## قطف الثثهار

بآخر ما ححدَّث بهـ شيـخنـا الألبـاني من أخبّار صفخالذ بيضاء هر حيلهُ إكها


## تأليف

أبوي أهسها، الهصري
عصية بن صدقي علي سـالم عودة

## تقلديم

الشيخ / علي خشان هصطفى بن إسماعيل



## كتبه : الشيخعلي خشان - حفظه الله -

إن المدل لهّ ، والصالة والسلام على النبي المصطفى أما بعد : نقد قدر الله اللقاء بأخـينا أبي أسماء عطية بن صدقي


 بيتـه لزيارة شيـختا محـمد ناصـر الدين الألباني - رحــمه الشا - في



 اقتـناص الفُرص والفـوائد ، ثم قدر الهّ لي أن أزور مـــينـة (أبوظبي)

 (تطفُ الثمار بآخر ما حدث به شـيخنا الألباني من أخبار) - وكان قد عرضها على أخوين كـريمن، ولكنه زيادة في الخير - طلب مني قراءي


رغبة مني في تشـجيع طلاب العلم ومساعدتهم ، وقــد قرأت الرسالة كلهـا على عجل ، وأصلحت بـعض الأخططاء النحوية فـيهـا وبعض الكلمـات ، وعلى كل حال فـهـي خطوة طيبـة من شاب مقــبل على الكتابة ، فجزاه الله خيرًا ، وأخذ بيده . ولا شك أن هناك مؤلفات كثيرة ستصدر وتُوفِّي الشيخ الألباني حقه - رحمه الله رحمة واسـعة وأسكنه فسيح جناته ، وعَوَّض الأمة . عن فقده ؛ إنه هو البَرَّ الرحيم وقد طلبت مني إحلى المجلات مقالة بعد وفاة الشيخ ؛ فكان مما كَتَبتهُ لها :
 القـرون ، وأخرجـها لآلئ تُنـــر للعيـون ، وسطرها دررأ، وحارب بها


وذادَعن حماها الدخيل والموضوع"، ورد الا
 من سقـيمـها ، ومعلُولَهـا من سليمـهـا ، وشاذَّها من مـــانـا ومنُكرها من مقبولها
وعاد بها إلى فهم السلف الصالح ، خـير القرون ، وحارب بها

 فـهــو يبني ويهـدـم ، يبني السُّن ، ويهــدم البــدع ، رفع السُّنةّ

فرفعته ، وأعلى شأنها فأعلت شــأنه ، بعد قُرُون عجَاف تكالبت فيها الأمم على الإسلام وأهله ، وتقـاعست فيـها الهِمْم ، فــلا ناصر ولا مُعين إلا رب العالين الام
عاش الألبـاني للشُنَّة فعاش بهـا ، وأراد أن تكون للسُّنة هيبتـها
 يتقـدم عليه أحد من معـاصريه كائنًا من كان ، بل كلهم بحــاجة إلى قوله وجهده، خالفه أم وافقـه لا يستطيع تجاهله ، لولا السنة الا ما علا عرفنا الألباني ، ولولا الألبانى مـا عرفنا السنة ما ليس بسنة، عرفهـا فعرفـا بها فعرفتنا به .

م جهبذ العصر :
رحم الله الألباني ، لقد كان جهبذًا حقًا ، لقد كان من الجهابذة
 الأحاديث المصنوعة؟) قال : (يعيش لها الجهابذة) .

ولكن الجهابذة قليلون .
قال ابن الجوزي - رحمه الله- :
"الَمَّا لم يُمكن أحد أن يُدخل في القـرآن ما ليس منه أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله ، ويضعون عليه ما لم يقل ، فأنشأ الله ع علماء يذبون عن النقل ، ويوضحون الصحيح ، ويفضحون القبيح ، وما يُخلي الله منهم عصراً من الأعصار ، غير أن هذا الضرب قلَّ فَّ في

هذا الزمان، فصار أعزَّ من عنقاء مغرب" .
وقد كانوا إذا عُدُّوا قليلاُ
قلت: إذا كان هذا في عهد ابن الجوزي ، فكيف في عهدنا؟!!

كتبه
علي بن حَمَد خَشَّانَ
في أبو ظبي ا شوال .
الموافق

## تقديم

## كتبه الشيخ أبو الحـسن المأربي

مصطفى بن إسماعيل - حفظه الله -


الحمد له وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد: فقد اطلعت علـى هذه الرسالة اللطيفة في مبنــاها ، الشريفة في معنــاها، حيث رصـعها مــؤلفهـا - حغظه الله - بنفـائس الدرر، في كلمات يسيـرات عن شيخنا محدِّث العـعر ، وياقوتة الدهر ، الذي الذي يتلئ به الصدر والنحر : العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمة الله عليه-
 كثيرون- جـزاهم الله خيرًا - وهذه الرسالة تمثل مشاركــة مباركة - إن






جَزَى الله أخــانا أبا أسماء خيـرًا كثيرًا عـلى حُبه لشيـخنا ونشر مناقـبه، وتقبـل الله من شيختـا جهاده وحـسن بلائه في خــدمة هذا الدين، وكم كان شيخنا - رحمه الله - يكرر قوله : (مَّنْ خَذَمَيْخْدَمَ"
 من هذه الخدمــة لحادم الكتــاب والسنة ، ولمن له علينا - بعــد الله عز وجل - الفضل والمنة
وآخر دعوانا أن الحمدله رب العالمين

كتبه
أبو الحسن
مصطنى بن إسماعيل السُّليمانى
أثناء زيارته لدولة الإمارات

- حغظها الله وجميع بلاد المسلمين -

قُبيلَ فجر يوم الأربعاء

- ا§
$3 \quad 0$


## مقدمة الطبعة الثانية

إن الحمــد لله ، نحمده ونسـتعينه ونسـتغفــره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسـيئات أعمالنا ، من يهــده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له . وأشـهـه أن لا إله إلا الله - وحــه لا شــريك له - وأشهــد أن

محمدًا عبده ورسوله
أما بعد :

 . خلالة في النار
 فليذكر مُصيبته بي؛ فإنها أعظم المصائب)|(1) بقلوبِ راضـيةٍ بقضـاء الله وقدره ، تلقَّى العلمـاء ، وأهلِ المّا العلم وسائر ' المسلمــين: نبأ وفاة الوالد الشــيخ العلامة المُـحدِّث الفتـيه أبي عبدالرحمن محمد ناصر الــدين الألباني - رحمه الله رحمة واسعة-، ،




- وهذه هي الطبعة الثانيـة ، لهذا الكتاب الطيب - إن شاء الله

بعد أن نفــدت طبعتـه الأولى في أقل من شهرين ، والحـمد لله ، له
الفضل والمنَّة.
وقد رَغِبَ فـضيلة الشّيخ عـمرو عبدالمـنـم سليم - حفظه الله-
بطبعـة ثانية ، فوافــتـه ، وكتـبتُ فيهـا زيادات رائقة للمحـبين بارقة
وحرصت فيها على تتّعُع ما وقع في الطبعة الأولى من الحطأ والسهو ،
فكانت - هذه الطبعة - كما تراها منقحة ومزيدة
وبعل :
تَمَّةَ كلامٌ كثير ، محخزونٌ في العقل ؛ لابد من ذكره، والإفصاح
عنه، وإبانته ، وتعريف الناس به .
أذكر - بداية - بمشيئـة الله - مفارقة مهمــة ؛ تمثّل مسك المتام

وفاته :
إنَّ سنة (. - رحمه الله - كانت نفسها السنَّةَ التي تُوفي فيها عدد من علماء الأمة منهم الشيخ مسحمد المجذوب، والـشـيخ محمـود مهلي الإستـانبولي وأبرزهم : فضــيلة سماحــة الشيخ الإمام أبي عـبدالله عبــد العزيز بن عبدالله بن باز - تَغَمَّهَ الله بر حمته - .

نعم ؛ في شهور قليلةٍ جدًا - افتقدنا معًا - جبلين أشَمَيّن :

أبا عـبدالله ، ثم أبا عـبـــالرحمــن ؛ فرقــدَيْنِ نِينّريْنِ امتـلأت بأنوارهما الدنيا كلُّها ، سماؤها وأرضها ، الزمان والمكانِ

وهذا - جـزمْـا - تأويل لتلك الرؤيـا الصـالـة الـتي وصلتنا -
تواتراً- من أهل الـــير في أزمنة مـتبـاينة ، وأمكنة مـتبـــاعدة - قـبل وفاتهما بعدّة أشهر - في رؤياهم كـوكيبن عظيمين في عالي السماء ، امتـلأت الآفاق بهمـا نورًا . . فإذا بأحدهمـا يسقطُ مِنْ عكلٍ ، ثم إذا بالآخر - بعد - يتبعُه!!
نعم تكادُ الدنيـا تظلم بفــد هذين الإمـا جمع الله - سبحانه - إليهما الخير من أطرافه ؛ علمًا ودعوةً ، عقيدةً . . .
ولكنْ في الله خَلَفـُ" ، وهو - سبحانه - المستعان .

 لقد كان ابن باز ، والألباني - رحمهما الله - من خيرة العلماء، نسأل الله تعالى أن يجعل مأواهما الجنة .
 ولو أنَّ هذه الحياة دامت لأحد لدامت للمصطنى - صلوات الله
(1) قدُر الله تعـالى أن تخرج هـنه الطبعـة الجديدة بعـد وفاة الشيـخين الكبـيرين ، والإمامين الحليلين : الشيخ ابن عثيمين ، والشــيخ مقبل بن هادي ، فرحم الله تعالى أثمة اللـلمين جميعاً (الناشر).

رحمهما الله وأحقنا وإياهما بالصالحين(1)
وتَمَّةَ كــلام آن أوانه - بعد حـبسه ! - ليظهـر بعد طول صــبر ومصابرة - من اتهام شيخنا بالإرجاء !! والمحيع يعلمون براءة الألباني

من هذه التهمة ، براءة الذئب من دم يوسف . والمعروف عن الشيخ - رحمه الله - نصرة مذهب أهل الشُّةُ في

جميع مسائل الاعتقاد ، وما عهدنا منه غير ذلك . وهذا - دائمــــــ - دأب أهل البـــلع برمـي أئمــــة أهل الــسنة

بالافتراءات والتهم الباطلة)
وأمَّا ما يتردد على ألسنة (البعض) أن الشيخ متساهل في تصحيح
الأحاديث ! . . . و . . . فصدق فيهم قول القائل :
فكم من عائب قولا صحيحًا
فليعلم من ليس عنده علم بالشيخ الألباني ؛ أنه عظيم الشأن في الحديث ، وجدّد الله به هذا الدين العظيم ، وقـد عاش ما يقرب من
 اختلط به بشحمه ودمه ، وقــد علمت - فيه - هذا ، فما من حـي
 (Y) انظر سلسلة خُطبْ : (مـخاطر البـدع) و (ترك الابتداع) و (حـسن الالتّباع) لأخـينا بالغيب الشيخ علي الهنداوي داود - توزيع مكتبة ابن القيم (أبو ظبي) ، ودار الهار الهجرة



اشتغلتُ فيه ، إلا وقد أفاد - فيه - وأجاد ، وكشف عن علله الحفية التي احتــار فيها الأعــلام ، ومن أراد واقع هذا الكلام ، فليذهب إلى (اسلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة) سترى - بنغسكالعلم الفريد والمهد المهيد ، والعَزْم المديد ، والصبر الحديد.
فنصيحتي لكل شـاب في بداية طلبه العلم أن يجعل التأنّي رائدًا لطريقه ، ولا يتعصَّب لمسألة تآلف عليهـا وعايشها إلا إذا كانت قائمة على دليل شـرعي من الكتــاب أو السنة النبـوية ، وأن يحـتـرم أهل العلم، ويدعه من الحــلاف اللني بينهم وغيـره ، وأن يسرع لتحـصيل العلم النافع ، فليبـدأ - أولا - بحفظ كتاب الله تعالى ومـعرفة علوم - تجويله ، ثــم ينتقل إلى حــظ العقيـدة الطحاوية ولا بــأس بشرح
 وآخر للشيخ مسحمد عبد الرحمن الحُمُسِيِّ ، ولا يفوتني أن أَذْكِرْ أن يبدأ على أهل العلم ؛ ليعلّمه الأدب ، ويقرب له الطريق .
 بالصمت والسكوت فهو خيـر له من الكلام الذي يفضحه ، ويكشف خبيئة نفسه - رحمةً به - .

وعاجز الرأي مضياعٌ لفرصته حتى إذا فات أمرٌ عاتب القدرا
وفي الختــام لا أجد إلا أن أدعو لشـيخنا المفضـال محمــد ناصر
الدين الألبـاني أن يجزيه الله خيـرًا ، ويطيب ثراه، ويرزقـهـ الفردوس

الأعلى ، كمـا أدعو لشـــيخنا عبــد العزيز بن باز أن يرزقـهـ الفردوس
 وفي الـــتام أدعـو الله أن يتقـبل جهــد المقلّ ، وأن يعفـو عنّي

سيئاتي وتقصيري ، إنه سميع مجيب

وكتب أبو أسماء المصري
أبو ظبي في صباح الثلاثاء
عطية بن صدقي علي سالم عودة

$0 \quad 0$

## مقدمة الطبعة الأولى

 أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ، ومن يضلر فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحــده لا شريك له ، وأشهد أن مسحمداً عبده ورسوله .
 [ [آل عمران: ب.r.]


[ النساء : 1] [] والَأَرحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْحُمْ رَقِيبًا

 [ الأحزاب: . -

فإن أصدق الحـديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي مـحمد ونِّ وشر الأمور مـحدثاتها، وكل محدثة بدعـة ، وكل بدعة ضلالة وكل

ضلالة فى النار .
 وأئمة العلم عمومًا ، وألفوا مؤلفات تذكر مناقبهم وآثارهم ، فهذا ابن البا عبـد الهادي في ترجمـته لشيخ الإسلام ابن تـيمية ، وكـــنا البزاَّار في كتابه (الأعلامُ العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية)" . . وغيرهم . فأحببتُ أن أسير على هليهم ، وأنسُج على مِنوالهم ، كيف لا
 الجليلة للإسلام والمسلمين طيلة الستين سنة الماضية ؛ منها مؤلفاته التيا
 تفتَّحت بها أذهان الناشئة من شباب اليوم ، ومَعُلِّمي الغد . فتـراني في هذه العجـالة ؛ قطفت صفــحات بيـضاء من حـيـاة الإمام، منها ما هو معروف فأسهبت فيه - من كلام شيخنا - وميا ومنه ما ما هو نادر السماع . فالذي أسهبت فيه : بدء تلقي الفتى لعلم الحديث،
 اليوم
هذا وقد علمتُ بوجود شيخنا الفـاضل الحبيب علي خشان عند أحد أرحامه في أبي ظبي ، فذهبت إليه لأستفيد منه ؛ لأنه كان أقرب
 مشكورًا ، فجزاه اله خيرًا ، وأمتعنا بهؤلاء البقايا المربين الأفاضل . هذا وقد تفـضل الشيخ المـبيب أبو المسن مـصطفى إسمـاعيل

بتقديم هذه الرسالة ، وقــد نبهني في بعض المواضع ، وأضاف بعض الشيء ، ورأيت من المق أن أبين ما أضافه ، ووضـعته بين قوسين ، وقد أشرت إليه بلفظ : (أبو الحسن) ، فدعواتي لهذا الشيخ المبارك إن شاء الله - أن يزيده الله أدبًا وخلُقًُا وورعًا ، وأن يجعل على ألى يديه التآلف والتحابّ بين المسلمين آمين

وكذلك أشكر الــشيخ الحبـيب علي بن حسن بن عـبد الحمـيد
 إلى (قطف الــمار")، فرأيت ذلك أنسـب ، فجزاه الله خـيراًا ، وزاده نورًا وبصيرة .

