ، والفاء ،
وفي آخرها الراء .
هذه النسبة إلى "شاهبُر" وهي قرية من قرى بلخ ، والمشهور بهذه
النسبة :
أبو عثمان شداد بن معاذ الشَّابُهَارِيَّة ، يروي عن عبد العزيز الأُوَيْسِي ،
وإبراهيم الفرَّاء وغيرهما .

الشَّاَذِغِيَّة : بفتح الشين المعجمة ، وال zal المعجمة بين الألفين ، وفي
آخرها التاء . هذه النسبة إلى "شاذان" وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه.
والمشهور بها : ابن مهران البزاز الدورِي ، من أهل بغداد ، كان صدوقًا
مكثرًا صحيح الأصول ، أصحابًا متكلماً . سمع الخُلُّقلدي وابن دُرْسُوُّه
والتَّقَانِش وابن كامِل .

٢٣٦ -
كتب عنه جماعة من القدماء والمحققين، مثل: أي بكر البرقاني، ومحمد
ابن طلحة النسفي، والخلال، والأزهر، والأزهري والأرقمي.
ولد رحمه الله ليلة الخميس لاثني عشر ليلة خلت من شهر ربيع الآخر
ستة سنين وثلاثين وثلاثمائة، وتوفي ليلة السبت مستهل المحرم سنة ست
عشرين وأربعمائة ببغداد، ودفن في بقرة باب الدير، وذكرته في
حرف الدال في "الدوري" (1).
ومنهم: أبو الغنائم الحسين بن محمد بن الحسين بن السراج الشاذلي،
من أهل بغداد، سمع آباه محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري
روى لنا عنه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمندسي، وتوفي في شهر الله
الأخير رجب سنة سبع وسبعين وأربعين.

(1) "شاذلي: يفتح الشين المعجمة، والباء والثلث بين النذين
المعجمتين، وفي آخرها البياء.
هذه النسبة إلى موضع برو، لأفضل ملاجع، يقال له سرتشابي،
ومع هذه الكلمة يقال شخص لأحد الصلاة للحسين رضي الله عنه، لما يبلغ
بذلك الموضع شاذلياً. وذكر المعداني في كتاب "المراواة" أن "رأس
الحسين بن علي رضي الله عنه مدفون في مرو في قصر من سكان المجوس،
على يمين الداخل تحت الجدار، وقد كتب على جدرانه حديثاً طويلاً من
زيادة من كورنثي. ثم إن الذي ذكره المصنف في "الدوري" رجلان يقال لكل منهما
"أبى مهربان"، وهو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذلي، وهو
شيخ البرقاني ومن ذكره المصنف هذا، وكانت وفاته سنة 1382، وابنه أبو علي الحسن
ابن أبي بكر، وهو الذي ولد سنة 1297 ودفون في الجدار، فيكون قد تدخل على المصنف
ترجمة الأب وابنه. والله أعلم. انظر ما تقدم 293، 294، و "تاريخ بغداد".

4 : 18
273
ً أماليه » الفاضي الإمام فخر القضاة الأرسطوئي، في مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، والكتاب أوله: ما يقول محمد ابن الحسين الأرسطوئي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"من أحب أبا بكر فقد أقام الدين... الحديث بطوله، بخال لاجورد" جبهه مذهبة حسته بتهمها. [1]

الشاذكوني: فتح السين المعجمة، والذال المعجمة، بينهما الألف وضم الكاف، وفي آخرها الثون. هذه النسبة إلى "شاذكونة". قال أبو بكر بن مرحوي الحافظ الأصبهاني في "تاريخه": إنما قيل له "الشاذكوني" لأن أباه كان يتجه إلى اليمن، وكان يبيع هذه المصطلحات الكبار، وسمي شاذكونة، فنسب إليها. والمشهور بهذه النسبة:

أبو أيوب سليمان بن داود بن بشر بن زيد المسلمي البصري، المعروف بالشاذكوني، من أهل البصرة، كان حافظًا مكرًا، جالس الأئمة والحافظ ببغداد، ثم خرج إلى أصحابه فسكنه، وانتشر حديثه بها. حدث عن عبد الواحد بن زيد، ومحمد بن زيد، روى عنه أبو قلابة الرفاعي، وأبو مسلم الكحلي، محمد بن يونس الكحلي، وحمود بن أحمد بن سالم السمان، وغيرهم. وكان ذا هيئة حسنة.

(1) هذه النسبة والترجمة مثبتة في نسخة كوباني فقط، ولم ترد النسخة في اللباب، ولا في "الباب"، ولا في "ذيل الباب" لابن المعمري، ولا في دليل الآخر لعباس رضوان المرمي، مختصر فتح رب الأوربي، وكذلك يقترب لم يذكر في "مجمع البلدان" هذا الموضوع.

و"ماجان" بالجمل، هكذا في النسخة، وهو بحر في مرو، كما قال ياقوت 7: 356، وذكر أن"ماجان" بالملاحية قريه من قروها.

والأرسطوئي: هكذا شيعر ياقوت 1: 191 هذه البلدان، وقد تقدمت ترجمة المصنف للأرسطوئي، والنظر "الجواهر المصنف" للقزحبي 2: 50 - 51.

٢٣٨
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: إنه العلم يعني علم الحديث.

إلى أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله بن المديني، وبحي بن معين،
وأبي بكر بن أبي شيبة، فكان أحمد أفقههم به، وكان علي أعلمهم به.
وكان بحى بن معين أجمعهم له، وكان أبو بكر بن أبي شيبة أخفاظهم له.
قال أبو بكر الساجي رأوي هذه الحكاية: وهم أبو عبيد وأخطاء أحفظهم له.
سليمان بن داود الشاذكري.

وكان الشاذكري يتعفك بشرب النبي وغير ذلك، وكان يتعفك بوضع
الحديث، وكله البخاري فقال: هو أضعف عندي من كل شعيب.
وقال أبو عبد الرحمن التسالي: هو ليس بثقة، وكان عباس العباسي
يقول: ما أن ابن الشاذكري حتى انسخ من العلم ان реализациه من
قشرها! ومات بالبصرة، وقال: مات بأصبهان فجمادى الأولى سنة
أربع وثلاثين ومائتين.

وحكى إسحاق بن الفضل بن طاهر قال: رأيت سليمان الشاذكري
في النوم شقت له: ما فعل الله بك يا أبا أبوين؟ قال: غفر لي. قلت: 
ماذا؟ قال: كنت في طريق أصبهان أمرت إلىك فأخفقني مطر، وكان معي
كتب، ولم أكن تحت سقف ولا شيء، فانكبست على كتاب حتى
أصبحت وهذا المطر، فغفر الله لي بذلك.

قال أبو بكر بن مدعو الحافظ: وأبو أوبس الشاذكري من بني
مسيفر بن عبد بن مقاس (1)، قدم أصبهان ست قدمات، أول ما قدم
سنة 222 ومات بها سنة ست وثلاثين ومائتين (2).

(1) جاء في الأصول: «قيس علاني»، والتصويب عن "جمهر أئمة العرب" لأبي حزم
ص 316 و "تأتي الأز" التلفظي ص 388، و "شرح القاموس" للزبيدي 248:
(2) تقل المذهب البخاري هذا القول في كتاب الشاذكري، عن أبيه ثم، وقال عليه 9: 47:
» وهذا القول، وهم، والصواب في وفاته: «بالبصرة سنة أربعين وثلاثين ومائتين».
والتصنيف رحم الله له، هذه التوجه من "تاريخ بغداد"، وكلمة البخاري، فلم أقرأ
في "تاريخ الكبير" وهي مسند إليه في "تاريخ بغداد" 9: 47:
— 279 —
الشاذَّةُ كُوُّ هي: فتح الشين المعجمة، والذال المعجمة الساكنة (1) بعد الألف، وفي آخرها الهاء. هذه النسبة إلى شاذَّةُ كُوُّ، وظني أنها ناحية بُجْرِجَان، والله أعلم (2). والمشهور بهذه النسبة:
أبو محمد بن نصر ابن أحمد الشاذَّةُ كُوُّ، الحُرّاُجيِّ التاجر، يروي عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي الحكم الخُشَّاتِي البغدادي (3). مات في شوال سنة إحدى وأربعين.

الشاذَاَمَاني: فتح الشين المعجمة، بعدها الألف، وسكون الذال المعجمة، وفتح الميم، والآلف، وفي آخرها النون.
هذه النسبة إلى "شاذَّةُ مانة" وهي قرية على نصف فرسخ من هَرَاة. منها:
أبو سعد عبد الله بن أبي أحمد عاصم بن محمد الشاذَاَمَاني الحَنَّفِي (4)، سمع أبا الحسن علي بن الحسن الدائدي وغيه، سمع منه أبو القاسم هبة الله ابن عبد الوارث الشيرازي، ومات بعد سنة مئتين وأربعين سنة في القرية المذكورة.

الشاذَاَياَشي: فتح الشين المعجمة، والذال المعجمة الساكنة (5).

---

(1) وقيل ابن الأثير في "اللباب" مثل: الشاذَّةُ كُوُّ، فأفاد أن الذال مفتوحة.
(2) وقال ياقوت جازماً: "موضع من جُرِجَان".
(3) ولم يحدث عن غيره، كما في تأريخ جرَجَان للاهسي ص 130. و انْطَلَقَ كذلك في أياضُفَا، وهو النصواب، وتعرف في غيره.
(4) حکذا في الأصول و"اللباب"، وجاءت في "سجيم البلدان": ٢٠٦ "الحسني". ولم أر له ذكرًا في "الحواضر المفصلة".
(5) وجاءت ياقوت في "سجيم" مكسورة، ويؤيده قول أبي الميهال الآتي آخر الترجمة: "ستي قصور الشاذَاَياَاَشي الحيا".

٢٤٠
والياهم الفتوحات المنقوطة بالاثنين من تحتها بين الآلفين، وفي آخرها الخاء الممغمة.

هذه النسبة إلى موضعين:
أحدهما إلى باب نيسابور، مثل قرية متصلة بالبلد، بها دار السلطان، ومنها:

أبو بكر شاه بن أحمد بن عبد الله الشاذ‌یاخي الصوفي، من أهل الخير والدين، وكان من الخصائص المخصصة إلى الفي القشيري، سمع أبو خفص عمر بن أحمد بن مسرور، وأبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، وغيرهما، سمع منه أبو الحسين عبد العظيم بن إسحاق الفارسي، وتوفي في شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعين وأربعامائة في أيام الغلاء والفقط.

وابنوه أبو الفتوح عبد الوهاب بن الشاذ‌یاخي، شيخ صالح، سديد السيرة، يسكن باب عزة بن نيسابور، سمع الأستاذ أبي القاسم القشيري، وأبا حامد أحمد بن الحسن الأزرقي، وأبا الفضل محمد ابن أحمد بن أبي جعفر الطبّاسب وغيرهم، سمع منه سنة ثلاثين الكبير، منها: كتاب «البستان» لأبي الفضل الطباسب، وكانت ولادته قبل سنة ستين وأربعامائة، وتوفي...

ومن القدامى: أبو علي الحسن بن علي بن القاسم بن عباس بن عبد الصمد الشاذ‌یاخي بن نيسابور، سمع إسحاق بن إبراهيم الحضري، ومحمد بن رافع النيسابوري، روى عنه أبو عبد الله بن ديتار وحنين بن منصور القاضي.

(1) هنا يضاف في الأصل: وقد ترجمه المصنف في مجموع شيوخه: «التحرير في المجمّع الكبير» 1055، وقال: «كانت ولادته في سنة ثلاث وخمسين وأربعة، ووفاته فيناس، ليلة إفطام الحادي والعشرين من شوال، سنة خمس وثلاثين وخمسية»، وذكر أنه سمع عليه بن نيسابور: "جميع كتاب "بستان العارفين" لأبي الفضل الطباسب، ورواية من المصنف".

- 241 -

الأنساب (16) ج
وشاذخ: قربة ببلغ على أربعة فرائش منها، والسنة إليها الشاذخ، يأخذه أيضاً، خرج منها جماعة من العلماء، منهم:

ورأيت في شرح أبي مهار، حيث قال عسُبَان الله بنت طاهر:

سترى قصور الشاذخ، الجيّان،

ولعله موضوع بنواحي الرقة، لأنه ذُكر في القين، وهو من تلك البلاد.

الشاذخ: يفتح الشيخ المعجمة، وكسر الراء بعد الآخر، وفي آخرها:

الباء الموحدة.

هذه النسبة إلى "الشاذخ" ويقال بعيسان للمسماة "الشاذخ"، وهذا:

(1) في قوله هذا ملاحظات: أولاً، تنبه على أن تمت إلى أبي مهار، يزيد به عوف بن حلف الخزاعي الشباني، وصاب بن كهان، أبو المبال، كاهناً بها، كل من توجه. وسواهما يقترب الحوفي في "معجم البلدان"، 8: 229 فكاه أبو مهار، وهو الذي كتاب في معجمه الآخرين "معجم الأدباء"، 16: 139 على الصواب: أبو المبال.

ثانياً: يوقع المصنف أن الشاذخ، يفتح بنواحي الرقة، لأن أبا المبال ممن نباحها، وقيل هذا في الجين إلى بلاذة، فيكون الشاذخ، موضوعاً من أطرافها.

ومع ذلك، في هذا الوقته: أن أبا المبال قال هؤلاء الأبيات، وهو في شاذخ، يسمى هم:

"عبيد الله بن طاهر"، وهو جاء فيها حنينا إلى وطنه، في قوله:

"terspan بالب "آيتا" من وطه قبلي اختراق البلدان،" وقيل منعشي إلى نوبة أو طابا حرام، والقطان، وأعجب هذا بدانته ان يدع ويفتح قصور آل طاهر في الشاذخ، والمان، من صروف الأزنام قفائل:

"سترى قصور الشاذخ، إما قبل وداعي، وقصور البلدان، نكم وكمن دخوله في ها، بأن تخطها صروف الأزنام، فكان حنينا في الباطن الأولين، لا الخرايين، وقيل "القطان"، حكذا صوابه، كما جاء في "معجم الأدباء"، 16: 144، وعده الرقة القديمة، والرقة الجديدة، كما قال ابن خلكان 6: 227، ووهج عزفًا في طبع "معجم البلدان"، والمرقب، 242"
ما تلحنُ فيه العامة، لأن الشارب هو الذي يشرب، لا الذي يحمل الشراب والماء. وهو:

أبو بكر [أحمد بن محمد بن يشمر بن علي بن محمد بن جعفر الطرئي الشاري، المعروف بابن الشارب، مروذذ الأصل، وهو من أهل بغداد، حدث عن أبي بكر] (1) محمد بن محمد بن سليمان الباغتسي، حدث عنه أبو بكر أحمد بن محمد البرقائي الحافظ.

الشَّارِيْكي: يفتح الشين المعجمة، والراء، وفِي آخرها الكاف، هذه النسبة إلى [شارك، وهي بلدية بنواحي بلغ (2)، خرج منها جماعة من أهل الفضل، منهم:

أبو منصور نصر بن منصور (3) الشاركي المعروف بالصباح، من الأفضل المذكورين، اتصل بالوزير نظام الملك فلم يرتبطه، فانقطع.

(1) من أياصوفيا وكوردبلي، و«بر» هو كذلك في أياصوفيا و«تاريخ بغداد» 4: 204، وخربت في كورنيل إلى بكر.

(2) قال في «الباب»: «قوله: إن شارك بلدية بنواحي بلغ، وهم»،دليل قول المصباح بن منصور الشاري المذكور في هذه الترجمة:

ونادر كأفنان الصباح رفيعة تورتهما من شارك بن سنان فهذا يدل أنه رجل، وكثيرًا ما تتفق أسماء الرجال والأمكنة، فإن أسماء الشارب هذه النسبة، وعرف تلك البلدة، فظنه منها.


(3) من أياصوفيا وكوردبلي، لكن موقع في أياسوفيا يباصر بعد قوله: «فهم» وقبل البدء بالترجمة، فيه حرف عطف: وأبو منصور.

٢٤٣
عنته وآثر العزلة مدة، ثم دوَّخ البلاد وجال في أطراف خراسان والعراق، وخرج إلى مصر وسكنها إلى حين وفاته، وأوَّل موردها، وما يقول في الحنين إلى وطنه: لِم يطلع البدر في إيران مُحتمماً إلا وجدت رسِيس الشَّرق في كَبَدي

الشَّاعِري: يفتح شَين المعجمة، وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى الشَّرَاه، وهم الخوارج، والنسبة إليهم: الشَّارِي.

الشَّائِفي: [بالألف الساكنة بين الشَّينين المعجمتين]، هَذَه النسبة إلى مدينة وراء نهر سُيُحَون، يقال لها "الشَّاش" وهي من ثوره الترك خرج منها جماعة كثيرة من أمة المسلمين، منهم:

عبد الله بن أبي عَوَانة (1) الشَّاشِي، سعى منه محمد بن إسحاق البخاري، وجعفر بن محمد الفَرْزَابي وغيرهما.

وأبن أخيه أبو علي الفضل بن أبي عَوَانة (2) الشَّاشِي، رحل إلى مرو، والعراق، وسمع علي بن حُجَّر، وأحمد بن حنبل، روى عنه أهل بلده. مات سنة ست وثمانين ومائتين.

والإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسحاق التقفال الشَّاشِي، أحد أئمة الدنيا في التَّفسير والحديث والفقه واللغة، ولد سنة إحدى وتسعة وثمانين ومائتين ومات سنة ست وستين وثلاثمئة (3).

(1) زيادة من كُوير. (2) وقعت هذه الكتبة في الأصول مُضَرَبة وغير واضحة، فإنها عن 5 طبقات الخانة، 197 و3 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 98. (3) كذا هنا، وسياق في نسبة الوقفة: "خمس وستين وثلاثمئة" وهو كذلك في "طبقات الشافية" للسيكي 3: 243، وغير مصدر.
ومن المتأخرين جماعة حدّثنا عنهم، وسمعنا منهم. وقيله:
أبو موسى هارون بن حمّيد الشاهي، يروى عن أبي الوليد الطيالسي،
وسيمان بن حرب، روى عنه أهل الشام. مات سنة ست وستين وثمانين.
قال أبو حامص بن حيان: كان فقيه البدين (1).

وأبو علي الحسن بن صاحب بن حميد، أحد الرحلاء إلى
خراسان والجبل، والعراق والجزيرة والثام، كتب
بلاد خراسان والجبل، والجزيرة والعراق وكور الأهواز والجزيرة والثام,
وحدث عن علي بن الحسن، وإسحاق بن منصور، والحسن بن محمد
ابن الصباح، وعمرو بن عبد الله الأثري، وأبي زرعه الرازي، ومحمد
ابن عوف الحمصي، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرني، ويوسف بن
عبد الأعالي. وطبقتهم. روى عنه أبو بكر بن الجيعاني، ومحمد بن
 الإمام الوراق، وأبو علي النسابوري، وإبراهيم بن محمد بن حمزة، ومحمد
ابن المظفر، وكان ثقة. وتوفي بالشام سنة أربع عشرة وثلاثمائة.

(1) يذكر ورود هذه الكلمة "فقيه البدين" في كتب البحرين والعديب، وكتبت سألت عنها
- مكتوبة - شيخنا العلامة المُحافظ عبد الله الصديق الغراري فكتب إلي حفظه الله
وعنها: "كلمة "فقيه البدين" يقالها الحثودون، ويقول الأصوليون "فقيه البدين"، ومعناها أن
الشخص محترم في الفقه حتى اختلف بحده وصدّر سجنه فيه، ومراد الحثودون بها;
وتوجب الراوي الموسم بها ولو كان أقل من الثقة، بحيث لم تراجع هذه الرواية الصدوق
الفقيه البدين، مع رواية الثقة غير الفقيه؛ قدمت رواية الصدوق المذكور...

قلت: ومن هذا المتن قول بعضهم في أبي حفص عمر بن محمد الشیری الآتیة ترجيه:
"لا وجدت عزر يغري منه الفقه، وكان بدوره " كما في "مجمع البلدان"، 1172 .
(2) حكى ابن الأصرم كلهًا، و"ذكرى الفتح" ص 70، وهو الصواب. ووقع
في "الباب" و"سجع البلدان" 1172: 122، بين الحاجب، وعرف في "المجمع"
اهمحنا خالد إلى "جنيده".

- 265 -
وأبو محمد جعفر بن شبيب أو هو محمد الشاشي، حدث بنيسابور سنة
سبع ومائتين ومائتين عن أبي أحمد محمد بن يوسف النمائي، وأبي الربيع
خالد بن يوسف السمرائي، وعقب بن حميد بن كاسبر، وعبيد بن
حماد رغبة، وأبي طاهر أحمد بن عمرو بن السرخ، روى عنه أبو عبد الله
محمد بن يعقوب، وأبو بكر أحمد بن علي الرازي الحافظان، وقال
الشافعي هذا: سمعت الجاحظ - وسأله رجل فقال له: يا أبا عثمان
الصمغ حار أو بارد؟ فقال: لما دام في الكف فهو بارد، وإذا وقع
على القفا فهو حار.

وأبو سعيد الميمن بن كليب بن شربيل بن معقل الشاشي الأديب,
كان أصله من مرو، قدم بخوار وحدث بها في سنة أربع وثلاثين ومائتين
عن عيسى بن أحمد العسقلاني، وإسحاق بن إبراهيم بن جهيلة الرمذي،
وأبي عيسى محمد بن عيسى الرمذي، والعباس بن محمد الدوسي، وجماعة
من أهله العراق، روى عنه جماعة كثيرة، منهم: أبو القاسم علي بن
أحمد بن محمد الخزاعي، وأبو الفضل منصور بن نصر بن سلامة
الكاجاني، وكان رفيقًا إلى الشاشي ومات له في سنة خمس وثلاثين وثمانمائة.

الشامصواني. يفتح الشين المعجمة، وضم الصاد المهملة، والواو الساكنة،
وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى (شامصواني) وهو اسم يلد:
أبي الفضل العباس بن منصور بن عثمان بن عبيد الشامصواني، و(شامصواني).

246
لقب عثمان بن عبيد فيما أظن (1)، وهو شاصونه بن عبيد بن معرض (2) ابن عبد الله بن معيشة البخمي، وذكر قصة أنه كان صبيًا (3) صغيرًا ملقوًا في خرقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  "من أنا؟" قال: أنت رسول الله. ولم يتكلم العلماء بعدها. ووقع هذا الحديث لنا بأسابيع أخرى واهية دروي العباس عن أبيه مجيب، وهو من أهل البخمانة، روي عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن جمعان الغفاري، وذكر أنه سمع منه بركة حرسها الله.

الشاطر: يفتح الشين المجمع، وكسر الطاء المهملة، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى "الشاطر" وهو اسم لبعض أجداد:

(1) كذلك علق القول على النزل ابن الأثير في "الباب" وأحاله على المصنف.
(2) شيخ الزرقاني في "شرح المواقب" 6:184 "مرض"، "يضم الميم، وفتح المهملة، وكسر الراة التثلثية" ثم ضاد منجمة، وفي النسائي - شارح الشفاء - وغيره: "اسم نافع، من أعراض، وروى بكسر أوله، كأنه لالة.
(3) ثم وقع في الأصول "مرض ابن عبد الله" وفي بعضها "عبد الله - من معيقب" وملحق "تاريخ بغداد" 3:444 من طريق ابن جمعه الليث آثار إلهالمصنف، ولكن فيه 3:442 وفي "الإيضاح" 3:442، والزرقاني 5:185 ما يفيد أن مرض بن عبد الله مرض بن معيقب.

وقول المصنف "وذكر أنه كان صبيًا" فيه: أن الرواية أن مرضًا إذا رأى صبيًا يوم ولد... وهو الذي عرف به "مبارك الامة" وليس هو صبيًا. وقوله: "للمثلك العلم يعدها هذه رواية ابن جمعه، وفي غيرها زيادة "حتى شب"، وليس عند الخطيب ما يفيد أن ابن جمعه سمع منباس بركة. ونظر "الخصائص الكبرى" للحافظ السيوطي 2:210 - 211. وللرجوع نقل الزرقاني عن "الخصائص الكبرى" وليس فيه هذا النقل؟.
أبي طاهر محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن علي المتوكل بن عمر الكاتب الشاطر، المعروف بابن الشاطر، من أهل بغداد، كان صدوقاً، سمع أبا الحسين علي بن عمر السكيري، وأبا حفص بن شاهين، وأبا الطيب بن المنثوب، وأبا أحمد بن جامع الدهان. ذكره أبو بكر الخليل في "التاريخ" (1) وقال: كنتا عنه، وكان صدوقاً، سكن في سكة التعريمية بباب البصرة، وكانت ولادته في شهر رمضان سنة خمس وسبعين وثلاثمائة، ووفاته في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة.

الشاعر: بفتح الشين المجمدة، وكسر العين المهملة، وفي آخرها الراء. استهر جماعة من العلماء بقول الشعر، وجماعة من الشعراء كانوا سمعوا الأحاديث وروواها.

والمشهور بهذا الاسم: القاسم بن أبي العباس الشاعر، واسم أبي العباس: السائب بن فروخ، من أهل مكة، يروي عن أبي جعفر محمد بن علي روى عنه سعيد بن حسان.

ولبطة (2) بن الفرژد المُجاشعی النمیمی الشاعر، يروي عن أبيه،

(1) حکاية ثبوت الاسم في مصدرة لیدن، وفي ایاسوفیا والظاهریة "لبنة"، وفي کوربین وله طبقات، والصواب ما أثبته، كما في "الجرح والتعديل" ۱۸۵/۲ و"جمهور" ابن حزم ص ۲۳۱ و۲۳۷ و"تاج الاروس" الزيدي ۱۴، وفیه أن كتبه وأبو غالب، و"نوادر المخطوطات" ۳۵۶. وانظر رواية ابن عہید عنه في كتاب "الملل" للینمیمی أحمد ص ۱۰۲ و۱۰۴.

- ۲۴۸ -
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، روى عنه سفيان بن عيينة والقاسم ابن الفضل.

وأبوه أبو فراس الفوزد بن غالب، الشاعر النفيسي، من أهل البصرة، واسمه همام بن غالب، والفوزد لقب، روي عن ابن عمر (1) وأبي هريرة رضي الله عنهم، روى عنه ابن أبي نجيح، ومروان الأصغر (2)، روى أحاديث يسيرة، وكان ظاهر الفسق همناً للحرّم، فقد أذى للمحصنات ومن كان في خصيلة من هذه الحصان استحق مجازة روايته على الأحوال، ومات سنة عشر ومائة، هو وجريج المختلط، خصمه في سنة واحده.

(1) هكذا في المجرجين، لابن حيان 2:197، وهو المصدر الذي اعتمد المصنف في ترجمة الفوزد، مثلاً في 6 التاريخ الكبير، 1/436، والباب، ابن الأثير، وهو الظاهر، لذلك أثبتا، ووقع في أياض، ومصورة لين، ومعرفة في الظاهرية، وكورلي، وأبي عمر، وفي البكاء، التذكرة، 280/1/2، ابن عروة، هذا، والفوزد، رواية عن سيدنا الحسين السبط، رضي الله عنه، كما في ترجمته من سير الأمام، والذين 3:188.

(2) خطوت السخ ونور، في هذا الإنسان، ففي كورلي، مروان بن الأحفص، وفي الظاهرية، الأصغر، بالغين، وفي مصورة لين، وأياض، الأصغر، بالغين، وجاء بالغين، في الجرح والتعديل 271/1/4، مع التتميق، عليه، و، في المعجم، إضافة في 162، وم تزويج، 1/20، والتهب الأمية واللفات، النور 280/1/2، و، الديبج، 216، و، الجرح، وجاء بالغين في التاريخ الكبير، للبخاري، 191/1/203، و، المروة، 202، و، الفوزد، 10/90، 190، وفي الطبقات النافعة، المكي 2:190، وفي الديبج، 10/90.

و، البعض، لابن الأثير، والرجل من روبي، من الشهبان، وقد، واتّبع لدوره، على رواية البخاري، له في موضوع، في صحيحة لا ثالث له، في أوائل كتاب الحج، وفي آخر تفسير سورة البقرة.

وقد ثبت اسمه بالقناة في عدة طيات من المتن، وفي الفتح، طيبة عيسى البالي الحلبي، 160/9، وفي العتسالي، 3:212، و7:48، وكان آخر ما ورد عليه موضوع الولخرج في شرح القسطاني على أول الشارح، رحمه الله تعالى، شкро في الصباح المخلة والفاغ، فالمحمد عليه، توفيته، ولا يصح اسمه بالمصدر على ورد فيها بالغين.

-449-
وحمد بن موادر الشاعر، من أهل البصرة، يروى عن ابن عينية،
روى عنه الحجازيون، كان ماجناً مظهراً للمجون، لا يجوز الاحتجاج به،
ذكره يحيى بن معين فقال: كان يُرسل القرباء في المسجد الحرام،
كما تلسع الناس! وكان يصلى المداذ في المواضع التي يتوضئون منها،
كما يسود وجه الناس! ليس يروي عنه رجل فيه خير.

ومن مشهورين المحدثين: أبو محمد حجاج بن يوسف بن حجاج الشاعر
الثقفي، كان أبو يوسف الملقب بـ "الكوفة" (1) شاعراً، صحب أبي نواس
وكان مشهوراً بالكوفة، فأما حجاج: بغدادي المولد والنشأ، سمع يعقوب
ابن إبراهيم بن سعد، وأبا أحمد الزبيري، وشيبة بن سوار، وعبد الزاق
ابن هندام، ويزيد بن أبي حكيم، وعثمان بن عمر بن فارس، وأبا نوح
قُرُداً، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وغيرهم.

روى عنه محمد بن إسحاق الصقلي وأبو داود السجستاني، وسلم بن
الحجاج، وصالح بن محمد جزيرة، وجماعة كبيرة، آخرهم أبو عبد الله
الحسين بن إسماعيل المحامي، وكان ثقةً فهمهما حافظاً. قال ابن أي حاذم:
كتب عنه وهو ثقة من الحفاظ، ممن يحسن الحديث، وسلم أبي عليه.

قال: صدوق (2).

وقال حجاج بن الشاعر: جمعت في أمي مائة رغيف، وجعلتها في
جراب، وانخدعت إلى شباب بالمداشن، فأقتبست بها مائة يوم، كل يوم
أجبر برغيف، فأغمسه في دجلة وآكله، فلما ندبت خرجت.

(1) انظر الجرججج، ٢: ٢٦٨-٢٧٧. مع الترجمة فيه من كلام (إبراهيم بن أحمد) وهو
الشافعي الآتي ترجمته ص ٢٥٧.
(2) هكذا في كيرالي وأياصوفيا، و"معجم الآداب" ٢٠: ٩٥، وفي الظاهري "الأقوية"،
و"لغة" ١٦: ١٨ تترجمه مع الثق.
(3) "الريح والتميل" ١٦٨ /٢/١٦٨.
وستل أبو داود السجستاني: أما أحب إليك: الرمادي أو حجاج
ابن الشاعر؟ فقال: حجاج خير من مائة مثل الرمادي. وقال الناس: 
حجاج بن يوسف يقال له: ابن الشاعر، بغدادي ثقة، وقال غيره: مات
في رجب سنة تسع وخمسين ومائتين.

شيافِي: ففتح الشين المعجمة المشددة، وكسر الفاء، والعين المهملة.

هذه النسبة إلى الجد الأعلى.

وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع
ابن السائب بن عبد (1) بن عبد الزيد بن هاشم بن الملك بن عبد مناف بن
فُصَّي بن كيلاب بن مرة بن كعب بن أوي بن غالب بن فهر بن مالك بن
النصر بن كنابه بن خزيمة بن مَدَرِكة بن إلابس بن مضر بن نزار بن increasingly.
ابن عدنان الطليقي الشافعي، هو منسوب إلى جد جده: شافع بن السائب.

ولد بغزوة من بلاد فلسطين بنواحي بيت المقدس، سنة خمسين ومائة،
[للما مات في يومها الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه] (2) وقيل:
باليمن، ونشأ بكمكة، وبدأ تعلم العلم، وبالبلدة، وسكن مصر وتوفي بها
في رجب سنة أربع ومائة.

حدث عن مالك بن أنس، ومحمد بن الحسن الشباني، وأبو عبيدة.
روى عنه جمعة كثيرة مثل أبي يعقوب البويطي، وأحمد بن حنبل.

(1) هذا هو الصواب، وفي متواتر الشافعي "البيت" 76 "السائب بن عبد مناف ...".
(2) زيادة من كورلي. قال البيت في متواتر الشافعي "7411"، ولهذا التقييد لم أذكر في
سائر الروايات، وأنا رأي كلام ابن حجر المقول هناك في النقل، و"هذين الآية واللفظ".
"للمعجم" 40 وال"المجلة" لـ 1 17 261.
قال الشافعي: حذف بعض كتاب محمد ما يحمل حميّة نجاة. وروى الرازي عن الشافعي أنه قال: رأيت علي بن أبي طالب في النوم، فلم يذكر علي وصالغي، وخلع نحازاته وجعله في صبيعه. وكان في عم فقمها. وقال لي: أمنّا مصفاحتكم على فأمان من العذاب، وأمنّا نخلع نحازاته وجعله في صبيعه. فسيلع السماك ما يبلغ اسم علي في الشرق والغرب. وكان يبتغي وله خمس عشرة سنة، وكان يبتغي الليل إلى أن مات.

وقال له مسلم بن خالد الرضي - ومرّ على الشافعي وهو يبتغي وهو ابن خمسة عشرة سنة، فقال: يا أبا عبد الله أنت فقد آن لك أن تقتني'(1). وكتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي - وهو شاب - أن يضع له كتابا في معاني القرآن، وجمع قبولا(2) الأسماء فيه، وحجة الإجماع، وبيان السماك والمشروخ من القرآن والسنة، فأعرض له كتاب الرسالة.

قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلى صلاة إلا وأنا أدعو الشافعي فيها. وحكي أنّ يشرا القرشي لما حج رجع فقال لأصحابه: رأيت شاباً من قريش يمكّن، ما أخف على مذهبنا إلا منه - يعني الشافعي -.

وروي أنّ إسحاق بن راهويه قال: أحدهم بن حبل بيدي(3) وقال:

(1) قال الطيب في تاريخ بغداد 24: 64، بعد ما ذكر هذا المبر: «هكذا ذكر في هذه هذه الحكاية عن الجاهلي أنه سام بن خالد، ومر على الشافعي وهو ابن خمسة سنة يبتغي، فقال له: "أنت لا تلبس ذلك بستنكم، لأن الجاهلي كان يصبر عن إدراره الشافعي وله تلك المروج، وال_ONCEا، و...». ثم جاء عبد الله بن الزبير الحديدي يقول: قال مسلم بن خالد الرضي للشافعي: يا أبا عبد الله أنت الناس، أو أن كله وما أبتغي، وهو ابن دون عشرين سنة.

(2) هكذا في الأصول، و"مناقب الشافعي" للبشيقي 1: 230، إلا كوری و"تاريخ بغداد" 24: 65. فنها: "ف왕 "أول تأريخ برن"، والبشيقي أول.

(3) وقع في الأصول كثيرة: "ابن بأهواء أحده أجد أحمد..." والنصاوت ما أثبته، انظر "تاريخ بغداد" 26: 66، و" المناصب" للبشيقي 2: 251 و 252. 457

ورؤي الشافعي بعد وفاته في المنام فقال له: يا أبا عبد الله ما صنع الله بك؟ قال: أجل، على كرسي من ذهب، ونشر علي اللؤلؤ الرطيب. ومن أولاد عمه: إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عميان بن شافع، بن السيد بن عبد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الشافعي، من أهل مكة، يروي عن يوسف بن عقبة التساحي، روى عنه أبو بكر بن المقرئ. وإبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، مكي، يروي عن الحارث بن عمرو وابنه، المتقدر بن محمد بن المتقدر، وعبد الله بن رجاء، روى عنه.

- 253 -
أبو حامد وأبو زرععة الرازيان. وقال أبو حامد: ملحه الصدق(1) ، وكان
أحمد بن حنبل يحسن النواة عليه.
وجماعة من أقرانه أثناوا لهذه النسبة ، منهم: ابن عمه أبو إسحاق
إبراهيم بن محمد بن عثمان بن شافع ، من أهل مكة ، يروي عن
حمان بن زيد ، روى عنه الشافعي (2).
وجماعة من أصحابه ومتخلصي مذهبه من المتآخرين أثناوا بهذه النسبة
لابتعاثهم مذهبهم. والمسكنة الصحيحة إلى مذهبه "الشافعي" ومن قال
"الشافعي" فقد وهم ، هكذا سمعت الإمام أهل اللغة أبا منصور بن
الحواريقي(3).

(1) "البر والعدل" 1/111 ، ويحيى قوله : "صناديق".
(2) هكذا تكررت هذه الرجعة في الأصول إلا ليدين ، وأبو إسحاق إبراهيم هذا هو إبراهيم
السابق ذكره ، وهذا الذي يروي عن حايد بن زيد ، هو الذي كان الإمام أحمد يحسن النواة
عليه ، قال بين "البر والعدل" و "الجواب النفي" 1.104.
لكن لما يتبني النبي إليه : قول المصنف رحمه الله "روى عنه الشافعي" فلذي روى منه
الشافعي هو عم وابنه إبراهيم محمد بن العباس بن شافع ، لا ابن عم ، وقد ذكر البيتى
رواية الشافعي عن عم "اللائحة" 2.311 ، ووقت خطأ مطبعى محمد بن أبي العباس
ابن شافع لفليصيح ، والمؤرخ أن إبراهيم هو الذي يروي عن الشافعي. انظر "الفين"
السني 88.
(3) قال ابن العمري في "ذيل الباب" : "المسك إلى الشافعي" : شافعي أيضًا ، ولا يقال :
شعبي ، فإنه من، وإن كان الحق في بعض كتب الفقه للخوارسانين ، كالوسط وغيرها ،
وهو خطأ في تعيش ، كما فيه عليه النووي وغيره. النبي "المقاس" لا ابن المقنى .
وتارих العيد في "شرح التاوس" 5:100. وكذلك قال النووي في "المصباح المثير"
في مادة "شائع" وفي آخره .
ووافق السيد أن بعض الفقهاء قال في النسبة إلى الشافعي "شافعي" و استحتم رواية
"شرح الشافعي" ، فإن الحايد ابن مالك ص 154 : "لأ من ترجم جوز الشافعي" قياسًا على
"الموروي" ، وإن كان بعض الفقهاء استعمله ، وهو حسن للšís. لكنهم صرحوا أن
"الموروي" لقولة ثابتة ، فلا يحسن القياس عليها ، وغالبة القواعد العامة ، لا سياق بعد أن
البيه الممهور ، بل ربما أثرى هذه النسبة الجديدة ، أنها نسبة إلى غير الإمام الشافعي !
ومن المتآخرين: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبده بن موسى بن بيان الجبلي البزار (1) الشافعي، من أهل بغداد. [شيخ ثقة صدوق تربّت كثير الحديث، حسن التصنيف في عصره، مالٍ وحَدَث عن عامة شيوخ بغداد]. [2] مثل: السيدُي محمد بن إبراهيم وأبى قلابة الرقاني، محمد بن شداد المستمسي ومحمد بن غالب بن حرب، وعِمِّرُ حتى كتب عنه أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، وأبو الحسن محمد بن أحمد ابن رقق البزار، وأبو علي بن شاذان، وآخر من روتي عنه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار، وكانت ولادته يتحَّل، وسكن بغداد، ومعجوم أباً وشيخاً، وكتبت عنه قديماً وحديثاً.


(1) هكذا جاء نسبه ونسبته في تاريخ بغداد 1853، وله في بعض الأصول، وفي بعضها الآخر: . . . عبد الله . . . البزار.
(2) زيادة من كورلي، وفي الظهارة ويدين بابين مكاناً، والكلام متصل في أياصوفيا.
(3) رقق: هو جد محمد، لذلك وضع ألفاً لكلمة (أبو) فلا يشبه بعده نظر، تاريخ بغداد 1120-1201.
(4) سقط من كورلي، وما بين الغلافين الصغيرين سقط من الظهارية أيضاً.

255
وقد ضبط سماعه فيها أحسن الضبط. ولد في جمادي (1) سنة
ستين وثلاثين ميليل، ومات في ذي الحجة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة
ببغداد (2).

وبعده: أبو علي الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أحمد
ابن إبراهيم بن عبد الله بن العباس بن جعفر بن عبد الله بن محمد بن علي بن
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي الشافعي الملكي، من أهل مكة.
وكان من الفئات المكرين، حدث عن أبي الحسن أحمد بن إبراهيم بن
فراس الصقليسي (3)، سمع منه جدي الإمام أبو المظفر السمعاني,
وأبو القاسم الشيرازي الحافظ، وجماعة كثيرة، حدثنا عنه أبو العباس
أحمد بن محمد بن عبد العزيز الملكي بأصباهان، وأبو المظفر عبد المتعم بن
أبي القاسم الفشيري بينسابور، ولم يحدثنا عنه سواءما، وتوقيت سنة نينف
وسيعين وأربعمئة بكرة.

وإلا قبل له: الشافعي: لما سمعت أبا العلاء أحمد بن محمد الحافظ
بأصباهان يقول: سمعت أبا الفضل محمد (4) بن طاهر القدسي الحافظ
يقول: سأله أبو علي الشافعي الملكي عن هذه النسبة؟ فقال: كان أي
يضمع الحديث، وكان في القوم رجل يسمى الحسن بن عبد الرحمن
المالكي، فكتب لنفسه: الشافعي، لبقع الفرق بينهما، فثبت علينا هذا
النسب.

(1) في الأصول، وذلك في جادي وصوتها كما ترى، ولدي بين أي جادي، وعبارة الخطيب
نقطة عن المرجع 554: ولدته في أحد الجابرين.
(2) سقط من كورني.
(3) تعرفت في الأصول إلى وجهة مختلفة، والتصويب ما سأني في مجلة العنق.
(4) وقع في الأصول «أحمد» والصواب «أبو». والخبر مذكر في الأنسب المتوقف
لابن طاهر المقدسي ص 81.
الشافعي: بفتح الشين المعجمة، وسكون الفاء بعد الألف،
وفتح السين المهملة، وفي آخرها القاف.
هذه النسبة إلى شافعٍ(1) إحدى قرى مرو، على فرسخين منها،
وتعرّب فيقال: شافعه، منها:
أبو أحمد معيد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن مهديان الشافعي، والده
أبو العباس المعتقدن الفقيه صاحب كتاب: تأريخ المراوطة، ولدته بقرية
شافعه، ثم انتقل إلى البلد وسكن سكة عسكر، رحل إلى العراق وأدرك
الشيخ، وسمع أبا حاتم محمد بن إدريس العريشي، وأبا الفضل العباسي بن
محمد الوردي، وسعيد بن مسعود السليمي المروزي، وغيرهم. ثم اشترط
بالكتب(2)، روى عنه أبو العباس أحمد بن معيد المعتقدن. وفاته في
سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.

الشافعي(3)، بفتح الشين المعجمة، والقاف الساكنة بين الألف واللام
ألف.
هذه النسبة إلى بعض أجداد المنتسب إليه، وهو شافع، وهو:
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمداة الفقيه الشافعي(4).

(1) هكذا جاء في أيا صوفيا، وكبيري، و«الباب»، ومCTSTR اسمه الظاهرية: شافعه، والصواب
الأول.
(2) في كويري: بالكتب.
(3) في الأصول، كلاه: الشافع، بالون والياء آخر الكلمة، ولم يصرح المصطفى بضبط
هذا الحرف، لكن قال ابن الأثير في: «الباب»: وفي آخرها ياء متاء من متاءها.
وهو الظاهر، كما دلت النسبة إلى: شافع، لا إلى شافع. ولذا كنتياباً ابن الأثير: شافع.
وفي الناتج: ٧٥٢: شافع.
(4) الأنباء م(١٦) ج ٧
من أهل بغداد. كان فقيهاً حنباً، ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (1) وقال: "أبو إسحاق الفقيه المعروف بابن شاقلا، أحد شيوخ الخنابرة، قال لي أبو يعلى محمد بن الحسين الورد: كان رجلاً جليل البصر، حسن الميزة، كثير الرواية، حسن الكلام في الفقه، غير أنه لم يطل له العمر".

شاكري: بفتح الشين المفتوحة، والكاف المضمومة بعد الألف، هكذا رأيت ضم الكاف في كتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم مقياداً مضبوطاً (2)، ثم الراه.

هذه النسبة إلى "شاكر" وهو بطن من همدان، منها:
HAMAD الصائد، وقيل الشاكري، حي من همدان، كذا قال ابن أبي حاتم (3)، ثم قال: "روى عن سعد بن أبي وقاص، روى عنه أبو إسحاق السبيعي".

---

(1) تاريخ بغداد 1056، وما ذكره المصدر هذا هو كل ما في "تاريخ بغداد"، وعرفه في طبعة الخنابرة 2028 لاين أبي يعلى. ومذكر الخطيب ولا المصدر تاريخ وقته، هو مذكور في 8 الطبكات 2469 و "العرف" للزبيري، 792: سنة 397 من أربع وخمسين سنة.

(2) تعقب ابن الأثير في "الباب" اعتبار المصدر هذا الضبط قال: "الصحيح كسر الكاف من: شاكر، ومن ضمه فقد أعطاه، ودليل الناسب قد أعطاه في "الجرح والتعديل" أو نسخه من لا علم له بالنسب، وكذلك شبكنا بلكيس السيوطي في "اللب". فلعينتم، وأنا أعلم.

(3) "الجرح والتعديل" 2 / 4 / 1300، ثم أستد إلى ابن المديني أنه قال: "لا يعرف"، ووقع في كوري: "حامد بن أحمد ولا في "الجرح والتعديل" ولا في "الباب".

- 258 -
الشَّنْكُ السُّنجِيٌّ : يفتح الشِّنُّ المعجمة، واللّام، بينهما الألف، وسكون
الألف، وفي آخرها الجيم.

هذه النسبة إلى بيع الأشياء من الشَّعر كالحُكْلِيَّة والضَّمْقود والجُلِّ(1)

واشتهر بهذه النسبة جماعة منهم:

أبو إسحاق إسمايل بن سعيد الشَّنْكِي السُّنجِي الجُرْجاني، إمام
قاضي، جليل القدر، طبري الأصل، صَنَّفَ كثيرة منهما كتاب
» الْبِكَانِ » وَغَيْرِهِ، وكان أحمد بن حنبل يكتبه، وكان إسمايل الشَّنْكِي
يتحل مذهب الرأي، ثمَّ هُدِى الله تعالى، وكتب الحديث ورآى الحق
في اتباع سنة رسول الله صل الله عليه وسلم، ثمَّ ردَّ عليهم في كتاب
» الْبِكَانِ ». وكان من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله
بَحْيَكَ كُلّ مسألة عنه، ثمَّ سرد عليه، وحكي عنه أن قال: كنتُ أربعين
ستةٌ على الضلالية، فهذا الله عزّ وجلّ، فأيُّ رجال فائتني! قال أحمد
ابن حنبل: سمعت إسمايل بن سعيد الكسائي لما ذكره: رحم الله أبا إسحاق
كان من الإسلام يحكم، كان من أهل العلم والفضل، سمع سفيان بن
عبيدة، ومجيئ بن سعيد القطان، وعسيب بن يونس، وجرير بن عبد الحميد
القبّي، وعبيد بن العوام، وأبا معاوية الضرير. وجماعة. روى عنه
الضحاك بن الحسين(2) الأردي، والحسين بن علي الألفي(3)، وأبو عوانة
ابن المعلّي بن منصور، وأحمد بن العباس العدوي(4)، وإبراهيم بن يعقوب

(1) في بعض الأصول «الْجَلِبَانِ»، ومله في «الجواهر المئوية»: 150، وجه في بعض
الأصول الأخرى «الْجَلِبَانِ»، ومله في «علم اللّب»: 60، السفياني يفهم شيوخه في العلماء.

(2) في الأصول «الْحَسَنِ» إلا كبريل في «الْحَسَنِ» وهو كذلك في «تاريخ جرّجان»: ص
202 و 193 و «الجواهر المئوية»: 150، فأتته.

(3) في أياضوفيا وكبريل في «الألفي» وفي «الباب»: 54، الآمل وعَوَّه في الظاهرة.

(4) فكذا في الأصول و «تاريخ جرّجان»: ص 300 وفي «الجواهر المئوية»: الممودي.

- 209 -
الجُرُوجَانِيُّ. قَالَ: إِنَّهُ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثِيَّات وَمَائِتَيْنِ بِإِسْتِرَابِاً، وَقَالَ:
إِنَّهُ مَاتَ بِهِسَانٍ فِي شَهْرِ رَيْفِتُ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَتِينَ وَأَرْبَعِينَ وِمَائِيَنَّ.
وَأَبِي إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلٌ بْنُ الْفَضْلِ الشَّالِخِجِي، كَانَ قَاضِي جُرْجَانِ.
يَعْرِفُ بِالشَّالِخِجِي، رَوَى عَنْ بْنِي بُنْ عَقِبَةَ بْنَ أَلِيِّ الْعَمِّيْزَارِ، وَإِسْمَاعِيل
بْنُ جَفْرِي، وَسُفَيْنَ بْنُ عَبْدِرَزْيَا، رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ يُزَيْدٍ الْجُرْجَانِي،
وَعَمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخَنِيْيَيْنِ، وَحَمَدُ بْنُ أَحْمَدٍ أَبِي شِيْبَ.
(١)وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الشَّالِخِجِي، جُرْجَانِي، يَرَوَى عَنْ يُعْلِي بْنَ عُبَيْدِ.
رَوَى عَنْ أَحْمَدِ بْنِ مُوسَى.
وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى بْنُ عَبْدُ الحَمِيدِ الشَّالِخِجِي،
يَرَوَى عَنْ عَمْرَانَ بْنِ مُوسَى السَّخَنِيْيَيْنِ، وَأَحْمَدِ بْنُ مُوسَى بْنُ حَمَزَةَ (٢).
وَحَمَدُ بْنُ عُلِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.

الشَّالِخِجِيُّ: يَنْتَجُ الشَّيْخُ المُجَمِّعُ، وَاللَّٰلِمْ المُصْمُومةَ بِالْأَلْفِ،
وَفِي أَخْرَى الْعَيْنِ المُلَمْتَى.
هذِهِ الْنُسْبَةُ إِلَى «شَالِخُس» وَهِيَ قَرْيَةُ كِبْرَىٰ بِنِواحِيَ آمِلٍ طَبْرِسَانُ،
خَرِجَ مِنْهَا جَمِيعَةَ عِدَّةٍ عَنْهَا، مِنْهُمْ:
أَبِي عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ الحَسَنِ بْنُ مُوسَى الشَّالِخِجِيِّ الْعُطْرِيَّ،
فَقِيْهُ عَصْرِهِ بَايِلٌ، وَمَدْرَسَهَا وَمُفْتِهَا، وَكَانَ وَاَعْظَمَاً زَاهِداً، وِبَيْتُهُ بُيُوتُ
الْرَّهْدِ وَالْعَلْمِ (٣)، وَرَدَّ بَغْدَادٍ، وَخَرِجَ إِلَى الْحَمَازِ، وَسَمَّعَ أَبا عَبْدِ اللَّهِ
(١) شَهَرٌ مِّنْ هَذَاءِ، فَلَذا، وَفِي الْأَلْفِ لَكُلِّهَا (إِنَّهَا) بَيْنَهَا، وَانْظُرُ مَا سَيَّىٰ «الشَّهَيرِي»
وَ«تَأْرِيْخُ جُرْجَانِ» صَ ٣٤٣، (٢) مِّكاَّنَةَ الْأَصْوَلِ، وَفِي «تَأْرِيْخُ جُرْجَانِ» صَ ٢٧٩ : إِنَّهَا حَمْدٌ.
(٣) انْظُرُ مِنْ زِيَاَّةٍ فِي "طِيْقَاتِ الشَّافِعِيَّة" فِي سِقْيَةٍ 5١٠ ، نَقْلُهَا عِنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ، وَلَا يَلْسِت
ِفِي الْأَصْوَلِ،
-٢٦٠-
محمد بن الفضل بن نظيف الفراء المصري، إنما يمكّن أبو بكر بن عمير النجawi، وغالب عليه، أنه سمّى ببنكهة. سمع منه أبو محمد عبد الله بن يوسف البرجاني، وتوفي في سنة خمسين وخمسين وأربعونا.

وأبو بكر الحسين بن عبد العزيز بن محمد الشاعر المعروف بالشالوسي، من أهل بغداد، وحدث عن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق بن حكابل، ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ (1) وقال: "كانت عهدها، وكان سماعه صحيحًا، وقال لبي: سمعت من علي بن عمر السكري.

وأبي الحسين بن سمعون قال: "وذكر لي الشالوسي أنه: الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زيد بن سعود بن علي بن الحارث (2) الذي أنتم إليه، وقال لي: ولدت في يوم الأحد السادس من ذي الحجة سنة أربع وسبعين، وثلاثمائة ومائتين في يوم الحميس ثامن المحرم سنة أربعين وأربعونا، وكان يسكن قطيعة الربيع [وسمعت من يقول: لبكي في دينه يداً]" (3).

الشاقلي: يفتح القلم المعجمة، وفي آخرها اللام.

هذه النسبة إلى "الشاقلي" وهي قريبة من قرى بلغ، والمشهورة بالسكة:

أبو بكر محمد بن عميرة الشاقلي، يروي عن علي بن خشمر المبارصي وغيره، روى عنه أبو عبد الله محمد بن جعفر بن غالب الوراق، وتوفي في حدود سنة ثلاثمائة.

(1) تاريخ بغداد 582
(2) هكذا في الأصول الثلاثة، وذلك في لين و"تاريخ بغداد" 582، أ.ب. الحزن.
(3) سماحة من كوبلي.
الشاماني: يفتح الشين المعجمة، وفي آخر الكلمة تاء مفقودة من فوقها ب نقطتين.

هذه النسبة إلى الشامان وهو اسم لوضعين: أحدهما: اسم لأحد أرباع نيسابور وهو من الجامع إلى حدود بُست طولاً، وهو على القبلة سنة عشر فرسخاً، وعرضه من حدود بَهْتُه إلى حدود الرُّخ، وهو على القبلة أربعة عشر فرسخاً، وفيه من القرى ما يزيد على ثلاث مائة قرية، وخرج منها جماعة من الفقهاء والأدباء، منهم:

أبو الحسن بن أبي الحسين (ت) القطان الشاماني، قال أبو كامل البصيري:

أبو الحسن القطان هو الناقد الناظر من شامات نيسابور، سمعت منه كتاب المدخل في التفسير، يرويه عن أبي القاسم بن حبيب، وقال:

كان أبو القاسم بن حبيب عندما نيسابور كرامي المذهب أولاً، ثم عُنُف إلى أصحاب الشافعي رحمه الله، وكان في داره بستان وبر، وكان إذا قصدته إنسان من العرباء: إن كان ذا ثروة تمنع في ماله، وياخذ منه حتى يقرأ له، وإن كان قارئاً أمره ينجز الماء من البئر ليستاهله بقدر طinke، حتى يذبه، وكان لا يفعل بأهل بلده ذلك، وكنا نستفيد منه جمالاً. قال:

أبو الحسن: وشامات على ناحية نيسابور، كان والدي أبو الحسين منها، كان يتفقه في مسجدها، ويزيد فيها.

أبو جعفر محمد بن أحمد الأميد الشاماني منها، شيخ ثقة

أدب فأضل عفيف، من أهل نيسابور، روى عن الأستاذ أبي ظاهر محمد ابن محمد بن كحشيش الزياتي، وأبي محمد عبد الله بن يوسف بن مامون (1)

(1) اضطراب الأوسمة كثيراً - هنا في المواضيع الآتية - في كنية المرجوم وكلية أبيه، والتي يحصل منها ما أتى هو الأرجح. والله أعلم.

(2) ابن مامونه، وقيل: بابويه، وهو الذي ذكره الخطب أولاً، انظر تأليف بغداد.

- 262 -
الاصبيحاني وغيرهما، روى لنا عنه أبو نصر الغازي الحافظ بأصباهان،
وأبو سعد ناصر بن سهل البغدادي بيقين، وعبد الله بن أبي القاسم (1) الحضائر بيسبارو، وغيرهم، مات في شعبان سنة تسع وسبعين وأربعين.
ومن الفقهاء: أبو حامد أحمد بن الفضل بن منصور الشامASCII، روى عن محمد بن رافع، وأبو بن الحسن، روى عنه أبو عبد الله الدينار.
وأبو الطيب الذهلي.
وأبو محمد جعفر بن أحمد بن أبي عبد الرحمن الشامASCII، من أهل
نيسابور، تفقه عليه أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزيني، وروى الحديث
عن إسحاق بن إبراهيم الخضيلي، محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور،
وأبي كرْب، ويوسف بن عبد الأعلى، وأحمد بن عبّد الله الفضبي،
وأبي موسى (2) وبندار، روى عنه أبو عبد الله بن أبي يعقوب، توفي في
ذي القعدة سنة تسع وثمانين.
وحامد بن محمود بن مسّقّل الشامASCII القطن البسبري، والد
أبي العباس، سمع محمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن يوسف، وعبد الله
ابن هاشم، توفي سنة تسع عشرة وثلاثة. روى عنه أبو العباس أحمد بن
هارون الفقيه، وأبو عبد الله بن دينار البحراني (3)، وابنه أبو العباس الشامASCII (4).

(1) هكذا وقع في الأصول كلهما، الذي في ترجمته في المصنف وردة 2/27.
أبو القاسم عبد الله بن أبي الحسن بن أبي سهل الجامعه ...، وانظر ما تقدم: «الخصائص».
(2) هكذا في الأصول، وفي «مجمّع البلدان» 2/171: 5: إسحاق بن موَّسٍ الفضبي....
(3) جاء في الأصول: البسبري، وثبّت في الإكال: 150: 4، وفي ترجمته في تأريخ
(4) انظر ترجمته وترجمة ابنه في «العجائب المفهمة» 1: 183 و 2: 404، ثم انظر منه
220: 2.
— 767 —
وأما ابنه أبو العباس محمد بن حامد الشاماني، يروي عن أبي العباس محمد بن يوينس الكُرَمِي، والسرى بن خزيمة، والحسن بن الفضل البلغي، وأحمد بن نصر الزيد، ومحمد بن أيوب الرازي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري وغيرهم.

سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وقال: أبو العباس الشاماني، كان من مشايخ أصحاب الرأي، وقد حدث، سمع منه الحاكم عن أبي بكر ابن أبي العوام الرئيسي، وأبي الوليد بن بُرَز الأنصاري، وأقرانهما في آخر عمره، وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ثمانية وأربعين وثلاثمائة، ودفن في مقبرة عاصم.

وبالأسيرجان من نواحي كرمان قرية يقال لها الشامان، أيضاً على ستة فراش من السيرجاني، خرج منها محمد بن عمار الشاماني، سمع يعقوب بن سفيان الفسوي.

...الشاماني: يفتح الشين المعجمة، وضم الميم، وفي آخرها الخاء المعجمة.

هذه النسبة إلى "شاموخ" وهي قرية بناحية البصرا، والمنصب إليها:

أبو محمد عبد الباقي بن الحسن بن علي بن محمد الشاماني، من أهل البصرة، من أولاد المحدثين، ورد بغداد وحدث بها وبالبصرة، ورأيت ببغداد شيخاً معتزناً (1) من أولاده، حدث عن أبي محمد طلحة بن يوسف بن أحمد بن رمضان المواقلي، روى عنه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عمر السمرقاني، وسمع منه بالبصرة، وقال: توفي بغداد عاشر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وأربعمئة، ودفن بأبيوردي (2).

(1) في كويرلي: مظلاً؟

(2) من أياصوفيا وكويرلي، ورسم في غيرها: يافي ورد، وكلاهما صحيح.

- 264 -
وأبي بكر محمد بن إسحاق بن ميهران المقرئ الشامومخي، يعرف بشاموخ، وهذا لقبه، من أهل بغداد، شيخ منكر الحديث، حذف عن أبي العباس أحمد بن محمد البكري، والحسن بن الحساب الدقاق، وأحمد ابن يوسف بن الضحاك الفقيه، وعلى بن حماد الخشاب، وحديثه كثير المناكر، هكذا ذكره أبو بكر الخطب الحافظ (1)، روى عنه يوسف ابن عمر القواس، وأبو الحسن علي بن أحمد بن حموه المؤدب، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز وغيرهم، قال أبو الفتح القواس: مات أبو بكر المعروف بشاموخ سنة ثمانين وخمسين وثلاثمائة.

(1) أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن موسى الشامومخي المقرئ البصري، من أهل البصرة، سمع أبي بكر الأسفاقلي (2) وعمر بن محمد بن سيف، والحسن بن علي القطان وجماعة، روى عنه أبو بكر عبد العزيز ابن محمد النخسي الحافظ، وذكره في بمعجم شيوخه، وقال: رأيته حية في الرحلة الثانية في سنة ثمانين وأربعين وأربعمائة.

الشامسي: بتشديد الشين المعجمة وفتحها، وفي آخرها ميم.

هذه النسبة إلى "الشام" بالهمزة وتلجم (3)، يقال: الشامى، وهي

(1) تاريخ بغداد 511 1020.
(2) يزيد أبو عبد الله، وهكذا جاءت هذه الرسمة ها متأخرة، وحقيقة أن تكون أولاً.
(3) الأسفاقلي: يفتح الهزة، ولم يذكر هذه النسبة المقضي ولا ابن الأثير، ولا السبيعي،
وذكرها ابن المجم، ولم يضبطها، وهي بالفتح كما في "تاج المروي" للزبيدي، 5: 158،
فنهية إلى ينه السقت - يفتحين - وهو الردي من الأشياء، وانظر من 91 من هذا المجلد
"السقطي".
(4) وله في المجزء السكون والفتح، كما افاده ياقوت في "معجم البلدان".

---

470---
بلاد بين الجزيرة والغنوّر إلى الساحل، وإما سميت الشام بـ «سام»، ونوح، و«سام» اسمه بالسريانية: «شام»، وبالعبرانية: «אשׁם»، وقيل: إن اسم الشام سورياً، وكانت أرض بني إسرائيل قسمت إلى الين عشرين سهماً، فصار لكل سبت قسم، فنزل تسع أسباط ونصف في مدينة يقال لها: «شامين»، وهي من أرض فلسطين، فصار إلها متجرب العرب في ذلك الدهر، ومنها كانت مرتممة، فسموها الشام بـ«شامين».

وحدثوا فقالوا: «الشام».

كان بها عائل من الصحابة والتابعين، حتى قال أبو بكر عبد الله بـ «ابن داود السجستاني»: بالشام عشرة آلاف عين، هب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومشاور بالنسبة إليها:

أبو عبد الله مكحول بن عبد الله (1) الشامي كان من سبتي كابيل لسعيد ابن العاص (2)، فوهي لامرأة من هذين فأعتقه بمصر، ثم تحوّل إلى


- 266 -
دمشق نسكنها، يروي عن ناس بن مالك وابن عمر ووالدة وأبي أبامة (1)، وكان من فقهاء الشام، وقات سنة ثمانية عشرة ومائة بالشام، وقد قيل سنة ثلاث عشرة، وقيل سنة أربع عشرة.

ويخарь مسجد يقلم له «مسجد الشام» هكذا ذكره أبو كامل البصيري.

وقال: يُدعى فقهاؤه «شامي» منهم:

أبو سعيد الشامي الفقيه يلقب بـ «حيح» (2)، أدركته وأحيا، وكانا مليكين. قال: سمعت عبد الله بن الغزال مستملي قاضي أبي جعفر البصيري يوماً يحكي بين بدي الفقهاء عبد العزيز الخليلي ويقول: كنا يوماً مع أبي سعيد الشامي يقرئ حنفيدي (3)، فيها أصحاب الشافعي، فمروننا بأعلى مسجدهم وإذا الدُوَّان يقيم، فقال أبو سعيد الشامي: تعالوا نصل منهم، فدخنا وصفتنا خلف الإمام، وجعلوا يقرؤون في صلاتهم ويولون، ونحن نتعجب من وولائهم في الصلاة، وكنا نسكت خلف الإمام، فلا نقرأ شيئاً من القرآن، وينظرون إليتنا نظراً شريراً، فلما فرغ الإمام حملوا علينا وقالوا: ما هذا الكلام الذي أنتم فيه، فلم لا تقرؤون الفاتحة؟ فمن الكسل تؤكم الفاتحة خلف الإمام؟! فقلت أنا لهم: حتى يفبكم عن هذه المسألة فقيهنا، فإنه كبيرنا، فسمع الفقيه أبو سعيد الشامي مناظرتنا.

