شمس الظهيرة

المجلد الأول

ال└ألف

حقول على تليكات نقاط

السرة المحقة

ممم

محمود شهاب
الطبقة الأولى
4هـ 1404
حقوق الطبع والنشر محفوظة
ليـ المعرـفـت - جدة
شمـسُ الظهـیرة
في نـسب‌هـل البیـنین بنی عـلی
فروع فاتمـة الزهراء، وأمیر المؤمنین علي رضی اسـماع
تأليف
العالیمة السیدة السریف عـبـدارالرحیم بـمحمد هـیـبل العـوضـر
حققه وعلق علیه تعليقات صاـفیـة
السید المحقـق النسـابة
محمـد ضـیاء شـهاب
الجزء الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدينا خير المرسلين وآله
الأطهار وصحبه الأخيار

وأبعد
فإن هذا الكتاب القيم (شمس الظهيرة الضاحية المنيرة) تأليف
العلامة النسابي مفتي تريم السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور
المتوفي عام 1320 ه يتمنى بذكر أصول الأسر العلويّة وفروعها والبلدان
التي ترك فيها العلويون أعقابهم وسني الوثبات ما أمكن له ذلك،
وأبقى ما لم يمكن من معرفة السنة فراغا في الكتاب إلى السنة التي
ألف فيها كتابه هذا، وهي سنة 1377 ه فهو كتاب مفيد على
اختصاره.

وقد طبع هذا الكتاب في حيدر أباد باهند على مطبعة حجرية عام
1324 ه - 1906 م ولم أطلع عليه، ثم طبع بالطبعة موليا العطاسية في
سورابايا بأندونيسيا عام 1373 (1953 م) وأضاف إلى هذه النسخة
"تعريف أصول نسب السادة" تأليف السيد زين العابدين بن عبد الله بن
شيخ العيدروس من ص 82 إلى 85 ثم كلمة ختاميه في فضل آل البيت
النبي إلى ص 87.

وتوجد فيه أطلعته عليه نسختان كتبتي بالآلة الكتابة، أحدها
نسخة السيد محمد بن حسن باروم تكرم بأبلاغها اللي السيد محسن بن أحد
باروم، وجميع صفحاتها 112. بإضافة ما حرره السيد العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه في "حكم الشجرة والمحم بها والأعتاد عليها". ذكر فيها السيد عبد الرحمن بلفقيه الذين أعتنوا بتأليف شجرات الولايتين. فوقهن منهم الأمام علي ابن أبي بكر السكر، ابن عبد الرحمن النقيف في كتابه "الجواهر السنية في نسخة الفترة الحسنية". ومنهم الفقيه علي ابن أحمد بن حسن جهان في مؤلفه للذكور والأمثال والأمور والأزواجه. ثم العلامة أحمد ابن الحسين بن عبد الرحمن بن الفقيه عبد باعلي، وجده السيد عبد الله بن الشيخ بن عبد الله بن الشيخ الميروس بعضه اليء العلامة ابن العابدين، السيد أحمد بن حسن بن عبد الله بن الشيخ الميروس، ثم السيد عبد الرحمن بن محمد الميروس بن عبد الله بن الشيخ، ثم السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله المشيشي، ثم العلامة عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد باعلي، ثم ابنه عبد الرحمن في كتابه "الأئتماج". جمع فيه كل ما تقدم من التحققات وأضاف إليه طبقة أهل عصره وأثبتت أقوال العلماء وتفاهمه.

ثم أضاف مؤلف "شمس الظهرة" أئتماج الذين خدموا الشجرة فذكر العلامة السيد علي بن الشيخ بن شهاب الدين، ثم السيد عبد الله بن حسن آل طاهر، والسيد عبد الله بن عمر آل يحيى، ثم الفقيه علي بن عبد الله الحسين بن شهاب الدين، ثم السيد عمر بن عبد الرحمن بن علي بن شهاب الدين، وذلك إلى صفحة 107.

ثم بدأ مؤلف "شمس الظهرة" بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته: علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، ومن تسليط منها بأختصار إلى السيد أحمد المهاجر وعلي بن عبد الله بن أحمد المهاجر، ثم ذكر بعض أقوال العلماء وكتبهم إلى نهاية الكتاب (ص 112).
والنسخة الثانية في 35 صفحة وفيها ألحق موضوع من أعنى من المتأخرين في تحرير النسب وأقوال العلماء.

وقد ألف السيد أحمد بن عبد الله السقاف كتاب «خدمة العشيرة بترتيب وتلخيص وتدليل شمس الظهيرة» في أحسن ترتيب يسهل للطالب الرجوع إليه، طبع أول مرة في جاكترتا بطبيعة شهاب عام 2046هـ - 1643م على نفقة المكتب الدائم لأحصاء وضبط أنساب السادة الولويين التابع لجمعية الرابطة العلمية.

وألف السيد أحمد بن علي بن شهاب الدين كتابًا على منواله مع ذكر المصادر وسياح (تسهيل الطالبين لعمرات أصول نسب الولويين المخزومين).

سهل للطالب، وما يزال مخطوطة.

مع العلم أن لدى كثير من أفراد الأسر الولوية نسخًا من شجرة أسرهم، يحتفظون بها ويضيفون إليها من ظهر أو ولد من هذه الأسرة.

وقد آثرت الأقطاب في بعض المواضع من كتاب «شمس الظهيرة» دون الخروج عن أصل الكتاب، كما وضعت عناوين لأصول الفروع بأعلى الصفحات، وألقاب الأسر جوانبها، وبا أن بعض الأسر قد أنقرضت أو لم تعد تعرف بألقابها السابقة لدى العوام، فلم أضع لها عناوين جائدة.

أما التعليقات بال판ش على ما ورد في أصل الكتاب، سواء ما يتعلق بمصادر الكتاب أو ترجم الأشخاص الذين رأيت أنهم يحسن ذكرهم فقد أثبتت ذلك من المصادر المعروفة، كما أثبتت ترجم للمتأخرين حسب وصل علمها إلى كل ذلك باللهامش.