وهنا أنبه الإخوة الكرام ، أن ما كتبـته عن الشيخ من ميلاده إلى عمله في المكتبة الظاهرية ؛ فهو من قوله - رحمه الله - وكانت ضمن أسئلة أبي إسحاق الحويني - حفظه الله ورعاه وسلده إلى الحق بالمقفرأيت أن أنسجها كما سمعتها منه ، إلا ما رأيت ضبطه وتهذيبه . وبعد ذلك التقيت بأبي إسحـاق الحويني وقرأها ، وأعجب بها، ولما أخبـرني أن له مثل هذا العمل ؛ عــرضت عليه أن أتوقف ، فلم يوافق وأوصاني أن أمـضي قدمًا في هذا العمل البلمليل ، فـجزاه الله

فإن هذا البـحث الصغيـر ما هو إلا صـفحات من حـياة طويلة
 فـعـسى الله أن يُلحــــه وإياي بالصـالحين ، أولئـكـ الرهط القـانتين الطاهرين ، إنه سميع عليم ، مجيب .
، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين

## وكتبه

أبو أسماء المصري/ عطية بن صدقي علي سالم عودة
مصر / الدقهلية - أجا - ميت العامل

$$
\begin{aligned}
& \text { أبو ظبي في صباح الثلاثاء } \\
& \text { § } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$0 \quad 0$

الإمام مُحْمد ناصرُ الدين ابن نوح بن آدم بن نجاتي الألباني

* ولادته :

يقول الشيخ : لا يوجد لدينـا ما نعتـمد عليه فـي هذا التأريخ سوى ما يسـمى بالهوية أو الجواز ، فالــسجل فيهمـا ع191 بالتأريخ

النصراني
قلت : (أبو أسماء): الموافق rشץ1 هجرية.
ثم قال :ومحل الميـلاد في (أَثْقْودرَةَ) ، وكانت يومئذ عـاصمة ألبانيا ، وفي زمن الثّورجي (أحمد زوغو" نقل المّ العاصمة إلى (اتيرانا)، . * الهجرة إِلى الثام :

عندما سيطر (أحمد زوغو)" على البلاد ، وتحكم فيها ، حتى بدأ يفرض على الشعب القوانين الوضعية الغربية ، وبدأ يضايق النساء في حجابهن ، ويفرض على الشرطة والمــيش (القبعة) ؛ الأمر الذي كان الـي نذيرًا بالشر من وجـهـة نظر والدي ، ولذلك قرر أن يهـاجر بأهله إلى
 أحاديث كثيـرة وردت في فضل الشام عامة ودمشق خــاصة ، على ما

هو معلوم - أو صـار عندنا معلومًا فـيما بعل - أن هذه الأحاديث منها الصحيح ، ومنها الحسن ، ومنهـا الضعيف ، ومنها الموضوع ، لكن الفكرة العامة صسحيحة ، وكانــت متحكمة في نفسـه - رحمه الله ولذلك قرر الهجــرة حينما رأى تلك النذر ، وهذا هو سـبب الهجرة ولم يكن هناك ضغط . . ويقول :
وكان عُمري في ذلك الوقت تسع سنوات ، وما كنت أعرف من اللغة العـربية شـيئًا ، فـعندما ذهبنا إلى دمـششق ما كنا نعـرف القراءة والكتابة باللغـة العربية ؛ كمــا يقولون عندنا في سوريا مــا كنا نعرف
(الخمسة من الطمسة) ولا (الألف من البسطيجة)(1)
(1) وهي عصا طويلة يستعملها شـيخ الكتاب عندما يريد أن يضرب أو يشير بها على آخر ولد في الصف (قاله شبيخنا الألباني - رحمه اله - ).

## بداية تلقيه العلم

قال الثيخ : وبعد ذلك دخلت المدرسة وكانت أهلية ، اسمها:
جمعية الإسعاف الخيري فهناك بدأت تعليمي
وبسبب تقــدمي في السن آنذاك ؛ جاوزت السنة الأولى والثــنـية
الابتدائي في سنة واحدة ، ولذلك حصلت على الثهادة الابتدائية في أربع سنوات ، ويبــو أن الله - عــــ وجل - فطرني على الـي حب اللغـة العربـية ، وهذا الحب ؛ هو الذي كــان سببًا بعد الفــضل الالكهي أن أكون متـفوقًا على زمــلائي من السوريين في اللغة العربيـة ونحوها ، وأذكر أن أسـتاذ النحـو حينمـا كان يكتب جــملة أو بيت شعـر على اللوح، ويسأل الطلاب عن إعراب تلك الجـملة أو ذلك البيت ، فإذا عَجَزَ الطلاب عن الإعراب ؛ كان يُخرجني من وسَطهِم ويقولُ لي : ماذا تقول يا أرناؤوطي عن هذه الجملة(1) الهدف بكلمــة واحدة، فيـرجع فَيُعـيرُ السوريـين العرب بـي بي على أني . أرناؤوطي وهم عرب
 وبوسنين مثل: عربي : تثـــمل كل فرد عربي ، مثل : مصري وسـعودي وسوري . . إلخ ولنظ ألباني : أخص :

ثم قال الشيخ :
ولم أكمل الدراســة ، والسبب في ذلك يعـود إلى والدي ولعل
هذه كانت رمية بغير رام؛ لأني - فيما أظن وشاهدت - فيما بعذ أنني
 اليوم، ولأن الدراســة النظاميـة في الواقع لا تخرج العلمـاء؛ ولكنها

 كان رأيه مـوافقًا لــلمدرسة النظامـية وحَقٌ له ذلك ؛ لأنهـا كانت لا لا تُدَرس من الشُريعة.

ثم يقول الثيخ : وبعد ذلك قرر والدي أن أدرس على المشايخ. فدرست علــيه الفتـه الحنفي ، وعلم الصرف ، وعلـى الشيخ (سعيد البرهاني) بعض الفتـه الحنفي ، وبصورة محددة قرأت عليه : (مراقي الفـلاح شرح نور الإيضـاح) ، كمـا قرأت عليه بـعض كتب النحو والبلاغة الحصرية ، وخـتـمت على والدي القرآن مجودًا ، وفي الوقت نفسه كنت أعمل في مهنة النجارة ، وكنت أعمل مع معلمين، أحدهمـا خالي إسمـاعيل لمدة سنتين والآخر سـوري يعرف بـ بـ : (أبي محـمد) لمدة سنتين أيضًا ، وكــانت طبيعة عـملي معهـما في تصليح ، البيوت القــدية المنهارة بسبب الأمطار والثلوج ومضى الزمــان عليها وكانت تتكون -هذه البيوت - من الطوب والحشب .

وفي اليوم الممطـر كنا لا نستطيع أن نعمل شـيئــا ، فذهبت في بعضها إلى والدِي ، وكان يعمل في تصليح الساعات ، فقال لي : ما في شغل اليوم؟ قلت له : نعم ، قال: ما رأيك تشتغل عندي؟ لأنني أرى أن المهنة هذه ليسـت مناسبة لك ، فـقلت له: كما تريد، فـــال

-والثلوج

* تو جّه الشاب الألباني إِلى علم الحديث :

قال الشيـخ : ذلك الفضل من الله ، أما مـن حيث السبب؛ هو كما يقال : إذا أراد الله أمرُا هيأ أسبابه . نعم : كنـت أعـيش في جـو مـــذهبي عَكَى المذهـبـ الحنفي ، المـي ووالدي كان أعلَمَهُمُ ومرجـعهم بالفـــه الحنني، فلمــا تخرجت من المدرسة الابتدائيـة ودرست على بعض المشايخ كما ذكــرت آنفًا ، كان لدي هواية في المطالعة بصورة غريبة ، وهذه المطالعة فيما يبدو للناظر لا فائدة منها ، وقد يكون لها آثار ضارة ، لكن فيما بعد تابيّ الميّن أثر هذه الدراسة في لغني ونطقي

* المصري الكهل بائع الكتب :

قلت (أبو أسـمـاء): ظل هذا الفـتى مــولعًا بالكتـب العصـرية الحيالية، وخـاصة قصة الفرنسي : (أرْسين لوبين" فكَان مـغرمًا بقراءة هذا النوع من القصص والروايات .

فيقـول الشيـخ: ثم نقلت إلى مرحــلة ثانية قد تكون خــيرًا من تلك، وهي دراسة القصص العربية الخـيالية مثل : (ألف ليلة وليلة)") ، و(اعنتر بن شداد)" و (اصلاح الدين الأيوبي") و (اذات الهمة والبطال)" . . وهكذا كنت شغوفًا جدًا بثل هذه المطالعات والقراءات . ثم من تدبير الله - عــز وجل - ولطفه بي ، أنني حينمـا غيرت مهنتي ولزمت والدي ، كــان هناك فراغ من الوقت ، فكنت أســتأذنه بأن أخرج إلى المسـجد الأموي لــضور بعض الدروس ، ثم في أثناء
 التركــات من الكتب ، ويعرضهـا أمام دكان له تجاه البــاب الغربي من المسجد الأمـوي ، فكنت أمر على هذه الكتب التي كان يبسسطها أمام دكانه الصغير، فــأجد ما فيها من تلك الروايات ما شــئت ، فأستأجر

منه وأقرأ ، وأعيد، وهكذا . .
ثم يقـول الثــيخ : وذات يوم وجدت عنده بـعض الأعداد من مجلة (المنار)" فأذكر جيـدًا أنني قرأت فيها فصلاُ للشُيخ (مُـحَمَّد رشيد رضا) ، يتكلم عن مزايا كتاب "الإحـياء" للغزالي ، وينقُدهُ من بعض

النواحي: كصوفياته مثلاً ، وكأحاديثه الضعيفة والواهية . وبهذه المناسبة ذكر الشيخ - محمد رشيد رضا - أن لأبي الفضل زين الدين العراقي كتابًا وضعه على (الإحيـاء") خرَّجَ فيه أحاديثه وميَّرَ صحيحها من ضعيـفها وهو پالمُعني عن حملِ الأسفارِ في الأسفار في

تخريج مـا في الإحياء من الأخبـار" ، فتلهفت نفسي لهــذا الكتاب،



 فرصة غياب والدي لأخلو بكتابي •


 المديث"؛ لأنني أعـجمي وكان يصعُبُ عليَّ بعض كلمـاتِ الحديث،
 مخطوطاتي آنذاك . $0 \quad 0$

## أول خطوة في التصدي للبدع

يقول الشــيخ : كنت بفـضل اللهـطويل النفس ، وكان مـوقف
والدي- رحمه الله - آنذاك سلبـيًا ، بسبب تعصبـه للمذهب الحنني،
وكان كهلاً بل شيــخًا ، وكان يقول لي أثناء المجادلة : (علمُ الحلديث صنَعة المفاليس) - رحمه الله وغفر لنا وله - .
وبعـد الاستـمرار في دراسـة علم الحديث ، تَبَـينّت لي أخططاء كانت ســائدة في ذلك الوقت ، باتبـاعهم بعض البــع ، فمــثلاً في حاشية ابن عابدين في الكتاب الأخير ، ذكر فيه عن :

سفيان الثوري ، أن (الصلاة في مسسجد بني أمية بسسبعين ألف
 الأثر ، وإذا بإسناده ظلمات بعضها فوق بعض ، فقلت: سبحان الله! كيف يروي هؤلاء الفـقهاء هذا الأثــر والسند كما ذكـرت؟! ولو كان السند غير ذلك لكان معضلاً ؛ كما يقول علماء المصطلح

وكذلك اطلعت في ("تاريخ ابن عساكر") عن قصة : ("قبر يحيى"
المزعوم ؛ أنه في مسجد بني أمية ، حتى وصل البحث إلى أن الصلاة في مسـجـد بني أمية لا تجـوز ، فأحبـبت أن أعرض رأي على بعض المشايخ كــأبي ، والشيخ البرهاني ، وفي هذه الأيام بعد صــلاة الظهر

أسررت إلى الإشيخ البرهاني أن الصالاة في مسسجد بني أمية لا تصح، فقال لـي : اكتب كل الأشياء التي حـصلتها في هذا الباب ، فــمت بكتابتها في ثــلاث أو أربع صفحات وقدمتهـا له ، فقال لي : سوف أعطيك الجــواب بعد العـيد ، وكــان ذلك في شهـر رمضان ، ورَــمَّا ذهبتُ إليه قــال لي : كل الكلام الذي كتـبته لا أصل لـه ، ، فقلت له متـعجـبًا ! : لماذا ؟ قال : لأن جــميع الكتب الـتي نقلت منها غـير
. معتمدة عندنا
فلا أدري مـعنى كَلامـه هذا ، مع أنني نقلت من كتب مـذهبه الحننفي مثل كـتاب (مبـارق الأزهار شرح مشارق الأنوار") وهو كـتاب
 علي القاري؛ وهو حنفـي ، وبعض نصوص أخرى ، فلم يرفع إليـها رأسه ، وعلى هذا النمط كان أيضًا موقف والدي

* الشاب الصغير يؤلف كتاباً في التصدي للبدع : يقول الشيخ : وبعد ذلك قمت بتأليف كـتاب : :اتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجـد")، فمن هنا لابد من أخذ قرار حاسم للصلاة في مســجد بني أمية حستى لا يخالف فِعْلي قَـوْلْي ، فَعَكِمَ أبي بذلك فَأَسرَهَا في نَفْسِه

ثم جـاءت مسألــة أخرى خالفـت فيهـا القوم ، وهـي : صلاة

الجماعة الثانية(1) ، ففي مسجد بني أمية جـماعتان ، الأولى : حنغية

 والدي الجماعة الثانية التي أرى أنه يكره الجمــاعة الثانية في مسجد قد صُلي فيه .
وبعد ذلك بدأ الحــاقدون يُحَـرّضوُنَ والدي علي" ، فـنـي يوم ما ونحن على طعام العشاء ، قال لي والدي بلسان عربي مبين : (إما الموافــة وإما المفارقــة) ، فطلبت منه أن يمهلني ثلاثة أيام وبعد التفكيـر جئت بالجواب ؛ فقلت له : أخـرجُ من البيت حتى لا أكون سببًا في إزعاجك بمخالفتي لمذهبك ، فخرجت ولا وألا أملك درهمًا
 وذهبت إلى أحد الأخوة وأخذت منه مائتي ليـرة سورية ، وانستأجرت دكانًا ، فــاستقللت في العـمل ، ومن فضل الله علي كنت دقيـقًا في . مهتتي وناصحًا

 (وهناك من ألف في ذلك فاننصل بالجواز مع ضوابط معروفة ، فتاملم) (أبو المسن).
 حكم الجماعة الثانية إلا في مواقف ، فتتبه.

 أمره بأن يصلي الإمام الشافعي الجماعة الأولى قبل الإمام الحنفي

وفي ذلك الوقت ألفت كتابًا يسمَّى : (الروض َالنضير في ترتيب وتخريج الطبراني الصغير"، وكان عُمري يومئذ اثنين وعشرين عامًا .

 أقمنا دروسًا في الحديث وفقـهـه . . . وكان أبي يأتي أحيانًا ، ويكلمني

وأُكلمه ، ففي مرة جاء لي ، وقال : ״أنا لا أُنكر أنني استفلت مِنْك"، ؛ ولعلها كانت كفارة منه على

ما صدر منه

* المشهل المضحك المبكي :

قلت (أبو أسماء): من المعلوم أن كل مجتمـع له عاداته وتقاليده
المتبعة ، فإذا رأوا ما يعكر صفو ذلك كان شاذًا مردودًا . فيقـول الشيخ : لما اشتريت قطعة أرض خــارج التنظيم ؛ لأنها رخيـصة فـي الثمن ، وبالفـعل قمت بتــأسيس المنزل ، وأسـسـت بــ به دكانًا، ولما كــان الأمر كذلك ، بَعُـدَت المسافة من منزلي إلى المكتـبة


دكاني قبل أن تغتح المكتبة أبوابها
قلت (أبو أسماء): فمن هنا لابد من وسيلة ملازمة للشيخ ليتتقل عليهـا من هنا وهناك ؛ وكما نعــلم بضيق الوقت عنده ، فـــاذا فعل الشيخ ؟ قـال الشـيخ : اشتـريت دراجــة لأركبـها ، وكــان -لأول مرة-



 هو : (الوقت") .

## المكتبة الظاهرية، وقصة الورقتة الضائعة

يقول الشيـخ : في يوم اشتكيت من ألم في عـيني ، فعرضت
نفسي على الطبيب ، وسألني عن عملي ، فقلت: ساعاتي ، وأطالع الكتب كــيـرًا ، فطلب مني الراحــة لمدة سـتة أشـهـر مع العـلا ورجـعت إلى الدكــان ، فكنت لا أعمل ولا أذهـب لطلب العلم لمدة
 أن في المكتـبة الظاهرية مـجمـوعة رســائل عديدة إحــداها في : (اذم الملاهي" لابن أبي الدنيا ، فكلفت الخطاط بالمكتـبة الظاهرية أن يَنْسَخِ لي هذه الرسالة

بعد ذلك ذهبت إلى المكتبة واتضح لي أن الرســالة المذكورة فيها نقص، وأوصيت الناسخ أن يمضي قــدمًا في عمله ، وبعــد تأكدي أن المفقود ورقة ، فلا سبيل إليها إلا بالبحث والتفتيش عن هذه الورقة
 يسمـى بجانب (المجامـيع") ، وفي أثناء ذلك خــرجتُ بربحِ كبـيرِير في تحصيل العلم ، ثم ازدادت همتى في البحث حتى انتهيت من أكثر من خمــسمائة مـجلد ، والبحث جار عـن الورقة الضائعـة ، ثم أخذت


وأُسجل كل مـا أراه نفيـسًا أثناء البحث ، فــاستفـدت كثــيرًا من هذا البحث،وفتح الله تعالى لي كثيرًا من المسائل المهمة بسبب هذه المهمة،

ومداومة النظر
ومن ثم انتـقلت في البــحث إلى مكان آخــر وهو ما يسـمى : (ابالدست" أو (الدشت)" ؛ وهي عبارة عن أوراق مكدسـة ، لا يقترب منها أحــد ، فطلبت من موظف المكتـبة (أبو مهـدي") أن يريني مكان (الدشت" ، فــشار إلى مكانه ، فـذهبت وبدأت في البـحث إلى أن فتح الله تعـالى علي" وعثـرت على النسخة المغـربية لمسند (الثــهـاب" للقضاعي ، وبهــذا الفضل الإلهي استكملت النســـخة الأولى الموجودة في المكتبة الظاهرية من مسند (الشهاب") . فذهبت بها فرحًا مسرورًا إلى مدير المكتبة ، ولكن المدير لم يلق

لهذه النسخة النفيسة بالا لعدم علمه ومعرفته بهذا العلم النفيس . ثم دارت الأيام والسنون، فقام الشيخ الفاضل حمدي عبدالمجيد
 عليـها فَطُع فـي المكتبـة التي كــان يعمل فـيهـا الشـيخ : اشعـيب الأرناؤوط" وهي : "مؤسسة الرسالة") . ورجعت ' فـيمـا بعد إلى الأسمــاء التي سجلتـها لهــنه المؤلفات (1) من تلاميذ الشيخ الا'لبـني - رحمه الشا - وكان يتجشم مشــاق السفر من العراق إلى سوريا لزيارة الشيخ والاستفادة من علمه (علي خخشان) .