(1) انظر ترجمة مكتوبة في «الطحيب» من أجل سامع من هؤلاء وغيرهم من الصحابة، و«المراحل» لابن أبي حاتم ص 128 - 130.
(2) هكذا بيصر الحكايا كما تقدم في: حجي. ونقل الخاطر القرشي في «إجواء المنية» 253 عن المصدر قوله هذا في أبي سعيد: «وكان فقهنا معدنا حنفيًا» ومله له من المباني، لابن الوليد، ولم يوجد شيء من هذا في الأصول.
(3) هكذا بنف الحكايا والآلف المقصورة في آخرها، كما تقدمه 53، وجاءه غير واضحه في الأصول وبعدها وآخراً، وأفاد يقول جواز تثنيم الجمل على الأغام، فذكرها في معجمه في الموضوع 3: 62 و 242، وهي قريحة كبيرة من قرى يخارى.

- 267 -
 فقال: اسمعوا حتى أجيبكم، فإننا لستنا بكسلان، ولكن الساعة كل إمامكم في إفراد الإقامة، حملنا على هذا الكسل الذي تركنا القراءة خلف الإمام، وإنما تعلمنا الكسل منكم، ولو نثيم الإقامة، ولم نكسوا فيها لما اجترأنا على هذا الكسل الذي تعيرونا به! فأمسكتم بهذا الجواب ونجونا. قال: وهل مثل هذه الحكایات العجيبة المليحة، وحکی في مجلسه ذلك

عنة أيضاً فقال:

كنا معه بالثور فدخلنا كرمـینیة (1) يوم الجمعة، فصلى مع الناس الجمعه وأمرنا بارتقاء المنبر للوعظ فارتقاء، فسألها عن جواز الجمعه بكرمـینیة: هل تجوز أم لا؟ فقال: إن قلت تجوز فقد خالفت السلف، فإن لم كأنوا لا يجوزون، فقالت: لا خالف سلفي، وقلت: لا تجوز، فقالوا: لم؟ قال: لأيتها ليست ببلدة وهي قريه، والقرى لا يجمع فيها، والدليل على أنها قريه أن العريش يقتل (2) في باب الجامع، وعندنا العريش يقتل (3) على أبواب القرى، فهو لم تكن هذه البقعة قريه، وإلا لم فعله هذا الفعل على باب جامعكم؟ فأمسكتم بهذه الحجة.

(1) الثور هو كرمـینیة: موضع بين بحراي وسربند، وسياي كلام المسنن عنها.
(2) هاتان الكلمتان مضطربتان في الأصول: غير منقوطتين في بعضها، ومنقوطتين في بعضها الآخر، على اختلاف في ضبط النطق. وعمل الأقرب ما أثبته، ففي «القوموس» و«شرحه».
(3) 322: 5: العريش: ما عرش الكرم من عيان جمل كهيئة السقف، فجعل عليها قضبان الكرم، والكرم: عنية من خشب ومحم، وأحياناً تسوية من جريدة النخل، ويربط فوقها الباب - والباب: نبت كأنما يستسلمون لسهر البيت - وفي النبهاء، لابن الأثير 3: 272: 5 كانون النخيل فينون من سهم مثل الكوكب، فيقيمون فيه، فعل قتل العريش المذكور هنا: ليس من سفح النخيل، ويكون أبو سعيد الشامي أراد تقريع أهل كرمـینیة على إقامهم هذا العمل المبين على أبواب المساجد، وهي جدير بالذكره، فإنها، والله أعلم.
قلت: هذه من الحجيج التي قال فيها الشاعر:

حُمِّرَ تَكَاسَرُ كَالْجَرَّاحُ تَخَافُها حقًا، وكلّ كاسر مكسور
وعجماء سوى هؤلاء يتبسمون بهذه النسبة، وشامه اسم بعض أجدادهم;
وهم:
[سيّد زكريا بن يحيى بن عبد الملك الثقفي الشامى، يعرف بابن الشامة
أندلسي، توفي سنة خمس وربعين ومائتين].

وسيّد زكريا بن الشامة الأموي محدث أندلسي، مات في سنة
سبع وعشر وثلاثمائة، يروى عن خاله إبراهيم بن قاسم بن هلال عن:
قطيب السباني عن مالك بن أنس. روى عنه ابن أحمد بن يحيى،
وإنه هذا روى عنه أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل.

وأبو القاسم هبة الله بن علي بن عبد الرحمن بن يعقوب بن شامة
المهاجري المصري، شيخ صالح، يروى عن حمزة بن محمد بن علي بن
الباس الكتاني. قاله ابن ماكولا، [قلت: ] روى عنه [ أبو عبد الله
محمد بن سلامة الباجي، أبو ظاهر محمد بن أحمد بن أبي الصفر الأندلسي].

(1) لمّام مقاومة المصنف للمجرم رحمها الله في تسمية هذا الجحر جمعة في سياق السؤال
عن حكم شريعي، اختلق في أنظار الأمة الفقهاء! والآن فن واضح أن المجرم وأصحابه
وقعوا بين ( عامة ) من الناس لا مجال إقامة الحجة على صحة علمنهم من الدليل والبرهان،
فليك معه هذا الملك، وأحاجه بهذا الجحر ( المستك ) لأطاعتهم، هذا ( الأسلوب
الحكم ) البهاء، ولما كانوا عائلا لم أتكرموا عليهم، وعلموا أن هناك منبج
توجب السكرت خلف الإمام وتبثر مصر إقامة سلامة الجمهور.

(2) زيادة أن أياضوفا وكركي، وهي في الإكال» ٦٦، وناظر كلام الملمع
رحمة الله عليه في تخفية أن هذا المجرم والذي يعد رجح واحد، والله أعلم.

(3) في الظاهرة ولبنين » وكتاب من غيرهما، وهو الصواب. انظر الإكال» و جدارة
المبتكرين ص ١٤٧ و «بناء المنس» ص ٢٠٩، وضبط «فليس» من أياضوفا.
(4) تكرفت في الظاهرة إلى الشاعر» وفي غيره إلى الشامى»، وتمبل هو الصواب.
(5) وتطوع المصادر الثلاثة السابقة.
(6) من كركي، وفيه (سلم) فصوله إلى سلامة» لكن لم أهتم إلى صواب الكلمة الأخيرين.

٢٦٩
أبو عبد الله محمد بن العباس الشامي مولى بني هاشم، يعرف بصاحب الشاعرية، حدث عن محمد بن ربيعة الكلابي، ومُبشِر بن إسماعيل الحلبي، وسلم بن نوح العطار، وشعبان بن حرب المدائني، محمد بن بشر العبدلي، ومنصور بن سفيان (1) وغيرهم. روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وهو بن حفص السعدوي، وأحمد بن محمد بن مسروق الطوسي، وعبد الله بن محمد بن ناجي، والقاسم بن يحيى بن نصر المخنخي، وكان ثقةً ومات في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين ومائتين.

(1) التصوير ص 178، وفي سائر الأصول، و"تاريخ بغداد" 11: 265: "مَرْجِعٌ.
(2) جاء هذا الاسم مكتوباً في الأصول، فأثبته هكذا عن "تاريخ بغداد" 11: 266.
(3) مذكورة في الخلاف ص 987.

الشَّهَابِيَّة" (2) : فتح الشين المعجمة، والهاء المكسورة، بينهما الألف، ثم الهاء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى "شاهين"، وهو اسم أصل المشتبه إليه، منهم:
أبو الحفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أبو بكر أزداد بن سراح (3) بن عبدالرحمن الوفي الرضاي الشَّهَابِيَّة المروء بن شاهين، وكان أصله من مرو الروز، ونسب إلى جده لأمه أحمد بن محمد بن يوسف بن شاهين الشَّيْبَانِي من أهل بغداد، كان ثقةً صدوقاً مكراً من الحديث، وله رحلة إلى العراقين والحجاز، صنع أبو القاسم البغوي، وأبا حسِيب البَرْي (4).

(1) في "تاريخ بغداد" 10: 2: "منصور بن سفيان"، وهو النحوي، والثابت من الأصول، ويؤيد نحوي ما في "تاريخ بغداد" أنه جاء في أياسوفيا" شقر" بالشين، و"ابن سيرين" هذا يقال هنا بالشين وبالصاد، كما في البابية، وغيره.
(2) كذبت هذه النسبة هنا، في جميع الأصول، وطابها أن تكون آخر "باب الشين، والألف" كما جاء في "باب"، وكما استأثر به أثناء ذلك.
(3) هكذا في كردي، وهو الصواب كما ضبطه الأمير ابن ماكولا 4: 291، والخاطف في التصوير ص 178، وفي سائر الأصول، و"تاريخ بغداد" 11: 266: "مرجع".
(4) جاء هذا الاسم مكتوباً في الأصول، فأثبته هكذا عن "تاريخ بغداد" 11: 266، وذكره الخلاف ص 987.

قال: كتب الحديث، وأنا ابن إحدى عشرة سنة. وكانت ولادته في سنة سبع وتسعين وثمانين، قال: وأول سماعي في سنة ثمان وثلاثمائة، وصنفت ثلاثمائة مصنف وثلاثين مصنفاً، أحدها "التفسير الكبير" ألف جزء، و"المستشف" ألف وخمسة عشر مائة جزء، و"التاريخ" مائة وخمسون جزءاً، و"الزهد" مائتا جزء، وأول ما حدث بالبصرة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة. وقال: كتب بأربعمائة رطل وحبر، وقال: حسبت ما أشرفت به الخبر إلى هذا الوقت فكان سبعمائة درهم. قال الرأوي، وهو أبو بكر محمد بن عمر الداوودي - وكان نشري الحبر أربعة أرطال بدرهم، قال: مكث ابن شاهين بعد ذلك يكتب زماناً، وكان حناناً، وكان لا يعرف من الفقه لا قليلًا ولا كثيراً. ونات في ذي الحجة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.

وابنه أبو القاسم عبد الله بن عمر الشاهي، كان صدوقاً صالحاً، سمع أبوه وأباه بكر معايي البزاز، وأبا بكر بن مالك التقيبي، وأبا بكر [2]

(1) زيادة معتدة من نسخة كوبري وأياصوليا.
(2) هكذا في الأصول و"تاريخ بغداد" 11:277، ووافق في تذكرة الخلفاء 988.
(3) في الناهري وأياصوليا ولبد د. المسند في كوبري: "يحيى" و"الصواب" ما ألقته، انظر ترجمته في "تاريخ بغداد" 10:209 وهذا الموضوع منه في ترجمة الشاهي هذا.

- 271 -
محمد بن الحسن بن كثیر الکحّاسی، ومحمد بن مظلمر، وغيرهم، روی عنه أبو بكر الخطبی، وعبد العزيز بن محمد الن تخشی، وكانت ولادته في سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة، ومات في شهر ربيع الأول (1) من سنة أربعين وأربعمئة، ودفن من الغد (1) في مقبرة باب حرب.

وأبو حفص عمر بن أحمد (2) بن محمد بن الحسن بن شاهین الفارسي الشاهیني، ثم السمرقندی، أصله من فارس، ولد بسرمقد ونشأ بها، سمع أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن جابر الزهراوي، وأبا علي إسماعیل ابن محمد بن أحمد الكشافی، وأبا بحر الكاغشتنی، وأبا سعد عبد الرحمن ابن محمد الإدريسي، وروى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النتخشی الحافظ، وجماعة من أهل السمرقند، وكانت له سمرقند خيرات كثيرة من الأوقاف على الفقراء في أيام عاشوراء وغيرها، ومات في العشر الآخر من ذي القعدة سنة أربع وخمسين وأربعمئة.

وأخوه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الحسن بن شاهین الفارسي، أخو الحافظ عمر، يروي عنه أخوه.

الشافعی (3): بفتح الشين المعجمة، والواو بين الألفين، وبعدها النون.

هذه النسخة إلى قريه مرو، يقول لها: شاکان (4) على سنة فراسخ، بيت بها ليتين، كان بها: أبو حامد أحمد بن محمد بن جعفر الشافعی (4)، وحفيده أبو الحسن علي ابن محمد بن عبد العزيز بن أبي حامد الشافعی (4)، تفقه (4) على جدی (8).

(1) هکذا في الظاهرية وأبا الصواری، وتاريخ بنداد (9) 302: 10. وفي کوربل: رباع الآخر.
(2) في الأسول الثلاثة في الفهرس وفي کوربل: من الغد وصلة في تاريخ بنداد، فأتیته.
(3) هکذا في الأسول، جمیعها، واللیب، وفي الظاهریة بعید الصمود، وآخر ترجمته الکبیر.
(4) تحقیق فی منطق في المواضع الاضمیة في الظاهریة إلى " الشعابی " و" شنیا ".
(5) من کوربل، وفي غيره تفقه بالإمام.
الإمام أبي المظفر، وكان لا يعرف شيئاً بل صحب الأئمة، وكان مزاحًا، مقتباً، عمر العُمُر الطويل حتى صار لا يتساسك، وكتب آنٍ به، وكان يحضر بالسواد والرسائق، وكان يتجول بينه ما يقبح ذكره، قرأت عليه مجلس من أمالي جدي في البلد، وبقيرة كورد روفوت(1)، وكانت ولادته في سنة ثلاث وستين وأربعمئة(2).

الشَّأْوَجِي: بفتح الشين المعجمة، بعدا ألف، والواو(3)، وفي آخرها الجيم.

هذه النسبة إلى "شَأْوَجَة"، وهو أو أي إسحاق إبراهيم بن عنيفة ابن خازم بن شاوجة المعلم، وهو من أهل حار، روهم عن أبي طاهر أسماط بن اليسع، ويعقوب بن معتبد(4)، ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم البَمِجِّكي(5) المقرئ وغيرهم، روى عنه أبو صالح خلف بن محمد بن إسحاق الخليل، ومات لانسلاخ شهر رمضان سنة خمس عشرة وثمانية.

الشَّأْوَجِي: بفتح الشين [بعدا ألف]، وسكون الواو، وفتح الفماء المعجمتين(6)، وفتح الراح المهملة، وفي آخرها التاء.

(1) هكذا في أياصوفيا، وتحو في في بياني الأصول، ولم أجد بين السواب فيه.
(2) ويرو في بلدة ياران - قال المصنف رحمه الله في "مجمع ألفاح" - "يوم الخمس السادس والعشرين من شهر ربيع الأول، سنة تسعة وأربعمئة وخميس.
(3) هكذا قال المصنف ابن الأثير في "الباب"، وصرح السيد جي في "المباني" أن الواو مفتوبة.
(4) "ال правительств" "سَبَع" وفي سائر الأصول ما أثبت.
(5) جاء في جميع الأصول منحرفًا شديدًا، وصوابها ما أثبت.
(6) هكذا في أياصوفيا، وسطع ضبط الفماء والراء من نسخة كورلي، وما بين المكونين زيادة منها، وقد وافق المصنف على ضبط الفماء بالفتح ابن الأثير والسويطي، لكن ضبطها بالكون يوافق في "مجمع البلدان"، وضبط نافرة الراو بالفتح كراهية. توالي ثلاثة أحرف ماكية، والله أعلم.
هذه النسبة إلى قرية من قرى تسمى، يقال لها "شاوغر"، كانت عامرة فخرية ولم يبق منها إلا الرسوم، ومنها:

أبو الحسين محمد بن جعفر الشاوشاني، كان من أصحاب أبي عمرو بن أبي كامل، مات في عمر سنتين ثلاث وثمانين وثلاثمائة.

[الشاوشاني: بسكن الألف والواو بين الشتيل المعجمين، والباء المفتوحة بين الألفين الساكنين، وفي آخرها الذال المعجمة. هذه النسبة إلى شاوشاني، وهي قرية من قرى مرو على فرسخ.

خرج منها:

أحمد بن علي الأشقر الشاوشاني المروزي، من هذه القرية، كان أيام الفتنة تعلق بأبي العباس أحمد بن سعيد بن المعداني صاحب "تاريخ المرواة" و"ختر في سلكه".

الشاوغر: يفتح الشين المعجمة، وسكن الألف والواو، وفتح العين المعجمة، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى ناحية من ثغر الترك يقال لها "الشاوغر"، خرج منها جماعة من أهل العلم، [وألقنا جماعة] منهم:

القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الشاوغر، كان من الأفضل، روى عنه أبو الرياح الحسن بن عبد الكريم الشهامي (3) الساحلي.

(1) تثبت هذه الترجمة في نسخة كوبري فقط، وليس لها ذكر في "الباب" ولا المعتصرات الأخرى التي وقعت عليها، وليس لهذه القرية ذكر في "الباب" باقله.

(2) زيادة من الأصول إلا كوبري، وليس في التراجم الآتية ما يؤيدها.

(3) اختبرت النسخ في الكلمة كثيراً، ففي الظاهرية "الشالي" وفي "الباب" "الشالي"، ولم يذكر المصني رحمه الله هذا الرجل في "الباب" أو "الشالي" أو "البابي" أو "الساملي" ولم يذكر في كتابه "الشالي"، فإنه أعلم بالصواب.

---

٢٧٤
وأبو محمد عبد الله (1) بن محمد الشَّاَوِقَرِي المستملكي، سمع أبا عبد الله الحسن (2) بن إسماعيل الشيباني، ذكره الحاكم أبو عبد الله الخفاظ في "تاريخ نيسابور" وقال: أبو محمد الشَّاَوِقَرِي، أقام عندنا بنيسابور سنة ثم خرج إلى العراق ولم أسمع له خيراً.

الشَّاَوِقَرِي: يفتح الشين المعجمة والكاف، وبينهما الألف والواو.
وهي أعظمها ثلاثة الحروف (3).

هذه النسبة إلى "شَاَوِقَرِي" وهي بندة من بلاد الشام، من أعمالها من:

الإمام الخطيب أبو القاسم عبد الواحد بن عبد الرحمن بن زيد بن إبراهيم بن أحمد بن حرب المعروف بالحكيم الشَّاَوِقَرِي (4) من أهل سمرقند وسكن شَاَوِقَرِي، ومعجم أبو بكر محمد بن عبد الله (4) الخطيب، وروى عنه أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز البخاري المعروف بـ "كاك" (5)، ومات في جمادي الآخرة سنة أربع وتسعم وأربعمائة، وهو ابن سبع وثمانين سنة (أو أكثر) (5).

(1) مكتوب في الأصول إلا نسخة الظاهرية فَقَهَّاهَا "عبد الرحمن".
(2) مكتوب في الأصول إلا كورلي فقَهُ"الحسن".
(3) هذا مصرف في ان آخره أتى الفوق 맞ين من فوق، وكركر كتبه في اللأب بالثلثة، وشرح العربية في اللأب، وذلك فقال "يضط برضة بالثلثة" وشته في "معجم البلدان"، فالظاهر جواب الوتين.
(4) من الأصول كلاه، وفي اللأب، و"معجم البلدان": "عبد الله".
(5) مكتوب في الظاهرية ومصررة ليده، و"الجاوهر المفهومة" للأقدم 2: 101، وفي أياضونيا "كاك"، وفي كورلي "كاك".
(6) ليست في كورلي ولا "اللأب" وثبتت في سائر الأصول.

٢٧٥
الشَّاهِدِيّ : يفتح الشين المعجمة [ والآلف ، والهاء] ولي آخرين

الدل المهمل.

هذه النسبة إلى شاهد وهو اسم لبعض أجداد المتسب إليه، وهو:
أبو أسحاق إبراهيم بن عبد الوهاب بن أحمد بن خلف بن شاهد
ابن الخسن بن هاشم النَّسفي الشَّاهدي، من أهل نصف، هكذا ذكره
أبو العباس المستغرقي الحافظ، سمع أبا عبد الوهاب الشَّاهدي،
وأبا نصر البث بن نصر الكاجري، وأبا الفوارس أحمد بن محمد بن جمعة
النسفي، وغيرهم. روى عنه جعفر بن محمد بن المعتز. المستغرقي
وقال: إنه مات بكس في جمادي الأولى سنة أثنتي عشرة وأربعمائة.
وحمل إلى تستف (3).

(1) زيادة من كورءلي وآياوسفيا، وهي تؤدي أن الهاء متورطة - أو مكة - أو لم يضبطها
المستفح، وعبارة ابن الأثير: وعبد الألف ها، ودلالة مكروتتان.
(2) زيادة من آياوسفيا وكورءلي.
(3) قال ابن الأثير: رحمه الله: قاتله النسبة إلى الشاهد بن عطاء بن عبد الله بن الأسود.
منهم: سهيلة بن مريم بن الجراح الكاشف المكي الشاهدي، وهو صاحب أمر عك.
لم gaatلوا غسان.
وبسمه: إياض بن عامر المكي الشاهدي، ثم النافقي، روبي عن عقيبة بن عامر، روبي عنه
موسى بن أورب المفر.*

قلت: وكأنه نسب الشاهد إلى جبه، فقيل: جمهرة أشباح العرب، لا بن حزم ص 328
أو: الشاهد بن عقلة، وانظر لحقيقة اسم إبده وهو: عطاء، يسكون الدال
و: الإكال، لأمير ابن مكاول 83: 83 مع التلقب عليها، و: المؤلف والمعلق،
ص 88 لحافظ عبد الله الأردي، و: مختلف القبائلي مؤلفه، لا بن حبيب ص 450 .
ويبدو أن في كلام العلامة الملهي رحمه الله إجابة كبيرة.

- 276 -
الشَّاهِدَةُ: يفتح الشَّينَ العَجمةُ، والفاء، وسكون النون، وفتح إلاباء الموحدةٌ(1)، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى "شَاهِدَةُ" وهي محلة بأعلى البلد نيسابور، وسمعت بعضهم يقول: فشيء هذه المحلة جميع من المسلمين أول ما ورد عسكر المسلمين بنيسابور فسي الموضع: شهيد ابن ثار، ثم نقص قبل شاهدة، والمشهور بهذه النسبة:

أبو نصر فتح بن نوح بن سيدان بن راشد بن عبد الله العامري الشاهدري، من أهل نيسابور، هكذا ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ، سمع جراسم يحيى بن محيي، وعبدان بن عثمان، وسعد(2) بن يعقوب، وبالكوفة أبا نعيemaple دكيم، وأبا غسان ماتك بن إسماعيل، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وبالبصرة عفان بن مسلم، وأبا الوليد الطيالسي، والبلجاز عبد الله بن يزيد المقرئ، وسعيد بن منصور، وإسماعيل بن أبي أسس، ومحمد بن عبيد(3) المدِيِّي، وغيرهم، وروى عنه محمد ابن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن إسحاق الثقфи، ومات سنة إحدى وستين وثمانين نيسابور.

الشَّاهِدَةُ: يفتح الشَّينَ العَجمةُ، وضم الهاء، وفي آخرها الياء المتوقفة من تحتها باتين.

هذة النسبة إلى "شاهوَيْه" وهو اسم لجد:

(1) من أياصوفيا وكرولي، و"الباب" في الظهارة، "والباء" فقط، فأوهم أن الياء ساكنة، وسمعت المحلة كلها من ليدين.

(2) في كرولي: "سيدة".

(3) هكذا في أياصوفيا وليدن، وفي غيرها "عبد الله"، ولا يبعد أن يكون هو المترجم في البَيْنَب: "محمد بن عبد بن ميمون المدِيِّي البَيْنَب".

٢٧٧
أي بكير محمد بن أحمد بن علي بن شاهوُيه القاضي [الفارسي] (1)
الفقيه الشاهوُيه، من أهل فارس، سمع أبا خليفة الفضل بن الحبيب
الجُمُهُرُيّ القاضي، وأبا بكر بن بهاء السّاجي، وأقرانهما، سمع
منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وذكره وقال: قد كان أقام بنيسابور
زراماً، ثم خرج إلى بخارى، وكان يدرس في مدرسة أبي حفص الفقيه،
ثم انصرف إلى نيسابور [ورجع إلى بلاده بفارس، فولى بها القضاء ثم
خرج في الرسول مع عابد الرسول للمصاهرة، فدخل بخارى وأنا بها] (2).
ثم انصرف إلى نيسابور، وحدث بها، وأمات في نيسابور في ذي القعدة
سنة إحدى وستين وثلاثمائة (3).

[محمد بن إبراهيم الشاهوُي السمرقندي، يروى عن عبد الله بن
عبد الرحمن الداري، وعلى بن حرب الطائي، وأحمد بن منصور الرمادي،
روى عنه أبو عمر المُصَفَّري، وأحمد بن صالح بن عجيف السمرقنديان.
وتوفي سنة سبع وسبعين وثمانين] (4).

-----
(1) زيادة من كورهلي وأياوسوفيا.
(2) سقط من نسخة كورهلي، وثبت في غريها.
(3) وفي «وفيات الأعيان» 4: 211 نقل عن الحاكم نفسه: «لوئين وستين وثلاثمائة».
(4) سقطت الترجمة من الظاهري فقط، وفي كورهلي: «سعد بن صالح أبدل أحمد بن صالح».

278 –
باب الشين والباء

الشَّبَابِيِّ: يفتح الشين المعجمة، وال ألف بين الباءين الموحدتين.

هذه النسبة إلى سرَّة بني ٍشبَابِة وهي من نواحي مكة.

منها: أبو جميع (١) عيسى بن الحافظ أبي ذربعَبَد بن أحمد بن محمد
ابن عبد الله الهروي، [الشَّبَابِيِّ، حدَّث بهذا وقعت عن أبي أبي ذر
الحافظ، روى عنه أبو الفتان عمر بن أبي الحسن الرومي الحافظ،
وكان حيَّ ثمانية سنين وستين وأربعمئة] (٢).

الشَّبَابِيِّ (١): يفتح الشين المعجمة، وال ألف بين الباءين الموحَّدتين

هذه النسبة إلى بني ٍشبَابِة، وهو يطلق من فقههم، قاله ابن ماكولا (٣)،

والمشهور بهذه النسبة:

أبو هاشم هاني بن المتوكل بن إسحاق بن إبراهيم بن حرمَة الشَّبَابِيِّ،
الإسكندراني، مولى بني شابِة من فقههم، كان فقيهاً ونافذ الإسكندرية.
ذكره الكذبي في الواقي من أهل مصر.

(١) مكتوب في الأصول و «معجم البلدان» ٥ : ٢٣٥، لا مصورة ليدن فيها «صحيح»، وكناه
الحافظ ابن حجر أول «فتح البياري» ١ : ١٦ «أبو مكتوم».
(٢) سقط من نسخة الطاهرية فقط.
(٣) مكتوبفصل في هذا النص الفصيح من ٢٠٦، ورد مكتوب: هذه النسبة إلى كذا وكذا.
(٤) في «الإكال» ١٢ : ١٤، وزاد ابن الأثير قوله: وهو شابِة بن مالك بن فهم، وانقلب
على الزربدي في «التاج» ١ : ٣٠٨، فقال: فهم بن مالك، وانظر ١٩ جمهوره ابن حزم.

٢٧٩
المهم بعد الألف.

هذه النسية إلى "شيام" وهي مدينة باليمن(1)، والمشهور بهذه النسية:
عبد إلجرار بن العباس الشّبّامي الهُمْداني من أهل الكوفة، يروي
عن عون بن أبي جَصَّافة، وعِظاء بن السائب، روى عن ابن أبي زائدة
والكوفيون، وكان ممن يُتّفرد بالمقلوبات عن اللّيالِ، وكان غالبًا في السَّمْيح،
وكان أبو نعيم يقول: لَمْ يكن بالكوفة أكذب من عبد إلجرار بن العباس،
وأبي إسرائيل(2).

وابراهيم بن سويد الشّبّامي، يروي عن عبد الرزاق بن هِمّام الصّنعاني،
روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبَّاري، وذكر أنه سمع
ومنه مدينة شّيام باليمن.

(1) تعمق ابن الأثير، فقال: "إذّما شّيام يطل من هِمّان، وهو شّيام بن أسعد بن جَمَّر بن حاشد
 Ain خبير بن نوف بن هِمّان، وتلك المدينة لهم عالٍ، وعبد إلجرار كوفي من هذا البلد،
وليس من اليمن، إلا على سبيل أنّه من هِمّان، وهم من اليمن. وقال في "نبّاب البَنْدِبَة:
6: 247: "شيام جَبل باليمن". وينبغي قول يقول في "معجم البلدان": 5: 227،
"نَالَ ابن الكلبي: ولِد أسعد بن جَمَّر بن حاشد بن جَمَّر بن خبير بن نوف بن هِمّان،
عبد الله، وهو شّيام، بطن، وشيام جَبل كَسَتٌ عبد الله، مُنِّهم: حَنظلة بن عبد الله
الشّبّامي، تغلب عليه موسى رضي الله عنه. وقال الحازمي: "شيام جَبل باليمن، وقال أبو بطن
من هِمّان، فنسبه إليه، وبالكوفة طالفة من شّيام، مُنِّهم: عبد إلجرار بن العباس
الشّبّامي."

(2) هذا القول في عبد إلجرار لابن حيان في "المجرينج" 2: 100، وقد اعتده المصطفى
كأقوى، وتابعه ابن الأثير، ويقوت!

والمفتوح علاءده، فقد وثق أبو حامد، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به باس، ونحن
لاين سِنِّي وأبي داود والمجلي، كما في "المجرينج والصديقل" لابن أبي حاتم 31/1/3
و"البَنْدِبَة": 6: 27، 103. ولذا قال في "تقريب البَنْدِبَة": "صَنّاعَ يَتَشَبَّع!
وقوله آخر الترجمة "أبي إسرائيل" هكذا ثبت في الأصول جميعها، وفي المصدر
المقلوب عنه: "المجرينج": "أبي إسرائيل".

(80)
وحكى عن الطبري أنه قال: كنت مريضاً ملقئ في بعض الحوانيت
بمدينة شيان، فسمعته واحداً يقرأ هذه الآية: "إن عينيًا جمععه وقرأ به،
إذا قرأ أناء فانبغي قراءته وأهله كانوا من علاة الشيعة، فأردت أن
أرد عليه فتعني بعض الغرباء عن ذلك وقال: أهل هذه المدينة كلهها
روافض، وقلت: شياً لسعية في إرافة دمك! الزم السكرة!
(1)
وسرار الشياعي، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وقال:
"روى عنه مروان بن معاوية القراري، سألت أبي عنه? فقال:
لا أدرى من هو".

الشباني: يضم الشين المعجمة، وفتح الباء الموحدة، بعدهما الألف،
وفي آخرها الباء.

هذه النسبة إلى "شياعة" وهو اسم لجد:
أبي الحسن علي بن عبد الملك بن شيانة البكري (2) الشباني، كان
شيخاً صالحاً من أهل الصدق، سمع أحمد بن إبراهيم بن فراس الملكي
[به، وابن العباس أحمد بن محمد الرازي، سمع منه أبو بكر الخطيب
وأثنى عليه وقال (3): كتب عنه، وكان صدوقاً، ومات بسهرود في
ستة ثلاثين وأربعمئة.

الشباني: بكسر الشين المعجمة، وسكون الباء المقطعة بواحدة.  

(1) في "الجرح والتعديل" 2/272.
(2) في كوبري، "الابيوري"، والثبت في سائر النص، و"الباب" و"تاريخ بغداد"،
12: 27.
(3) في "تاريخ بغداد" 12: 28 وفيه وقته "مثير زور" والثبت في الأصول جميعها.
281 –
هذِه النسيلة إلى قرية من قرى أُسُرُوشِّةُ يقال لها: الشِبْلِيّةُ، ومنها:
شيخ الصوفية أبو بكر دُكَّلَب بن جَحْدَر الشِبْلِيّ، واحتفظ في اسمه
واسم أبيه أيضًا.قيل: اسمه جعفر بن يونس، وقال: دلف بن يونس،
وقيل: جحدر بن دلف، وقال: دلف بن جبهر، وقال: دلف بن
جبهرةٍ.

أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي غالب ببغداد، أنا أبو بكر الخلابٍ،
أنا إسماعيل الحريي، أنا أبو عبد الرحمن السليمي، سمعت محمد بن عبد الله
ابن شاذان يقول: الشبيل من أهل أُسُرُوشِّةُ، بها قرية يقال لها: شِبْلِيّةٍ،
أصلها منها، وكان خاله أمير الأُمراء بالإسكندرية، وكان قد تاب في
مجلس خير النساج، وكان أبوه حاكم المحبّاغ للموقف، وكان جهل له
عملاً، بدَّ ما وردٍ، فلما تاب مضى إليهم وردّ المطلب، واستحلَّ منهم
وعرضوا عليه مالًا، فأبى أن يقبل. وكان من أحسن المشايخ حالًا، وذكره
أشهر من أن يذكر. وتوفي بغداد في سنة أربع وثلاثين وثلاثةٍ وثمانيةٍ. وقبره
مشهور يزور، زُرُتْهُ غُرَّةً مَرَّةً.

(1) هكذا ضبط المصطفى رحمه الله هذه البلدة في كتابه، وجاها في نسخة كوبوري مهيئة تمامًا،
(2) «جيشية» هكذا في نسخة كوبوري و«تاريخ بغداد» 14: 392، وفي نسخة
أياصوفيا «جيشية» وفي «الأعلام» و«جُمُوعة» و«جُمْعَة» هكذا في نسخة أياصوفيا، وفي
«تاريخ بغداد»: «جُمـْعَة».

وهناك قول صديق هو: 14 ماجد بن جعبر» ذكره الخليل 391، آخر سطر منها،
فيه يصف حالها من الخليل.

وقول ثامن: دلف بن جعبر» ذكره «الأعلام» عن صفقة الصوفة.

(3) هكذا في الأصول كلفها، و«القبض» و«تاريخ بغداد» و«مجاه الدين» وغيرها.
ووقع في «وفيات الأعيان» 2: 277، و«شيلة» و«تالي الأعشاب الزركلي في الأعلام»
3: 20، ومن قبله الإمام أحمد تيمور بإشا رحمه الله في «ضبط الأعلام» 81،
والصواب ما أثبت.

(4) ناحية من رستاق الري كما قاله المصنف: 5: 280 في ذيئون.
وقبل في نسبه غير ما ذكرناه من القرية المعروفة بشيلية.

حدثنا أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ من لفظه بأصبهاين
بجاهها، أنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن موسى المقرئ فيما قرأته
علي من أصل سمعته، أنا أبو منصور شجاع بن علي المstmتلي، أنا والذي
علي بن شجاع، سمعت أبا علي الإكافي الصوفي صاحب بن دبار بن الحسين
حين قدم علينا أصبهاين يقول: سمعت أستاذي بن دبار بن الحسين
يارجاني، سمعت الشهيلي يقول: نوديت في سيرتي يوماً: "شبه لي" أي:
احترق في، فسميتة نسي بذلك، وقلت في مال قلق:

(1) راني فوارني (عجاف لفته فهمت وقلي بالألين يذوب
فلا غالبًا عنى فأسلم بذكره ولا هو عنى معرض فاجب
وجاهذتي في حياته فوق الحد. وقال أبو علي الدفاق: أكمل الشهيلي
يكذا كذا من الملح لينش الدبر ولا يأخذته اليوم. وكان إذا دخل شهر
رمضان جد في الطاعات ويقول: هذا شهر عظيمه ربي، وأنا أول من
يعظه.

وكان رحمة الله يقول في آخر أيامه:

(2) وابنه أبو الحسن يونس بن أبي بكر الشهيلي، حكي عن أبيه قال:
قام [أبي] (3) ليلة فترك فرث ورجل على السطح، والأخرى على الدار،
وسمعته يقول: لتن أطرقت لأرمي بذل إلى الدار! فما زال على تلك

(1) هكذا في ايامه و "مصير البلدان"، و "زيادات أبا موسى المدني على الأنصاب المتفقة"
لاين طارس ص 201 وفي الظهارية "أدراني".
(2) زيارة من "تاريخ بنداد" 14 : 354.
(3) هكذا في الظهارية، وفي أيامه ومصدرة ليهن "البادر" وفي "تاريخ بنداد".

النادر. 183
الحال، فلما أصبح قال لي: يا بنى ما سمعت الليلة ذاكراً لله إلا دييماً.
يسوى دائمين، روى عنه أبو بكر محمد بن عبد الواحد الهاشمي.
وأما أبو علي محمد بن الحسين بن عبد الله بن الشبل الشاعر المعروف
بانة الشبل، وكان أبو الحسين يبني بن الحسين العلوي إمام الزيدي إذا
روى عنه قال: أنشدني أبو علي الشبل(1)، وكان من الشعراء المجددين،
سمع الحديث من أبي الحسين بن المقدير بالله الهاشمي وغيرها، روى عنه
جماعة يبتداء مثل: أبي القاسم بن السمرقاني، وأبي الحسن بن عبد الكريم(2)
وأبي سعد بن الزوّري، وكانت وفاته في سنة نيف(3) وسبعين واربعمئة
بغداد(4).

الشهابي(5): يفتح السين المعجمة، وضم الباء المشددة المقوطة
بواحة(6) من تحت(7).

هذه السبيله إلى "شبيبة" وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه، منهم:

1. في الأصول "الحسن" وما أثبت هو الصواب، وترجمه في "معجم الأدباء" 10: 1.
2. على أنه <<حسن بن عبد الله>>.
3. كذلك نبي "الشبل" كتبه الآخرون الحافظ ابن ظاهر المقدسي في "الأناس المفتوحة"
ص 82.
4. في أياضه: "عبد السلام".
5. رواه ابن الآخير على هذا، حهدته ياقوت "474" و"الأعلام" 6: 332، 473، 474.
6. سقطت القراءتان من كوربلي.
7. هكذا جاء رسم هذه السبيله في الأصول: بداية، إلا في كوربلي فرسمت بائنين، وملهما
في "الباب"، ويجري كما أثبت في ابن علكان 4: 476 و"الأكال" 5: 107،
وانظر ضبط الوجهين ورد الاختلاف فيها، في التعلق عليه، فإنه مفيد.
8. زيادة من كوربلي، وزاد ابن الآخير: "ببعدها وار"، وفي آخرها ياء مشددة من تحتها.
9. 284.
أبو علي أحمد بن عمر بن شبيب النروزي الشهولي: [يروي عن
أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفرجي، روى
عنه أبو عثمان سعيد بن أبي سعيد العباعي الصوفي.

أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبيب النروزي الشهولي [1]
من أهل مرو، ومن أهل الحدث، سمع بفلاسفة إسحاق بن إبراهيم
الحنفی، وعلي بن حجر، وبالعراف إبراهيم بن بشارة الرمذي، وأبا كريب
الكوفي. روى عنه إبراهيم بن أبي خالد، وجعفر بن محمد بن سوار،
ويعود بن محمد بن صاعد، ومات سنة خمس وسبعين ومائتين. [2]

والده أحمد بن شبيب، هو أحمد بن محمد بن ثابت النروزي الشهولي،
يروي عن علي بن الحسين بن واقد وغيره، روى عنه أبو داود سليمان
ابن الأشعث السجستاني، وجعفر.

وشبيبة بن ثقبان بن عبس الحكّي، من ولده بكر بن جابر بن
عُراب بن عوف بن ذَوَّال机体 بن شبيب الشهولي [3]، شهد بشير فتح مصر،

(1) هذا ما في إباوسفيا ومصورة ليدن و«الباب». وفي كورني: محمد بن عمر، ومثلها
في الإكال» 987، وفي النازحية: أحمد بن محمد بن عمر.

(2) منطق من الظاهرية.

(3) هكذا في كورني و«الباب» و«تاريخ بغداد» 271. وفي سائر الأصول خمسين.

(4) قال ابن الأثير في«الباب» متاعبا: هكذا ذكر النسخة إلى شهيب في«السيري»
وليس بصحيح، فإن النسخة إلى شهيب: «شهيب» سيكون الباء المروية. وأنا أعلم،
ثم إن صواب آمل بن بشير هو كما أثبتته، واجع في بعضها أضطراب في الأصول
وهذا كلام الملافظ في«الأعجوبة» مصحتا، أذكر أننا فيه نفاده تصليم بالكامل،
بشير بن جابر بن عраб - بضم المهملة - بضم المهملة - بضم المهملة - بضم المهملة
وينه بوزان، وتيم بن ضاحر بن عكر بن عثمان - بالثلاثة - وقيل:
ببنين - الهياب. قال ابن يونس، وقعد على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح
مصر، ولا تعفر له رواية. قلت: ضبطه ابن السعاف بالحائية، ثم مهله، مصغراً.
وأنا أعلم.

يريد الملافظ أن المصدر جمله «ليس بشير، فالله أعلم ممن هذا»، وقد ذكره ابن ما كولا
في الإكال» 1248، فين ابن اسم بشير، وهو عمة المصدر في هذه النسخة.

858
ولله صحة ولا رواية له.

الشيبي: بفتح الشين المعجمة، والباء المقطعة بانتين من تحتها، بين الباءين المقطعتين بوحدة.

هذه النسبة إلى "شيبي" وهو اسم لبعض أجداد المنتسب [إليه] ١.

والمشهور بهذه النسبة: أبو حازم ٢ معاين بن سعيد الشنَّوخي البغدادي.

تعرف بالشيبي، سكن مصر يروى عن بشر بن موسى، وأي خليفة، وابن جريج. روى عنه أبو بكر بن شاذان، وأبو القاسم بن الثلاج، وجماعة من المصريين.

أما الشبيبة: فهم فرقة من الرجفة، تنتمي إلى محمد بن شيبان المرجي.

والذي يزعم أن الإمام هو: الإقرار والمعرفة بالله عز وجل أنه واحد ليس كمثل شيء، والإقرار والمعرفة برسله، وبجميع ما جاء من عند الله ما لا اختلاف فيه بين المسلمين، والخضوع لله تعالى وترك الاستكبار عليه، وأن الخصلة من الإيمان، وبعض الإيمان، ومن ترك خصلة منها أكثر ولا يؤمن إلا من أصحاب جمعها، وأن القسائم من مواقفه ٣ في القدر، مؤمن بإيمانه وفاوقه بكبيره ٤.

زيادة من "الباب" ولم تثبت في شيء من الأصول.

١: حكذا في أباوفيا وتأريخ بغداد ١٣ ١٩١ و الإكلال ٥ ١٣٥، وفي أبي.

٢: الأصول و "الباب" حازم.

٣: المثبت من نسخة كوراني، وبـ "الباب"، وفي ساتر الأصول: وآن السابق من مواقفه.

٤: قال ابن الأثير: "قلت: فأنه النسبة إلى "شيبي"، بطن من بارق، وهو شيب بن عمر، ابني ثابت حارثة، قال بعض شمراء الأزد، واللث يقوم ببارق، وشيبي:

وفيئ: إن شبى أخبر بارق.

واتبع نفسه إلى "شيبي"، وذكر ابن القين بن أحمد بن براه، بطن من براه، منهم بكرا، وهرون ابن فرس بن بكر بن آزا - كذا، ابن عمر بن جعفر بن عمر بن حارثة، ابن كعب بن شيبان، الذي كأنه يتولاه خاله بن مركه، وانظر "الإبىاء على قبائل الرؤو" ص ١١٣ حافظ ابن عبد البر. ٢٨٦
الشَّبيْنِيُّ : يضم الشَّين المعجمة ، وفتح الباء الموحدة ، وسكون الباء المضبوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها اللام.

هذه النسبة إلى "شَبيْنِيُّ" وهو اسم لبعض أجداد المنصب إليه ، وهو:
أبو الحسن محمد بن شبيل بن أحمد بن شبيل بن رياح بن سعد بن زاهر العمي الصرعي المعروف بالشَبيْنِيُّ ، كان شيخًا فاضلاً في منطق ، جيد الشعر صحيح السماوات ، يروي عن أحمد بن محمد ابن إبراهيم السكري ، وإسماعيل بن إبراهيم بن جرب (1) المصريين . قال أبو سعد الإدريسي: كنتا عنه بسرقت ، ومات بها في شهر رمضان سنة سبع وسبعين وثلاثمائة.

شَبيْنِيُّ : يفتح النسبة إلى "شَبيْنِيُّ" (2) ، وكسر الباء المشددة المقطعة بواحدة ، وبعدها الباء الساكنة المقطعة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى "شَبيْنِيُّ" وهو شجر الصووبر ، والغالب على جبال يابس (3) وسهلها الشَبيْنِيُّ ، ومنها ينشأ المراكب وبه عيشهم - يعي أهل يابس (3) والمستشار بهذه النسبة:

أحمد بن بكر البالي الشَبيْنِي . قاله ابن ماكولا الأمير الحافظ (4).

---

(1) في الأصول بالخاء ، والتصوب ما تقدم (الجريبي ) وفي ترجعه ، والتصوب.

(2)صولصة الحافظ في "تحصين الشَكي "، ص 886.

(3) هذا هو الصواب ، والدي في الأصول و "الباب" وجوه متعددة من التحريف لهذه الكلمة.

(4) هذا وهم ومنه ابن ماكولا ، أحمد بن بكر بالبي نسبه إلى قرى حلب ما تزال قأمة إلى اليوم ، وليس فيها شبيل ، وقد ذكره الفيزي (1) ، وذكره الفيزي (2) ، وذكره النباضي (3) . إن التق humor (4) نسبه إلى : يابسة جزيرة في الأندلس ، قالوا : بكر فيها الشبيل ، فكانه آتى على المصنف رحمه الله بالبياني ؟ او أن في نسبه من "البياني " ما يوجب الشكي ؟ وليس في ، الإكليل " ( الشبيني ) ، والله أعلم ، وناظر: كلام غلطة المللية رحمه الله على الإكليل 517 .
الشيبي: يفتتح الشين المعجمة، وبعدها الباء المشتدة المقوطة واحدة.
هذه النسبة إلى "الشيبي" وهو نبت يتبع به الجلد، والشهير بهذه النسبة:

أحمد بن القاسم (1) الشيب، يروي عن الحارث بن أي آسامة، رويو عن المعاوين بن زكرياء الجرير.
وأبو محمد الحسن (1) بن محمد بن أبي ذر الشيب، بصري، يروي عن مسيح بن حنام العكسي (3)، رويو عنه أبو إسحاق الطبري.
ومحمد بن هلال بن بلال الشيب، مصري، سمع أبا قيامة (4) جماعة ابن محمد، وعجر بن عبد السلام، وبحكر (5) بن أحمد الشمعاني.
وهذه النسبة إلى "شيبي" أيضًا، وهو لقب والد أبي زيد [علم بن شيب] السمرائي البصري الشبي، وأسم والد زيد، ونما قبل له "شيبي" وعرف به لأن أمه كانت ترقصه وتقول:
يا أبي وشيبي (7) وعاش حتى دبى شيخا كبيراً.
ساع محمد بن جعفر غندرا، وعبد الوهاب التقي، ومحمد بن أبي عدي، ويعن بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن

(1) زيادة من نسخة كويرلي.
(2) في الأصول و "تبيان المتبع" ص 75، إلا نسخة كويرلي فيها "الحسين".
(3) في "النح"، إلا في كويرلي، "السكر".
(4) في "النح"، "النح" ص 24، "النح" ص 42، "النح" ص 42، وضبط "طيب بن ميمي بن تقريب "طبث.
(5) من "كويرلي"، "النح" ص 42، "النح" ص 42، وضبط "طيب بن ميمي بن تقريب "طبث.
(6) جاءت الكلمة الأولى في الأصول من حرف، وسقطت الكلمة الثانية من نسخة الظاهرة، وكذلك "الباب"، والمثبت في "تاريخ بغداد" 208: 11.

288
هارون، و علي بن عاصم، و عمر بن شبيب المُسْلِمِي، و حسیناً المُجمَّعِي، و عبد الوهاب بن عطاء، وغيرهم. روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وأبو القاسم البغوي، و يحيى بن محمد بن صاعد، و محمد بن زكريا الدقاق، والقاضي أبو عبد الله بن المحاضي، و محمد بن محمد العطار، وكان ثقة عالياً بالسن (1) وأياً الناس، و له تصنيف كثير، وكان قد نزل سرمن رأى في آخر عمره، و يها توفي في جمادي الآخرة سنة التسعين وستين (2) ومائتين. قال: وكان قد جازت النسيم (3)، وقال بعضهم: ابن تسع وثمانين سنة.

(1) هكذا في الأصول جميعها، وفي تأريخ بغداد مصدر المؤلف في هذه الرحلة، "الباب": بالسهر، والآمران جمعهان في الرجل.
(2) اختلف الأصول في مدن détail، و المثبت في أياض و تأريخ بغداد، و "الباب".
(3) وقال: هو ابن النادي، كما هو في تأريخ بغداد.
باب الين والتناء

(3) مفتتح الين المعجمة، وبعدها الياة المقطومة المشددة المتقوطة باثنتين من فوقها، وفي آخرها الياة المقطومة باثنتين من تحتها.

هذه النسبة إلى "شتُّبُه" وهو اسم لبعض أجداد المنصب إليه، وهو: عمر بن السكن بن شتُّبُه الواسطي الشتَّبُي، يروي عن أبي عبد الله الضرير، عن أبي شيبة الفاضي، روى عنه العباس بن إسحاق مولى بني هاشم.

شتَّبُي: بضم الين المعجمة، وفتح الياة ثلاث الحروف، ومعها:

الياء آخر الحروف، وفي آخرها اليم.


(1) هكذا رست هذه النسبة في الظاهرة ومصرة ليدن، ورسمت بيئتين في سائر الأصول، و"الباب". وأكثر ما تقدم في التحقيق على "الشحو".

(2) ص 292، وهو في من قوله "شتَّبُه من... إلى... التمر"، والمؤلف ينقل عنه بواسطة ابن ماكولا. والمرجع في القصة أن الشح هو الباء لا الثلث.

(3) زيادة من نسختي كورى وآياصوفيا، وهي في الأكاليل 5: "في قوله هذا: وأصحاب النسب... " من كلام الدارقطني نقله ابن ماكولا عنه. وهكذا ضبط الزيدي.

"شتَّبُ" بكر الأين 8: 390.
باب الشين واللجم

الشجاعيّ: بضم الشين المعجمة، وفتح الجيم، وفي آخِرها العين المهملة.

هذه النسبة إلى "شجاع" وهو اسم بلد المنسوب إليه، والمشهور بهذه النسبة.

أبو حامد أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن شجاع بن علي بن [الحسن بن] (1) شجاع، كان إماماً فاضلاً، وفقيهاً مبرزاً، تفقه على أبي علي السنّجي، ويرن في القمة (2)، ودرس وظهر له أصحاب وتلاميذه، سمع الحديث من أبي الحسن الليث بن الحسن الليث وغيره، روى له عنه ابن أخيه محمد بن محمد السرّة مُرّد (4) بسرخس، أبو حفص عمر بن محمد بن علي الشَّيرازي (5) بجربو، وأبو الفتح محمد ابن أبي الحسن الفوقي بن بيلخ، وأبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البيستامي بن بخاري، وأبو بكر محمد بن القاسم بن المظفر الشهيرزوري بالموصلي وغيره.

(1) تكرر في الأصول و الاقتباسات إلا الظاهرة اسم محمد، وهو خطاً ودائر الصنخانة الآتية.
(2) ثبت في كوربلي فقط، وهو موافق لما سأله المصنف في المجمع الكبير ورقة 3/110.
(3) في ترجمة ابن أخيه الآتية ترجمته.
(4) سقطت هذه الآلحة من كوربلي، وثبتت في غيرها و الاقتباس، وفيه السبكي خطأ.
(5) هكذا ضبط النافذ السبكي في طبقات الشافعية في 39: "يفتح السين والراء المحسنين، وسكون الهاء، وفتح الميم، وسكون الراء الثانية، بعدها دال، لقب.
(6) هكذا في كوربلي فقط، وهو الصواب، وثاني ترجمته في مادته، وفي الشيرازي.
وأبي أخاه أبو نصر محمد بن محمد بن [ محمد بن علي بن محمد بن علي بن](1) شجاع المعروف بالسّهرة مَرَدُّ، وكان إماً فأخلاقٌ جليل القدر
حسن السيرة، كثير الصيام والصلاة والتأذئة، وكان يذهب عن
مذهب الشافعي رحمة الله وسُلّم في نصرة مذهبه، وأنفق أمواله جمعةً في
ذلك، تفقه على السيد الدلّيسي، وسمع الحديث من جمعة، مثل: "عمه
أبي حامد الشجاعي، وأبي القاسم عبد الله بن العباس الفاضي العبدوسي،
وأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفواني، وأبي نصر محمد بن عبد الرحمن
المتميّز(2)، وجماعة كثيرة سواءهم، وكان آخر من روى عن أصحاب
أبي علي زاهر بن أحمد بسرخس، سمعته بموه وبرسخس الكثير،
وكان بينه وبين وليد الأكثره الله مودة أكيدة [ وكان مهي بمحلة الوالد
الشقيق البرب، وكانت ولادته سنة التنين وخمسين وأربعمائة، وتوّفِّي في
ذئ الحجة سنة أربع وثلاثين وخمسمائة، ودفن في مدرسته بسرخس،
زرت قبره غير مرة، وكتب[3] عن ابنه أبي القنوع فضل الله، وأبي بكر
محمد، وإخوته، وني عمه، وكلهم ينسبون إلى "شجاع".

(1) ثبت في كوربلي وأياضوفا و"اللباب"، و"المجم الكبير"، المصنف ورقة.
(2) من كوربلي فقط، وهو مناسب لما تقدم في نسب علمه. ولا ذكره في المصنف.
(3) في الظاهرة ومصرورة ليدن و"طبقات السبكي"، و"القرغيز"، وفي غيرها
(4) من أياضوفا فقط.
الشَجَّابِيّ : يفتح الشين المتجمعة، واللحم (1) \، وفي آخرها الباء الموحدة. هذه النسبة إلى شجّاب، وهو لقب عرف بن عبد ودّ بن عوف بن كنانة. قال ابن الكلبي: وإنما قيل له الشجّاب: لأنه كان صاحب سمّه، فسمّى ذات ليلة، ودفّر أصحابه، فقلي، فإذا هو يعتر قد أقبلت تجرّ ضرعها حافلا، فثار إليها وأخذ العصر، فحلب ساعة فاليفتت إليه فقالت: اجلب عوف أو دع, فرمى بالقدح، وضربته برجلها، فشجعته بالدم، أي: ركلته، فسمي بـ(الشجّاب). وكذلك قال ابن حبيب.
وقال ابن رردة: حارم بن عبد الله بن الشجّاب بن (2) عبد بن عوف الكلبي، شاعر، سمّى التنمّي بقوله:

(3) تمنى أن ألقى لِسا قيلبتها وأسرى ابن بدر بالسيوف القواضي

الشَجَّابِيّ : بالشين المتجمعة المتوفحة، واللحم المتوفحة، والراء.

منسوب إلى شجّاب، وهي قرية بالمدينة، والمنصب إليها:

إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عبيد بن هاني الشجّابي، من أهل المدينة.

قال أبو حاتم بن حبان: كان يستكن الشجّابة، يروي عن أبيه والمغابين.

روى عنه محمد بن يحيى الدّهلي، وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي.

قال أبو حاتم الرازي (2): هو ضعيف الحديث. ذكر أبو أحمد بن علي في مشيخته عن أبي حامد أحمد بن حمدون بن أحمد النسابوري.

(1) ظاهر هذا أن الجيم متمتعة أيضاً، وله صرح الفاحش في البصيرة 877، لكن صرح الأمير ابن ماكولا 424 واللفظ نفسه في البصيرة 177 أن القلب المنسوب إليه

(2) هو بكنون الجيم، وعلى فالنسية (شجّاب). والله أعلم.

(2) في البصية والتعديل 18/1/1476.

(1) انظر الإسناد والحديث في "تاريخ جرحا" ص 42-44.
(2) "التاريخ الكبير" ص 1/4/2003.
(3) ما بين المكوفين زيادة على الأصول من "التاريخ". وكان إلى أن أبداً "سعيد بن عبد البكر".
(4) فانته كأجاب في "التاريخ" وها سأبت نزلياً، وفي مادته "المباني".
(5) في الظاهرية "المباني"، والنتيجة في غيرها، قد قال الخلف في "البديع" : 176.
(6) روى "ابن البخاري" في "ال الصحيح".
(7) "الحرج والتعديل" ص 1/2/185، وفيه "المدفان" في الأصول "المدفان" وما بين المكوفين.
(8) زيادة منه.
(9) في "مشيخته" ص 30، وفيه: "... فإن إبراهيم بن يحيى شجري..." عن أبيه يحيى بن هاني..."، فقد جمع المصطلح نسب الرجل، وأقصر الحافظ في "البديع" ص 737 على نسب الأبناء.
(10) يلاحظ أن هذا تكرار مع ما تقدم، ثم إن غرضه المصبر رسمه الله تعالى إلى ما وقع في اسم الأب وأبيه من اختصار وتبديل، فلا يقتص النظر والمقدار، انظر "التبصير" ص 438.
والتأليفي أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور بن
كعب بن يزيد القاضي الشجيري، نسب إلى جده الأعلى، من أهل بغداد،
كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن، والبحر، والشعر، وأيام الناس
وتوارث أصحاب الحديث، وله مصنفات في أكثر ذلك، وكان أحد
أصحاب محمد بن جرير الطبري، وتلقين قضاء الكوفة من قبيل أبي عمر
محمد بن يوسف، حديث عن محمد بن سعد الصوقي، ومحمد بن](1) الجهم
السامري، وأحمد بن عبد الله الترميمي، ومحمد بن مسلمة الرستغي،
وعبد الله بن روح المدائني، وأبي قلابة الرقاشي وغيرهم، روى عنه
أبو الحسن الدارقطني] وأبو عبيد الله المزباقي وغيرهما من قداماء الشيوخ،
وكأن أبو الحسن بن زرقوه إذا روى عنه قال: حديثنا من لم يروه عنا مثلي،
وكأن أبو الحسن الدارقطني] يقول: أحمد بن كامل بن خلف كان
مناهلًا، ربما حدث من حفظه بما ليس عنه في كتابه، وأهله العجب،
فإنه كان يختار ولا يضع] (2) لأحد من العلماء أصلًا، فقال له أبو سعد
الإسمايلي، كان جَرِيرَيْنَ المذهب! قال أبو الحسن: بل خالفه وأختار
نفسه، وأقل كتابًا في السيرة، وتكلم على الأخبار، وقال غيره: مات
في المحرم من سنة خمسين وثلاثمائة (3).

(1) زيادة من كورلوي وأياسوني، وأصلها في "تاريخ بغداد" 4 : 357 و358.
(2) زيادة من أياسوني فقط، وأصلها في "تاريخ بغداد" 4 : 357 و358.
(3) هكذا في الأصول و"تاريخ بغداد" 4 : 358، وله وجه في المعنى، ولعبها "ول لا يضع"؟
(4) وقيل: خس وخس وثلاثمائة، كا في "طبقات الفراء" لابن الجزيري 1 : 98.
هذا وقد قال ابن الأثير عدماً: "قلت: فإن النسبة إلى شجرة بن معاوية بن ربيعة بن
وهب بن ربيعة بن معاوية الأكبرين، بطن منهم، وقيل لهم: "الشجرات" له عد كثير
بضموت، وبالكونة منهم ممّا تألف؛ ومن ينسب هذه النسبة عياش بن أبي لينة - أي بكر
اللزنم - وهو ابن أبي كرب بن الأسود بن شجرة الكتاني الشجيري، وقد أورد أبو بكرية على
النبي صلى الله عليه وسلم، وولى عباس الولي بن أبي طالب عليه السلام، ونذكر السيوطي في
اللب: فقال: "أما ابن الشجيري التحوي فل شجرة كانت فيدارهم ليس في البلد غيرها.

290
باب الشَّجَام و الحاء

الشَّجَام : يفتح الشين المعجمة ، و التشديد الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى ببع الشحم .

وأبو سلمة عن ابن الشَّجَام [ العدّوي ] (1) يروي عن عكرمة . روَى

 عنه حماد بن سلمة ، و ويكيع بن الجراح .

و قلَّة الشَّجَام ، يروي عن عطاء ، و طاوس ، و الحسن ، و ابن

سيرين ، عبادة في أهل البصرة ، روَى عنَّه [ أهلها . يروي المتّاكِير عن

المشاهر ، لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات (2) .

و أبو القاسم جعفر بن ح مدان بن [ (3) يُبْيِي الشَّجَام الموصلي الضرير ،

سكن بغداد و حدث بها عن عبد الرحيم بن محمد بن يزيد السُكْري ، وأبي

مسلم عبد الرحمن بن واقِد الوافقي ، وأحمد بن عبيد الله العنبري ،

ويوسف بن موسى القطان ، و الحسن بن عمران بن مسرة ، روَى عنه

محمد بن جعفر زوج الحرة ، ومحمد بن المظفر الحافظ ، وأبو حفص عمر

ابن أحمد ابن شاهين ، وكان مكترف البصر ، و روايتاه مستقيمة .

و أبو عمر و مسلم بن إبراهيم الشَّجَام ، ويقال القصّاب ، مولى فرَّا هِد (4) .

(1) من كوريلي وأياسوفا نا .

(2) هذا كلام ابن حبان في المحرابيين 2 : 198 .

(3) من كوريلي وأياسوفا نا .

(4) فرايدي بالدليل في الأصول كلها ، وكذلك في غيرها من المصدّر ، ولم يضبط المصنف رحمه الله

في الْفَرايدي : النصّة أصلًا ، و ضبطها ابن الأثير بالدليل المعجمة ، و تابعه السيوي

في الْلِّث ، و حكي صاحب القاسم قولاً أن الصواب بالدليل المهملة ، ولم يتعلقه شارحه

٣٧٢ : ٥٧٣ـ .

٣٩٦ –
الزهراء، بصري، روى عن ابن عون، وقَرَة بن خالد، وأبي عروبة، وأبي خالدة، وشعبة، وهشام الدستوائي. روى عنه محمد بن بشار، محمد بن المتنى، محمد بن يحيى البصري، محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، محمد بن أيوب الرازي. قال يحيى ابن معين: مسلم بن إبراهيم ثقة مأمون، وقال أبو حاتم: هو ثقة صدوق (1).

الشَّخْصي: بفتح الشين المعجمة، وسكون الجاء المهملة، وفي آخرها
الباء.

هذه السِّنَة إلى شَحَب، وهو بطن من قِضاعة، وهو: شَحَب
ابن مُرَة بن روَيَ بن مالك بن نُهْد بن زيد بن لبيد بن سُوَد بن أَسْلَم بن
إِلَاف بن قُضاة، ومن ولده قيس بن رَفاعة بن عبد الله بن مَرَة بن
شَحَب الشَّخْصي، كان شاعراً فارساً.

وبن ولده عمر بن مرة بن عبد الفوه بن مالك بن الحارث بن شَحَب
الشَّخْصي، هو الذي يبعث على رضي الله عنه حين أعْرَض البَيْسَاغ الكثني على
بكر بن وائل، فأخذ سبيهم، فأثاره، فرد عليه السبي، وكذلك قال
ابن حبيب.

الشَّخْصي: بكسر الشين المعجمة، وسكون الجاء، وفي آخرها الراء.

هذه السِّنَة إلى شَيْخُ رَحْمَان وعَمْر بن العتبر الشَّخْصي يضرب به مثل
في الجاهدة. منها:

(1) «الشرح والتعديل» 180، وعليه استدَّاد المصنف في هذه الترجمة.

(2) في الفظيرة: «ومن ولده»، والمثبت في سائر الأصول و«الإكال» 43.
محمد بن حرمي (1) بن معاذ الشّهري الإماني، من أهل الشّحر، ور
عراقي، وسمع بها وحديثان، سمع بنيسابور أبا عبد الله محمد بن الفضل
الصّغيري، ومرُو أبا الحسن علي بن محمد بن عبد الله الدّهان، وجماعّة
سواهمًا، ما رأيته، ورأيت اسمه على أجزاء الحديث، وخرج لشيخنا
القُراوي «الأربعين حديثًا» عن أربعين شيخًا.

(1) هكذا جاء وصوته في الأصول، وفي الباب و«معجم البلدان» و«التبريصر» ص 728.
خوري، وانظر التعليق على الإكال 455 وعلى التبريصر 9.

298
باب الشين والخاء

الشخشي: بالшин المعجمة المفتوحة [إن شاء الله] (١)، والالف بين الخائنين المعجمتين.

هذه النسبة إلى "شخاَخٍ" وهي قرية من قرى الشام، منها:

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن [عبد الرحمن البخاري الشخشي،
قال عيني: سكن الشاش في قرية يقال لها: شخاَخ، يروي عن محمد بن اين] (٢) إسحاق البخاري، وعُجِّيَف بن آدم، وعبد الله بن واصله (٣)،
وتوفي في شهر ربيع الآخر (٤) سنة ثلاث وعشرين وثلاثة بالشام.