وقد رتبت الألقاب المشتركة والتشابهية على ترقيم الحروف الهجائية في صفحات على حدة وجمعت ما يسر لي جمعه من أسماء كتب الترجم وغيرها فيها له صلة بالموضوع وذلك لم يرغب في البحث عن الأطلاع عليها.
وبت أعلنت بناءً على تفرعات الأصول للأسر، تسهيل
للراغب في الأطلاع على كل أسرة وأنسباها ومن أي قبيلة تفرعت ونال
أي اصل تنتمي.

وأثبتت المطلة على هذه التعليقات المعدرة عنا يعد فيها من أخطاء
لم أنبي من تلافيها أو الانتباه لها، كما أسمح له العذر ان ونجد أسفنا
لبعض أعيان السادة وعلى مشاهيرهم فقد جعلت معظمهم تجربة الأعلام
الذين لم دور بارز وأثر واضح في مختلف مجالات العلم والدين والأدب
والثقافة والتربية والتعليم والدعوة الإسلامية والإصلاح المدني
والاجتماعي.

وعلى أي حال هذا مبلغ جهدي ومدى أسطعتي، منتهرة هذه
الفرصة لأقدم شكري للسادة الذين تجعون في المقدمة السيد
الفارس الضائع محسن أحمد باروم فقد أسفرت بالراجع وحنين على
المثابرة والسيد عبد الله حسن الجفري الذي أتاح لي يا أخي إنه من
تراجم السادة آل الجوفر في المجروح، والمثير الفخر هادون بن
أحمد بن حسن العطاس الذي أفادني بالراجع، وليست العلامة محمد بن
أحمد الشاطري تقديري لما بذله من وقته في المراجعة والتصحيح.

والله ولي التوفيق،،،،،،،،،

مفتاح رضياء شباب
مقدمة المؤلف

بِسْمِ الْرَّحْمَٰنِ الْرَّحِيمِ

الحمد لله على نعمة الإسلام وكرمه بها من نعمة، خالد سبعانه وتعالى
أن جعلنا من خير أمة، وتشكرو جل وعلا على ما خصنا به من الاتباع
والمحبة لسيد الكونين ونبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
الهداة الأئمة، صلاة وسلاما ينكشف بها عن كل ظلمة مدفونة.
أما بعد فان الاشتراك الى الأئمة المهدين، من ذوي الفضل والدين،
من أفضل ما يرغب ويتقرب به الى رب العالمين، كفيف بالانتشار الى
سيد المرسلين، وأمير المؤمنين الانزع البعثين.

هذا وقد طلب مني وأكد وكرر بعض الأخوان، أهل الصفا والنور
المحبين للسلف الصالح، السالكين مسلكون في الورود والصدور، أن أجمع
نسبة وسلسلة أهل البيت النبوي آل أبي علوي، أعني ذريه سيدنا
علوي بن عبد الله بن أحيد المهاجر بن عيسى، إذ أن هذا اللقب
اختص الآن ومنذ زمان بذلة الذرية الطاهرة، والخصوص في ذريه هذا
الإمام، وان كان في الأصل عاما لمن كان من ذريه سيدنا علي بن أبي
طالب، لأن علواً هذا أول من سمي بهذا الاسم، فاقتصر اسم العلوية
بحضموت واليمن غيرها على المنتمنين إليه، ولكن نبدي إن شاء الله
أولا بالنور الأكبر والسرين الأفخر سيد البشر مولانا وحماينا وجدنا وقرا
أعيننا صلى الله عليه وآله وسلم ووالده فوكائل

لما تعلقت ارادة الحق تعالى بإيجاد الخلق أبرز الخلق الحقيقي المحمدية من الانوار الصمديّة في المضرة الأحادية، ثم نسخ منها العوالم كلها على صورة حكمة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم ووان تأخرت طينته فقد عرفت قيمته، فهو أصل كل الموجودات، وبه استنارت جميع الكائنات.

ولا أراد الله إظهاره جميلته حلته أمه السيدة آمنة بنت وهب بن زهرة بن كلاب بن مرة في رجب ليلة الجمعة، ولد فيها قبل الفجر يوم الاثنين أنثى عشر ربيع الأول بعد (عام) الفيل خمسين ليلة، وتوفي يوم الاثنين أنثى عشر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة.

وله من الولد سبعة: ثلاثة بنين، القاسم وعبد الله ويقال له الطيب والطاهر، وإبراهيم، ماتوا صغارا. والبنات أربع: فاطمة الزهراء، أم أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الكبار، الحسن والحسين محسن، وزينب أم أمامة بن أبي العاص وأم كلثوم ورقية تزوجها عثمان ولم يعقب، وأم الجمع - آلاف إبراهيم - خديجة الكبرى التي هي أفضل نساء العالم بعد بناتها فاطمة الزهراء، بنت خويلد بن أسد بن عبد العزيز المتوفرة (1) في أم القرى سنة 10 من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين، نفعتنا الله يهيم وحشرنا في زمرتهم، آمين.

ثم بعد ذلك نذكر أولآ سيدنا علي إجمالاً إلى علوي، وتفصيلاً لذريته

---

(1) أم المؤمنين خديجة هي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزيز بن قصي، أمها فاطمة بنت زائدة بن الأسلم بن رواحة بن حجر بن عبد بن مصيغ بن عامر بن لؤي بن غالب، وأم فاطمة هالة بن عبد مناف بن الحارث بن عمر بن منذر بن عمرو بن معيس بن عامر بن لؤي بن غالب.