فكتبتها من جـــيد على بطاقات ، ورتبت الأرفف على أسماء المؤلفين لكل مؤلف وحالـه على الحروف الهجائية ، وكــان من ذلك المنتخب من مخطوطات الحديث في المكتبة الظاهرية ثم جاءت المرحلة الأخيرة ؛ وهي الثمـــرة المباركة من ذلك الجهر
الأول، فبـدأت أقرأ المخطوطات وأستـخرج منهـا الفوائد الحديثـية ، وأرتبها كذلك على الحروف الهجائية . فـهذا مختصر عن قصة الورقة

الضائعة
وقد حدثني أخونا الشيخ علي بن حسن الحلبي - سلَّمه الله -:
" أن أحد الباحثين قد وقف على هـذه الورقة في إحدى مكتبات
تركيا، ونشر ذلك في إحدى المجلات ، وقرئ ذلك المقال على شيخنا الألباني - رحمة الله عليه - فقـرت عين الشيخ بصدق ما جزم به من عدم وجود تلك الورقــة في الظاهرية ، وبوقوفه على الفائــدة العلمية
 * الحجرة في المكتبة الظاهرية : قلت (أبو أسماء) : لا يخفى على أحد تعامـل المكتبات الكبرى
(1) قلت (أبو أسماء) : وحدنا الشيخّ علي بن حسن إلملبي بذلك بدينة دبي ، وقد

 وليس (مجلَّة) ، والمنُور هو صورة من المطبوع الــنـي يُثنّله الورقة الضائعة، وأنا - بفضل الها - الذي أطلعت شيخنا على ذلك .

في البلاد الإسلامية مع المراجـعين أو المترددين عليها من الطلاب ؛ أن لهم حدودًا لا يتجاوزونها داخل المكتـبة ، فكيف تسنى لهذا الشيخ أن
 دُخوله في أي وقت شاء ؟
قـال الشــيخ : الاحـتمــال الأول : أن ذلك يرجع إلـى شعـور الموظفين في المكتبة الظـاهرية بنشاطي في طلب العلم ؛ فكنت أجلس في القــاعة ، وأطلب من الموظف أن يــأتيني بالمخطوطة كذا وكــنـا ، فبالتــالي يجتمع عندي عدد كبيـر من المخطوطات على الطاولة ، وقد خُصِّصَتْ لأربعة أشخاص . فـبـحكم الواقع لا يسـتطيع أحــد من الطلاب أن يشـاركني في الجلوس على هذه الطاولة ؛ فهذا يدل على وجود شيء من الاعتراض للطلبة الذيـن يأتون المكتبة خـاصة في أيام الامتـحانات ، فمــاذا فعل موظفو المكتبة ؟ كان هناك غـرفة مظلمة تحت درَج المكتـبة لا تصلح لشيء - في ظنهم - فوضَعُوا لي ما أحتاج من المراجع وبعض المخطوطات حتى لا - أشغلهم

الاحتمال الثاني : أن كلية الشـريعة في الجامعة السورية ، قرروا أن يضعـوا موسوعـة في علوم المديث ، فأرسلوا إلي وعــرضو اليوا على الفكرة ، وطلبوا منـي أن أعمل في هذا المنهج الذي وضعـوه ، وبعد

المداولة في الموضوع ؛ اتفقت للعـمل معهم مدة أربع ساعــات يوميًّ، وباقي الســاعات أتغــرغ لطلب العلم ، وتم ذلــك الاتفاق شـريطة أن

يُسمح لي في المكتبة الظاهرية بالدخول في أي وقت ليلاً أو نهارًا . ثم قــال الشـيخ : ولا يخــنى عليكم العـمل النـظامي لموظفي المكتبة، فهم يذهبون إلى عملهم في تمام الساعة الثامنة صباحًا ، وفي تمام الساعة الثـانية عشر ظهرًا يتـهي الدوام ، وفي الرابعة يبدأ الدوام المسائي وينتهي التاسعة ، وفـعلاٌ تكلموا مع المسؤول فوافق لي بالعمل المتفق ، وأعطوا لي مفـتاحًا ، وأمروا حارس المكتـبة بدخولي في أي

فهذه لمحات يسيرة من حياة الشيخ في المكتبة الظاهرية .
$0 \quad 0$

دعوة الثيخ في سبيل اللنه



الخنفي الذي نشأ عليه - فقد قال الشيخ :
ا(ذلك الفضل من الله ، مستعينًا بفهم الائمة من السلف الصالح
دون تعصب لأحد منهم أو عليهل" . اهـ
 يعارضه في مسائل كثيرة في المذهب ، فيبين له الشاب ؛ أنه لا يجوز
 وعمل به بعض الائمة لقول أحــد من الناس كائنًا من كان(1) ، ويذكر له أن هذا هو منهج أبي حنيفة وغيره من الأئمة الكرام -رحمهم الله. ومن هذا المنطلق تبدأ مرحلة النشاط الدؤوب في عمل الشيخ في الدعوة إلى الله تعالى ، وفي المقابل بدأت المناقـشـات بين الشيخ وغير ونيره من المشايخ ، وأئمـة المساجد ، ولقي المعارضة الشــديدة من المذهبيين المتعصبين والصـوفية والحرافيين المبتدعين وبخـاصة من بني قومه الذين
 ضال|!! ، ويـحذرون منه الناس في الوقت الذي وافـته على دعـوته (1) وقد شرح الشيخ - رحمه الهُ - ذلك ونفله في متدمة صنة الصلاة .

بعض أفاضـل العلماء المعروفين فـي دمشق وحضــوه على الاستـمرار قدمًا، منهم : الـعلامة بهجة البـيطار ، والشيخ عبد الفـتاح الإمام، والشيخ حامد التقي ، والشيخ توفـيق البزرة ، رحمهم الله ، وغيرهم من أهل الفضل .

ولم يكن الألباني ليبالي بكلام الناس ومعارضة المعارضين ، وإنا كان يزيده ذلك إصراراً على التمسسك بهذا المنهج الحق، ويوطن نفسه على الصبر وتحمل الأذى عملاً بوصية لقمان لابنه :

 مَا أَحَابَكَ إِنَّ ذَلَكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِهِ . وقد حمل الشيخُ راية التوحيــد والسنة ، وزار كثيرين من مشايخ دمشق، وجرت بينه وبينهم مناقشات حول مـسائل التوحيد والتعصب للمذاهب والبدع بصحبة الشيخ عبد الفتاح الإمام - رحمه الله تعالى رئيس جمعية الشبان المسلمين يومئذ . وضايق الشيخ الـُـساد وجهلة المتنطعين والجواسـيس والمعارضون لمنهـجه، وها هو ذا يحــثنا عن أهم مــا واجهـه من هذه المضايقـات فيقول:

كان من آثار الإقبــال الطيب الذي لَقِيته الدعــوة أن رتبنا برنامجًا لزيارة بعض مناطق البـلاد ما بين حلب واللاذقيـة ، كإِدلبَ سِلْمـية،

وحِـْصْ ، وَحَـمَـاة ، ثم الرقــة ، وعلى الــرغم من الأوقـات التي خُصصت لكل من المدن ؛ فقد صادفت هذه الرحلات نجاحًا ملموسًا، إذ جمـعت العـديد من الراغبين في علوم الـــديث على ندورات شـي دورية ، يقرأ فيـها من كتب السنة ، وتتوارد الأسـئلة، ، ويثور النقاش المفيد إلا أن هذا التجوال قد ضاعف من نقمة الآخرين ، فضاعفوا من سعـاياتهم لدى المسؤولين ، فإذا نحن تلقــاء مشكلات يتصل بعضــهـا

- برقاب بعض

وقد وصل الأمر بهؤلاء الحاقدين على الشيخ إلى حد الوشاية به
 سجن مرة قبل ذلك عام $197 V$ ام لمدة شهر فقط ، وقد يسر الشا له من التوفـيقات الربانيـة ما أتاح له الاتصال بن لو الا خـلا


أفكارهم عن الشيخ وعن السلفية(1)

* مجالس الشيخ العلمية :

وقد كــان للشيخ برنامج أسـبوعي يعقــده ويحضره طــلبة العلم وأساتذة الجامعات ، وقد دَرَّسَ في هذه المجالس من الكتب العلمية ما


1- الروضة الندية - لصديق حسن خان .
Y ب- منهاج الإسلام في الحكم - لمحمد أسد
r- أصول الفقه - لعبد الوهاب خلاف .
ع- مصطلح التاريخ - لأسد رستم .
0- فقه السنة - لسيد سابق .
-

- V الترغيب والترهيب - للحافظ المنذري .
^- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - لعبد الرحمن بن حسن.
9- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث- لأحمد شاكر .
- ا- رياض الصالحين - للنووي

11- الإلمام في أحاديث الأحكام - لابن دقيق العيد .
Y Y الأدب المفرد - للإمام البخاري .
وكان يدرسـه للنساء ، وكان يخـتار منه مــا صح من الحديث ،
ويعلق عليه .
ب| - اقتضاء الصراط المستقيم - لشُيخ الإسلام ابن تيمية(1)
(1) المصدر السابق (1/1) .

حياة الثيخ في الجامعة الإسلامية وأثر علمه عليها
*
يقول الأستاذان عيد عباسي وعلي خشان في ترجمتهما للشيخ :
بفضل ذلك الجهد المتواصل وبتوفيق من الله تعالى ظهرت للشيخ مؤلفات نافـعة في الحديث والفته والعقـائد وغيرها ؛ تدل أهل العلم
 فائقة بالحديث وعلومه ، ورجـاله ، بالإضافة إلى منهج علمي سلم
 السلف الصالح وطريقتهم في التفقه ، واستناط الأحكام . ، هذا المنهج الذي ســار عليه كثــير من المحتـــين من أهل العـلم
 الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة حين تأسيسها - على رأسهم الشيخ

 ليتولى تدريس الحديث وعُلُومِه وفقهه في الجامعة . وبقي هناك ثلاث سنوات أستاذًا للحديث وعلُومِهِ ، كان خلالها مثالاً للجد والإخلاص ، حتى إنه كان يجلس مع الطلاب على الرمل

أثناء الاسـتــراحـات بين اللدروس ، وير به بعض الأســاتذة والطلاب حوله على الــرمل فيقـولون : (اهذا هو الدرس الـقيــيـي وليس الذي خرجت منه أو الذي ستعود إليه" . وكان الشــيخ يفعل ذلك بينما غــيره من الأساتذة يتوجـهـون إلى غرفـــم الماصة للاسـتراحة ، وتنـاول المرطبات أو الشاي والقـهـوة ، وهذا فـضل الله يؤتيه مـن يشاء ، وربا أدى الدأب والإخــلاص إلى حسد بعض الناس له .

## * علاقة الشيخ بالطلاب وحبهم له :

 والصديق - رفع الكلفـة - وليس كعلاقة الأسـتاذ بالتلميــذ، إذ محا الكلفة التي تُحرج الطالب وأحل مُمانها الثقة والأخخوة.
قلت (أبو أسـماء): وسمـعت الشيــخ الألباني - رحـمه الله -
 أجدها كتلئة بالطلاب" .

فكان - رحــــــه الله - رفـيع الملق ، واسع الـصـدر ، طيب
 الصديق لأصدقائه . * مكايد الحاقدين :

كل هذه القضـايا آنفة الذكر مجـتمعة أثارت عليه الحــاقدين من بعض أساتذة الجامعة ، فكادوا ووشـوا به عنه المسؤولين في المامعة ،

ولفقوا عليه افتراءات ، وشهدوا عليه شهادات زور وبهتان ، ودسوا له الدسائس ، ونسـوا الله تعالى والوقوف بين يديه؛ يوم لا تخــفى عليه تعالى خــافيـة . فقامت إدارة الجــامعـة بدورها على إنهاء خــدماته ، وتحمل الشيخ - رحمه الله - ما ألصق الوشاة به من التهم والافقراء ،

. بقضاء الله بنفس مؤمنة صادقة
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - من كلمات ذات
عَبرَ ، مسليًا بها الشيخ ناصرًا ، وذلك عند الاستغناء عنه : "حيثمـا كنت تقومُ بواجب الدعوة لا فرق عندل" وذلك لمعرفته بعوة إيانه بالله العظيم وعلمه الواسع وصـبره على البلاء ، ولعل هذا

ما يفسر تكرار قوله عند البلاء : "الحمدد لهعلى كل حال" . * ثانياً : أثر علم الشيحخ الألباني على الجامعة : لقد وضع الشيخ - رحـمه الله - في منهج الحديث الذي يُدرس في الجمامعة درس (اعلـم الإسناد") ؛ وهو أول مُعكم يقرر هذا العِلْم في جامعـة في العالم ، حيث إن جمـيع الجامعات الإســلامية في الدول العربـية أوالإسلامـية في ذاك الوقت لم يـكن فيهـا شيء من ذلك ، وحتى جامعة الأزهر القديمة العريقة لم تكن تدرس مادة الإسناد . فكان الشيخ يختار من صحيح مسلم حديثًا للسنة الثالثة ، وآخر


ويأتي إلى كتب الرجال كالتقريب مثلاً ، فـيعمل دراسة حديثية عملية في كيفية تخريج الحديث ، وكـيفية نقد رجاله ، فكان يعطي الطلاب هذه الدروس العملية من الكتب ، وكــان لهذا الدرس آثاره بعد رحيل الشــيخ عن الجــامعـة ، وذلك عندمـا تولى الدكـتـور محـهـــد أمين المصري(1) رئاسة قسم الحديث في المامـعة ، فنحا منحى الشيخ ناصر في تدريس الإسناد ، وأكمل مسيرته .

فصـارت سنة متـبعة بعـد ذلك في سائر الجــامعات فـي العالم الإسلامي ، وليس أدل على ذلك من الكتب الكثيرة المخرجة والمحققة تحقـيقًا علميُـا - والتي لم تطبع بعد - إذ لــم يكن ذلك معـروفنا أو موجودًا من قبل .

* تواضع الشيـخ الألباني :

حدثني الشُيخ حُـُسْن العَواَيْشة في منزله يتـول : زآرنَي شيخنا الألباني مـرة ، فَجَلَسَ على هذا الكرسي في هذه الغـرفة ، وكنت لا أستطيع أن أقدم له شيئًا على عُجالة على

فــقلت له : لا تؤاخذنـي يا شيـخـنا ؛ ليس عندي شيء جــاهز


 إبراهيم الشيباني في كتابه الحياة الألباني، (// /T-Y) .

فقال العوايشة : فـسكت الشيخ ، ولم يتكلم ، فقلت له : هل
سؤالي هذا بدعة يا شيخ ؟
فقال الشيخ : (الهدفُ : المُطعمُ للطعام") .
وحدثني الـشيخ العوايشـة أيضًا يقـول : كان الشيخ يَـمُر على
بيوت تلامذته بسيارته بنفسه يُوقظهم لصلاة الفجر .
قلت (أبو أسماء): يا له من تواضع ، وأي تواضع - بالرغم من ضعف قوته وكَبَرَ سنه - إنه القدوة لتالامذته ، والعالم الرباني لأمته . وسمسعت الشيخ أبا إسحــاق الحويني - حـفظه الله -يقول : لـا ذهبت إلى منزل الشيخ الألباني ، رأيت أحد الإخــوة مضطجعا ويضع رجله على الأخرى والشُيخ يَمُ أمامهُ ذهابًا وإيابًا ولا يتكلم الِّا وحدثنـي الشيخ حسـين بن خالد عشـيش بقصص عن الــشيخ

الألباني - رحمه الله - قد تكون نادرة السماع ، يقول : إن الشيخ قد عُرف بالتواضع المِم الذي لا يدانيه فيه أحد، فأذكر في عام 1970 أو أو 1977 م كــان عمري يومهـا بين الخامسة عــشرة ، والسادسة عشرة ، بعـتُتُ له برسالة أنا وأخ سلفي يومها - وليس في ملدينة (حمـاة") سلفي إلا أنا وذاك الأخ - ندعوه فيهـا أن يقُدم علينا، ولا نتخيل أن الشيخ يلبي ، نظرًا لصـغر السن ، وأنه لا يعرفنا ، فما هي إلا أيام وإذا بالشـيخ الألباني يأتي إلى بيت الأخ - الـنذي أشرت إليه- وإذا بالأخ يأتينـي ، ويقول : بشراك ، قلت له: مــاذا؟ قال : إن

الشيخ الألباني قد لبى دعوتنا ، فذهبنا في الشارع كالمجنونين . فتأمل أيهـا الأخ الكريم الشيخ الألباني محدث الديار الشــامية، ومـحدث عـصـره ، وأميـر المؤمنين في الــديث يُلبي دعــون طالبين صغـيرين في السن والعلم وبدون سابق مــعرفة ؛ فــياله من تواضع . سائلاً الله تعالى في الأولى والآخــرة الرحمة والمغفرة لشيـخنا وعالامة الشام، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

$$
0 \quad 0 \quad 0
$$

ذرية الثيخ - رحمه الله -
يقول الثيخ - رحمه الله - :
( و وإن من توفـيق الله عــز وجل إياي ، أن ألهمـني أن أُعبِّد له أولادي كلهم ، وهم عـبد الرحمن وعـبداللطيف وعـبدلالرزاق ، من زوجتي الأولى - رحمها الله تعالى- ، وعبد المصور ، وعبد الأعلى،
 سبــني إليه على كــــرة ما وقفت عليـه من الأسماء في كــتب الر الرجال والرواة، أسأل الله تعالى أن يزيدني توفيقًا ، وأن يبارك في آلي .