الشخشي: بكسر الشين والخاء المعجمتين (٥)، بعدهما الياء آخر
الحروف، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى "الشخَير" وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه، وفي

(١) من كوريليق فقط، ولم يوقف هذا الترقيم ابن الألّين ولا ياقوت.
(٢) مقتط من الظاهرية. عبد الرحمن: هكذا في الأصول التي ورد ذكرها فيها، و"اللباب"،
وفي "مجم البلدان": عبد الخالق، وكأنه تعريف، وانفردت مصورة ليدن بنسمة
والعبد الرحمن: بين واصله.
(٣) وفي كوريليق: بين إسحاق.
(٤) المثبت في الأصول و"اللباب" إلا الظاهرية فيها: الأول، ولم يعد فيها بلدة وفاته أيضا.
(٥) في "اللباب": "وبالخباز المعجمة المفتوحة" و"ملحق في الإكال" ٥١٧، ولذا ضبطت
الخاء بالتشكيل، وهو مقتضى النسبة إلى "الشخَير".

٢٩٣
الصحابي عبد الله بن الشخير له صحة ورواية عن النبي صلى الله عليه والرسول صلى الله عليه وسلم.

وإبنه مطرف وزيد أبو العملاء، روية عن أبيهما. ومن المتأخرين: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن الفتح بن عبد الله ابن [عبد الله بن يزيد بن عبد الله السكك الحيدر]، حدث عن أبي بكر محمد بن [محمد بن] سليمان الباغتسي.

---

(1) زياً زياً في كربلي، لم أر إثباتاً في صلب الكتاب، لأنها أثبته بحاشية كتبته على حاشية النسخة المقلوبة عقبًا كربلي، ونصها: 
(2) رواية مطرف. مطرف - بضم الم، وفتح الطاء المخففة، وكفر الإرادة المضادة - وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير، من بني حرش بن كعب بن ربيعة، منهم قيلة منهم، كذا، وربة بن أوفي، وعبد الله بن سيرة الحيدر، الذي قتل به أطراف، كذا، يوم مرموم. يكفي أبا عبد الله، وكانت لإظهائه سرية ترنيف، وكان ملاف في ترنيف من عشرين سنة، كان ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عقب بالبصرة، وترنيف من نسيابور يقال له «حروف»، كذا - ورمان، في خلافة عبد الملك بن مروان.
(3) واحد، وزيد بن عبد الله بن الشخير أبو العملاء، مات سنة إحدى عشرة ومائة، عن النبي صلى الله السلام. ثم اتصل الكلام بهد: وابن مطرف. ووصف أن إدراج هذا الفصيح والتعريف بالابنين قبل ذكرهما ليس من عادة المسند رحمه الله، على ما في الكلام من ملاحظات عليه، والله أعلم.
(4) من كربلي وأياسوفيا، و«الباب» و«الباب»، ومن «تاريخ بغداد»، و«عبد الله». مكدان في الأصول و«تاريخ بغداد»، و«الباب» مفردًا «عبد الله».
(5) زياً زياً في الأصول و«تاريخ بغداد».
باب الشين والدال

الشّدّأدي : يفتح الشين المعجمة ، وتشديد الدال الأولى المهملة .

هذه النسبة إلى "شّدّأد" بن أوس رضي الله عنه ، والمنصب إليه :

شّدّأد بن عبد الرحمن القرشي الشّدّأدي ، من ولد شّدّأد بن أوس ،

يروي عن إبراهيم بن أبي عبيدة . روى عنه عبد الله بن مروان بن معاوية

الفراري ، مستقيم الحديث .

وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن شّدّأد النسابوري

الشّدّأدي الحاكم ب" بعست " (1) من كبار أصحاب الحسن (2) بن الفضل

والذكرين عنه ، سمع أيضًا أحمد بن نصر ، وأبا عبد الله البويضاني ،

أقرانهم ، روى عنه عمر (3) بن أحمد الزاهد ، وتوفي سنة خمس وثلاثين

والثمانية (4) .

---

(1) لعل صوابا هكذا ، وهي في الأصول قريبة من هذا الرسم .
(2) هكذا في الأصول ، وفي "اللباب" : الحسن .
(3) في الظاهرية : عمر ، والثبت في الأصول الأخرى و "اللباب" .
(4) هكذا في الأصول ، وفي "اللباب" : خمس وستين وثمانية .
باب الشين والذال

الشَّدَّاتِيٌّ (1) : يفتح الشين والذال المقوطتين وباء النسبة بعد الألف ،
[ هذه النسبة ] (١) إلى "شَدَّة" وهي قرية بالبصرة ، والمشهور بهذه النسبة :
أبو الطيب محمد بن أحمد الكاتب الشَّدَّاتِي ، كتب عنه أبو سعد
أحمد بن محمد المالئي (٢).

أبو بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد المخزومي الشَّدَّاتِي
المقري ، يروي عن أبي بكر محمد بن موسى الزيني ، وأبي العباس عبد الله
ابن أحمد بن إبراهيم البلخي الملقب دُلْبة (٣) ، وأبي بكر [أحمد بن موسى بن
مجاهد المقري وغيرهم ، روى عنه علي بن محمد بن جعفر السعدی ، ومحمد

(١) هكذا رصت هذه النسبة في "مشهبه النسبة" لعبد النفي ص 3٦ و "التيسير" ص ٧٢٩ و ٨٧٧.
و "سمعم البلدان" و "القاموس" و "شرح" ١٠ : ١٩٥ : "الشَّدَّاتِي" ، وفي
عامة الأصول : الشَّدَّاتِي ، وفي "الباب" : الشَّدَّاتِي.
(٢) لم ترد في الأصول هنا ، وفي مصورة ليدن نُثبت أول الكلام ، ووضعها هنا اتباعًا لعادته
المصنف رحمه الله.
(٣) أبو الطيب هذا شيخ عبد العزيز الأزدي ، وأما شيخ أبي سعد فقد ذكر آخر. انظر "مشهبه النسبة"
ص ٣٦.
(٤) هكذا في الأصول ، وفي آياتها ضبطت الدال بضمنها طليا .
ابن [1] أحمد بن عبد الله الباقلاني (2).

الشذوذ في: بفتح الشين، وضع الـدال المعجمين، وـي آخرها التون.

هذه النسبة إلى "شذوئنة" وهي بلدة من بلاد الأندلس، والمشهور
بالإنساب إليها:

خلف بن حامد بن الأفرج بن كنيانة الكحالي الشذوئ، وفي القضاء
بـ "شذوئنة" وهي موضع بالأندلس، قال أبو عبد الله الحمدي الأندلسي (3)
خلف بن حامد أراضي شذوئنة، محدث مذكور بفضل.

الشذوئ في (4): بفتح الشين المعجم، وسكون الـدال المعجم، وفتح
الراو، وفي آخرها التون.

---
(1) مقتطع ما بين المعكونين من الظاهرة فقط، وقوله: "علي بن محمد بن جعفر السمائي" فيه نظر.
(2) نصه: "علي بن جعفر السمائي" كما في "طبقات القراء"، ابن الجوزي 1:145 و929.
(3) في الأصول "الطامي"، لم يذكر المستفز ولا ابن الأثير والسيوطي وابن المجمي وعباس
رضوان المدى هذه النسبة! ثم رأته في "طبقات القراء"، ابن الجوزي 1:145.
(4) "الطامي" قائله.
(5) "في جوهر المقتبس"، ص 191، ونظامه في "بنية المتعم" لابن عميرة الفاسي ص 269.
(6) وانظر زيادة بسيره على هذا في "تاريخ ابن الغرفي"، ص 160.
(7) "لما ضاقت المصنيه برسمه الله هذه النسبة التي فيها، وجعلها متواترين، وثابته ابن الأثير
وسيوطي في "تصحيحه"، والرزيقي في "تاج المروي"، ص 252.
(8) لا تكون أمر لاحظ ذكرها "البهيم" ص 88 إلى وقت له، قال: "ذكرها هلكا ابن السعائي،
وسأرسن يقوت في "معجم البلدان"، فقال: "وأما أظن السعائي أصاب، فإنها واحد.
(9) وإعرابه - أي ضبطه - ذاتية تصريف منه أو من الراوي له، 138.
(10) وينظر تأييد الكلام يقوت في التعلق على "الإكال"، ص 5:303.


(1) ما بين المكوفين مقط من نسخة الظاهري فقط .
(2) في "الإكال" 5 : 128 ، وانظر لتاريخ وفاة ابن خلصة "التاج" لزبيدي 9 : 252.
وكلام ابن الأبار في تعلق العلامة المعلمي على "الإكال " 5 : 139. — 244 —
باب الشِّنِّ والرَّاء

الشِّرِّابِيّ: بفتح الشِّنِّ المعجمة، والرَّاء، بعدهما الألف، وفي آخرها الباء الموحدة.

هذه النسبة إلى "الشِّرِّاب" وانشئ هي النسبة جمعة من المحدثين، كأن بعض أجدادهم اشتهر بهذه الصفة وحفظ الشَّرَاب (1)، منهم:

أبو الحسن المظفر بن يحيى بن أحمد بن هارون بن عروة بن المبارك ابن الشَّرَابِي البغدادي، كان جده شرَابِي المركب على الله، والمظفر سمع الحسن بن علي المركب، وأحمد بن يحيى الخواري، وعثمان بن الحسين ابن البُسْتِنَان (2)، وأبا الآذان (3) عمر بن إبراهيم الحافظ وغيرهم، روى عنه أبو عبيد الله المرزباشي، وإبراهيم بن مخلد الباقري، وأبو الحسن بن رَّقْوِي، وكان ثقة، وكانت ولادته في شهر رمضان سنة ست وسبعين ومائتين وموت في شهر رمضان سنة تسع وأربعين وثلاثمائة ببغداد

(1) وهي نسبة أيضاً إلى طرئة عل باب ناهذه، نسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشَّرِّابِي.

(2) كانت الباء معرفة من قبل رضي الله عنه. ذكره ابن التحقيق في "تاريخ". كما قال ابن الجهمي في "ذي لب الباب".

(3) تذكر باوفات هذه القرية في "مسجده".

(4) حرف هذا الآية في كل أصل إلى وجهه! وانظر "تاريخ ببغداد" 129 و"تَّرَجُمَتُ فيه" 224. وتقدم ضبطها هكذا في "البستان".

(5) النبي في أياسويا و"تاريخ ببغداد" الموضع الأول و11:210، وحرف في الأصول الأخرى إلى "الآذاب".

(6) في الأصول "عهد" و"وثنيت هو الشرواب". انظر "تَّرَجُمَتُ الآتي في "المرزياني" و"تاريخ ببغداد" 130.

الآنام م (20) ج 7
الشراحي (1) : بفتح الشين الممجمة ، وفتح الراء المهملة ، وكسر الجاء المهملة أيضا ، وبعدها اليا متعلقا بنقطتين من تحتها ، وفي آخرها اللام.

هذه النسبة إلى 5 شراحي بن عبيد الشمعي ، وهو من حميمير ، وعهدته في همدان ، ونسب إلى جبل بالبين نزله حسان بن عمرو (1) الحميير هو ولدته ، ودفن به ، فمن كان بالكوفة قبلهم : شعيبون ، ومن كان منهم بمصر والمغرب قبلهم : الأشعوب ، ومن كان منهم بالشام قبلهم : شعبانيون ، ومن كان منهم باليمن قبلهم : آل ذي شعبين (2).

وبيك الشمعي أبا عمرو ، وكان شهيداً نحيفاً ، وقيل له : ما لنا نراك شهيداً ؟ قال : إنى زوجمت في الرحم ، وأم الشمعي كانت من سبَّى جكولاء ، وهي قرية بناحية فارس ، وكان مولدها ليست سنين مضت من خلافة عمر (3) ، وكان كاتب عبد الله بن مطع العمري ، وكان عبد الله ابن زياد الخزاعي ، وعامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة (4) ، وكان مراحاً ، لما روى سعيد بن عثمان قال : قال الشمعي لخياطه : عندنا حبيب مكسور تخيطه ؟ قال الخياط : نعم إن كانت عندك خيوط من الريح ! وروى أن رجاء دخل عليه ومعه في البيت امرأة فقال : إنكما الشمعي ؟

(1) هذه النسبة وترجمتها لثينت في كوب في فقط ، وليس في الباب ولا مخصوصه.
(2) في الأصل : عمر ، والتصويب من « طبقات ابن سعد » : 171 ، وذلك وضعت النسب الآتية منه ، وانظر « جهرة » ابن حزم ص 433 ، فيه : « خبر أن بن عمرو ».
(3) اظهر مثل هذا في الباب « نسية الشعابي ».
(4) في الأصل : عبان ، وهو خطأ واضح.
(5) في الأصل : عمان بن علي الكوفة » وعلل تصوسيا كما أتبهم ، ففي طبقات ابن سعد : 175 أن أقصى لعم ابن عبد العزيز على الكوفة .
قال: هذا. قال الواقدي: مات سنة خمس وثمانية، وهو ابن سبع وسبعين سنة. وفي «الشين والعين» من مناقبه أيضاً (1).

الشرااحي: يفتح الشين المعجمة، والراء، بعدهما الألف، وفي آخرها الحاء المهملة.

هذه النسبة إلى «شرااح» وهو اسم لجد:


الشرااحي: يفتح الشين المعجمة، والآلائل بين الرأئين.

هذه النسبة إلى «شرااح» وهو اسم لبعض أجداد المتسب إليه، وهو:

أبو بكر أحمد بن الحسن بن عيسى بن عبد الله بن شرااح المؤدب.

الشرااحي، من أهل بغداد، وكان يُنْسَجُ بأبي الحسن أيضًا، وهو آخر (4).

أبو طاهر محمد بن الحسن ابن شراحة، وكان الأصغر، وكان صدوقًا، حدث عن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي، قال: أبو بكر الخطيب.

---

(1) ستة أص 241، وناظر هنالك الخلاف في تاريخ وقائه ومدة عمره.
(2) في كورة محمد والمثبت في سائر الأصول.
(3) علماً في الأصول، ووضيعت في أسانسية، يفتح البين، وسائر التعلق على «التاريخ الكبير».
(4) المثبت في كورة و«الباب» و«تاريخ بغداد» 4: 93، وتحرفت في سائر الأصول إلى "جد". 
الخليفة (1) كتب عنه، وكانت ولادته في ذي القعدة سنة ثمانية وخمسين وثلاثمائة، ومات في شعبان من سنة ثمانية وعشرين وأربعمئة. وأخوه أبو طاهر محمد بن الحسن الشّراري النافاد، سمع أبا بكر أحمد بن جعفر بن مالك بن القطبي، وآباه محمد عبد الله بن إسحاق (2) بن ماني، وعبد الله بن إبراهيم الزركبي (3)، ومحمد بن إسماعيل الوراق، ذكره [أبو بكر الخطيب وقال (4): كتب عنه، وكان صدوقًا، وكانت ولادته في أحد الربعين من سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة، ومات في [أول ذي القعدة من سنة ثمانية وثلاثين وأربعمئة.

الشّرخي: يفتح السين المعجمة، وسكون الراء، وفي آخرها الجيم.

هذه النسية إلى [شّرجة] وهو موضوع بركة ونواحيها (6)، منها: زُرَّرُ (1) بن صهيب الشّرخي، من أهل شّرجة، مولى للآخر جبير بن مطعم الفرضي، سمع عطاء، روى عنه ابن عبيبة، وهو حجاجي. قال زُرَّرُ:

(1) «تاريخ بغداد» 4: 92.
(2) [هما في الأصول، ولعله هو المتقدم قبل قليل: «ابن إبراهيم»؟ انظر «تاريخ بغداد» 4: 92.
(3) [هما في الأصل، ولعله هو المتقدم قبل قليل: «ابن إبراهيم»؟ انظر «تاريخ بغداد» 4: 92.
(4) [هما في الأصل، ولعله هو المتقدم قبل قليل: «ابن إبراهيم»؟ انظر «تاريخ بغداد» 4: 92.
(5) [هما في الأصل، ولعله هو المتقدم قبل قليل: «ابن إبراهيم»؟ انظر «تاريخ بغداد» 4: 92.
(6) [هما في الأصل، ولعله هو المتقدم قبل قليل: «ابن إبراهيم»؟ انظر «تاريخ بغداد» 4: 92.

تت نسبه إلى [شّرجة] من أهل الشّرخي، ويدعى زرارة، وابن عبيبة، وهو حجاجي. قال زرارة:

382.
قَلَّتْ لعَطْاَةَ: يُسَلَّمُ اَلَّيْنَاءَ؟ قَالَ: إِنَّ كَانَ شَوَابًا فَلاَ. وَكَانَ سَفيَانٌ يَقُولُ: زُرْزُر رَجُل صَالِحٌ، مِن أَهْل مَكَّةُ.

الشَّرْحُبْيُي: يَبْصِرُ الشَّيْن المَعْجَمَةِ، وَفَتَحُ الرَّاءِ، وَوُسَكِنَ الحَاءُ المَهْلُكَةُ، وَكَسْرُ الْيَا بِةَ الْمُوَحَدَةُ، وَبَعْدَهَا الْيَا بِةَ السَّاَكِنَةِ أَخْرُ الخَرَوفُ، وَفِي أَخْرَهَا الْلَّاثِمُ.

هذِهِ النُّسَبَةُ إِلَى شَرْحُبْيٍ وَهُوَ أَسْمَاع رَجُلٍ، وَالْمُشْهُورُ بِهِذَهِ النُّسَبَةُ:
أَبُو أيُّوب سَلِيمَانُ بْن عَبْد الرَّحْمَنٍ الدِّمَشْقِيُّ الشَّرْحُبْيُيُّ، مِن أَهْلٍ دِمَشْقٍ، وَهُوَ أَبِنُ بَنَتِ شَرْحُبْيٍ، أَنْسَبَ إِلَى جَدِّهِ مِنْ قَبْلٍ أَمَّهُ، شُيُخُ ثُقةٌ مِشْهُورٌ حَسَنٌ الحَدِيثُ، هَكَذَا قَالَ عَبْد اللَّهُ الْأَنْصَارِيُّ (٢) فِي الْمَجَالِسِ الَّذِي أَمَلَاهُ بِمُروُؤَذٍ، حَدِيثٌ عَنْ عُمَانٍ بْنَ [ قَأْدَةَ]. رَوَى عَنِهُ أَبُو سُعْيَدٍ عُمَانَ بْنَ (٣) سَعِيدٌ الدَّارِيُّ الْهِرُوِيُّ.

الشَّرْحُبْيُي: يَبْصِرُ الشَّيْن المَعْجَمَةِ، وَوُسَكِنَ الرَّاءِ، وَفِي أَخْرِهَا (٤)
الْحَاءُ المَهْلُكَةُ.

هذِهِ النُّسَبَةُ إِلَى شَرْحَةٍ وَهُوَ بِطَنٌّ مِنْ بَيْنِ سَامِعَةٍ بْن لَوْيٍ، وَهُوَ شَرْحَةٌ بْنَ عَوْةٍ (٥) بْنَ حَجَّاجٍ بْنَ وَهْبٍ بْنَ [ حَارِشٍ بْنَ وَهْبٍ بْنَ (٦)
(١) وفي الْمِزَانٍ ٢٧٠: وَقَدْ أَسَرَّ اِبْنُ سَمِئٍ.
(٢) المَثَّابُ في أَيْسَوْفَى وَمُصْوَرَةُ لِيدَن، وَفي الْفَارِعِيُّ: "أَبُو عَبْد اللَّهَ".
(٣) زِيَادَةُ لَزَمَةٌ مِنْ أَيْسَوْفَى وَمُصْوَرَةُ لِيدَن، وَ"اللَّيْبَ"، وَأَنْظِرُ مَا في سَلِيمَانِ بْنَ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ مِنْ جَرْحٍ وَتَمْدِيدٍ في "تَنْفِيذُ الْتَنْفِيذِ".
(٤) هَكَذَا في "اللَّيْبَ" وَ"الْمَجَالِسِ" : وَ"وَفْقُ الْحَآِمِ".
(٥) هَكَذَا في أَيْسَوْفَى وَ"اللَّيْبَ" وَ"الْإِكَالَةِ" ٤٧١ وَكِحْلُهَا، وَ"وَفْقُ فِي الْظَّاهِرِيَةِ إِلَى عَوْفٍ".
(٦) منْ أَيْسَوْفَى وَ"لِيدَن" وَ"اللَّيْبَ" وَ"الْإِكَالَةِ" ٤٧١.
٤٠٩
الحارث بن ميجرم (1) ، من بني سامة بن لؤي .

الشرعيّ : يفتح الشين الممغمة ، وسكون الراء ، وفتح العين المهملة ،
وفي آخرها الباء المتقوطة بوحدة .

هذه النسبة إلى « شُرْعُب » (2)
وأبو خدياش حيّان (3) بن زيد الشريعي الشامي ، يروى عن عبد الله
ابن عمرو ، روى عنه حربيز بن عثمان ، ومن قال حيّان : فقد وَهَّام ﴿
وعَيِّنَة (4) الشرعبي ، حمصي ، من تابعي أهل الشام .

(1) في التأهيرية « جمع » وفي « اللباب » : من حُزم » وما أثبت من الإكلال : 4 : 271
و « جمهرة » ابن حزم ص 174 ، وضبطه عن « الناج » 8 : 238 .
(2) لم يذكر المصدر ولا ابن ماكولا من قبله ﴿ 515 ﴾ إلى ماذا ينسب « الشرعي » وين
ذلك ابن الأثير رحمه الله فقال في « اللباب » : تلقت : لم يذكر شرعيّ من أي العرب هو ،
وهو شرعيّ بن قيس بن معاوية بن جعفر بن عبد شمس بن وائل بن النعوم بن كثير بن
عريق بن زهر بن أبي بن عبد الله يَسَع عِبَرَة بن حمير ، قبيلة من حمير . وهكذا حكى ابن الكلبي
فسب شرعي ، وزاد فيه فيف رجله شرعي بن سهل بن زيد بن عمر بن قيس . . .

انظر كلام الحجيج البيلبيسي في التأليف على « الإكلال » 5 : 105 .

ومنقوت هذا أن « الشرعبي » نسبة إلى رجل اسمه « شرعب » وأن أبي خداش الآتية ردته
أولاً من قومه إلى هذا الرجل . لكن تقول ياقوت عن الخلفاء ابن نفثة - وهو صاحب
الاستيراك » على « الإكلال » أن أبا خداش من نسبة إلى الشرعبي » وهو موضوع
بالمجردة ، ورد ذكره في شرح الأخطل .

هذا ، وقد ينسب « الشرعبي » إلى موضع ، وهو « شرعب » غلاف باليين ، وإلى
الشرعية » أصلان من آثار اليهود . ذكرها ياقوت أيضاً . نه إلى النسبة إلى الخلفاء اليهودي
السابع عباس رضوان الله في التقابل على « القلب » للسيوطي ص 31 .
(3) ذكره ابن أخي حانُّان 1296/4/10 على أنه يكسر الهماء ، ثم ذكره/ه 272/201/2 عَلَّ أَنَّهُ يَفْتَحُهَا ،
لكن ذكره الآخر ابن ماكولا في « الإكلال » 2 : 208 بالكسر ، وعليه التنص الحافظ
رحمة الله في « البندقية » و « الغريب » .
(4) ففتح التاء ، كأ في « الإكلال » 5 : 50 .
وموسى الشرعيّ قال: إن كعباً قال: لولا كلمات أقولها لاستخذي
اليهود حماراً. روى عنه معاوية بن صالح، قال: عبد الله حمٌّ بن أبي حامٍ (1)
وفرقّ البخاري بين موسى الشرعي، وموسى أبي عمر الذي يروي عن
القاسم بن ميسرة. روى عنه معاوية بن صالح، قال: سمعت أبي يقول:
هنا واحد.

الشرعي: بفتح الشين المعجمة، وسكون الراء المهملة، وفي آخرها
غين معجمة.

هذه النسبة إلى شَرْعَة وهي قريّة [2] على أربعة فراسخ من بخارى،
على طريق سمرقند، يقال لها: جَرَّعَة، كان بها جماعة من أهل العلم
قديماً وحديثاً، قال أبو كامل البصيري: فمنهم من أدركنا في زماناً:
الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن صابر الشرعي، يروى عن
أبي عبد الله الرازي وأبي أحمد الحبيبي (3)، وأبي أحمد الحنفي، وغيرهم
من بخارى وغيرهم، قال: أخبرنا الإمام أبو بكر هذا
بالشرع بقراءته عليه، حدثنا أبو المكارم ناصر بن محمد بن أبي الماعلي
بنسابور، حدثنا الحسن بن محمد بن الفرذدق، حدثنا العبسي أبو إسحاق
الكوفي، حدثنا وكيع، عن الأعشم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة

(1) "الجرح والتعديل" 4/169، وفي الأصول: موسى بن عمر، وما أثبته هو الذي في
الجرح والتعديل، وانظر أيضاً: "التاريخ الكبير" 4/286 و 490 مع التعليق عليه.
(2) إلى هنا يأتي السقط من كورلي الذي تقدمت الإشارة إليه ص 308 رقم 4.
(3) جاءت ضغطية في الأصول جمعهما، وما أثبته هو الوصواب إن شاء الله.
(4) سقط من نسخة الظاهرة.
亥اجة فلا تقولوا: "لا" فإن الله تعالى يبغض "لا" وَمَنَّ بعْضٍهَا لا
لم يتقل في الحجية "لا". قال البصري: كتب عني الحديث جماعة من
الفقهاء والمشايخ والمحدثين قديماً وحديثاً.

قلت: حديث باطل لم يذكر في الصحاح ولا المسانيد، فالحلل في علي
ابن الفرزادق، فإن أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله العباسي ومن فوره لا يحتمل
ذلك، والله أعلم.

وأبو حكيم شداد بن سعيد بن الحجاج[1] الشَرْعِيٌّ يروي عن
الضر بن شعبل، وعلي بن الحسن بن واقد، وسكيمة بن حفص، ومحمد
ابن القاسم الأصدي.

وابنه أبو عمرو عامر بن شداد الشَرْعِيٌّ[1]، حدث عنه أبو بكر
محمد بن نصر بن خلف.

وأبو صالح شعبان بن الليث الشَرْعِي الكُرَادْي، سكن بسرقة،
حدث عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر،
وأبو سلام البيكندبي، وأبي كرب، وسفيان بن وكيع. روى عنه
أبو حفص أحمد بن حاتم بن حماد[2]، ومحمد بن أحمد بن سرخك.

توثق بسرقة في رجب سنة الثمانين وسبعين ومائتين.

وأبو الحسن علي بن الحسن بن سلام الشَرْعِيٌّ يروي عن محمد بن
عبد الله البيكندبي، وسهل بن خلف بن وردان، وسهل بن المولك،
وعلي بن عبد العزيز البغوي، وكتب عنه مشايخ مصر وشام، حدث
عنبه محمد بن نصر بن خلف توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة.

---

(1) في الظاهرة ومعصورة لابن حبان ومنبت في سائر الأصول و"الإكال" 5: 162.
(2) معجم البلدان.
وأبو عثمان سعيد بن سليمان بن داود بن كثير الشرقي، يروي عن
يحيى بن جعفر بن أبي عبيدة، وهاني بن النضر، ومحمد بن المهلب، وحاتم
ابن منصور. وروى عنه خلف بن محمد الخياي، ومحمد بن نصر بن خلف.
توفي سنة ثمانية.
وأبوه أبو سعيد سليمان بن داود بن كثير الشرقي، يروي عن
أبي حفص الكبير، ومحمد بن سلام(1)،روى عنه مهدي بن نصر بن خلف.

الشرقي فاني: يفتح شين المعجمة، وسكون الراء، وكسر الغين
المعجمة، وفتح اليمين المقطعة من تحتها باثنتين، وفي آخرها النون.
هذه النسبة إلى شرقي فاني وهي سورة معرفة بـ نست، يقال لها
كوي جرخي، وجرغ، قرية على خمسة فراسخ من بحارة، وكان
من أهل هذه القرية ينزل هذه السكة، فنسبت إليه، واستمر بالسما إلى:
أبو نصر أحمد بن علي بن محمد بن جمعة بن عبد الله بن زربى
الموالي الشرقي الفاني الكبير، هو ابن أخي أبي(2) الفوارس، من أهل
نصف، كان يسكن هذه المحلة، يروي عن أبي يعلى عبد المؤمن بن خلف
النسفي، ومات في السادس عشر من شهر رمضان سنة ثلاث وأربعمئة.
روى عنه أبو العباس المستغفري.

العراقلي: [ يفتح شين المعجمة، والراء، وسكون الفاء، وفتح
الدال المهملة، وفي آخرها النون ](3).

---

(1) في كورا وفي ليدن، سلاك، واللتبت في الأصول الأخرى، ولا إكال.
(2) أبو، من ليدن وألباب، وشقيق من أيا صوفيا وفي كورا في ليدن، يعده أبي.
(3) مقتضي الفضيلة أو الشاقي الفضيلة، وإرده في الفعل المطبوع من إكال، ابن مكولا.
هذه النسبة إلى "شَرْقَامَةٍ" وهي قرية من قرى بخارى، وقد أسمع بها بكسر النين، ولكن رأيت في كتاب ابن ماكولا بالفتح، والشهير بالانتشار إليها:

أبو محمد عبد الله بن محمد بن قَوْطُ (1) الشَّرْقَامِي، يروى عن سهل بن المتوكل، وصالح بن محمد جَرْرَة، وأبي بكر بن حربَيْث، وتوار في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين وثلاثمائة.

(1) أبو عبد الله محمد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد الصَّبْيَيْي

الشَّرْقَامَةَ الكوفية، سكن قرية شَرْقَامَةٍ، وكانت له بها ضيعة. روى عنه بقية بن الوليد وهشام بن عبد الله الرازي، وعيسى بن موسى غُيِّبَجار، ومحمد بن القاسم الأسدى، وغيرهم، وكان ينزل درب الخشاَّين ببخارى، وكانت ضيحته بقرية شَرْقَامَةٍ، وأقامها هنا، وسمع منه عامه مشايخ بخارى، وذف بقرب دار المرضى. قال يحيى بن يحيى الإسحاق بن راهويه: كتب عن محمد بن الفضل بن [عطية أحاديث ثم مزركشها، فقال إسحاق: كان لذلك أهلاً. وكان أبوه الفضل بن [ (2) عطية الخراساني ثقة، روى عنه هشيم وغيره.

(2) أبو عمران هارون بن الأشعث الشَّرْقَامِي ابن أخي إبراهيم، سكن قرية شَرْقَامَةٍ، روين على أبي سعيد مولى بن هاشم، وعبد الله بن الوليد العبدي. يروى عنه الفضل بن [ (3) محمد بن السَّبَبَ الذهبي.

(3) هكذا في كوردي و "الباب" وفي سائر الأصول "قرط" وما أشبهه هو الصواب، كما في "تيسير المتبه" ص 1126.

(4) هو علمي ولد، وناجى في "تاريخ بغداد" ص 147 وغير كتاب.

(5) سقط من نسخة النازارية وكوردي.

(6) سقط من الظاهرية فقط، وفي كوردي "أخي إبراهيم" دون "ابن"، وفي ليد "العذاري" لا "الساب".

- 314 -
وأبو صالح خلف بن [ صالح بن عبد الرحمن الشرقي، الشيخ صالح، وكان من أزهد الناس، يروى عن سهل بن المتوكل، وخلف بن عياض ] (1) وُفِيَ في سنة ست وأربعين والثامنة.

الشرقي: يفتح الشين المعجمة، والراء، وفي آخرها القاف.

هذه النسبة إلى قريتين: إحداهما بمصر، والثانية بالأندلس.

فأما أبو الحسن علي بن إبراهيم بن إسماعيل الفقيه الشربي الشافعي الضرير، منسوب إلى الشرقي، مكان بمصر، روى كتاب الموتى عن الصابوني، عنه. وروى عن أبي محمد عبد الله بن جعفر بن الورد وغيره، سمع منه الكتاب أبو (2) الفضل السعدوي. روى عنه أبو الفتح أحمد بن بايشاذ، وأبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبيل الحافظ، وقال ابن ماكولا (3): مات سنة مائة وأربعمئة، وما عرفت فيه إلا خيراً، غير أنني رأيته له حديثًا منكرًا. والله تعالى المرء.

والثاني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشرقي الأندلسي الحاكم بقرطبة، منسوب إلى الشرقي، من سواد إشبيلية، كان فقيهاً مقدماً، ورئساً في الأيام العارية، وأديباً ممّهاجًا، وكان خطيباً.

وأما شربي (4) فهو اسم يشبه النسبة، وهو إسحاق بن شربي، روى

(1) سقط من الظاهرة، وفي كورلي وليد: «بن عمار» لا «بن عياض».
(2) المثبت في الأصول إلا الظاهرة فيها: «سُمِّع أبا الفضل»، وعبارة ابن ماكولا كانت أيضًا.
(3) «الإسكندر» 65. وماذا يذكر أن المترجم لم يذكره ابن السكي في طبيعته مع توسعته وتبنيه.
(4) ببطولة الإمام ماكولا 53: «بمراهنا البابنة وإلغاء وغلب العلمي قال: «في الأصل هنا زيادة "المفتوحة" . . . . يزيد أن الأمر ضبطها: بمرارة البابنة وإلغاء المفتوحة philosophers. وله-auto este el nombre de esta persona en el texto de rectificación. 224/11/11 بالألف المنورة "إسحاق بن شرف" ماتًا في رحمة الله، والله أعلم، والعريف من المالي رحمه الله حيث لم يثبت هذه الكلمة في وجوهها من الأصل، باعتبارها زيادة!". 315
عن النبي، ﷺ، وعبد الواحد بن زياد وغيرهما.

الشَّرْقِيّ: بفتح الشين المعجمة، وسكون الراء، وفي آخرها القاف.

هذه النسبة إلى موضعين (١): أحدهما (٢) الشَّرْقِيّ في بغداد، وهي محلة من متحالٍ في بغداد، على الجانب الغربي من الدجلة، ومجد الشرقية عامر إلى آخر الزمان الذي دخلت فيه بغداد [وكان قد تركه] (٣) وهو بين باب البصرة والكرخ، وأما قبله الشرقية، لأنه على الجانب الشرقي من مدينة المصور، لا على الجانب الشرقي من بغداد، خرج منها جماعة من المحدثين، منهم:

أحمد بن محمد بن نافع الشَّرْقِيّ.

وأما محمد بن نسيب أبو محمد عبد الله وأبو حامد. (١٤) ابن أحمد ابن الحسن الشَّرْقِيّ - وهو من كبار المحدثين - قال أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي الحافظ (٥): ولا أدري، هذه النسبة إلى موضع بها أو إلى غيره، والله أعلم.

(١) ونها موضع ثالث ينسب إليه «الشَّرْقِيّ». قال ياقوت رحمه الله: "وينقال لم يكن الجانب الشرقي من واسط الحجاج: "الشَّرْقِيّ" مимвود البحر بن محمد بن المعلم الشَّرْقِيّ، ونشره جمعية بشرقي واسط. ثم ذكر موضع آخر ينسب إليها "الشَّرْقِيّ" وزاد عليه بتعداد المواضع بسنيا رضوان في ذيله على البك، ولم يذكر من نسب إليه فتكونه.

(٢) ملاحظة: قال ياقوت هذا "بجوبية محلة بشريقي واسط"، والذي ذكره ٢٠٢: ١١٢.

(٣) عند كتابه عليه: "قراءة من شرقي واسط". والله أعلم.

(٤) قال ابن الآثار: "وأما الموضع الثاني في نسيبوري، قال - بريج الصنيف المعاني -.

وعله أنه نسبة إلى الجانب الشرقي من نسيبوري، وسأتم نحو هذا ص ٣١٩.

(٥) ليس في كورلي.

(٦) في الأصول والإذارة، والآخرين إثبات، ففي النبات: "ابن حامد محمد بن الحسن بن الشَّرْقِيّ" وهو خطأ، وانظر التعليق على تراجعه الآتي بعجل.

(٧) في الأنساب المنظمة ص ٨٣.

٣٦٦
وظني أنهم كنا يسكنان الجانب "الشرقي" بنيسابور فنساً إليه.

واشتهرًا بذلك، ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ في *تاريخ نيسابور* في ترجمة أبي حامد الشريقي: والخطبة للشريقي مشهورة بأعلى الرمجر. قلت: والرمجر محلة كبيرة بشرقي نيسابور، وسمعت أبا منصور علي بن محمد المفيد بنيسابور يقول: ينبغي أن يسمع من أبي حامد البهذب فإني سكن قرية بسحبتان، وهي من القرى الشرقية بنيسابور حتى يقول: حدثنا أبي حامد الشريقي وعليهما إنيما أشتهر وما ذكرني.[3]

وأبو محمد سمع.[4]

وأبو العباس أحمد بن السلطان المغلس الحربي الشريقي، وقيل: أحمد بن محمد بن السلطان، وقيل: أحمد بن علي، هو ابن أبي جبارة المغلس، كان ينزل الشرقية ببغداد، وحدث عن ثابت بن محمد الزاهد، وأبي نعم الفضل بن دكين، ومسجد بن إبراهيم، وبيشن بن الوليد، ومحمد ابن عبد الله، بن نمير، وجبارة بن المغلس، وأبي يكرين بن أبي شيبة، وأبي عبد القادر بن سلام، أحاديث أكثرها بطلة، هو وضعها، ويحيى أيضًا عن بشر بن المخاطر، وبيس بن معين، وعلي بن المندبي، أن أخبرنا جميعًا بعد أن صنعتها.[5] في مناقب أبي حنيفة، روى عنه أبو عمر بن...

1. هكذا صوواها، وعرفت في الأصول كلهًا إلى أوجه مختلفة.

2. هكذا في الأصول إلا كوبيري لم يثبت فيها هذا. وفيها غموص مع جمل: "إنهما" : "إمما".

3. وتعين إذا قدر "أشاروا بالشرقي"...

4. هكذا جاءت هذه الجملة في الأصول إلا كوبيري، وبعدها بياض، وكان الممر ذكر مشايخ أبي عبد الله الشريقي. وستأتي جمه وشيوخه بعد قليل.

5. النتيجة في كوبيري *تاريخ بغداد* 4207. وفي سائر الأصول "عبد" مقطوعًا عن الإضافة، وهو خطأ مزعج.

6. هكذا في الأصول، وفي *تاريخ بغداد* : "صنفها". ومن هذا المكتوب إلى ص 228 سقط من كوبيري، وهو يعادل ورقه كاملة، كأنها سقطت من الأصل المقول عنه نسخه كوبيري.

- 317 -
السماعك، وأبو علي بن الصواف، وأبو بكر محمد بن عمر الجيعاني، جماعة، 
وذكر أبو بكر الخطيب وضمنها (1) الحمياني في "التاريخ" ومات في الشرقية 
في شوال سنة مئة وثمانون.

فأما الاسم فهو: السُّمَّار في بن قطاني (2)، يروي عن محمد بن زياد (3)
روى عنه يزيد بن هارون، وقد قال: إن شرقياً وقطانياً جميعاً لقب، 
وهو الولد بن حبيب بن جمَّال (4) بن حبيب بن جابر بن مالك، من 
بني عمرو بن أمية القيس (5) بن عامر بن النعمان بن عامر الأكبر بن 

(1) هكذا في آياته مشبوهة، وفيهما "وجهما" والعبارة غير واضحة، للحاكم.
(2) ظاهر صنع المصنف في ذكره هذا الملف تحت هذه النسبة: "الشريعي"، ظاهره بدل على أن 
الراة ساكنة، إذ لم ينص على مغارة هما قبله. وبهذا ضبطه غير واحد. وجاء في بعض 
نسخ "الصفصاف" للحافظ ابن حجر أنه يفتح الراة، وهو الذي في نسخة الزمني من 
"الصفصاف" وهو يفتح سبط ابن حجر: يوسف بن شاهين. أنظر مطبعة "الصفصاف" 
ص ٤١٠ و "الناج" ٢٩٢. وهذا ضبطه بالوجهين.

وأما مكتوب: فسيطوه بشم التلفظ، ويظهر كلام "القاسو" جواس الفتح والنجم.
وظهر صنعهم أيضاً أن الملف مكاسرة، فهذا الباب، بينما، وقول المصنف الآتي:
"الشريعي وقطانياً" يردته، لكن نقل الإعلاء على "الذي"، ٤: ٣٢٦ عن "الخليفة" أن
"الملك المفتوحة" فإن أراد "خليفة" الخريجي فلأجد فيها شيئاً؟

(3) هكذا في الأصول، وهم بن زياد شيخ الشريعي، وهو خطأ كبير، كذلك من ترجيم الشريعي 
وذكر محمد بن زياد جعله لمليماً راوية من شرقي، وهو الذي كتب عن شرقي "بندقداد في 
الاربية". انظر "التاريخ" الخطيب ٩: ٢٧٨ و "الميزان" وغيرها، وهي مثبته على 
الصواب ص ٣٢١.

(4) من آياته مشبوهة، وفي الظاهرية "لبلبك" وهو خطأ، والضبط من "الإكال" ٢: ٤٤

(5) مقتطع من الظاهرية وأواسف، ونحت في "تاريخ بندقداد"، ومحتويه في مصور ليدن.

ووفق التزامه الآتية.
وعض من بني عدّرة بن زيد اللات بن رقيبة
عن ابن حبيب.

وشرقي البصري، روى عن عكرمة. روى عنه الشعيب.
وشرقي الجهمي، روى عن سويد بن غفلة. روى عنه جابر الجعفي.
وشرقي، شيخ يرفي عن أبي وأيلة. روى عنه العوام بن حورش.

وأما الشخري: فهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي
النيسابوري، آخر أبي حامد أحمد بن محمد، وظفى أنه إذا قبل له الشرقي
لأنه يسكن الجانب الشرقي في نيسابور، وعبد الله هو الأكبر، سمع محمد بن
بجعى النحى والله بن هاشم، وعبد الرحمن بن بشر وغيرهم. وروى
 عنه أبو بكر بن إسحاق، وأبو علي بلفغاء. ولقد ست وثلاثين وثلاثين.
وكان متقدماً في صناعة الطب (1)، ولم يدع الشرب إلى أن مات، وهو
الذي نظموا عليه، وهو في الحديث ثقة مأمون، مات في شهر ربيع الآخر (2)
ستة ثمانية وعشرين وثلاثمائة.

وأما أبو حامد [أحمد بن [4]] محمد بن الحسن بن الشخري الحافظ.

(1) وانظر وجه آخر في نسب شرقي في "تاريخ الخطب"، ورفيدة هو ابن ثور بن كليب بن
ورة - ينفع الباء - وهذا نسوا شرقياً بأنه كليب. فليحفظ هذا الحاجة عند نسبة "القطامي".
الأثري في يابا إنه شاه الله.

(2) انظر سبب ذلك في "الراصد الميزان" 6: 344.

(3) في الطهارة "الأول".

(4) زيادة隶属于 في الأصول، والذي فيها: "أبو حامد محمد بن الحسن..."، وهمذا
في "اللب" و"القاموس" مادة (شرق). والصواب ما أثبته، فقد تقدم "أبو محمد
وأبو حامد ابن محمد بن الحسن"، وجاءت ترجمة أبي حامد كما أثبتها في "تاريخ بغداد".
4: 224، و"ذكارة الخلفاء" ص 82، و"طبقات السمحاء" 3: 41،
وصرح الزرادي في "التاج" 6: 393. بهذا التصوير، ولصحيح ما جاء في فهارس
طبقات السمحاء 3: 499.

-319-
صاحب "الصحيح" وتمديد مسلم بن الحجاج، والمصنف لحديث المكّيين والمقلّين من الشيوخ، واحد عصره هي المعرفة، سمى بنساءربان محمد بن يحيى الدُّهَلِي، وعبد الرحمن بن بشر العبدي، وأحمد بن يوسف البُسْطَمي، وأحمد بن حفص (1) السمَّي، وألفت بأبا حاتم الرازي، وببغداد محمد بن إسحاق الصغَّاني، والعباس بن محمد الدوسي، وبالعويدة أحمد بن حازم ابن أبي غزرة (2)، والمحاجز أبا يحيى بن أبي مسّرة، وكان في الحج يكتب في الطريق (ويكتب عنه، روى) (3) عنه الحافظ أبو العباس بن عثمان، وأبو أحمد المساك وأبو أحمد بن عبد، وأبو علي النباصر (4)، وأبو أحمد الحاكم، وأبو الحسين بن الحجُّاجي، ونظر أبو يكير بن إسحاق بن خزيمة إلى أبي حامد بن الشّرقي فقال: حياة! أبي حامد بن الشّرقي، يحجز بين الناس والكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت ولادته في شهر رجب سنة أربعين وثلاثين، وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وعشرين وثلاثمائة.

وأخيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشّرقي، وكان أسّ من أبي حامد وأسند من، وقد ذكرته فيما تقدم (4).

وأما الاسم الذي يشبه النسبة هو الشّرقي (5) بن القُطَّامي الكوفي، من أهل الكوفة، حدّث عن لقمان بن عامر، وأبي طلّق العابدي (6)، ومُتَأجره(7).

(1) في الظاهرة وأياسيف «وأبو أحمد حفص» وقيل «أبو أحمد حفص»، والصواب.
(2) كما أتبت. انظر "تذكرة الحفاظ" ص 261 و"بيّب البذيب" 1:24.
(3) مُعَرَّف في الأصول، وأقرّها إلى الصواب ما في مصورة ليدن، والنتيجة هو الصواب.
(4) انتظر "تصغير المبته" ص 496، ويصح ما في "تذكرة الحفاظ".
(5) من أياسيف، وليد.
(6) ص 319.
(7) مرّ من الظاهرة.
(8) في الظاهرة و"الباب" "المافدي" و"أمهري" "المافيدي" وأياسيف، و"أهل في أياسيف"، والصواب.
(9) باياء، كما سأّني في باياء "المافيدي"، وحروف في "المفاتيح" 2:268 إلى "المافيدي". — 320 —
ابن سعيد. روى عنه محمد بن زياد بن زبار، ويزيد بن هارون، وكان المشرقي عالماً بالنساب، وافر الأدب، أقدمه أبو جعفر المنصور بغداد وضم إليه المهدى لأخذه من أدبه، والشرقي لقب عليه، واسمه الويلد بن الحصين، كذلك ذكره البخاري(1)، وقد ذكرته في «المُتَّدَر»(2) وسياقي بعد هذا.

الشروطي(3): بضم الشين المعجمة، والأواع، وبعدهما الواو، وفي آخرها الطاء المهملة.

هذه السنة لن يكتب الصكوك والسجلات، لأنها مشتملة على الشروط.

فقبل من يكتبها «الشروطي» واشتهى. هذه السنة:

أبو عبد الرحمن محمد بن إسماعيل بن أبي عبد الرحمن القطان(4) الشروطي، من أهل جرجان، كان متكلماً على مذهب السنة، وعالماً بالمروية، وبطل.Wكتب الحديث الكبير عن أبي يعقوب البخاري(1) ومنه في طبقته، توفي سنة سبع وثمانين وثلاثة.

---

(1) في الأصول «زيادة» بالتنوين، والصور ما أتيته، كما في الإكاية 4: 174.
(2) في التاريخ الكبير 255/22، وانظر في الجرح والمطعول 376/2، وتصرف.
(3) اسم جده في التاريخ من «جيل» إلى «نحاس» انظر ما تقدم ص 318 وتم. 4.
(4) لأنه من بني عذرة بن زياد اللات، كما تقدم في عهد نفسه ص 319، وانتقد ابن الأثير في «الباب» 2، 129 و270 بأنه لا يقال «عذري» إلا من ينسب إلى عهده بين سعد هنف.
(5) حق هذه السنة أن تتأخر إلى ما بعد «الشرواني».
(6) هكذا في أيا صوفيا، و«تاريخ جرجان» ص 380، وفي نسخة ليدن «الرومي» خطأ.
(7) في ليدن «البحرية» والصور ما أتيته، كما في أيا صوفيا، و«تاريخ جرجان» ص 381.

ومنة «البحرية» السابقة، وعمر في «الباب» إلى «التحوي».

الألفاظ 371 ج 7.
الشَّرْمُغُولِيُّ في فتح الشَّرْمُغُولِيَّة، وسكون الراء، وفتح الميم، وضم الغين المعجمة، بعدها الواو، في آخرها اللام.

هذه النسبة إلى "شَّرْمُغُول" وهي قرية فيها قلعة حصنية بـ "شَّلَّا"

يقال لها بالجمعية: "شَمْغُول" (1) على أربعة فراسخ من نسخ، خرج منها جماعة من أهل العلم، منهم:

أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن⌉وديفان بن عامر بن عبد العزيز.

ابن النعمان بن عطاء النسولي الشُّرْمُغُولي، من أهل قرية "شَمْغُول".

وقد ذكرته في "النون" سمع بقرايين والعراق، ورحى إلى العراق على كبر السن، وحدث ببلادها، وقد ذكرت شيوخه ومن حديث عنده في "ناسو"

ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في "التاريخ" لنسبابور وقال: "أبي يعقوب النسولي قدم علينا بينسابور غير مرة، وقد انتخب عليه في جلالة بينسابور غير مرة، وكذلك في قريته بالشَّرْمُغُول، سمع نباحته: جده:

وعبد الله بن أحمد الفَرْهَاذاني (2) وينسابور عبد الله بن شرويه، وبالعراق من أبي بكر بن الباغشدي، وأبي بكر بن المجدر، وأبي القاسم بن مَطْع، وأقربهم، ثم قال: بلغني أنه توقي بينسابور سنة أربع وستين وثلاثنَائَة.

قلت: وهذا وهم من الحاكم أو الناسخ، فإن حديث ببغداد سنة إحدى وسبعين، وذكر الخطيب صاحب "تاريخ بغداد" (3) أنه مات سنة أربع وسبعين وثلاثِائَنة.

(1) في الظاهرية و "الباب": "جغول" والمثبت في أياصوفيا وليد، و"معجم البلدان"

(2) المثبت من مصورة ليد، وحرفته في سائر الأصول، والضبط من "الباب" وقد فاتت.

(3) "التاريخ" 6: 440، وفي أياصوفيا و"الباب": "... وآربأئان" وهو

خطاً شاره.
وأبو جعفر محمد بن عمران بن موسى النسيوي [1] الشمرقي، روى
كتاب "التاريخ" لأبي بكر أحمد بن أبي خيرات، ومعه أبو الوليد [2] النبطاوي، محمد بن يوسف بن الطيب، وموسى بن سهل بن كثير،
سمع منه أبو علي الحافظ "التاريخ"، من أوله إلى آخره بنيسابور عند مقتله،
من Ниسابور إلى نيسا، وأهل نيسبور كتبوا عنه بالتعليم أبي علي: "ما شاء
الحاكم أبي أحمد الحافظ، وغيره، وتوفي بسما سنة سبعة وسنين وثلاثمائة.

الشمرقي: يفتح الشين المعجمة، وسكون الراء، وفتح الميم،
والقاف، وفظ أخراها اللون.

هذة النسبة إلى "شمرقي" وهي بلدة قربا من إسطرنايق، بتواجي
نيسابور، يقال لها "جرمان" باللهجة، وقد كان من أعمال نيسا، منها:
أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن خالد الشمرقي الحطاب، كان
شيخا صالحا عالما، سمع بنيسابور أبا تراب عبد الباقي بن يوسف المزاري،
وبحرجان أبا القاسم إبراهيم بن عثمان بن إبراهيم الخلايلي، كنتاه عنه
بنيسابور منصرفي من العراق، وكانت ولادته في ذي القعدة سنا سنين وستين
وأربعمائة، وتوفي في آخر سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.

ومن القديم: أبو سعيد أحمد بن محمد بن رضوان بن عثمان بن ويكي
ابن رجاء النحاتي النسيوي الشمرقي، قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي
ابن ثابت الخطيب الحافظ [3]: من أجل نيسا، ولد بالشمرقان، ونشأ

---

[1] من الرازي وابن أبي الدنيا، والفقيه من أياض، الفقيه من أياض.
[2] نسيوي الشمرقي، قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي

323

حدث عنه من القادة الرفيعّاء: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبو خفصة عمر بن أحمد بن شاهين، وغيرهما، وعندما تم تعيينهم مثلاً: أبي الحسن محمد بن أحمد بن رزق البراز، وأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج، وأبي علي الحسن بن الحسن بن دوما النجاشي وغيرهم.

وكان ابن رميح أقام بو صعدة من بلاد اليمن زمناً طويلاً، ثم ورد ببغداد [8] سنتين وثلاثين، وخرج منها إلى نيسابور، فأقام.

(1) زبيدة من [التاريخ] مسقط في الأصول كله، وهو مسقط محل، إذ كتب السراج أبو الباي كسبه من هذا الجزء.
(2) مسقط من الفقهاء.
(3) في الظاهرية: [العصر] والمثبت هو الصواب.
(4) هكذا في مصورة ليند و [التاريخ] اللحيث، وفي أياضوفا [السُلُّ.
(6) زدبنا من [التاريخ] بغداد.

= 344 =
ياء ثلاث سنين، ثم عاد إلى بغداد، فسكنها مديدة، ثم استدعاه أمير المذنبين. أمير الصعدة، فخرج صحبه الحاج إلى مكة، فلما قضى حاجته أدركه أجله بالحُجَّة، وذهب هناك.

وقد تكلم في جماعة، وتوثق جماعة، قال أبو زرعه محمد بن يوسف الإسترازي، لما سأله حمزة بن يوسف السهيمي الحافظ عن ابن رميح؟ فأومأ إليه: أنه ضعيف أو كاذب، قال حمزة: الملك مني. وقال الخطب، أبو بكر بن ثابت الحافظ: قال أبو تعم الحافظ: يعني الأصبهاني: كان ابن رميح ضعيفًا، والأمر عندنا خلاف قولهما، وابن رميح كان نظمًا، لم يختلف شيوخنا الذين لقموه في ذلك، وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: هو نظم من أصبة، توفي بالحجّة سنة سبع وخمسين، وقيل ثلاثمائة، وقال غيره: مات في صفر وذهب بالحجّة.

وأبو العباس يعقوب بن يوسف بن الحسن الشرمسي، سمع بنيا حميدة ابن زوجيه، وأبراهيم العباس بن محمد الدوسي، وأبا قلابة الرقاشي، وعمرو الله بن أبي سعيد بن الفرارج، وبالقاسم عمران بن بكاء بن راشد، يزار، محمد بن عوف الحفصي، وعلي بن عثمان التيمي.

(1) من أيامه و"تاريخ بغداد".
(2) هكذا في أيامه و"ال(cafe) في التاريخ"، وفي الظاهرية "فا تعايدة".
(3) الذي في تاريي خجران للسفيه، ص 81، "سألت أبا زرعه الكشي عنه فقال: ضعيف".
(4) والكشي هو الإسترازي.
(5) في تاريخه 85-8.
(6) ووثقه أيضاً ابن أبي الفواض. كما في الميزان، للذي 1: 130.
(8) خروف في الأصول إلى "الربان" والصواب ما أتيه، وفي "البزاز" في التذيب 84: 1084، بتفيد الرا، وبالدا، وفي البحر و"التميل" 1/3 294/1 "البزاز" في الرا.
وأبو الفضل أحمد بن محمد بن حمدون الفقيه الشرقي، كان أحد
أعيان مشايخ خراسان في الأدب والفقه، وكثيراً طلبه الحديث بخراسان والعراق والشام والإjieزة والحجاز، وسمع المسند الكبير (1) والأميات (2).

لأبي بكر بن أبي شيبة من (3) الحسن بن سفيان، وكتب بسابر عن مسدد ابن قطان الفصبي، وجعفر بن أحمد الحافظ وأقرانهم، وبالعراق أبا القاسم البغوي، والشام أحمد بن عبيد الله الحافظ، وذكره في التاريخ.

فقال: كان مكرّر المقام بسابر، فلما قُلِّدت المظالم بنسى جمع إلى جملة من كتبه وانتقته عليه، وآخر ما قارته بنسى في رجب سنة إحدى وستين وثلاثمائة، ثم توفي في الشمرقان يوم الثلاثاء الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة ست وستين وثلاثمائة.

وأبو علي الحسن بن أبي الفضل الشرياني المؤدب، نزل بغداد، وكان أحد حفاظ القرآن، ومن العلماء باختلاف القراءات وجودها، وحدث عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري (3)، وأبي القاسم عبيد الله ابن أحمد الصيدلاني ومحمد بن بكران الرازي. قال أبو بكر الخطب (4): كتبنا عنه وكان صدوقاً، وقال لي: سمعت من زاهر بن أحمد السري. (5)

(1) هكذا في الأصول و«معجم البلدان». ولم أر في آراءه من ابن أبي شيبة ولا الحسن ابن سفيان - ولا في رجعته اسم كتب هكذا، فلم تراجع أن المرتجم سمع «المست» وأميات كتب ابن أبي شيبة من ابن سفيان، أو أنها معرفة عن «الحاسم» فإن لابن أبي شيبة كتب هذا الآم؟
(2) في ألفية وادي الذي وادي في أيا صوفيا ابن الحسن، والمثبت من «معجم البلدان».
(3) في ألفية وأتي في ألفية الفيل، والثبت من سائر الأصول و«تاريخ بغداد» على 260 و«طبقات القراء» لا يجلد 1 227.
(4) في التاريخ 7 430.
(5) 326

الشَّرَّوْيُ: بفتح الشين المجمولة، وسكون الراء، وفتح الواو، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى شروان وهي بلدة من بلاد درَّاب، خسران (2)، بناها أموٍّ شروان، فأطلقوا أنو للتخريف، وقي شروان، وبين شروان وباب الأبواب مائة فرسخ، خرج منها جماعة من أهل العلم، منهم: أبو بكر محمد بن عاشير (3) بن معرف الشَّرَوْانِي، فقية صالح متدين، سكن المدرسة النظامية في بغداد، وتلقَّى على إلخاتي المعرَّافي، وسكن بغداد إلى أن رأى بها، روى لنا عن أبي الخير المبارك بن الحسين العَسَّال المقرئ، كتب عنه شيئاً يسيراً (4).

الشَّرَّوْيُ: بفتح الشين المجمولة، والراء، وفي آخرها الواو.

هذه النسبة فيما أطلق إلى شروان (5) والمهمور بهذا النسبة:

(1) هو الخليط نفسه، والقولان الأولان عن الترجمان المترجم، انظر النطاق 7: 403.
(2) جاءت معرفة في الظاهرة وليان، والمثبت من أياسويا، والضبط منها، ونُجات العروس.
(3) في الظاهرة عبير وفي ليدن، عشر، والثبت من أياسويا، والضبط منها، والباب.
(4) لم أر له ذكرًا في المجموع الكبير، لمصف، مع قول يقول في مجمع البلدان.
(5) ذكر أبو عبد - يزيد المصف، في شيوخه، قلله بريدها، القول المصف هنا لا في مجمع "شيوخه؟".
(6) تابع ابن الأثير المصطف في ظله، لكن جزم يقول في مجمع، والسيروي في الباب.

377
علي بن مسلم بن الهيثم الشروطي، يروي عن إسحاق بن ميمران.

السكوني، روى عنه الحسن بن عثبين العجلي.

وأحمد بن محمود بن نافع الشروطي، بعثادي، حديث عن الحيواني.

ومحمد بن المهاج. روى عنه محمد بن خلف، وأبو عبد الله بن مخلد.

ومحمد بن عبد الرحمن الشروطي صاحب أبي نواس الحسن بن هاني.

روى عنه محمد بن العباس بن زرقاء.


أبي بنيج.

الشريعي: يفتح الشين المعجمة، وكسر الراء، وبعدهما الياء المنقوطة.

باثنين، وفي آخرها الجيم.

هذه النسخة إلى "شريح" والمشهور بهذه النسخة:

1. هكذا في الأصول و الإكاف : 124 و مجمع البلدان و التصوير ص 722.

2. التاج 1011 و 7. وفي اللباب و نسخة واحدة من أسول التصوير : "سلم".

3. هكذا في الأصول و الإكاف : 167 و 7. في أياجوفيا، وفي الإكاف و اللباب.

4. و مجمع البلدان و التصوير ص 722 و التاج 1011 و 7. مهرب.

لكن في التصوير ص 1322 و 7. في أعمال بن ميران المياط .

5. اعتمد المصنيف في ترجمة هذا ومن قبله و بعده على الإكاف : 124 و هذا المترجم.

6. ترجمة في "تاريخ بعثاد" و 7. عند هذا المترجم.

7. هكذا في أياجوفيا، وفي الإكاف و رزقان و انظر "تصوير المتنبي" ص 144. و قال هنا.

8. يتبين النقطة من نسخة كويري التي تقدم الإشارة من 317 رقم.

9. زيادة "الكاني" من كويري و أولان و "الجرح والتعديل" و 77 و 1/1/1011، وفيه وفي التاريخ.

10. الكبير، "السيرة" تصحح.

11. ثبت في أياجوفيا و أولان و "الترجم الكبير" و انظر "الأكاف" ص 124.

12. وسطت من الظهراء و "الجرح والتعديل" و كويري "ابن جيح" خطأ.

13. "قرى من نواحي زبيد باليمن" يقال لكل قرية منها "شيريج كذا"، مثل: شيريج نابط، وشيريج الريان . وهكذا. انظر "مجمع البلدان".

— 228 —
أبو القاسم علي بن محمد بن عمر بن حفص البازار الشريحي، يروي عن حميم بن الربيع، وأبي بن حرب، وعمر بن بشته. روى عنه المعاذ بن زكريا الجربيري، وأبو القاسم الآشتوني، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شهبان (1)، وأبو القاسم بن النجاشي. ويات في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وثامنة.

(1) زيدان من كوب لي، وهي في تاريخ بغداد 12: 68 ولتصح النسبة في ع ما هناف (2) هنا زيدان في كوب لي ونصها: "أو: دل على شريف". والبلاغ واللغة هذه النسبة: أبو أمية شريف بن الحارث الكئبي القاضي، استفساء على الكوفة، ولم يزل بعد ذلك قاضياً خسا وعشرين - كذا - سنة لم يتعلها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء، وأعفاء كذا - ولم يتحف في الأئمة حتى مات، وكان يكتب أبا أمية، ومات سنة سبع وسبعين، وغيره، على ما سنذكره.

أما علي بن عبد الله بن معاوية بن بكرة (3) دل على شريف القاضي الشريحي.

(3) من كوب ليا، وهو العظام، وهو في غيرها. أبعث على اسم «مسرة» وما بين المكونين من كوب لي أيضاً. ويتراوح ترجمة على هذا في تاريخ بغداد 12: 60.
من ولد شريح الطائي الكوفي، يروى عن أبيه، روى عنه عباس بن محمد الدورهي وأحمد بن علي البار.
وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن معاوية الشريعي الكوفي، يروى عن إسماعيل بن موسى الفضلي. روى عنه أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعلي.
وأبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي شريح الهروي.

الأنصاري الخزاعي الشريعي، من أهل هرّة، نسب إلى جده الأعلى أبي شريح الخزاعي، من الصحابة، ثقة كثير من الحديث، رحل إلى العراق، وأدرك أبا القاسم البغوي، ويجري بن محمد بن صاعد.[1] ومحمد ابن عقيل البلخي.[2]، ومعت منهما، روى عنه جماعة كثيرة منهم: أبو بكر محمد بن عبد الله العميري، وأبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الفارسي وغيرهما، وتوّف في سنة إحدى وتسعم وثلاثمائة.[3]

وأبو نصر سفيان بن محمد الشريعي الهروي، وفي قضاء جرنان.[4]

(1) في ليدن محمد بن… خطاً، والترجمة سقطت من كورلي.
(2) في الظهارة وليدن وأبو محمد عبد الله بن معاوية الأنصاري الشريعي، والثبوت من الأصول الأخرى، والباب وهو الصواب، وسباني قول المصنف رحيه الله في العمري.
(3) وابن بكر محمد بن أبي عاصم العميري، روى عن أبيه محمد عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري، وتتابع المعلمي مصورة ليدن قابث ما جاء فيها عن عبد الله بن… في تعلقه على الإكال 5: 121. 122. فنثأ ما أتيه هنا عن الاستدرك لا نقيطة. فأهرام أنها رجلان.
(4) من كورلي فقط.
(5) من كورلي فقط، وفي التطبيق على الإكال 5: 122. محمد بن الفضل البلخي.
(6) في كورلي: قيل سنة تسمين وثلاثمائة، في الظهارة وليدن: 39 وذكره في أياً نفسي، وتميم وثلاثمائة، وفي الليث: نيف وتميم وثلاثمائة، والمثبت من التطبيق على الإكال 5: 122. فنثأ عن الاستدرك لا نقيطة.
(7) في الأصول جميعها 5: 182، لكن في الإكال 5: 121 «جرنان» وهو الصواب، وذكره في تاريخ جرنان للهمي س. 184.
في شهر رمضان سنة سبع عشرة وأربعماثة (1)، وكان إليه قضاء قومَتس، يروى عن عبد الرحمن الشرحِني.