كانت تلقب قبل الإسلام بالطاهرة، وسيدة نساء قريش، والرسول منها ثبت، أي أبو سيدننا فاطمة الزهراء، من والدتها:
هذا الإمام. وطلب مني هذا الإخو أني أميز الألقاب وأخصبها

١ - هند بن أبي هالة النبوي بن زرارة، أدرك الإسلام وحضر معركة بدر، وقتل
في حرب الجمل بجانب الإمام علي.

٢ - هند بنت عقيق بن عائذ الخزاعي، أسلمت.

توافت أم المؤمنين خديجة وعمرها ٤٥ سنة، بعد أن عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ٤٥ سنة، وكانت أول من آمن به، وشهدت أزواجه، وعانت الحصار
مع المؤمنين ومحمد بن هاشم في شعب أبي طالب. وكان رسول الله كثيراً ما يذكر عائلتها، وسماه العام الذي توفي فيه وتوثيق عمه أبو طالب عمره الحزن، وكان يقول: والله ما أبلذي الله خيراً منها، آمنت في حين كثر الناس، وصدقتني إذ كنتي الناس، وواسنتي بها إذ حرمي الناس، ورقيتي منها الله وولد دون غيرها من النساء.

أما زينب بنت رسول الله ﷺ فقد تزوجها قبل الهجرة أبو العلامة بن عبد العزيز بن عبد شمس وهو ابن خالته هالة بنت خويلد، واصترمت معه اثنا ما بعد الهجرة، ولم تزوجها أبو اللهد예 إلى المدينة. ولما أسر أبو العلامة يوم بدر
بسط زينب في نداء بلاده كانت لها من أمه خديجة أم المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجبني زينب، وأخذ رسول الله عليه السلام، عهداً أن يعبد إليه ابنه زينب إلى المدينة المنورة، وأخبرها أسلم أبو العاص قبل فتح مكة، فترى إليه رسول الله زوجته.

ورزقت زينب بنت رسول الله ﷺ زوجها غاثان بن عفان (ض) وهاجرت معه إلي المهاية، ثم هاجرت معه إلى المدينة المنورة وتزوجت في السنة الثانية من الهجرة، وتزوج أخرى
أم كلثوم في السنة الثالثة وتزوجت في السنة التاسعة.
وتزوجت إبراهيم في السنة العاشرة، وأمه مارية الصريبة.

نسبه صلى الله عليه وآله وسلم
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب (واسمه حكيم) بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهو (وهو قريش) بن مالك بن النضر بن
كشبة بن خزيمة بن مدرك بن باس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ويتصل هذا النسب إلى أساعيل الخليل إبراهيم عليها السلام.

أخوته من الرضع من ثوبية: منسوح وأبو سفان بن الحارث عم الرسول ﷺ.
وحيزة بن عبد المطلب وأبو سلمة بن عبد الأسد. ومن حليمة السعدية (وكتبها أم
كشبة) بنت أبي دُرُيب زوجة الحارث بن عبد العزيز السعدي: عبد الله وأنيسة وخدامة
(وتعرف بالشيام).
وأرسل كل واحد إلى جده المروف الشهر قبله، وأفصل ذريته واذاكر علاليم الآن، أعني هذه السنة وهي سنة 1307 هـ ليفهم المراد ويسهل الأخذ ويتم المناد، فأجبيه إلى ذلك حسب عرفته ووصول الي علمنه من أعيانه الافتاء، وعاته: أبو طالب والزبير وأم حكم وعانكة وبرة وأميمة وأروى.

كلاب (حكم) بن مرة بن كعب.

قصي

|
| الزمن
|
| عبد مناف عبد الدار
|
| وهف (سيد بني زهرة)
| نائم
|
| عثمان
|
| عبد العزي (2)
|
| برة (أم آمنة)

(1) رهره، وفصي شفيق، أمهها فاطمة بنت سعد من بني الجحش، سنة إلى الجد عامبر عموه الذي سي الحال للكلمة فهي المادر.
(2) عبد المطلب عم قريش، أنه سلتي بن عمرو التجارية الجزيرية، وهو الذي حفر نهر زمزم وصارت السفنا به.
(3) حاء في الأغاني لأبي العرج علي بن حسن بن أحمد بن الحسين بن عبد الرحمن بن مروان.

(4) عبد الله بن عبد المطلب يقاطع بن عمرو بن عائشة الخزيمة، أنها تخمر بن عبد الله بن حمي.
(5) أمها بنت وهب، أمهها برة بنت عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار بن قصي، وجدتها لأبيها عائكة =
الكتب والاشجار المدعوّة في ذلك، ومن التفضي وسواي أهل المعرفة والواقدين من الجهات والمالك، راجيا بذلك دعوة صالحة، ومن الله أرجو بركة هذه البضعة الشريفة أن يعينني على ذلك، ويثقيني بهم ويشفني بما آتيهم به واحبائي، آمين.

= بنت الأوقص العلامة السليمة. وجدتها لأمها أم حبيبة بنت أحمد بن عبد العزيز بن قصي، والدة أم حبيبة بر، بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن ثور.

فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجداد الآباء، والأمهات واصالة الأنساب، وكرم الأصول ذات المفاخر والتبعة القرية.

وقد جاء في الحديث الشريف: إن الله اصطفى كتابة من ولد اسماعيل، واصطفى قريبًا من كتابة، واصطفى من قريب بني هاشم، واصطفى من بني هاشم صلى الله عليه وسلم 54 سنة 1348 هـ.
ذكر ولاد الأمام أمير المؤمنين الأثنين البطليون، علي بن أبي طالب، في الله علّه و坤ّم. وجهه

قال الإمام أحمد بن العلامة، الحسين الشهر باين عنبة، الهندي: له من الولد في أكثر الروايات - خمسة وثلاثون ودلاً.

(1) كلمة "العلامة" قبل جملة "الحسن الشهر باين عنبة" سقطت في نسخة سورابايا توفي عام 828.

(2) ولد الإمام علي بكة المكرمة في بيت الله الحرام يوم الجمعة الثالث عشر من رجب 30 من عام الفيل (عمة الطالب في أنساب آل أبي طالب، طبع دار الحياة بيروت، ص 50).