("تسموا باسمي ، ولاتُكنوا بكنيتي" متفق عليه ".
وقد تعاون معي عبد الرزاق ناصر الدين الألباني ، على ترتيبهم،


- من زوجته الأولى :

1- عبد الرحمن •
.
-

- من زوجته الثانية :
. ع- أَنْيَهِ
0- عبد المصور .
Y- آسِيَةٍ .

V

- ^- عبد الأعلى
- 
- 

. 11
.

- من زوجته الثالثة :
r
- أما زوجته الرابعة :

فلم ينجب منها ، وهي الآن موجودة (أم الفضل) حفظها الله.
$\because \quad 0$

خلق الشيخ الألباني - رحمه الله -
إن كثيـرًا من الناس إذا أخطأ ، فجاءه النصح من عــالم أو شيخ مسثله، أو جــاءه من طالب علم تأخــنه العـزة بالإثم ، ولا يعـتـرف بخطئه، ولكن الشيخ محمد ناصـر الدين الألباني - رحمه الله - كما سمـعت منه ، وقرأت له كـيـــراً - ولله الحمد والمـنـة ، مُتبع لطـريقة السلف مٌتخلق بأخــلاقهم جاعل نصيب عينيـه قول الله - عز وجل

 لا نراها اليوم في كتب كثير من المعاصرين من متعصبة المذاهب وأثباه


تتظاهر به من بهرج الكبرياء ، مع أن رسول الله
("الكبْبر بُطرَ الحَق وغمط الناس").
 بخس أشد من بخس الحـق؟! ، وقد نَسِيَ هؤلاء الاستـفادة من خُلُق وَوْرَع الذين اتبعوهم كأمثال أبي حنيـفة - رحمه الله - والإمام أحمد في كلماتهـما المُــهورة في اتباع السنة ، وترك أقــوالهـمـا إذا خالفت السنة .

ومن خلق الشيخ - رحمه الله - أنه كان يكره أن يمدحه أحد في وجهـه وخوفــه من الرياء ، وتفـقده لإخوانـه ، ومقابــلته الإحــسان

بالإحسان وبكاؤه .
فكان الشـيـخ - رحمه الله - على خــلاف ما يظن الكثــيرون رقيق القلب ، غـزير الدمع ؛ فهـو لا يحدث بشيء فيـه ما يبكي إلا

وأجهش في البكاء ومن ذلك :
1- سمعت في شـريط رقم (. (0) أن امرأة جزائرية اتصلت به
层
 الألباني" فَلَم يتحمل كلامها ، فأجهش بالبكاء .

Y- وقال الشيخ الفاضل إحسان العـتيبي : وفي آخر لقاء لي به -رحمه الله - حدْتُهُ عن رؤية بعض إخوانـا



حديثي حتى بكى بكاءً عظيمًا ، وهو يُردّد :
(اللهم لا تؤاخذني بما يقولون ، واجعلني خيراً كا يظنون، واغفر
لي ما لا يعلمون")!
ץ- وأخبره بـعض إخواننا عن مشكلة حصلت مـعه ، وأنه في

ورطة، فقــال الأخ : فمـا هو إلا أن رأيت الشيخ وقــد دمعت عـيناه ودعا لي بأن يغرج الله كربي ، فكان ذلك .
هذا وقـد ذكر الشــيخ علي بن حـسن الحلبي في (النُونيـة) عن
خُلُقِه فقال :
أخلاقـه في ذُرْوَ بِتـــأدبٍ من نــــــور أحكام مــن القــرآن

وقال :


$0 \quad 0$

تلاميذ الشيخ الألباني -رحمه الله -
لقـد أوردهم الشـيخ علي الحلبي - حـغظه الله - في "النونيـة") إيراذًا حسنًا ، ولقــد رأيت مع براءة ذمتي أمام الها - أن أرتبهم ترتـيـيبًا
 الذين جالسوا الشيخ في دمشق ، وكن لم يعرف كثيرون عنهم ، وها

1- إحسان إلهي ظهير : - رحمه الله - درس على الشيخ ، في
الجامعة الإسلامية ، صاحب المؤلفات العظيمة .
Y- Y أحمد السيد الحـشاب (أبو اليسر المصري) : - حظظه الله -
 سمـى بعض أولاده مثل أولاد الشــيخ ، له درس في بعض المسـاجـد



الإسكندرية ، الإبراهيمية ، يقيم حاليًا في عمان - حفظه الها - .
بر- باسم فـيصل جـوابرة : الشيــخ المعروف ، جالس الــشيخ ،
 السعودية، وله تحقيقات مفيدة - حفظه الله -
§ - حـجازي مـحـمد شـريف (أبو إسـحاق الـــويني): الشيخ الفاضل أبو سَْمَى الــداعية العامل ، وصـاحب التحقــــيقات العلمـيـة
 ("قـد صحَّلك ما لا يـصح لغيـرك") ، وله مسـائل علمسية متــينة مع الشيـخ، وحدثنا الشـيخ علي الـلبي بمدينة دبي أن الشيخ الألـي رحمه الله- ذكره ضمن السبعة في علم الحديث اليوم(1) ، وقد قرأ أبو إسحاق هذا البحث ، وحدثني أن له مـثل هذا العمل ، فلما عرضت عليه أن أتوقف رفض وأوصاني أن أمـضي فيه قدمًا ، يقــيم حاليًا في مصر - كفر الشيخ - حفظه الشه
ه- حسين خالد عشيش : من جلسناء الشيخ قديًّا ، زاره الشيخ الألباني في منتصف الستينات ، ومن قراء مدينة حماة ، له تسجيلات لكتاب الله على القراءات العشر ، نسأل الله أن يهيئ أسباب نشرها هاجر من دمشق إلى السودان ، أم درمان وحاليًا إمام مسجد محمد بن زايد (أبو ظبي) - حفظه الله - .

- Y حسين عودة الـعوايشة : من تلاميذ الشـيخ - رحمه الله

وكان الشيخ يحـبه ، وقد سمعت الشيخ الُألبـاني - رحمه الله - في مجلسه يسأل عنه بقوله: (أين العوايشة)؟؟، له سلسلة مؤلفات مفيدة ، نزلت ضيفًا عليه عند زيارتي للشيخ الألباني- رحــمه الله - فلا تسل (1) وحدثني لؤي بن عبد الرزاق ناصر الدين الألباني بديبنة ابو ظبي يقول : أن عُبادة - حفيد الشيخ الألباني - سال جده - في شهوره الانير الئيرة - وأنا أسمع، عن أانضل اثنين في علم المليث اليوم ، قال النيخ "اعلي حسن الحلبي ، وأبوإسحاق المويني"

عن الورع والعـبــادة - ولا نزكـــــه على الله - والـــمل الدؤوب في البحث والتأليف ، يقيم في عمان - حفظه الله - .

- حمـدي عبد المجـيد السلفي : صاحب التـحقيقات العـلمية

الكثيرة ، وقـد حدثني الشيخ علي خشــــان ؛ أنه كان يأتي من العراق إلى دمشق براّا للاسـتفادة من الشــيـيخ الألباني ، فكاني دكانه في دمـشقق ، وتلقى علم الحديث على يديه ، يقــيم في العراق حفظه الله
^- خليل العراقي المياني : الشيخ الفاضل ، درس على الشيخ في الجلامعة الإسلامية ، يقيم حاليًا في الرياض - حفظه الهـ 9- 9 خـيـر الــدين وانلي: جـالس الشـيخ في الشــام، الشـــاعـر المعروف،صاحب المؤلفات المتنوعة، يقيم حاليًا في دمشق -حفظه الله . - ا- راتب النفّاخ : - رحمـه الله - النحوي" التـدير ، قال عنه الشُيخ الألباني - رحمه الله - عندما سأله عنه الشيخ علي خشان - : ("حَسْب هذا الرجل أنه يـرفع الإتم عن هذه الأمة)" يعني أنه كان

11- ربيـع بن هادي المدخـلي : الشـــيخ الجليـل ، درس على الشيخ، الداعية العامل ، صاحب المنهج الثابت الصحيح، وقد مدحه
 حفظه الله - قال فيه علي الحلبي في (النُّنية) : أما (الربيع) فإنّهُ ذو قوة في النهي في وهو على المُخالف شاني

، اY ( اY
وصاحب التحقيقات والتخـريجات الكثيرة ، يقيم حاليًا في بيروت -
حفظه الله - ح
ومتزوج ببنت الشـيخ الألباني : آسية - حغظهـا الله - له تحقيق على "جزء الإيمان" من كتـاب (الإبانة عن شريعة الفرقـة الناجية) لابن بطة

العكبري
ع ا - سامي المصري : جالس الشُـيخ في عمّان ، وكــان يلازمه
دائمًا ، مصري الجنسية ، يقيم حاليًا في عمّان - حغظه الله 10 - سليم عيـد الهاللي : من أبرز تلامذة الشيخ اليوم ، وأحد الدعــاة المعروفين ، وصـاحب الكتب العلمـيـة المليحـة ، من أبرزها كتـاب: (بهجة الـناظرين بشرح رياض الصالحــين) يقيم في الأردن ، عمان - حغظه الله - .

17 - صالح طه (أبو إسلام): جالس الشيخ في عمان ، مصري
الجلنسية 6 يقيم حاليًا في عمّان - حفظه الله - .
IV البحوث بالمديـنة المنورة ، له كتاب : (الاعتصــام بالكتاب والسنة وأثره في وحدة الأمـة") ، وكتــاب: "(جهالات خطيـرة في قضـايا اعتـقادية كثيرة" ، سمعت أن له ترجمة للشيخ - حغظه الله - .
^1 - عبدالله صالح العبيلان : جالس الشّيخ ، وله مقالات طيبة في مجلة (الأصالة) ، ومؤلفات نافعة أيضًا، يقيم في السعودية -حفظه
. الله
19 - عـبــد الرحـــمن البـاني : المربي الفــاضل ، أحــد أســاتذة
الجامعة، نزيل الرياض ، جالس الشيخ في دمشق - حفظه الله- .
P• ع- عبـد الرحمـن عبد الحــالق : الكاتب الإســلامي المعروف،
صـاحب مؤلفـات في علوم معــاصـرة متنوعـة في الدعوة والإرشـاد والاقتصاد والشورى ونظام الحكم والسيــاسة والتربي ، يقيم حاليًا في

الكويت - حغظه الله -
Y ا Y عبد الرحمن عـبد الصمد : رحمه الله- لازم الشيخ سنين
طويلة في "حلب"" و "حــماة") وغيرهــما من الديار الشامـية ، وله من المؤلفات (أسئلة طال حولها الجدل) ، وبحوث أخرى كثيرة في مسائل

متنوعة ، توفي في أستراليا في ظروف غامضة . PY ع Y

المدينة - حفظه الله - .
شץ - عزت خضر : جالس الشيخ كثيـراً ، وكان يقوم بتخمته، وقد أوصى الشيخ الألباني بأن يتولى غـسله ، ومن يختاره هو لإعانته على ذلك ، وذكر بأنه جاره وصسليقه المخلص كما سيــأتي في وصية الشيخ - رحمه الله - .
§ § ع علي حسن عبد المـميد الحلبي الأثري : أبرز تلاميذ الشيخ اليوم ، ومن أقوى طلاب العلم اليوم - أحسسبه كذلك ولا أزكيه على الله - واسع الاطالاع ، قوي الــجة ، له تصانيف ورسائل مليــحة ،


مبتسمًا دائمًا ، وقد تفضل بتقديم رسالتي : (رفع الملام عن من حـرك أصبـعه من التـحيات إلى الــهلام) مع

الشيخ مشهور ، يقيم حاليًّا في الأردن - الزرقاء - حفظه الله . O- ع بلي حمــد خشان : من ملازمي الشيخ الألبـاني - رحمه الله- في الشام : وقليلاً في عمَّان ، ومن أقرب التالاميذ له ، أخبرني الشيخ علي الحلبي أنه متزوج ببنت أخي الشيخ الألباني ، وسألته بعد ذلك : فأخبرني عن صحة ذلك ، جلست مـعه أكثر من مرة فوجدته واسع العلم ، يشد على المنحرفين وخاصـة المتسرعين بالتكفير ، ومن مؤلفاته : (وجوب الرجوع إلى الكـتاب والسنة) ، وقام بالاشتراك مع الشيخ محمد عيد عباسي بعمل ترجمة عن حياة الشيخ الألباني رحمه الله ، يعمل حاليًا في قطر - حغظه الله -


الشنرعية المتنوعة يقيم حاليًا في الأردن - عمان - حغظه الله - . YV

حفظه الله

YA المامعة الإسلامية ، وجـالس الشيخ في الإمارات ، الداعية المعروف، صاحب التـحقيقـات العلمية ، ومن أجلهـا : "العلل") للدارقطني، و (المسند)" للبزار، له ترجمــة مـختصرة لولله أظنه محــمد، وكان الشيخ يشكو من ضيق في بعض الشــرايين ، ودخل إحلى مستشــفيات دبي وظل - فيها - أيامــا ، وقبل العملية أخبروه بــأن يزيل شعر صدره ، وذهب إلى الحمام بصحبة زوجته الوفية ، وما أن أغلق باب الحمام إلا وسقط الشـيخ بين يدي زوجته ؛ التي خــرجت مهرولة تبسحث عمن يعاونها ، فقـدَّر الله تعالى بشقيقها ، فحــملاه إلى سريره، فرحم الله محفوظ الرحمن وأسـكنه الفردوس الأعلى ، ويحكي ولده عن حياته الطيـبة مسعهـم ، فكان نعم المربي ونعْم الأخ ، ونعم العــالم ، فمــ أحلاهما من حياة ، وما أكرمها من أيام . Y 9 - محمد إبراهيم شقرة : كان أقرب التلاميذ للشيخ ، مشهور في عمان بأبي مالك ، الأديب البارع ، الخطيب الماهر ، أسد المنابر ، جاللسته أكــثر من مرة عند زيارتي وحضرت له خطبــة كسوف الشمس الأخيرة(1)، فو جدته كــما ذكرت ، وتحدثت معــه فكان فـانـ لاح الذكاء ، قوي اللغة ، ماهر الحوار (Y) خططبب مسجد صلاح الدين الأيوبي ، يقيم في الأردن ، عمان - حفظه الله -


 السلام في عصرنا لا يُعْمَلُ به . OV
صاحب التـسجيـلات المعروفة (سلســلة الهدى والنور) زاده الله هدى ونورًا ، يقيم حاليًا في الزَّرّاء - حفظه الله - .

اس- مـحمـد إبراهيم الشـيبـاني : من طلبـة الشيخ ، وجــالله كثيـرُّا، وسافر معه بعض الرحلات في الدعــوة إلى دمشق ، صاحب
 - حفظه اله -
 حفظه الله -

بץץ- محمـد جميل زينو : لازم الشُيخ الألباني طويلاً في منطقة حلب وحماة والرقة ، له مؤلفات عديدة ، يعمل حاليًا مدرسًا في دار الحديث الحيرية في مكة المكرمة - حغظه الهـ - . ع عץ- محـمد رأفت : جالس الشيخ في عمَّـان ، يقيم حاليًا في الأردن ، عمان - حغظه الله - . ه ه- محمد شـامية: جالس الشيخ في دمـشق، وإدلب -حفظه

ฯ Y- مـحمـد عـبد الرحــمن المغـراوي : درس على الشيخ في الجلامعة الإسلامية ، صاحب (فـتح البر في ترتيب كتاب التمهيد لابن عبـد البر) ، جلســت معه ، فـوجدته واسع العلـم ، تغضل بتــديم

رسالتي : (التعـليق المستطاب على الإشكال الوارد علـى حديث ذي اليدين من الأصحاب)، لمحمد بن علي الأنطاكي (مخطوطة) ، يقيم

حاليًا بالمغرب - حفظه الله

- محV

تلاميـنه والملازمين له ، صاحب المؤلفـات العديدة أشهـرها : (بدعة التـعصب المذهبي وملـحقـه)؛ وهو يناقش قضـيــة من أهم القضــايا المصيرية؛ وهي التـعصب المذهبي ، حيث قطع دابر حجج المتعصبين الجلامدين، وكشف مغـالطاتهم المحدثة ، يقيم في الرياض من سنوات

عدة - حفظه الله وشفاه - .
^^^ الفاضل ، حدثني أنه يعـمل في جامعة بالرياض ، جالستـه مرتين ، الأولى : في منزل محــمد بديع موسى بـعمَّان ، والثـانية : في منزله بعمان ، يقيم حاليًّ في الرياض - حغظه الله - .