أبو صالح زفر بن يحيى بن عبد الله بن أبي الفضل (2) القاضي الشرحِني، أظن أنه من أولاد شريح القاضي، من أهل طهير ستان، سكن قريش ستانباذ، وتعرف بمشهد علي بن موسى الرضا عليه السلام، وعلي القضاء بها، [سمع بأمل] أبا العباس أحمد بن محمد الطاهي، سمع منه الإمام والدي، وأبو القاسم هبة الله ابن عبد الوارث الشيرازي، وروى في عنه أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الله السنِجي (3) [وتوفي سنة إحدى - أو اثنتين - وتسعين وأربعماثة، وكانت ولادته في حدود سنة أربعماثة] (4).

الشريفي: بضم الشين المعجمة، وفتح الراء، وبعدها الياء الساكنة آخر الحروف، وفي آخرها القاء.

هذه النسبة إلى شريح. وهو شريح بن جروة (5) بن أبي سعيد، ابن عثمان بن تيميم، ومن ولده حنتولة بن الربيع الكاتب، هو الشريفي، وأليك بن صبيحي بن رباح، عاش أكبر مائة وتسعين سنة، ويقال لأكم الشريفي أيضاً.

---

(1) في الظامري وليد بن (2) في الأصول الأخرى و الإكال: «سبع عشرة وأربعماثة».
(2) في تاريخ جربان: «سبع عشرة وأربعماثة».
(3) زيادة من سائر الأصول إلا الظامري، وتحريف كلمة السنِجي في ليدن وكوبرلي، وفي ليدن محمد بن عبد الله والصواب المثبت. أنظر ما تقدم في السنِجي.
(4) من أيا صوفيا ولندن فقط.
(5) مجمل بيان من كويري، والمثبت من سائر الأصول، وضبط في أيا صوفيا يفتح الهم، والصواب كا ضبطه، أنظر مختلف القبال ليابن حبيب سن 840، وتكرر هذا الآدم في جمهرة الأنساب ليابن حبيب سن 210 مرات «جردة»!.

331
السُّريّكِيّ: بضمّ الشَّين المعجمة، وفتح الراح، وبعدها الياء الساكنة.
آخر الحروف، وفي آخرها الكاف.
هذه النسبة إلى "سَرِيّكِ" وهو بطن من دَوَسٍ، قال أحمد بن الحباب
الحميري: سَرِيّكِ بن مالك بن [عمرو بن مالك بن] (1) فقهُ بن غَامِم (2)
ابن دَوَسٍ، وقال أبو فراس السَّامي (3): في الأزدي بن سَرِيّكِ بن مالك
أخير هُنَهاء (4) بن مالك.

(1) ثبتت هذه الزِيادة في الأصول إلا الظاهرية، وهي الصواب.
(2) هكذا في الأصول جميعها، و"الباب" و"الإقال" 594 و"تصير المنهية" ص 811، والذي في "جمهورة" ابن حزم ص 379 وما بعدها: "غم" بفتح الفين وتيسين
النون؟!
(3) في الأصول: الشام، والصواب ما أدبه. انظر "تصير المنهية" ص 802.
(4) في الأصول: "هناك" وما يتحرف عنه، واللثة من "الجمهورة" لابن حزم ص 379
وأما بعدها.
باب الشين والزاي

الشَّرَوْنِيّ : بفتح الشين , وضم الزاي المعجمتين , [ وبعدهما الواو ,
وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى "شَرَوْنِي" ] (1) وهو موضوع بالأندلس من المغرب ، منها :
] خُلْف بن حامد بن الفرج (2) بن كتَانة الكنتاني "شَرَوْنِي" . قال :
أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي : هو حديث مذكور بفضل [ (1) .

٣٣٣
باب الشين والذين

الشيني: بضم الشين المجمعة الأولى، وكسر الأخرى (1). هذه النسبة إلى "شين" وهي سكة بجربان، بباب الخندق، منها: أبو زرعة محمد بن عبد الوهاب بن هشام [بن الوليد (2) الأنصاري الفقيه الحافظ الشيني، كان فقيهاً إماماً [فاضلاً حافظًا عارفاً بالفقه والحديث، يروي عن عبد الله بن محمد بن سرور (3) الزهره] (4)، روى عنه أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، ونُعمي بن عبد الملك، وأبو أحمد عبد الله بن علي، وإسماعيل بن سعيد، وأبو جعفر محمد بن أحمد القاضي وغيرهم، وكانت له خانات وحوانيت وقفاً على أولاده وأولاد أولاده من الصلب، ولا يكون لأولاده شيء، ثم على أقربائه إن فقدوا ذكرهم، وجعل الولاية في ذلك من يكون مدنياً في مذهب، وكانت هذه القبالة في رق، وفيه شهادة عمران بن موسى السختياني، وفيه أيضاً شهادة أبي بكر الإسماعيلي، هكذا ذكره حمد بن يوسف السهيمي (4)، وكان يقول: أبو زرعة الأنصاري كان فقيهاً حافظاً، ومات في ذي الحجة سنة أربع وتلاثماثة، ودفن في مقابر باب الخندق.

(1) قال الحافظ في "البصير" ص 806: "بمجمعتين الأولى مفصلة والثانية مبسطة.
(2) ساقط من الظاهرية.
(3) هكذا جاء واضحاً في الأصول ولفت القلاب، وفي "تاريخ جربان" ص 426: "مسومه.
(4) في "تاريخ جربان" ص 346.
باب الشين والطاء

الشطريّ : بفتح الشين المعجمة ، والطاء المهملة ، من بعدهما الواو .

هذه النسبة إلى جنس من الأثواب التي يقال لها الشطريّة ، وبيعتها [ وهي
منسوبة إلى "شطّة" من أرض مصر ] (1) والمشهور بهذه النسبة :

أبو بكر محمد بن أحمد بن ناجم بن هلال الشطري ، سمع سفيان بن وكيع بن
الجراح ، وأبا كربيب محمد بن العلاء ، وأحمد بن متيّب ، وإسحاق بن
البُحْلِلُوَانَيّ الأثاري ، وأبا هاشم الرفاعي ، وعبد الوهاب بن فَلِجَت روى عنه
عبد العزيز بن جعفر الحربي ، وعن عثمان المجاشي (2) ، وأبا الحسن بن لوؤس
محمد بن خلف بن جيَّان (3) ، ومحمد بن المكَرِّر ، وعلي بن عمر السكَرَّي
وورثا سماه بعضهم : أحمد بن محمد ، وكان ثقة ، ومات في شهر ربيع
الأول سنة عشر وثلاثة.

(1) مُكَذّب في الظاهرية و "الثواب" ، وفي أصوصافا وليبَن " وهي منسوبة إلى " فقط وبدها
يافض ليل ، وسطت من كُرْبِي . وفي " معجم البلدان " : " شط " : يفتح والقصر ،
والله : بليدة مصر ... على ثلاثة أسابق من سياق ... وما وديع بفعل النتوب
الرقص الذي يبلغ الثواب منه عَنده ولا يذهب به ! " .
(2) هَيْ كَذَا في كُرْبِي مهلة من النطق بناءًا ، وفي غيرها " المجاشي " في "تاريخ بغداد"
1 : 871 : خطا " المجاشي " . والثواب هو الصواب ، أنت ظره " المجاشي " .
(3) في الأصول " حيان " إلا كُرْبِي فهملة من النطق ، وفي " تاريخ بغداد " 1 : 871 :
" حيان " . وتَرْجَم المطبخ نفسه 5 : 376 " محمد بن خلف بن حيان " اللقب بركح
النابض ، ثم تَرْجَم بعد ورقة واحدة " محمد بن خلف بن محمد بن حيان " يفتح الياء ، وتَرْجَم
الباء - وهو الراوي عن الشطري فيما يظهر لي ، ولكنه أتى في الأصلى ووضعه أتى قبل
ه " بن " إشارة إلى حذف في النسب . والله أعلم .

- 335 -
أبو علي (1) الشقيري اسمه محمد بن سليمان بن هشام بن بنت سعيدة
بنت مطر الوراق، وعرف بأخي هشام، حدث عن محمد بن أبي عدي،
وإسحاق بن علية، وعبيد بن حماد (2)، والمحاربي، ووكيع، وأبي
معاوية البصري، وأبي أسامة حماد بن أسامة. روى عنه حمزة بن الحسين
(3) السفيان، والقاضي أبو عبد الله المحبالي، وأحمد بن محمد بن سلم
(4) المخريج، محمد بن مخلد الدوهي، وغيرهم، وكان منكر الحديث،
سعفاً في الرواية، وفي بكرخ بغداد سنة خمس وستين وثمانين.
وأحمد بن محمد بن وهبان الشقيري، حديث عن أحمد بن الخليل
المعروف بـ "جوهر" (5). روى عنه القاضي أبو الحسن الخرافي.
محمد بن أحمد بن محمد الشقيري، حديث بغداد عن عبد الله بن زيد
المخريج. روى عنه أبو بكر بن المقرئ.

الشقيري: بفتح الشين المعجمة، والطاء المهملة المشددة.
هذه النسبة - فيما أظن - إلى "شَقَّ عثمان" موضوع بالبصرة، منها:
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم البصري الشقيري، سكن
جرجان مدة، وولاية قضية القضاة أبو إسحاق (6) بن عبد العزيز إشراقةً

(1) مكذا في الأصول و"تاريخ بغداد" 5:296، وفي الميزان 3:570: "أبو
جمر" و"حكافة قولين في "التهميب" 9:202، وللحراي "فان" أبا جمر" كتب
هذا المعاصر، وهو "الحسن بن محمد". انظر "تاريخ بغداد" 7:412.
(2) في الأصول "عبيد" في كورلي و"تاريخ بغداد" 5:296، فكالكتاب، وهو الصواب.

(3) انظر جمنته في "التهميب" 7:81.
(4) في الأصول و"تاريخ بغداد" إلا أياصوفاً فنها: "مسلم".
(6) مكذا في الأصول جميعها، وفي "تاريخ جرمان" ص 96: "أبو الحسن".

- 739 -

وقال: خرج إلى نسأ وماه في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة.

وأبو سعيد محمد بن أحمد بن الخشب الشَّطبي القرى الرفيق، من أهل الرقة، وظف أنه نسب إلى "شط الفرات" يروى عن حفص بن عمر.

روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ الأصبهاني.

وأبو عبد الله الحسين بن علي بن الخشب الشَّطبي، حدثنا تبليج عن حفص بن عمر من الطب المظفر بن سهل بن علي الشَّطبي، من أهل واسط، قيل له الشَّطبي لأنه عرف بعبراء [3] الشَّط، حدث بعده عن أحمد بن علي المؤدب.

روى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن جمع الغسائي.


(1) في أياصوفيا وليد بياض، ولا شيء في الأصول الأخرى، ولم يأتاه في "تاريخ جرحان" ص 99، وذكرت عن "تاريخ دول الإسلام" للذهبي ص 218.

(2) هكذا في الظاهرية وليد "الحسن"، وقيل في "الباب" في "تاريخ جرحان" وفي كيرلي "الحسن"، وهو مشترك في أياصوفيا، وفي "تاريخ بغداد" 11: 242: "الحسن".

(3) وإن كان الخطيب لم ينسية "ابن زيد" قائله هو هو، اعتبر مقدمة "تاريخ واسط" لأسلم بن سهل الواسطي ص 2.

(4) في "تاريخ جرحان" ص 99.

(5) هكذا في "الباب" وما في الأصول قريب منه.

(6) هكذا في أياصوفيا وليد، ومحفوظ في الظاهرية إلى "القصر" وفي كيرلي إلى "الفهم".

(7) في كيرلي "وتسعين" والهبة من سائر الأصول، وهو الصواب.

الأنساب م (22) ج 1 377
باب الشِّعبان والعين

الشعَّاب : يفتح الشين الموجبة، والعين المهملة المشددة، بعدهما الألف،
وفي آخرها الباء الموحدة .

هذه النسبة من يشتَّبِق القصعة الحضريّة، والشهير بهذه النسبة:
أبو عبد الله (1) محمد بن مهَّرَم الشَّعَّاب العبدي البصري، يروي عن
محمد بن واسع، ومعرف المكي، وكريمة بن تبت همَّام، وعبد الرحمن بن
محمد (2). روى عنه ابن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الصمد بن عبيد
الوارث، ووَهْب بن جرير، وبيع بن إسحاق الساقلي، وسلام بن
إبراهيم، وأبي عمرو الحسني. قال ابن أبي حاتم (3): محمد بن مهَّرم
الشعَّاب، وقيل [ الزَّرَّام ] يَرْجِم القصاع.

الشعَّابي : يفتح الشين الموجبة، وسكون العين المهملة، وفتح الباء
الموحدة، وفي آخرها الون.

هذه النسبة إلى "شعَّان " وهم اسم لقبيلة من قيس (4).

(1) كذا في الأصول، وفي التأريخ الكبير 4/100 و "الجرح والتعديل" 1/4/102:
"أبو عمرو ".
(2) هذا ما جاء في الأصول، و"الباب" وبعض نسخ "الجرح والتعديل" لا ابن أبي حاتم، وتأخر
كذلك في بعضها الآخر إلى ما بعد ابن المبارك، فصار من الروايين عن الشعاب، لا من
شيرها، قال الممني في تعلقها هناك 4/100: "وهو آي آخر - أشيء؟ ".
(3) في "الجرح والتعديل" 1/4/102، وما بين المكوكين زيادة منه.
(4) قال ابن الأثير في "الباب" مسندًا: "كذا ذكر أبو سد- يريد المصدر رحمه الله-
أن شعبان قبيلة من يزيد، فكان أرَّاد قيَّم المذكور في نسب أنم، فلم يكن قيس بطلًا،
فكيف يكون منه قبيلة؟ وإن أرَّاد قيَّم بعلان - وهو الذي يراد من أجله - فليس شعبان
منهم في شيء، وإنما شعبان قبيلة من حمير... ثم ذكر كلامًا تقدم مصصَر في نسبة
الشراحيل".

— ٣٢٨ —
وانعم بن ذريّ (1) بن يَحْمِيد (2) بن معبد كرب بن أسلم (3) بن
منبه بن النجدة (4) بن حسين بن عمرو بن أشتر (5) بن سعد بن ذي
شبعين بن يعفر (7) بن ضيّع (8) بن شعبان بن عمرو بن قيس بن معاوية
الشعبيّة، جد عبد الرحمن بن زيد بن أنعم، وأبوه زيد بن أنعم، يروي
عن أبي أيوب الأنصاري. حدث عنه ابنه عبد الرحمن.

وعبد الرحمن بن زيد يروي عن أبيه زيد بن أنعم الحضرمي، وعبد الله
ابن زيد وغيرهم. روى عنه الثوري، وابن هيئة، ويكن بن عمرو (7)
وعثمان بن الحكم، وخلفاء بن حميد، والقرى، (8) وجامعه، وحديثه
كثير مشهور، وكان قاضي إفريقية، وهو أول مولود بها في الإسلام.

1. في الأصول جميعاً و«الباب»: «دري» وضع في أبياصية فتح الدال وتشديد الياء،
لكن في «التهذيب» 3: 282: «دري» وهو الصواب، كما في الإكال: 3: 282:
و«التبصر» ص 61 وضع حكذا: «فتح الذال المجمعة، وكسر الراء وتشديد
الأية»، ثم رأيت صاحب القاموس ضبط فتح الذال وسكون الراء.
2. في الأصول كلهما و«الباب»: «محمد» وفي التهذيب: «محمد» وهو الصواب، والباب
مضمونة ويجز فتحها. انظر الإكال: 3: 282.
3. الأصل في «أنعم» فتح اللام، واستثني ثلاثة رجلاً فضحت اللام نفسها، وليس هذا أحد
الثالثة، فالنظر تقع لاهما.
4. جاء هذا الاسم في أبياصية حكذا مع ضبطه، وفي الكرنلي: «السحادة» ومحفوظ في الأصول
الأخرى إلى غير هذا، ولم يذكر هذا الجهد في الباب، وجاء في التهذيب: 6: 172
كما أتيه.
5. حكذا سقطت الواو في أبياصية، وليس لها ألف إلا في لدن، وفي الباب: «أسوط».
6. حكذا في أبياصية، وفي الضبط، وفي الكرنلي، وفي لدن: «صح»، وفي الباب: «ضيغ».
7. ما بين المكرويين سقط من التاء الباء.
8. حكذا في كرنلي، و«الإكال»: 6: 436، وفي الأصول الأخرى: «خالد بن حميد
المقرى»، وما أتيه هو الصواب، فخلال بن حميد هو المقرى، ولا يبعد أن تكون له رواية
عن ابن أنعم، على ما يتبث من ترجمته في التهذيب: 3: 682، والقرى، هو عبد الله
ابن يزيد المقرى، ذكره في التهذيب من الرواية عن ابن أنعم.
وتوفي بها سنة ست وخمسين وثمانية، وله وفادة على المنصور، وكان زاهداً، وكان يحرم من السنة إلى السنة، فيشعث رأسه ويفتمل، فيدعو الله تعالى فيجتمع القلب ويسقط دفعة واحدة، وكان مع هذه ضعيفاً في الحديث من قبيل حفظه، لم من علة أخرى.

وابنه خالد بن عبد الرحمن، يكنى أبا ذر (1)، روى عنه عبد الله بن يوسف التسيبي.

وأبو أمية الشعبياني، اسمه محسن (2)، روى عن أبيثة الحمشي.

روى عنه عمرو بن جارية (3) اللحشي.


---

(1) في الأصول، يأب ذر، إلا كورلي فيه، أبا ذر، وأما أنثى هو إبراهيم بن الحافظ في «البصير» الذي تقدم نقل بعضه في الصفحة السابقة، وبالفتح وكرمراء وتفتيح الأداء: أبو ذر خالد بن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . . .، وله في «الإكال» 3، 283: 4: 646.

(2) في الأصول جميعه: يأب ذر، والمثبت عن تقيب البدن، قال في الكني: أب أُمي الشعبياني، المذكي، اسمه محمد يبعم التحاجانة، وسكون المهلة، وكسر الميم، وقيل: يفتح أوله واليم، وقيل: «لا يأب ذر».

(3) في الأصول تأريخه وصرف الحافظ في تقيب البدن، أنه يأب ذر، وكذلك في صبص، 223.


(6) سقط من الظاهرة، وتحرف تبعاً في الأصول كلاهما، والمثبت عن ضبطه من الإكال: 5، 66، و«البصير» 492.

---
وكَلَّامٍ بِنْ عَامِرِ الشَّعْبِي، يَروِي عَنْ فَضْحَةٍ بْن عَبْـيدٍ رَوَى عَنْهُ
عَـبْدِ الرَّحْمَـنِ بْن شَرْيْحٍ، وَأَبِي هَــيَـمٍ.
وَإِبْرَاهِـيمٍ بْنَ أَحْـمَدٍ بْن هَــيَـمٍ، عَـمَـاَـنَ بْن عَـمَـانِ الشَّـعْبِي، بْن أَحْـمَدٍ سَـعُدٍ بْن بْـأَـمـائِ،
فِي نَـفْـسِهِ، حَـدَّثَ وَمَـتَّـ بـهَا بـعـدْ سـنةُ الـثـلاَثَـةِ وَـثـلاَثِـةٍ (١).
وَعِيدُ الدَّـلِـكَ بْنَ أَحْـمَدٍ بْن حَــيْــيَـمٍ بْن أَنَـيْـهِ فُرْوَةٌ الشَّـعْبِي، أَـبَـي عـبـقـةٍ (٢)، مَّـاتِ
سـَـتَّـةُ ثـلاَثِـةَ وَـثـلاَثِـةٍ، قَـالَهُ بـانُ يونس.
وَأَبِي سُـعَـيدُ المَـلْـفَـضُ بْنَ حَــيْــيَـمٍ الجَـيْـنَـيُـ الشَّـعْبِي، مـن لَـوَدُ عَـمَّارِ الشَّـعْبِي،
رَوَيَ عَـنْهُ أَـبَـي بـكَرُ بـن الْـمَـقْـرِـيِّ.

**

الشَّ~عـْبِيِّ: يُـفتح السَّـيْـنُ المَعَـجَـمَة، وَـسُـكَـونُ العَـيْنُ المـهـمَّـلَة، وَـفي أَخْـرِهَا
البَـاءُ المَعَـجَـمُـةُ بـذَقَـتَا وَاحِدَة.

هذـِهِ النـسـبَةُ إِلـىَّ شَـعْبِي، وَـهُوَ بَـطِنُ مـن هَـمـانَ (٣)، وَـالمـشـهورُ بـيـَا:
أَـبِـي عَـسَـيْـرِ عَـمَّارَ بـن شَـراَحِيـلٍ الشَّـعـبِي، مـن أَـهِلِ الكَـوْفَـةِ، كـانَ مـن
كِبَـارِ الْتَـابِعَـيْـنِ وَـجِـيْـلَـتِهِـم، وَـكـانَ فُـقَـهَاً شَاعِرًا، رَوَيَ عَـنْهُ خَـسِـسِينِ وَـمَـيَاةٍ (٤)

(١) هـكَذَا قَـالَ بِن بَـكرُ مَـكْـوَـلٍ ٤٧۶٥، وَـفِي خَـيْـلاَةِ المَـلْـتَـسَـيِّ، ص١٩٩ القَـبِـيْـعِ، وَـمَـتَّـتِهَا
سَـتَّـةٍ ٢٠٢، وَـعِيْـنُهُ فِيَّ الشَّـعْبِيِّ، فَـلْـيُـتَسْـحَـبٍ وَـوَـحَـيُّ الْـحَــيْــيَـمِيُّ الْـفَـرَـيْـيُّ فِي "تَـأَـرِيْـعَـهَـ"
١١١٤، الْـقوْـيَّةُ عَـلَى الْـمَـلْـتَـسِ، وَـشَـيْـخَهُ.
(٢) فِي أَبْـيَـضِيْـنِ "عَـيْـنَةٍ" وَـالمِـثْـبِّتِ مـن الأَـصْـوَـلِ الأَـخْـرِيَّ وَـ"الأَـكَـالِ"، ٤٧۶.
(٣) قَـاَلَ بِن بَـكرُ مَـكْـوَـلٍ، "ـمَـنىَّةُ: هـكَذَا ذَكَرَ أنَّ شَـيْـخًا بَـطِنُ مـن هــمـان، وَـإِنَّـهُ وَـنـى
مـن حِـمـرِ، وَـهوَ شَـيْـخَ بـن عـبرَةَ بـن قـَـيْـسٍ بـن مـعـاَبِيـة بـن جـَـمِـلٍ بـن عـبـدِ شـمسٍ بـن وَـأَـثَـ، وَـفَيْـنُ بـن قـَـيْـسٍ بـن عـبرَةٍ بـن قـَـيْـسٍ بـن مـعـاَبِيـة، وَـعَبْدَـهُمْ فِي هــمـان.
وَـتَـقَـدِّمُ فِي نَـسْـبَةِهِ "ـمَـنىَّةُ: قَـوْـلُ المُـصِـفَّـفِ عَـن الشَّـعـْبِيِّ، وَـهوَ مـن حِـمـرِ وَـمِـثْـبِّـتِ مـن هــمـانِ
(٤) هـكَذَا فِي الأَـصْـوَـلِ، فِي "الـْـلَـبَـبِ"، فِي "خَـسُـسِ مـاْ، وَـفي "تَـأَـرِيْـعَـهَ"، ٥٩٧، وَـ"وَـفَـيَّاتِ
الأَـمِـيَّـنِ"، ٣٩٣: "خَـسُـسِ مَاْ،"
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على دُعاء فيه، وكانت أمه من سَبِيّ جَلِلَاء، مولده سنة عشرين، وقيل: سنة إحدى وثلاثين، وكان أكبر من أبي إسحاق السَّبَعي، ومات سنة تسع ومائة، وقيل: سنة خمس [وقيل: سنة أربع] (1) ومائة. وروى عن الشعبي أنه قال: ولدتُ سنة جَلِلَاء، فإن كان هذا صحيحاً فإنه مات وهو ابن ست وثمانين سنة، لأن جَلِلَاء كانت سنة تسع عشرة في خلافة عمر. وعن الأصمعي قال: إن أم الشعبي كانت من سَبِيّ جَلِلَاء، وهي قرية راحبة فارس. وعن عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول قال: ما رأيت أحداً قط أعلم بمن ماضية من الشعبي! (2)

وجماعة بما وراء النهر سُمِّوا بهذا الاسم، وهو اسمهم، وليس ينسية لهم، منهم:

الشعبي بن قريغون، محدث مشهور لهم.

أبو جعفر محمد بن عمرو بن الشعبي القاضي الأسروشي، حدث بيخرى. روى عنه المتأخرون، حدثنا عن أصحابه.

الشعرياوي: يفتح الشين المعجمة، وسكون العين المهملة، بعدها الراء المفتوحة، وفي آخِرها النون.

(1) سُقط من الظاهرة، والآخِر على أنه توفي سنة أربع ومائة. انظر «تاريخ بغداد» 12 : 222.
(2) زيادة من نسخة كوباني فقط.
هذه النسبة إلى «الشعر» على الرأس وإرساله، والمشهور بهذه النسبة (1):

أبو محمد الفضل بن محمد بن المسبِّب بن [مرسي بن] (2) زهير بن يزيد بن كيشان بن بذان (3) الشُّعَرَاني، وبذاك (4) صاحب اليمن، وإذما قيل له «الشعراني» لأنه كان يرسل شعره، ويقال: إنه لم يبق بلد لم يدخله لطلب الحديث إلا الأندلس! سمع إسماعيل بن أبي أويس، وقالون، وحيوة بن شرخ، وسعد بن أبي مريم، ويحيى بن يحيى، وابن الأعرابي اللغوي، وقرأ القرآن على خلف، وكان عنه «تاريخ» أحمد بن منهل، عنه، و«تفسير» سُنَّيين داود، و«السَّنِّ» عن نعيم بن حماد، و«المغازي» عن ابن المنذر، سمع منه ابن خريجة، وانتقل عليه السرَّاج، والمؤمن بن الحسن بن عيسى، توفي في سنة الثمانين ومائتين وثمانين.


وأما ابنه أبو الحسن إسماعيل الشعرياني: كان كثير السماع من جده وأبيه، وكان أحد المجتمدين في العبادة وكتَّب استخبار الله في إخراجه في.

(1) زيادة من كورابلي، وذيدُه المسند أحد عشر رجلاً، ويعتبر في ترتيب ذكرهم بين الأصول، والترتيب الآتي هو المثبت في أكثرها، ولم أنه إلى هذا عند كل ترجمة.
(2) من كورابي ونظم في الإكالِ، 4: 671.
(4) سقط من الظاهرة.
الصحح فوِقَعَتْ الخُبّيرة على ذلك، والكلام فيه يطول. هكذا ذكره الحاكم
أبو عبد الله الحافظ، ثم قال قرأته عليه نيفاً وعشرين جزءاً بالتحلي في
الأصول. 1) وتوقي في قرية بِسَيْفَة في رجب سنة سبع وأربعين، وأثامنة،
وحدث أبته بعد ذلك.

وأبو الحسن 2) محمد بن محمد بن الفضل الشَعْرَاني الطوسي الحافظ،
يروى عن السَّطِّرَي بن خزيمة وغيره، روى عنه أبو العباس الأصمعي، وإبراهيم
ابن محمد بن يحيى المركبي.

وخرَّشْام 3) الشَعْرَاني الزاهد، من أهل مَخَارِيج، يروى عن ابن المبارك
روى عنه سهل بن خلف بن وردن.

وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 4) الشَعْرَاني، نسابوري، سمع
عثمان بن مسلم، ومحمد بن سعيد الأسدياني. حديث عنه الحسن بن محمد بن
جابر، ومكي بن عبدان.

وأبو العباس أحمد بن جعفر بن محمد بن مرزوق بن شبيان بن فروخ
الشَعْرَاني الأردي الجرمنجي، يروى عن أبي محمد عبد الله بن سعد الطائي،
وعمار بن رجاء، وأبي عمرو أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، وأبي صالح.

---
1) مقتطف من كورلي.
2) في كورلي "الحسين" والليث من الأصول الأخرى. "الإكال" 4: 571.
3) هكذا في "الإكال" 4: 571، وهي في الأصول الأخرى محتملة هذا الوجه.
و ل‌د ختنم؟ والصواب كأثبت، والضبط مما تقدم 5: 143.
4) في كورلي: "محمد بن محمد بن ..." والليث من سائر الأصول.
---
344
شبيب بن حيان وجماعة، وروى عنه أسهم بن إبراهيم (1) وأبو العباس الباغشمي المستملي، وغيرهما.
وأبو سهل إبراهيم بن محمد البغوي الشعرياني (2) يروى عن أبي بكر بن زكى وغيره، ذكره حزمة بن يوسف السخيمي في "تاريخ جرجان".
وأبو عبد الله محمد بن يونس بن إبراهيم بن النضر بن عبد الله النيسابوري الشعرياني (3) المقرئ، من أهل نيسابور، كان إماماً مقرئًا فاضلاً، سمع بخبرسان من الساري بن خزيمة، والحسن بن الفضل، وببغداد عبد الله بن أحمد ابن حنبل، وأبا سلم إبراهيم بن عبد الله الكججي وغيرهم، روى عنه أبو علي الحسين بن علي الحافظ، وأبو زكريا يحيى بن محمد العبدي، والحاكم أبو عبد الله الحافظ، وذكره الحاكم في "التاريخ" فقال: أبو عبد الله المقرئ الشعرياني، كان من أئمة القراء، ومن أعيان الشيوخ والشهداء، ومن العباقرة المجتهدين، وكان والدي رحمة الله يقدِّمُن إلى كل جمعة تبركاً بدعوته (4) وقد أرسل شعره الأبيض، وله ما رأيت أنور من شعره وحضرت معه غير مرة صيافات الوالد والاحمال أبو علي، ولم أرق السماع منه (5) ونتفي يوم الاثنين عشر ليال غلدون من ربيع الآخر سنة إحدى

(1) اختلفت الأصول في هنين العلمين بين "أحمد" و"أسلم" و"أبو إبراهيم" و"أّدم" والكتاب من كورنليو، و"الإلكان" 4: 507، والكتاب من كورنليو، و"تاريخ جرجان" ص 248 ترجمة الشعرياني و126 ترجمة أسهم نفسه، وفيه قول الفارابي: "لا أعرف من اسمه أسهم" في جميع المحذوفين إلا هذا. وفيه أنه ذكره في كتابه "المولف والمختلف". ولم أر من ذكره في الكتب المؤلفة في هذا الباب، كعبد النبي الأزدي وأبو ماكولا والذهبي، وابن حجر! وجعل ضبيله بن هبة، على وزن أحد جموع "سهم" بمعنى النصيب.
(2) "تاريخ جرجان" ص 100.
(3) منطق من الظهرية.
(4) منطق من كورنليو.
وثلاثين وثلاثمائة وصل على أبي يعلى الغزاي (1) في المصل بباب مصر.
ودفن في مقبرة باب مصر.

وأبو أحمد عبد الله بن أبي حامد أحمد بن جهفر بن أحمد بن بكر (2)
ابن زيد بن علي بن مهان الشيباني الشعراوي، كان قرآنه سماعًا،
وكان له ثروة ظاهرة فأنفقها على العلماء وأهل العلم، وفي الجهاد
وأعمال البر، إلا الصدقات لأبيه (3) فإنها بقيت عليه. يروي عن
أبي العباس السراج، وأبي العباس الماسرجمسي، وبالعراق من أبي جففر بن
البخاري (4) الرزاز، ومكة من أبي سعيد بن الأعرابي (5) كتب عنه الناس
ببغداد بانتقاء أبي بكر بن الجعفري، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في
التاريخ وقال: أرسل الشعر في حجته (6) الثالثة، ثم لم يزل على رأسه إلى
أن مات، فقيل له الشعراوي، وتوافد يوم الثلاثاء التاسع عشر من جمادى
الآخرة سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة (7).

وأبو يعقوب إسحاق بن إسحاق بن عبد الله بن زكريا الرمي الشعراوي،
يقال له صاحب الورفة، يروي عن آدم بن أبي يناس المتنقلاني مات
ستة ثماني وثمانين ومائتين.

(1) في كورلي «أبي يعلى الغزاي» والأشتاق من سائر الأصول.
(2) في الظاهرة، بكر.
(3) في كورلي «أبو أحمد».
(4) في الظاهرة، وليد بن البحري، وفي غيره البحري، والسوار، ما أثبته، انظر نسخة
البحري، و«الرزاز» فيما سيأتي.
(5) في الأصول: في حجة إلا كورلي فكا أثبته، وآثرته لظهور معنًاء.
(6) في الظاهرة: 382.
(7) في الأصول: 346.
الشعبي: بضم الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وسكون الياء.

بعدها الياء المتوقعة بمغارة.

هذه النسبة إلى الجهد، وهم "شعبي" وجماعة كثيرة في البلاد ينصبون

بهذه النسبة، فمنهم جماعة فوشنج.

أبو جعفر محمد بن أحمد الشعبي الفوشنجي، سمع الكثير وحدث

بمصر.

وأبو سعيد (1) الشعبي، من المتاخران بنيسابور، كان ينتخب على

الشيوخ.

وجماعة بخاري من أولاد أبي الحسن علي بن شعيب البخاري من أهل

العلم والخبر، منهم:

أبو القاسم الشعبي، قال أبو كمال البصيري: سمعت منه كتاب

"الفرج بعد الشدة" وبينه الثلاثة متفقية، سمعوا معنا وما الحديث.

وأبو محمد بن أبي أحمد - باسمه: شيبة بن محمد - (1) بن أحمد بن

شعيب بن هارون الشعبي، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في "تاريخه"،

فقال: أبو محمد بن أبي أحمد الشعبي، قد ذكرت في هذا الكتاب تقدير

أبيه من بين أصحابنا في أنواع من العلوم، وتفرج منه باليورع، فأما

شبهة: فإنه سمع الحديث بإفادة أبيه من جماعة من الشيوخ، وكان في

الصالحين، سمعه أبوه سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وتوفي في المحرم

سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.

وأبو أحمد محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون بن موسي الفقيه الشعبي

(1) في كوبتي "سعد" وانظر "الإكال" 323 والتعليق عليه، ولمعلوه الآثارية ترجمته;

آخر الترجمة قبل ذكر "الشعبي".

(2) ما بين المعرقتين اسم المترجم، واسم أبيه الذي ترجمته هذه الترجمة.
المعذَّل ، من أهل نيسابور ، وكان أمين التجار والمعدَّلين ، وعرضت عليه التركية غير مرة فأراد وامتنع ، وكان من فرآء القرآن وأعلم مشاهدًا (1) في وقته بالشروط ، سمع بقرآن أبي عبد الله البَوْشَتْشِي، وإبراهيم بن علي الدُّهْلي، والحسين بن إدريس الزنجاري، ومحمد بن عبد الرحمن الشامي، وأحمد بن جعفر بن نصر المركزي، وعبد الله بن محمود الزدوي (2) وبغداد أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغشتي، وأبا بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني وغيرهم. روي عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وذكره في التاريخ وقال: جمع << كتاباً في الزهد >> في نيف وأربعين جزءًا، و<< فضل أبي حنيفة >> << رحمة الله في عشرين جزء >>، وكان يعطب مذهب أبي حنيفة رحمة الله [ (3)] ي nutzen بلا تحليل مما أحدثه بعض أصحابه. هكذا ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ، قال: وتوفي في شهر ربيع الأول (4) سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وهو ابن أثني عشر وثمانين سنة.

وأبو سعيد إسماعيل بن سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن شُعيّب الشُّعيبي ، من أهل نيسابور، المحدث ابن المحدث، شيخ ثقة مشهور مفيد، سمعه أبوه أبو سعد (5) الكبار، ورُزق الأسباذية العالية الكثيرة. ولم يرزي الرواية الكثيرة، انتخب عليه أبو الفضل الجارودي، وسمع منه ذلك بِهرَةً ونيسابور، وأدركه البَيَّة كَهْلاً << وله << ثبت >> ملهم من المسومات والمسانيد والتاريخ والمجموعات >> (6) حدَّث عن أبي عمرو

(1) هذا من كلام الحاكم في << تاريخ نيسابور >>.
(2) هكذا في أصوصيفيا وليد. وفي كورنير << الأمرزي >> وغير واضح في الظاهرة.
(3) زيادة من كورنير، وهي في كتاب الحاكم. انظر << الجواهر المفيدة >> للشري: 13:16.
(4) هكذا في الظاهرة و<< التجز >> و<< الجواهر المفيدة >> 4:13 في سائر الأصول << الآخر >>.
(5) في أصوصيفيا << سعيد >>. ولم الصواب << سمعه أبوه سعيد >>؟
(6) سفط من كورنير.

- 248 -
محمد بن أحمد بن حمдан الخيري، والحاكم أباب أحمد محمد بن أحمد الخاطِف، (وهي خط يليق بالمهدين، وفي أيدي المحدثين من الأجزاء بخطه الرديء ما لا يصح] (1)، وتوفي في شهر رمضان سنة سبع وعشر.

وأربعائة (2).

وأما الشعبيّة، فهم أصحاب شعيب، رجل من الخوارج، وهذه إحدى الطوائف الخارجية، وكانوا مع ميمون من جملة العجاردة (3)، إلا أنه برى من ميمون حين أظهر القدر، وقال شعيب بأن الله خالق أعمال العباد، وأنه لا يكون شيء إلا ما أراد الله عز وجل.

الشعبيّة: بيضن الشين المموجة، وفتح العين المهملة، وسكون الياء المقطعة بنقطتين من تحتها، وفي آخرها ثلاثة.

هذه النسبة إلى "شعيب" وهو بطن من بلين - يعني بني العنبر - (4).

ابن عمرو بن تيم، نزلوا البصرة، والمعهور بهذا النسبة:

محمد بن عبد الله بن المهاجر النصيري - بالتنو - الشعبي العقيلي (5)،

هكذا رأيت موضوطًا بخط شجاع اللّه في «تاريخ» الخطيب (6)، يروي

(1) سقط من كورلي.

(2) تأخرت هذه الرجعة في كورلي إلى ما بعد الكلام عن فرقة الشعبيّة، فأهوذ ذلك أن المترجم منهم، ثبتت هذة في سائر الأصول.

(3) ويقال لهم "المجردي"، وانظر "المجردي" فيما سبق.

(4) أي "زيادة من كورلي فقط، وفي غيرها: يعني العنبر بن عمرو..." فكأنه أراد بيان.

(5) أي عنبر ينسب إليه شعيب. والله أعلم، والمعهور ممدوح. انظر فهرس "جههرة أنساب العرب" لأبي حزم ص 245 و"نهاية الأدب" للفلكشتي ص 76 و"سمع قبائل العربية" cos رضا كجعة، ص 844.

(6) 5: 388، الإي أرب في تراجعت كلمة العقيلي، زعم قال الحافظ في "النهي ض" 9: 280:

الشعبي النصيري، ويقال: "العقيلي".

- 349 -
أنجزت تجربة في كتب «التقات»، قال: هو من أهل البصرة، وشُعِيْث من بعين، يروي عن ابن عون وسُفَيْنَس بن الحسن، روى عنه يعقوب بن سفيان الفضّلي والبصريون.

قلت: روى عنه أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري الكُتَبُي، وروي عنه محمد بن إسحاق البخاري في الصحيح حديثًا واحدًا (1).

وأبو شُعِيْث سعد بن عمر بن شُعِيْث بن عبيد الله بن زَبَّب بن الثعلبة بن عمرو بن سواء بن نافع بن عبد الله بن جُنَبَّة بن العمير.

(1) ينظر هذا مع قول الوزعي في الميزان 2: 695: «ماروا عنه سوياً ابنه محمده»! ولما يذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/175 وحافظ في البنديب 6: 44، راويًا عنه غير ابنه.

(2) وهكذا قال الحافظ في مقدمة الفتح 2: 182: «والمتيف هو حديث أميعة وقوله النبي صلى الله عليه وسلم له: أعنيها ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك... آخره البخاري» 2: 374 باسم تكفين المرأة في إزار الرجل، ليستصح ما سبق إليها قلم الحافظ رحمه الله في تعين الحديث. هذا، وقد قال الحافظ نفسه في البنديب 6: 164: «وفي الزهرة»: روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث!.
ابن عمرو بن تميم بن مرّ الشرقيٌّ (1) روى عن أبيه، عن جده (2)، قصة
سيب بن العتبة، وهي غموضون (3) أن جده زُبيبة لم يعد أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم سبي بن العتبة ركب زُبيبة تابعة له، ثم استقدم القوم حتى
قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله إن أصحابك
أخذوا سبي بن العتبة وقد أسمروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ألك يوم يزَبَبِيْبَ بنيت؟" قال: يارسول الله باقي وأمي نعم! فشهد سمرة بن
عمرو وحلط زُبيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "رَدّوا
على بي العتبة كل شيء لهم" فردد عليهم (4). روي عن سعد بن عمر:
قاسم بن زكريا المظفرٌ، وبحث بن محمد بن ساعد.

(1) وقع في الأصول تربيعات في هذا النص، فصحته عن "جميلة ابن حزم 820 و"الإكالٍ"
5: 69 و"التصير" 368 و"الصواب". وفي كربلية، "سيب" وعُردها في "التصير" 368، والمتبث هو الصواب. وفي الأصول و"الإباضة" 168 و"الإكالٍ". "عبد الله" خطأ. وفي الأصول "زَبَبَ" خطأ. وفي الأصول "سواه" وحلفت السمراء.
في بعضها عن العادة في قصر المحدود، وكذلك ثبت السمراء في "الإباضة" 18: 305 و"الإكالٍ". في "ال Чтيب" 3: 310 و"الإباضة" 1: 8 و"الإباضة" "أبي" وصوابه.
"تابو" فيها "مرة" المتبث هو الصواب.

(2) في عبادة المصطنع رسول الله ﷺ، وعبارة ابن ماكولا 6: 59: "شیح بن عبد الله
بن زُبَبِي". حدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول حكاك الحافظ
في "ال Чтيب" 3: 310. وفي "ال Чтيب" عن الطبراني "حاثي" شیح معاذ بن عبد الله بن
زُبَبِي. كتب أن بهمة حدثه لكنه واضعه آلياً في جميع الزوايا. 4: 304.
ورواية أبو داود 3: 343 بشرح "عون المحوم" عن عمار بن شریف عن أبيه قال حثي
جادت زُبَبِي. والخلع أن أبا داود ابن ماكولا الطبراني عن نقل الهشی - يحملون
هذه الحديث من سبعة زُبَبِي، وهو الظاهر، ومجله الطبراني - على نقل ابن حجر - من
سجع ثمثا ودائم زُبَبِي.

(3) بأقاطع أطراف آذان الإبل، وكانت علامة من أسفل جديداً.

(4) الحديث بهذا الألفاظ رواه الطبراني في "الكبير" وقال عنه البهذيج 2: 605: "وفيه من لم
أعبره" ورواية، "عابد" أبو داود 3: 345. وليس إسناده بذلك، كقرأ الطبراني، وانظر
تذكرة الطالب الملم عن يقال إن غمض، الحافظ الشطب ابن العميمي رحمه الله ص 4.

351 -
أبو فراس محمد بن فراس بن محمد بن عطاء بن شعيب الشعبي
يروي عن هشام بن الكابي، روى عنه ابن أخيه أحمد بن المحمّد بن فراس
الشعبي كتاب نسب سماة بن لوي.

الشعبي: بفتح الشين المعجمة، وكسر العين المهملة، وبعدها الياء المقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى يبع الشعر المشهور بهذه النسبة:
أبو تقيبة سلام بن قتيبة الشعبي [البصري]، يروي عن شعبة، وعلي ابن المبارك ومالك بن أنس وغيرهم. روى عنه عمر بن علي، وزيد بن أخرم.

وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سليمان الشعبي [1] يروي عن
عبد الأعلى بن حماد، روى عنه خالد بن جعفر.
 وأحمد بن محمد الشعبي، شيرازي، حدث عن الحسن بن الحكم
الحيبري، روى عنه أبو القاسم الطبان.

وعبد الرحمن بن الحسن يعرف بزكي الشعبي، يروي عن إسحاق
ابن أبي إسرائيل، والحسن بن حربث، روى عنه أبو الحسن بن فزفز [2]
الرفّاء، وأبو حفص بن شاهين.

(1) زيادة من كوربري.
(2) من آيا صوفيا واضحاً مفصولاً، وحكموا في الإكيل، 5: 115 و التفسير، مع التعليق
عليه ص 1127، و نحوه في كوربري، وفي الظاهرة وليد بن فزفز، وفي تاريخ بغداد
1: 286 في ترجمة الشعبي هذا: علي بن محمد بن لولو، ولم يذكر بين الرواة عنه
ابن فزفز، و كتب ابن لولو أبو الحسن أيضاً، كأبي في ترجمته 12: 89. فليتبث له، وليحبر

352
عمر بن خالد بن يزيد الشعيرى، يروى عن محمد بن حميم (1)
الرازي، حديث عنه محمد بن خلف بن جييى (2).
أبو عبد الله أحمد بن علي بن معبد (3) الشعيرى، يروى عن عثمان بن
هشام بن دكَّنهم، وإسحاق بن أبي إسحاق الصفاط، ويجيني بن أي طالب.
روى عنه عبد الله بن موسى الهاشمي.
وعبد بن جعفر بن محمد الشعيرى، حدث عن عثمان بن صالح
المطاط، يروى عنه بن هارون الخرافي.
وهذه النسبة أيضاً إلى «باب الشعر» وهي حكمة معروفة بالكرخ، من
غربي بغداد، منها:
أبو طاهر عبد الكريم بن الحسن بن علي بن رزمة الخياز الشعيرى، كان
شيخاً صاحباً صدوقاً، سمع قطعة من الحديث، وكان صاحب أصول جياد،
وكتاب عنه كتب لم يكن من الذين القرشي، وحدث بها ويفغرها، سمع أبا
عمر (4) عبد الواحد بن محمد بن همدي الفارسي، وأبا الحسن محمد بن أحمد
ابن محمد بن رزق البراز، وأبا الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران (5)

(1) في الأصول عبيد وعبد، والتصويب عن تاريخ بغداد: 11: 219، والإكال.
(2) في الأصول حيان وحبان، والتصويب عن تاريخ بغداد: 11: 220، والإكال.
(3) في الأصول المغيرة، إلا كربلي ففيه، ومعه، وكذلك تاريخ بغداد 4: 308،
و الإكال: 5: 116، إليه.
(4) من كربلي وليد وتيار تارى بغداد 11: 13 و 林集 البلدان وفي أياصوفيا والداحية
و اللباب: أبا عمرو ومهي جد أي محمد، فوضع أثنا ذلك.
(5) ضبط البناء من هذا اللمب بالكسر شيخ شيخنا الحافظ السيد محمد بن جعفر الكعبي رحمه الله في
المدينة المنورة، ص 75، وضبطها بالكسر من هذا الرسم الحافظ الذهبي في المسند،
ص 398، و ابن حجر في التوسل: ص 798، لكن ضبطها بالقلع الإدناة الزركلي في
الأعلام 2: 48، ولم يذكر متعده فيه.

الأنبام (32) ج 7
المعدل السكَْرِي (1) ، روى لنا عنه أبو يعقوب يوسف بن أيوب الهُفصَّناني بعمرو ، وأبو القاسم إسحاق بن أحمد بن السمرقندي ، وأبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب ، وأبو ظاهر محمد بن علي بن أحمد الأنصاري ببغداد ، وكان ثقة. ولد سنة إحدى وسعين وثلاثمئة، وتوفي في شهر ربيع الآخر (2) سنة تسع وستين وأربعمائة .

وأبو القاسم عمر بن عبد الملك بن خلف بن عبد العزيز الرازي الشعري، من أهل باب الشعر ، أحد الشهود (3) المعدلين ، وكان فقيهاً متوجهاً (4) مناظراً مثيراً ، أصابه مركب في آخر عمره فأقيده في داره إلى أن توفي ، سمع أبا الحسن محمد بن أحمد بن زرق الب زاز [ وأبا القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخرافي (5) ، وأبا علي الحسن بن أحمد بن شاذان الب زاز ] وروى لنا عنه أبو القاسم إسحاق بن أحمد السمرقندي الحافظ ، وكانت ولادته سنة ست وأربعمائة ، وتوفي في رجب سنة إحدى وسعين وأربعمائة .

(1) في الأصول و تعلق المعمري على الإكابال ه . 116 «العدل» والنصب لما في المصدر
(2) في الأصول أيضاً البكيري و البكيري إلا كورلي ففيها
(3) وهو كذلك في رواية المعجم و الرسالة المختارة » وإلى هذا صلى الله عليه
(4) في بالإكابال.
(5) في الباب : الأول » والثاني من الأصول جميعها.
(6) في ليدن » المشهور وهو تحريف في الظاهرة » المشهورين » وهو وجه ، والثاني من
(7) كورلي وأياسفيا.
(8) حكذا في الأصول جميعها!
(9) ما بين المعكشف زيادة من كورلي ، وهذه الكلمة جاءت مهيئة من النقص ، والضبط من
المصنف نسبة الحرف و التصغير و ص 495 و الإكابال 3 : 282 .

— 394 —
باب الشين والغين

الشَّغَّيْلٌ : يفتح الشين، وسكون الغين المعجمين، وفي آخرها باء

منقوطة بواحدة.

هذه النسبة إلى بَدَا وَ شَغَبْ وَ هُمَّ واديان من أَيْلَةٍ، وعليهما
ضيعة، كان ينزلها الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، بين طريق مصر
والشام، وقَالَ الشاعر فيهما:

وأَنْتَ الَّيِّ حَبِيْبَةٌ شَغَبَةٌ إِلَىّ بَدَا إِلَىّ، وأَوْطَانِي بَلَادٍ سواهَا
وحَلَّتْ بِهَا عَرْقَةٌ ظَمْ أَصْحَبْتُ بِأَخْرَىٰ، فَطَابِلِ الرَّوادِيَ كَلاهَا(1)
ومات الزهري بها، وأوصي أن يُذفن على قارعة الطريق لعل مسلماً
يمر عليه ويدعو له، والشهير بهذه النسبة:

زكريا بن عيسى الشَّغَّيْلٌ مولى الزهري، يروى عنه نسخة عن نافع،
رواها عنه عمر بن أبي بكر المؤلمي.

(1) بينان من جملة آيات لفظة عزة، كا في في وفيات الأمهات 4:179 وسجع البلدان،
وضي اين من خلابة شغب: كما ضربها المصدر لمايي والغين والباء فقط، لكن أورد
ياورث هذة الآيات تحت مادة شغب: يذفن منصورة بعد الباء، وجعل قول كثير في
البيت الأول حكذا: وأَنْتَ الَّيِّ حَبِيْبَةٌ شَغَبَهَا، وحكم قولًا أن قربة الزهري هي شغب
وقيل شغب: ثم ذكر شغب، وتكمل عليها، وليسته هذا، فقد غفل المعلق على
الذي حسب: اللها مصح 812.

٣٥٩
باب الشين والفاء

الشفقي: يفتح الشين المعجمة، والفاء، والطاء المهملة، بعدها ألف، وفي آخرها التاء.

هذه النسخة إلى «شفقان» وهو اسم للج: الحسن بن عبد الرحمن بن شفقان الرقي البرز الرشيقي، يروي عن هلال بن العلاء الرقي، روى عنه أبو بكر بن المقرى الحافظ.

الشفقي: يفتح الشين، والفاء، وفي آخرها القاف.

هذه النسخة إلى جد: أبي بكر محمد بن سعيد بن الشفقان الشفقاني من أهل بغداد، حدث بطرسوس عن موسى بن إسحاق الأنصاري، وزيد بن جابر الطرسوسي.

روى عنه علي بن الحسن ابن المتنى، العثامي الإستيابادي وغيره.

الشفقي: يضم الشين المعجمة، وسكون الفاء، وكسر النون، وسكون الأيماء الم工作方案 باثنين من تحتها، وفي آخرها فون أخرى.

(١) في الظاهرية وليد: «أبي الحسن» نظرًا، والمثبت من الأصول الأخرى و«لبان» هنا و١٦٤، وتقدم ٦٧.

(٢) حكذا في تأريخ بغداد ٥٢، ووضعت ألفًا مع «ابن المتنى» لأن «المتنى» هو الجد الرابع لمثل هذا، انظر تأريخ جرجان ص ٢٧٩، ٣٢٩.
هذه النسبة إلى "شُفُّطين" [ وهو اسم طائر ] (1) وهو لقب : عبيد الله (2) بن محمد بن عيسى بن جعفر المتوكل بن محمد العتصم بن هارون الرشيد الحاشم ، والمتنبّب إليه من أولاده : أبو السعادات أحمد بن [ أحمد بن ] (3) عبد الواحد بن أحمد بن محمد ابن عبيد الله الشُفُّطيني المتوكل ، شريف صالح دينّ خير ، حافظ لكتاب الله تعالى ، كثير الدروس له ، سمع أبا جعفر محمد بن أحمد ابن عمر بن المُسلمة المعدل (4) ، وأبا بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ ، وغيرهما ، سمع منه جماعة من أصحابنا ، وروى لنا عنه أبو محمد الحارث ابن أحمد بن محمد الحارثي ، وأبو القاسم [ الجندل بن أبي بكر الوضاحي بسْرَخس وسُعِيد بن محمد بن أبي بكر الصوفي بمرأة الروذ ، وأبو القاسم (5) على بن الحسن بن هبة الله الحافظ بدمشق ، وتوّرم في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وخمسماة ببغداد .

الشَفَطينِ : بفتح الشين المعجمة ، وكسر الفاء ، بعدها باء مئوّطة من تحتها باءتين ، وفي آخرها الفاع.

(1) من كويربي فقط و "الثواب" .
(2) في كويربي والظاهرية "عبد الله" وفي الأصول الأخرى و "الثواب" ما أثبته .
(3) سقط من الظاهرية وليد، وثبت في غيرها و "الثواب" وهو الصواب ، ونايي كذلك في "التوكل" .
(4) في الأصول "العدل" والثواب هو الصواب . اقتُرِح جمه في "تاريخ بغداد" ١ : ١٥٦ .
(5) وآلف "ابن عمر" زيادة مية .
(5) زيادة من كويربي سقطت من الظاهرية ، وثبت بعضها في أياضوفا وليد ، ونصها : "الجندل بن أبي بكر الصوفي بمرأة الروذ ..." .

٣٥٧
وهذه السنة لا أعرفها إلا أي شيء، ولكن ذكرت لها ليعرفن الرجل
ولا يصحُّه أحد بالقافين، وهو أبو الحسن (1) محمد بن علي بن إبراهيم
الشافعي المتنَّقري (2)، شيخ حدث برَجَة الشام سنة خمس عشرة وأربعمائة
عن أبي بكر محمد بن علي بن زخر (3) المتنَّقري البصري، روَّى عنه
أبو نصيرة بن محمد الفاضلي البخاري، ورأيت في "الأربعين الصوفية"
التي جمعها أبو القاسم هبة الله بن عبد الوادِّر الشَّهريزي حديثًا عن أبي الحسن
علي بن إبراهيم بن يوسف الشافعي - وقُدِّمَه حكيم الْكُتُبِّي (4) بالقافين -
ولا أدرى هذا الشافعي والد أبي الحسن (5) أو غير ذلك؟ رواه الشراري
عن أبي تمام محمد بن الحسن بن موسي المتنَّقري (6) البصري، عن أبي الحسن
الشافعي (7)، عن أبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زَيْبَر (8).

(1) هكذا في كوبلي، وفي سائر الأصول "وهو اسم أي..." ثم هكذا في الأصول "الحسن".
(2)辐射ت في أياوسفيا وليد، والكثيرون من الظهارية وكوبلي و"الباب".
(3) في الأصول كُلها "علي" وتعرَّفت في "الباب" إلى "عبري"! و"زخر" هكذا في الظاهرة
وأياوسفيا، وفي ليد بالله، وأتُّمَّت كُلها في كوبلي.
(4) تعرَّفت الكلمة في الأصول إلى "الكري" و"الكري" و"الكري"، والكلمة - وهو
الصواب من أياسفيا على غموض فيها، وانظر هذه النسبة في موضوعها الآتي.
(5) هكذا في الأصول إلا كوبلي ففيها "الحسن"! وانظر ما تناقش قريباً.
(6) في كوبلي "الحسن" و"فيها المتنَّقري" و"في ليد وأياوسفيا: المتنَّقري" في الظاهرة
"الكري"!
(7) هكذا بالله: بدن العين في ليد وهو الظاهر، في الأصول الأخرى بالفات.
(8) في الأصول "زبرز" إلا كوبلي قليل منها، وهو الصواب كما تقدَّم في "الكري".
٢٠٨ ووزدت ألفاً قبل "بن" لأن زبرًا هو الجد الرابع لأحمد.
باب الشين والقاف

الشَّقَاقَ : يفتح الشين المعجمة ، والالف بين الفالفين ، أولاهما

مشدادة، هذه النقطة لمن يشق الخشب، واشتهر به جماعة، منهم:

أبو جعفر محمد بن إسحاق بن مهران الشَّقَاقَ ، من أهل بغداد، حدث
عن إسحاق بن يوسف الأفظع. روى عنه ابوبكر محمد بن عبد الله
الشَّقَاقَ الصوفي ، وكان من أصحاب الحنبلية،
وأبو بكر محمد بن عبد الله الشَّقَاقَ الصوفي ، وكان من أفراد
من أفراد أبي عباس بن عطاء والكبير: (1) ، صححب أبا سعيد الخرَاز، وكان
يروي الشَّقَاقَ عن أبي سعيد الخرَاز قال: إذا بكت أعين الخائفين فقد
كانتوا الله بدموعهم.

**

الشَّقَاقَ : يفتح الشين المعجمة ، وتشديد القاف ، وفي آخرها النون ،
وسمعت صاحبي أبا بكر محمد بن علي بن عمر البُرُوجردي يقول: سمعت
الإمام محمد الشَّقَاقَ يقول : بلذنا "شقَّان" بكسر الشين ، ثم قال :
ثم جبلان ، وفي كل واحد منهما شق يخرج منهاء الناحية ، فقيل
ها (2) : الشَّقَّان ، والسبب الصحيح إليها بالكسر ، واشتهر بالنفتح.
والمشهور من المحدثين منها :

---

(1) مكتوب في الأصول ، وأراها تعرف معا جاه في "تاريخ بغداد " : 442 : 2 و الكفائي
يريد أبا بكر الكفائي الصوفي أحد تلامذة الخرَاز أيضا ، ان ترجمته في كتاب "الكتاني "
وفي "تاريخ بغداد " : 24 : 74.
(2) من كويرلي ، وفي الأصول الأخرى "لها" و " له ".
أبو الفضل العباس بن الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن الشافعي الحسنوي (1) ، من أهل نيسابور ، كان فقيهًا محدثًا ، ألفه عمره في الكتابة وسماع الحديث ، وصحبة الأكابر وزложить المساجد ، والثواب على المشايخ وإفادة الصبيان والشبان ، أبوه الإمام أبو العباس من أفراد أمة الأصول ، وأبو الفضل صحب (2) أبا عثمان الصابوني ، وأبا القاسم القشيري ، وسمع الحديث من أبي سعد عبد الرحمن بن حمدان الصنخري (3) ، وأبا بكر أحمد بن محمد بن الحارث التسيمي ، وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم الملكي (4) ، وأبا حسان محمد بن أحمد بن جعفر المركي ، ومن دونهم . سمع منه والدي الكثير ، وروى له عنه أبو ظاهر المستنعي بمركو ، وعمر بن أبي الحسن البيضاني بمرقو ، وأبو بكر بن بشار الخرجهيدي (5) بنيسابور ، وأبو القاسم الثاني بيراة ، وعبد الرحيم بن الإخوة البغدادي بأصبهان ، وجماعة كبيرة من هذه الطبقة ، وكان رقيق الحال ، عاش عيش الصالحين على سيرة الصالحين من السلف ، وتوفي يوم الأحد التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة ست وخمسمائة ، وحُمل إلى الجامع المنيع ، وصل عليه أبو نصر بن القشيري ، ودفن في مقبرة الرمجر .

(1) هكذا ، وتقدم للمصنف نسخة « الحسنوي » ولم يذكر هذا فيهم ، والنازح أن النسبة واحدة .
(2) من كورلي ، وفي الأصول الأخرى « سع » .
(3) في الأصول « أبي سعيد » إلا كورلي « أبي سعد » وفيها « التصريحي » بالصзад إلا أياصوفيا .
(4) في كورلي فقط « المركي » ! .
(5) في الأصول « يصار إلا أياصوفيا » ، وفيها كلها « الجرجردي » ، والبحث هو الصواب .

- 369 -
والله أبو بكر محمد بن العباس الشافعي، شيخ صالح، سمع أبا بكر
أحمد بن منصور المغربي، وأبا القاسم القرشي وغيرهما، سمعت منه
كتاب الكني (1) المسم م بن الحاجج، وتوفي سنة سبع وعشرين وخمسمائة.
وأخيه أبو العباس أحمد بن العباس الشافعي، كان شيخًا صالحاً،
سمع أبا عمر عثمان بن محمد بن عبيد الله (2) المحمدي، وأبا بكر أحمد بن
علي بن خلف الشيرازي، وغيرهما، سمعت منه بحسابه في النوباثلاثة،
وتوفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.

الشقيَّة: بفتح الشين المجمدة، والقاف، وفي آخرها راء مهلة.

هذه النسبة إلى بني شقيَّة بكسر القاف، وكذا جاء هذا النسب
بالفتح، وهو شقيَّة بن الحارث بن تيم بن مرث، قامه ابن الكلبي. وقال
غيره: شقيَّة بن شقيَّة بن الحارث بن عمر بن تيم (3) وقال ابن حبيب:
في بني تيم بن مرث: شقيَّة، وهو: معاوية بن الحارث بن تيم. وإنما سي
شقيَّة ببيت قاله:

(1) في الأصول: كتاب الصحيح إلا كوريلي، فيها كاتب، وهو الصواب، ففي المعجم
الكبير ق 500 المضف في ترجمة أبي بكر هذا: ومن جملة ما سمعت منه: كتاب
الكني لأبي الحسين مهنا بن الحاجج القرشي، برواية من أبي بكر المغربي.
(2) في لد، والظاهرية عبد الله.
(3) في أياصوفيا والظاهرية ولدين: عمر بن جهم، وعمر في كوريلي، والمثبت دوالصور
من كتب الأنساب.

- ٣٦١ -
وقد أحمل الرمح الأصم كعوبة به من دماء القوم كالشقرات
قال: والشقرات: الشقائق، وإنما سميُ شقائق العمان لأن
العثمان بن ملكا وسماء صاحبًا وزرع هذه الشقرات، فسميت

(1) في نسب عدنان وقطران بالمبرد ص 6: وقد أخضع... في النجاح 3: 310:
ويذكر أن: هذا، وعمر ما ذكره المصطف وغيره: أن كيم وله الحرش وعُرَأ
وولد الحرش ماضية، وهو شقرة في قول ابن حبيب في مختلف القبائل ومؤلفاتها ص 98
ونقله المصطف ها، وحده قول ابن الكلبي، فباله أن نحب ماضية: شقرة، وصرح
بذلك ابن ماكولا 5: 58، وإليه تنا الزبيدي في النجاح 3: 310:
وجامع عبارات ابن حجر في التصوير ص 787 صريحة في مواجهة ابن حبيب، وهو يذكر:
كلام ابن حزم في الجبهة ص 67، حيث قام القهرام بن النصار بن تيم،
وذكر النائب:
وولد عمر وليد عمامة باسم أخيه الحرش، فكان الحرش بن عمر بن تيم، ويقلب بـ "الحرب.
وعرف بنوه بـ "الحباطات"، يفتح إليها ويكرها كما قاله في النجاح 5: 117.
وعلى هذه النفرة: الشعرات: بنو الحرش بن تيم، وحباطات: بنو ابن أخيه الحرش
ابن عمر بن تيم - حجي الأمة: ابن كتيبة في المعرار ص 56 وأب ابن حزم في الجبهة
ص 67 وأب ابن عبد الله في الإفتاء ص 26 والقلشنتي في نهاية الأدب ص 51.
وغيرهم.
فالقول الثاني الذي ذكره المصطف عن (غير) ابن الكلبي ولم يذكره: أن بل شقرات بين
الحرش بن عمر بن تيم، وهم واضح، إذا أبهم بنو عم الحرش بن تيم، وأما بنوه فهم
"حباطات".
ويرتبط بها هذه النسبة مثلا: "الحرب" يفتح على النسبة الآتية: "الحرب" يفتح ككسر
أول على خلاف القبائل، والنافية على وفقه.
هذا، وقد نقل الخاطف ابن حجر في التصوير ص 81 عن المصطف هذه النسبة الثالثة:
الحرب الذي والشقر، والشقر: قال: "خالقه الرشيقي قسوى بين مزيج، وهو الأثر.
تثبيت: ويستدل على الزبيدي في النجاح جملة شقرة - وهو ممارية بن الحرش بن تيم
بطن من ضبة، مع أن شقرة الذي هو من ضبة هو الآتية: تزجبه أخته: شقيرة بن ربيعة
ابن سعد بن تيم بن أدُد بن طلحة، قال الأول تيمبي، والثاني ضبي.