وهو أول مولود في الكعبة المشرفة ولم يولد فيها بعده سواء (المستدرك للحاكم، ص 382/3، ونور الأبصار للشلنجي، ص 76، طبع مكتبة الحاج عبد السلام، شقرون عام 1384 هـ، ومطالع السؤال 11 محمد بن طلحة الشافعي).

نشأ الإمام علي في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر هذا المؤرخون منهم: ابن هشام في سيرته 284/1 باب ذكر علي بن أبي طالب أول من أسلم، والحاكم في المستدرك 3/136، والخطيب البغدادي في تاريخه 81/2 وغيرها. واستشهد عام 40 هـ قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي.

أمه فاطمة بنت أحمد بن هاشم بن عبد مناف، وله توفي ألبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها وسلم، وقيل بعد أبي طالب أبرز منها. وكانت من السابقات إلى الإسلام كما أنها بدرية، وهي أول امرأة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

15
قال العارف في رياضه: له ثلاثة وثمانون ولداً، خمسة عشر ذكرًا، ومئتي عشرة إثنا عشر، هذا ما اتفق عليه، واختلف في الذكور إلى عشرين، والإناث إلى أثنتين وعشرين، فالذكور السيدان السبطان:
أ - الحسن 1
ب - الحسين 2

3 - وحص من صغيراً 3

4 - والرابع أحمد الأكبر الشهير باب الحنيفة، ويقال أن المهاجذ آل باقيس بسائر حضوره من ذريته والله أعلم.

وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم

نقلت الدكتور بنت الناهض في ترجمة سيدات بيت البوهاء ص 202 طبع دار الكتب العربي بيروت عام 1968 (1388 هـ) عن تاريخ الطبري 185/3 وكتاب الفضائل في صحيح مسلم باب صفته الله 188/4 وعيون الأثر 188/1 ما يلي:

إن كان ذا خبايا وسياً مربع اللحم، أزهر اللون، ربعه في الرجال، ليس بالطول البالغ، ولا بالقصر المتعدد، ضخم الرأس، مبوت الجبين، مرير الذقن، عالي المنحنية، عريض الصدر، غليظ الكفين والقدمين، يتوج همه شعر كثث شديد السواء، تشع عيناه الدعجان الواضينا جاذبة وسحراً، تحت أهداب طوال حوالك، وتتألق أسنانه الحنجة البيضاء إذا تكلم أو يبسم.

(1) ولدت فاطمة الزهراء عليها السلام وفريش تبنى الكعبة (ابن سعد 3/116 والإصابة 157/8) أبها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وتزوجت فاطمة الزهراء بالإمام علي وعمرها 15 سنة أو 18 سنة (كما ذكر ابن سعد 3/12 ومقابل الطالبيين ص 48) وتوافت بعد أبيها الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر في رمضان عام 11 فوقها بنوها وقيل بفقيه، ونولى عليها أمه بنت عيسى وعلي بن أبي طالب ودفنت ليلًا. وقد ألتق كتب كثيرة فيها، وما زال ذكرها عبقاً لدى عموم المسلمين في جميع أنظارهم.
مات محمد سنة 80 من الهجرة وعمره نحو السبعين
5 - والخمس العباس قتلا مع أخيه الخمين.
6 - وعثان أم أم البنين بنت حزام.
7 - وجعفر بن خالد بن ارم الوهيدية.
8 - عبد الله الكلابية.
9 - والتابع عبد الله قتله المختار.
10 - وأبو بكر، قتله مع الخمين اعتباراً.

أمه ليلى بنت مسعود (النهيلي) تزوجها عبد الله بن جعفر بعد عمه، فجمع بين زوجه علي وبنته، فولدت له صالحا واعوته، فهم أخوه لأم.

(1) هو أبو القاسم محمد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المشهور بإبن المنفي، أمه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلم بن عبد الله بن حذافة بن يربوع بن ثعلبة. كان عالماً شجاعاً كليه، وفي بعض المصادر أنه توفي سنة 81 وأن له 67 سنة قبل 27.

وابنه أبو هاشم عبد الله الأكبر، وجعفر بن محمد الذي قتل في وقعة المبرة، وهي الواقعة المذكورة في المدينة النبوية حيث هاجر جيش يزيد بن معاوية سكان المدينة من الانصار وغيرهم واستباحها ثلاثة أيام، عقب فيها الجنود بالأحالي والحرائر.

ذكر ابن حزم في آخر كتابه في السيرة النبوية، وهو من موالى يزيد بن معاوية ما ملخصه: أن قتل الخمين ثاني مصاب الإسلام وحزوته، لأن المسلمين استضموا في قتله ظلام غليظ، وأن يزيداً أمر الجوشه أن تذهب إلى المدينة حرم رسول الله ووال مكة حرم الله مقاتلي الحجاج وانصار يوم الحرة وهي ثلاثة مصاب الإسلام وحزوته، لأن أفعال الصحابة وبقيتهم رضي الله عنهم وخير المسلمين قتلا جهراً غلباً، وجلت في مسجد الرسول ورئت وسعت في الوضوء بين القبر والمنبر، ولم يصل جامع في المسجد تلك الأيام، ما عدى سعد بن عبد السبب فإنه لم يفارق المسجد. 17
11 - ويجي ⟨ امه بنت عميس المنتمية (وحي⟩
12 - وعون (لم يعقب)
13 - وعمر الأصغر، امه (أم) حبيبة الصهباء التغلبية من سبي الردة
14 - ومحمد الأوسط، امه أمينة بنى أبي العاص بنى بنت النبي
15 - ومحمد الأصغر، قتل مع الحسين، امه أم ولد.
16 - فهؤلاء خمس عشر ذكرنا كما ذكرنا العامري في الرواية المتفق عليها،
وزاد ابن عنبة: عبد الرحمن وعمر الأصغر الشهر بالأطرف، والعباس الأصغر.
وأما البنات في الرواية المتفق عليها ثمان عشرة بنات، وفي رواية
اثنتان وعشرون بناتاً
1 - زينب (3)
2 - وأم كثوم
قال العامري: أم كثوم بنت فاطمة البنول رضي الله عنها كانت تحت عمر ابن الخطاب وتوفيت وابنها زينب عمر ابن الخطاب أيام حرب راحب.