9 ج- محمـود مهلي الاستـانبولي : جالس الشيخ في دمشق ، الداعـية المشهـور ، صاحب المـؤلفات النافـعة ؛ أشـهرها : (تُحـفة
 - ع - محمـد موسى آل نصر (أبو أنس) : الشيخ الفاضل ، من طلبة الشيخ في عمَّان ، عضو مجلة (الأصالة)، يقيم في عمّان -حفظه

ا؟ - محمد ناصر ترمانيني : من أشهر أصحاب الشيخ في حلب

- حغظه اله -

Y Y كتب مستعددة أبرزها : (تيسـير العلي القدير في اخـتصهار تفسـير ابن

كثير ) - حفظه الله -
ץ
وأخرى قصيـرة في عمان ،و حدثني أنه سافر من عــمان إلى الشارقة في أواخر عام 19V9 ، م متزوج بينت أخي الشيخ الألباني ، وسألت الشيخ علي خشّان عن ذلك ، فأجــابني عن صحة ذلك ، وقد وقعت على مخطوطة بيده أثناء دراسته على الشيخ تقازب الخممسمائة صفحة، صاحب المؤلفات الطيبة ، أجلها : (وقـد جاء أشراطُها) ، يقيم حاليًا في الشارقة - حفظه الله -

؟ ؟ - مصطفى الزربول : الداعية المعروف ، يقـيـم في عَمّان منذ حرب الخليج ، وقبلها كان مقيمًا في الكويت وهو من خريجي الشيخ

في الجامعة الإسلامية - حفظه الله - .
ع - - مصطفى إسـماعيل (أبو الـــسن المصري المأربي) : جالس
الشيخ كــيرًا في عـمان ،واستفـاد منه ، الشيخ الباحث ، ، والداعـية
العامل، صـاحب المنهج الصافي ، له مؤلفـات مفيدة منهـا : (كشف الغمة بييان خصائص الرسول والأمـة) ، وتحقيقات عظيمة تحت الطبع

منها: (تحتيق الداء والدواء) لابن القـيـم في مجلدين ، وتحقيق المجلد الأول لـ : (فتح الباري) في ثلاث مجلدات ، وحدثني أنه توقف ولا يستطيع العمل فيه بعد ذلك ، وقد تفضل - حفظه الله ورعاه - بعمل مقــدمة لهذا البحث ، فـجزاه الله خيـرًا ، وسدده إلى الحق بالحق ، يقيم حاليًا في اليمن - مـأرب وأصله مصري (المنصورة - أجا - قرية السنّيطة) - حغظه الله ورعاه - .
§ 7 - مشهور بن حسن آل سلمان : من أبرز تلاميذ الشيخ اليوم،
 تصانيف وتحقيقات منها : تحقيقه على (الموافقات للشاطبي) ، ورسائل وكتب مؤلفة مليحة منهـا : (تعقيباته على النووي) و (القول المبين في أخطاء المصلين) ، ورسائل أخـرى متينة ، التقـيت به في منزل الشيخ حـسين العوايشـة ، فـوجدته واسـع الاطلاع ، طيب النفس ، هادئ
 الملام ..) ،يقيم حاليًا في الأردن ، عمان - حفظه الله- . EV أيام تدريس الشيخ في الجلامعة الإسلامـية ، الداعية العامل ، صاحب المؤلفات العظيـمة منها مـا صنّفه وهو في معـهـد الحرم ، مثل تحــيق ودراسة : (الإلزامات والتـتـع) للدارقطني ، ورسالة (تحـريم الخضضاب (1) وعن تريب - بششئة الها - سوف أنتي من كتاب ا(اكتاج المكلَّلْ بترجمة مقبل" مع كتاب (النَّدَى الباكر بترجمة أحمد شاكري، .

بالسواد) و (الصحـيح المسند من أسباب النزول) وغيـرها ، ومؤلفات أخرى عــندما اسـتقر فـي اليمن مـثل : (الصحـيح المسند مما ليس في الصحيحين)، و (الصحيح المسند في دلائل النبوة) و (الجامع الصحيح كما ليس في الصحيحين مرتبًا على الأبواب الفتـهية) ومؤلفات كثيرة ، انظر ترجمتـه لبعض طلبته باليمن ، طبع مكتبـة صنعاء الأثرية، يقيم
(1). - حاليًا في اليمن ، صعدة ، وادي دماج - حفظه الله وشفاه

سمعت شيخنا الألباني - رحمه الله - يقول عن الشيخ مُقبل :
(اكــان مقــبل من أجود الطــلاب عندي ، والآن أصبح الشــيخ
. مقبل
^§ - وليد محمد نبيه سيف النصر (أبو خالد): جالس الشيخ في
عمان ، وقربه منه في بيته ، محـقق كتاب (الشُريعة) للآَجري ، يقيم
حاليًا في قطر - حغظه الله - .
وكثيرون آخرون من استـفادوا من علم الشيخ - رحمه الله - ،
فمنهم من كان يراسله أثناء دراسته الماجستير أو الدكتوراه ، وبعد أن نالها ، قلب ظهـر المجن للشيخ وناصبـه العداء؛ ومنهم من بقي على المودة ، والمحبة ،والتقدير والثناء والاعتراف بالفضل

(1) وذلك قبل وناة الشيخ - رحمه الشّا رحمة واسعة -

مؤلفات الثيخ الألباني رحمه الله

لقد وفتني الله تعالى, للحصول على صورة نسخة مخطوطة بخط شيخنا العـلامة ناصر الدين الألباني - رحمـه الله ـ عن بعض مؤلفاته من الشيخ الفــاضل حسين العوايشة، ذكـر فيها الشــيخ ـ رحمه الله مؤلفاته المطبوعة، والمخطوطة، والتـخريجات ، يصل عددها إلى ستة وستين مؤلفًا ، فقمت بتصويرها في نهاية الكتاب. وللعلم ، فإن الشيخ ـ رحــمه الله ـ لم يكتب في هذه المخطوطة كل مؤلفاته، وكذلك مخطوطاته، فذكر فيها المخطوطات التي بحوزته،
 وأيضًا قد أشار فيها إلى مراجع تحت الطبع، وقد طبعت فيما بعد وسنعرض - بإذن الله - نوذجًا بخط الشيخ أيضًا عن ما طبع بعد. وقال الشيخ علي الحلبي في (النُونِية) :






وها هي مؤلفات الشيخ رحمه الله :

مَسَرْدَمَؤلفاتِه - رحمه الله -







1 ـ ـآداب الزّفاف في السنة المطهرة)((تأليف)) .
Y ـ ـ ( الآيات البيِّات في عدم سماع الأموات على مذهب الـنفيةّ


 وما كان بجانبه حرف (خ) : نهو مــنطوطُ، ، وما سواه: نهو مطبوع"، إلا أن أنبّ على شيء آخر .
 شيخنا، وما لم يكن بعدهُ رقم"، نهو مكذا - في مكتبة شيخخا - بغير رقم.

اللسادات" للآلوسي ـ (تحقيت وتخريج) .
ץ ـ (الآيات والأحاديث في ذم البدعة" ـ (تأليف) . (
ع ـ (الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة"| ـ (تأليف) .
0 ـ (أحاديث الإسراء والمعراج" ـ (تأليف). (ن / رقم : Y ع).
7 ـ (أحاديث التحرِّي والبناء علىى اليقين في الصالاة" _(تأليف) .
( 1 (
(الأحاديث الضعيفة والموضوعـة التي ضعفها ـ أو أشار إلى
ضعفـها ـ ابن تيميـة في مجموع الفـتاونى" ـ (تأليف) . (خ / رقم :
.( $\mathrm{Nr}^{\mu}$

1 ـ (الأحاديث الليْعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية") ـ
(تأليف) (1) (
9 - (الأحاديث المختــارة) للضياء المقدسي ـ (تحـقيق وتخريج).

- 1 ـ "الاحتجاج بالقدر" لابن تيمية ـ (تحقيق) .

$$
11 \text { ـ "أحكام الجنائز" ـ (تأليف) . }
$$

(1) وقد ارسل شيـخنا إلى وزارة الاوقاف الكويتية (سنة IrA| هــ) بمقدمة هذا المشروع، وكــلامه على الثلاثة الأحـاديث الأول، لينشروه في مجـلتهم! ثم لم يأته جواب!!
r| ـ (أحكام الرّكاز) ـ (تأليف) . (خ)

سا ـ (الأحكام الصغرن") للإشبيلي ـ (تخريج وتعليق وتحقيق) .
§ 1 ـ (الأحكام الوسطى" (1) للإشـــبـيلـي ـ (تخـريج وتـعليق
وتحقيق) (
10 - "أداء ما وجب من بيـان وضع الوضّاعين في رجب" لابن
دِحِّة ـ (تحقيق وتخريج).
17 ـ (الأذكار") للنووي ـ (تعليق وتخريج) (". (خ)
(إرشاد النقـاد في تيسـير الاجتـهاد) للصنعـاني ـ (تخريج

$$
\text { وتعليق) . (خ / رقم : } 0 \text { ـ ا ). }
$$


(تأليف) (ثمانية مجلدات).
19 ـ إ(إزالة الدهَش والوَكَ عن المتحـير في صحـة حديث: ماء
زمزم لِمَا شُرب له" ـ (تخريج) .
(1) وقد كان شيخنا يعزو إليه - قديًّا ـ باسم "الأحكام الكبرئ"، ، ثمَّ ترجح لديه
ـ بعْذُ ـ أنه (الوسطئ") .
(Y) وهو ـ أصلاً ـ تلخـيص لكتاب (نتائج الأفكار في تخريج أحـاديث الأذكار"

للحافظ ابن حجر ، وقد كان مخطوطا يومئذ.

رقم ع٪)


世
(إصلاح المساجد من البدع والعـوائد) للقاسمي ـ (تخريج
وتعليق) .
Y Y (أصول السنة واعتقاد الدين" للحُميدي ـ (تحقيق) . (خ)
("إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) لابن القيم _(تخريج) -
وهو بتحقيقي . (تحت الطبع)
("اقتضاء العلم العمل) للخطيب البغدادي ـ (تحقيق وتخريج
وتعليق) .
Y Y ـ (الإكمال في أسماء الرجال) للتبريزي ـ (تحقيق) .
Y Y ـ (الأمثال النبوية" ـ (تأليف) . (خ / رقم : 19)
(1) منها : حكم قراءة القرآن على الموتن، وحكم المولد، وتـضضاء الصلاة الفاتنة

بغير عذر، وذهاب النساء إلى قيام رمضان ، وتكرار الجمعة ... وغير ذلك.

-
ا ا (الإيمان") (1) لابن تيمية ـ (تعليت) .
ץ ץ " "الإيمان" (1) لأبي عبيد القاسم بن سلام - (تحقيت وتخريج
وتعليت) .
سץ ـ "الباعث الـُــيث شرح " اختصار علوم الحــديث " ") لأحمدل
شاكر - تعليت (مجلدان) - وهو بتحقيقي
ع ع ـ (ابداية السوُل في تفــضيل الرســول" للعز بن عبـدالسالم -
(تحقيق وتخريج) .
OT ("بغية الحلازم (Y) في فهارس " مستدركُ الحاكم " " _ (إعداد) .

بس _ (ابين يَذي التالوة") _ (تأليف) . (خ)

زُ: يحيين النَّجْمي - (تعليتِ) . . (طُع منه اللجزء الأول)
(1) وكلها تصانيف - بحــمد الله - مُؤَلَّفَّةٌ ملى منهج السلف وطريقتهم - حـققها الشيخ قبل عشرات السنين، ومع هذا : يأتي "البـعض" فلا يفهم عن الشيخ - رحمه الله - مراده، ويغالط اعتـقاده، ويقول: هو مخالف مفارق! فأقـول لن؟ سبحانه هذا - بهتانٌ عظيم (Y) وقع في ثبت كتاب الأخ الشيخ محمل بن إبراهيم الشيـباني - "امختصر حياة الألباني" (صVV) ـ : المازح! وهو تطبيعٌطريف!!
("ت اتاريخ دمشق" / لأبي زرعة ـ رواية أبي ميــمون ـ (تحقيق
وتعليق). (خ)
هq ـ " ("تخذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" ـ (تأليف) .

- ع ـ (اتحريم آلات الطرب") (") (تأليف) .
( § ـ اتحقيق معنىى السنة)" لسليمان النَّوْوي ـ (تخريج) .

النبي"

(تأليف) .
ץ ـ ـ ("تخريج أحــاديث كتـاب " مشكلة الفــقر " ") للقـرضاوي -
(تأليف) .
§ § ـ (اتخريج حــديث أبي سعيـد الخدري في سجود السـهو") -
(تأليف) . (ن)
(1) وله اسمّ آخر ، هو : (الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا ، على ابن حزم ومقلديه المحبين للمعازف والغنا، وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة وديناًاله .

(اصفة الصلاة الكبير" .

0
ابن ياسر)(1) ـ (تأليف) . ( خ / رقم : 7 ا
7 § - "تصحيح حذيث إفطار الصائم" ـ (تأليف).


(تأليف) . (خ)
ه § ـ (التعليق الرغيب على " التـرغيب والترهيب " ") ـ (تأليف) .
.
(V) : رقم
(r) 01

- or (التعليت الممحد على " مـوطأ" الإمام محمد" / للكنوي -
(تعليق وتحقيق) . (خ)
ش ـ ـ (التعليقات الجياد على, "زاد المعاد" " ـ (تأليف) (مفقود)

(1) وأما (تســديد الإصابة إلى مـن زعم نصرة الـُلفــاء الراشدين والصـحابةه، ،

فليس هو اسم كتاب معين ، وإنما هو اسم لسلسلة علمية ، فتنبه .
(Y) وهو غير (اصحيح " سنن ابن ماجة" ") ، و"ضعيفه").

00 ـ (التعليقات الرضيــة على, " الروخة الندية" ") لصديق حسن
خان ـ (تأليف) ـ بتحقيقي (ثلاث مجلدات)

- 07 ـ ("تلخيص " أحكام الجنائز " "ـ (تأليف) .
(تلخيص " حجاب المرأة المسلمة " " ـ (تأليف) . OV
O^
Q9 ـ ا"تام المنة في التعليق على " فته السُّنَّ " " ـ (تأليف) .
- 7 - ("تمام المنة في التعليق على, " فقه السنة" ") ـ (تأليف) . (

$$
\text { رقم : } 7 \text { - } 1
$$

ا 7 - (اتّام النُّصح في أحكام المسخ" ـ (تأليف) .

ش
(تحقيق وتعليق) (مـجلدان).
7६ - ("تهذيب "صحيح المامع الصغير " ") و "زياداته والاستدراك
عليه" ـ (تأليف) . (خ) (1)
(1) وهو الكتاب الذي كان يعمل فيه شـيخنا ـ رحمه الله ـ منذ قريبِ سنتّينِ قبل وفاتِ - بهمّة عالية ، ونشاط موصولِ ـ على ما ألمّ به من أمراض في في الفترة الأخيرة، حتى توفاه الله سبحانه ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

70 ـ (التوحيد") محمد أحمد العدوي ـ (تخريج وتعليق) . (خ)
7 ـ (التوستّل أنواعه وأحكامه") ـ (تأليف).

- TV

1^ - (الـــمر المسـتطاب في فقـه السنة والكتـاب" _(تأليف) (لم
(1)

79 ( 79
"
لابن حجر" . (خ)
VI - ("جواب حول الأذان وسُنة الجمعة") _(تأليف) (خ / رقم :
(V₹
** (الحج الكبير") ، انظر : (اصفة حجة النبي...").
("حجاب المرأة المسلمة)" ، انظر : "جلباب المرأة المسلمة").
(احجــاب المرأة ولباسهـا في الصلاة) لابن تيـمية ـ تحــقيق
(1) يضاف إلى ذلك:

(Y) وهو المطبوع قديًا باسم (احجاب المرأة المسلمة") ، ثم ارتأى شيخنا تغييره اللى

هذا الاسم في طبعاته الجديدة، المنقحة والمزيدة.
 ("حج - Vr

ثقات أصحابه الأكابر" _(تأليف).
_ VE
حجة النبي ...". .
(الحديث حُجَّة بنفسه في العقائد والأحكام" _(تأليف) . Vo
. (الحديث النبوي" لمحمد الصباغ ـ (تخريج) . V7
("حقوق النساء في الإسلام") لرشيد رضا ـ (تعليق) . VV
. (حقيقة الصيام" لابن تيمية ـ (تخريج) V^
V9 _ "حُكْم تارك الصالاة" _(تأليف) ـ مطبوعٌ بإعدادي وتقديمي،
وإشراف شيخنا ${ }^{\text {( }}$.
.
_(تأليف).
1 1 - (اخطبة الحاجة) ـ(تأليف) .
(1) ولعله ـ هو ـ (الحمج الكبير"، الذي يشير إليه شيخنا أحيانًا .

صواب ـ بنسبة هذا الكتاب!! وانظر الكتاب الآتي برقم (101)!

(تأليف) . (خ)

س
الدكتور البوطي في " فقه السيرة " " _(تأليف) .
§ § - (اديوان الضعفاء والمتروكين" للذهبي - تحقيق وتعليق • (خ)
10 - (الذب الأحمد عن " مسند الإمام أحمد " " _(تأليف) (تحت
الطبع) .
17 - "رجال "الجرح والتعــديل " "لابن أبي حاتم - إعداد (ن /
رقم : or
ـ (الرد بالوحيين ...") ، انظر : "اتحريم آلات الطرب") .
(الرد علىى أرشد السلفي" _(تأليف) ، وهو مطـبوعٌ ضِمْ
كتاب (الردد العلمي" ؛ بقلمي، مشاركة مع الأخ الشيخ سليم الهللي •

- 1^
(تأليف) .
1 - ا"الرد علىى رسالة الشــيخ التويجري في بحوث مـن "صفة

منسوب للشيخ ، وليس له عليه أي تعليق أو تحقيق! كمـا سمعته منه ـ بنغسي - قبل نحو عشر سنوات أو زيادة.