322
شقيق العمان، وهذه النسبة جاءت على خلاف القياس، لأن القياس:
الشَّفَقِي بالكسر، ولكن جاءت هذه النسبة الشفقي.
قال أبو عبد القاسم بن سلام: الحضيات، والثمر، وتو سنينة، هؤلاء الثلاثة نسبة إليها بالفتح، يقال له: الحضي وشفقي والسنيني، والمشهور بها:
أبو بكر مطرف بن معقل الشفقي النميمي (1) السعدي، يروي عن
الشعبي، وابن سيرين، والحسن، وقادة. روى عنه النضر بن شمبل،
وأبو داود الطالبي، وعلي بن نصر الجهيمسي، ومسلم بن إبراهيم،
والكان ثقة (2).
وجميع بن عتاب بن شميل (3) الشفقي (4)، يروي عنه أبيه.
روى عنه عبد الرحمن بن جابر، وعبد الصمد بن جابر.
ومن التابعين: أبو عاصم جبلة بن أبي سليمان - ويقال: سليمان
الشفقي (4)، يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وسعيد بن جبير.
روى عنه أبو عاصم النبيل، وحماد بن سلمة، وخالد الفصي.
وأبو سعيد المسيب بن شريك بن محبورة بن ربيعة الشفقي، سمع

(1) هكذا في «اللباب»: «النمي» وهو الصواب، وفي الأصول: «النمي».
(2) انظر «الجرح والتعديل» 1/4 123-143/1119، و«الملل» للإمام أحمد: 287،
(3) نحن في الأصول إلا أياضوننا «عباب» إلى «غباث»، و«شير» إلى «سير»، والمصوب
من «الجرح والتعديل» 2/3/4 396، و«المطلب والمتفق» لعبد الله ص: 74.
(4) جميع و들에게 - الآتي - من شفقة بن ربيعة، من بنية نهية الآتي النسب إليه، وهواينع الشن
هشام بن عزوة، وميسرة (1)، والأعمش. روى عنه علي بن إسحاق الحنظلي والليث بن سعد، وإسماعيل بن عيسي العطار، وجهي بن معيين، ومسروق (2) ابن الزرقاء، وأحمد بن منيع وغيرهم، وكان من أهل الصدق، أثنا عليه أحمد بن حنبل (3)، وكانت ولاده بخزاسان، ونشأ بالكوفة، ومات ببغداد، في سنة ست وثمانين ومائة.

وأبو عبد الله سلمة بن تمام الشقيري، يروي عن الشعبي، وإبراهيم البخلي. روى عنه الثوري، وشعبة (4)، وشريك، وحmad بن زيد، عياداه في أهل البصرة. قال أحمد بن حنبل: هو ليس بقوي في الحديث، وقال يحيى بن معيين: هو ثقة، وقال أبو حاتم الرازي (5): هو ثقة صدوق لا يأس به.

ومورع الشقيري، يروي عن سفيان الثوري (6). روى عنه قبيصة ابن عقبة.

(1) هكذا في الأصول و«الإكال» 4: 666 وفي «الجرح والتعديل» 4/4/1294، ومغيرة
(2) في الأصول خطأ «مرزوقي»، والثبت من «تاريخ بغداد» 12: 128.
(3) وقال أحمد أيضًا: «ترك الناس حديثه»، وقال عرو بن علي الفلاس: «قد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه»، انظر «طلقات» ابن سعد 7/5/2، و«تاريخ بغداد» 1396: 132.
(4) ظهر في الأصول وِالطاهر أنها خرج عن «سيدي» وهو ابن زيد آخر حداد المُذكر.
(5) انظر «الجرح والتعديل» 4/4/1/7/12، ومِذكر ابن أبي حاتم ولا ابن حجر في «اللبك».
(6) شعبة من بين الرواة عن الشقيري.
(7) ثبت هذا في الأصول وعمله نياس في «الجرح والتعديل» 4/4/1/1/54، قريبه من هنا. 364
وسوار الشمثري (1) من الأتباع، يروي عن قُدامة بن حماعة (2) عن أبي هريرة. روى عنه أبو بعثة الحماسي.
وابن أبي عبد الله السابع: حماد بن سلمة بن تسمام الشمثري.

الشمثري: مثل الأول، غير أن هذا بكسر القاف، ينسب إلى شفقة (3).
وهو كتب معاوية بن الحارث بن تيمم، ومن يكون من ولده يقال له الشمثري، نسبة إليه، وإنما كتب بالشمثري (2) لقوله.
وقد أحمل الرمح الأصم كيوزب به من دماء القوم كالشفرات وهو أبو حي من تيمم، والشمثري (2) هو شقيق النعيم، قاله أبو الحسن الدارقطني (4).

الشمثري: يفتح الشين المعجمة، وسكون الفاف، وفي آخرها الراء.

(1) شيخ سوار: قُدامة بن حماعة، وهو ضيبي، فإن المحتمل أن يكون سوار ضبياً كذلك، وعليه فكرن فيه (الشمثري) يفتح الشين وسكون الفاف. نظر التعلق على الإكبار.

(2) في الأصول و«الجرح والمديح» 271/12، كأثبته، وفي التاريخ الكبير 176/24. كتبت «حالة مفتوحة أعلانا من معنا الفاتي» وهو الخبرة في الخلق أوم لشجر من التنين؟

(3) في الأصول اختلاف يشير في هذه الكتب، وما أثبته ينتمي مع ما تقدم.

(4) لم يذكر ابن الأثير في الباب، ولا السيوطي في الباب هذه النسخة، وهو ما يؤيد ما ذكرته في التعلق السابق ص 362 رقم 1، ثم رأيت موافقة المطيالي رحمه الله بما قدته في تعلقه على الإكبار 4:477 فانظره.

-368-
هذه النسبة إلى "شَقْصَة" وهو: شَقْصَة بن ثَبْت بن أَدْم أَخوه
عدنان، قال ابن حبيب (3): وفي ضيَّة بن أَدْم: شَقْصَة بن ربيعة بن كعب
ابن سعد بن ضيَّة بن أَدْم.

الشَقْصَيِّ: بضم الشين المعجمة، وسكون القاف، وفي آخرها الراء.
هذه النسبة إلى شَقْصَة بن نُكَرَة بن لَكْبَة بن أَفْصَي بن عبد القيس،
وهو بطن من عبد القيس.

الشَقْصَيْيِ: بكسر الشين المعجمة، وسكون القاف، وفي آخرها
الصاد المهملة.

هذه النسبة إلى "شَقْصَة" وهي قرية من سَرَأة بِجَيْلَة (4) بتواحي مكة,
منها:
أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الشَقْصَي الطوسي، من أهل
طوس، سكن شَقْصَة، وحدث عن أبي محمد إسحاق بن عمرو المقرئ
المصري، سمع منه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ.

الشَقْصُورِيِّ: يفتح الشين المعجمة، وضم القاف، وفي آخرها الراء.

(1) هكذا في كوربي وليد و"الباب" و"مختلف التَبَال"، لا ابن حبيب ص 9، وفي الأصول
الآخرى "أخو".
(2) في "مختلف التَبَال" ص 9.
(3) خَرَجت في الأسول، وما أثبت هو الصواب. وهو كذلك في "سجَم البلدان" و"الباب".
هذه النسبة الى ناحية بقرطبة من الأندلس من بلاد المغرب، يقال لها:

"شکمورة" (1) منها:

صاحبهن أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن سليمان المرادي الشقيري
الشکموري، وقد ذكرته في الفضاء، فيرجع إلى ذلك الموضع، وفرعونيط من أعمال شکمورة.

الشکموري: يضم الشين المجهمة، وفتح الفاء، وسكون الياء المقطعة من تحتها باثنتين، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى "شکميري" وهو اسم جلد:

أبي بكر أحمد بن الحسن [بن الياس بن الفرح بن شکموري] (2) الشقيري
الشکموري من أهل بغداد، روى عن أحمد بن عبد بن ناصح تصانيف
الواقدي، وكان من أشتهى بروايتها [حدث عنه إبراهيم بن أحمد المرقي (3)].

وأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البارز وغيرهما، وقال أبو بكر الخطيب:
توفي أبو بكر الشکموري في صفر سنة سبع عشرة وثلاثمائة، وما علمت منه
"لا خير". (4)

(1) قال الحافظ في "تاجير الشعر" ص 816: أقرأ ما يقال بص من الفاء - أي: الشکميري-

(2) زيادة من كورلبا.

(3) هكذا في أياصفيا وكورلبا، و"تاريخ بغداد" 6: 17 موقع ترضته، وجاء فيه

(4) ترجمة الشقيري هذا: "الحري" كأنه تحرير، وليحرر ضبط النبأ والراء.

(4) ترجمة بغداد 4: 89 ونصه: "وما علمت من حالي..."، وما بين المعلومين من

- 327 -
وأبو الولاء أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شعيّب النجوي الشمسي،
بندادي، نزل دمشق وحدث بها عن الهمي بن خلف الدوسي، وجاء بن محمد بن شعبان البلخي، وحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن شعبان البلخي، وحسن بن رجاء بن عبد الله بن زكريا، روى عنه عبد الوهاب بن عبد الله الزني (1) الدمشقي.

الشيقيقي: يفتح الشين المعجمة، والياً المقوطة باثنتين من تحتها.
بين القارئين المكسرتين.

هذه النسب إلى الجلد، وهو شقيق، [وإلى الاسم، أما الجلد] (2) المفهوم بها:
أبو عبد الرحمن علي بن الحسن بن شقيق المروزي الشقيق، صاحب
أبناء المبارك وراوته، ومدار حسابه وكتبه عليه. وهو أبو عبد الرحمن علي
ابن الحسن بن شقيق بن محمد بن دينار بن مشعم العبدي الشقيق، من أهل
مرو، من علمائهم، ومن أحفظ الناس لكتب ابن المبارك، سمع الحسنين بن
والد (1)، وأبا حمزة السكري، وإبراهيم بن طهمان، وإبراهيم بن سعد،
وحامد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وأب البن المبارك، وأبا بكر بن عياش،
وشريك بن عبد الله، وعبد الوليد بن سعيد وغيرهم. [روى عنه أبو يعيسى
محمد بن عيسى بن سؤرة الرميدي] وأحمد بن حنبل، وهو بن معين.

(1) زيادة لا زمة من كورلي فقط، وهي كذلك في "تاريخ البندقد" 4: 254.
(2) مكايا في الأصول جميعه، وفي "تاريخ البندقد" 4: 254: "المهدي" وفي "الباب":
"الصيغ"، ولا يبد أن يكون صوابها "المزي" لقرية قوله "الساحلي"، ومأروه
فيه ينسب إلى "المزي" في رسالة "المزي فيما قبل في المزي" الحافظ ابن طولون.
(3) زيادة من كورلي.
(4) مكايا في الأصول والمصادر، وفي "الذكرة المخللة" ص 370: "سمع علي بن الحسن
ابن ..." وهو خطأ لم صوابه: "سمع علي الحسن...".

- 398 -
وغير بن حفص الأشعرى، وعلي بن إسحاق الحنظلي، وأبو خليفة زهير بن
حرث، ومحمد بن غيلان، ومحمد بن إسحاق البخاري، ومحمد بن علي
ابن حمزة الحافظ الفرخزاديان، وسليمان بن توبة، وخلق كثير يطول
ذكرهم.

وقال يحيى بن معين: ما أعلم أحداً قدم علينا من خراسان كان أفضل
من ابن شقيق [وكانوا كتبوا في أمره (1) كتاباً أنه يرى الإرجاء، فقلنا له؟
فقال: لا أجعلكم في حيل] وكان علًااً باب المبارك وطيبه، سمع منه كتبه
أربع عشرة مرة. قال العباس بن مصعب: كان علي بن الحسن بن شقيق
جامعًا، وكان في الزمن الأول يعد من أحفظهم لكتب ابن المبارك، وقد
شاركه في كثير من رجائه، وكان من أروى الناس عن ابن عبيدة، وكان
أول أمره المازعة مع أهل الكتاب، حتى كتب النزوة والإنجيل والأربعة
والعشرين كتاباً من كتب ابن المبارك، ثم قرأ شيئاً ضعيفاً لا يمكنه أن
يقرأ، وكان يحدث كل إنسان بالحديثين والثلاثة، ومات نمو في شعبان
ستة عشرة ومائتين. ولد في ليلة قبل فيها أبو مسلم بالمئتين سنة
سبع وثلاثين وثمانية (2) .

وابنه أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن محمد بن دنار بن
مشهور العبدي الشقيقي المروزي، من أهل مرو، حدث عن أبيه، والنضر

(1) هكذا في «تاريخ بغداد» 11 : 77 في أياصوفيا. أخرين في الظاهرية ويلد: أخري
اً. والك، وجه من حيث المعتن.

(2) الذي في تاريخ بغداد عن المرجح أنه قال: «ولدته قبل بأي سلم»، وذكر الحافظ
في البذوب 7 : 99 ما حكاه المصنف ووصفوه به يقال.

(3) هذه الترجمة جاءت هنا وهذا النص في كوفة فقط، وجاءت في غيرها من الصحف. اعتباراً
إلى آخر ترجمة ابن الآتيه بعد نقل النصي، وقد أثرت إثباتًا هنا لكونه نسب ترتيبًا. وفي
الأصول الأخرى جملتين زيادة على كوفية، فأثبته بين مكوفين (3).
ابن شمُيل، وأبي أسامة حماد بن أسامة، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن الأشعث وغيرهم. روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج الفiëري(1)، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازى، وأبو بكر بن أبي الدنيا القرشي، ويوسف بن محمد بن صاعد، وأبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاصل، وجماعة سواهم، قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعبان النسائي: محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن محمد بن دينار العبدي الشقيق، [مرؤوي ثقة، ومات سنة خمسين - وقيل: إحدى وخمسين - وماتين (2)]

وأبو الحوايري يبرع في الشقيقى: [مولى عبد الله بن شقيق (3)]

يروي عن أنس بن مالك، روى عنه المهال بن بكر الفيسي.

[وأما الاسم: فهو أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخي، من مشيخ خراسان، فلسان في التوكل، وكان أستاذ حاتم الأصم. وكان مصيباً، توثب أنه كان من أبناء الأغنياء، خرج للتجارة إلى أرض الترك وهو حددث، فدخل بيته الأصام فرأى خادماً للأصام فيه، حكى رأسه وحليته، وليستاً أرجوانية، قال شقيق للحى: إن لك صياناً حياً غالبناً فاعده ولا تعيد هذه الأصام التي لا تضر ولا تفع! فقال: إن كان كنا قصو فهذا قاقد على أن يرزقك ببلدك، فلم تمنع إلى ها هنا للتاجرة؟ فانبه شقيق، وأخذ في طريق الرهد. وقيل:

(1) قال في تذليب النذير: 4/ 249، بهد أن ذكر رواية الشيخ عنده: في غير الجامع

(2) وهذا من كلام صاحب "تذليب النذير" وهو الخطاق الذي رشمه الله، ثم قال ابن حجر في زيدان آخر الجامع: 9/ 350: وذكرنا الحاكم أن البخاري ورسول الله روايته، كانه في غير الجامع.

(3) هذه من كوبري، وهنا تبدأ ترجمة والله على الحسن، كما تقدم في التلميذ رقم: 269.

(4) تعرف هذا الآية في الأصول على وجه متعددة، والثبت من "الباب" و"الجرح والتعديل" 1/1 249، و"التكر، والإساءة" للدولي: 1/ 150. ولكن تعرف فيه في الصفحة التالية.

(5) يرجع، فينص، وذكر الدولي أنه: ابن عبيد الله.

(6) زيادة مرورية من كوبري، لأن سياق ذكر المصدر له ما هو عنده نسب "شقيقاً" إلى جده، وليس كذلك: بل الظاهر أنه نسب هكذا إلى اسم والده مولاه.}

370

الشقيق: بكسر الشين المعجمة، وفي آخرها الكاف.

هذه النسبة إلى شقيق وهو قرينة بمرور على فرسخين، يقال لها شيك نو(3). ويقال لها أشع الحديثة وقد يسمع إليها بالشقيق، ومنها جماعة ذكرت بعضهم في حرف الآلف فأما شقيق فاسم رجل، والمنصب إليه:

القاضي أبو عبد الله عمر بن أحمد بن عمر بن محمد بن الحارث الشقيق.

(1) كذا، ولعلها الجدب.
(2) كذا، وعلل بعدها كلامًا محقق من الأصل المنقوط عنه أصل كورلي؟ أو محرف عن ولي مولى؟
(4) في كورلي شقيق، ولمتت من سائر الأسول في اللباب.
من أهل بغداد، يعرف بناب الشق العماني(1)، حدث عن علي بن العباس المتقانيي الكوفي، ومحمد بن إبراهيم بن المذر الشيبوري ساكن مكة، وأبي حامد أحمد بن زكرياء، وعلي بن سراج المصري، وعلي بن محمد بن مهرهوب القردويني، وإبراهيم بن محمد بن مسلم بن وارهة الرازي. روى عنه أبو نعيم الأصبهاني الحافظ، وأبو بكر البازاني، وقد روى عنه أبو الحسن [علي ابن مهدي (2) الدارقطني، وكان [شيخاً صالحاً عفيفاً] (3) ثقة.

(1) هكذا جاء واضحاً في أيامنا وكوبلي. في تاريخ بغداد 11:251. وفي الظاهرية ليدن نعو، وفي اللباب معرفاً: المتقاني.
(2) من كوبلي، ومنهدي من أجداد الدارقطني، وليس في تاريخ بغداد إلا قول الدارقطني.

- 372 -
باب الشين والكاف

الشَّكْرِيُّ: بكسر الشين المعجمة، وفتح الكاف، وفي آخرها النون...

هذه النسيلة إلى شكان، وظبي أنها من قرى بخارى والله أعلم.

وقرأ في كتاب القطب في معرفة علماء سمرقند أن شكان من قرى
كيس، ثم كتب على الحاشية: وثبت أن شكان قرية من قرى بخارى [1]
والشهمور بالنية إليها:

أبو إسحاق إبراهيم بن سلم بن محمد [ابن أحمد] الشكيري [2] [إمام]
فقيه فاضل، تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل الإمام، وكتب الحديث عن
القدماء، مثل أبي عبد الله الرزازي، وأبي محمد أحمد بن عبد الله بن
أحمد بن سهل البخاري، وغيرهم. وروى عنه السيد أبو بكر محمد بن علي

1- سقطت من كورلي فقط، وكأنها سقطت من أصل ابن الأثير، ويقوت أيضاً، فإنها عكيا
على المصدر الأول، وكلام الحافظ القرشي في الجواهر المشهورة: 18، يشير بأنها ثابتة
في أصله، فسماح أنها من قرى بخارى، غير من قرى كيس، وكذلك جزم الحافظ في: «تسير
المتتبع» من 727 بأنها من قرى بخارى.

2- ما بين المكحولين من كورلي، وهو في الباب، ومجمع البلدان، ومسلم. وهذا من
غير مم أو أوله في الأصول، كلهما في: الباب، والمجمع: تسير، وعليه مصحح
جواهر المشهورة: 38، وهو الصواب، كما تقدم من 111، وتثبت المب في
أوله في مجمع البلدان، ومجمع: 38، فليس صحيح.

3- من كورلي فقط.

4- كذا في الأصول، وفي الباب، وفي الجيبي، وفي مجمع البلدان، وفي الجيبي.
وأبو نصر العبجي، وأبو الحسن علي بن محمد بن خديج، والACION [وغيرهم.
وقال أبو كامل البصيري [1] : [سمعت أبا إسحاق الشتقاني يقول:
كنا قد فرغنا من تعليم الفقه، وكنا من أهل الصدر في مجلس الإمام أبي بكر
محمد بن الفضل حين حمل الفقه أبو جعفر الهندي، وأنا من بمق، فسرحنا
الإمام إليه للمؤذنة وقال: ذاكره بالمشكلات حتى يسأل بكم الفقه،
ولا تزيدوه وحشة الوحدة. رحمه الله [3]. وقال عمر بن محمد بن أحمد
الثغر: إن إبراهيم الشتقاني [1] كان يبدع ببخاري، وماه بعد سنة ثلاث
وعشرين وأربعمائة [4].
وأبو بكر عبد الحلاج بن محمد بن سعيد بن علي الشتقاني [5].
والد القاضي محمد بن عبد الحلاج، كان مستملياً شمس الألفية أتي محمد عبد
العزيز بن أحمد الحنفاني فيما أعلاه ب»كيس»، وتوفي بكيس قبل
ستة ثمانيين وأربعمائة.
وابنه القاضي أبو المديب محمد بن عبد الحلاج الشتقاني، كان قاضي
سرقند مدة وقاضي كيس أكثر من ثلاثين سنة، كانت ولادته قبل سنة
خمسين وأربعمائة بستين، وتوفي بكيس يوم الأحد الثالث والعشرين من
رجب سنة عشرين وخمسمئة [7].

(1) هكذا صواب ضمطه، كما تقدم 6: 68، وكمال في تصور المذهب ص 312.
(2) هكذا في الأصول إلا كورلي فنها: 5 وأبو كامل البصيري 4.
(3) سقط من كورلي فقط، والمحرر في الجواهر المفيدة 01: 379.
(4) في الظاهرية وليد 1114، والمثني من ابن صهيبو وق. الباقب ود. الجواهر المفيدة.
(6) لا بدنا.
(7) سقط من كورلي، وهو مسقق للمعنى.
(8) في الجواهر المفيدة 1: 298، في الباقب، والثغر من الأصول جميعاً.
(9) في الجواهر 2: 74: "سنه الثمانين والعشرين" والمثني من الأصول كلاها.

374
الشَّكَكْلِيَّ: يَكُسِرُ الشِّنَّ المَعْجَمَةُ، وَالكَافُ، وَسَكِنَ السَّينَ،
وَهُوَ قَاسِمُ الْمَهَلَةِ، وَفَعِيلُ الْفَتْحَةِ المَقْوَةَ مِنْ فُوْقُهَا بَالْتَنْتِينَ، وَفِي أَخْرِهَا الْنَّونَ.
١٨٧٦ — ١٨٧٧
هَذِهِ النَّسْبَةُ إِلَى "شَكْكَلِي" وَهِيْ فَرْقَةٌ مِنْ قَرْىٍ إِسْتِحيْخَانْ وَالْكَشَكْلِيَّةِ
مِنَ السَّهْدَ، وَالْمَنْتَسِبُ إِلَى: أَبُو إِسْحَاقٍ إِبْرَاهِيمُ بْنِ إِسْحَاقِ الشَّكْكَلِيَّ الحَافِظِ، كَانَ فَاضِلاً.
حَافِظًا، رَحَلَ إِلَى خُرَاسَانِ وَالْإِرَاقِ، يَرْوَى عِنْ سَلِمٍ (١) بْنِ أَبِي مَقَاطِلِ
الْفُزَارِيِّ، وأَرْزَهُ بْنُ مُوسَى (٢) العُمْدِيِّ، وأَبِي إِسْحَاقٍ الطَّالِقَانِيِّ، وَعَبْدُ اللهَ
بْنَ أَبِي حَنِيفَةٍ الدُّهْوَيْيِّ، وَعُبْدُ الله أَبِيٍّ بِنْ يَزِيدِ الْمَرْتِيَّ، المَكْيِّ، وَأَبِي نُعْمَ
أَفْضِلُ بْنُ دُكَيْنِ الْكُوْيِ، وَعُبْدِ الله أَبِيٍّ بِنْ مُوسَىٰ الدِّبَّانَيْيِّ، وَعِفْانُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْأَصْفَارِ، وَحَيْثَ بْنُ الْوَلِيدِ، وَغَيْرِهِمْ، رُوِى عَنْهُ مَسْعُودُ بْنُ كَاَلِمُ بْنُ
الْعَبْسِ، وَزَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّجَّالِيِّ (٣)، وَطَبْقَتَهُمَا.
١٨٧٧ — ١٨٧٨
الشَّكَكْلِيَّ: يَكُسِرُ الشِّنَّ المَعْجَمَةُ، وَسَكِنَ السَّينَ، وَفِي أَخْرِهَا الْلَّامِ.
١٨٧٨ — ١٨٧٩
هَذِهِ النَّسْبَةُ إِلَى "شَكْكَلِي"، (١) وَالْمَهَلَهُ بِهذَهِ النَّسْبَةِ.
١٨٧٩ — ١٨٨٠
مُوْحَدُ بْنُ إِسْحَاقِ الشَّكَكْلِيَّ، عُمِّ الْعَبْسِ بْنُ يُوسُفُ الشَّكَكْلِيَّ، حَدَّثَ
عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي مُرْيِمٍ، رُوِى عَنْهُ أَبِي أَحْمَدُ أَبِيَ الفَضْلِ الْعَبْسِ بْنُ يُوسُفٍ
الشَّكَكْلِيَّ.
١٨٨٠ — ١٨٨١
(٣) أَنْ أَبُو أَخْيَهُ أَبِيَ الفَضْلِ الْعَبْسِ بْنُ يُوسُفِ الشَّكَكْلِيَّ (٤) كَانَ وَرَعَاٰ
١٨٨١ — ١٨٨٢
(١) فِي الْأَشْوَالِ كَانَ أَلْتِهُ إِلَّا كَبُرْنِيُّ وَلَعْلَمُ الأَرْضِ مَا أَنْتُهُ، فَيَكُونُ أَمَّهُ عَلَى اسْمَ جَدِّهِ،
١٨٨٢ — ١٨٨٣
(٢) فَإِلَى أَبِي مَقَاطِلِ فَلَلَّا، فَمَثْلَ أَرْزَهُ بْنُ مُوسَىٰ الْفُزَارِيِّ السَّرْقَانِيِّ، فَإِلَى أَنْ تَنْتَجِهُ فِي "الْتَزَيْدِبَ"،
١٨٨٣ — ١٨٨٤
(٣) تَحْرَثَ فِي الْأَشْوَالِ إِلَّا أَبَا صُوْفُيَّ فَجَامِعَ كُلَّ مَثْلٍ كَانَ، وَهُوَ الصَّوْابُ فَإِلَى "الْمَفْتَكَانِ"
١٨٨٤ — ١٨٨٥
(٤) زَيْدَةُ مِنْ كَبُرْنِيِّ وَكُلَّمُ الْلَّابِبِ يُؤُدْهُ،
١٨٨٥ — ١٨٨٦
١٨٨٦ — ١٨٨٧
منسوَّكا صالحا، حدث عن السّري بن المغّر السّقطي، ومحمد بن
زنجويه الموذن، وعلى بن الموق، وإبراهيم بن الجند، ومحمد بن سُناء
الفرزاز وحوره، روى عنه ابن الشّخّير (1)، وأبو بكر بن مالك القطبِي،
أبو حفص بن شاهين وغيرهم، وكان يقول: إذا رأيت الرجل مقتولاً
بالله فلا تسأل عن إيمانه، وإذا رأيته مقتولاً عن الله فلا تسأل عن نفائه.
ومات في رجب سنة أربع عشرة وثلاثمائة.

الشّكّلافي: بفتح الشّين المجمعة، والكاف (2)، وفي آخرها نون.

هذه النسبة إلى "شكّلاة"، وهي قرية من قرى مرو، على فرسخ، منها:
الإمام أبو عاصمة أحمد بن عبد الله بن محمد بن مأمون الشكّلافي،
كان إماماً متفنناً، وأعطاً فقيهاً فارعاً، سمع أبا الفضل محمد بن الحسين
الخزادي، وأبا بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الصدقي، وأبا سهل عبد
الصدق بن عبد الرحمن البزاز (3)، وأبا عاصمة أحمد بن محمد العامري،
روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحسين بن محمد الكثني الهروي، وأبا الحسن
علي بن محمد بن أزدشير الصدقي، وغيرهما، وتوفي رحمه الله في شهر رمضان
سنة إحدى خمسين وأربعمائة [مرو، ودفن بمقبرة يقال لها سلكياثة] (4).

(1) هكذا في الأصول و"تاريخ بغداد" 12 : 153 إلا كوربلي، ففيه زيادة: "عثمان بن
عبد الله الشّخّير، وهي زيادة مفيدة، طرف من الطامحين، وأخرج جم توفي سنة
314 ومراد الصفّي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن الشّخّير الذي تقدمت ترجمته ص
300 : "الشّخّيري".
(2) ظاهر كلام المصانف رحمه الله أن الكاف مفتوحة، وملحمة ضيق ابن الأثير، وقال السيوطي
في "القب": "بفتحات" وضبط الكاف بنفحة، عليها في نسخة أياضنها، لكن قال
يقوط: "بفتح أوله وسكون ثانيه ...
(3) من أياضنها و"القب". وفي سائر الأصول "البزاز".
(4) من كوربلي، إلا كلمة "ودفن" في زيادة مت.

- 376 -
باب الشين واللائم

الشَّلْجُيْكِيْنِيّ: يفتح الشين المعجمة، واللائم الساكنة، والجلب المكسور، والالياء الساكنة آخر الحروف، والكاف المفتوحة، والاثنا المثلثة.

هذه النسبة إلى "شَلْجُيْكِيْنِيّ" ولا أدرى أهو "شَلْجُ" بلد من بلاد طرَاز أو بلدة أخرى وأسقطوا عنها "كَث" و"الله أعلم" (1) منها:

الإمام عبد المجيد بن يوسف بن شبيب بن بستان الشَّلْجُيْكِيْنِيّ، تقفَ بسمرقند، وحدث عن أستاذه أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن خلف الفتوحى، روى عنه علي بن عبد المجيد، ومات بسمرقند في جمادى الآخرة (1) سنة سبع وخمسين وأربعمئة، وهو ابن ثمانين سنة أو نحوها.

(1) جزم يقول بأنها بلدة من بلاد طرَاز، وأتهم أسقطوا منها "كَث" و"الله أعلم" النادي بعد تعليمة واحدة.

(2) وفي الراجحية لبيد، (اللوذ) والأول، وقالت الأصول على أن وفاته سنة 753، وفي "الباب" 752 وثلاثين.

(3) وقال يقول في كلامه عن "شَلْجُ": هو مشر الاسم الذي قيله، أسقط "كَث" لأن "كَث" يعني القرية في لغتهم، كالكُثُور في لغة العام.

377
الحسين بن سليمان بن محمد البلخی . روی عنه أحمد بن عبد الله بن يوسف السمرقندی .

وأبو الحسن علي بن عبد المجيد بن يوسف بن شعيب الشلفی ، س مع 
أباه عبد المجيد الشلفی ، وأبا حفصة عمزر بن محمد بن أبي جعفر الحكيم المظلي ، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحافظ ،
وكانت ولادته سنة الثلاثين وأربعين وأربعمئة ، وتوفي في شوال سنة ثلاث
وعشرين وخمسمئة ، ودفن بها بمغارة جاكر ديره .

الشفلی : يكسر الشام المعجمة ، وسكون اللام ، وفي آخرها الحاء

المهمة .

هذه النسبة إلى « شلح » وهي قرية من عُكنبَرَا (3) ، من نواحي

بغداد ، منها :

أبو القاسم أحمد بن محمد بن آدم بن محمد بن الهيثم بن توبة الشلفی المكتبی

العادل ، سمع أبو الحسن أحمد بن عثمان بن يحيى الأدومی ، وأبا بكر

(1) هكذا تثبت في الأصول جميعها ، وفي «الباب» و«التفسير» ص 817 و«معجم البلدان»

و«شرح القاموس» ص 65 : «الحم» .

(2) هكذا تثبت ترجمة أبي أحمد بن علي في الأصول كلها ، وظاهر أن الرمز من الأزهر بحرف (م)

أنه لم يثبت في أصل إلا ترجمة يوسف الساقی ، و«ترجمة المصنف لأبي الحسن هناء بعض

غرابة ، فإن أبو المجيد الشلفی الذي تقدمته قيل أصدر ، فأدرار ترجمة ابنه

هناك أول ، مع العلم أنه لم تختلف البلدة حتى تختلف النسبة ، ليكون مم ميز لا خلاف

موضوع الترجمة .

(3) هكذا في كورنی ، وفي الأصول الأخرى و«الباب» : «وظيِّ أبایا من قرى عكبرا» ،

وآراء ما أثبته لجزء بالاتين ومواقف الأمة عليه ، ففي «التفسير» ص 817 يقول

الحافظ «والقلع : قرية بطرف عكبرا» وفي «القاموس» و«شرحه» ص 172 : «معجم البلدان : قرية قرب عكبرا» لكن جملها يقوت بالجمل لا باللغة ، وترجم فيها

إلى القاسم المترجم هنا ! وربما كان من خطأ الفهم .

378
أحمد بن سالم بن النجّاد، عينه الباي من قائن، وعمر بن جعفر بن سالم
والطبيب بن أحمد الهنّي وغيرهم. روى عنه أبو طاهر أحمد بن محمد بن
الحسن الخلفان، أبو عمرو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز
المكرّي، وفات البكر بن في صفر سنة إحدى وأربعة.
ومات منصور بن الحسن بن زياد الأشناوي الشافعي، حدث عن عبد الوهاب
ابن الحكيم الأوراق (2). روى عن محمد بن عبد الله بن خلف بن بُحْيَا
الدقاق (3).

(1) في آيا صوفيا: «ملم» مع ضيف السين نباة واللهم بفضتك. والثابت من سائر الأصول
(2) تاريخ بغداد 635.
(3) قال ابن الأثير وجمع الله في «الباب» مستدركاً: «قلت: قلاته الشافعي» نسب إلى
شلخان يفتح الدين، وسكون اللام، وفتح الميم والنهاة والدائم. وهو في ترجمة ابن الحكيم، وصنعت إلي
وياقلله. ثم تكرار الفعل في النهاة، وهو في ترجمة ابن الحكيم.
(4) قال ابن الأثير وجمع الله في «الباب» مستدركاً: «قلت: قلاته الشافعي» نسب إلى
شلخان يفتح الدين، وسكون اللام، وفتح الميم والنهاة والدائم. وهو في ترجمة ابن الحكيم، وصنعت إلي
وياقلله. ثم تكرار الفعل في النهاة، وهو في ترجمة ابن الحكيم.
(5) تثنى الخليل، وعاصم وعثمان، وقد استشهد به في كتاب
الكامل في التاريخ، ويعنون له ولكنه من تنهان شلخان وزقري أيضًا.

وأما يصف الهلال، أبو الديار، فيقول: إنما تعلم الجبال في كل إنسان على قدره
وادي الإلهية، واعتقاداً فيه جاعة من أعيان دوله المغترب، وكان يزعم أمره الوزير
ابن الفرات، وأبيه الهن، وقلت بنtres وثلاثة. وقد استشهد به في كتاب
الكامل في التاريخ، ويعنون له ولكنه من تنهان شلخان وزقري أيضًا.

وأما يصف الهلال، أبو الديار، فيقول: إنما تعلم الجبال في كل إنسان على قدره
وادي الإلهية، واعتقاداً فيه جاعة من أعيان دوله المغترب، وكان يزعم أمره الوزير
ابن الفرات، وأبيه الهن، وقلت بنtres وثلاثة. وقد استشهد به في كتاب
الكامل في التاريخ، ويعنون له ولكنه من تنهان شلخان وزقري أيضًا.

وأما يصف الهلال، أبو الديار، فيقول: إنما تعلم الجبال في كل إنسان على قدره
وادي الإلهية، واعتقاداً فيه جاعة من أعيان دوله المغترب، وكان يزعم أمره الوزير
ابن الفرات، وأبيه الهن، وقلت بنtres وثلاثة. وقد استشهد به في كتاب
الكامل في التاريخ، ويعنون له ولكنه من تنهان شلخان وزقري أيضًا.

وأما يصف الهلال، أبو الديار، فيقول: إنما تعلم الجبال في كل إنسان على قدره
وادي الإلهية، واعتقاداً فيه جاعة من أعيان دوله المغترب، وكان يزعم أمره الوزير
ابن الفرات، وأبيه الهن، وقلت بنtres وثلاثة. وقد استشهد به في كتاب
الكامل في التاريخ، ويعنون له ولكنه من تنهان شلخان وزقري أيضًا.

وأما يصف الهلال، أبو الديار، فيقول: إنما تعلم الجبال في كل إنسان على قدره
وادي الإلهية، واعتقاداً فيه جاعة من أعيان دوله المغترب، وكان يزعم أمره الوزير
ابن الفرات، وأبيه الهن، وقلت بنtres وثلاثة. وقد استشهد به في كتاب
الكامل في التاريخ، ويعنون له ولكنه من تنهان شلخان وزقري أيضًا.

وأما يصف الهلال، أبو الديار، فيقول: إنما تعلم الجبال في كل إنسان على قدره
وادي الإلهية، واعتقاداً فيه جاعة من أعيان دوله المغترب، وكان يزعم أمره الوزير
ابن الفرات، وأبيه الهن، وقلت بنtres وثلاثة. قد استشهد به في كتاب
الكامل في التاريخ، ويعنون له ولكنه من تنهان شلخان وزقري أيضًا.
باب الشين والميم

الشماخي: بفتح الشين المعجمة، والميم، وفي آخرها الحاء المعجمة.

هذه النسبة إلى الشماخي وهو اسم لبعض أجداد المنصب إليه (1)، وهو: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمان الشماخي الصفار الهروي المعروف بالشماخي. قدم بغداد غير مرة، وحدث بها عن أحمد بن محمد بن ياسين الهروي، وأحمد بن عبد الوارث المصري، وعبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي، وأبي الدحاش أحمد ابن محمد بن إسماعيل وسليمان بن محمد بن إسماعيل (2) الدمشقيين، وعبد الرحمن بن أبي حامد الرازي، وأحمد بن المنذر البشامي (3)، ذكره أبو بكر الخطبـي الحافظ (4) وقال: سألت البرقاني عن الشماخي فقال: كتبته حديثاً كثيراً ثم بان لي في آخر أمره (5) أنه ليس بحججة، وذكر حكاية عن أبي علي زاهر بن أحمد السرخسي أنه لم يسمع من أبي القاسم البغوي إلا أحاديث سيرة وحدث عنه بالكثير، حتى منه زاهر فانعم، ثم

(1) وهي نسبة ليلة أيضاً، قال ياقوت في «مسيم البلدان»: «شماري: بفتح أوله، وتحقيق الميم، وحاء معجمة مكسورة، وباء مثيرة من تحت مديدة عامرة، وهي نفس بلاد شروان في طرف أران». تدل من أعمال باب الأبواب»، والنسبة إليها «شماري» كما قاله السيد عباس رضوان الدين في مختصر فتح راب الأبواب ذيل على القلب السيوطي مص 32.

(2) زيادة من «تاريخ بغداد» 8: 8، ليتم قوله: «الدمشقيين».

(3) من أياسيفا وكويري، وفي الظاهرية وليان الساساني وفي «تاريخ بغداد»: «الباجاني».

(4) في «تاريخ بغداد»: «عمرو» وثبته في الأصول عامة.

380-
لما عاد إلى وطنه بحراة رفقةهم(1) الحشمة وحدث بالناكير عن أهل هراة والعراق والشام ومصر، وجاءنا نعه من هراة أنه مات في جمادي الآخرة سنة ثمانين وسبعين وثلاثمائة(2). ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في تاريخ نيسابور، وقال: أبو عبد الله الشماخي الصفار الهروي، قدم علينا حاجزاً سنة تسعة وخمسين وثلاثمائة. فانقيت عليه وكتبنا عنه التجاب، ثم اجتمعنا تلك السنة بأبي عبد الله بن [ أبي ] (3) ذهيل، وذكرته بما كتبنا عنه، فأفسح القول فيه وقال: دخلنا معًا بغداد ومات أبو القاسم بن بنت مريع(4)، وهو ذلك يحدث عنه ولا يجتهد وأنا معه في البلدان ثم إن الشماخي انصرف من الحج إلى وطنه بحراة، فرضح الحشمة وحدث بالناكير عن أهل هراة والعراقين والشام، وجاءنا نعه من هراة في جمادي الآخرة سنة ثمانين وسبعين وثلاثمائة(5)، أنه توفي في هذا الشهر.

الشماخي: يفتح الشين المجمدة، واليم المشددة، وفي آخرها السين المهملة.

هذه النسخة إلى موضوعين ببغداد، أحدهما: باب الشماخية والثاني

درب شماخ سكة بنهر الفلاتين (6).

أما أبو منصور أحمد بن محمد بن إسحاق المقرئ الشماخاني يعرف

(1) من أبا صوفيا وكيرفي و«تاريخ بغداد» و«تاريخ بغداد»، وفي الظاهرية ولدين معركة وفضل.
(2) هكذا في الأصول و«تاريخ بغداد»، وحرف في «الباب» إلّى:اثنين وتسعين.
(3) من كيرفي و«تاريخ بغداد»، من رواية من الحاكم أيضاً.
(4) هو أبو القاسم البغوي السابق الذكر.
(5) تحرف وراويت في الأصول، والتصوف من «سمع البلدان»، وذكر أنها
نبه إلى قلعة السلك. وبعد هذه الكلمة زيادة في كيرفي: «واسم رجل» أي: ينسب
بعضهم «شماخا»، نسبة إلى رجل من أجداده ينسب «شماخا»، ولم يترجم الصنف أحداً
على هذا الرجع لم أثبت هذه الزيادة وكدنا لم يترجم لن ينسب إلى «باب الشماخا».

- 381 -
منصور الخيال، قرأ القرآن على أبي حفص الكتاني، وحدث عنه، قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ الخليل (1) كتب عنه، وكان ثقة، يسكن بدر شمّانس من نهر الثلاثة وقريه في المسجد الذي في باب الباب، وكتب أقرأ عليه وألقي من حمته، وصباح في ذي الحجة سنة ثلاثين وأربعمئة، وفنى من الغد في مقبرة باب حرب.

الشمّانسي: يفتح الشين المعجمة، وسكون الميم، وفتح الناء المقوطة بالنون من فوقها، وبعداها النون; وفي آخرها نون أخرى (2).

هذه النسبة إلى شمّانس، وظني أنها قرية أو بلدة بالأندلس (3) لأن المتبسب إليها أندلسي، وهو:

أحمد بن مسعود الأندلسي الشماني، أدب شاعر أندلسي، ذكره ابن حزم، قاله لنا الحميدي، قاله ابن ماكولا (4).

الشماني: يفتح الشين المعجمة، والميم، وفي آخرها الجيم.

(1) في تاريخ بغداد: ٤٤٣، وأخرج وفاته كما هنا، وليحور هذا مع قول ابن الجوزي في طبقات الفراء: ١٠٦، قرأ عليه أبو طاهر بن سوار، سنة الثمان وثلاثين، وأربعين.

(2) تابع المصنف في رسالته، الشمس الأمير ابن ماكولا رحمها الله في الإكال: ٤١، وثواب ابن الأثير المصنف، لكن النبي في جدوى المقتبس للحسيبي نفسه ص: ٣٨، وفيه المتنبي ص: ١٤٤ ومحج البلاد: الشماني، بذيل موضومة، فموضومة أيضاً، فتاكة، بعدة تأ، وثيم الرم واحد، وجعل اليوسفي في ألب النسبين متناورتين لا أن إحداها تحريف عن الأخرى.

(3) جزم ياقوت وغيره بأنها: بلدة بالأندلس من أعمال أندلسي.

(4) الإكال: ٤١، وانظر التعليل عليه.

- ٣٨٢ -
هذه النسخة إلى "شمشح" (1) وهو بطان من جرم قال الدارقطني: وأما
شمشح - بالجمل - فهُم من بني شمشح بن جرم، قاتل امرؤ القيس:
أبعاد الخارث الملك بن عمرو. لهملك العراق إلى عمان،
فلمعارة بني شمشح بن جرم: هؤلاء: ما أتيح من الهوان

الشمشحي: يفتح الشين المعجمة، واليم، وفي آخرها الخاء.(1)
هذه النسخة إلى "شمشح" وهو بطان من فزارة (2). قال الدارقطني:
ينو شمشح من فزارة. في حدث زياد بن عقبة، عن سمرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يختم، فدخل عليه رجل من بني شمشح، فقال:
على الله ندمع هذا يقطع جلدك؟ فقال له: [ ] (4) إنه الحجج.(6)

(1) هذا ما ذكر في الأصول، ونقله في "القباب" و "التفسير" ص 77، 78. لكن سبب
أنه "شمشح" يفتحها لا كما شبه تأشار: "شمشح" - ونقل فيجمهرة
أتباع البرزعي: "لم حزن من 343، وللقاسم" و "القاسم" و "القاسح" 15 وروى
الجوهر في قوله "شمشح". ثم قال الحافظ ص 478 عن ابن ناصر أن صوابه: "كمسح"
يبرز ذكرها. فقيه.
(2) ظاهر ضبط المسند، وابن الأثير أنه يفتح الشين، ويده ضرب السبطي في "الب"، في
في "شمشح" الذي ص 299 و "القاسح" ص 77. وكونه الهام، وقوله في آخرها
الخاء، هذا هو الراجح عندنا، وحكم الجوهر أنه البلج، وحکم عليه الفيروزابادي في
"القاسح" يتأهبح، لكن قال شارس الزبيدي: 214: "ذكر إخلاف
النهر بن بكاء وغيره، ولكن الراجح ما ذكره المسند: أي صاحب "القاسح".
وهذا يفيد أنه بلج قول لا تصحيف، لكنه قول مرجع
(3) وكذلك ينسب إلى "شمشح" رجل من أجداد عبد الله بن مسعد، رضي الله عنه. قال ابن الأثير
رحيم الله في "القباب": "قلت: فاته النسخة إلى "شمشح" بن فار بن خزيمة بن سهيل بن كان
في الخارث بن عمرو بن عديل بن مشردا. مسلم عبد الله بن مسعد بن عقيل بن خبيب
في شمشح، من نجلة الصحابة، وفاتههم.
(4) حديث رواه الطبري في "المجلبه" 192 ورواية رجال الصحاب
الخليج بن أبي الخير، وهو ثقة. قلت: زيد بن عقبة إن كان في إسناد الطبري فهو ثقة
وليس من رجال الصحابة.
385
الشّمّر: بكر بن شهاب بن أبي شمّر، وأيضاً شجاعة، وسكون المم، وآخريماً الرواه.

هذه النسبة إلى طائفة من المرجئة يقال لهم الشّمّرة ينسبون إلى أبي شمّر (1) المرجئ القدري، وكان يزعم أن الإمام هو المعرفة بالله، والمعرفة والموضوع له بالقلب، والإقرار له أنه واحد ليس كثلا شيء، ولالم يسم عليه حجة [2) الأنباء، وإن قامت حتجتهم عليه فالإقرار بهم وتصديقهم من الإمام، والمعرفة بما جاء من عند الله غير داخل في الإمام، وليس كل خصلة [3) الشّمّرة، وإن كانت إناهاً ولا بعض إناها، فإنما اجتمع في إناها، لالسواد والبيض في الفرس بعض الشيء، وليس كل واحد منهما بلقاء ولا بعض البين، وجعل هؤلاء ترك الخصال كله كثيرًا خصلة منها كثراً، هذا هو المشهور من قول أبي شمّر، [4) سأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام والعمل، ويصرفنا عن الزنا والزناكليات].

(1) بكر بن شهاب بن أبي شمّر، لم يشتهى إلا الاظهرية، تصرفت إلى بكر بن شهاب.
(2) من الأصول جميعها والباب، وفي النافع 3216: شمر.
(3) مقتل من الاظهرية.
(4) زيادة من كيرلي.
(5) قال ابن الأثير في الباب: قلت: فاته الشّمّرة نسبه إلى الشّمّر بن عبد جذيمة بن محمد بن سلامة بن بدري بن عبد الرزاق الكندي، وهو الذي ذكره أرباب الفقه فقال: وهل أنا أذكر حتى كسر بن شمر?
(6) ومهم: الوزن في الشعر، في بني سأله بن أبيهم الفرس بن محمد بن عبد الرحمن بن حبيب بن شمر الذي أمره الله، وله الحديث.
(7) وانتظر المؤلفين، والمتفقون على أنه رد على بني شمر، وفي التبيصر، في الكفالة، في الفقه، في معرفة، والثقل، وانتظر لفظ: النافع في 788، في السيرة في 799، في الكفالة، في التبيصر 88، ونافع في 988، ونافع 989، مع التعليق - ليصبح ضبط نافع في هذا الموضع في 749، وجمهور أنسب العرب لا يدحه ص 321، ضبط بعضهم بعده بالسنين: الجزائر.

384
الشمسي: بالشين المموجة المكورة، والثيم المشددة المفتوحة.
بعدا زاي.
هذه النسبة [إلى شمس] (1) والمشهور بهذه النسبة:
عبير بن أبي عماد (2) الشمسي، أحد متكلمي المعترلة، يروي عن
عبير بن عبد، وواصل بن عطاء. وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم العجلي.

الشمسي: بضم الشين المموجة، وسكون اليم، وفي آخرها السين
المهمة.
هذه النسبة إلى «شمس» وهو بطن من الأرد. قال أبو يوب سليمان
ابن أبي الشيخ: محمد بن واسع من الأرد. بن بني زياد بن شمس أخٍ معاوكة
ابن شمس، الذين منهم جيفر وعبيد (2) ابن الحسنئي اللذان كتب
إليهما النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما ذكر ابن حبيب: شمس بن عمرو
ابن عمرو (4) بن غالب بن عماد بن نصر بن الأرد.

---
(1) من كويري فقط، وفي ماذ الأصول و«الباب» ياض. ولم يذكر الأخر في«الإكال»
(2) 532 ولا الحافظ في«التهي» ص 724، هذه النسبة لن
(3) في أياض، عمرو بن غسان في النسخة، وقيد: عمرو بن أبي عيان في«التيه»
(4) في لباس، وقيد: عمرو بن غسان في النسخة، وقيد: عمرو بن أبي عيان في«التيه»
(5) 322 و«الباب» و«الإكال» 4: 1532. وينظر كلام
ابن ناصر الدمشقي في تلقن على«التيه» و«التهي».
(6) مكذا في الأصول وعامة المصادر، وفي«جهرة» ابن حزم ص 384، عباد وهو ملحف.
(7) في الأصول: «جامع» إلا كويري في «ضم» وعليها في«الباب» وسائر كتب أئمة العرب.
الأنساب م (26) ج 785.
الشمشاطيّ: بكسر الشين المعجمة، وسكون الياء، وبعدها شين
أخرى منصوبة، وفي آخرها الطاء.
هذه النسبة إلى "شمشاط" وهي بلدة من الشام، فيما أظنه، من بلاد
الساحل (1)، والمشهور بالانساب إليها:
أبو البريع محمد بن زياد الشمشاطي الفاضي، حدث عن عبد الله بن
حَدَرْي (2)، وسفيان الثوري. روى عنه متصور بن عمر الراوئ،
وأبو المغافل (3) محمد بن وهب (3) الحرازي.
وأبو الحسن علي بن محمد الشمشاطي. حدث عن أبي بكر محمد بن
محمد بن سليمان الباغتكي. روى عنه أبو جابر زيد بن عبد الله بن حيان
الأزدي الموصلي.
وأبو بكر جعفر بن أحمد الواسطي المعروف بالشمشاطي، سمع
الخنجر بن محمد الصواني، روى عنه أبو علي بن حمكّان الشمّاشاني (4).
وأبو العباس أحمد بن الحسين بن حمّان النسيمي الشّمّاشاني، حدث
بغداد عن محمد بن عبد الله بن الحسين المستعبدي (5). روى عنه أبو بكر

(1) قال ابن الأثير الجزري في "اللباب": "هي مشهورة، من بلاد الثغور الجزيرة، بالقرب
من مدينة آمن، بينها وبين حمّان، وتعتبر من الشام.
(2) في الأصول محرقاً، "سفيان بن سفيان... الابن الثاني. وهو مطلق في الأكاليل.
(3) في الأصول كلها: "العلي والفرج: "وهب" "لا هو كورا، زينب... وما أتت هو
الصابور، وترجع إلى التذبح.
(4) في الظاهرية والجيش، وفي الأصول "الهضام الأول"، والصابور كا أتت ضيتيه،
انظر فيها "التمدنوسر" و"طبقات الشام" للسّيسي. فيهما، "الإكاليل": 141.
(5) في الأصول المستعدي: "أبو بكر، هو الصواب. انظر "التمدنوسر" و"تاريخ بغداد"،
4: 106، 205، 1427.
محمد بن عمر البخاري. وقال: هو شيخ ثقة، قدم علينا من الموصل في سنة إحدى وسبعين وثمانية.

وأبو أحمد الحسن بن محمد بن يحيى العقيلي الشمالي قاضي شمالي.

حدث عن حمدي بن الريعي الراشد، والحسن بن السكين البلدي، وإبراهيم ابن راشد الكلبي، وإبراهيم بن اليم اليم البلاطي (1). وروى عنه أبو بكر ابن شاذان، وأبو حفص بن شاهين، وأبي بن معروف البزاز، ويوسف ابن عمر القواس. سمع منه سنة سبع عشرة وثمانية.

وأبو القاسم عبد العزيز بن سعيد الشمالي، حدث عن أبي بكر محمد ابن أحمد الرازي. روى عنه الشيخ الزهاد أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد ابن عبدوس النسائي الحافظ، وذكر أنه سمع منه بشمالي.

الشمالي: بفتح الشين المعجمة، وسكون الميم، وفي آخرها العين المهللة.


عبد الله بن العباس بن جبريل بن ميخائيل (1) الوراق الشمالي، يروي عن علي بن حرب، وحماد بن الحسن، وأحمد بن ملأعيب، وغيرهم.

(1) في الأصول البلدي ومثله في تارخ بغداد 6: 206 موضوع ترجمة البلدي، وغير كتاباً، ووقع محرراً في تاريخ بغداد 7: 417 موضوع ترجمة الشمالي هذا، إلى البابا، فليصبح وما بين المكونين مقتي من الظاهرة وليكن.

(2) مقط من أبيوسوية وليد وابن اللباب، وثبت في الأصول الأخرى، وانظر تاريخ بغداد 10: 37 آخر مطر منها.

(3) تفردت هيئة كبرى في زيادة ابن ميخائيل، وهي غير موجودة أيضاً في اللباب.

ولا تاريخ بغداد 10: 37.

387 –
روى عنه أبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين، ويوسف القواس، وكان ثقة ومنتسب سنة ست وعشرين وثمانمائة.

وأبو عمرو عثمان بن محمد بن العباس بن جبريل الوراق يعرف بالشَّمَّامي، يروى عن أبي الأحوص محمد بن الهميم الفاضل. روى عنه أبو القاسم بن النَّاجِج [ وغيره ] [1] [ توفي في شهر ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثمانمائة ] [2].

وأبو عبد الله محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن المقرئ البغدادي، يعرف بابن الشَّمَّامي، من أهل باب الطاق ببغداد، يروى عن إبراهيم بن محمد البزوري، وأبي بكر أحمد بن جعفر بن مالك الفقهيcour, سمع منه جماعة، ذكره أبو بكر الخطيبي في تأريخه، فقال: كتب عن بعض أصحابنا وسمعته يذكر عليه، ثم رأيت شيئاً من كتابه في كتاب ملحق بخط طري، وكان الكتاب قديماً لغره، والله أعلم، مات ابن الشامي في المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة [3].

---


[5] جاء بعد هذه الترجمة في الطاهري ولا تذكر تكرار تام لمجرمة أبي عمرو المتقدمة، ولم يثبت شيء في آياوسيا، وله كوردي إعادة لنفسه فقط: لا....


الشَّمِيزِيّ: فتح الشين المعجمة، وكسر الميم، وسكون اليم، المنقوطة بثلاثين من تحتها، وكسر الدال المهملة بين اليائس، وفتح الزاي، وفي آخرها الكاف.

هذه النسبة إلى "شَمِيْدِيْرَة" وهي قرية من قرى سمرقند، والمشهور

بالنسبة إليها:

أبو نصر محمد بن أحمد بن الحسن الأردي الشَّمِيْدِيْرِي، يري عن
الحسن بن علي الخالد، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدلي وغيرهما.
روى عنه عبد الرحمن بن أبي الفتح السراج، وعبد الله بن محمد بن مساعدة
القرئي، وأبو بكر محمد بن إسحاق العصيري وغيرهم، وكان حسن
الحديث، مستقيم الرواية.

الشَّمِيْدِيْرَة

= "الشَّمِيْدِيْرَة" فتح الشين المعجمة، واليم، وفي آخره نون. هذه النسبة إلى "شَمِيْدِيْرَة" وهي قرية من قرىإسترازاباد. منها: أبو علي الحسن بن جعفر بن هشام الطحان الشمسي الإسترازي.

قلت: "هكذا علم ابن الأثير ترجمة الشمسي، يقوله "روى عنه إبراهيم" فاتحه من هو، وأما "الشَّمِيْدِيْرَة" فستُأتي في كتاب المصنف، 309، والظاهر أن البند المتقدم من أصل ابن الأثير،" للانتساب.

وأما ضبطه لما فتح الشين: ففي "سجع البلدان"، "بكر الشين وفتح الميم". قال:

أبو سعد، فتح الشين.

وضبط ابن نقطة والذئبي الميم بالكسر، وإليه ينفعه الحافظ في "البحرين" ص 748.
وعلى كل ذي شين هذه غير "شَمِيْدِيْرَة" بضم الشين والميم وتشديد النون. ذكرها السيوطي في
الإبل. وقال: "مزرة بباب قسطنطين" وزاد الزيدلي في "النافذ" 9: 26 "أو
اسم قبيلة من العرب ينزلون هناك" ونسب إليها الخاقان في "البصيرة" شرف الدين الشَّمِيْرِي
وجعفر. قال الذين. قلت: "وحبس الكالان، ثم الدين ساحب الخاقان المشهورة على "الفا،
التقى عباس وicals الأخرى على "مني البيب" لابن هشام.

- 389 -
الشمسِيّت: يفتح الشين المعجمة، وكسر الميم، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنين، وفتح الراء، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى شمشيران وهي قرية من قرى مرو، على ثمانية رأسخ منها، خرّبها الغزّ في شوال سنة ثلاث وخمسين (1)، وأغاروا عليها وبقيت شاغرة مدة، ثم سكنها جماعة من أهلها، منها:

أبو المظفر محمد بن العباس بن جعفر بن عبد الله الشامسي الشاوازي (2)، سمع أبو حامد أحمد بن جعفر الشاوازي (3)، وأبا بكر أحمد بن محمد بن عبدوس الشموسي الحافظ، روى عنه أبو جعفر محمد بن أبي علي الهمداني، وأبو محمد عبد الله بن أحمد السمرقاندي، وكانت وفاته سنة نيف وسبعين، بأربعمائة.

الشمسِيّت: يفتح الشين المعجمة، والميم، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى شمشن وهي قرية على صحة (4) من كروم الاستراباذ، منها:

أبو علي الحسين بن جعفر بن هشام الطحان [الشمسِيّ] الاستراباذ.

من أهل استراباذ، روى حديثاً مضطرباً.

---

(1) أي بعد الخمسة، كما أفاده في "الباب".
(2) تعرف في الظهرية وليد إلى "الشاوازي" والمثبت وهو الصواب، وتقدم ذكر أبي حامد ص 272، وجعفر جدعان، فردت الألف.
(3) تأثرت هذه النسبة من موضوعها الناسب لها، وتحتها أن تكون قبل تسين، وقد ثبتت هذه النسبة في الأصول جميعها، ونقل كلام المصنف ياقوت في "معجم البلدان" والمخالف ابن حجر في "تيسير المحتبه" ص 448، وسقطت من أصل ابن الأثير قاستوردها على المصنف، فاظفر كلامه ص 389، تعليقاً، وانظر هناك الخلاف في ضبطها، والتصييز بتبين "شن" بضمتين فنون مشددة.
(4) تعرفت في الأصول، إلا أياضوفاً فلم تبف منها ومن "معجم البلدان".

---

390
الشَّمْيِكِيَّةِ: بضم الشين العجمة وفتحها (١)، وكسر الميم، وسكون
الباء آخر الحروف، وفتح الكاف، وفي آخرها النون بعد الألف.
هذه النسبة إلى شمِيْكَانٍ، وهي محلة بأصبهان، منها:
جعفر بن ناجية الشمِيْكِيَّة الأُصْبِهَانِيَّ، أدرك التابعين (٢). روى عنه
العمان بن عبد السلام.
وقدامة بن ميمون الشمِيْكِيَّةِ، كان ينزل شمِيْكَانٍ، سمع من روح
ابن سافر وغيره، ولا نعلم أنه حدث إلا ما روي عن واجدة في كتبه (٣).
وهو جد عبد الله بن محمد بن زيارة بن الصالح المهلب لأمه.
ومحمد بن أحمد بن تيمم بن سعد (٤) بن خالد بن عبد الله التميمي الشمِيْكِيَّةِ.
كان ينزل شمِيْكَانٍ، وهو ابن أخي الحسين بن تيمم، يروي عن محمد بن
حُمَيْد الرافعي [و محمد بن سليمان لؤلؤة، وأحمد بن أبي شريح الرافعي (٥)
وغيرهم. روى عنه أبو بكر محمد بن حمدان (٦) بن محمد الأصبهاني وغيره.
والمَلِّي بن فَرْوُقَ الشمِيْكِيَّةِ، سأَل سفيان الثوري عن مسألة في
الغنا (٧)، مات بعد التسعين.

(١) قال في الباب: » بضم الشين وفتحها إن شاء الله، فكان له وقفة في ذلك، فقد اقتصر
يافوت والسيوطي على حكاية الفتح.
(٢) له خبر عن عطاء بن أبي رباح في "تاريخ أصحاب" ١ : ٢٤٢.
(٣) الحديث في "تاريخ أصحاب" ٢ : ٢٤٤ وهو أن تخير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته
الطائرات لم يكن طالما.
(٤) في الأصول "سنده" إلا كورلي فقده "سيده" وكذلك "تاريخ أصحاب" ٢ : ٢٥٠ وحكي
أيضا أنه قال له "خالد".
(٥) زيادة من كورلي، وهي ثأينة في "تاريخ أصحاب" ٢ : ٢٤٥، لكن فيه "ابن أبي سريج
بهمة وجه، وليس فيه الرافي"، ويدعو لي أنه ترقيم، صوابه "الدارمي" وأحمد
ابن أبي شريح الداري هو من رجال هذه الطبقة. له ترجمة في "تاريخ بغداد" ٤: ٢٠٠.
(٦) حكاه في أبا صنيع وكورلي، وغيره "حوامن" ولم يذكره أبو نيم في "تاريخ أصحابه".
(٧) تحرفت في بعض الأصول، واشتبه في بعضها الآخر، والحقيقة من "تاريخ أصحابه" ٢ : ٣٣٩. وقوله "بعد التسعين" أي: ورامة.
٣٩١ -
الشَّمَيْهْيِيَّة: بفتح الشين المعجمة، وكسر الميم، وسكون الياء المقوطة
باثنتين من تحتها، وبعدها الهاء (1)، وفي آخرها اللون.
هذه النسبة إلى شمَيْهْيَة، وهي قرية من قرى مرو على فرسخين
منها، بأسلف نهر الأسدبذي (2)، والمشهور بالنسبة إليها:
محمد بن عبد الله بن قُهْرَاز (3) الشَّمَيْهْيَيَّة، إمام متقن، يروي عن
النضر بن شَمَّيْل، وعبدان، ويزيد بن أبي حكيم، والحسن بن يشر،
وجماعة. روى عنه مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه» ومات يوم
الأربعاء لعشر خلون من المحرم سنة الثنتين وستين وثمانين.
وأبو بكر عبد الصمد بن أحمد الشَّمَيْهْيَيَّة، يروي عن القاضي أبي بكر
أحمد بن محمد بن إبراهيم الصدقي. روى عنه أبو الفتح عبد الغافر بن الحسين
الكامل الحافظ، وحدث عنه في معجم شيوخه» (4).

....

(1) لم يضبط المصدر ولا يقاوّت حركة الهاء، وفي الباب» و» فيه: وفتح الهاء.
(2) فكذا في أياضون، ونحوه في الأصول الأخرى.
(3) اختفت النسخ في حكاية هذا النسب، والصواب ما أثبته. انظر ترجمته في النبّي.
وينظر من شريح مرسل للنوري 1 : 87 وجه آخر لضبط قهرذ: يضم الهاء والزاي
المشدة المفتوحة، غير الوجه الناجح الذي أثبته.
(4) هنا زيادة في كوبلي: صاحب ثلاثمائة، عن جده شيخ صاحب كتاب الحسين،
و كتاب السن»
باب الشين والثون

الشَّنْبَادِي : يُفسَر الشَّنْبَادِي المعجمة (١) ، ففتح النون ، والباء الموحدة ، بين الألفين ، وفي آخرها الذال المعجمة ،

هذه النسبة إلى شَنْبَادِي وهي (٢) قرية من قرى بلَج ، والشهر بهذه

ال نسبة :

أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن حامد الزاهد البلخي المعروف بالشَّنْبَادِي ، من أهل بلَج ، كان مُفتَراً من الحديث ، مأثلاً إلى الخير وأهله ، صحب أبا بكر الوراق الرمذي ، وروى كتبه عنه ، بروي عن أبي شهاب مُعَمَّر (٣) بن محمد ، ومحمد بن حيان الصغاني (٤) ، وإسحاق بن الهَيْيَاج ، ومحمد بن صالح بن سهل الرمذي. روى عنه الحكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وتوفي سنة خمس وخمسين وثلاثين سنة.