ولو لم يشهد بعض الناس بأنه محن لقتله، وأكره الناس أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أمير عبد الله، وذكر له بعض البيعة على حكم القرآن والسنة فارم بضرب عنقه، وكذلك يزيد الإسلام هنكا وانتهيا المدينة ثلاثا ودور الصحابة. ومات يزيد بعد وفاة الحرة بأقل من ثلاثة أشهر في نصف ربيع الأول 14 وله نيف وثلاثون سنة وأه. كلام
 ville حزب ملخصا.
وذكر مثل هذا الذهي في كتابه «انبلاء»، والطبري، ويقوت في معجمه، والباقعي، والبنب هي.
(1) أي بنى زينب بنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
(2) حامل راية أخيه الإمام الحسين في حادثة كربلاء، فقد حارب معه حتى قتل.
(3) ولدت زينب في السنة الخامسة من الهجرة، ساها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمها زينب بنت
مرة أخرى (1)، شقيقة عمر الأكبر
4 - وأم الحسن رملة الكبرى، أمها بنت سعد بن عروة بن مسعود الثقفي.
5 - وأم هاني، 6 - ورملة الصغري، 7 - وميمونة، 8 - وزينب الصغري، 9 - وأم كلهوم الصغري، 10 - وفاطمة، 11 - وأمامة، 12 - وخديجة، 13 - وأم الخير، 14 - وأم سلامة، 15 - وأم جعفر، 16 - وجانة.

محمد، ومكنى تحت كنف رسول الله حتى انتقل إلى جوار ربه وهي في الخامسة من عمرها، ثم توفيت أمها فاطمة الزهراء بعد شهر، درست العلم والأدب في كنف النبوة، حافظة لكتاب الله، فقهية في الدين، تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب المولود بالحميثة، وعبد الله هذا أخر محمد بن أبي بكر الصديق من الأم الجنشمية. كانت زينب كثيرة العبادة وتلاوة القرآن، وهي التي كانت سبباً في سلامة الإمام علي زين العابدين بن أخيها الحسين في واقعة كربلاء، وكانت عطوفة على القراء واليتامى والمساكين، فصيحة بليغة شجاعة، وتلقب بعفقة بني هاشم، روى عنها ابن عباس.

أمر يزيد بن معاوية بإخراجها من المدينة المنورة، فاختارت مصر فوصلت إليها في شعبان وعمرها نحو الخامسة والخمسين، و توفيت في رجب 62 هـ ودفنت بمكابرة.

وتوجد زينب بنت أبي سلمة ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أم سلمة زوجة الرسول محمد، وفي وقعة الحرة التي أمر يزيد بن معاوية بإخراجها من المدينة المنورة قبل إبانان لزينب فحماضل ووضعا بين يديها مقتولين، وكانت بكيانة سامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت باللهجة ودفنت بالبحير في عهد طارق أمير المدينة.

(1) مدفع رقية بصر.

أما عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فابنه جعفر ذو المجذاني والطيار في الجنة، أمه أمية بنت عميس أخت أم المؤمنين ميمونة، وسلمي زوجة حزيمة بن عبد المطلب، ولبابة زوجة العباس بن عبد المطلب. كان عبد الله كريماً سخياً جداً، ولدت له زينب بنت علي أربره بنين: علياً ومحمداً وعوناً الأكبر وعباساً، وأبنتين: أم كلهوم تزوجها ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب تحت رعاية الإمام علي.
وهن لأمهات أولاد سي، فهؤلاء ثمان عشرة بنتاً على الرواية المتفق عليها.

وذكر ابن عببة غوام من هذا العدد، إلا أنه خالف في أمرهما في أسماهم بعضهم، فذكر منهن فأخته وهندًا وأم الله وأم الكرام، وقال: وفي رواية أن الذكور تسع عشر، مات في حياة أبيهم ستة، وورثهم منهم ثلاثة عشر، وقيل منهم بالطف مع الحسن ستة. والعقب من الإمام علي رضي الله عنه في خثا بينين: الحسن والحسن ومحمد الحنفية والعباس وعمر الأطراف رضي الله عنهم.

وذكر ابن عببة هؤلاء الخمسة وسلسلة نسبهم وذرائهم.

(1) لم يذكر هنا سوى 16 بنتاً.
(2) أم الكرامة في نسخة سورابايا.
(3) ألفف موضوع بنائحة الكوفة، وأصل مبنى الطف ساحل البحر، وسمي ذلك الموضع بالطف لأنه طرف البر ما بين النهرين، كما جاء في سان العرب لابن منظور.
توفي سيدنا علي رضي الله عنه سابع عشر رمضان سنة 40 هـ

(1) ذكر ابن عنيبة في "عمدة الطالب" ص 51: أن الإمام علي بن أبي طالب ضربه عبد الرحمن بن ملجم ليلة التاسع عشر من رمضان عام 40 وتوفي ليلة الهادي والعشرين منه، وعمره 33 سنة.

وفي "مفاتيح الطالبين" ص 21 لأبي الفرج الأموي، طبع دار المعرفة بيروت أنه توفي وهو إبن 64 سنة. وقد ألفت كتب كثيرة جداً فيه، وكتب المقالات السهبة، وأفاض المتقدمين والتأخرون في تاريخه وفضائله وقضايا وعلمه وشأينه ومكتبه العلمية وسماحته والأحاديث فيه والآيات التي نزلت بسببه.