الصلاة" " _(تأليف) . ()
9 ـ (الرد علىى السخاف فيما سودّه عــلى, " دفع شبه التشبيه " ")
_(تأليف) . (
91 - 91 (الرد علىى الشيخ إســماعيل الأنصاري في مـسألة الذهب المحلق" _(تأليف) (وهو مطبـوع ضمن كتـاب " حيــاة الألباني وآثاره "

للأخ الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني) .


عبدالحليم أبو شقة") _(تأليف) . (خ)
§ 9 ـ (الرد على كــتاب "ظاهرة الإرجــاء" (٪) لسـفر الحــوالي")
_(تأليف) . (خ)
90 ـ "الرد على كتــاب " المراجعات " " لعبدالحــين شرف الدين
الر|فضي" ـ(تأليف) . (خ / رقم : سץ).
97 ـ ا"الرد علىي " هدية البديع " في مسألة القبض بعد الزكوع" ـ
(1) ويقع في مـجلد متـوسط ، وقد طبع منه بضع مـقالات ـ فــطط! قبل نـحو خمس عشرة سنة في جريدة (الرأي") الأردنية!!
(Y) وقد سمعت شـيخنا يقول في هذا الكتاب : (هذذا كتابٌ غــاية في السوء، ما ما كنت أظن أن الأمر يصل بصاحبه إلى هذا المد ....". .
(تأليف) . (خ)
6 $9 V$
وألزم المرأة بستـر وجهها ، وكــيها وأوجـبـ ، ولم يقنع بقولهم: إنه
سنة ومستحب" _(تأليف) . (خ / رقم : • 9).
8^ 9 - (رفع الأســـتـار لإبـطال أدلة القـــائلين بفنــاء النار|"(1) /
للصنعاني - تحقيق وتعليق .
94 - "الروض النضــير في ترتيب وتـخريج " مـعجم الطبـراني
الصغير " " . _(تأليف) . (خ) ل"

1-1 ـ (ازهر الرياض في رد ما شنـعه القاضي عـعـياض على من

تحقيق وتعليق • (خ / رقم : (IV|).
(1) وقد رأيت ـ بخطه ـ تسميته له : (التعليقات الحيار".
 هذا الكتاب؛ لأنه من أوائل أعماله العلمية . ناصر" . قلت : مع أن هذا الكــتاب ـ بـبـالرغم من هذه الملاحظة ـ فــيـه فـوائد عـاليـة ، وتنبيهات غالية .

r.

بإعدادي ، وإشراف شيخنا .
ع •

1-1 ـ (اسلسلة الأحــاديث الصــحـيحـة، وشيء من
وفوائدها) (ستة مجـلدات ، والسابع تحت الطبع، والثامن مخطوط لم
يتم) _(تأليف) .

I - V في الأمة) _(تأليف) ، (خــمسة عـشر مجلـداً ، طبع منها خمـسة ، والسادس والسابع تحت الطبع) .

1•1 - (اشرح " العقــيدة الطحاوية" ") (٪) لابن أبي العز الحنفي -
(1) هو (اموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان)" ـ للهيثمي - وقد استدرك عليه شيخنا

عشرات الأحاديث التي فاته ما هي على شرطه!
 الآتي ذكرهما.
(Y) هو من أحسن كتب العقــيدة السلفية، وأوضحها عبارة، وأشـملها مواضيع سوئ حروف يسيرة نبه عليها علماؤنا .
وقد سمعت شيخنا ـ كثيراً ـ يمدح هذا الكتاب ، وينني عليه ، ويذكر أنه

تخريج
1-9 ـ (الشهــاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب" للسـيوطي -
تخريج

- 1 ـ ("صحيح الأدب المفرد") للبخاري ـ(تأليف) .
(اصــحيح الإسـراء والمعـراج" ـ(تأليف) . ( ان / رقم :
. $(\varepsilon Y$

وهو تحت الطبع) _(تأليف).
§ (الصحيح " الجلامع الصغير " ") وزيادته ، (ثلاثة مجلدات) -
(تأليف) .
110 ـ (اصحيح " سنن ابن ماجه " " _(تأليف) (مسجلدان).
(الصـحــيح " سنن أبي داود "(مع التـخــريج المفـصل)") ـ
(تأليف) . (خ)
. يعمق الفهم ، وينقح الذهن =


ولقد استفاد المؤلف - في أكثر من تسعة أعـشار كتبه - من كتب شيخي الإسلام :

وانظر ما سياتي (ص:VV).

11^ ـ (اصحيح " سنن الترمذي" " _(تأليف) (ثلاثة مجلدات) .
119 ـ "اصحيح " سنن النسائي " " _(تأليف) (ثلاثة مجلدات) .

رقم: 1).
| | | اصحيح " كشف الأستـار عن زوائد البزار " ") للهيثمي .

Y ا ـ ـ (اصحيح " الكلم الطيب" ". _(تأليف) .
ش
(مجلدان ـ تحت الطبع) .
IY乏 ـ (الصراط المـستقــيم فيـما قرره الــثقات الأثبــات في ليلة
النصف من شعبان" لعلماء الأزهر ـ تخريج

إليها، كأنَّك تصحبه فيها"، وانظر : (احجة الوداع") .
O
(خ)

تراها" _(تأليف) .
| I (اصفة الغتوى والمفتي والمستفتي") / لابن حمدان ـ تخريج
وتعليت .
1Y^
1Y4 _ (اصلاة التراويح" _(تأليف) .
.
/ رقم : ar).

- آ آ

تخريج
شץا ـ "اصوت العرب تسأل وناصر الدين يجيب") ـ مقابلة.
ع ع إ ـ الصيد الخاطر"لابن الجوزي ـ تخريج ،وكان من الذاكرة -
كما وَرِدَ في مقدمتهِ (r) .
هسا ـ اضعيف "الأدب المفرد " "للبخاري _(تأليف).

(1) هو أول عمل في التخريج طبع لشيخنا ـ كـما سمعت منه ـ وقد وقفت على نسخة منه ، لكن ليس عليها أيٌ تخريج لشيخنا والشا أعلم.

هذا التخريج - برقم (OY) ـ فعسى أن يهيئ الله إعــدادها ، وإعادة طبعها مع الكتاب
بصورة جيلة.
كاملاً _(تأليف) .
" ا" IrV
مجلدات).

1Y^ ـ الضعيف " سنن ابن ماجه " "ـ(تأليف) .

_(تأليف) . (ن)

- ع ا ـ "ضعيف " سنن أبي داود" " _(تأليف) .
|§| ـ ا"ضعيف " سنز الترمذي " " _(تأليف) .
Y

§ § ـ ـ (اضعيف " موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" ") _(تأليف)
(تحت الطبع) .
§ 1 ـ (اظلال الجلنة فـي تخــريج " الــسنة" ") لابن أبي عــــاصم
.
1§7 ـ (العقيدة الطحاوية)"(1)، شرح وتعليق ـ(تأليف) .
(1) هذا من المؤكدات المهمة التي تبين مدين اهتمام شيخنا ـ رحمه الله - بهذا =
(العِلْم" لأبي خيثمة ـ تحقيق وتعليق وتخريج •


على الغُماري بصحيح المقال" ـ(تأليف) . (خ) 0 10 - "اغـاية المرام في تخـــريج أحــاديث "الحــلال والحـرام"

للقرضاوي ـ(تأليف) .
101 ـ ا"فتنة التكفير" ـ فتوى ، وهي مَخَمَّنَّهِ في كتابي (التحذير
من فتنة التكفير"(\$)
. الكتاب ومقدار فائدته العلمية.
وشيخنا - في عــمله هذا ـ حلقة من حلق سلسلة العلماء والأئمـة الذين تتابعوا عبر العـصور ـ على خدمة هذا الكتاب ، وما يـتضمنه من أصول منهجيـة، وقواعد

عقدية.
وانظر ما تقدم (ص: VT).
(1) وقد طبع مسنه بعض مقالات في مسجلة (المسلمونه) الــدمشقـية ، قـبل نحو

أربعين سنة، وانظر : (امع الأستاذ الطنطاوي") الآتي
وكنت استأذنت شـيخنا ـ قبل أكثر من خمـسة عشر عامًا ـ باسـتعارة هذا الاسم

فرسالتي - إذن - غير رسالة شيخنا ، وإن كان اسمهُا كاسمهـا
(Y) وقد رد بعض الحَهِلَة ـ من تصاغرت الرحمة فيهم ـ اسمًا وحالا - على=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هذا الكتاب بتـسويد باهت ، ورد متهافت، خــاو على عرشة ! ليس فيـه غيرُ نقـشه (!) ؛ إذ لم يحـوِ أثارةٌ من علم أو أدب، إلا التطاول ، والشُستم، والسب! !! (ساترا) جـهله ، وتطاوله، واضطرابه وراء دعوى تعظيم مشـايخنا وكبرائنا، واصــًا إياهم بـ ( ... الأئمة)! وهو في هذا مبـطل ، وغير صادق، إذ قد سود ـ بَعـــُ ـ كتابًا آخر ردّ فيه علىى من وصفهـم بـ : (ا.. أدعياء السلفـية) (!) نَبَز فيه شيخنا الألباني رحمه الله - بالإرجاء ـ مرات ـ بشنيع القـول والكلام!! مع أنه ليس بين الكتابين أكثر من عام!!
سبـحان الله! إمـام سُّة وبدعة في آن مـعًا؟ أم أنه - من هذا المدعـي ـ الجهلُ ، والتعالم ، والبله ، ومجانبة توفيق الله له؟! ولقد سمعت شيخنَّا ـ رحمه الله ، ونفع بعلومه ـ يقول ـ واصفًا ״التسويد الآول" لهذا الكاتب الجهول ـ: "اتبـين لي من مقدمته أنه جاهل حاقـد ..." ، وقال ـ واصغا ("تسويده الثاني" ـ : (افيه خلط كثير ، وجهل كبير ، وتناقضات كثيرة"). وهذا الحكم لأهل الحت كاف ، وللراغب بالهُدي واف... علىى وجهِ الإنصاف. ولقـد ادعىى عَلَيَّهذا الكاتب" (الكاذبُ) - وحـقيـقة ليس هو بالكاتب؛ بلــهله، ووهاء كتابته ، وَوَهَن كلامه ، ولكني أصـفُهُ بهذا تجوزّا!! أقولُ: ادّعى أنّي (أخذت) كتابي المنكور - "التحخذير" - من كـتاب ((فتنة التكفير") للأخ علي حسين أبو لوز، وهو ادعاءٌ ـ كأمثاله من الادعاءات! ـ ليس على, المحق ينطلي أو يجوز! ! ذلكم أنه ـ أولا ـ ألا يفقـد أدني مقومات الحُجةّة والبينة ـ وثانيًا ـ وهو الأهم : أنّ طرف الــدعوى الآلخر وهو الأخ أبو لوز ـ نفسه ـ قد طبع كتابه ـ ذاك ـ طبعـةٌ جديدة، كتب عليها : (طبعة =جديدة ميزة ، مزيدة ومنقحة) أشار في مقدمتها (صـ



للحُصيَن) .

، (التحذير"ه - وعملي فيه ، وما (امــيزه") علىى سواه من : (مراجعات المشايخ ، وإضافاتهم ، وتصحيحاتهم ، وإذنهم) ، ثم نقل ذلك (مني) - برمته ـ عدا تعليقاتي




أخي ـ العاقبة والمصير، وكن لأهل المت الظاهر والنصير ...
 لذياك الكاتب الكاذب (!) ، لا يتـبه لهـا ـ أو يعرفـها - إلا (اليـقظّ) (الواعي) من

 انتقام للذات ـ بحمد الهُ ومنَّته ـ !! ثم لم يصنع هذا (الكاتب الجهول) شيـنًا في (تسويده الثاني) ؛ إلا الإعراض عن الحق، والمراوغة بالباطل، والجهل بما ينقل ويسود...

 وهو في هذا على طريقة (التاجر المُفلـس الذي يبحث في دفاتره القديمة)! ، ولكنْ هيهات ـ بفائدة عدئة! وفي كتابي الجلديد (انصـوص الُُلماء والأئمة في مسألة التكفير المهـمة) بيانٌ آخر $=$ متين ، يسر الله إتامه.

التاضي - تحقيت وتخريج •
ع ا 10 (افقْه السيرة") للغزالي (1) ـ تخريج .
100 - "فهـرس أحاديث كــتاب " التاريخ الكبـير "" للبــخاري -
${ }^{(r)}$ (خ) .
107 ـ "افهرس أحاديث كتاب " الشُريعة" "/ لكَّجري - إعداد .

أفـهرس أســمــاء الصححـابة الذين أسندوا الأحــاديث في
" معجم الطبراني الأوسط " " - إعداد . (خ)
= ومعذرة علمى هذه الإطالة، التي جاءت على, عُـجالة، وإنما دفَعني إلىى الكتابة ـ
هنا - في هذا ـ سؤال ـ واستفسـار ـ بعض المحبين الناصحين، ولولا ما قيل من أن :
(القلوب ضعيفة ، والشُّه خطافة) : لأعرضت بالمرة، فعسىي أنْ يكون كلامي ـ هذا ـ
لعيون راغبي الحت قرة ...
وانظر ما تقدم حول هذا المذكور ـ هنا ــ ـ
(1) وقد حـذف ـ غفـر الله له ـ مقدمـة شيخـنا ـ التي في الطبعـة الرابعة ـ من

الطبعات التالية لها؛ فحرم قراءه من مادة علمية قوية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. (Y) وللشيخ من مثل هذه الفهارس كثيرٌ ـ سواء لكتب الحديث ، أو كتب الرجال ـ صنعها قديًا ليسهل على, نفسه البحث والمراجعة ـ ولم أُستطع استقصاءها ـ جميعاً ـ لتناثرها بين موجودات مكتبته .

10^ ـ (الفهـرس الشامل لأحــاديث وآثار كتــاب " الكامل " ") (1)
لابن عدي - إعداد . (خ)
109 ("فـهرس الصـحــابة الرواة في " مسسند الإمــام أحمــد بن
حنبل " " - إعداد .

- 17 ـ ("فهرس كـتاب " الكواكب الدراري" لابن عروة الحنبلي""
- إعداد .

مخطوطات الحديث" ـ إعداد.

ـ
17 17 ـ (القائد إلى تصحيح العقائد") (٪) للمعلّمي ـ تعليق .
170 ـ ("قاموس البدع") ـ(تأليف) . (خ / رقم : 70).
- 177 - (قامـوس الصناعات الشامـية") لمحمد سـعيد القــاسمي

تخريج / مشاركة مع الشيخ محمد بهجت البيطار رحمه الله.
(1) وقد كــنت هذه التـــمية مني - وبقلمي - وقـد قَبِلَهـا شيخنا - رحـمه الله

وارتضاها .
(Y) وقد طبع في آخر المجلد الثاني من "التنكيل ...").
(اقصة المسيح الدجال ونزول عيسى - عليه السلام - وقتله

171 - اقيام رمضان") _(تأليف).
179 ـ اكَشْف النّقاب عمّا في " كلمات " أبي غدة من الأباطيل
والافتراءات) _(تأليف) .
(ألكَلم الطيب" لابن تيمية ـ تحقيق وتخريج.

- |VI
(\$ - IVY
(اللحية في نظر الدين") _(تأليف) (وهي ضمــن مجموعة بحوث لعلد من أهل العلم) .

وتخريج ، مشاركة مع الأستاذ محمود مهدي إستانبولي ـ رحمه الله. (اما دل عــليه القـرآن ما يعضـد الهيئـة المديدة القــويمة البُرهان" للآلوسي - تخريج.
(1) وتد اهتم به شيخنا - في الشهور الأخيرة من حياته ـ اهتمامًا خاصًا ، فكثيراً ما كنت أراه بين يديه، يُراجعه ، ويضيف إليه، وينقّح فيه.

الطبع منها ثمــانية مجلدات ، ويُقدر أن تقع في نحـو ثلاثين مجلدًا ـ
ت تقريبًا
(المحـــو والإثبـات الذي يُدعـي به في ليلة الـنصف من IVV

IVA

IV9 ـ (امختصر تعليق الشيخ محمد كنعان"(r) . (خ)
1^.


(1) وأما كــتاب (انتـاوين الشيخ الألباني") ومــارنتهـا (!) بفتـاوى العلماء" لابن عبدالمنان (الآخر !) ، وكتاب (االماوي في فـتاوي الشيخ الألباني" للمصري أبي هماّم


الكتاب' في حديث ابن مسعود" ، وهي (خ / / رقم : ج7) (7)
(Y) ذكره الأخ الشيباني (صـ VV) ، ولم يتبين لي ! ولم أعرفه! إل
(६) ذكره الا'خ الشيباني (صـ VV) ، ولا أعلمه!

ولعله التبس عليه بـ (العقيدة الطحاوية: شرح وتعليقه !! والله أعلم.