(١) ضبطت لها ياقوت في المعجم يفتحها.
(٢) في الأصول و الآيات : وظفني أنها من قرى بلَج إلا كورلي فلم تروي عنه ، وأذكر لما فيه من الجزء ، وملته في مجمع البلدان ، وليب اللباب السباعي.
(٣) الفتح من هيهان ٤ : ١٥١ ، وانظر فيه في تأريخ بغداد ١٠ : ٢٩٤ رواية المستمر من أبي شهاب .
(٤) هكذا وروى في الأصول كافة ، وفي تأريخ بغداد ١٠ : ٢٩٤ ترجمة الشَّنْبَادِي نفسه :

"محمد بن إسحاق الصغاني" وفِيه بعِد فَقد كانت وفاة الصغاني ٣٧٠ هـ ، ووفاة الترجم

٣٥٥ هـ ، فكم يكون عمر الترجم لما سمع من هذا الصغاني ؟ وكم يكون عمره لما توفي ؟

٣٩٣ -
الشَّمُّيَّةُ (1) : بفتح الشين المعجمة، والوين، والهمزة المكسورة بعدها.

هذه النسية إلى أَرْدُشُوْةُ وشَنْوُةُ هو : عبد الله بن كعب بن عبد الله بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد، والمشهور بالنسبة إليه : سفيان بن أبي زهير الشَّمْسِي، ومالك بن بُحْيَّةَ الشَّمْسِي (2).

الشَّنْوُةُ : بفتح الشين المعجمة، والوين، وضم الباء الموحدة، وفي آخرها الدال المهملة (3).

هذه النسية إلى شَبْعُود وهو اسم جد لبعض القراء، وهو : 

١) هكذا رسمت هذه النسية في الأصول و الإكاليل ۳۶۶ : بألف بعد التاء، على أنها تشبه إلى شَوْهُة من الفعل المركب أَرْدُشُوْةُ. وفي التماسير ص ۳۱۶ الشَّمْسِي بهمزة بين التاء والوين من غير أَلْف، وذكر الحافظ هناك سفيان بن أبي زهير الذي ذكره المصنف هنا، ثم كرر المصنف هنا - والحافظ هناك ص ۸۰۴ - النسية إلى شَوْهُة وذكر سفيان بن أبي زهير هذا. لكن اختلافا في الفضيحة، فانظر ص ۳۹۹ الآثية، ويبقى أن الكل جائز.

٢) حقق الحافظ ابن حجر رحمه الله في الطيبين ۵۸۱ و۲۱۱ و۱۰۱ و۱۱۰ و« الإصابة » ۳۶۵ أن بُحْيَة زوجة مالك، ولست أمها له، وإليها هو عبد الله بن مالك وأمه بُحْيَة، وعبد الله صحابي.

٣) شديد المصنف رحمه الله التون بالفتح، وهكذا سائرون المصدر، وقال الزبيدي في تاج العروس ۳۸٨ : وفتحت العامية وسكون النون في أصل الرماية بتشديد النون. وأما قوله في آخرها الدال المهملة : فذكره في الأصول جميعا، لكن ع셉 في مصوره ليكون على كلمة « المهملة » وكب جناتها في الخشاء : « المجملة » وجات فيها الدال ممطأة في جميع مواقف وثوردها في هذه النسية.

وكتب أيضا في حلية نسخة الظاهرية : وفي نسخة بالغ الدال للعجب في موافع.

وقطع المصنف في ضم هذا الحرف : إن الأثري في اللباب، والسيبوطي في القلب، فصرحا بأنها ذال ممطأة.

وذلك ابن خلكا في الوثقات ۴ : ۱۳۱ وأورد صاحب القاموس في باب الدال المجملة، وتابه إمامه ۵۸ : ۸۹ ودحر إلى خلاف في ذلك، وتأتيهم الأستاذ الزركلي في الأعلام ۱۹۹، فاتبعه الدال فقط. والله أعلم.

٣۹۵ –
أبو الحسن الشابّي، وأبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشابّي
المقرّر المعروف بعلام الشابّي، وإما قبل له الشابّي لأنّه قرأ على ابن شابّي، ولقدّم له روي عنه وعن غيره كثيرة في القراءات، وتكلم الناس في رواياته، وكان أبو الفرج الشابّي يذكر أنه قرأ على أبي العباس أحمد بن سهل الأشتي الذي تكلم الناس فيه (1)، قال: وقرأ عليه القرآن بحرف ابن كثير، وزعم أنه قرأ بذلك الحرف على أبي بكر بن مجاهد، قال الحطب (2): سألت أبي الحسن الدارقطني عنه؟ فأساء القول فيه والتناه عليه (1)، وقال: وسعت أبا الفضل عبيد الله بن أحمد الصيرفي يذكر أبا الفرج الشابّي فعظم أمره ووصف علمه بالقراءات وحفظه للفسر، وقال: سمعته يقول: أحفظ خمسين ألف بيت من الشعراء، ولقرآن، وكان مولده في سنة ثمانية ومتين وثمانية وثلاثمائة.
وأبو الحسن محمد بن أحمد بن أبو بكر بن الصلّت بن الشابّي المقرّر المعروف بابن شابّي من أهل بغداد، حدد عن أبي مسلم إبراهيم بن عبدالرحمن الكعبي، وبربر بن موسى وابن الحسن الجعفي (4)، وإسحاق بن إبراهيم الدرباري، وعبد الرحمن بن جابر الكلّاعي الحمصي، وعن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر، روى عنه أبو بكر بن شاذان، وأبو حفص

(1) نقل الحافظ ابن الجزري رسمه الله في طبقاته، قال: وتوفّه الخلفاء الأعلاء الهذاني وأتقى عليه، ولا نحكم عدي القراءة على الآثاني.
(2) في تاريخ بغداد، قال: في الأصول «عبد الله» إلا كتب في أبيه الله، في مؤلفه في رداً على شهيد بغداد، وطباث القراء.
(3) ثمّا آخره.
(4) أيّمت في الأصول إلا أياضونا، فكانت، واضحة ما تقدم نسخة الحنين، ومحفظ في تاريخ بغداد، قال: إلّا للحرين. 395
ابن شهين، محمد بن إسحاق القطعي و غيرهم، ذكره أبو بكر أحمد
ابن علي بن ثابت الشنيري في "تاريخ بغداد" (1) فقال: "أبو الحسن
الشجاع، كان قد تحيث حروفًا من شواذ القراءات تختلف الإجماع
وقرأ بها فصنف أبو بكر بن الأباري وغيره كتبًا في الرد عليه، وذكره
إسماعيل بن علي الخطيبي في "كتاب التاريخ" قال: "وذكرت بغداد أمر
رجل يُعرف بابن شنبود يقرأ الناس وقرأ في المحراب محرفًا يُخالف
فيه المصحف، مما يعود على عبد مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما
ومعه، بما كان يقرأ به قبل جمع المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان
رضي الله عنه، ويتبع الشواؤذ وقرأ بها ويجادل حتى عظم أمره وفُحيش
وأدرك الناس، فوجه السلطان فقبض عليه في يوم السبت ليست خلوه من
ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة، وحمل إلى دار الوزير محمد بن
علي بن مسلمة، وأحضر القضاة والفقهاء والقراء، وناظره، يُعين الوزير
بفضيلهم فأقام على مذهب عه، ونصرته، واستنذل الوزير عن ذلك، فأبى
أن يتولى أو يرجح مما يقرأ به من هذه الشواؤذ المنكرة التي تزيد على
المصحف والغلافه، فأدرك ذلك جميع من حضر المجلس وأشاروا بعقايه
ومعاهما بما يفضطرب إلى الرجوع، فأمر بتجريد إقامته بين الهبازين
وضربه بالدربة على قفاه، فصرد نحو العشيرة ضربًا شديداً فلم يصر
واستغفاته، وأعد بالرجوع والتوية، ففجع عنه، وأعيدت عليه ثيابه
واستئنافه، وكتب عليه كتاب بتوبته وأخذ فيه خطمه بالتوية، ثم مات في
صرف ثمان وعشرين وثلاثمائة (2).

(1) في الأصول "عمود" إلا كوبيري و "تاريخ بغداد" 1: 280 موضع "ترجمة الشنيري،
وقد سبقت ترجمته عند الطبيب قبل قليل 1: 211 على أنه "محمد بن إسماعيل"، فأثناه.
(2) حكاه في أياضونا و "تاريخ بغداد" ليس في معناها ما ينسخ السياق، وفي لين
و "طبقات" ابن الجوزي 2: 55: "المباريات"، وأثبتت في "الأصول".
(3) وقيل: سنة سبع وعشرين، وقيل: خمس وعشرين. كما في "طبقات" ابن الجوزي 2: 54
وتأثر ترجمته كذلك وقول الحافظ الذهبي فيه: "الرجل كان ثقة في نفسه صالحاً دقيقًا معينًا
في هذا الشأن، وإلا الخلق عليه في قراءته بالشواؤذ."
وأبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر القريء الشَّمْشِيُّود.
يعرف بِلغام ابن شَبَنْد، خرج عن بغداد وتَغَرَّب، وحدث بِجُرْجَان.
وأصحابه عن إدريس بن عبد الكريم المقرئ، وأبي الحسن بن شَبَنْد.
روى عنه أبو نصر محمد بن أبي بكر الإسفائي، وأبو نعيم أحمد بن عبدالله
الحاكِفَ الأصفهاني، ومات بعد سنة سبع وأربعين وثلاثمائة، فإن أبا نعيم
سمع منه في هذه السنة (1).

الشَّمْشِيُّود: بفتح الشين المعجمة (7)، وسكون النون، وفي آخرها الجيم.
هذه النسبة إلى شَنْج، هكذا رأيت بتخطي مقتداً مضبوطاً في "تاريخ
نسْف" لأبي العباس المستغرقي، وهو اسم لبعض أجداد المستغرب إليه، وهو:
أبو طاهر عبد بن علي بن محمد بن أحمد بن شجاع بن إسحاق بن محمد
ابن شَنْج الشَّجاعي البخاري، وجدته [ محمد ] (7) هو بالوش الرفقة، غير
أبي نصر بِشجاعي، وكان يروي عن أبي [ علي ] (4) إسماعيل بن محمد
ابن أحمد بن حاجب الكُشَائني، وأبي الحسن محمد بن علي بن محمد العلوي
الكُشَائني وحراهما، سمع منه أبو العباس جعفر بن محمد [ (4) المستغرقي

(1) قال الإمام ابن الجوزي في الطبقات (2) : 92 بعدما ذكر هذا: "قلت: توقي فيما أحسب
سة نضع وخمسين وثلاثمائة".
(2) هكذا في الأصول عامة "فتح الشين" والذي تقول ابن الأثير في "البُهْب" عن المصنف
التراجم: "يكسر الشين" ولا احتمال أن يكون هذا من التحرير في نص "البُهْب" أو
طبهج، فقد جاء كذلك في "الكَال"، وضفت الملاحم في "الإكال"، 97، والحاكِف
ابن حجر في "التبيس" ص 274: "يكسر الشين". وانظر التعبير على "الإكال".
(3) زيادة ملموسة من كورلي، وفي ليدن فقط "وهو بانوش" ... واعتماد عليه الملاحم حسب
فحملنها لِل.owner's" بِين كلام المستغرقي. انظر تعبير على "الإكال"، 97،
ويستحب أن نقل في تلبية على "447" النص: "وهو جد بانوش" ... و. ومراد
المصنف هذين الأولين لا الحاس، كما يستفاد من "الإكال" و"التبيس".
(4) سقط من الظاهرة .

---
397
الحافظ، ونافله أبو رجاء قبيبة بن محمد الشماني، وغيرها، ومات بعد سنة خمس عشرة واربعاء.

الشتّعي: يضم الشين المجمعة، وال Ön الساكنة، وفي آخرها الحاء المهملة.

هذه النسبة إلى الشّنْح، وهو اسم لوالد يزيد بن الشّنح الصّنعاني (1). قال ابن أبي حامم (2): روى عن عطاء. روى عن معمر. سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: هو مجهول.

الشتّوي (3): بفتح الشين المجمعة، وال Ön، بعدهما الواو.

هذه النسبة إلى شَنْوَة (4): ويقال للأذر [أذر] [شنو] [شنو]...

والشتّوي بذة النسبة:

وشمنش من القام الشّنوي، من الأتباع، يروي عن نافع وغيره، يقال: هو والد القام بن غصن.

---

(1) أما الشّنح: فهذا متعلقه النسبة، وجاء في التاريخ الكبير في البخاري 358/2/1 و«الجرح والتعديل» 2/2/357/1: الشّنح، وجعله البيهبي في الميزان 2/90. وتابعه الحافظ في القاسم 2/94، و«السنج» وقال: ذكره ابن أبي حامم في باب الشين المجمع فقال: زيد بن الشّنح، وأباصل الصنعاني فذكر في أحمد، ويذكر باب الصناعية. أولى المصادف الأربعة السابعة الذكر، وفي كورلي والظاهرية الصنعاني، وفي اللباب: الصناعي - الفقه - وما أثر من الأظهر، فكل من علم وعبّد بغير حجازي، من جهة صناعة الباب.

(2) في الجرح والتعديل 2/2/357/1 وتابعه البيهبي في الميزان، وزارد عليه الحافظ في السناء قوله: «وذكره ابن حيان في النافع».

(3) هكذا روى في الأصول و«اللباب». وفي الإكال 5: 110 وإلى البغدادي ص 348. والشتّوي وذكرت نسبة الشّنوي، والمنصور إيه واحده، والكل جائز. والله أعلم.


(5) زيادة من كورلي و«اللباب».

---

---
وسفيان بن أبي زهير النمري (1) الشُّوَّوي ، من أرد شنوة ، له صحة.
روى عنه عبد الله بن الزبير ، والسابق بن يزيد .
وسفيان بن يزيد الشَّوْوي الأزدي ، من أرد شنوة ، قال : كان في
كتاب وفد غامد (2) : في كل مال نوع قد استغني لسانه عن اللبن . روى
عنده محمد بن سيرين (3) .

الشَّوْوي : يفتح الشين المجمدة ، وكسر النون المشددة.

هذه النسبة إلى شن ، وهو بطن من عبد القيس ، وهو شن بن
أفْصْحَى بن عبد القيس بن أفْصْحَى بن دُعْمُيِّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن
نزار . ذكره ابن مكولا ، والمشهور بهذه النسبة :
الصفن بن حبيب الشَّوْوي ، روي عن سعيد بن عمرو الكندي قال :
شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . روى عنه عبيد الله بن حريث
الكندي .

وشيّب بن عمارة الشَّوْوي ، قال : سألت قادة عن رجل طلق زوجته
سراً وحَّدُها في العلانة ؟ قال : لا يأنيها إلا وهي كارهة . روى عنه أحمد
ابن عبيد الله الفُطَّانِي .

وعقبة بن خالد الشَّوْوي ، روي عن أم شبيب ، عن أم سلمة ، روى
عنده مسلم بن إبراهيم .

(1) زاد في الباب : « وقيل : الشمري ، ولهما منقوشان على أنه من شنوة ، ولعل في
أجداد مرة أو تيرة » . أما نسبة الشمري فقوله قبل في اسم أبيه ، وأما التصري
فEMALE E ABD AL-LAH AL-FUTANI .
(2) قال ابن المديني وغلاية : اسم أبيه الفرد - وفي الطيب بعد في 110 : القرد - وقيل : فيبر بن
مرارة بن عبد الله بن مالك . وقيل فيه : النمري ، لأنه من ولاد النمور بن عبان بن نصر
ابن زهران .
(4) تابع المصنف ابن أبي حام في المصدر المذكور : وقال البخاري في التاريخ بعدة 267 867 منقطع .
وعمر بن الوليد الشَّنْشَنّي ، يروي عن عبد الله بن برَيادة . روى عنه كعب.
وأبو حَرَّمٍ (1) الزبير بن الشَّعَاشُع الشَّنْشَنّي ، يروي عن أبيه ، عن علي.
روى عطاء بن الحسين الشَّنْشَنّي .
وزيد بن طلْقُ - وقيل : طَلْقُ - العبدي الشَّنْشَنّي ، عن علي قال :
لما تزوجه فأطامه . روى عنه ابنه جعفر بن زيد الشَّنْشَنّي [يروي عن أبيه ،
عن علي ] (2) ويروي عن جعفر بن زيد ابن العباس بن جعفر ، والعباس روى
عنه نصر بن علي الجهميّ الأصغر (3) .
والعباس بن الفضل الشَّنْشَنّي ، يروي عن أمه (4) عن صفية بنت حبيبال
وعنه عبد الرحمن بن عمرو بن بُعْلَة البصري .
ويزيد الأعرج الشَّنْشَنّي البصري ، يروي عن بكر بن عبد الله ، ومورق ،
وبجاد . روى عنه سعد بن زيد آخر حداد بن زيد ، ومهدى بن ميمون ،
وحماد بن زيد ، والحسين بن أبي جعفر ، وحذف بن سليمان الصَّبِعي .
وظلحة بن الحسن الشَّنْشَنّي ، يروي عن الزبير بن الشَّعَاشُع (5) .
والأعرج الشَّنْشَنّي الشاعر ، وهو أبو منذر يشتر (6) بن منذر ، كان مع
علي رضي الله عنه يوم الحمل .

------------------
(1) في كويرلي والظاهري « حرم » وفي ليدن تحت الحاج، خط مائل ، إما كررة للحاء، وإما ياء
بعدها . والطبت مع ضبط ممأوصوفاء. انظر في الآتك » وتعلية ٤٠٤ والتهيئة على
تاريخ البخاري » ٤٠٤ وعلي » الجرح والتعديل » ٤٠٣/٢/١ .
(2) زيدان من ممأوصوفاء ، وهي مستفيدة من ممأوصوفاء .
(3) في الأسول » الأسمر » إلا كويرلي فلأتبت منها ، وهو الصواب ، والمراد الجهمي المفيد
لا يجهد ، وكل من عدة مسيا ي ☼ نصر علي » . انظر ترجمته في الشَّعَاشُع ٢٨/٢/١ - ٣/٣ - ٣/٣ ٣/٣ ٣/٣
(4) هذا ما تثبت واضحا في الأسول كلهما ، وي الاكال : ٤٠٤ وفي » التصوير »
ص ٤١ محرقا ، في ظن أن بُن » !
(5) في الأسول » والشعاش » إلا كويرلي فلم تثبت منه ، ومنه في » الاكال » ٤٠٤ ،
وقد تقدم ذكره قبل أسرار .
(6) هكذا في الأسول و » التصوير » ص ٤٠٤ وغيره ، لكن فيه ٧٦٩ : شبر بن منذر
الأعور ... وبعد أسرار قال الحافظ ، وقيل في ابن منذر : بشير، يتقدم الموحدة
فكان الأسول شبر، ويحوز الوجه الثاني المثبت هنا .

٤٠٤ -
باب الشين والواو

الشوارب: بفتح الشين المعجمة، والواو، وكسر الراء، والباء الواحدة.

هذه النسبة إلى "أبي الشوارب" وهو (1):

أبو محمد الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
الأموي الشوارب، من أهل بغداد، وله استعداد مدينة المنصور بعد عزل أبي
الحسن الأشتياني عنها وكانت ولاية ابن الأشتياني لما ثلاثة أيام حسب، وكان
ابن أبي الشوارب خسفة السيرة، جميل الوجهة، قريب الظهر، قريب الشه، من أبيه، وحده
على طريقهم في باب الحكيم والسماح، لم يزل واليا على المدينة إلى النصف
من رمضان سنة عشرين وثلاثماثا، ثم صرفه المقدار، ومات في يوم عاشوراء
سنة ثمان وعشرين وثلاثماثا (2).

وجده الأعلى أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وابن
الشوارب هو محمد بن عبد الله بن أبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن
أبي العيسى بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (3)، البصري الشوارب،
شيوخ صدوق (صاحب) (4) من أهل العلم، سمع في عوائنة الوقاح، وعبد
العزيز بن المختار، وعبد الواحد بن زيد، روائي عنه أبا إسماعيل المذهب،
والحسن بن علي الحصري، وأبو بكر بن أبي الدنيا، ومحمد بن جرير

(1) يزيد ترجمة من يعرف بـ "الشوارب"، أما "أبو الشوارب"، ففيهم ونسبه عبد أسر.
(2) هكذا في الأصول، والذي في "تاريخ بغداد" 7: 340، "خمس وعشرين وثلاثماثا".
(3) هكذا نسب أبي الشوارب في الأصول، وهو "الباب"، و"تاريخ بغداد" 12: 190.
(4) وصقت منه في 3: 194 قوله "أبي عثمان بن عبد الله".
(5) زيادة من كورالي، وعبارة صالح جزرة كما في "تاريخ بغداد" 7: "شيوخ صدوق".
الأنساب (26) ج 7 2041 -
الطبري، وأبو بكر محمد بن محمد بن الباغندي، وأبو القاسم البغوري. وفي سنة أربع وثلاثين وثلاثين متولى مهى المتولى من الكلام في القرن، وأشخص الثقناة والمخدشين إلى سر من رأى، منهم محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وابن أبي شيبة (1)، ومصعب الزبيري، فأمرهم أن يجدوا بسر من رأى ووصفهم، وكان يقول: استأذنت المتولى أن أرفع إلى البصرة، ولوددت أن لم أكن استذنته، لأنني جعلت دعايا في المشاهد كلها للمتولى، وذلك أن صاحبيا عمر بن عبد العزيز جاز الله به برد المظالم، وجه الله بالمتكول برد الدنين، وما في جمادى الأولى سنة أربع وأربعين ومائتين.

وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الاموي الشواربي [ البصري ] (2) وفي القضاء بسر من رأى وبغداد مدة، كان حسن السيرةعموداً في وطاني، غير مائل عن الحق، سمع أبو الوليد الطياري وأبا عمر الخويسي، وسهيل بن يكير، وأبا سلمة الشبوعي كي، وإبراهيم بن يرشار روغة عنه يحيى بن محمد بن صاعد، وأبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاش، وإسحاق بن أحمد الكاذي (3)، وعبد الباقى بن قانع، وكان ثقة صدقاً، ومات إسرايل بن إسحاق (4) مكثت بغداد بغير قاض ثلاثة أشهر وستة عشر يوماً، فاستقاض في يوم الخميس عشر خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين ومائتين علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب على قضاء المدينة - يعني مدينة النصر - مضافة إلى ما كان يتلقده إلى القضاء.

(1) في الأسول، وابن 900، إلا كورنيه وابن 120، وكذلك في تاريخ بغداد، فأحلاته.
(2) في الظاهرية، وابن، الكاذبي، وفي كورنيه، الحادي، ولم تظهر في أياضوية، والمثبت من تاريخ بغداد وهو الصواب، إنفاذ نسبة الكاذبي.
(3) يزيد الإمام القاضي، إسحاق بن إسحاق الأزدي المالكي، إمام المالكي في عصره، للموقف سنة 282. له ترجمة في الفيلج المذهب، من 92، و99، تاريخ بغداد، 5. 282.

- 402 -
بسر من رأي وأعمالها، وقبل هذا كان قاضي القضاة بسر من رأي في أيام
المعتر والمهند، فلما توفي الحسن وجهد المعتمد يعبد الله بن بطي بن خاقان
إلى علي بن محمد فزعاه بهذه القضاة، فاستمع من قبولاً ذلك، فلم
يبرح الوزير من عهده حتى قبيل وتقلد قضاء القضاة، ومكث يدعو بذلك
إلى أن توفي. [...] وعلى بن محمد رجل صالح صفح السرر، عظم الخطر,
متوسط في العلم بمذهب أهل العراق، كثير الطلب للحديث، ثقة أمن،
لا معنى عليه في شيء، حسن التوقي [1] في الحكم، على طريقة الشيوخ
المقدمين، متوافق مع جلالة، حمل الناس عنه حديثاً كثيراً، وتوثّق
ببغداد في شوال سنة ثلاث وثمانين ومائتين، وحمل إلى سر من رأي
ودفن بها.

وأبو الحسن علي بن محمد بن جعفر المرقري [2] المالكي، يعرف
بالشاوربي، ولي القضاء يكتسبا بلدة فوق بغداد، وحدث بها عن يونس
ابن أحمد الرافضي. شيخ بروي عن هلال بن العلاء. روّى عنه أبو منصور
محمد بن محمد بن عبد العزيز العكاري، قال أبو بكر الخطيب [3]: وسمعت
التوفيق ذكر هذا الشاويبي فأخذه عليه، وقال: قبل له: هن الشاويبي
نسبة إلى ابن أبي الشوارب؟ فقال: لا، ذلك وقراً ومست من قريش.
وقال لي أبو منصور ابن عبد العزيز: مات الشاويبي تعبيرا بعد سنة أربعمئة.

---

(1) زيادة من آياضوفية وكررلي، وهي كذلك في تأريخ بغداد 12: 60.
(2) في الأصول المشرقي والمثبته من تأريخ بغداد 12: 96، ويشبه ما نصه آياضوفيا
(3) في تأريخه 12: 96.
الشُّوَالِيّ: يفتح الشين المعجمة، وتشديد الواو، وفِي آخرها اللام.

هذه النسبة إلى "شَوَال" وهي قرية من قرى مرو، على ثلاثة فراسخ منهما، كثيرة الخير، لَّا بها ضيعة، حدث من أهلها جماعة، منهم: أبو ظاهر محمد بن أبي النجم بن محمد الشوالي الحطيب، كان من أهل الخير والذين وضِعَوا الرجاء، ملِيح الشيبة، سمع الإمام أبا عبد الله محمد ابن الحسن المُهْرَبَّيْنَاء مَشْكَالَيْنَ (١)، وأبا الخير محمد بن موسى بن عبد الله الصفار، وأبا الفتح أحمد بن عبد الله بن أبي سعد الدُهمانْي (٢) صاحب أبي العباس السراج وغيرهم، وكان يدخل البلد أحيانًا، سألته دخول البلد لقراءة الجامع الصحيح للبخاري، فأجاب فقرأ عليه في خاتمته الْبَرْمُوْيُ (٣)، وانتخب عليه جزءًا من شيوخه، كتب عنه الناس إِفَادَيْنِي، وكانت ولادته في حدود ستين وأربعمئة، وتوفي سنة الثَّانِئِين، وفِي ثلاثين وخمسين (٤) بقرية شَوَال ودفن بها.

ومن القداماء: محمد بن محمود بن سانان الحُجوُرْي (٥) في الشوالي، هكذا ذكره أبو زرعة السَّنيجي (وقال) (٦): تُحَل إلى قرية شَوَال، ومات بها سنة الثَّانِئِين، وسعين وثلاثين وله ابن مائة سنة، صلى عليه عبداً.

(١) تَحَكَّر في الأصول، والصواب ما أثبته، وَلَن تَصَفَّح فيه أَيْنَّه. ١٨٣.
(٢) هكذا نَجَف في الأصول تاريخ ولادته ووفاته، وكذلك في "الباب" و"المعم" لياقوت، والَّذِي في "التحريب" المصنف ورقة ١١٥: "كانت ولا دُقْت قبل ستين وأربعين، وَتَوَفَّى بأي شوال" ليلة السَّبَت السادس عشر من ذي القعدة سنة ثَلَاث وتَلَاثين ومائتين.
(٣) في الأصول "النَّفوِرْي" إِلَى الظاهرية فِي يَبِيعه وَرَحماً "الوجودي" وَتَحَرَّر النسخان؟ فَلَم يَذِكَّرها المصنف ولا غيرها، وأَنْتَا كَأَنْ تَرَى اسْتَنْتَناً بِقَوْل المَصنفُ فِيّ سِبْقٍ ٢٥٠٦: "يَجْنُودُ مِن قَرْرٍ مَوْرَفْ يَفْيِنْ الْمُتَرَجِّمُ أَوْلاً" سِبْقًا، ثم انتهى إِلَى بِجاورِهَا: شَوَال.
(٤) زِيَادَة مِن كُورِيَّ.
(٥) ١٠٤٩٤.
ومن القديمين من هذه القرية : أبو عبيدة موسى بن كعب بن عبيدة بن
عائشة بن عمرو بن السريّ المربي (1) السواري ، أحد القبائل الأثني عشر ,
وكان من مشاهير القواد ، وقد قبضت حفظه بعده بالبريد ثم كتبه فتحـهعت أستانه ,
فما زال كذلك حتى مات , وكان أبو مسلم ولاه سجـس ثم ولاه تـس ,
وخارب بها عاصم بن قيس فهزمه , وبقير شوائل إلى الساعة دـركة يقال لها دـركة
موعدي بن كعب , وقد قبضت حفظه بعده بالبريد ثم كتب إلى أبي سلمة
الخلال (2) لمهره بأمره , فلما وصل إلى أبي سلمة وجد الأمر مضطراً
في استخلاف أبي العباس السناح , ووجد عـبا سلمة عازماً على صرف الأمر

(1) هكذا في الأصول ورمان المصدر "أبو عبيدة الـماضي" لم يمحو في المحرر "لى حبيب ص" ٤٦٥ : "أبو علي" وجعل "أبو عبيدة" كنية المالك بن هليم المزاحي , وجعل "عبيدة" كذلك
بـيها , والذى في "جهة أصاب" بـن حزيم ص ٣١٤ : "عتيقة" ! ، وفيها : "بن
عائشة" ووعند بن حزيم "غادية" !. ، وفيها : "المراي" وفي "تاريخ الطبري" ٣٩١ : "المرأي" لكن سـيتي في مطلع من حرف المـل "المرأي" أنـا نسبة إلى " أمرة النـبـ" ,
ومعه نسب إلى جده أميرـة المسـب بن زيد سنة ، والمصـنف لم يذكر هذا المـعـن فين ينـبـ
إله , فاستدرك عليه ابن الأثير في "الباب" ٣١٢ : ١١٢ ، فالصواب الرسـم الذي أنهـه .
وقول المصـنف "نـاحية القبيـل الأثني عشر" هـكذا هو المعروف في التواريخ , انظر ملا
وقد سمح ابن حبيب في المحرر "لى حبيب" ص ٤٥ : ثلاثة عشر .

(2) هو أسـد بن عـبد الله الفصـري , أمير خراسان لـي نـيبيه , ولاء تمـريـاً أعـوـه عـبد الله
الفصـري المشهور , وكانت وفاـة أسـد سنة ٢٠٠ . ونـاظـر فـعله هذه موسى بن كعب في
"الكامل" : ٢٢ : في حبادسة سبع عشـرة وـالكـان .

(3) في الأصول "أبي بن سلمة" إلا كـورلي فكا أـبيه , وئـوده ماـيايـ مكرـاً مرتين . ونـها
أيضاً : "الحلاـ" بـالحـبـل الـملـة إلا أـيا صـوفـاـ فيـالـحـبـل مع الـصـيط , وأيـده ما في
"الطبري" : ٣٥٤ و ٣٦٥ فـاتـه . وهو أول وزـير لـأبي العباس السناح , كما في
"مختصر التاريخ" : ٤ : ١١٣ .
فلمما قام أبو العباس بالأمر، أنفذ عمّه عبد الله بن علي لمبارية مروان، وموسى بن كعب على البريد، وكان يوم هزيمة مروان حاضراً، ثم وفاه أبو العباس السنّة سنة أربع وثلاثين ومائة (۱)، وأقام موسى بالسند، وتوفي أبو العباس، وقال بالآمر أبو جعفر، فلما اتّهر أبو مسلم عن المنصور، وقصد خراسان كتب أبو جعفر إلى موسى بن كعب بوليّته على خراسان، وأمر أن يستخلف ابنه عبيدة (۲) على السند، ويقصد نسامور فيمن معه من أهل خراسان والجزيرة والشام، فإن قرر أبو مسلم منه من النفوذ والتمكن، ففعل، فلما بذل في بعض الطريق ورد عليه كتاب المنصور يخبره بقتل أبي مسلم وأمره بالقدوم عليه، فيتم الهاشمية، وشّخص مع أبي جعفر المنصور سنة إحدى وأربعين ومائة إلى بيت المقدس، فولاه مصر، فمكث بها عشرة أشهر، ثم قال أبو جعفر: إن وجدت في كتاب أبي أن أهل مصر يمتنون رجلاً مجهولاً يقال له موسى، وما موسى بن كعب بالجهول، ولكن أكتر أن أخطر به، فعزله وقدم به الهاشمية، فولاه الشّرط، وكان المسبّب بن زهير خليفة، ثم مات بالهاشمية، وابنه عبيدة (۳)، خلاف أبا جعفر وخلعه، وذلك أن أبا جعفر استقدمه فخافه المسبّب بن زهير على مكانه لأنه ولي الشّرط بعد موسى، وكتب

---

(۱) هكذا في الظاهرة ولبيد، ولم تظهر في أيّاصفياً، وفي كورنيل سبع وأربعين ومائة.
(۲) هو الصواب كما في الأصول و «الطبري» ۷ : ۵۱۱ و ۱۲۱ و ۴۳۸ و ۴۳۵ و ۴۳۴ و ۴۳۳.
(۳) وفي جمهرة أنساب العرب ص ۲۱۴ : «عبيدة».
إليه يخفة بالمحاسبة، وكان فيما كتب إليه هذا البيت:

أرضك أرضك إن تأتمس
بسمة، ليس فيها حلم
فوجئه إليه عمر بن خنساء، فقاتله ستة ثم هزمه، فقصه سبب،
وعليه زهير بن زينة، فوجه إليه شيبة بن حسان الزمري وغيره، فلقوه
في المفازة فقتلوه، وحمل رأسه إلى البصرة فصلب وعجب ضيفر

ومن هذه القرية من النقباء: أبو عمرو لاهم بن قريط،
أبو الحنوب بن لاهم، رفاعة بن عوف بن قُدِمان بن جَلِيلِه،
حذافة بن عاصفة، ابن أمير القيس بن زيد مناة بن زعم المداني،
من هذه القرية، وقريت كنيته أبو الحنوب، وبَرِي، كنيته أبو رمثة.

(1) من كوبري، وفي أياوسية، بيعة، وهي مسجدة في نيدي.
(2) فكذا في الأصول والمصادر كلها. وفي الإكلا، 4: 495: أجزه فهو إما
تعريف وهو أقرب. وإما أنه لا له، والأخير أعلم.
(3) في الأصول، قريبًا كلامه، في المعاجم، 2: 139، والأخير، في الإكلا، 6: 210،
(4) في الأصول، سري و زهير روكحها، إلا أن ياسوفيا، فالاسم، قريب، جدا ما أشبه،
وفي المعاجم، 2: 139، والأخير، في الجهرة، ص 215، والإكلا، 6: 101: سري
أيضا، ما أشبه هو الذي جاء في التفسير، في 150, والإكلا، 6: 97، والكتاب،
(5) في الأصول، عصمة، وعدن ابن حزم، عصمة، بالتصريف، وما أشبه هو الصواب، كا في
الإكلا، 6: 96، والكتاب، 2: 139، والإكلا، 6: 101: قال، فيه، أي في الجهرة، عصمة، مكان
(6) في الأصول، المراء، والثبت هو الصواب، انظر ما تنتمي ص 403 رقم 1
(7) تعريف في الأصول إلى ديمية وشيكة، و funcionários و الثابت هو الصواب، كما في
الإكلا، والمصادر المذكورة بعده.
هو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان قريبًا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرًا ثم صار مع عتبة بن زرارة بالبصرة، ومات في بري يُبرئ (١) بها، وبيان قريبًا بالبصرة إلى أن خرج ابن عامر فتوجه قريبًا مع الأحذف وشهد معه فتح مرو الروذ والطاف والقان وبلغهم ثم رجع الأحذف إلى مرو الروذ وأقام قريبًا بمرو الروذ ثم خرج حتى نزل مرو في قرية شاقظم زل بها، وعاش مائة سنة وستين وعشرين سنة، ولد له لا زره بعد مائة وكان لا زره يعدل سليمان بن كثير في القدُح والمحل، ثم قتل أبو مسلم لإعلامه نصر بن سبأر بقنله، وهو الذي قرأ في إن الملايا تأتيرون يك ليسكم ذوك (٢) وقال إنه قتل له بينه وبين سليمان بن كثير من المصاهرة فإنه كان مزوجًا بم حرب بنت سليمان، ثم هلكت فتزوج بنتها أم سلامة بنت يزنودة، والذي تولى قتل لاه حماد بن صخر بن عبد الله بن بريدة، ولم صار (٣) أبو مسلم من خندقه إلى مدينة مرو كان لا زره بن قريبًا على مسرته (٣).

الشَوْخِنَاكِيّ : بضم الشين المعجمة، وسكون الراو والخاء، وفتح النون، وفي آخرها الكاف.

هذه النسبة إلى [شَوْخِنَاكِ] (٤) قرية من قرى سمرقند، منها :
أبو بكر أحمد بن خلف الشوَّخانتي، يروى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ونافذ بن خلف الققطان، ويعقب بن إسماعيل الخنَّاف، وحاتم بن روح الكيسي (١)، وغيرهم. روى عنه ابن محمد أحمد، وأبو أحمد بكر بن محمد الوَرْسَسَيْنِي، وأبو العباس أحمد بن محمد بن جعفر الكشاني.

وإيَّاه أبو منصور محمد بن أحمد بن خلف الشوَّخانتي، يروى عن أبيه، ومجي بن علي الحمداوي (٢) البخلوي، ونصر بن الأصغي (٣) البخلوي، وأحمد بن غالب الطالقاني، ومحمد بن إسحاق الحافظ الكرائيسي، وغيرهم. روى عنه رحمة بن واها الفرغاني (٤)، وأبو بكر محمد بن علي بن أحمد الفرقاني، وعبد الرحمن بن محمد بن داوود الصمرم، وجماعة.

وأبو محمد عبد الله بن محمد عن أحمد السمرقندي المؤذن الشوَّخانتي، يروى عن محمد بن مشتمل بن إبراهيم بن شمساس السمرقندي. روى عنه أبو محمد الباهلي، ولا يعتمد على روایات الباهلي.

الشوَّخذ: يفتح الشين والدال المعجمتين، بينهما الواو الساكنة، وفي آخرها الباء الموحدة.

هذه النسبة إلى شوَّخذ وهو اسم بلدة:

(١) في كوبنلي والطاهرية بالشين، والمنبت من غيرها، وهو أول. كأسال في محلة.
(٢) من أياضوفيا والطاهرية: ٤ الحمداني، وفي كوبنلي: ٤ الحرامي، وابن أعل.
(٣) من أياضوفيا، وفي غيرها بالدال المحلة.
(٤) في أياضوفيا والطاهرية كالمثبت، وفي ليدن: ٤ رحمة بن راهب، وفي كوبنلي: ٤ أحمد بن راهب.

٤٩٩٩
أبي محمد عبد الله بن [أحمد بن] 1 علي بن شرودَب المقرئ الواسطي الشُّهُدِي، من أهل واسط، من أهل العلم والقرآن، بروى عن صاحب ابن الميم الواسطي. روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جمعه الفساني، وسمع منه بواسط.

***

الشُّرِّبانِي: بضم الشين المموجة، وسكون الواو، وفتح الراء، والباء [المرحدة] 2، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى شرِّبانٍ وهم قريبة من قري كيس 3 من أعمال ما وراء النهر، منها:

أبو بكر عبد الرحمن بن محمود الكسي الشُّرِّبانِي، بروى عن علي بن الحسن 4 النيسابوري، ذكره المستغرفي في تاريخ تسمه.

***

الشُّوَّكِي: بفتح الشين المموجة، والكاف، بينهما وو ساكنة 5، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى شوُكَة، وهي بلدة من ناحية خَبَّارَان 6 بين

1. زيادة من كوبولي نقط.
2. زمناً من الليلاب، لاشتاء، «الباء» بـ البناء في مصورة ليند.
3. هكذا صوابها، وأصبحت في الظاهرية: ظل، أنظر النسبة إليها في يافي.
4. في كوبولي، الحسن، والمثبت من سائر الأصول، ولباب.
5. زمناً من ليلاب، تستوفي الكلمة ضربها، على عادة المصنف.
6. في الأصول: جابران والشبيبة، أو الصواب. انظر معجم البلدان 286. وهي موضع في البحر، وقريه في اليمين يقال لكل منها: شوكان وليل القرية اليمنية. ينسب الفاعل الشوكانCURRY صاحب فتح القديم في التفسير وليل الأوطار في أحاديث الأحكام.
تخرج منها جماعة من أهل العلم قديماً وحديثاً، منهم:

أبو العلاء عثمان بن محمد بن عثمان بن [ محمد بن عبيد بن ] (1) عثمان الشوّكي، كان شيخًا عالماً، قدم مرو وتفقهه على جدي الإمام أبي القاسم الشماس، وسمع منه الحديث، ومن أبيه محمد بن عثمان الشوّكي، ثم ولي القضاء بلده مدة، وقدم علينا مرو في جمادى الأول، سنة هـ، وعشرين وخمسين، ونزل خانقاه أبي بكر الرافعي، وقرأت عليه مجالس من أمالي جدي، وتوفي في شوّكان (2).

الشوّكي: فتح الدين المجمع، وسكون الرات وفتح الكاف، وفي آخرها الراء.

هذه النبأ إلى "شوّكي" وهو اسم بلج أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد بن شوّكر المعذول الشوّكي، من أهل بغلان، سمع أبا القاسم البغوي، وخيتي بن محمد بن صاعد، وأحمد بن عيسى بن سكين البلدي. روى عنه أبو محمد الخليل، والحسن بن جعفر الستمسكي (3)، وأبو القاسم الشن ئوخي. وكان ثقة، كتب الناس عنه بالخارج والدارقطني، وتوفي في المحرم سنة سبع وثمانين وثلاثمائة.

(1) زيادة من أيا صوفيا وكرير، وثبتت كذلك في "الباب"، وتحريف في "مجام البلدان" إلى "عبيد بن محمد بن عبيد".

(2) لم يروه المسند وفاته، ولا ترجع له في مجمع شيوخه "التحبير".

(3) تعرف اسمه الأصول كمال المحسن، وعرف في نهاية أيا صوفيا، أثبته ماجاه في "تاريخ بنداد" 12:93 عند ترجمة ابن شوّكر هذا، وله أخ آخر اسم "الحسن" له ترجمة في التاريخ "أيضاً" 12:156، ومن المفترض أن يكون لفظ "الحسن" تحريف عن "هذة" لا على "الحسن" فقط. وتقدم ذكر "الحسن" و"الحسن" ص 107 و108.

المصري.
الشُؤْمِيُّ : بفتح الشين المعجمة , وسكون الواو , وفي آخرها الكاف :

هذه النسخة إلى "الشُؤْمِيُّ" وحمله وتحصيله , وبيغداد قنطرة يقال لها :

"قنطرة الشُؤْمِيُّ" . والمشهور بهذه النسخة :

أبو الحسن علي بن سلمان الشُؤْمِيُّ ابن عم الحسن بن محمد الوكلي ،
من أهل بغداد , حُدّث عن القاضي أبي الحسن علي بن الحسن الجراحي .
روى عنه أبو بكر الخطيب الحافظ في "التاريخ" حكاية واحدة , وقال
عقبه (1) : كان هذا الشيخ قد سمع حديثا كثيرا , وذهب كتابه وعلقه
بخطه (2) هذه الحكاية ; فلم يكن عليه عن الجراحي ولا عن غيره سواها .
وأبو القاسم علي بن حسن بن محمد بن البخاري (3) الشُؤْمِيُّ,
من أهل بغداد , حدّث عن الحسن ابن الصباح البازار (4) . روى عنه
عبد الصمد بن علي البَقْسِيّ .

(1) "تاريخ بغداد" 11 : 435 .
(2) هكذا في "التاريخ" والمّافي في الأصول "خلق حَلَّة" ، ولعل ما أثبت أول .
(3) تُرِد في بعض الأصول , والمثبت من كباحثين وعلي البياء ضمة وتحت الحاء سايرة
علاوة على أنها جاء مهملة لا خاء ممّنها , وفي "تاريخ بغداد" 11 : 431 : "البخاري" ;
بالنهاة , وكلام الحافظ ابن حجر في "قصص المتنبي" س 134 يورد مقترحه .
(4) تُرِد في الأصول و"الباب" إلى "البازار" . بالمثبت هو الصواب , وهو الإمام الحسن بن
محمد بن الصباح الزعفراني صاحب الشافعي ورحمه الله .
412 --
والقباقي: وقيل بها الإمام أبو لبيد (1) محمد بن غياث السرخسي الصقلي، يروى عن مالك بن أنس، ومهدي بن ميمون. سمع منه أبو قادم عبد الله بن سعيد (2) وغيره، وكان من أهل السنة، ومن الحفاظ المتقدمين، قتل مجاهاةً بشهما سنة تسعة وسبعين (3) ومائة، وهو ابن ثمان وأربعين سنة، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الشوامائي البلخي، كان واعظًا من أهل بلخ، يلقب بالزين الصالحين، وكان وأستاذ الملك شمس الملك نصر بن إبراهيم الخاقان ومعتمدًا، روى عن أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الراشجي (4). روى عنه أبو المحاسد محمد بن محمد بن الحسن الدالى (5) البلخي بسرقندة.

الشوامائي: يضم الشين المعجمة، وكسر النون (6) وسكون البا. الموقوفة من تحتها بافتين، وفي آخرها الزاي.

هذه النسبة إلى شيوخ:

(1) محرم في الأصول إلى "أبو الواحد" إلا كورلي بالتهت منها، وكذلك في "الباب" و"الكلي" للدولي (2) و"محي" في الظاهرية "&lt;الباب" إلى "عتاب" و"المثبت من باقي الأصول و"الباب".

(2) في كورلي: "عبد الله بن عبد" و"الصواب ما أثبت من باقي الأصول والمصدق المذكورين في "الباب".

(3) في كورلي: "و"السبت من سائر النص الأخرى و"الباب".

(4) فكذا في الأصول إلا كورلي فيه "الأيوب" و"ما يتمثل النصية المذكورة في عالمها دون أن يذكر فيها توجيه لاحق.

(5) فكذا في الأصول إلا كورلي فيه "الراوي"، ولم يذكر المصنف كلا الشيوخين، وأصح أن تكون "الراوي" "نسبه إلى "الراوي".

(6) زيادة من آياكوباء وكورلي، وهي ضعيفة في "الباب" وفيه زيادة قتالها و"سكون الراوي".

- 413 -
أحدهما: الموضع المعروف ببغداد وهو "الشبيبي".  
المشهور إليه بيا مشايخ الطريق ومسجدهم، مثل روطيم، وابنه،  
وأستاذهما السري، وجعفر الحليدي، وسموئن المحب، وطبقتهم.  
والشهيرة بالنسبة إليها:  

أبو الحسن علي بن محمد بن المليّ بن الحسن بن يعقوب بن طالب  
الشبيبي، سمع أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكهبي البصري، و يوسف  
ابن يعقوب القاضي وغيرهما. روى عنه أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس  
المخاطر، وأبو علي بن دوما، وذكر أبو الحسن بن الفرخ بن الملي  
الشبيبي. كان كتب كتبًا كثيرة، ويفهم من الحديث بعض الفهم،  
و فيه بعض النساح، وكان عصرًا في الحديث قبض اختلاف [2] وله  
مذهب في الشيع، مولده سنة ثمان وسبعين ومائتين، ومات في شهر  
ربيع الآخر سنة أربع وستين وثلاثمئة.  

وأما أبوه محمد بن المليّ بن الحسن أبو عبد الله الشبيبي، سمع  
محمد بن عبد الله البدربي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وغيرهما.  
روى عنه أبو حفص بن الزيات وأبو بكير بن شاذان وطبقتهما [3].

---

1) في الأصول جميعها: "يا فاتحه كما في الباب".
2) من أياسوفى الظاهرية وهو ثابت في "تاريخ بغداد" 125:484، وفي أياسوفى "التاريخ"  
الأخرى "بدل الاتلاف"، وسقطت تسمية الاتلاف من لدن، فدخلت "تجة الأب  
في تجية ابنه".
3) وهو ثقة، وتوفي في شعبان سنة خمس وعشرين وثلاثمئة، كما في تجيه ت في "تاريخ  
بغداد" 310:4514.
وعبد الرحمن بن الحسن بن يوسف الشونيزي. روى عن عمر بن مُدرك القاصي (1). روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى السطحي وغيره. وسمي من نسب إلى "بيع الشونيزي" وهي الحبة السوداء المعروفة.

هو:

أبو الحسن عامر بن أحمد بن محمد بن عامر الشونيزي الفراشي، سمع إبراهيم بن فهد وغيره، توفي سنة إحدى وثلاثمائة، وظني أنه بصري، فإنه يروي عن رئيس المحدثين إبراهيم بن فهد، وهو بصري، والله أعلم.

(1) في الأصول، القياس، وسبط في أيام سبايا بفتحه على الفاء، وغمد، مفتوحة على الياء، وفي كتب القاضي، ومثله في "تاريخ بغداد" 284: 10. وكلاهما تحريف، سواء ما أُثره، كما في ترجمته في "التاريخ"، نفسه 11: 211، وفيها أخبار عن قصبه وغير مصدر.
باب الشين والهاء

الشَّهِيدُ : بفتح الشين المعجمة، وسكون الهاء، وفتح الدال المهملة.
وفي آخرها اللام.

هذه النسبة إلى "شَهِيد" وهو اسم لجده:

أبي مسلم عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن شهيد المدينى الشهيد،
من أهل أصبهان، من مدينتها، كان من الصالحين، يروي عن أبي العباس
أحمد بن محمد بن سعيد بن عفّدة(1) الكوفي، وأبي عبد الله الحسين بن إسماعيل
المحامي وغيرهما من العراقين والأصبهانين(2).

(1) من كورني و"الباب"، وفي الأصول الأخرى "عبدا" وهو تهريف.
(2) قال في "الباب": "قلت: قفاته "الشهير"، يفتح الشين، وسكون الهاء، وبعد الراح
ألف ونون، هذه النسبة إلى شهير بن عمرو بن حذافة، عثمان بن أم.selected-item
من عشمي كبير، منهم: مالك بن عبد الله، ابن سنان بن عمر بن وهب
ابن الأقرص بن مالك
الحسيبي الشهير، ومثل الصوائف أربعة سنة معاوية، وغيره إلى أيام سليمان بن عبد الملك،
وكسر على قبره أربعون لواء، وعند "ه" يفتح الحاء المهملة، وسكون الراح، و"نسر"
بالهن وسكون المهملة،
قلت: أما عفرس، فضيفة، بالشكل - الاسم الأكبر، عبد السلام هارون في جمهرة
ابن حزم ص ٢٩٠ أكثر من مرة بكسر الياء والراح، فسبيله، فأما ساكنة، وهو بهذا الضبط
اسم الأندام.

٤١٦
الشهريزوري: بفتح الشين المعجمة، وسكون الها، وضم الرا، والزاي، وفم آخرها راء.

هذه النسبة إلى شهريزور. وهي بلدة بين الموصل وزنجان.

بناها زور بن الصباح، فقيل شهريزور يعني: بلد زور، خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين، أنشدنا الحاكيم أبو الفتح عبد الله بن محمد.

ابن محمد بن محمد البيازي ببغداد، أنشدنا أبو محمد جعفر بن أحمد.

وأما حلف قصيده أبن الرثأ - كا ترى - بفتح سكون، وقيل ابن حبيب في خلف القبائل: ص 28.

وقال ابن حزم في المصدر المذكور: بالإله غير مقطعة، ولم ما كا. وفي الناس من يقول: حلف بالله، مقطعة في مقطعة ولم ما كورة.

وأما عمو بن وهب: فهي في الألب، وفي الجهرة: ص 291: سرح بن وهب.

وأما نسي: فقد ضبطه أبن الرثأ بالفون والسين المميتة وهو كذلك في خلف القبائل ومولتها. لا ابن حبيب ص 29 وقال: بفتح التون، وكذلك ابن ماكلا في الإكال.

1: 273. ووقع معرفة في جمهور أئمةب: ابن حزم ص 391 إلى بشر.

وأما وهب ابن عبد الله فهو كذلك في خلف القبائل. وفي الجهرة: ص 290 و 291: وهب.

وأما قوله: وفي الصوفان... إلى أيام سليمان بن عبد الملك: قالذي ذكره الحافظ الذهبي في تاريخ دول الإسلام: ص 41 أن مالك حذف توفي سنة خمس وخمسين وقال: قلبي نقي إلى دولة عبد الملك وجزم الحافظ ابن حجر في الإصباح: 273، كذلك قال: قال علي بن قيس: ولياً الصوفان زمام مأواة، ثم زيد، ثم عبد الملك، ولم ما كوا على ثيغر أربعين لواء، وكذكذ ذكره ابن الكلبي.

وفي تاريخ الطبري: 523 أن مالك غزى سوريا ستة سنين، وعلى كل ضيمر حول.

ابن الرثأ بقاء ماك إلى أيام سليمان الذي كانت خلافة مات سنة 96 - 99.

(1) مثله في الألب: ولفظ. وابن خلكان: 707، وفي سجم البلدان: وتا داخلاء الأثناء المحقق أحمد تيمان باي، رحمه الله في ضبط الأعلام: ص 84. يتابع ياقوتا فضبط الرا، بالفتح على خلاف طريقته في هذا الكتاب، حيث يتابع ابن خلكان دائمًا.

الأنساب (37) ج 7

417
الحسين السرّاج

وَعَدَّتْ بِأنّهُ نزُوري بعد شهرٍ غزوري، قلّتْ قُلّتْ الشّهرّ زوري
وشُقّتْ بينا نهر المعلّى إلى البلد المسمى شهّرّ زوري
لكن شهّر وصلّ زوري صُدودُ المحتوم صدقٌ

وأبو بكر محمد بن القاسم بن المظفر بن علي بن الشهّرّ زوري، يقال له قاضي الحاقيين (1) كان أحد الفضلاء المعروفين، تلقّى على الشيخ
أبي إسحاق الشّرّازي، وولي القضاء بعده [ بلاد ] [ بلاد ] [ بلاد ] من بلاد الجزيرة والشام، رحل إلى الجبال والعراق وبلاد خراسان، وسمع الحديث بنفسه،
وسعد بغداد أبا القاسم عبد العزيز بن علي الأنفالي، وآبآ نصر أحمد بن محمد بن محمد بن علي الزّيني، ويساند أبو بكر أحمد بن علي بن خلف
الشّرّازي، وآبآ عمر عثمان بن محمد بن عبد الله المحمدي، وبلخ
أبا عثمان القاسم بن علي القرشي، وأبا القاسم أحمد بن محمد بن محمد
المكّي وطيبتهم. وبشّرُ زور القاسم عبد العزيز بن ماعر (4) الكازرونی،
سمعته (6) منه أولا بغداد، ثم لما وافقت الموصل صادفته معتكفًا في جامعها،

(1) من هنا إلى أول الصفحة 20 عند قوله الرجائيين سقّط من كورني. وانظر الآيات
وصبها في مجمع البلدان.
(2) قبل له قاضي الحاقيين لكتبة البلدان التي بلي فيها القضاء. كنا قال ابن خلكان 4: 70.
(3) زيادة من طبقات الشافعية السبكي 9: 175، وأين خلكان 4: 99، وفي الأصول.
(4) هكذا في الأصول، القاسم عبد العزيز، فيل هو أبو القاسم عبد العزيز أو القاسم بن
عبد العزيز. وفي أبوابهم غمّر وغيوه معمّر.
(5) لم أره ترجمة في التحقيق في المجمع الكبير. ويفيد كلام ابن خلكان 4: 99 و 70
أن المترجمين الثلاثة: هذَا، والاثنين بعد هم ترجمة في ذيل تاريخ بغداد للصبيغ.
وكان في العشر الآخر من رمضان سنة خمس وثلاثين وخمسامئة، فلازمته وقرأ في عليه الكثير، وذكر أن ولادته يحيى - قلعة على محلة من repercussions - في سنة ثلاث أو أربع وخمسين وخمسمائة، وتوفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين وخمسامئة، ودفن بباب (1) أُزُر.

وأما أبوه أبو أحمد (2) القاسم بن المظفر بن علي الشهريوري كان من أهل العلم والفضل، وزق أولاداً كباراً فضلاء، صاروا قضاء الشام والجزيرة، وبيت الشهريوري معروف بتلك البلاد، سمع ببغداد أبا القاسم عبد العزيز بن علي الأزدي وغيره، روى لنا عن أمه أبو بكر بالوصيل وتوفي ...

وأبو أمه أبي بكر أبو منصور المظفر بن القاسم بن المظفر بن علي الشهريوري، شيخ صاحب علم سديم، السيرة، كثير التهجد والصلاة، دام المدرسة للقرآن، سمع أبا نصر محمد بن علي الأزدي وغيره، سمعت (3) منه أولاه ببغداد، ثم بدمية سنجار في رحلتي إلى الشام، وكان ولي قضاء سنجار، فقرأ عليه في جامعها وكانت ولادته (4) 

وأبو المظفر محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن الشهريوري، من أهل بغداد، شيخ فاضل دين، ثقة خير، له معرفة ثابتة بالفلسفات.

---

(1) من روايات الأعيان 4: 70، ورست في الأصول مهمة عرقة لإتقانها.
(2) في الظهراء وليد «أبو حامد»، وما ألقته في أبا صوفيا، تقدم ذلك (3). 151.
(3) الإبراهيمي، وعله في ترتيب في «روايات الأعيان» 4: 8 وفق ما براه في الأصول، وفي «روايات الأعيان» 4: 79 توفي القاسم المذكور سنة تسع وثمانين وأربعة بالوصيل.
(4) انظر المانيا العالية في الصفحة السابقة.
(5) براض في الأصول، وفي «روايات الأعيان» 4: 70 نقلنا عن قيل تاريخ ببغداد.

المصنف: قال - أي المصنف -: سألته عن موداته قائل، ولم يكن في جامع الآخرة - أبو بكر - سنة سبع وخمسين وأربعة بهبيل. ولم يذكر وفاته. 419 -
والمحاسب، وكان له دكان في سوق الرقيقين (1) يبيع فيه العطور والأدوية، وكان الفقهاء يقرعون عليه الفروض في دكاناه، سمع أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون الأمين، وأبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة البصري، سمعت (2) منه ببغداد وكانت ولادته في ذي الحجة سنة سبع وسبعين وأربعمئة.

وأبو الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد الشهيرُوري، من أهل بغداد، مقرئ فاضل صالح دين، قام بكتاب الله تعالى، عرف بخلاف الروايات والقراءات، وصنف فيها كتاباً مسمى «المصابح» (3) له روايات عالية، سمع أبو القاسم إسماعيل بن مسلم الصليبي، وأبا الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون الأمين، وأبا محمد رزق الله بن عبد الوهاب البصري وغيرهم، وكانت له إجازة عن أبي الحسين محمد بن علي بن المهندس بالله الهاشمي، قرأت (4) عليه ببغداد، وكانت ولادته في شهر ربيع الآخر سنة الثمانين وستين وأربعمئة، وتوفي في ذي الحجة سنة خمسين وخمسمئة، ودفن بباب حرب.

وأبو بكر أحمد بن عبيدة بن عبد الله الشهيرُوري، سكن بغداد، وحدث بها عن محمد بن بكار بن الرزيان، ودعاو بن رشد، وأبي همام.

(1) هنا يشير إلى المقتطف في كوردي، وتقدمت الإشارة إلى بدءه في صفحة 418.
(2) من ليده و«النصير» في س. 485، ورسائل كذلك بعد أستر، وهو الصواب، وفي أصايل واكوريه،«الحسين»، و«خيرون» من «النصير» أيضاً، وحرفت في الأصول إلى «خيرون».
(3) لم يترجم المصنى في مجمع التحريف.
(4) قال ابن الجوزي في طبقات القراء: ٢٨٩: «ألف - أي المترجم - كتاب المصباح الزاهري في الشر البواهر» من أوحي ما ألفه في هذا العلم.
السكتوني: روين عنه محمد بن محمد العطار، وأحمد بن جعفر بن سنم(1)،

وأبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرخاني وغيرهم، وكان نابئًا.

مات في شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين ومائتين.

ومن القدماء: الخصيصر بن داوود الشهرزوري القاضي، قال الدارقطني:

كان ملكاً مقيماً، يروي عن الزبير بن بكار كتب النسب وغيره،

ويزوي عن الآخرم عن أحمد بن حنبل حدثنا عنه أبو جعفر مسلم بن

عبد الله الحصيني بمصر، وأبو محمد دهليز بن أحمد بن دهليز(2) بن

عبد الرحمن السكنزي(3) يعني بغداد.

الشهرستاني: ينبع الشروان والراذ، بينهما هاء(4)، ثم السين المهملة

السكة، والتارا المفتوحة تثلث الخروف، بعدها الألف، وفي آخرها التون.

هذه النسبة إلى شهرستانة وهي عُلَيْدة من الفنور، عند نسأ من

خراسان، بما يلي خوارزم يقال لها: رباط شهرستانة، بناها أمير خراسان

عبد الله بن طاهر في خلافة الأمويين، خرج منها جماعة كثيرة من العلماء

في كل فن، منهم:

أبو القاسم منصور بن نوح بن محمد بن إبراهيم الشهرستاني، يروي

عن شيخ الحفاظ أبي الحسن - وقال: أبي الفيض - عمر بن أبي الحسن

عبد الكريم بن سعد الدين الرومي، في شعبان السنة ثلاث وثمانين وأربعمائة

أربعين، أبي الخير بن رقحة الهاشمي الزرني، وهو الأربعين من

(1) من تاريخ بغداد 420، وفي الأصول جميعها: محمد بن... وهو مختصر.

(2) زيادة من كوبلي فقط.

(3) مادنة: كما في الغلب، وجمع البلدان، وغيرهما.
خطب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عنه ابنه أبو منصور محمد [1).

الشهيد: يفتح الشين المعجمة وكسر اللاء، وسكون الياء المقطعة من
تحتها ب نقطتين، وفي آخرها الدال المهملة.

هذا الاسم أشته به جماعة من العلماء فدلوا فصرروا بـ "الشهيد".
[ أهلهم: ابن باب مدنة العلم وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشهيد بن الشهيد الحسين بن علي، سيد شباب أهل الجنة، وكان يكنى
ابن أبى عبد الله. خرج على يزيد فوجهه إلى عبد الله بن زيد، وعبر بن سعد
ابن أبي واقع، فقتله سُنَان بن أنس النخعي الأصبيبي سنة إحدى وستين
يوم عاشر، وهو ابن مُتِّان وخمسين، وقيل: ابن ست وخمسين.
وكان ينضب بالسواد. وعن عبد الرحمن بن سُفيان: عن جابر بن عبد الله
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن نظف إلى سيد
شباب أهل الجنة: فلينظر إلى الحسين بن علي" وقال النبي عليه الصلاة
والسلام: "الحسين والحسين هما رجأتان في الجنة". قال الزبير بن بكار:
ولد الحسين بن علي أبى عبد الله نُعْمَس ليل خلو من شعبان سنتين أربع
من الهجرة. وقال جعفر بن محمد الصادق: لم يكن بين الحسن والحسين إلا
ظهر واحد، ولد الحسن في رمضان سنة ثلاث، والحسن في شعبان
سنتين أربع. وقد كانا يشهبان رسول الله، كان الحسن أشه برسول الله
صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسن أشه برسول الله
ما كان دون ذلك. ولم يبق من أولاد الحسين ذكر إلا غلام مريض

(1) زيادة من كوريل فقط. ورمز ابن الأثير في "الباب" يدل على أنها غير موجودة في أصله
أيضاً. وتكييفه للرواية بأبي الحسن غريب، وإنما هو أبو الفتيان، انظر ماسيق 6: 179.
وضذكرة الذهبي ص 1277. وابن رفاعة هو زيد. انظر ترجمته في "تاريخ بغداد"
8: 400. و "أربعينه" هي التي اتبعته ابن ودمان، فعرفت بـ "الأربعين الوهانية"
انظرها في "الأربعين أربعين" لعلامه الشيخ يوسف البخاري رحمه الله. وانظر "الميزان"
657. - 472 -
وكذلك بلغت الروؤس إلى يزيد بن معاوية ووضع رأس الحسين بين يديه وأنفاً يزيد يقول بحضيب على نفه:
"قلت خالياً من رسل إله عز وجل، وهما كانا أعز وأعظما".
ثم بث إلى المدينة بذئره، فلقتهم امرأة من بنات عبد الملك ناشيرة شعرها واضحة كثا على رأسها وهي تبكي وتقول:
"ماذا تقولون إن قال النبي لكم: ماذا فتأنتم آخر الأمم؟".
بعرفه ويأتيه بعد متوفيق، منهم أسرى، ومنهم ضرر خاجابهم.
ما كان هذا الجزاير إلا نصح لكم أن تخلصوني بسو في ذري رحم (1).