أما خطبه التي جمعها الشريف الرضي في "منهج البلاغة" فقد شرحها وعلّق عليها إبن أبي الجديد، وهي مطبوعة بدار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة، وشرحها الشيخ محمد سنان الولفي وطبع دار المعرفة في بيروت، وكتب المقدمة الاستاذ الشيخ محمد عبد الوهاب منفي مصر سابقاً.

ورد عدد من العلماء على التشكيك في هذه الخطط مبتدأها، وأثبتوا مصداق كل الخطب قبل زمن الشريف الرضي. من ذلك كتاب "مصادر نهج البلاغة" للسيد عبد الزهراة الحسيني الخطيب طبعته البيان بغداد عام 1966م، والكتاب "مصادر نهج البلاغة" لعبد الله نعمه، مطبوع دار الهدى عام 1972م.

والشيخ العلامة محمد سنان آل بحيسن في رسالة في 12 صفحة ساءها "منهج البلاغة" من 2 والشيخ الهادي كاشف الغطاء في كتابه "مستدرك نهج البلاغة" طبع دار الاندلس عام 1980م.
ذكر عقبة الإمام أحسن
سوط السيد صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه

(1) ولد الحسن بالدينة المنورة قبل معركة بدر بثمانية عشر يوماً، وتوفي بها عام 49 هـ (ابن عبيتا 52) في كتاب أشباه الأخزاف 8/1 كان توفي في رمضان 49 هـ، وكذلك ابن الآسر (197/2) وغيرها. أرضعه أم الفضل زوجة العباسي عبد المطلب أخت أم المؤمنين مريمون زوجة الرسول ﷺ، عاش مع جده الرسول ﷺ نحو ثمانية سنوات، ومع أبيه 29 سنة، بوقع بالخلابة عام 14 هـ وعمره 37 سنة، وتوفي وعمره 50 سنة مسماً، سنته زوجته جدته بنت الأشتر بن قيس، أغراها معاوية، وكان أبوها الأشتر قد ارتد عن الإسلام بعد رسول الله ﷺ، وابنه محمدان الأشتر اشتك في دم الحسن، ولا توفي أورد آل البيت أن يدعموه جده رضو الله ﷺ كما أوصي قبل وفاته، فعارضه بنو أبي أمية وعلى رأسهم مروان بن الحكم، ومنعوه أن يدعموه جده، واشتد الحنين ولكن دخل عبد الله بن جعفر فقدن بالبضع.

وقد حديث كتب التاريخ عن الحسن بن الإمام، وآلف في مؤلفات خاصة به، منهم اليمين بن عدي المولوي عام 407 هـ في كتابه أخبار اليمين، وغير من المتقدمين والتاليين، وضرب في المورة الآن اسم كتاب بالإمام الباجي أبو محمد الحسن بن علي تأليف حسن المصطفوي.

أما قول بأنه مزوج فلا ينهان له، ويقول المدائني أنه دعاو بل دليل، والعقب للحسن يزهف، والحسن.

وهذه المناسبة نذكر أنه جاء في عهد الفرید 274/3 ما لم يكن أن أبا جعفر النصر العباسي سأل عبد الله بن الحسن من الحسن عن وليه عبد محمد وأبراهيم فلم يخبره بها، وأخبراً العم أبو جعفر مكانهما فحبس جميع بني الحسن، ثم قتل محمد بقرب المدينة.
له من الولد - كما ذكره ابن عنيبة (1) - أحد عشر ذكرًا وخمس بنات، وقال العامري أحد عشر ابنًا وبناتاً واحدة، هذا متفق عليه. واختلف في الذكور إلى أربعة عشر والإناث إلى ثمان وقيل أبو نصر البخاري ولحسن ثلاثة عشر ذكرًا وست بنات (2)، والله أعلم (أو ما بين 15 ذكرًا ورامشي) قال العامري فالفتقت عليه من الذكور:

1 - عبد الله (قتل)
2 - والقاسم (قتل مع عمه الحسين)
3 - والحسن الشهير (3)
4 - وزيد
5 - عمر
6 - عبد الله، أمه خولة بنت منظور (الفزاري)
7 - عبد الرحمن
8 - وأحمد
9 - إسحاق
10 - والحسن الآخر
11 - وعقيل

وقتل إبراهيم بغرب الكوفة.

وفي الحسن بن علي قال رسول الله ﷺ إن إبني هذا سيد وسيصلح الله به بين قتلى من المسلمين، وذلك أن الحسن حاندًا معاوية بشرط لم يف بها معاوية (الاستبعاد 878/1، والبداية 15/8 وأين عساكر 971/4 وغيرها).

(1) ابن عنيبة ص. 455.
(2) أبو نصر البخاري في دور السلالة الولوية.
(3) نوفي الحسن الشهير سنة 97 هـ، دَسَّ سليمان بن الوليد بن عبد الملك إلى السماك وعمره 53 سنة (أبو نصر البخاري ص. 4).

كان الحسن الشهير سيدًا جليلًا فاضلاً، وصي أبيه، قاتلاً مع عمه الحسين في كربلاء وجرح.
فَهُؤلاء أَحَد عَشْر ذَكْرَا وَبَنَتٌ واحِدة وَهِي أَمِ الحَمْس، وَأَمْهَا آمَيْن زِيد
الخَزْرِيَّة. وَذَكَرَ اِبْن عِنْبَة نَفْحُ هذَا، إِلَّا أَنَّهُ خَالِفَ فِي الْإِسْمِ بِعَضِم
فَذَكَرَ حِزَة وَطَلْحَة، وَقَالَ أَمَّهُ آمَيْن اسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْنَاءٍ،
وَزاَدَ حُسَنَ بَنَاتٍ غَيْرَ أَمِ الحَمْسِ المُتَقَدِّمُ ذَكْرَهَا، رَمَلَة أَمِهَا خَزْرِيَّة
وَفَقَاطَة وَأَمِ سَلَمِي وَأَمِ عَبْدِ اللَّهِ وَرْقِيَّةٍ.
وَالعَقَبُ مِنَ السَّبْطِ الحَمْسِ فِي اثْنَيْنِ: زَيْدُ وَالْحَمْسُ المَثْنِيَّ.
وَكَانَ الحَمْسُ الأَثْمِرُ وَعَتَانٌ أَعْقَابُ أَنْفِرُ ضَا.