وتحقيق وتعليق وتخريج•
K
مجلدات، طبع الأول والثاني ، والباقي ـ اثنان ـ تحت الطبع
1^乏 ـ (امتختصر " صحيح مسلم" " _(تأليف) (مفقود).
1^0 - ا"مختصر "صحيح مسلم" ") للمنذري ـ تحقيق وتعليق .
117 ـ (امخـتصـر ."العلو للعلي العظيم" "(1)" للذهبي اختـصمار
وتحقيق وتعليق وتخريج

1^1 ـ (المرأة المسلمة) لـدسن البنا ـ تخريج.
1^9 - (امســائل أبي جعفر مـحمد بن عـثمان بن أبي شيـبة") -
تحقيق وتعليق • (خ / رقم : YO).
19 ـ (امسائل غلام الخلال التي خالف فيها الخِرقي") ـ تعليق .
191 ـ "مُساجلة علمية بين العـز بن عبدالسلام وابن الصلاح" -
تحقيق وتعليق .
19ヶ ـ ("مساوئ الأخلاق) للخرائطي - تحقيق وتخريج • (خ)
با 19 ـ (المســتدرك على " المعـجم المفهـرس لألفاظ الـــديث" ")
(1) وهو مطبوع باسم : (... للعلي الغفاره ، وهو خطا من الطابع!
_(تأليف) . (خ) .
19々 ـ (المسح على الجوربين") للقاسمي - تحقيق وتخريج.
190 ـ امشكاة المصابيح" للتبريزي ـ تحقيق (ثلاثة مجلدات) .

- 197 ـ "المصطلحات الأربعة") للمودودي ـ تخريج
(") 19V
19^
199 ـ (امعسجم الحديث النبوي" _(تأليف) (أربعـون مـجلدّ|)(!)" .

العراقي - تعليق وتخريج • (خ)

ـ (تأليف) .
(
(1) يُنظر : هل هو : (اعودة إلى السنة)؟؟!



الظاهرية) (حـ ع ـ 9) .
(Y) مثل مناظراته مع المهدي ـ المزعوم ـ وجميل لويس النصراني ... وغيرهما .
(المناظرة بين الشيخ الألباني ، والشيخ الزمزمي") نَسَخْهَ:
عبدالصمد البقالي" (1) (خ)

Y. O

(امنزلة السُّةُ في الإسـلام، وبيــان أنه لا يُستـغنى عنهـا
بالقرآن _(تأليف) .


- Y. 9

تعليق وتحقيق (لم يتم) ، وقد انتخبت فــوائده العلمية ـ وأثبتها ضمن كتاب (النكت على " نزهة النظر " ").
.
(النصيـحة بالتحــذير من تخريب (ابن عـبدالمنان) لكتب
(1) وأما (المناظرة، الططبـوعة بتحقـيق (1) السقَّف (السـخاف السفاف) : فـبـنها

محرفة منقوصة الأطراف!!

الأئمة الرجيحة، ومن تضعيفه لمئات الأحاديث الصتحيحة" _(تأليف) .

تعليق وتخريج • (خ / رقم : • •).


(تأليف) .

للجيش السعودي"(تأليف) . ( لخ / رقم : V).

إعداد . (خ)

و " المشكاة " " لابن حجر - تخريج - بتحقيقي (تحت الطبع)" "
هذا آخر مَا وفّقني اللهُ لمعرفـته، أو الوقوف عليه - من تآليف ،

بكرمه - والمزيد لي من فضله(1)
\%
(1) يُضاف إلى هذا العدد : (اجزءء في تصحيح حديث شـبرمة") ، فيصير العدد:
( $\mathrm{Y} \mid \mathrm{I}$ )
(Y) (Y) (Y) (Y شيخنا ناصر اللشُّة والدين" للشّيخ المضضال علي الحلبي بتصرف.

## مرضه وووفاته - رحمه الله -

لقد أصيب الشيخ - رحمه الله - في الثلاث سنوات الأخيرة بأمراض مؤلــة ـ وقد كنت على اتصــال بمنرلِ أسبـوعيــا ، فيكلمني وأكلــمه وإلا فعبـدالرحمن - أثناء زيارته ـ أو عبداللطيف، أو زوجـتـه أم الفضل - زادها الله فضــلاً ـ أو حفــيده عـبادة ، والحــمد لله ظل اتصـالي لا لا ينقطع بتزل
 ـ وقد أصبح جسم الشيخ نحـيلاً جدًا، ونزل وزنه بسبب الأمراض إلى الثّ الن وصل يوم وفاته إلى أقل من . Vيلو "' حدثني الأخ الـــيخ محـمد عـابدين من أقارب أم الفـضل ايسري عابدين" زوجة الشيخ الألبني - رحمه الله - بططار القاهرة ، قال:
"الَقْدْ أُصِيبَ الشيَخ الألباني بِمَرِض فقْر الدم" .

وحدثني الأخ الفاضل محمد بديع موسىي (أبو اليمان) بعَمان قال:
(1) لقد نــر في الطبعـة الأولى أن وزنه أقل من . نشره الأخ إحسان العتيبي -ععب وفاة الشيخ رحمه الها ـ أن الشيخ قد نزل الثّل وزنه إلى

وتد كتب إلي: الشيخ المفضال علي الـلبي ـ حغظه الله ـ أن ما نش الشره الأخ إحسان


 الألباني : بلغ الأخوة أن يدعوا الله لِي بالشفاء؛ . قلت (أبو أسماء) :

وكان الشــيخ - رحمه الله ـ يَشْكُو دَائمُــا مِنْ بلغم لازَجْ فِي حَلْقِه ؛
 مَا سَمْعْتُ هذا الألم من الشيخ ، رحمه اللهوأَسْكَنَهُ الفِردْوْس الأَعْلى .

فهذه يا عبدالله جملة أمراض مؤلمة بالإضافة إلى مرض الشيخوخة ، ومع ذلك كان الشيخ - رحمه الله ـ لا يهدأ عن البحث والمطالعة ، وإلن إلن لم ألم يستطع ذلك أمر بعض أبنائه أو من عنده بأن يحضر له كتابًا معينًا وأن يقرأ منه

حدثنا الشيخ علي بن حسن الحلبي بدبي ، يقول: قبل وفاة الشيخ -

 ("صحيح سنن أبي داوده).

وحــدثنا علي بن حسن الملبـي أيضًا بدبي ، يقـول: كان الشــيخ -
 وظل يُملي علىى حفيده عبادة ثماني عشرة صفحة ، وأنا أنظر . وسمعت الشيخ محمد إبـراهيم شقرة، يقول: كان ـ رحمه الله ـ لا يهــدأ عن البـحث حـتى إنه إذا أراد أن يكتب شــــئئـا ، قــال : اكـتب يا

"وكــذلك كانوا يســمـعونه وهو نائم يــقول: هات كـتاب "االمـرح والتعديل" جزء كذا صفحة كـنا ، ويسمي غيره من الكتب، وذلك لَشْغَفَهِ - رحمه الله - بالعلم نائمًا ويقظان" . (أبو الحسن) .

وسمعت الشّخ عَلي خَشَّان يــوّل : قَبْلَ وفَاة الشيخ بأيام، وكان إذا صصَحَا من ألمم المرض - رحمسه الله - يَوُول: "أَعْطُوني المُرَح الثاني" ؛ يعني كتاب: "االمرح والتعديل") لابن أبي حاتم. قلت (أبو أسماء) :

 برِئَ، ثم ثُقُل زبهِ المرض، ودَخَلَ في الغيبوبة عليه رحمة الله .
(1) عبـداللطيف ناصر الديـن الألباني ، ولَّد الشــيخ الثاني من زوجـته الأولىى رحمـها الله - يقيم في عمــان ، وكان مع والله باستـمرار أثناء مرضه ، فــجزاه الله خير| . (Y) عُبادة ولَّد عبداللطيف ، يعمل في مـدينة عجمان ـ الإمارات ـ رافق جله في شهور مرضه الأخيرة.
(r) لؤي"ّ ولَّد عبدالرزاق ، حفيد الشيخ ، لازم جلده في شهوره الأخيرة : يعمل في الإمـارات ـ أبو ظبي ، وقد طـلب مني أن أرد على بعض المجــلات التي تتاجـر - بعرض صور الشيخ

وهكذا قضىى ـ رحمه الله ـ أكثـر من ستين عامًا بين كتب أهل العلم دراسة وتدريسًا، علمًا وتعليمًا ، إلى آخر أيام حياته، فما أحلاها من حنـا حياة وما أكرمها من أيام.

وبعد عصـر السبت Y Y جمادي الآخـرة - 1\&Y هـ الموافق Y أكتوبر 1999 م؛ سمعت نَبَّ وفاة الشُيخ - رحمه اللهـ و وأنَّا لله وإنَّا إليْهِ راَجِعُون، وَسْبَاَنَ مَنْ قَهَرَ عِبَادَهُ بالمَوْتْ لقد فجعت بوفـاة شيخنا محمد ناصــر الدين الألباني ، إمام السنة، وعِلْم الحديث، ذلك الإمام الذي غَربَلَ ونَخَلَ معظم الأحاديث ، وِمَيزَّ بين الصحيح والضعيفِ من الأحاديث، فَطَرَحَ منها السقيم ، وأْبْى الصححيح،


موت نبينا محمد
فَرَحِمَ الله إمَامَ المحدثينَّ ، وأَمِيرَ المؤمنين في الحديث ، وَحَسْنَة الأيام أبا عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني

وقال علي الحلبي في (النُونِيَّه) :

قَــدْ مَــاتَ فِي سَنة بـنا عَلَمــانِ



كُسِفَتْ سَمَاءٌ بَلْ هَوَىَ قَـَمَرَنِ

 شَـْنْخَانِ فِي عِلم وتَتَـْوَى درَهُمْ
تلكَ الرؤى قَدْ حُقِقَتْ لصاحبها

أهْلِ للجـهالةِ وَالهوَّىْ الشـيطَانِي


هَذَانِ أُسْـَتــاذَانِ عُظّمَ نَـَـْنُهُم


قـدْ طُيِّروا من جَهْلْهـم كدُخَانِ



هُمْ مَتَون بِذي الحَيَةٍ ولَوْ مَضَتْ

* تقرير مستشفى الشميساني عن سبب الوفاة: 1- توقف القلب والرئتين عن العمل.
r ـ التهاب رئوي حاد.
r ـ فـشل كلوي حاد.
ع ـ تَتَّفُ الكبد.
وكانت الوفــة في الساعـة الرابعة ونصف من يوم السـبت في الثاني والعشـرين من جمادى الآخــرة لعام عشرين بعـد ألف وأربعمائة للهـجرة بستشفىى الشميساني
$\% \quad 0$


## نص وصية الثيخ- رحمه الله -

قال رحمه اللّ:


بسم الشا الرحمن الرحيم
أُصي زوجتي وأولادي وأصدقائي ، وكلَّ محب لي إذا بالثا بلنه وفاتي
أن يدعو لـي بالمغرة والـرحمة ـ أولا - وألاَ يكـــا عليَّ نياحـة وبصوت مرنوع.

وثانّا : أن يعجلوا بدفين ، ولا يخبروا من أقاربي والخواني إلا بقدر
 جاري وصديقي الُُخْلِص ، ومن يختاره - هُوُ - لإعانته علئ ذَكِكَّ.

 يكون القبرُ في مقبرةٍ قدئة يغلب على الظن أنها سوف لا تُتُشن .

وعلئ من كان في البلد الذي أموت فيه ألا يخـبروا من كان خارجها
 العواطف ، وتعمل عملها ، فيكون ذلك سيبّا لتأخير جنازتي.


وأوصي بكتبتي - كلها - سواء ما كان منها مطبوعًا ، أو تصويراًا، أو مخطوطاًا ـ بخطـي أو بخط غيري ـ لمكتـبة البلامـعة الإسلامــية في المدينة
 منهج السلف الصالح - يوم كنت مدرسًا فيها .

طلابها ، وأن ينغعني بهم - بإخلاصهم ودعواتهم.
(ارب أوزعني أن أشكر نعـمتك التي أنعـمت عليَّ وعلى والدي وأن أعـمل صـــاــــا ترضـاه وأصلــح لي في ذريتي إني تبت إلـيك وإني من المسلمين" .

- جماد الأولى - TV

وكتب :
الفقير إلى ربه : محمد ناصر الدين الألباني
 الناس، دون ما كان من خاصة شأنه ، رحمه الله .
 والصلاة عليه بعد العشاء، وبين هذا وذاك أقلَّ من ثلاث ساعات ... واجتمع - ساعة دفنه - مَن حَـضرَ من إخوانه ، وأبنائه ، وتلامذته، وأحبابه، وأصحابه ، وأقربائه، ممَّا تُدرٌ بخمسة آلاف نفس - أو يزيد.

$$
\begin{aligned}
& \text { وصكُي عليه ـ تطبيقًا للسنّةٌ - في خلاء من الأرض (r) } \\
& \text { * قبر الشيخ : }
\end{aligned}
$$

جاء في نص وصيته ـ كما سبق ـ أنه اختار الدفن في أقرب مكان. قلت : أي أقرب مـكان من بيته، وإلا ، فـــد توفي في مـستـشفىى الشمــيساني ـ رحمـه الله ، وأسكنهُ الفردوس الأعلى ـ وهذا أمر لا غـبار عليه.

وبيت الشيخ - رحمـه الله - في العاصمة عمنَّان ، عَكَى جبَّل مرتفع
(1) عندمـا علمت المبـر - بعد صــلاة المغـرب مبـاشرة ـ اتصلت بنزل النـــيخ
 ,أخبرتُ - في تلك الساعة ـ أنهم ذهبوا لينقلوه من مسـتـففي الشميساني الثى متزله؛ لتجهيزه.
(Y) (Yع شيخنا ناصر السنة والدين، للشيخ المبيب علي الحلبي ـ أمدَّ اله عمره.

فبالتالي يَسرَّ الله ــ له ـ ذلك.

قال علي بن حسن الحلبي ـ حفظه الله ورعاه ـ :
وحُمل نعشُـُهُ على الا'كتاف إلى أقرب مــقبرة إلى بيته - وهي مــبرةٌ

وفْقَ السُّنَّ أيضًا .

جمال ذي الأرض كانوا في المياة وهم
بَعَ المَماتِ جمالُ الكتُبِ والسيِرِ

00

لقا اتي بالشيخ الألباني - رحمه الله -
لتد ظل اتصالي سنوات لا ينتطع بنزل الشيخ الألباني - رحمه الشه -
 ذلك لم أستطع أن أكلمه إلا في مرضه الأخير هذا ، رحمه الله. (اللقاء الأول) عبر الهاتف:


 معـه فلم أثقل عليه ؛ مراعاة لـــالته الصحـية ، وكان نصيـبـي أن دعا لي بالبركة.

رؤيتي له في المنام:

 يدي وأجلسني في مكان يشبه بالسجلات المدنية(1)، وأحضر كتابًا كبيراً ، فقال لي: هذا هو الشيخ الألباني، فنظرت فإذا بالشيخ وهو طفل صغير لا
(1) هو أيضًا معرون بالأحوال الشخصية، يختص بقيود المواطنين بالمي آو القرية يتبع لوزارة الداخلية، وهو مشهور في مصر وعمًانٍ وسوريا.

يتجـاوز السنة الواحدة من عــمره، وقلب ورقــة أخرى فإذا بالشــيخ طفل
 الحقيقي
 كنت نائمـا في نفس المكان عند الشــيخ الفــاضل حـسين العوايشــة، وإذا بالشيخ الألباني جالس على كرسي يشبه بكرسي المستشفىى ، وحوله رجال يتكلمون معـه بشدة بسبب بعض فتاويه لدرجة أنهم ينتهرونه، فلما رأيت هذا المظر غضبت غضبًا شـديداً ، وخفت على الشيخ من هؤلاء المهلاء، ، فذهبت أدفعهم بيدي ، ولم أكتف بذلك، بل بينت حجة الشيخ، فرجعوا بعد ذلك مطمئنين ، وأخذت الشيخ بـججانب سور البيت وهو على حاله، وما تركته حتى رأيت الاطمئنان على وجهه.

اللقاء الثاني : في مستشفىى الشميساني بعمان:

 حسين العوايشة ، عزمنا لزيارة النيخ ـ رحمه الله ـ وكان ضمن المجموعة فضيلة الشيخخ محمد لطني الصباغ، والشيخ الفاضل محمد إبراهيم شقرة، وولده عـاصم، والثيخ الفــاضل علي خـشان، والثـــيخ الفاضل حـسين




رقم (حسץ) ـ مكونة من صالة جلوس ، وغرفة بداخلها الشنيخ، التقينا مع حفيده عـبادة علىى باب الغرفة، وأسرعت بالخُطا داخل غـلـر غـرفة الشّيخ، والذا بي أقف أمام هذا الشـيخ العملاق ، حــينئذ لم أشعـر بشيء إلا والدموع تنهال وتتصبب منا جميعًا شــيوخًا وشبابًا ، حتى الأطفال الأبرياء الذين لا يتـدرون حجم هـذا الموقف، نظرت إليهـم وإذا بالدموع تنهـال عليـهمّ، موقف أليم، حقيقة لم أشــعر بموقف في حياتي مثل هذا الموقف، كيف لا وأمامي الشيخ محمد نَاصر الدين الألباني، عالم ومحدل الأمة، كم كنت حزينًا أن رأيت الشيخ نائمًا غير واقف، وكم كنـت سعيدًا أن استجابِ الله لي بزيارة الشيخ ومازال علىى قيد الحياة .
ظل هذا الموقف مقدار الربع ساعـة ، والشيخ يدعو لنا ويردد بعض حديث فـضل زيارة المريض ، وسمعـت الشيخ يقول: ". . وخـضتم في رحمة اللهل| .