(1) زيادة من كوران فقط، وتبت أن نس هكذا فيه وفي الورقة 95:0 وغيرها، 

وروى الزيد عن جابر بن زرارة عن: الحسن بن علي 9:0، وأصله: بحاح الجاثي، وهو: ضعف رافعي. وكان في: تقرير النفي، وهذا كلام للنظر إلى تحقيق النفي. وإن كان يواسر قوله صل الله عليه وسلم: الحسن والحسنين هما. والحديث الثاني في صحيح 8:0، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيما رجعتي من الدنيا. ورواه غير البخاري عن غير ابن عمر.

432
رابع الفضل محمد بن أحمد بن عبد الله، بالله [بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم «الشاهر بالحاكم» الروزي] (1) السليمي ثم الخنفسي، الوزير الحاكم الشهيد، عام Mori، والإمام لأصحاب أبي حنيفة رحمة الله في عصره، وكتُب (2) صاحب خراسان وأسّاسته، قد كان لما تقفه قضاء يختلف إلى الأمير الحميد في دوره القعق، فلم صارت الولاية إليه قلده أسرة الأمور كلها، وكان يمنع عن اسم الوزارة، ولم يزل الأمير الحميد به إلى أن تقلدها، سمع بعث أبا رجاء محمد بن حمودو الهوورقاني (3)، ويحيى بن ساسوية (4) الدهلي، ومحمد بن عثمان بن سهل حمّرك، وبنسابور عبد الله بن شيرويه، وبأريب إبراهيم بن يوسف المسمّاني، وبيغداد الهي بِخُلّف الدؤوري، وأبا عبد الله أحمد بن الحسن العبدي، والكوفية علي بن العباسي الباجي، وبكهة الفضل بن محمد الحسن، ومصر علي بن أحمد بن سليمان المصري، وبيماري محمد بن سعيد السُّنجابي، وأبا القاضي حماد بن أحمد بن حماد، والحسن ابن سفيان النمساوي، وأبا عبد الله بن محمود السعدى (5) وطيفتهم، سمع مشايخ خراسان قاطبة وأعتنتها من الحاكم الشهيد. وقال الحاكم أبو أحمد الحافظ: الحاكم الشهيد كتب الحديث على رسما لا على رسم المتفقّهة، وكان يحفظ الفقهيات التي يُحتاج إليها، ويتكلم على الحديث، قلت (6).

لاي أحمد: كان يبلغنا أن ذلك الكلام كلامك على كتبه؟ فقال: لا والله، إلا كلامه ومنتجة فيه، وأما أنا فجمعته له حديث أبي حمزة السكرى، وإبراهيم بن ميمون الصاغع، وجماعة من شيوخ المراوة.

وذكر أبو عبد الله [بن (1)] الحاكم الشهيد قال: عهدت الحاكم وهو يصوم يوم الاثنين والخميس، ولا يدع صلاة الليل في السفر والحضر، ولا يدعو التصنيف في السفر والحضر [2] وكان يقعد ويسقط والكتب والمجرة بين يديه وهو وزير السلطان، فهو ذن (3) لمن لا يجد له بدًا من الإذن، ثم يشتغل بالتصنيف فيقوم الداخل، ولقد شكا أبو العباس بن حموية قال: ندخل عليه ولا يكلمنا، وأخذ الفلم بيدنا وبدعنا ناحية.

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ولقد حضرت عشية (4) الجمعة مجلس الإملاة للحاكم أبي الفضل ودخل علي بن أبي بكر بن المظفر الأمير، فقام له قائلاً ولم يتحرك من مكانه وردته من باب الصفن وقال: انصرف أبي الأمير، فليس هذا يومك! قال الحاكم أبو عبد الله البغّي: وسمعته أبا العباس المصري وكان من الملازمين لبابه يقول: دعا الحاكم يوماً بالباب والمرتب وصاحب السر فشاق للثلاثهم: إن الشيخ الجليل يقول قد تقدمت إليكم غير مرة بن لا تجبروا عني بالغداريات والعشيّات أحدًا من أهل العلم الرحالاً المرقّمات والآثواب الرélة، واحتجروا الفرسان وأصحاب الأموال، وأنتم لأطعامكم الكافية تأخذون للأغنياء، وتحجرون عني الغرباء لرثائهم، فلن عديّم لذلك نكتت بكم.

(1) زيادة مهمة من أياصوفيا وكوبرلي. (2) من أياصوفيا وليد. (3) كذا، ولعلها: "فذاذن". (4) في الظهيرة: "عصر، وفي ليده: "عشرة". 446
وحكي ابن الحاكم الشهيد أنه لم يزل يدعو في صلاته وأعقابه بدعوات
ثم يقول: «الله أرزقني الشهادة» إلى أن سمع شيخة الليلة التي قُتل من
ردها جللبها وصوت السلاح، فقال: ما هذا؟ قالوا: غاعة العسكر.
قد اجتمعوا يؤثرون وبؤزمون الحاكم الذنب في تأخير أرزاقهم عنهم.
فقال: اللهم أعفر، ثم دعا باللقاء فتعلق رأسه، وسُحِن له الماء في
مَيْضَرَّهِ. (1) ذلك، فتنور ونُفَّض نفسه، وأغسل، ولبس الكفن، ولم يزل
طول ليلة تلك يصلي، فاصبح وقد اجتمعوا إليه، فبعث السلطان إليهم
يمنحهم عنه، فخادمُوا أصحاب السلطان، وكبروا الحاكم، فقله وهو
ساجد! رحمه الله، واستشهد الحاكم على باب مرو (2) في مشربه،
وقد أغسل وليس الكفن وصل صلاة الصبح، والكتب بين يديه وهو
يُصْنِف بضوء الشمع، في شهر ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة.
وكان رحمة الله حكَّف ستين ألف حديث من حديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وتصانيفه تدل على فضله، كـ«الكافي» و«المتقى»
و«شرح الجامع» و«أصول الفقه»، وقيل: لما اختصر كتاب«الكافي»
الذي صنفه الإمام الشافعي محمد بن الحسن الشيباني رآه في المقام فقال له محمد:
مرَّّ الله جلله كـ«مزَّقت كتابي»، فاستجاب الله دعاء محمد بن الحسن عليه
فاستشهد في آخر عمره. وقيل: إن «رجلٌ» رأى ليلة في المقام نارًا
نزلت من السماء على قبر الحاكم الشهيد، فجاء كتاب«الكافي» وصار
برزخًا بالسيرة والنائر حتي رجعت النار.] (3).

(1) المَيْضَرَّة: هو النَفْط الظلم.
(2) هكذا في الأصول إلا كوربلي فقه، ورأس مقبرة تنور كراث. وفي الجواهر المضيئة:
«.. سوركذاك..»
(3) زيادة من كوربلي، وكلمة «رجل» زيادة مني. ورؤية الحاكم للإمام محمد جملة المصنف
في كتاب«الكافي»، ونحوها في«كشف الظنون» ص 1852 لغة في كتابه«المتقوى»
وهو أقرب، فالكافئ جميع كتب ظاهر الرواية السبع، غلافه المتنى».

- 422 -
و [القاضي الإمام الشهيد] أبو نصر المحسن بن أحمد [بن المحسن بن
أحمد بن محمد بن يحيى بن خالد بن يزيد بن الحسين] المروزي [الخالدي]
المحرر بالقاضي الشهيد كان من أثنا أصحاب أبي حنيفة رحمه الله
ومشاعرهم في الحديث والفقه والتأريخ والحساب، ومن سكة رازباذ من
سكلك مرو، سجن وهرب، سمع بمو أبا الفضل محمد بن الحسين
الخادادي، وبخاري الإمام الزاهد إسماعيل بن الحسين [1].

[الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن عطاه
الشهيد" كان من أهل الفضل والعقل والفقه والورع، سمع في pedigreeه
كتاب "الوسط" للواحدي: حمزة بن إبراهيم بن حمزة الحدبياذي
البخاري، في مدرسة التميمية [4] بمو، سلم جمادات الأخيرة سنة إحدى
وعشرين وخمسينات، وأيضاً سمع كتاب "طراز الفارسي" عن الواحدي.
روى الإمام زين الإسلام إبراهيم عن أبي عبد الله محمد بن الحسن بن
العلاء البغوي، والإمام بقاسم الجندي بن علي الكثني الهروي. روى عنه
أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن الخطيب، وابنه أبو محمد عبد الرحمن، والنهي
الإمام محمد بن منصور، وقد سمع منه ألف حديث التي جمعها جده
الإمام أبو المظفر السعائي عن ماته الشيخ: حمزة بن إبراهيم بن حمزة

---

1. كل ما ذكره المكونون في هذه الترجمة فهو من كوني، وقوله "سجنا وهراب" ثبت في النسخة.
2. هكذا في الأصل، وفي ترجمة الآتية في نسبه الفارسي، وهو صواب، قاله الفارسي
الأصل، وموروشي، لأن الفارسي قريب من قراءة، وسكت مرو آخر مرة، كأقول
المصنف، ثم أن المصنف، سأله هناك "الفارسي" كما قال هنا، وكذلك في "التاب".
3. وفي "طبعات السعودية" 7: 11 و "مجمول البلدان" 464: 4... عن محمد بن
4. عطاء.
5. الله يزيد المدرسة التي جاوز فيها الإمام الصحف لما كان المترجح وصيحا عليه وعهد أخوه.

-after this page-
الحُدّابادي أيضاً، وقتل في فتنة خوارزم شاه، في ربيع الآخر سنة ست
وثلاثين وخمسمائة، وقيله بأسفل ماجان مرو باب المدينة[1].
وأبو زكرياء يحيى بن محمد بن يحيى بن خالد الذهبي النيسابوري
المعروف بـ "الشهيد" [وأبوه محمد بن يحيى الذهبي يروي عن عبد الرزاق
الصنعاني وعلي بن مجر القطان، وعلي بن عبد الله، وعبد الرحمن بن مهدي،
والحسن بن محمد بن شجاع، وأبي نعيم، ومعاذ بن فضالة الزهراوي،
وأبيه بن عبد الله بن بكر، وقصيبة بن عقبة، ومحمد بن عبد الله بن
المنى الأنصاري. روى الذهبي عن معاذ بن فضالة يحيى بن أبوبكر،
أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا
خرجت من بيتك إلى الصلاة[4]، فصل ركعتين ثم عاناك خرج السوء،
وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين ثم عاناك كتاب الصلاة"[5].]

-------

(1) زيادة من كويرلي.
(2) هذا ما في الأصل: "وينص، وهو الصواب، وفي اللال المصنوعة 2 : 44 عن
يحيى، وذكر أنه تحريف.
(3) في الأصل: "بين عون" والموثوق من "فيسق القدير" 1 : 234، وهو الصواب.
(4) في الأصل: "قال كل حبيب، وهو تحريف فاضح، وما أبلغ منه "فيسق القدير"
هو الصواب. لكن تحريف فيه "عن أبي سلمة " إلى "عن أم سلمة " وهو خطأ، والمثبت
من الأصل، وهو الصواب.
(5) هكذا في الأصل "إلى الصلاة" وليست في روايات الحديث التي وردت عليها.
(6) الحديث ذكره السيسي في "الجامع الصغير" وذكر سماه البهذبي في الشعيب عن
أبي هريرة، ورمز لهه. قال شارحه المناوي 1 : 234: "قال ابن حجر: حدث
حسن، ولولا شكر لكنا على شرط الصحيح، وقال الميسي- 2 : 283- 284- 284- 284- 284-
رجال موثوقون. انتهى. ويهب استراح أبن الحوزي في حكمه برضه.
(7) زيادة من كويرلي. لكن من الواضح أنهما رجعت لللهي والله أبي زكرياء "الشهيد".
باب الشين واللالم ألف

الشللالي (¹) : بضم الشين المعجمة ، وفتح اللالم ألف ، وبعدها الثاء المثلثة ( و ألف ، و ياء آخر الخروف ) (²).

هذه النسبة إلى "شللالي" وهي قرية من نواحي البصرة ، منها :

أبو عيسى محمد بن أحمد بن إبراهيم بن خالد بن يزيد الشللالي (³) ، البصري من أهل البصرة ، قدم بغداد سنة ست عشرة وثلاثمائة (³) ، وحدث بها عن جماعة من البصريين من شيوخ البخاري وسلم ، مثل محمد ابن بكار بندار ، ونصر بن علي الجهمي ، وعمرو بن علي الصيرفي (⁴) ، وإسحاق بن إبراهيم الشهيد (⁵) ، ومحمد بن الوادي البصري ، وزيد بن يحيى الخصّاني ، والحسن بن محمد بن الصبان الزغرافي (⁶) وغيرهم :

(¹) من كورنيو "الباب" وفي سائر الأصول بثناء وياه ، وفي "تاريخ بغداد" 267 - 8 و 404 بهجة وربيع ، وضبط واقوت الشين بالفتح.
(²) زيادة من "الباب" مع أنه لم يردها في اسم القرية المنصوب إليها.
(³) "مكتبا في الأصول عمان" وفي "تاريخ بغداد" 267 - 8 تسع عشرة...
(⁴) هو أبو حفص عمر بن علي الفلاس.
(⁵) كلام المصطفى رحمه الله يفيد أنه من شيوخ البخاري وسلم ، ولفكر ذلك في ترجمته في "البخاري" وغيره . وقُتل منه شيوخها في غير كتبها التي استوء رجاءها الحافظ في "البخاري" ؛ وهو احتفال به ، إذا لم يترحم البخاري له في "تاريخه الكبير" ! ولو كان من شيوخه لما استعد منه إخلاء . ثم إن "الشهيى" نسبة إلى جد أبيه ، فهو : إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد . ومن الغريب أن المصطفى لم يذكر هذه النسبة ، وترتيبها قبل

(⁶) رمز الملاحظ في "البخاري" "رواية البخاري وأصحاب البسن الأربعة عن فقط ، وليس لـ مسلم رواية عنه في "الصحيح".

- 479 -
روى عنه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذا النبراز، وأبو الحسن أحمد
ابن محمد بن عمران الحندي (1).

وأبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن الشلالائي (2)، وهو
كيرميان، لعل أصله من البصرة، يروي عن محمد بن علي بن زهير.
روى عنه أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ، وذكر أنه كتب
عنه أبو غالب ببغداد، يعنى عن الشلالائي.

وأبو علي محمد بن أحمد بن أبي زيد الشلالائي البصري، يروي عن
أبي زيد خالد بن النصر القرشي، وعبد الكبار بن عم الحضائي، وأبي حفص
عمر بن علي الفلاخ البصريين. روى عنه أبو القاسم حمزة بن يوسف
السهمي يمركاني الحافظ.

الشلالائي: يضم الشين المعجمة، ولم ألف، وكسون النون،
وسكون الراء، وكسر المهلة.

هذه النسبة إلى شلالائي من قرى طموس، خرجت إليها في يهبة
ليتين، وسعت بها الحديث، منها:

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الشلالائي الطوسي المعلم،
خرج إلى العراق، وديار مصر، وسكن الإسكندرية، وحدث بها عن
أبي القاسم عبد المطلب بن محمد بن نزار الفشذي السكري (3). سمع منه
أبو الفيلان عمر بن عبد الكريم بن سعدة الروماني الحافظ وغيره، وكانت
وفاته تلك الديار بعد ستين وأربعين سنة.

---

(1) البمبري من النكت: 223 و 224، 224، 222، 225.
(2) خوف في تاريخ جرجان، 350، وله مسواك آخر إلى البلالائي، 347، وترجمته في
تاريخ بغداد، 344، وهم ينقل المصف.
(3) خوف في الأصول و الباب: 287، و لفظ: القاضي، و السكري، إلا كوبن
كيف ما أتينا وهو الصواب. انظر رسالة القاضي في يهية. ---

420 ---
باب السين والباء

الشيباني (1): هذه النسبة بالسين المتقولة المكسورة، والباء المفتوحة المتقولة من اثنتين. وهي قرية من قرى بخارى، على أربعة فراسخ منها يقال لها: "شيابا"، والمشهور بهذه النسبة:

أبو نعيم عبد الصمد بن علي الشيباني، كان فقيهاً زاهداً، سمع
أبا شيب صالح بن محمد الحجازي (2)، وأبا القاسم علي بن أحمد بن محمد
الخزايمى (3).

الشيباني: يفتح السين المعجمة، وسكون الباء المتقولة اثنتين من
تحتها، والباء المرفوة بعدها، وفي آخرها الثون (4).

هذه النسبة إلى "شيبان" وهي قبيلة معروفة في بخارى وواذار، وهو
شيابان بن ذُغل (5) بن ثعلبة بن عكاشة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل.

(1) حكذا في كوبري وnginxة، و"الباب" وفي أئشفي، و"الباب" ومحمد واحد، وفي "الإكال" 4: 76، "التبيين" ص 315، "الجوهر المفية" 1: 217، "نهزة ثم ياه", وفي "محمي البلدان" 1: 217.
(2) "مفرد" في الأصول، و"الباب" إلى "السنجاري"، وفي "الجوهر المفية" 1: 217، "الخزاعى" 1: 217، وهو يوجد الصواب بقرية "شيبان" من قرى بخارى، والصواب ما أثابه، انظر ترجمته.

(3) "مفرد" في "الجوهر المفية" 1: 317: "عن الصنف قوله: "توفى سنة أربع وأربعة".
(4) "مفرد" من "الباب"، وهو الصواب، و"مفرد" في "الجوهر المفية" 1: 317.

(5) "مفرد" من "الباب"، وهو الصواب، و"مفرد" في "الجوهر المفية" 1: 317.
ابن [قاسم بن] (1) هنيب بن أفغاني بن دعمٍ بن جهلة بن أسد بن ربيعة
ابن نزار بن معد بن عدنان. و المشهور بالسبعية إلى:
الأخضر بن عجلان الشباني، آخر شمسيت (2)، من بن تيم (3) بن
شبهان، من أهل البصرة، وكان ملحاً، يروى عن أبي بكر الحنفي عن
أنس رضي الله عنه. روى عنه يحيى القطان وأهل البصرة، وهو عم عبد الله
ابن شمسيت (4) بن عجلان، هكذا ذكره أبو حاتم محمد بن حبان البسيمي
في كتاب مختارات.

وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن [محمد بن] (1) الحارث بن
الهاشم بن عبد الله بن همام بن مرة بن ذو هلال بن شجاع بن بكر بن وائل
الشبهاني الذي المركزي ابن [بنت] (2) الإمام أبي علي الفقيحي، وكان في
 منزله وجلس أجز (3) الناس عليه في حياته، لديه ورثه، وظل(4)
نفسه وحصن مودته (5)، سمع أبو العباس السراج، وأبا إبراهيم القطان،
zذُو نجويه بن محمد، وأبا نعيم الجرجاني، حدث بالتحك الحاكم أبي أحمد
الحافظ. روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ومات في صفر سنة إحدى

(1) زيادة صحيحة من "الباب" فقط ومقتطع من الأصول جميعها، وانظر "المجلة".
(2) في الأصول بالمهمة، لكن في "الباب" و "الجرح والتعديل" 11/24 رحمة
الأخضر باكير، ثم ذكر فيه في 239/261 في حروف الشن الممجة، فهو قاطع لا تأهيل
أن يكون مغفر فيه، لذلك أنبه إلى أنك، مع اتفاق الأصول على كتابه بالذين، ثم رأيه
ذلك في حروف الشن من "تاريخ" البخاري 267/2619، و "البصري" 290، وغيرها.
(3) بالبهاء وليدنه "تم" وهو تحريف.
(4) زيادات من كروبي، والثانية ضرورية.
(5) في الأصول كلها: "وأوامر الناس" وصفت الورث لستقيم الجملة.
(6) في الأصول "وصل" بالصاد وهو حينذن ذم، فإنه مجازة قدر الطرف مع تكبيرة
فاتحه كما ترى، ومنها: نزاهة النفس.
(7) في كروبي "ملوء".

432
وجماهير محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد (1)
ابن شمس الدين السباعي المجلدي الشهابي، نسب إلى جده الأعلى شمس الدين، وهو غير الأول، وكان ثقة صدوقاً، من مشاهير المحدثين، روى عن أبي اليعسوب السرجا، وأبي نعيم الإسحابادي وغيرهم. روى عنه أبو سعد الكحلاوي، وأبو عثمان الصابوني، وتوفي في حديد سنة نيف وثمانين وثلاثمائة.

(1) من كوبلي نقل. (2) من أياسوفي، وهو العسوب، وله في تاريخ بغداد 2: 172، ومنه ينقل المصدر، وتخريج في سائر الأصول على وجه مختصر، منها: «عن بن دينار» وفي «الباب» في «الجواهر الج affiliatione» 2: 44، عن بن دينار، وهو خطأ أيضاً.

الآنساب 3(28) ج 433.


(1) سقطت من كورلي.
قال: محمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم تفريعاً. قال: نففر؟ قال:
أحدهم قياساً. وكان الشافعي رحمه الله يقول: نظرت محمد بن الحسن
وعليه ثياب يرقبه، فجعل نتفاغ وأداه ونصبه حتى لم يبق له زر إلا انقطع (1).
وكان يقول: ما ناظرت أحداً إلا تمطر وجهه، وما خلا محمد بن الحسن
رحمه الله (1). ولو (2) لم نعرف لسناهم لحكمنا أنهم من الملائكة: محمد بن
الحسن في فقهه، والكلاسي في نحوه، والاصمعي في شعره. وروى عن
الشافعي أنه قال: ما رأيت أحداً سأل عن مسألة فيها نظر إلا تغيّر وجهه
غير محمد بن الحسن. ورماة عيسى بن أبان يبعثُ كتبه أوراقاً، كل
ورقة يدورها، لأنهم كان درس عن محمد بن الحسن وعلق العلم والحكاية
على الحوائج. وروى عن أحمد بن حنبل قال: إذا كان في المسألة قول
ثلاثة لم تساع مخالفيهم. فقدم من هم؟ قال: أي حنيفة وأي يوسف
محمد بن الحسن، أي حنيفة أبوصر الناس بالقياس، وأي يوسف أبيصر
الناس بالآثار، وأي أبوصر الناس بالعربي. وعن محمد بن شجاع البلاقي
أنه قال: لو قام الحسن بن زيدل لأهل الموسم لأوعسعهم سؤالاً، ولو قام بهم
محمد بن الحسن لأوعسعهم جواباً. وعن أبي جعفر المهندسي: يمكّن عن
أي يوسف أن محمد بن الحسن كتب إليه من الكوفة - وأي يوسف ببغداد -
أما بعد فإن قاد أمريك عليك لزيارتك، فلما ورد عليه كتاب محمد بن الحسن
خطب (4) أي يوسف ببغداد وقال: إن الكوفة قد رميت إليكم أفلذاء

---

(1) انظر: تفسير هذا الخبر في «بلاغ الأمازيغ» للعلامة الكتاتبي رحمه الله ص 29 - 27.
(2) انظر: «بلاغ الأمازيغ» أيضاً ص 26.
(3) هكذا في الأصل، وربما كان أصل الكلام: «وثNODE لم».
(4) في الأصل ياسم ، وردتها ليستقم الكلام.
كبدها، فهذا محمد بن الحسن قادم عليكم، فهبوها له العلم [1].
ولد محمد بن الحسن بوضع سنة أثنتين وثلاثين ومائة، ومات بالري سنة تسعة وثمانين ومائة، وهو ابن ثمانية وخمسين سنة.
قلت: وزارت قريهم. ومات معه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي في يوم واحد فقال الرشيد: دفنت اليوم اللغة والفقه، وأنشد البزيدي ربيهما:
أسيبُ على قاني القضاة محمد
فأدْرَسْت دمعر والعبوس هوجود
(2) ولقت إذا الكتاب أشكل: من لنا
إليها يومًا وأثنتُ قصيدًا.
واقفًا موت الكسائي بعده، وكاتد في الأرض القضاء، كيد
هما عانانا أوديا وتعمرًا. فما لهما في العالم تلدين.
قال: قلت: فما فعل أبو حنيفة؟ قال: فوق أي يوسف بطقات!
وأما الشبيبة: فطائفة من الخوارج من أصحاب شيبان بن سلامة
الخاججي، وكان قد خرج في أيام أبي سلم وهو العين له وعلي بن الكرماوي
على نصر بن سبارة، ويا أعلهما برمت [منه] [2] الخوارج، فقلت
(3) زيادة من كروري، وما بدأها إلى آخر الترجمة سقط من كروري.
(2) في تأريخ بغداد 182: "لقد وطرت على الفضيلة الناس كل حرف، وهو تحرير.
(3) هذا هو المقدار الذي أورده الخطيب من التصغيرة في ترجمة الإمام محمد، وأوردو وراد عليه
في ترجمة الكسائي 11: 412، وأنظرها إليها في آخر "الانتفاض"، الحافظ ابن عبد البر
في: 175 و"أخبار التحريم الساري"، السرياني، ص 45 و"طبيعة القرآن"، لابن الجوزي
1: 450
(4) أُلّفها من "الباب" وسقطت من الظاهرة وليدن، وفي أياكسيا وكورلي: من ".
شدان ذكر قوم توبته، فقالت العالية: لا تصح توبة مله، لأنه قتل المسلمين - يعنون مؤتمِّتهم - وأخذ أموامهم، ولا تقبل توبة من قتل مسلماً وأخذ ماله إلا أن يقتص من نفسه، ويرد المال أو يوهبه له ذلك، وشيام لم يفعل هذا، فافترقا فيه فقتين: فرقة صحت توبته عنها، وفرقة أكفرته.

وأبو الحسن علي بن محمد بن عقبة بن همّام بن عبد الله ابن الحمارس (أ) بن سكيم بن سمير (ب) بن أسد (ج) بن همّام بن مرة بن ذهيل بن شيبان بن ذهيل الشياني الكوفي، من شيبان أهل الكوفة، حدث عن الخضر بن أبان الهاشمي، وإبراهيم بن أبي العباس، وسليمان بن البرغ التهميدي، وأبي الوليد بن برّد الأنصاري، ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي. روى عنه أبو الحسن علي بن عمر الدارقطي، والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، وأبو محمد عبد الله بن يوسف بن ماموئي الأصبهاني، وغيرهم، وكان ثقة أبيتا، مقبول الشهادة عند الحكام قديماً وحديثاً، وكان قد آدان في مسجد حمزة بن حبيب الزيات نيفأ وسبعين سنة. وقال محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان الحافظ: الرئيس أبو الحسن الشياني كان شيخ المصر والمنظور إليه، ومتنازل السلطان الأعظم والأمراء والقاضاء والعمال، لا يجوزون قوله، بعد الشهود، معدن

(1) تحرف في الأصول إلى: الجيء و المجر وب الناس و المباد من تاريخ بغداد 12 : 99، لكن ضيده صحيحة يكسر الهام، والوجه الذي أن تكون مضمومة، ومسته: اليوم، فينحوه، فاتته.

(2) ضيئت السين في أبياسفيا بالفتح، لكن ضيئا الهام في التوصير ص 790 بالضم، فاتته.

(3) هنا في ليدين و التوصير ص 790 و الناحية 3 : 278 نقلا عن التوصير نفسه. وفي الأصول الأخرى: أحمد رآت رتب الأول لقرية من أساليم دون الثاني.

- 437 -
الصدق، وكان حسن (1) المذهب، صاحب جماعة وقراءة للقرآن وفقه
في الدين، مات لسبع بنين من شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة.
(1) أبو عمر بن أيوب: هو سعد بن جعفر، وكان يقول: أذكر أن
سمعت(2) برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أرى إبراهيم لا يملك بكاأله. 
وعاش مائة وعشرين سنة.
(2) أبو إسحاق الشباني: هو سليمان بن أبي سليمان، توفي سنة تسع
وعشرين ومائة.
ومنصفة بن هُبيرة: وهو من بني شيان، وكان مع علي رضي الله
عنده، وذهب إلى معاوية، فهدمه علي داره، وقال منصفة حين فارقه:
قضى وطرأ منها على فأصبحت أحاديثه فيما أحاديثه راكب
وأبو بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم الشباني، روى عن عبد الوهاب
ابن نجدة الحنطي، والأزرق بن علي، روى عن أبو محمد عبد الله بن محمد

(1) نحرف في كويرلي إلى «حنفي».
(2) نحرف في الأصل إلى «مر».
(3) في الأصل: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(4) هذا قول يحيى بن بكر كذا في «التذبيب» 4: 241. ونظر أقوالا أخرى في تأريخ وفاته في المصدر.
(5) مات في حقد الأرمن» ومالك.
(6) في قول المنصف: «وإلا طبرستان»: نظر. وذكر كلام» الطبري«: 6: 350 وقد قيل
في المجمع: 3: 270 أنه لم يفهمها، فأظهرها ونظر قبول هذا المثل فيه.
ابن جعفر بن حبيبان (1) أبو الشيخ.
النضر بن شيبة، يروي عنه نصر بن علي الحجسمي، روى عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن (2).
وايضاً ميجرز لاحظ بن حميد بن سعد بن الشياني، كان ينزل
خراشان، وكان عقبيه بها، وكان عمر بن عبد العزيز بعث إليه فأشفخته
ليسائه عنها (3)، وقال قرة بن خالد: كان أبو ميجرز عاملاً على بيت المال
على ضرب السِّيْكَة، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز قبل وفاة الحسن
البصري (4).

_____________________________________
(1) سارطة «حيح» من الأصل فأصاب منها تجمة المرجح وتجمة أبي الشيخ. وحيلة «نجمة 
الحولي والازرى» في مرجح والعبريل» 1171/1113، في الأصل «نجمة الحولي 
والحنين».
(2) كأن المصروف ذكر النضر هنا اسم أبيه، وهو حماني ليس من العرب، في الأصل يرزق عن 
نصر نوامحها من النذير 10:43، ونصر هذا هو الجد الكبير، لا الخفيد 
الذي هو شيخ للإمام مسلم.
(3) هكذا في الأصل «سدوس» وهو ضابط، إلا أنه جد من عنود نسب لاحق، فإذا وقعت 
ألفاً بين «حمية» و«سدوس».
(4) هكذا في الأصل، فكان الضمير يعود خراشان.
(5) هذه هدنة ابن سعد في البِليقات 7:1813، وما دام وقته في خلافة عمر فيكون 
قد توفي قبل الحسن بن عكرما سنتين! انتقل الأقوال في تاريخ وفاته في النذير 
7:192:11.
(6) تزارد من كورا في فقط. هذا وقد قال الخالص ابن الأثير رحمجاه في اللى: «قلت:
فاته السنة إلى شيبان بن المالك بن سمعة الأكرايم بن الحارث، بل من كندة. منهم: 
الحارث بن ميسى بن قيس بن الحارث بن شيبان الكتاني الشباني، وهو على البصري على روافد مسلم.
وفاته السنة إلى شيبان بن مبارك بن أجر بن مالك بن النضر بن كنادة. منهم: الضحاك بن 
قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عرو بن شيبان الفهري الشباني.
ودبيب بن سلمة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عرو بن شيبان 
وخلال كثير» 479.
الشيسي: بالثن المطورة المنقوطة، وبعدها اليا الساکنة المنقوطة
من تحتها بقطتين، والباء المنقوطة بقطة واحدة.

هذه النسبة إلى «شيسي» بن عثمان بن أبي طلحة الحسني (1)، من
بني عبد الدار بن قصي، من سدكة الكعبة، ودفع رسول الله صلى الله
عليه وسلم مفتاح الكعبة إليهم يوم فتح مكة بعد أن آخذهم منهم.
وقال: خذوها يا بني شيبة لا يأخذها منكم إلا ظلام (2) وإلى الساعه مفتاح
البيت معموم، والنشاب إليه جمعة. قال ابن أبي حامد (3): شيبة بن عثمان
ابن عبد الدار بن قصي الحسني المكي، أسلم يوم الفتح وبيهي حتى أدرك
 زمن زيد بن معاوية، وهو والد شيبة بنت شيبة. روى عنه مسافع
ابن عبد الله.

ومنهم: أبو زرار أحمد بن عبد الملك الشيسي الحسني، من
بني شيبة، يروي عن أبي موسى يونس (4) بن عبد الأعلى الصدقي

(1) هكذا في الأصول بين أبي طلحة وهو الصواب، وفي «الباب»: بن طلحة، وهو
خطا شائع، في إله الخلفاء أن كثيرا رحمه الله في تفسيره: 1: 15 عند تفسير قوله
آمنا أن لا أبكر أن تكون الأمم إلى أهلها.

(2) الحديث لم يعجب بهذا الفظاظ: 5. يأي بني شيبة، إنما رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن
ابن عباس مرفوعاً بلفظ «خذوها يا بني أبي طلحة خادمة ثانية لا يزعمها منكم إلا ظلام»
قال الشيسي في «المحج»: 485: «فبنة الله بن المؤلو ولته ابن حبان وقال:
خالت، ورواية ابن سيني في رواية، ووضعه جعفر»، وذكره هذا الفظاظ ابن سعد في
«الطبقات»: 9/19 نصر بإسناد. وما يشبه إليه الله في مجمع الزوايا و«الدر
المتكر» السيوطي: 34: 150 يلفظ «خذوها يا بني طلحة» وكأنه مرتبط بالخطأ الذي تقدم
النبيه إليه في الطبقية السابقة، والصواب ما ذكره كا جاج في «طبقات» ابن سعد و»نسب
قريش»: 552 لمصعب الزبيري، ويعه الخلفاء ابن حجر في التأليف: 4: 376.

(3) في «الجرح والتعديل»: 2/234/1/1.

(4) من أيازونيا وكروي، وفي الظاهرية ومصرورة البلدن وويرنس وهو خطاً.

- ۴۴۰ -
وعبد الله بن هاشم الطوسي وغيرهما. روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم
ابن المقرئ الحافظ.

أبو عثمان أحمد بن عثمان أحمد بن محمد بن عثمان بن شيبة بن [ عثمان
ابن ] (1) أبي طلحة الشيبى ، يروى عن العباس السندي (2) . روى عنه
أبو بكر العريج.

وأما أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصالح بن
عنصور بن (3) شداد بن هيشان السندي وسمي مؤلاهم ، الشبيبى ، نسبة
إلى جده شيبة بن الصالح ، وقد ذكرته في السندي في "السنين" (4).

الشبيبة : بكسر الفين المعجمة ، وسكون الياء المقوطة باثنتين من
تختها ، وفي آخرها الحين.

هذه النسبة إلى قرينة بمرور على خمسة فراسخ على طريق البرية يقال لها
"شبيبة" وبقرب "بشيبة" (5) وهو قريبان متصلتان ، منها :

أبو العباس المستب يبن محمد بن زهير بن بريج بن زياد الرومي

(1) من كورللي فقط.
(2) في كورللي : "ب السندي".
(3) حكى في الأصول هنا ، وكذلك فيها تقدم ص 95 ، والذي في تاريخ بغداد 1468 : 281 :
"صفرود بن شداد مول شداد ... واتنكر التعليق عليه.
(4) تقدم ص 79.
(5) ألميل وتعروف في سائر الأصول ، والسبب هو الصواب ، انظر "الشبيبة" 2 : 240
والضمير من "اللب" ولم يضبط المصنف ولا ابن الأثر. هذه النسبة شبيئة تامة.

- 441 -
الشهيبي: شريحة من قرية شبيحة، يروي عن علي بن حجر، ويحيى بن أحمد، والحسن بن حبان (1) بن عبد الله بفي (2) وغيرهم.

الشهيبي: بقدر الشهي المجمع، وسكون الاية المقوطة من تحتها
بانتين، وفي آخرها حاء مهملة مكسورة.

هذه النسبة إلى شبيحة، وهي قرية من قرى حلب، والحديث المشهور منها:

أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي الناجي الشهيبي، كتب بالعراق والشام وديار مصر، ومما، وكان له أئمة بالحديث وأكثر منه، ومات في سنة سبعين وسبعين وأربعون (3)، كتب عن أصحابه.

وعلمه وعنته أبو النجم بدر (4) بن عبد الله الشهيبي الرومي، سمته الحديث الكبير ببغداد وأعتقه، ونسب إليه، سمع أبا الغنائم عبد الصمد ابن علي بن الأمام الهاشمي، وأبا جعفر محمد بن أحمد بن عمر بن المسليمة.

(1) في الأصول. حيان إلا كوريل في هندي حسان أقرب، ويشبه أن يكون على الحاء
(2) هذا ما في أياصولا، وقرب منها في الظاهرية، وترجمها كثيرا في ليدي، وسقط من كوريل.
(4) في الباب: برد دم وهو تحت ضمة، والمثبت من الأصول وغيرها، وهو الضناب، ومكتبة تدل على ذلك أيضا، ولم يتم جمه المصنف فيPerm.
المعدل، وأبا بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطب، وأبا الحسين أحمد بن محمد بن النفوذ البزاز، وأبا القاسم عبد العزيز بن علي الأنصاري. كتبنا عنه أجزاء بغداد، ومات في شهر رمضان سنة سنتين وثلاثين وخمسة.

ومن المتقدمين: أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن بن سهل الشيباني. يروي عنه محمد بن سليمان الخضري، وأبي شعيب الحرائي، كان بأنطاكية. روى عنه علي بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سنان الأندلسي. [وأبو العباس أحمد بن سعيد الشيباني، شامي، سكن بغداد، حدث به عن عبد المنعم بن عقبة المصري (1) وغيره. روى عنه أبو طالب العشراوي (2).]


(1) في الأصول "المصري"، وفي "تاريخ بغداد" 4: 172 "المقرئ" وكلها صواب.
(2) هكذا وردت هذه الترجمة هنا في الأصول كليها، وساتة مرة ثانية بأطلول ما هنا.
(3) في الظاهرية وليد بن أبو الحسن والمنب من أياصوفا وكوراوي و"الإكال" 4: 482.
(4) و"الصير" 721، وهو الصواب.
(5) هكذا في الأصول، وقال الخricht في "تريسير المثني" من 721 بعد ما ذكر عبد المحسن الذي سبقت ترجمته قبل أسطر، قال الخاخت: "وأبى الحسين عبد الله... وهو خال عبد المحسن فظاهر أنه يريد خال عبد المحسن الشيمي، فهل يقال لعبد المحسن:亿吨؟ أيضاً. وساتة ترجمة أخيه مصمو بعد أربعة أسطر.
(6) في "الإكال" 4: 442.
(7) محرفة في أياصوفا إلى "الظاهرية" وساتة ترجمة في "الطاهري". 

- 443 -
عبد المحسن النحاس، نُروى عنه ابن العُشاري كتابه في "معرفة الزوال". وحدث عنه المقترح بالله، وظاين أنه وهم، والصواب ما سندكره فيما بعد.[1]

وأبو الفضل مصطفى بن محمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد الشَيخي

أبو عبد المحسن، سمع بيت المقدس أبا عبد الله محمد بن علي بن الحسن

ابن سلوان المازني. نُروى عنه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي

الحافظ، وسمي في حدوت سنة ثمانية وأربعمئة.

ومن القدام: أبو العباس أحمد بن سعيد الثامي يعرف بالشيخي.

سكن بغداد وحدث عن عبد المعتمد بن أحمد بن غلبون القرئر[2]

وجلبه، وله كتاب[3] "مصنف في الزوال وعلم مواقيت الصلاة" وكان

ثقة صالحة دينته حسن الذهب، شهد عند القضاء وعدلاً، ثم ترك الشهادة

تزهدها. نُروى عنه أبو طالب محمد بن علي بن القنح الحرري المُشاري،

ومات في ذي القعدة سنة ست وأربمئة ودفن بباب حرب[4].

---

[1] كتاب "معرفة الزوال" الذي نُروى عنه ابن العشَري لأبي العباس الشَيخي، كما نأتي بعد

أستر. ولينظر؟ مُروي أن توقف المعتمد رحمه الله في هذه النسبة، فتألق كلامه على

"الإكال" 4/482.


[3] هكذا في الأصول و "تاريخ بغداد" 4/727، وتقدم قبل "لمصر" و"أعمال"، وله

صواب. و"إلا أن المصتفى مسلم عبد الملك العامر" كتب "أمجد" ولم يكتب في "تاريخ بغداد" ورساء

الإمام ابن الجوزي في "طبقات القرواء" 1/369 و2/369 "عبد الله".


مع أن مصرده "تاريخ بغداد" أيضاً.

[5] هنا تمت تراجم هذه النسبة في الأصول إلا كورني فإنه كتب في ترجمة بدر بن عبد

الله الشَيخي، ونها من الزيداء على ما تقدم: "كان شيخًا صالحًا سلهم الجالب، لا يفهم

شيئاً. قرأت عليه الكثير، وكتب عنه جماعة كثيرة من شيوخنا".
الشهيخي: بفتح الشين المعجمة، وسكون الياء المقطعة من تحتها بالثنين، وكسر الخاء المعجمة.

هذه النسخة إلى "الشيخ" والمشهور بهذه النسخة:
أبو علي يشتر بن موسى بن شيخ بن صالح (١) بن عميرة بن حيّان ابن سراح بن مسلمة بن حميري بن عتبةٰ (٢) بن الخزيمةٰ (٣) بن مدرك بن إسحاق بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان الأدبي الشهيخي، نسب إلى جده [الأعلىٰ] (٤) محدث بغداد في عصره، سمع الكبير وعُمِّر حتى حدث، [وجبل له الشهيخي] (٥) انساباً إلى الجند، حدث عنه جماعة كثيرة، آخرون أبو بكر جعفر بن مالك القطبي، وكان آباءه من أهل البخارة والفضل والرياضات والنشال، وكان يشتهر في نسبه (٦) نقصة أمينة عافيةً، ولد سنة تسعين ومائتا، ومات في ربع الأول سنة مائتين وثمانين ومائتين.

١) هكذا جاء في الأصول و"الباب": "شيخ بن صالح" وفيه قلب صوابه: صالح بن شيخ، كما جاء في "تاريخ بغداد" ٧٦٥ في ترجمة بشر بن حيّان، وكما يأتي في "تاريخ ابن اثربين": "باب بن التغلب بن صالح بن شيخ"، وهو في ترجمة حيّان بن بشر، وكأن هذا التغلب قدم من التفسير رحمه الله، فكل ذلك نقله الخاظم ابن حجر من المصدر في "التيسير" ص ٧٢٢، فلبيته إليه، وسابق قول المصدر: "نسب إلى جده الأعلى" و"شيخ" هو جده الأول على متنى سياس المصدر.

٢) من "أبا صوفيا وكربرلي"، وفي "الإجمال" ٨٩٤، وفي "قيده المذمار": "عنبر" و"وفي تاریخ بغداد" ٧٥: ٨٩٤، عقبة.

٣) هكذا في "الاسم"، وفيه سخط كبير من عود النسب، وصوابه: كأ في "مرجع الامور" من "تاريخ بغداد": "ضياء بن خالد بن الصيدان بن عمرو بن محمد بن الحارث بن علي بن دواران بن أحمد بن خزيمة...". وانظر "مجاهد أنساب العرب"، لا حرام ص ١٩٥ وضبط "قيد" "وردان" منه، وفي "الإجمال" ٩٤: ٩٤.

٤) زيادة "من كوربري" و"الباب".

٥) من كوربري و"أبا صوفيا".

٦) من "أبا صوفيا"، وفي "بئس الأصول"، وكان له بشر في سنة وهو زيادة وحرف، وانظر "تاريخ بغداد" ٧٦: ٨٦.
وكرائه: أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ
ابن عميرة الأنصاري (1) شيخي، قربى بشر بن موسى، صاحب أخبار
وحكايات، حديث عن العباس (2) بن الفرح الرياشي، ومحمد بن عبادة
الواسطي، ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان، ومحمد بن سليمان لُوين،
وعبد الرحمن بن يونس الزقفي، وروى عنه أبو بكر بن الأثباري، ومحمد
ابن يحيى الصوفي، ومحمد بن المظفر الحافظ، وثقة الدارقطني، ومات
في جمادى الأولى سنة سبع وتئمذئة (3).

وشيخاً أبو حفص عمر بن علي بن الحسن الأدب الشيخي، من أهل
بلخ، وكان يعرف بأديب شيخ، واشتهر به فنسب إليه، سمع أبي القاسم
أحمد بن محمد الخليلي، وأبا جعفر محمد بن الحسن السمناني (4).
قرأت عليه بيلج كتاب "شمائل النبي صلى الله عليه وسلم" لأبي عيينة
الترمذي، وأجزاء من آخر كتاب "المسند" له، ثم كتبت كتاب
الخليلي، ومات متخصص جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ببلخ
رحمه الله.

وأبو الحسن علي بن أحمد بن أبي شيبة الشيخي، من أهل مصر،

1) في أياوسيا، والظاهرية: "الألماني" وهو تحرير.
2) في الأصول: "أبي الامام" وهو خيال، والميث الدورلي و"تاريخ بغداد " 5: 42،
3) من المحتاج أن يكون سطح "الفضل" في تأليفه: أبو الفضل. أكثرا ترجمته في مس. 609-1
4) نظر في الأصول، وأقرها إلى الصحاب نسخة أياوسيا، وأثبت من "المجم الكبير"
ورقة 50/1 المصف، وأظهر ترجمته فيها سيق ص. 446.
يروى عن أبي يحيى الوقار (1) روى عنه أبو عمرو بن خزيمة البصري (2) وروى (3) أن الناس صلوا العيد بمصر ولم يكن يُصليَّ فيه العيد قبل ذلك (1).

وكان أول من صلى يوم الفطر في الجامع للناس على بن أحمد الشهيخ (3).

خطب خطب الفطر من دف أبا نظراً، وكان مقالاً وحفظ عليه في خطبه:

[أبى الناس اتقوا ] (4) الله حتى تُقائه، ولا تمس إلا وأتأمّم مشركون.

فقال بعض الشعراء فيه:

وقام في العيد لنا خاطباً، فجرض الناس على الكفر، فبعث إليه بكير (6) بأمر بضرره، فكلمته فيه، فأطلقه. توفى سنة

سبع وثلاثمائة.

ومن تقدم ذكره من أولاد شيخ بن عميرة: أبو الحسن الحسن بن محمد بن الحسن بن (1) بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدية الشهيخ (3).

(1) في الأصول، والقراءات، والوقائع، والرواة، والطيب من البحير، ص ٧٢٢

(2) والأصول عمامة، والباب: المصري، وله أقرب، لقربة قوله

(3) في أبا صهيون، وابن مجيزة، وفي لينن، وفريد: وهو فيكون

(4) في الإكليل، وله أقرب، في أبا صهيون، وقال: وهو فيكون

(5) في أبا صهيون، وابن مجيزة، وفي الطاهري، وله أقرب، في أبا صهيون، وله أقرب، في إكليل، وله أقرب.

(6) هكذا في الأصول عمامة، والباب: المصري، وله أقرب، لقربة قوله

—٤٧—
حديث عن علي بن خشُرُم، وعيسى بن أحمد البَحْتُلُّاني، وأحمد (1) بن سعد الدارمي، وأبي زرعة الرازي، وأحمد بن منصور الرمادي. روى عنه أبو حفص بن شاهين، وعمر بن محمد بن سبطنك (2)، وعلي بن عمر السكري، وكان ثقة. مات في سنة خمس عشرة وثلاثمائة.

ويعيش بن الفَهْل كان علي آدم أميراً، من ولهده جماعة من أصحاب الحديث، منهم:

محمد بن إسحاق بن عيسى بن شيخ الشخشي، قال الدارقطني: صديقنا.

ومنهم: السَلِيل (3) بن أحمد بن عيسى بن شيخ الشخشي، روى عن محمد بن شعبان العنيسي وعن محمد بن عبَّاد بن عامر، وعن الطبري وغيرهم.

[ وشيخان: هو مصعب بن عبد الله بن مصعب الواسطي، لقبه شيخان، يروى عن سلم بن سلام، وأبي عبد الرحمن المقرى. روى عنه ابن صاعد، وأبي محمد بن شوقي الواسطي، وغيرهما ] (4).

---

(1) هكذا في الأصول عامة، وفي «تاريخ بغداد»: "عُيْان بن سعيد"، وكلاهما جائز من حيث الطبقة، فقد كانت وفاة علي بن خشرم سنة 257، وكانت وفاة أحمد بن سعيد سنة 343، ووفاة عيّان بمد: سنة 288، وماهم إثبات آية كان شيخًا للمرجع.

(2) من «تاريخ بغداد»، وفي الأصول "سنيل" وهو "تونريف"، والضفت من "تيمش السهله" ص 274.

(3) من آيا صوفيا وكركي، وهو الصواب، وفي الظاهرة وليد بن "السائح"، وهو "تونريف"، انظر "تيمش السهله" ص 689.

(4) زيادة من كورافي.
الشیرازی: يكسر الشين العجمة، وأياء الساكنة آخر الحروف، والراء المفتوحة، بعدها ألف، وفي آخرها الزاي.

هذه النسة إلى `شیراز` وهي قصبة فارس ودار الملك بها، خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم والنصوص، وصنف `تاريخها` أبوبكر عبد الله محمد بن عبد المتعز بن أحمد بن عبد الرحمن الشیرازی القصاري (1) الحافظ، وانتخب منها (9) بيلخ، يروي عن جماعة كثيرة روى عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده الأصبهاني.

أبو محمد سعد بن الصدت بن برد (2) بن أسلم الكوفي ثم الشیرازی، مولى جرير بن عبد الله الجبلي، من القدماء من أهل الكوفة، خرج إلى فارس، وولى القضاء بشیراز، يروي عن الأعشى ومطرف بن طريف. روى عنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبوبكر بن أبي شيبة الكوفي، وغيرهما. وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: `ما فعل سعد بن الصدت؟ قالوا: وفي قضاء فارس، قال: ذره `[وقع في الحش` (3) وتوفي سنة وثمانين وثمانية (4).

(1) من الظاهرية وأياسوفيا، والضبض منها، وفي كوبلي وليد `النصاري` في `الإعلان بالتواريخ` ص 127 و`كتف اللسان` ص 292: `الخصائر`.
(2) في الأصول زده إلا أياسوفيا فيه: `برد` والبياء فيه مضومة، وملك في `الباب` و`الجرب والتعليل` 86/1، وفي أعلام الرجال `برد`، فظا أبه.
(3) علماً بيدب في كوبلي مقط.
(4) هكذا في الأصول، وفي `الباب` بعدما ذكر أن الأنصاري وابن أبي شيبة وغيرهما روي، عن المترجم قال: `روى عنه أحمد بن يونس الفضي، ومات سنة النين وأربعين وثمانين وثمانين`. وكان له حسب مقط من `الأناسب` من نسخة ابن الأثير رحمه الله. والقول أن الفضي يروى عن أبي حسان الشیرازی الآتي ترجمته بعد ترجمة واحدة، وهو الذي توفي سنة 244 (29) ج الأناسب م. 449 – 449.
وعبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الشيرازي (قاضي شيراز)،
ولي القضاء بها في حدود ستة أربع وترايين (1). روى عنه يحيى بن يونس
وأحمد بن الفرج وإسماعيل بن شهيرار وغيرهم.
وأبو حسان الحسن بن عثمان الشيرازي (2) الزياتي، سمع حماد
ابن زيد، ويزيد بن زرعي، والوليد بن محمد الموقاري. روى عنه أحمد
ابن يونس الشصبي، ومات سنين وثمانين وأربعين وثمانية.
وأبو بكر أحمد بن عبضان (3) بن محمد الشيرازي الحافظ، من أهل
شيراز، يقال له الباز (4) الأبيض له رحلة إلى العراق، وسمع الكثير،
وكانت له معرفة ثامنة في الحديث، سمع أبا القاسم البغوي، وأبا بكر بن
الباغشدي، وأبا جعفر الأزراني (5)، والوليد (6)، ومحمد بن سهل
البصرى وطبقتهم، خرج من بلده شيراز ستة نف وخمسين، وسكن
الأهواز، وبها حديث. روى عنه أبو الفرج عبد الوهاب بن أحمد بن موسى
المتنبجي، وحكى عمر بن الحسن قال: كان أحمد بن عبضان جاري
في السوق، وكان إلى جذبنا فقيه، فكلا أورد مسألة كان أحمد يذكر

(1) أي: وفاة. انظر ترجمته في "تاريخ بغداد" 948.
(2) مختصر من كورنيو فقط.
(3) تحرف في كورنيو إلى "عبد الله". والمتت من الأصول الأخرى و"تذكرة الخلفاء"
للنبي ص 990.
(4) في كورنيو و"تذكرة الخلفاء" : الباز الأبيض.
(5) هكذا في عامة الأصول، ولم يذكر المصناح هذه النسبة، إما ذكر "الزراني"
1 : 186، وذكر ياقوت في "سجع البلدان" 1 : 189 "أزركان"، فالظاهر
جواناً في النص، إلا أن حفيد أبي جعفر هذا هو شيخ الشيرازي المترجم، لا أبو جعفر
نفسه. فليحمر.
(6) هكذا رسم في الأصول من غير نفط، والله أعلم بصوابها.

450
كذا وكذا حديثًا بتلك المسألة، حتى فهيره، ومات بالأهواء في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.

وأما شيخنا أبو الفتح محمد بن عبد الله الشهرازي، من أهل هرآة، يقول له الشهرازي لمحبه الشهرازي، وهو شيء يُتخذ من اللبس، كان شيخًا صالحا واعظًا،سكن نبادان (1) هرآة، وكان يدخل البلد أحياناً، سمع أبا إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري، وأبا سهل نجيب بن ميمون الواسطي، وأم الفضل بنت عبد الصمد المرشدي، وأبا سعيد محمد بن علي بن أبي صلاح القاضي البغوي وغيرهم [كتب عنه نبادان هرآة (2)] وكانت ولادته في حدود سنة خمسين وأربعمائة، ومات سنة تسع أو ثمان وأربعين وخمسائة (3).

وأبو عبد الله محمد بن خفيق الشهرازي، في رسم سادات أهل فارس في التصوف وعلم الإشارات والمرفة، وكان إمامًا مرضيًا صاحب كرامات، يروي عن حماد بن مُدرك، وعبد الملك بن خليفة بن روحة، وأبي الملك أحمد بن إبراهيم، ولي مؤمنًا الخصائص (4)، وهشام بن

(1) تعرفت في الأصول إلى "بادان" إلا الكورلي فنفيه "تباذان" وصاحب من "المجم الكبير" للمصنف ورقة 1/95 وقسنف من "معجم البلدان" 8:444 من شبه ناشره.
(2) سططت من كورلي، في الأصول الأخرى "بادان" وهو تحريف، كما تقدم.
(3) في كورلي "سنة مائة أو مائتان" وقال المصنف رحمه الله في "التحرير في المجم الكبير" ورقة 1/95 "كانت ولادته تقدر في سنة مائتين وأربعين وأربعمائة"، ومات يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمسائة.
(4) في الأصول "مؤمل" و"مؤمل" الخصائص "بادان إلا كورلي فينفه الخصائص" ولم تذكر كتب المؤلف والمختطف مؤلا هذا مع من هو باللهاء، وجعلت الأصل في هذا الرمز أنه باللهاء، واستثنت غير مؤمل فجعله باللهاء. والله أعلم.
عبدان وغيرهم، وأحواله وحكاياته مشهورة مستورة، ومات ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة بشيراز.

وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن باكرو الكيرازي الصوفي، أدرك ابن خفيف بشيراز. ثم رحل ودخل أكثر بلاد الإسلام في طلب الحكايات وجمع منها ما لم يجمعه غيره، روى الحديث عن أبي عبد الله بن خفيف وغيره. روى عنه أبو القاسم المنشوري وأولاده أبو سعد وأبو سعيد وأبو منصور، وأبو بكر أحمد بن الحسين البهقي وجماعة، وأخبار روى عنه أبو سعد [علي] (1) بن عبد الله ابن أبي صادق الحربي، ثم بعده أبو بكر عبد الغفار بن محمد الشيرازي (2)، ومحمده حديثه، وتوفي في سنة نيف [وعشرين] (3) وأربعين.

وأبو القاسم عبد العزيز بن بندر بن علي بن الحسن بن سليم الشيرازي، من أهل شيراز، زرع مكة، شيخ صالح صدوق، مكرب من الحديث، أقام بخرب الله تعالى إلى مدة مدينة، له رحلة إلى الجبال والعراق وديار مصر، سمع بمكة أبي الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس الملك، ومصر [عبد الكريم ابن جداب المصري] (4) وسبقًا، تأكد أبو بكر أحمد بن علي بن لال الإمام.

(1) من كوربي.
(2) مرتفع في الأصول إلى `الشريف`، ونحوه، إلا كوربي فالمدن، وهو الصواب، وساني 467.
(3) مقتطع من الظاهرة، وقدمه 2: 56. في نسبة `البكريري`، فمصنف: `توفي بعد سنة عشرين وأرباباه`, وذكره في `ذكرة الحفاظ`، ص 1081 في المتوفين: `سنة عشرين وأرباباه`.
(4) مقتطع من الظاهرة، والمتبقي من آياسوفيا وليدن، وفي كوربي: `عبدان بن أبي جدار`.
وغيرهم. روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد الباجي [الحافظ]
(1) وأبو شاكر أحمد بن محمد العثماني المكي، وذكره عبد العزيز الباجي [المحرر]
(2) فقال: عبد العزيز بن بندران [ bin علي بن الحسن بن سليمي (3) الأديب الشيرازي
نزيل مكة، سمع جماعة من شيوخ العراق ومصر، الشيخ صالح ثقة
صاحب حدث، مات بعد سنتين واربعين وأربعمئة.

(4) أبو القاسم عبد الصمد بن الحسن بن محمد بن جعفر الحافظ الشيرازي،
من أهل شيراز، سمع بأصحابه أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده
الحافظ، وأبا علي الحسن بن علي البغدادي، وبغداد أبا الحسن أحمد بن
محمد بن عمران الحسندي، وأبا بكر محمد بن زنبر بن خلف المقرئ،
وبواسط أبا بكر أحمد بن عبد بن بديري (5) الواسطي، وباليضية (6)
أبا الحسن بن سهبان الأشعري (7) وطبقتهم، وكان حافظًا يعرف الحديث
ويفهمه، وسمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد الباجي،
(8) وأبو القاسم هبة الله بن عبد الواسط الشيرازي وغيرهما من أهل شيراز
والغرباء، وقال هبة الله الشيرازي: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن الحسن
الحافظ الثقة إعلامه بشيراز وهو أول شيخ سمعته الحديث، وقال

(1) سقطت من كورلية.
(2) زيادة من كورلية، لكن فيه «سلمة» وجعلته «سلمة» اعتقاداً على ما تقدم عن الأصول.
(3) من كورلية وليدي، وتري الكتيرة وأياضوفي: «يحيى».
(4) في كورلية: «سري».
(5) ألمع في كورلية، وتري الكتيرة بالبياض في المروتين بدل بلال المروحة، وما أثره من
أياضوفي وليدي، وليسه أقرب لقربته ذكر عين والوصل، والبليدة قريبة من البصرة،
كما ذكر المصطفى رحمه الله 1369، ودخلت فيها على ما قال ابن ملكن 4: 76.

453
عبد العزيز التخشي : أبو القاسم الحافظ الشيرازي كان يحفظ الغرائب، حسن [الفهم حسن] (1) المعرفة، غير أنه بلغه يزيد بن معاوية، وعبد الملك ابن مروان وبيتي أمية كلهم، وجرت بيتي وبيته مناظرة في ذلك.
[وأبو نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي، روى عن علي بن محمد ابن الهيثم بِكَلَمَة: روى عن أبي نصر الشيرازي السيد الإمام أبو شجاع محمد ابن أحمد بن حمزة العلوي] (1).

الشیرجی : بكسر الشين المعجمة (3)، وسكون الياء، وفتح الراء، وفي آخرها إلخ.

هذه النسبة إلى بع دهن «الشیرج» وهو دهن السّمّم، ويبغداد يقال من بيع الشیرج : الشیرجی والشیرجی، والمشهر بهذه النسبة جماعة منهم:

أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الشیرجی الحکیم (4)، من أهل بغداد، يروي عن عباس بن محمد الدوّري،

(1) من كردي وأوكرانيا.
(2) من كردي فقط.
(3) هكذا غلب المصتشف الشين، بالكسر، وثمن ابن الأثير، والسيوطي، وقالوا هو نسبة إلى «الشیرج»، وشبت كتب اللغة هذا الكلمة بفتح الشين، ومنها كسرها، فهي «الصباح».
(4) من أياصيفا ولبنان بع دهن ۶:۴۱، وفي كردي : «الخطيب» وفي الظاهرة.
وليدن : «الخصب» ، وفي «طبقات الحنابلة» ۴:۱۲ : «الخصب».

-۴۲۴-
وعلي بن داوود القنطري، ويعين ابن أبي طالب وغيره. روى عنه أبو الحسن الدارقطني، وذكر أبو القاسم بن الثلاجة أنه سمع منه ومات في سنة أربعين وثلاثين وثلاثمائة.

أبو سليمان خالد بن أبي سعيد الشيفري اليبن، من أهل بغداد، شيخ صالح سيد، سكن نواحي باب الآجر، سمع أبي عبد الله الحسين ابن علي بن أحمد بن البسري (1)، قرأت عليه نسخة الحسن بن عروة بدار البسامي (2) ناحية باب الآجر.

ومن القدماء: أبو الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الشافعي الوراق الشيفري، حديث عن علي بن الحسين بن إشكار (3)، والمخرجة ابن محمد المهلي وغيرهما، وروى عنه أبو الفضل الزهري، وأبو حفص ابن شاهين، وأبو القاسم بن الثلاجة، ومات في جمادى الأولى من سنة تسعين وأربعين وماتين (4).

(1) هي كذلك في الأصول الثلاثة، وفي أبا الصوفي تشبه «البري».
(2) من أبا الصوفي وليد، وفي كورنيش الباسري وفي الظهيرة الباسري، وهو تأريخ.
(3) في الأصول «الحسن» إلا كورنيش فكا أثبت، وله في تاريخ بغداد 7 و23 و25 وهو الصواب، وهو إشكال بكسر المهمزة كا في الت قريب، وكبت فوق الألف خطأ في تاريج بغداد، ثم إن كلمة «بنى» ثابتة في الأصل كله، وفيه إشكال، فالمفسرين.
(4) هلكذا في الأصول عامة، وفيه سبق نظر من المصنيف رحمه الله، فهي ترجمة المترجم من تاريخ بغداد 7 232 وهو مصدر المصدر: «وذكر ابن الثلاجة أنه سمع منه في سنة 7 أجري وتلاين وتلاين. . . . . . . . . . . .» قرأت في كتاب أبي عمر محمد بن علي بن عمري الفاضل.
ولله أبو الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب الوراق المعروف بالشيروني، على ما ذكر لي في جامع الأول أو الثانية، من سنة تسعين وأربعين وماتين، فالتاريخ الذي ذكره المصنف هو تاريخ ولادة المترجم له وفاته.

٤٥٥
أبو العباس محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد بن عيسى بن عبد الحميد المعروف بابن الشهيرجي، مروزي الأصل، سمع جعفر بن محمد القرئاني وإبراهيم بن شريك الأدامي، وأبى العباس البرخائي، وعبد الرحمن بن جرير الطبري، وأبى القاسم البغوي، وعبد الله بن أبي داود السجستاني. كتب عنه أبو الحسن بن النوار، ومحمد بن أبي القوارس وأبو الحسن محمد بن أحمد ابن روز البزاز وغيرهم، ومات في ذي الحجة سنة ست وخمسين وثلاثمائة، وكان شيخًا ثقة مستورًا لا بأس به.

الشيرواني: يكسر الشين المعجمة، وسكون الياء المقوطة من تحتها باليين، وفتح الراء، والزاي، وفي آخرها الذال المعجمة.

هذه النسبة إلى "شيرواني" هو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه، وهو: أبو محمد عبد الله بن يحيى بن موسى بن داود بن علي بن إبراهيم بن

(1) ياباس في كيرملي، وفي الظاهرية "المراني"، والمعتبر من غيرها، و"تاريخ بغداد" 13:124، وهو الصحيح.

(2) هذه عبارة الخطيب في "تاريخ بغداد" 13:124، ويكون وردت معلومًا في "تاريخه".