وَقَالَ وَأَمِ الحَمْسِ المَثْنِيَّ كَانَتْ سُرِيَّةً، وَتوَفَّى الْحَمْسُ المَثْنِيَّ سنةٌ ۹۶ هـ
وَلِهِ مِنَ الْعَمَرِ بِضَعْفِ وَخَسُوَنِ سَنَةٌ (۲)، وَتوَفَّى زِيدَ سَنَةٌ ۱۲۰ هـ (۳)، وَكَانَ فِي
عَلَيْنَيْنِ الْفَضْلِ وَالْكَرِمِ، وَخَفَّفَ أُولَادَهُ أَعْدَاءً، سَيْدِهِمُ الْحَمْسُ بِنَ زَيْدَ
وَالْبَيْدَةَ نَفْسِهَا الشَّهَوَةُ مَدْفُوَنَهَا بِمَصرِ (۴).

---

(۱) إِنَّ عِنْبَةَ يَذْكُرُ عَمَرًا بَدَلًا مِنْ عَتَانَ (ص ۵۵).
(۲) فِي جَهَرَةٍ أَنْسَابِ الْعَرَبِ لَنَفِي حُزَمٌ طَعَّ مُصَرٌ وَأَوَّلُ الْحَمْسُ المَثْنِيَّ خَوْلَتَهُ بِنَتِهَا مُنْظَر
بِنِّ زِيَانٍ مِنْ سِيَارٍ بْنِ صَيْبَسِ بْنِ جَابِرٍ بْنِ عَقِيلٍ بْنِ سَعْيَ سِيَارٍ بْنِ مُزَانٍ بْنِ فِزَارَةٍ بْنِ ذِبْيَانٍ بْنِ عِبَّاسٍ
بِنِّ رَيْتٍ بْنِ غُفَطَانٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ قَرِينٍ عَلِيٍّ بْنِ مَسْرَحٍ بْنِ نَزَارٍ... الخِ.
(۳) تَوَفَّى زِيدَ فِي حَاجَرِ بِبَيْدَةٍ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.
(۴) أَمْمُ فَاطِمَة بْنَتِ الحَمْسِ بْنِ عِلٍّ (إِنَّ عِنْبَةَ ۸۱).

وكَانَتْ الْبَيْدَةَ نَفْسِهَا هِي بِنَتِ الْحَمْسِ الأَنْوَرِ بْنِ زِيدٍ الأُلْبِيَّ بْنِ الْحَمْسِ السَّبْطِ بْنِ عِلٍّ بْنِ أَبِي طَالِب، وَلَدَتْ بِمَكَّةَ المُكْرَمَةَ وَرَبِيعُ الْأَوْلِ ۱۴۵، وَلَمْ تَعَلِّمْ فِي الْبَيْدَةِ نَفْسِهَا بِنَتِهَا زِيدَ، سَاَهَا وَالْدَّةَ بِنَمَ شُيْتَةٍ وَرَحَّلَتْ إِلَى مَصَرٍ وَتَوَفَّيَتْ هَذَا قَبْلَ وَقَاء
بِنَتِهَا أَخَاهَا، وَقَدْ أَفْتَضَتْ الْكُتُبُ الْكَبِيرَةُ وَالْمَدِينَةُ بِتَرَاجُمَ الْفَنْسِينَ، وَمَنْ الْمُتَأَخَرِينَ
الْإِسْتَادِرُ تَوَفَّيَ أَبِهَا عِلَمَ فِي كِتَابِهِ "الْسَّبْدَةِ نَفْسِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ" أَصَدَّرُهُ الْجَمِيلُ أَلْعَي
لِلْمُؤْنَوْنَةِ إِلَى الْخَرَةَ عَامَ ۱۳۹۴ هـ (۱۹۷۴ مَهَرَم).

وَفَاطِمَةُ بْنَتِ الحَمْسِ تَوَفَّى مَصَرَ بِفَاطِمَةِ النَّبِيَّةِ، وَكَانَتُ الْأَسْتَادَةُ سَنَةٌ قَرِعَةً
عَنْهَا مِثْلًا فِي مَجلَّةِ الْعَرَبِ الْمَدُودَ ۱۳۱ فِي رَجْمَانِ ۱۳۸۸ ص ۹۱.
وفاد من أولاد الحسن الثاني عبد الله الحضر (1)، وقيل له الديباجة والكامل. والحسن الثالث (2) مات هو وإخوته في سنين المتصور العباسي سنة 145 وأولاد عبد الله الحضرة ستة:

1 - محمد النفس الزكية (3)، قتل بالمدينة
2 - وإبراهيم
3 - وأديس (4) جد الأدريسية

(1) توفي عبد الله الحضرة في سجن أبي جعفر الدوايني مخونقًا (ص 83)، وحسن الأبور جبب أبو جعفر وليًا وصلي إليه، وليت في السجن أن تولى المهد فأطلته.

(2) الحسن الثالث أنه فاطمة بنت الإمام الحسن السبط.