وكــان ـ رحمـسه الله ، بالرغم مما كــان فيـه ـ يعرف زوارهَ ، ورأيتـه بنغسي يلقي عليهم التحية بأسمائهم ، فمثلا رأيته ينادي على الشيخ حسين العوايشة بقوله : (أهلا يا عوايشة)|"(1) ، وكان الشيخ ـ رحمه الله - قد أكرمه
(1) ذكرت في الطبـعة الأولىى أنني قمت بتـسجيل هذه الــزيارة ، وقد ظنّت أنه آخر كالام مُسجل لشيخنا، لكن ظهر من قـــام بتسجيل الشيخ - رحمه الله - قبل وفاته بأربعة أيام ، وهو أولى بذلك ـأبـو ليلى الأثري ، ضمن شريط : الالشــيخ الألباني
 إيراهيم شقرة.

الله تعـاللى بصفــاء ذهنه، وعــدم تخليط عــقله، وبعـد ذلك أراد المحمـيع الانصراف، فتقدم الشيخ المحب مححـمد إبراهيم شقرة، فسلم على الشيخ، والتزم يده يقبلها لمدة دقيقة ـ كــأنه سلام مودع - وانصرف اللمميع ولم يبت أحد إلا أنا ، وظللت بجانب الشـيـخ، فطلبت من ابنه عبداللطيف أن أظل بجانبـه؛ لأقوم بخلدمـته، فامستنع واعتذر ؛ فــمن هنا كان لزامًا أن أتهـيـأ للخروج، ولكن بعد وداع الشيخن

قمت أمام الشيخ، وأخذت بيـده اليمنىى ، وأردت أن أعرفه بنفسي، لكن الشيخ في مـوقف لا يستدعي هذا الأمر، خاصــة وأن إبرة الجلوكوز في يده اليمنحى ـ فقلت: لابد أن أعــرفه بنفسي، وفعلاُ عرفـته بنفسي لكن يبدو أن ســمعه قد ثقل ، فـجاء حفيـله عبادة، فكرر عليه اســمي، فلما عرف الــشيخ اســمي : "أبو أسمـاء عطية") قـال: نعـم ، ونظر لي وأطرت رأسـهـ مرتين، ودعــا الله لي بلعوة لا أنســاها ، بل أخل فـقه اللدعـاء من اسمي ، فقال : "أعطاك الله من خير الدنيا والآخرة"). قلت (أبو أسماء) : وهذا أقوى دليل علىى صفاء ذهنه، وعدم تخليط عقله.

## * وبعد أيها الخب:

فلم يبق إلا أن نقطف ثمــار آخر مـا حـدث به شــيخنا الألبـاني من أخبار، فكما ذكرت آنفـا ، أنه كان يدعو ويكرر من فضل زيارة المريض الم ويكثر من قوله : (... وخضتم في رحمة الله") وتمام قوله هو حديث: (امن عاد مريضًا خاضَ الرحمْةَ خَوْضًا"|. . أخرج ابن عدي في پالكامل" (Ir^v/₹) قال:

أخبرنا القــاسم بن زكريا ، ومححد بن الــسين بن حفص قالا: ثنا
محمد بن عيد النحاس ، ثنا صالح بن موسى ، عن عبدالعزيز بن رفيع ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن غــوف ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله .

وفيـه صالح بن موسـيى الطَّلَحي ، وقد اتهمـه أهل العلم كمـا ذكر

وفال يحيى بن معين : (اليس بشيء") : آليس بشيء ولا يكتب حديثه).

وقال النسائي - فيما أخبرني محمد بن العباس عنه ـ قال:
صالح بن موسيى الطلحي : (امتروك الحديث".
وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (₹ / / ) : سألت أبي عن حالح بن موسى فقال :
("ضعـيف المديث") ، (مـنـكر المديث جـدًا)" ، اكثيــر المناكيـر عن
الثقات". .
قلت : يكتب حديثه؟
قال : (ليس يعجبني حديثه) .
وقال ابن عدي في پالكامل" (Irav/\&):
وهذه الأحاديث عن عـبدالعـزيز غير مـحفوظات ، إنا يـرويها عنه
صالح بن موسين.
وقال الذهبي في ״(الميزان)، (Y/Y/r):
(ضعيف ، يروي عن عبدالعزيز بن رفيع" .
وقال الحافظ في (التقريب) : (امتروك)].

وقال الشيخ - رحمه الله - في (الصحيحة) وسنده ضعيف جدًا . لكن :

للحــديث شـاهد عن ابن عـبـاس أخـرجـهـ ابن عــدي في (الكامل"
(Y/79/T) قال:
حدثنا علي بن إسماعيل بن أبي النجم، والحسين بن عبدالله الرقان، قالا : ثنا عامـر بن سيار، ثنا محمد بن عـبدلملك الأنصاري، ثنا عطاء بن

أبي رباح ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ؤَ
(امن عاد مريضًا خاضَ في الرحمةِ ، فإذا جَلَسَ غَمَرْتهُ الرحمة، فإن
 يا رسول الله! هذا للعائد ، فما للمريض؟ ع قال : أضعافُ هذا"). وفيه محمد بن عبدالملك الأنصاري ، قال ابن عدي عقب الحديث: (اوهذا غير محفوظ عن عطاء ، إنما يرويه محمد بن عبدالملك عنه|". وقال البخاري في (التاريخ الكبير" (17/ / ) : (امنكر المديث) .

قلت : كذلك إذا روي عن : (امحمد بن المنكدر"). وقال النسائي : (امتروك المديث).

لكن :
أخرج مالك في (الموطأه (ص:9६7 7 محقق عـبدالباقي) معلقًا ، أنه بلغه عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله (إذا عادَ الرجلُ المريضَ خاضَ َالرَّحمةَ حَتَّى إذا قعد عنده قرت فيهه . وقد وصله ابن أبي شييـة، وابن حبان، والحاكم، وأحمد، والبيـهتي كما سيأتي قلت : وحـديث ابن عباس المـتقدم يشـهـد له حــديث علي بن أبي

طالب مرفوعًا بلفظ: (اما من امْـرئ مُسْلم يَـُودُ مُسلمــا إلا ابْتَعَثَ الله سَبْعِينَ ألفَ مَكَك

يُصَلُّون عَلَيه في أي سَاعَـات النهار كان حتى يُمسي ، وأي ساعات الليل
كان حتى يصبح" .
قال الهيثمي في (الزوائد) (Y/ (Y):
("رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات").
والحديث أخرجـه ابن حبان في (اصحيحـه)" (YQON) ، وأحمد في (المسند) (1 / 9 و $11 \wedge$ ) : من طرق عن:

حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عبدالله بن يسار : أن عـمرو بن حُـريث زار الحسن بن عـلي ، فقـال له علي بن أبي

طالب:
يا عمرو ! أتزور حسنًا وفي النفس ما فيها؟
قال : نعم يا علي، لست برب قلبي تصرفه حيث شئت.
فـــال علي: أمـا إن ذلك لا يُنعني من أن أودي إليك النصـيحـة،

وأخرجه ابن أبي شيـبة في (المصنف) ( (Y


 (اللمستدرك" ( (
(أبي مـعـاويـة ، عن الأعـمش ، عن المكم بن عـتـــــبــة ، عن
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي ، بها).
وصححه شيخنا ـ رحمه الله - في (السلسلة الصحيحة) (IVTV) قال الحاكم : (اصـحيح على شرط الشيـخين ، ولم يخرجاه" ؛ لأن جماعة من الرواة أوقفوه عن الحكم بن عتـيبة ، ومنصور بن المعتمر ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي فوئِّه من حديث شعبـة عنهما، وأنا على أصلي
في الحكم لرواية الزيادة" .

قلت : وهو ما أخرجه أبـو داود ( عن شعـبة، وأبو داود أيضًا (. . آ): عن منصـور بن المعتمـر : (اوساق معنى حديث شعبةه ... ثم قال:
 وحديث شـعبة عند أبي داود قــال: حدثنا مـحمد بن كــير أخـبرنا شعبة، عن الحكم ، عن عبدالله بن نافع ، عن علي موقوفًا ، وفيه زيادة:


(قاله الخطابي في (معالم السنن") .
وهذه زيادة صحيـحة ، قد توبع فيـها (شعبة") ، تابـعه (امنصور بن
 ( $\mathrm{H} 0 \cdot / \mathrm{l}$ )

لكن :
هذه الزيادة لها شواهد كثيرة منها:






"الأدب المفرد" (7 • ₹) : كلهم من طرق عن:
"أبي قـلابة عن أبي أســمــاء الرحبي ، وهـو : العمـرو بن مـرثد

وقد رواه أبو قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن أبي أسماء ،
 ( قال الترمذي : "احديث ثوبان حسن صحيح ... ثم قال: وروى أبو غفار ، وعاصم الأحـول هذا الحديث عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان عن النبي ؤِئَّ وسمـعت محمــدًا ـ يعني البخاري ـ يقـول : "(من روى هذا المديث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو أصح" .

والذي يظهـر ـ إن شـاء الله ــ أن أبَا قــلابة ســمع هذا الحــديث من
كليهما
وفي الحديث أيضًا زيادة:
("فقيل : يا رسول اللهَ وَمَا خُرْفَة الجِنة؟ قال : جَنَاهًا").
أخرجه مسلم (YOTA) ،وأحمد (YVV/0) ، والبيهقي (Y (Y/ ).
وله شاهد أيضًا من حديث جابر مرفوعًا :

اغتمسَ فَيهًا .
قلت : وهذا شاهد لحديث مالك المتقدم .

والحاكم ( / / ه ا ، ، وأحمد (
هرق عن:
"(هشّيم عن عبـدالحميد بن جعفـر عن عمرو بن الحكـم بن ثوبان عن
جابر بن عبداله مرفوعًا) .
قال الحاكم : "(صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي .
قال شيخنا ـ رحمه الله - في (الصحيحة) (؟/
كمـا قالا، لولا أن هشيـمًا قد خولف في إسناده، فــأخرجه البـخاري في
(الأدب المفرد" (OYY) عن خالد بن الحارث قال:

حدثنا عبدالحميد بن جـعفر قال : أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم •


الأنصاري ، قالوا:
يا أبا حفص ! حدثنا ، قال: سمعت جابر بن عبدالله ، به. ووجه المخالفة أن خالد بن المارث أدخل بين عبدالحميد ، وعمر بن الحكم والد عبدالحميد وهو : جعفر بن عبدالله بن الحكم ، وهو ابن أخي عمر بن الحكم، وهشيم أسقطه من بينهما.
 ثوبان، ولعله من أجل هذا الاختلاف قيل: إنهـما واحد، وسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما ثقة، فلا يضر ذلك في صحة الحديث. ولعل الأصح رواية خالد بن الـــارث التي زاد فيهـا ذكر جعـفر بن
 مسلم، فالحديث صحيح على كل حال. ثم وجدت لهشيم متابعًا ، وهـو عبدالله بن حمران الثقة: إلا أنه لم يسم جد عمر بن الحكم ، أخرجه البزار (VVO) . اهـ

ورواه أبو معشر عن عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري ، قال: دخل أبو بكر بن محــمد بن عمرو بن حزم على عــمر بن الحكم بن ثوبان ، فقال:


حدثني كعب بن مالك مرفوعًا بلفظ:
 قلت (أبو أسـماء): وهو في ضحيـح أبي داود (६, (Y) (Y) و واصحيح الأدب المفرده (V• \&) .

وزاد:
("وقد استْتْقَعْتُمْ إنْ شَاءَ اله في الرحمة") .
أخرجه أحمد في (المسند") (ץ/ • 7؟):
لكن :
أبو معشر هذا واسمه نُجَيْح بن عبدالرحمن السندي ضعيف من قِبَل حظظه ، فلا يلتفت إلى مخالفَتهـ.
,للحديث شاهد آخر من حديث علي ثوْيَّهِ مضئ برقم (IYTV) .
قلت أبو أسماء : أي في الصحيحة ، وقد ذكرته آنفًا وهو : (مَا مِنِ امْرئ مُسْلْ يَعْودُ مُسْلمَا ...) الحديث . وأما الحــديث الذي أورده السيوطـي في "الجمامع" (or0q) من رواية

أحمد الطبراني عن أبي أمامة مرفوعًا بلفظ :
(اعَائدُ المريضِ يَخُوضُ فِي الرحمة، فَإذَا جَلَّس، عِنْدَهُ غَمرَتْهُ الرحمة،


فَيسْألُهُ: كيف هُوُّ وتَمَامَ تُحيتُكم بينكم المصافحة| .


 علي بن يزيد ، عن القاسم بن عبدالرحمن، عنه. قال شيخنا - رحمه الله - في (الصحيحة) :

وهذا إسناد واهٍ جدًا ، وفيه عُبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد، وهو الألهاني متروك. اهـ

قلت : وهو في "ضعيف الجلامع الصغير" (MIN). وقال الترمذي : " وهذا إسنادٌ ليس بذاك .

قال محــمد - يعني البخاري - : وعبيـد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف ، والقاسم بن عبدالرحـمن يكنى أبا عبدالرحمن، وهو مولىى عبدالرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو شامي ، ثقة "). وقال الحافظ في (الفتح" (11 , §) بعد أن عزاه للترمذي:
(اسنده ضعيف) .
قلت : في الأحاديث الصحيحـة السابقة الحث على وجوب الزيارة، والدعاء للمريض، وفيه التسامح والتصالح والتحابب ، والأجر العظيم. قال المناوي في (فيض القدير" (IVV/T) في فضل زيارة المريض :
(الم يزل في بستان يجتني منه الثمر : شبه ما يحوزه العابد من الثواب با يحوزه المجتـرف من الثمر، وقيل المراد بالحرفـة هنا: الطريق ، قال ابن
 الجنة؛ لأنه من الأمور التي يتوصل بها إليهاه والممد لله، وهو أعلم.

$$
0 \quad 0 \quad 0
$$

الخلاتمة نسأل الله حسنها

 اللهم آجرني (1) في مصـيبـتي واخلف لي خيـراً منها، إلا آجـره الله في

مصيبته، وأخلف الله له خيراً منها|(T)
انتهئ في مدينة (أبو ظبي" في صباح الأربعاء £
 في أوقات متفرقة آخرها مساء عيد الفطر . IEY هـ

وكتبه
أبو أسماء المصري
عطية بن صديقي علي سالم عوده
مصر ـ الدتهلية ـ أجا ـ ميت العامل
(1) يُقال بالمد وبغير المد . انظر : (إكمال المعلمه للقاضي عياض .
(Y) رواه مسلمها

$$
11 \mathrm{~V}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { صورة لأسماء بعض مؤلفات } \\
& \text { الثيخ الألباني - رحمه الله - } \\
& \text { كتبها بـخطه قبل سنة (•اعا هـ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 的ント5 トゥ }
\end{aligned}
$$

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

－•
(告



家
品 －－－
．
．．．．．．
－－18
－＜
（1）
，

r －r

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

(
-2 كُ:

 2
C-
—


-     - .

位


-     - -v色


－
（



－－
徐
（（

－－少高－K
位 ا ا

$$
\begin{aligned}
& \text { - - - } \\
& \text { - - } \\
& -99
\end{aligned}
$$





个

－e


－ه～

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

同

自
ニ

## فهرس الموضوعات

$r$ تقديم فضيلة الشيخ علي خشان.V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم فضيلة الشيخ أبي المسن المأربيو مقدمة الطبعة الثانية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مقدمة الطبعة الأولى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19................................................... . . . .الهجهـرة إلى الشام............................................. 19 .YI ........................................................ بداية تلقيهYr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توجه الشاب الألباني إلى علم الحديثالمصري الكهل بائع الكتب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y7 أول خطوة في التصدي للبدع
rv الشاب الصغير يؤلف كــتابًا في التصدي للبدع .r9................... . . . . . . . . . . . . . .M المكتبة الظاهرية وقصـة الورقة الضائعة .
r
دعوة الشيخ في سبيل الله
r^
مجالس الشـــيخ العلمية ح حياة الشيخ في الجلامعة الإسلامية وأثر علمه عليها . . . . . . . . . . أولا : حياته في الجامعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علاقة الشيخ بالطلاب وحبهم له . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \& 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عَانيًا : أثر علم الشّيخ الألباني على البامعة . . . . . . . . . . . . . . . تواضع الشيخ الألباني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غ $\ddagger$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
 تلاميذ الشيـخ الألباني - رحمه الله - . . . . . . . . . . . . . . . . 01 . مؤلفات الشيـخ الألباني - رحمه الله - . . . . . . . . . . . . . . . . . مسرد مؤلفـاته - رحمه اله - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرضه ووفــاته - رحمه الله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نص وصية الشيخ - رحمه الله - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قبر الشيخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لقاءاتي بالشيخ الألباني - رحمه الله - Y . .....................

1. Y ..... اللقاء الأول : عبر الهاتف
I. Y ..... رؤيتي له في المنام
اللقاء الثاني : في مستشفي الشميساني بعمان . Y . . . . . . . . . . . . .1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وبعد أيها المحب
IIV الخاتمة نسال الله حسنها
$\%$ 0

$\square$