وفي ظاهرها إشكال الجمع بين وصفين متناقضين في رجل واحد، هما «ثقة» و«مستور». أكتب كتبه في ثلاث سنوات إلى فضيلة شيخنا العلامة الخليفة الشيخ عبد الله الصديق الغزاري حفظه الله خير وعافية، كتب إلي في الجواب: "أما قول الخطيب: "مستور ثقة" فيقصده بقوله "مستور« مجهول المعاني في الباطن، مع كونه عدلًا في الظاهر"، وهو أحد أنواع المجهول الثلاثة. وقد قطع الإمام سليم الرافي بالاحتجاج برويته، قال ابن الصلاح: "ربما أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة، وسowied النموذج الإحتجاج به أيضًا، ومن ثم هذا لا يقول عنه «ثقة» إلا مع ظل «مستور» كما يفعل الخطيب، لإفادة أن عدله ظاهرية وليترك للناحية في رواية حرية الأخذ بها أو عدمه، حسب ما يتعذر اجتهاده، وعند التنزه تقدم عليها رواية من يقال فيه «ثقة» أو "صدق". إنه كلام شيخنا جزاه الله خيراً.

456
شيعرزاز القاضي السرخسي الشيرزاذي، كان علي قضاء طبرستان أيام الأمير الماضي إسمايل بن أحمد، ثم كان علي قضاء نست، يروي عن علي بن حجر، وأبي عم الرسول بن حريث، محمد بن عبد العزيز ابن أبي ظمة، محمد بن إسمايل البخاري، وسلم بن الحجاج الشيرزي، وجعفر بن عبد الواحد الحاشمي، أهل الحديث وقريته عليه، وروى عنه حماد بن شاكر، وأسد بن حمدويه، محمد بن طالب، وعبد المؤمن بن خلف، وآخر من روى عنه أبو عمرو محمد بن محمد بن صابر البخاري، ووفاته كانت سنة أربع وثلاثمائة.

وأبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن يحيى بن شیعرزاز الشیرزاذي، هكذا ذكره الخطيب في "التاريخ" (1) ونسب إلى جده الأعلى، حدث عن العباس بن محمد الدورى (2)، وعلى بن داود القنطي، وعيسى بن جعفر الوراق، وعلى بن سهل بن الموتيرة، والحسن بن مكرم. روى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقيه البزار، قال (3) وقال ثقة.

وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن الحكم ابن فروخ بن الغاه بن شیعرزاز بن هزارينده البغدادي الشیرزاذي، مروزي الأصل، من أهل بغداد، كتب أبوه أحد الكتّاب ببغداد، خرج أبو بكر عن بغداد إلى مصر فحدث بها عن أحمد بن إسحاق بن صالح الوزن. روى عنه أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسروور، قال (4).

---

(1) «تاريخ بغداد» 7: 385.
(2) من كوبولي، وفي غيره «أبي الباس محمد» وهو خطاً.
(3) هو الخطيب نفسه، لا ابن زروقيه.
(4) زيادة من كوبولي.
كان لله، وتوافق بعض قرى مصر [قاربًا من] (1) سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.

الشمرزي: يكسر الشم العجمة، وسكون الية المقوطة بأنتان من تختها، وفتح الراء، وكسر الزاي في الآخر.

هذى النسبة إلى شمرزي، وهي قرية كبيرة بنواحي سرخس (2).

خرج منها جماعة من أهل العلم، والنبيلة إليها شمرزي منها:
الأخوان أبو محمد عبد الله وأبو حفص عمر ابن محمد بن علي الشمرزي السرمخسي.

وأما أبو محمد: فكان إمامًا فاضلاً، مكروراً من الحديث، عالماً وازها، سمع أبا حامد (3) الشجاعي، والسيد أبا الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسني وغيرهما، وظاهراً أنه حدث بشيء يسير. وتوافق أوان الرواية في سنة تسع وثمانين (4) أو سنة خمسمائة بسرخس.

وأما أبو حفص عمر بن محمد بن علي الشمرزي: فاست اذا وشيخنا، كان على سيرة السلف من ترك التكلُّف والتواضع، وكان فقيهاً متميّزاً،

(1) ليست في كورلي، وثبت في غيره وفي الباب.
(2) في كورلي زيادة ويفال له الناس الساعة دهان شير.
(3) من كورلي، وهو الصواب، وبحروف في غيره إلى أحمد ومحمد وتقدمت ترجمته.
(4) أي: وأربعة، وثبتت من لين، وبحروف في أياسفها إلى نعم وسعين. وفي كورلي، سبع وتسعين وفي الظهرانية 199 زيدة على ألف أو وما أثنت أقرب، ومن المفتى صواب مافي كورلي، سبع وتمانين.
مختصرًا مدفوعًا [1] حسن السيرة كبيرة الدروس للقرآن، تقع على جدي
الإمام أبي المظفر، وأبي حامد الشجاعي، وكان من وجهة تلامذة الجد،
وصفت التصانيف في الخلاف والنظر مثل «الاعتصام» و«الآسيرة»
و«الأصول» (2) وغيرها، وسمع بسرّ حسن السيد أبي الحسن محمد بن
محمد بن زيد العلوي، وأبا منصور محمد بن عبد الملك المظفر، وبروا
جدي الإمام أبا المظفر منصور بن إسحاق السعواني، وبلغ أبا علي الحسن
ابن علي الرشدي (3) الحافظ، وأبا حامد أحمد بن محمد الشجاعي،
وبعث بهان ناريك محمد بن أحمد بن الحسن بن ماجه الأحمر وغيرهم.
سمعت منه [الكثير، منها «السنن» لأبي داود، و«كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم» لأبي إسحاق الردري (4) وغيرهما من الأعمال
المشورة، وعلقت عليه بعض المسائل الخلافية، وآل الأمر في (5) آخر
عمره إلى الستين، إلى إلقاء الدروس على الشاذين وقراءة القرآن (6) وتوفي
أول يوم (7) من شهر رمضان سنة تسع وعشرين وخمسمائة، ودفن

(1) كلمة «مدفوعًا» ليست في كوبيري ولا «طبقات الشافعية» للسبكي 6: 251، وما بين
المكونين من كوبيري، وكذلك «الطبقات».
(2) هكذا في الأصول و«المجم الكبير» للمستنصر ورقة 2/69 و«الطبقات»، وهي يعني:
الأهلة.
(3) في الأصول جميعها: الوشعي» بالله المهمة، وما ألئته هو الصواب، أنظر ترجمته في
نسبه «الوسائل» الآلية.
(4) من أبو بكر الصديق، وكوبري.
(5) من كوبيري فقط.
(6) من كوبيري، و«الشاذين» هكذا بقلي، وهي غير واضحة، وله المتقدم.
(7) قال المصنف رحمه الله في «التحريج» ورقة 1/10: «وتوبي بمرور ضحية يوم الأربعاء
الخامس من شهر رمضان» ونحوه في «عجم البلدان».

- 469 -
بسندان(1) [من مقابر مرو(2) وكانت ولادته في ستة خمسين وأربعمئة(3)].
وابنه أبو الفتح محمد بن عمر بن محمد الشيرازي، كان قبيلاً فاضلاً.
سعد السيرة، له بد باستا في الشعر، سمع أباه، وأبا عبد الله محمد بن
عبد الواحد الدقاق الحافظ، وغيرهما. سمعت منه شيئاً يسيرًا، وقتل
صباحاً يوم الخميس العاشر من رجب سنة ثمان وأربعين وخمسائة(4). وفي
هذا اليوم دخل الغزاة(5) [مرو] ونهوا وقتلوا عدلاً، وكان هو من جملتهم.

الشیرغاوشونی: بئس الشین المعجمة، وسكون الیاء ب نقطتين من
تحتها، ثم بعداء الراء، والفن المفتوحة المعجمة، والواو(6)، وضم شین
أخرى، وفي آخرها التون.

هذه النسبة إلى كیشیرغاوشون وهي قرية من سواح بخارى، منها:
أبو النصر محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن المنذر بن رستود(7).

(1) من أياسوفيا وكربري، ومحفة في نیرها، وهي المقرة التي دفنة فيها المصنف رحمه الله
وليترو ضبطها.

(2) من كوربى.

(3) هكذا ذكر المصنف هنا، والذي قاله في التحیر: 1/60. كانت ولادته برسخ
بقرية شيرز في رجب سنة تسعم واربعين وأربعمئة، هكذا ذكره في لما سألته.

(4) كنأت ولادته في ذي القعدة سنة تسعم وثمانين وأربعمئة، كما قاله المصنف في التحیر:
ورقة 1/100، وقات في مجمع البلدان.

(5) من كوربى، وهو كذلك في التحیر: و مجمع البلدان.

(6) هذا ما ذهبت في الأصول جميعه، ومثلها في مجمع البلدان، وفي الباب: راه.
وجاءت فيه بالظام في سائر المواضع الآتية.

(7) هكذا رسمت في الأصول إلا كوربى فعلها بياض.

- ٤٦٠ -
الشیخُ غاوْشُونیُ، رحل إلى خراسان والعراق وأدرك الشيخ يَا، وانصرف إلى بلاده، سمع أبا مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجُ، وأبا شبيب الحرامي، وأبا بكر محمد بن عبد الله بن زيد المقرئ، ويوسف بن يعقوب القاضي، وأبا عمارة محمد بن أحمد بن المهدي الكشليميُ، روى عنه ابن أخي أبو أحمد محمد بن أحمد بن عبد الله الشیخُ غاوْشُونی، وتوفي في سنة ست وأربعين وثلاثمائة.

الشیخُ کُتُب، بكسر الشين المعجمة، وسكون الباء المقوطة بائنتين من تحتها، وفتح الراء، والكاف، وفِ آخرها أئمة المائة.

هذِه النسَبة إلى «شیخُ کُتُب» وهي قرية من قرى تَسَف، منها:

أبو نصر أحمد بن عمر بن عصمة بن معاذ الشیخُ کُتُب، سمع أبا محمد نصر بن محمد بن سبَرة (1) الشیخُ کُتُب، وسمع منه جامع أبي عيسى، وأبا أسعد محمد بن يحيى بن الكلب، وعلي بن خزيمة الكشليمي، وأبا عمارة محمد بن عبد الله بن أحمد الحمص، وأبا أحمد بكر بن محمد ابن حمدين المرزوقي، وأبا محمد دُعُتُج بن أحمد السجزي، وأبا بكر محمد بن عبد الله الشافعي، وأبا أحمد عبد الله بن علي الخاقاني، وأبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماهلي، والخاكم أبا أحمد محمد بن محمد[1]

(1) رحمت في الأصول وقوله «هذَا للمِلك، إلا لِسَبْرَة، شِيرُة، وِهِلة، في، التَّمْريَّ، ١٣٠٠».
(2) في الأصول الثلاثة والكسائي في أبيصافيا غير واضحة، ويشبه أن تكون الكشليمي، والمثبت من: التَّصَمِير، ص ۱۳۱۶.
(3) من الظاهرية ويلد، وفي، غيرها: والخاله بالله الحمدي، وهو خطأ: انظر: التَّصَمِير، ص ۴۳۷.
أحمد بن إسحاق الحافظ وغيرهم، وحدث عنهم ومات بشير الكتب في شعبان سنة أربعمئة.

وأبو محمد الحسن بن محمد بن شعيب (3) السيركي، شيخ ثقة، روى عن أبي منصور عبد الله بن سليمان بن يوسف الكرماني صاحب محمد ابن نصر، ومحمد بن عماد بن أبي أحمد القطباوي (4) وأبي بكر محمد بن علي القطباوي (الشافعى) (5) وأبي محمد أحمد بن عبد الله المزي الهروي، ومات بشير الكتب في شوال سنة ثمان وأربعمئة.

وأبو أحمد طالب بن علي بن الحسن بن طورخار (6) السيركي والد أبي الحسين محمد بن طالب، يروى عن أبي سعيد الأشج، وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. روى عنه ابنه أبو الحسين محمد، ومات في شهر رمضان سنة ثمان وثمانين ومائتين.

(1) زيادة من كوربلي، وثلاثا في تذكرة الخفاف، ص 976.
(2) من كوربلي، وفي الظاهرية ولد: «وأبو الحسن محمد بن شعيب» وفي آيا صوفيا:
«وأبو الحسن بن محمد بن شعيب».
(3) توقفت الأصول هنا على أنه: "ابن أبي أحمد"، واتفق الأصول في نسبة الظفراني على أنه "ابن أبي أحمد" وسماه "الباب" 272، ولم يعد مرجماً، وتعرف "عثمان" في "الباب" 272 إلى "عباس" و"الظفراني" كذلك في كوربلي، وهو الصواب، وتعرف في كل أصل من الأصول الأخرى إلى وجه.
(4) من آيا صوفيا.
(5) من آيا صوفيا وكوربلي، وفي الظاهرية "طوركان" وفي ليدن "طورجان"؟.
(6) تعرفت أعراو في الظاهرية إلى "عن".

462
الشیروت تخشیري : بكسر الشين المفتوحة من تحتها ثينتين ، وسكون الراء ، وفتح اللون ، وسكون الغاء (1) ، وكسر الشين الأخرى ، بعدها ياء أخرى ، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى "شیروت تخشیر" وهي قرية من قرى مرو على ثلاثة فراسخ في الrangle ، خربة ، منها :

أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمان بن أحمد (2) بن محمد بن إسحاق الشیروت تخشیری ، من بيت الحديث والعلم والتقديم ، سمع الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ البيعے . روى عنه أبو الحسن عبد الرزاق ابن مصعب بن يشير المصنعی ، وكانت وقته في حدود سنة ثلاثين وأربعمئة .

ومن القدماء : أبو عبد الحميد فتحطبة بن شبيب بن خالد بن عبد معدان ابن شمس بن قيس بن مشه (3) بن سعد بن عمرو - وهو الصامت - ابن تيمی (4) بن مالك بن سعد بن أسود بن عمرو بن طیب (5) الطائي .

(1) وهمذا في اللباب و "الیب" وفي "معجم البلدان" 1296 ، وفاء معجمة مفتوحة ، ومفتوح.
(2) في لید "محمد" ، وهو محرر.
(3) من الأصول الثلاثة ، وفي الظهورية من غير ألف "نب" ، وفي "تاريخ بغداد" 1270 ، في «ترجمة» اللبس بن قحطیه ، «الکبیر» ، وفي "جهنم أنساب العرب" ، لا يحكم ص ص ، 440 ، «الکبیر».
(4) انتقلت الأصول على سباق النسب هكذا ، وفي "تاريخ بغداد" و "سعد بن عمرو بن الصامت ابن عمرو بن غنم" ، وفي "جهنم" ابن حزم ، "سعد بن عمرو بن عمرو بن الصامت بن غنم".
(5) أما "سعد" في "فرسان أياضوفا وكبري لین" يشبه أن يكون كذلك ، وهو في الظهورية وليلان ; "أبى وفاء" في "تاريخ بغداد" و "جهنم أنساب العرب" ، "سعد" . وأما "أسود" فذلك جاء في الأصول كلهما ، وفي موضع من المصادر المذكورين "کلتان" ، و"عمر" ، كذلك هو يتفق ، وبين "عمرو" و "طیب" ، ثبت في المصادر وغيرها "الکبیر" ، وهو ابن طیب .

- 463 -
الشيّرْتُخشيّريٌّ، واسم طيّه جَلْفُهُمْ، ومنهم من قال في نفسه: خالد ابن معدان بن قيس، وكان من أصحاب عليٍّ(1) وكان أحد القبائل الأثنا عشر الهاشمية، ثم صار من جملة القواد الذين فتحوا العراق وقهروا الناس، وكان اسمه زيداً فسماه محمد بن علي أبو الخلفاء بخطبة، وتفسره: هيثم حتى، فقلبوا الاسم وقالوا: خطبة(2) ولم يسم أحد بهذا الاسم قبله، وغرق في دجلة بالمدائن، في حدود سنة ثلاثين ومائة(3)؛ وخليف ابنه: الحسن وحميد(4).

الشيروانيٌّ: يكسر الفينج العجمية، وسكون الياء المقطوطة بالثنين من تحتها، وبعدها الراء والواو وفي آخرها النون. هذه النسبة إلى: شيروان، وهي قرية ببخارى بجانب مسجد،افقهنا ذكره ابن ماكولا(5)، والمشهور بالاستنباب إليها:

(1) ينظر من على هذا، والمروة أن خطبة من أصحاب محمد بن علي بن عبد الله بن النبي، الذي اختار القبائل الأثنا عشر الآتي ذكرهم، للدعوة إلى الخلافة البابوية، فلم ما هان سقط منه محمد بن؟
(2) قال الطبري رحمه الله في: ترجمة: 7: 949: لما فتح خطبة، نأى أن أرادوا أن يكتبوا إلى مروان اسم خطبة، فقالوا: هذا اسم شعب فلقي، نبأ، هيثم ح، فقالوا: الأول مع شعبة أبيصر من هذا، فردده، فليس قرار هذا مع ملأ الفصل، إن تفسير الخطبة!
أبو القاسم بن عمرو (1) الشَّيْبُوَانِي، معدود في أهل بغارة،
روى عن زكريا بن يحيى بن أسد المروزي، ومحمد بن عيسى المدائني،
وأصحابه محمد بن الصَّبِيح الحَرْجِرِي، وتمييز في شهر رمضان سنة أربع عشرة وثلاثمائة.

وأبو الحسن محمد بن نوح بن صابر (2) بن أحمد بن نوح بن عثمان
ابن نافع التيمي الحكامي الشَّيْبُوَانِي، من أهل هذه القرية. روى عن
أبي علي صالح (3) بن محمد البغدادي جزيزة، وحامد بن سهل، وسهل
ابن شادوين، ونصر بن أحمد البغدادي وغيرهم.

الشيَّبُوَانِي (4): يكسر الشين المدفونة، وبعدها ياء ساكنة منقوطة
باثنتين من تحتها، وبعدها الراء، ثم ياء أخرى، وفي آخرها اللون.

هذه النسبة إلى "شيْبُرَن" (5) والمشهر بهذه النسبة:
(1) أبو أحمد محمد بن أحمد بن يحيى الشَّيْبُوَانِي، يروي حمزة (3) بن
يوسف السَّهْلِي في "تاريخ جرَّجِان" (7) عن أبي الحسن علي بن محمد بن

(1) "عمر" من كورلير و"الباب" و"الإكال"، "التبصر"، ص 249.
(2) في الأصول الأخرى و"مجام البلدان"، "عمر".
(3) من كورلير و"الإكال"، "التبصر"، ص 249، و"التبصر"، ص 249، و"التبصر".
(4) "جابر" وهو تحرير.
(5) "حوطة" لقب له.
(6) حق هذه النسبة أن تتأثر عن أبي، وتمضيق ذلك، كما فعل ابن الأثير في "الباب".
(7) وهو والد جد الآتي تزمنه.
(8) من كورلير، وفي الأصول الأخرى: "يروي عن حمزة..." وهو خطأ.
(9) "تاريخ جرَّجِان"، ص 244.

الأنساب، م (20) ج 465
هارون الواعظ الجراني، عن أحمد بن [ محمد بن (1) موسى، عن
أبي أحمد محمد بن [ أحمد بن (2) جهير الشيرازي، عن علي بن الجيلد.
ودكر حديثاً سمعته في "تاريخ جراني" (3) قاله ابن ماكولا (4).

الشیروژی: بکشر الشیخ المعجمة، وسکون الیاء المنقوطة من تحتها
بالتنین، وضم الراء، وفی آخرها یاء أخرى.

هذہ النسبة إلى "شیروژی" وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ،
واشتهر بهذه النسبة:

ابن الحسن محمد بن الحسن بن [ شیروژی بن علي بن الحسن الجناذی
tاجر (6) الشیروژی، من أهل لیسبور، كان شيخاً صالحاً سديداً راغباً
في الخير، سمع أبا طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص وغيره. روى عنه
ابنه أبو بكر.

(1) من آياصونا وکورلي، وتاريخ جراني.
(2) زيارة من نسبه المتقدم ومن "تاريخ جراني".
(3) الحديث الذي ذكره السهیم بهذا الإسناد هو قول أبي البدراء رضي الله عنه: "تعلموا فإن
العلم والمتعلم في الأجر سواء، ولا خير في الناس بعدمها". لكن آخر السهیم فيه حديثًا
موقعًا هو حدیث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله شرف الإحسان على
كل شيء". فطلبه المراد لا ذلك الأمر الموقع وحصل نظر في ذكر شیخ
السیم، فشیخ في الحدیث الموقع أبو بكر الصرام، وشیخ في الأثر الموقف أبو
الحسن الجراني. وإلا فما السبب في إشارته إلى الموضوع دون المرفوع؟ واف台州.
(4) "الإکال"، 4: 874
(5) ما بین المعکوفين سفل من کورلي، وفی زيارة "محمد" قالنسبه فيه: "محمد بن الحسن
ابن محمد"، وقد ساق الصحف رحمه عبد الناصر أبو الفيث في "التحیر"، ورقاقة 4/49 فی
ترجمة ابن عبد القادر الآتي ذكره فقال: "أبو بكر عبد العظيم بن محمد بن الحسن بن علي بن
شيروژی بن علي..." ونقله في "البصیر"، ص 822.

466 –
وابنه أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين القيسي، شيخ ثقة صالح ماهر كبير الخير والعباده، عمر العمر الطويل حتى رحل إليه الناس من الأنصار، والذين الأهداد بالأجداد، سمع بنيسابور الفاضي، أبو حزن بن الحسن، وأبا سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصغير، وأبا منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي، وأبا عبد الرحمن محمد بن إبراهيم بن يحيى الزرقي، وأصابه أنما أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريدة (1) الصغير، وأبا طاهر محمد بن أحمد بن [ محمد بن ] (2) عبد الرحمن الكاتب، وأبا طاهر أحمد بن محمود (3) التقفي وغيرهم. [ سمعته منه بنيسابور، وأصحابي الإمام والذي رحمه الله وشكو سمعه مجهله، ومضيعي عنه، وجدي الإمام أبو المظفر السمعاني رحمة الله: سمع من أصحاب أبي بكر الحيي، وأبي سعيد الصغير، وسمعته أنا منه، فضاويته في الإسنا] (4) وكانت ولادة الشيرازي في سنة أربع عشرة وأربعمائة، ووافته في سنة عشر وخمسمائة بنيسابور.

ومن القداماء: أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه ابن أسد بن أعين بن يزيد بن ركابة بن عبد يزيد بن [ هاشم بن ] (5) المطّلّب.

(1) هكذا في الأصول إلا كورلي ففيه « أبو بكر الجرمي » وما أظن أنه غير صادق.
(2) في الأصول زادة في نحوها، والطيب هو السواب، وإن ريدة هذا خالدة أصحاب الطبراني - تقريبا - وراويه.
(3) من كورلي و « التحبير » ورقة 2/49.
(4) من أياصوفيا وليد، و « التحبير » وتعرف في الطاهرة إلى « محمد » وفي كورلي إلى « حمو ».
(5) مطّلّب من كورلي.
(6) ديرتها ليست نسخ النسخ، وتشرح ترجمة « ركابة » في « الإصابة » و« التهذيب ».

- 47 -
ابن عبد مناف القرشي الشيروبي، من أهل نسابور، وكان فقيهاً محدثاً مشهوراً، طلب الحديث والله أولاً عشرين سنة، ثم اشتغل بالفتوة. حين، ثم أقبل يصدف الكتب عشرين سنة، ثم حدث عشرين سنة. وحكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: كنت أرى عبد الله بن شيروبي يناظر وتأم صبي، فكتب أقول: ترى أنعلَم مثل ما يتعلَم ابن شيروبي قط؟ سمع خيرامان إسحاق بن راهويه، محمد بن رافع، وعمرو بن زرارة، وبغداد أحمد بن مثنى، وبالكوفة هناد بن السردي، وأبا كربل، والخاجز محمد بن يحيى بن أبي عمر المداني. روى عنه أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة، وأبو حامد بن الشرقي، وأبو علي الحسن ابن علي، وأبو محمد عبد الله بن سعد الحافظ، ومات سنة خمس وثلاثمائة، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن شيروبي النسوي المشهور.

نزيل نسمة، ثقة، لقي جماعة من الأئمة مثل الحسن بن سفيان، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبي العباس محمد بن إسحاق السراج وغيرهم، وسمع منهم، حكي أبو مسعود الدمشقي الحافظ عن أبي عمرو بن حمداً قال: وسُوفَت عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن شيروبي الذي يحدث بنساً. فقال: ما سمعنا «صنادخ الحسن بن سفيان» حتى قدم والده معه، فورَن له مائة دينار فسمعته منه. روى عنه أبو عبد الله محمد ابن عبد العزيز الشيرازي، وكانت ولادته سنة إحدى وثمانين ومائتين، ومات سنة ثمانين وثلاثمائة.

(1) في كوبلي، باللغة بحر النون، وهو تحرير، والمثبت من سائر الأصول.

468
الشیشْرَریٰ: بفتح الشين المعجمة، وسكون الياء المقطعة بالثنين من تحتها، وفتح الزاي، وفي آخرها الراء المهللة.

هذه النسبة إلى «شیشْرَر» وهي مدينة وفالة حمصية بالشام قرب جماعة من حمص، لم يتفق في دخولها، خرج منها جماعة من المحدثين والعلماء حديثاً وقديماً، منها:

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البخشي الشیشْرَریٰ، حديث عن أبي عبد الله الحسن (1) بن حرب البخشي (1). روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس البخشي الحافظ، وذكر أن له سمع منه إملاء في المسجد الجامع بشیشْرَر.

وإسماعيل بن محمد بن سينان الشیشْرَریٰ، من أهل شیشْرَر، يروى عن أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي. روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبو الوليد الطبراني وحدث عنه في معجم شيوخه.

وأما أبو سلامة مرشد بن علي بن مقبل بن نصر بن منقذ الكهانی الشیشْرَریٰ، من الأمراء والفضلاء، المجددین في الأدب وصناعة الشعر بهذه القلعة وهو منها، ورزق أولاداً كباراً ففضلاء شعراء، وأرتأى مضحفاً بخطه كتب بالذهب على الطاق الصوري، ما أظن أن الأعيين رأت أحسن منه! وتوفي سنة إحدى وثلاثين وخمسة وثمانية بشیشْر.

وأولاده: منهم: أبو الحسن علي بن مرشد بن علي الشیشْرَریٰ الكهانی، كان فصيح العبارة، ملحي الشعر، من بيت الإمارة والفروسية، توفي بعد

(1) في البخاری والمسلم، «الحسين» والمتثبت من غيرها و«الطيب»، وفي الكوفی حسبه وما أثبت من الأصول الأخرى و«الطيب»، وعلى الحاکمة فی أياضوفه.

– 469 –
تغريدات شمس، ومن شعره ما كتب إلى صديق له:
ما فُهمت من محدثشاغلا إلا رأيك خاطئا في خاطري
فلما استطعت لزرت أرضك ماشياء الساعدي أو أسود ناظري

الشجاعي: بالياء الساكنة المشترطة بفتحين بين الشينين المعجمتين.
وفي آخرها الفاء.

هذة النسبة إلى قرية من قرى ترمذ يقال لها: شيشيق. خرج منها:
أبو نصر أحمد بن أبي حمزة الشجاعي. روى كتاب: النوادر عن
أبي عبد الله محمد بن علي الحكم الرباني.

الشجاعي: يفتح الشين المموجة، وسكون اليمين آخر الحروف.
وفقه الطاء المهملة، وفي آخرها النون.

هذه النسبة إلى شيطان الطاق وهو
نسبة إلى شيعة يقال لهم: الشجاعية. يتسعون إليه، وحكي عنه أنه كان
يقول بكثير من تشبهات الروافض، وزاد عليهم القول بأن الله إنا
يعلم الأشياء إذا قدرها وأرداها، والتقدير عنه الإرادة، والإرادة فعل!}

في الظاهرة: حاضرًا، بدلا خاطرأ، وللمية من سائر الأصول و: اللباب.
زيادة من كورلي، ولينشت شبيه هذه النسبة، وأبوه: أحمد واضح الرسوم في النسخة،
ورأيت في الإكلال: 124 من يواقيف في كتبه واسم أبيه، لكن كان أعلى
طابخ من المتهم؟ ثم رأيته مذكورًا في: ثبات: الأمير ص: 136، لكن نسبته
البيكاني.

يا بياض في الأصول، إلا الظاهرة فقد اتصل الكلام ببضعة، يكون له بعض الوجاهة،
على وقفة فيه، وظاهرة كلام: اللباب: أصله أيضًا.
في كورلي: شبيهات ويتخذ كلام: اللباب. والمئة من الأصول الأخرى.

---

470
الشيطنية (1) : بكسر الشين المعجمة ، وبعدها الياء آخر الحروف ، وفتح الطاء المهللة ، واليون في آخرها بعد الالف .

هذه النسبة إلى «شيطن» وهو اسم رجل ، وتكون هذه النسبة بالياء آخر الحروف ، واليون بعد الالف ، لأن في آخر الكلمة إذا كان ألفاً مقصورة فالمستب إليها بالخير في إثبات اليون وإسقاطاً ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو الفتح عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عمرو بن ابي الطي القدر ، الشيشاني ، من أهل بغداد ، كان مقرناً فاضلاً وأديباً عالماً، سمع أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق ، وأبا محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن معروف ، وأبا القاسم عيسى بن علي الوزير ، وإسماعيل بن سعيد بن سويد ، ومحمد بن عمرو بن بسطة (2) البزاز وغيرهم . ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن بنت الخطيب الحافظ ، وقال (3) : كتبنا عنه ، وكان ثقة عالياً ، يوجه القراءات ، بصيراً بالعربية ، حافظاً لماذب القراء ، وكانت ولادته في رجب سنة مسعين وثلاثمائة ، مات في صفر سنة خمسين وأربعمائة .

(1) مكذا في الأصول جميعها هنا ونهايا سباقية : باليون قبل ياء النسب ، وفي الباب ياء بديل اليون ، وسياقي قول المنصف بجوار الوهجين .
(2) تعرفت في الظاهرة ولم تظهر في أياسينا وكوبلي ، والدبيب من لين ، وليس عمر ابنا لبنته ، لذا وضعت ألفاً بينها ، انظر ترجمته في تاريخ بغداد 34 ، وظهر "النصير" ص 39 أنه جاهز ، وفي ترجمة ابن شيطان من تاريخ بغداد 11 : 17 ، محمد بن عمر وهو خطأ طبيعي ، ثم إن الصيغة الذي أثبته من "النصير" : فالسكون نقله عن الأسير ابن ماكولا - الإكال 1 : 776 . وقايا الحافظ عن الفتحة : هو في تاريخ الخليل مقصود الهاء مجرد الصيغة .
(3) في تاريخ بغداد 11 : 17 .
(4) تحرف تاريخ مولده في الباب إلى تسنين وثلاثمائة . وحرف تاريخ وفاته في ترجمات القراء لا بن الجردي 1 : 474 إلى خمس وأربعمائة .

471
وفن من يومه في مقبرة الخيزران، قلت: روي عن أبي بكر محمد
ابن عبد الباقي الأنصاري ببغداد، وكان له عنه إجازة.

الشیعی: يفتح الشیم المعجمة، وسكون الیاء المقوطة من تحتها
بائنتین، وفتح الظاء المقوطة، وفي آخرها الميم.

هذه النسبة إلى "شیطان" وهو جد:
أي علي الحسن بن محمد بن محمد بن شیطان الفامی (1) الشیطانی
البلخی، قدم بغداد حاضراً في سنة ثمان وأربعين وثلاثة، وحدث بها عن
نصر بن مکی البلخی، ومحمد بن عمران بن عصمة الجرذانی وغيرهم.
روى عنه أبو الحسن علي بن عمر، ويوسف بن عمر الفواد، وأبو الحسن
محمد بن أحمد بن زرقویه. قال أبو بكر الخطيب: "ومن علمت من خاله
إلا خیرا" (2).

الشیعی: يكسر الشیم المعجمة، وسكون الیاء المقوطة بائنتین من
تحتها، وفي آخرها الميم المهملة.

هذه النسبة إلى "الشیعة" والمشهور بهذه النسبة:

(1) من الأصول إلا كورلي فيه "وروي عنه" دون "وقلت" وهي ضرورية لتبليغ أن الكلام
الآتي من قول الخطيب.
(2) من آياضغیا و"تاريخ بغداد" 7: 420 وفي كورلی: "القاضی" ورسماً في ظاهریة
وليد: "المؤذی" و"الغاصب".
(3) في "التاريخ" 7: 420.
أبو بكر محمد بن منصور بن النصر بن إسماعيل المعروف بابن أبي الجهم الشجعي، قال ابن ماكولا (1) هو من شيعة بني المعباس، وقال أبو بكر الخطيب (2) هو من شيعة المنصور، يروي عن نصر بن عيسى الجهشمي.
وعمرو (3) بن علي الباولي، وعمرو بن مسعود الصعيدي السامي (4).
سمع منه الفلاسي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحبي، وابن الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبو حفص عمر بن إسحاق الكتاني (1).
ومات سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة.
وأما أبو الحسن الحسن بن عمرو بن الجهم بن أبي علي (2) الشجعي، سمع علي بن المدني. روى عنه يشير بن الحارث الحكاك، وهو من شيعة أبي جعفر المنصور، وكان ثقة، مات في سنة ثمانية وثمانين وثلاثين.
وأبو بكر الشجعي السابق ذكره من شيعة المنصور أيضاً، سمع نصر ابن علي الجهشمي، وعمرو بن علي الفلاس وغيرهما من الصبريين.
روى عنه أبو بكر الشجعي، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص الكتاني (1)، وأبو حفص بن شاهين وطبقتهم (8).

(1) في «الإكال» 4496.
(2) في «التاريخ» 321.
(3) من كورنليو «التاريخ»، وتعرف في الأصول الأخرى إلى عمرو وهذا هو الفلس الآتي.
(4) بالسنين المهمة، كأبي التقرير و«التيصر» 802 وثني مصدر وتعرف في الأصول.
(5) إلى السامي.
(6) من الأصول وليد و«الإكال» 4496. في كورنليو: «الحل».
(7) تظهر في أياصوفيا.
(8) تعرف في الأصول إلى الكتاني بالنون، وما أثبت هو الصواب.
[ومنصور بن النضر بن إسماعيل الشيخي، من شيعة المنصور، والدُ
السابق ذكره، حدث عن الفضل بن هشام، وعبد الرحيم بن وافد
الخراساني، رويا عنه ابنه محمد بن منصور الشيخي] (1).
وَمَثَّلَ جُمُوعةٌ من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وبينولون إليه (2)، وهم كثرة، ويلقال لهم: «الشيعة» منهم:
محمد بن علي بن عبارة الكشي - واسم عبدالله: عبد الكريم صاحب
محمد بن الحسن الفقهي (3)، العُلَّامة كثيبي أحمد الحِرْجَاني، كان مقدَّمًا
الشيعة، وإليه ينسب جماعة، بمعانى من موسى الحِرْجَاني وأقرانه،
روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري.
وأبو عبد الله (4) بني عبد الله بن الحسن (5) بن عبد الله بن إسحاق

(1) وروى عنه الدارقطني أيضاً كا في «تاريخ بغداد» 1282 / 1362، وهذه الترجمة ثبتت هنا في
كورنيا، وتأخرت إلى آخر السنة في سائر الأصول، وآثرت وضعها هنا لقرب إنجابها
إلى ترجمة ابنه السابقة.
(2) كذا، ولعلها: «إيه».
(3) المتادر من قوله «محمد بن الحسن الفقهي» أن يزيد الإمام محمد بن الحسن الشيقي صاحب
الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وقوله «صاحب» صفة ل«عبد الكريم» إذا ختمت
إثارة الجملة الإعرابية بعد قوله «الفقيه». فتكون المعنى: أن عبد الرحيم عبد الكريم
هو صاحب الإمام محمد وآله رحمه. وحصل هذا سبب أو شيء - للحافظ القرشي في
«الجواهر المفيدة» 505: 249، ثابته في اللافت الفرضي ووارد عليه اعتراضه على القرشي،
في تحققه على «الإكليل» 4: 498. ولا أحب الإشارة في بيان ذلك، خصية الاستعراض.
(4) في كورنيا: «أبو عبد الله» وهو كثيبي من الأصول الأخرى، وهو الصواب، بقربية
قول المصطفى آخر الترجمة: «روى عنه ابنه عبد الله» ومثله في «تاريخ بغداد» 1362:
(5) من الأصول جميعاً، في «تاريخ بغداد» 101: 1362 و 376 و 303: «الحسن»
فلما أولى؟
ابن الفرات بن دينار بن مسلم بن أسلم الشيخ، من شيعة المتصور، وأصله من أبهرد، وهو جد شيخنا عبد الرحمن بن يعيسى بن مصطفى الفرّقاني (1)، حدث عن حمدان بن علي الوراق، روى عنه ابنه عبد الله حديثاً واحداً.

الشَّبَّامِي: يفتح الشين المموجة، وسكون الياء المقوطة من تحتها باثنين، وقتني اللام والميم، وفي آخرها التون بعد التاء.

هذه النسبة إلى "شبلمان" وهي بلدة من بلاد جبلان - فيما إلـ (2)

خرج منها جماعة، منهم:

أبو الفضل جعفر بن أحمد بن محمد (3) الشَّبَّامِي، أصله منها، وهو بغدادي، حدث عن محمد بن أبي العوام الرضي، روى عنه محمد بن عبد الله بن خلف بن محيّض الدقاي.

أبو عبد الله الحسين بن حسن بن سِيَار (4) الشَّبَّامِي، وقيل:

(1) في أياسيفا وتحورة في الكورية، وتن به في تاريخ بغداد 101: 376، وفي الظاهرة "الحربية"، وفي التاريخ 116: 126: "الحربية"، وفيه أيضاً؛

(2) العريج هو يوم الصبح، يقول الطارقي: "المرور باين الحربية"، من أهل الحربية، وما قاله هو الصواب، أنصر ما تقدم، الملوك من هذا الجزء. ثم إن القائل، وهو جد شيخنا عبد الرحمن... هو الحافظ الخاطب البغدادي 116: 126، ولم ينكر إليه المصتفي، فأصله هم من كلامه، وأين عبد الرحمن بن عبد الله من شيوخ المصتفي.

(3) كذلك قال ابن الأثير في "الباب"، وجزم بالقوط فقال: "بلدة من بلاد جبلان من وراء طبرستان.

(4) هكذا في الكورية، وفي الظاهرة "جعفر بن محمد"، وفي غيرها "لصف بن أحمد"، وكذلك في تاريخ بغداد 7: 242.

(5) في الكورية: "يPECIAL" وتحورة في "الجرح والتعديل" 1/2/41، وفي تاريخ بغداد 8: 23: "يPECIAL"، وهذا يستند من كلام الحافظ في "الجرب" 1: 447، لكنه بعيد، فقد استحب الحافظ من "يPECIAL" في "التصريح" ص 82 ولم يذكره، ولا أخبار الحسن، فالظاهر أنه "يPECIAL" أو "يسر" فقط، وافية علم.

750
أبو علي من آل مالك بن يسار، حدث عن خالد بن إسماعيل المخزومي، ووضاح (1) بن حسان الأنباري. روّى عنه موسى بن إسحاق الفاضي، وأبو يعلى الموصلي، وذكره أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، فقال (2) : بغدادي، سممت أبي يقول : هو مجهول. ومات في سنة خمس وثلاثين وثمانين. روّى عنه عبد الله بن محمد بن سعيد السمرقندي، الناقد (3).

محمد بن حبيب الشيملاني، حدث عن [عبد الله بن بكر السهيمي]. روّى عنه يوسف بن يعقوب الأربق الكنعائي.

وأبو بكر محمد بن علي بن الحسن الصوفي المعروف بالشيملاني (4)، حدث عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكتبي، محمد بن نصر بن منصور الصاغ الغرير (5)، بن حفص السداسي، وموسى بن هارون الحافظ. حدث عنه أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير (6)، وغيره أحاديث مستقيمة، ومات سنة سبع وأربعين وثلاثمئة.

---

(1) في الأصول : "فضاح" إلا كورلي، فإنما أثبت وهو الصواب، اقتربت له في "الجرح والتعديل" في حرف الواو 4/52 .
(2) "الجرح والتعديل" 9/6/496، وتاريخ الوقفة من "تاریخ بغداد" 85 : .
(3) هكذا في أياصوفيا وكورلي، وفي الظهيرة : "عبد الله بن سعيد" ... ونفي ليدن : "عبد الله بن سعيد" ... ولم أجد ذكرًا لهذا الراوي في المصادر المذكورة.
(4) زيادة من كورلي.
(5) تعرف في الظهيرة إلى "عمرو".
(6) تعرف "الحسين" إلى "الحسن" في كورلي، و "بكر" إلى "بكر" في أياصوفيا.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>السطر</th>
<th>الخطا</th>
<th>الصواب</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>شبابه</td>
<td>عِبَّاهة</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>24</td>
<td>وأبو بشير بن</td>
<td>مَدف (بن)</td>
</tr>
<tr>
<td>5 أسفل</td>
<td>44</td>
<td>عن أبيه</td>
<td>عَن عَبْدِه</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>20</td>
<td>بن هربة</td>
<td>بن هربة</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>37</td>
<td>أبي بكير شيبة</td>
<td>شَبْيَة</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>45</td>
<td>آخر سطر</td>
<td>آخر سطر</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>51</td>
<td>لاحقة إلى التعليقة</td>
<td>التعليقة</td>
</tr>
<tr>
<td>15 وفي</td>
<td>55</td>
<td>الديري</td>
<td>الديري</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>58</td>
<td>المتنجاني</td>
<td>المتنجاني</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>59</td>
<td>نزقي</td>
<td>نزقي</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>59</td>
<td>إن لم يخرج</td>
<td>إن لم يخرج</td>
</tr>
<tr>
<td>هو ابن حبان</td>
<td>60</td>
<td>(والقاتل)</td>
<td>(والقاتل)</td>
</tr>
<tr>
<td>حببًا. الحيين</td>
<td>61</td>
<td>أجمل فيه</td>
<td>أجمل فيه</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>60</td>
<td>حصل فيه</td>
<td>حصل فيه</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>60</td>
<td>ويقرأ ... وبره</td>
<td>ويقرأ ... وبره</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>61</td>
<td>فرشت</td>
<td>فرشت</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الصواب

لأصل كتابة، أو: لا نصل
كتب؟

النّي عشرة
محمد
بلدة علي
محمد بن جزرة
والد
المارسائي
مٌقيّدَاً
وبلدة نسا
النسوي
شباية
القطط
الفرابي
مجلّيكت
٢٠٤

خريج (النظر: الشرقي)
في «الإكمال» : ٢٥ : ١

إسحاق
٤٤

—٤٧٨—
الصواب
محمد بن أسلم
يكتب في السطر الذي
قلبه ، فهو من شيوخ
أبي حمزة ، لأنهم يقال
له : « السكري » .

<table>
<thead>
<tr>
<th>الخطا</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>محمد أسلم</td>
<td>3 95</td>
</tr>
<tr>
<td>وقيس بن وهب</td>
<td>14 95</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| الأرشي الحرbi | أسفل 6 96 |
| ووادي | 14 97 |
| يروي عن عبد الله | أسفل 13 103 |
| سلمة | أسفل 10 105 |

| يُفتي | أسفل 0 106 |
| إسحاق البهلولاتوخي | أسفل 11 106 |

| رضي عن الله | أسفل 19 106 |

| يُفتي | أسفل 10 109 |
| إلى عيسى | أسفل 10 109 |
| إلى أبي عبيدة | أسفل 10 109 |
| إلى عبادة | أسفل 10 109 |

<p>| سلمعان ، السلمقاني | أسفل 17 110 |
| السلمقاني | أسفل 19 110 |
| الشكاني | أسفل 8 111 |
| الشكاني | أسفل 10 111 |
| البصري | أسفل 9 111 |
| خدّاج | أسفل 12 111 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>السور</th>
<th>الخطا</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سكيمة</td>
<td>5</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>تحرر الكلمات وأمقتضى سقري سقري</td>
<td>3</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>كلام المصنف: سقري سقري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سقري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سادرة بن يزيد</td>
<td>5</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>جعقي</td>
<td>20</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>يروي عن</td>
<td>6</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن الحسن الخالدي</td>
<td>4</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>وأبو المحاسن (كما في التحير للمصنف)</td>
<td>5</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>وأما أبو عبد بن معاوية</td>
<td>9</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>الأخبر</td>
<td>2</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو موسى وموسى</td>
<td>10</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>(تخذف)</td>
<td>18</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>الدبوري</td>
<td>9</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>مأشادة</td>
<td>6</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>الخشاني</td>
<td>12</td>
<td>145</td>
</tr>
</tbody>
</table>

السويي: من أسفل السويي  151
أبي قرصة ضالة:  157
السنجدي: بركي  13

- 480 -
الصواب

آجر

راجع بن السندي

أبو عبيد

جمعنا

اليم

البهري

السوادي

تنظر نسية «الشائي»

ص 244.

الشريعي

أبو الحسن

أبو عبد الله

عبد الله الصدقي

الدبيس

عبد الله بن عمر

هذا غلط قطعاً وإن ثبت

في المخططة، وينظر

ما يليه، ومقدمة كتابه

"تاريخ جرجان"

قال: والدي:

السجستاني

الأنساب (43) ج 484.
الصواب
المتوئم
الخليدي
أبو سعد
البخيري
جده أمية
السليحي
اثنين
سبيبة
مردوهي
تفضي
ذكره في صفة الصفوة
الشحي
ورد
الخطيبي
ص 319
تحقيق هناني في المواضع الأخرى:
في هواي، كما قاله الكاتب
رحمه الله في "القوائد البهية"
الشيراكوشي
الشيراكوشي
الاستدراك

يضاف في آخر التعليقة جملة: وفي الترجمة كلمات غير واضحة الرسم ولا المعنى.

يعلق على "ابن منذر": ويوزع فتح الميم. كما في التاج 3:562. وانظر ترجمته في "السان".

يضاف: ورواه أبو خيشمة في "كتاب العلم".

ص 118: إسناد ابن سعد: "حدثني الويل بن مسلم، حديثي عبد الله بن العلاء قال: سمعت مكحولا قال: كنت لعمرو بن سعيد بن العاص
- أو: لسعيد بن العاص - فوهبي لرجل من هذين". فزاد على رواية ابن سعد التردد في أنه لعمرو أو لأبيه؟. ووافقه في أنه كان لرجل هذين

لا لأمرأة.

"أبي الصفر الأنصادي" يجعل: "أبي الصقر الأنصاري".

ثبت عليه: هكذا صوابه، كما يؤكد من "تذكرة الحافظ" ص 1289 و 1290. و"ذيل طبقات الحلافة" ص 235.

لاحظ عند قولي "والمرض في اللغة أن الشم هو السب لا الشر" أنني أردت التبيين الخفي إلى احتمال وقوع تحريف في "الاشتقاق" والمتقالات عنه من: السب، إلى: الشر، ولم أرد خفطة

483-
ابن دريد الإمام! فمن المحتمل أن يكون قد فسر
الشيء بما يلزم منه. والله أعلم.
يعلق على قول كعب الأحبار: "لولا كلمات
أقولن" : "هذا الآخر رواة عبد الرازق في
المصنف" : 37 : "عن عمر بن إسحاق بن
أمية، أن كما كان يقول: لولا كلمات
أقولن حين أصبح وحين أمسى تركتي اليهود
أعوي مع الغاويين، وأتبرع بالرحيق، أريد
كلمات الله التامة، التي لا يجزؤهن ببر وولا
فاجر، الذي لا يقتصر جاره، الذي يمسك السماء أن تقع
على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلقه، وذُكر
وابرأ".
و الإصابة" : 3:255.

يصحح قولي: "وما أثبته هو الذي جاء في البصبر
ص 155 إلى : "وما أثبته هو الظاهر، وهو
الذي جاء في البصير" ص 114 و 155.
وسامه فيه: "رفاعة بن يُرَيُّن" وهنا: "يربي بن
رفاعة"، وهو قولان وليس بدليل. انتظر ترجمته
في "التهذيب" : "قسم الكني".
كلمة "الجاحري" تعدل إلى "الصاعر"، وبينه
إلى أن "سجارة" و "شجر" أسمان لفظية واحدة
من قري يخارى، مثلا تقدم ص 34 من هذا الجزء,
و 3:405، وكرر المصنف رحمة الله ترجمة
أبي شعيب هذا في الموضوع.

484
المصادر

1 - أخبار التحويلين البصريين للسيراكي. نشر معهد المباحث الشرقية بالجزائر 1936.
2 - إرشاد الباري شرح صحيح البخاري للقسطلاني. مصرية بيروت الأولى.
3 - الاشتراق لابن دريد. السنة المحمدية 1378.
4 - الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر الصقليطي. التجارية 1358.
5 - الأعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثالثة 1389.
6 - الإعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ للسحاوي. الرياضي دمشق 1349.
7 - الإ이며ل للإبوب ماكولا. مصرية بيروت: محمد أبن دمغ.
8 - الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر. المعاهد 1350.
9 - أنساب الأشراف البلاذري. مصرية مكتبة الملك.
10 - الأنساب المتفقة لابن طاهر المقدسي. مصرية طبعة ليند.
11 - ريبة المتنبي للناسي. مصرية طبعة مجريط 1884.
12 - تأويج الإمام في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشبناي الفؤودي. المعاهد 1355.

13 - تاج المروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبدي. مصرية دار لبية بيروت للطبعة الشرقية بصر 1306.
14 - تاريخ أصبهان لأبي نعم الأصبهاني. مصرية طبران للطبعة ليدن 1931.
15 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادوي. المعاهد 1349.
16 - تاريخ جرجان لحمزة السهيمي. دائرة المعارف العثمانية بدير آباد.

الهند 1369.

485
17 - تاريخ خليفة بن خياط، وزارة الثقافة، دمشق 1387.
18 - تاريخ دول الإسلام للذهبي، الهيئة العامة المصرية للكتاب 1394.
19 - تاريخ العلماء والرواة لابن الفرضي، نشر عزت العطار 1373.
20 - تاريخ الطبري، دار المعارف.
21 - التاريخ الكبير البخاري، مصورة بروت لطبعة دائرة المعارف العثمانية.
22 - جهير آباد - الهند 1361.
23 - تاريخ واسط لـ حمّشل، أسلم بن سهل الواسطي، بغداد، مطبعة المعارف 1387.
24 - تبصين المتنبي بتحرير المشتهي لابن حجر، وكثيراً ما أذكره بالتبصير، دار الكتب العربي 1386.
25 - تذكرة الحفاظ للذهبي، مصورة بروت لطبعة الثالثة من نشر دائرة المعارف العثمانية، جهير آباد - الهند 1375.
26 - تقرير التهذيب لابن حجر، دار الكتاب 1380.
27 - تهذيب الأسماء واللغات للنووي، مصورة طهريان لطبعة المثير.
28 - تهذيب التهذيب لابن حجر، مصورة بروت الأولى لطبعة دائرة المعارف النظامية، جهير آباد - الهند 1325.
29 - الجامع الصحيح للبخاري، (انظر رقم 52).
30 - الجامع الصغير للسيوطي (انظر رقم 53).
31 - جذوة المقبس للحميدي، السعادة، نشر عزت العطار 1373.
489.
الجراح والتعديل لابن أبي حامد. مصورة بيوت لطيبة دائرة المعارف
العثمانية بجدير آباد - الهند 1371.

33- جمهرة أنساب العرب لابن حزم. دار المعارف 1382.

34- الجواهر المفيدة في طبقات الحنفية القدرية. جدير آباد الدكن 1332.

35- الذيل على لب اللباب لابن العمجي. مخطوط.

36- الذيل على لب اللباب لمحمد رضوان المدنى. المعاهد 1345.

37- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلى. السنة المحمدية 1372.

38- الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة محمد بن جعفر الكتاني. طبعة كراتشي 1379.

39- سنن أبي داود (انظر رقم 50).

40- سير أعلام النبلاء للذهبي. دار المعارف تم طبع الثالث منه 1962.

41- شرح ألفية ابن مالك للسروطي. العامرة الشرفية 1325.

42- شرح صحيح مسلم للزهري. الطبعة المصرية. الطبعة الثالثة.

43- شرح الزرقاني مقالات يهم البلدية الفضائل. الأزهرية 1325.

44- ضبط الأعلام لأحمد تيمور باشا. عيسى الفاسي 1366.

45- طبقات ابن سعد. مصورة طهران لطبعة ليدن 1322.

46- طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. السنة المحمدية 1371.

47- طبقات الشافعية لابن السككي. عيسى الفاسي الحلبي، بدأ بطبعة 1383.

48- طبقات القراء لابن الجزري (انظر رقم 51).

49- الغل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل. جامعة أنقرة - تركيا 1382.

50- عون المعبود حاشية سنن أبي داود لشم الحك العظم آبادي. مصورة
بيروت لطبعة دهلي 1322.
1351 - غاية النهاية في طبقات الفراء لأبن البخري. مصورة طبعة الخانجي.
1378 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأبن حجر. مطبعة الباني.
1356 - فيض القدر بشرح الجامع الصغير للمناوي. مطبع محمد.
1390 - الكافي في التاريخ لأبن الأثير الجزري. مصورة بيروت.
1330 - كتاب المجرمون لأبن حبان. المطبعة العزيزية. حيدر آباد.
1360 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والقوائمه للخليفة. طبع إسطنبول.
1372 - الكني والاسماء للدولي. دائرة المعارف النظمية. حيدر آباد.
1357 - الباب في تهذيب الأنساب لأبن الأثير الجزري. مكتبة القدس.
1390 - لسان الميزان لأبن حجر. مصورة بيروت. طبعة دائرة المعارف النظمية. حيدر آباد.
1329 - حيدر آباد. الهند.
1352 - مجمع الروايات ومنيع القوائمه للهيشمي. مكتبة القدس.
1361 - المحيط لأبن حبيب البغدادي. مصورة بيروت. طبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد. الهند.
1361 - حيدر آباد. الهند.
1361 - حيدر آباد.

61 - مفرق فتح رجب الأرباب لعباس المدف (انظر رقم 36).

إذا لم أذكر الجزء والصفحة منه فتكون النقل عن النسخة المتوفرة مع النسخة التي يحدث عنها المصنف، وإذا كان النقل من موقع آخر بينت ذلك. وكذلك معجم البلدان.
24 - مختلف القبائل ومؤلفاتها لابن حبيب البغدادي. مصورة مكتبة المنفى.
بغداد بطبعة غوتا 1850.
25 - المراسيل لابن أبي حاتم. بغداد 1386.
26 - المسند للإمام أحمد بن حنبل مصورة بيروت 1389 للفترة الميمنة 1313.
27 - المنشب للذهبي. عيسى الباني الحلي 1382.
28 - مشيه النسبة لعبد الغني الأزدي. أنوار أحمدي - إله آباد - الهند 1327.
29 - المطالب العالية زوائد المسانيد الثمانية لابن حجر. وزارة الأوقاف بالكويت 1390.
30 - المعارف لابن تقيب. مصورة بروت لطبعة المكتبة الحسينية بمصر.
31 - مجمع الأدباء ليافوت الحموي. دار الأمون 1355.
32 - مجمع البلدان ليافوت الحموي. السعادة 1324.
33 - مجمع قبائل العرب لعمر رضا كحالة. الهاشمية بدمشق 1368.
34 - المغفي في الصفاء للذهبي. حلب 1391.
35 - مقدمة فتح الباري (انظر رقم 86).
36 - مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. مصورة الخانجي لطبعته الأولى 1349.
37 - مناقب الشافعي البيهقي. دار الترات 1391.
38 - منتخب كثير العملي للحلاطي الهندي. (على حاشية المسند. انظر رقم 66).
39 - المؤلف والمختلف لعبد الغني الأزدي. أنوار أحمدي - إله آباد - الهند 1327.
40 - المؤلف والمختلف للهند. عيسى الباني الحلي 1381.
489 -
81 - ميزان الاعتدال الذهبي - م. عيسى الباني الحلي - 1382.
82 - نسب قريش لمصعب الزبيري - م. دار المعارف - 1951.
83 - نسب عدنان وقحطان للمبرد - م. لجنة التأليف - 1354.
84 - نهاية الأدب في معرفة أنساب العرب القفقاشي - مطبعة النجاح - بغداد - 1378.
85 - النهاية في غريب الحديث والأثر - م. عيسى الباني الحلي - 1383.
86 - هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر - مطبوعات الباني الحلي - 1383.
87 - وفيات الأعيان لابن خلكان - م. دار الثقافة بيروت - تم طبعه - 1391.
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الاسمي</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>السامي</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>السامري</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>السافي</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>الساجي</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>الساجي</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>الساجي</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>الساحلي</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>الساركي</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>الساري</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>السالح</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>البشير</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>باب السين والباه</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>السباري</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>السباعي</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>السمّاك</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>السمّاكي</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>السبي</td>
<td>26</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>حرف السين المهملة</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الساجي</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>الساحلي</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>الساحلي</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>الساجي</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>الساجي</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>الساحلي</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>الساربان</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>الساركوني</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>الساري</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>السابلدين</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>السابلدين</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>الساغرجي</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>السافدري</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>السافدري</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>الساهلبيين</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>الساهلبيين</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>السامي</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 491 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفة</th>
<th>النسبة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>باب السن والخليج</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>السجاري</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>السجري</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>السجتاني</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>السجريي</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>باب السن والخليج</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>السحتي</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>السحري</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>السحتيي</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>السحولي</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>السحبي</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>باب السن والخليج</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>السخيري</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>السخاثي</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>السخاوي</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>السخالي</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>السحلي</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>السخوي</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>باب السن والدال</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>السمري</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>السيرعي</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>السبريي</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>السبرييي</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>باب السن والباث</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>السري</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>السوري</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>الساريي</td>
<td>41</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 442 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>السنة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>السرِّي</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>السِّدري</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>السِّدري</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>السِّردي</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>السِّردي</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>السِّردي</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>السِّردي</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>السِّردي</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>السِّردي</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>السِّردي</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>السِّردي</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين الاذان</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين الراوي</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السراج</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السراقوسي</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السراوي</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّردي</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّريجسي</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّريجسي</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّريجسي</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين الارقام</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّردي</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّردي</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّردي</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّردي</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّردي</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّردي</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّردي</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>الباب بين السِّردي</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>النسبة</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>السليماني</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>السليماني</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>باب السن والقاف</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>السقا</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>السقطي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>باب السن والكاف</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>السكاني</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>السكاني</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>السكاني</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>السكاني</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>السكاني</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>السكاني</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>السكاني</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>السكاني</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>السكاني</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>باب السن واللام</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>السليماني</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>السليماني</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>السليماني</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>السليماني</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 494 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>النسبة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>151</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>المسائي</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>السماعي</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>السماعي</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>السماعي</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>السماعي</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>السماعي</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>السماعي</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>السماعي</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>السماعي</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
</tbody>
</table>

باب السن والمنجدي

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>النسبة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>163</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>السنمكي</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>النسبة</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>السندي</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>السكاني</td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>السكاني كي</td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>السويدي</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>الوسي</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>194</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>الستي</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>الستي</td>
</tr>
</tbody>
</table>

باب السين والواوا

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
</tr>
</tbody>
</table>

باب السين واللام ألف

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>496</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الصفحة
النسبة
السليماني
208
باب السن والباه
212
الشامري
214
السياري
214
السياسي
214
السياسي
214
السياحي
215
السيجني
216
السليموري
217
السياني
217
السياني
217
السيزي
218
السيري
218
السوري
220
السوري
222
السليماني

حرف الشين المعجمة
باب الشين والآلف
236
الشاملي
236
الشاملي
236
الشاملي
237
الشاملي
238
الشاملي
240
الشاملي
240

النسبه (32) ج - 497
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحات</th>
<th>النسبة</th>
<th>الصفحات</th>
<th>النسبة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>274</td>
<td>الشاويغي</td>
<td>240</td>
<td>الشاذليا</td>
</tr>
<tr>
<td>275</td>
<td>الشاويكي</td>
<td>242</td>
<td>الشاهري</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>الشاهيدي</td>
<td>243</td>
<td>الشاکيری</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>الشاهبري</td>
<td>244</td>
<td>الشاکیری</td>
</tr>
<tr>
<td>278</td>
<td>الشاهوي</td>
<td>244</td>
<td>الشاشی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>246</td>
<td>الشاشوی</td>
</tr>
<tr>
<td>279</td>
<td>الشاباوي</td>
<td>247</td>
<td>الشاطري</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>الشابيري</td>
<td>248</td>
<td>الشاعر</td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>الشباي</td>
<td>251</td>
<td>الشافعي</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>الشباي</td>
<td>257</td>
<td>الشافسی</td>
</tr>
<tr>
<td>283</td>
<td>الشباي</td>
<td>257</td>
<td>الشاققلای</td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
<td>الشباي</td>
<td>258</td>
<td>الشآکری</td>
</tr>
<tr>
<td>285</td>
<td>الشباي</td>
<td>259</td>
<td>الشآکرچی</td>
</tr>
<tr>
<td>286</td>
<td>الشباي</td>
<td>260</td>
<td>الشآووسی</td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>الشباي</td>
<td>261</td>
<td>الشآمی</td>
</tr>
<tr>
<td>288</td>
<td>الشباي</td>
<td>262</td>
<td>الشآماتی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>264</td>
<td>الشآموخی</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>الشوی</td>
<td>265</td>
<td>الشامی</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>الشمی</td>
<td>270</td>
<td>الشامیا</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>272</td>
<td>الشآووسی</td>
</tr>
<tr>
<td>291</td>
<td>الشجعی</td>
<td>273</td>
<td>الشآووسی</td>
</tr>
<tr>
<td>293</td>
<td>الشجعی</td>
<td>274</td>
<td>الشآووسی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>498</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>المصدر</td>
<td>الصفحة</td>
<td>النسبة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشريحي</td>
<td>309</td>
<td>293</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشريحي</td>
<td>309</td>
<td>296</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشريحي</td>
<td>310</td>
<td>297</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشريحي</td>
<td>311</td>
<td>297</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشريحي</td>
<td>313</td>
<td>297</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والنهاة</td>
<td>316</td>
<td>299</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والنهاة</td>
<td>313</td>
<td>299</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والنهاة</td>
<td>310</td>
<td>299</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والنهاة</td>
<td>315</td>
<td>299</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والنهاة</td>
<td>321</td>
<td>299</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والدال</td>
<td>322</td>
<td>301</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والدال</td>
<td>327</td>
<td>301</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والدال</td>
<td>327</td>
<td>302</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والدال</td>
<td>328</td>
<td>303</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والدال</td>
<td>329</td>
<td>303</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والرّاء</td>
<td>331</td>
<td>305</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والرّاء</td>
<td>332</td>
<td>306</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والرّاء</td>
<td>333</td>
<td>307</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>بالشين والشين</td>
<td>334</td>
<td>308</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشيشي</td>
<td></td>
<td>499</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>النسبة</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>361</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>366</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>366</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>369</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>372</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>376</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>378</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>379</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>381</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>383</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>386</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>387</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>388</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>389</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>390</td>
<td>الشقيري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

كل نسبة توضع بجانبها هذه الإشارة فهي من التعليق.

---

500
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>النسبة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>394</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>397</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>398</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>399</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>401</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>404</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>409</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>410</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>411</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>412</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>413</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>416</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>417</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>421</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>422</td>
</tr>
<tr>
<td>الشهري</td>
<td>501</td>
</tr>
</tbody>
</table>

bab al-sham wa al-mim | 380
shamasi | 381
shamasi | 382
shamasi | 382
shamasi | 383
shamasi | 384
shamasi | 385
shamasi | 386
shamasi | 387
shamasi | 388
shamasi | 389
shamasi | 390
shamasi | 390
shamasi | 391
shamasi | 392
bab al-sham wa al-tun | 393
shababadi | 394
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>السنة</th>
<th>النسبة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الشيركي</td>
<td>461</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشيرتشيري</td>
<td>462</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشيراني</td>
<td>464</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشيربي</td>
<td>465</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشيروي</td>
<td>466</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الديزري</td>
<td>469</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشبتي</td>
<td>470</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشبياني</td>
<td>471</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشبياني</td>
<td>472</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشبياني</td>
<td>473</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>السليماني</td>
<td>474</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخطا والصواب</td>
<td>476</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الاستدراك</td>
<td>483</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المصادر</td>
<td>485</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الفهرس</td>
<td>491</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

باب الشين واللام ألف
- الشلاتيني 429
- الشلاتي 430

باب الشين واليماء
- الشيشاني 431
- الشيشاني 432
- الشبي 441
- الفهري 442
- الفهري 443
- الفهري 444
- الفهري 445
- الفهري 446
- الفهري 447
- الشيرازي 454
- الشيرازى 456
- الشيرازى 458
- الشيرازى 460
تصويب
ص 480 س ۳ تحت جدول٤ الصواب: 
سارة بن تزيد، وصوبيه: ساردة بن تزيد.