(3) محمد النفس الزكية قام معركة في المدينة أيام المتصور عام 145 لأن المتصور حسب وقع عددًا من آل الحسن في السجون المظلمة وماتون في السجن، وطارده المتصور وأمر أعيانه بالقضاء عليه وأحمر الطويلين وهم في قيدهم ثم سبقوا إلى العراق، وجعل رأس محمد النفس الزكية إلى المتصور فصده، وضرب الباقون بالبطاطس، أو سقوا الدم أو وضموا تحت استطاعة وهم أحياء. وقد روى إبراهيم بن عبد الله بن الحسن أخاه محمد ابن عبد الله يقوله:

فان بها ما يدرك الطالب الواجرا
سألني بالبيض الراقق وبالفنى
وانا أناس لا تفيض دموعنا
ولدت كمن يكسي اخاه بعمرة
بكسرها من جفن مقلته عمرًا
والله في قطري كتابها جرا
ولكني أشفي تؤدي بضارة

(4) نار إبراهيم بالبصرة عام 145 وكانت هذه الثورة شديدة على نفس المتصور حتى أنه قلبا مخرج من معتقه وهو يلبسه الحربية.

(5) ورد إدريس عام 170 الى المغرب، وذلك أنه لما أشتهر الوطأة على آل الحسن نجا هو بنفسه آل مصبر ثم المغرب فاستقبل هناك خير استقبال والتوف النازح حوله وسُلم على بداء المتصور واليهود وامتدت نفوذه توفي عام 177 (الموسوعة المغربية 3/4-4-4، بدلاً من السلطة العباسية (الكامل) لابن الأثير 93/6).

26
4 - وموسى (الجون)، وملوك الحجاز من ذرية موسى بن عبد الله المعتمد بن الحسن الثاني،
5 - وسليمان جد آل الجزيرة الخضراء،
6 - والنفس المرضية بحديثه

وكان وروده في إمارة يزيد بن حام سعياً عالم عائشة وامام هيثم بن عبد الرحمن بقرطبة، وقد عرف المغرب آنذاً لعداً من المبادئ: المعتزلة والخوارج والانحاف والأوزاعية. وكان ادرس يطرف على الإمام مالك، لأن الإمام مالك كان يرى أن والده عبد الله هو الإمام ويقع يخلع أي جمعر المصور العباسى ويقول بصحة البيتاء محمد النفس الزكية.

عمل الإدارة لتوحيد المغرب سياسياً ومذهبًا، وكانوا المذهب المطرقة. وإلى
ادرس هذا ينتسب ملوك الإدارة بالمغرب.
ذكر ولاد الإمام أحمد بن الحسين
سبح الله الصلى عليه وسلم
رحمه الله عليه

قال ابن عببة: له من الولد أربعة بنين وثلاث بنات(1) وقال العامري في رياضه: خلف الحسين ستة بنين وثلاث بنات فالبنون:
1 - على الأكبر، استشهد مع أبيه (في وقعة كربلاء).
2 - وعلى الأصغر قتل معه أيضاً، أصابه سهم وهو طفل فات.
3 - وعلى الأوسط وهو (علي) ابن العابدين رضي الله عنه ومنهم من يزعم أنه الأكبر.

(1) ولد الحسين سنة 4 واستشهد عام 64، وفي 6 مقاتل الطالبيين ص 78 أنه قتل سنة 61 وعمره 56 وأشهر.
(2) في درس السلسلة العلوية، أنه كان له أربعة بنين وبنتان (ص 30 طبع النجف عام 1383 هـ).

وقد صدر كتاب التاريخ والتراجم وغيرها بأخبار الحسين ونشأته وسيرته ومكانته عن جهاد الرسول محمد وجهاده ومقتله، وما كان له في قلوب المسلمين. ومازال الكتاب اليومنا هذا تشمل أعلامه وتسكن أنفسهم في الأسوار للتحديث عنه، وهي كثيرة جداً. وقد صدر كتاب طبع عام 1978م باللغة الايغورية بقلم السيد محمد بن حسنين الحاج، وكتاب آخر عن حادثة كربلاء تأليف المحامي محمد دارتو وهاب الأردنسي. ومن قبل كانت توجد كتاب في مقتبل الحسين باللغة الايغورية تثلي في المجال.

39
4 - وعبد الله، استشهد مع أبيه أيضاً
5 - محمد
6 - وجعفر

والبنات: زينب، وسكينة

قال اليافعي (3) في تأليفه: سكينة إسمها آمنة على الراجح، وإنا
سكينة لقب لها، وكانت من أجل النساء وأظهرهن وأحسنهن أخلاقاً،
تزوّجها مصعب بن الزبير فهلك عنها، ثم تزوّجه عبد الله بن عثمان بن
عفان، ثم عبد الله بن حكيم بن حزام، ثم زيد بن عمر، ثم سلیان بن عبد
المك. ولها نوادر مستشرفة ماتت سنة 117 هـ.

قال ابن عنبه: علي الأكبر قتل ولم يعقب، أمٌّ لم لي بن أبي مرة بن
عمرو بن مسعود (الثقفي) وكان زين العابدين - يوم قُتِل أباه -
(كان) مريراً فلم يتعوضوا له، وبسأله أن جمع العقب منه، واختلف في
أمه والشهروها أنها بنت يزيد عبد أحد ملوك الفرس معروفة النسب،

1) سكينة بنت الحسين كانت أديبة، تناشّد الأدباء والشعراء، بل يتحمُّمون إليها. ذكرت
الدكتورة بنت الشاطلي في كتبها «موضوعات بالمبي» انكارها لما قيل عن مزاجها
и تعالجها للشعراء والمغنين، وقالت أنها رويات مختلفة، توفيت بخيمة عام 132 وقيل
بالمدينة عام 117، وقيل أنها تصرّت بقرب السيدة نفيسة (اهل البيت في مصر ص
12 تأليف الاستاذ عبد الحفيظ فرغلي على الغزالي).

2) فاطمة بنت الحسين تزوجت ابن عمها الحسن بن الحسن السبط، وكانت من حضر واقعة
كربلاء، مدفونة بالفاهيرة توفيت عام 110 هـ (المصدر السابق ص
78).

3) هو الشيخ عبد اللطيف بن أحمد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي المكي، الفقيه المؤرخ، له
مؤلفات منها: مرأة الجنان، ومروج في أصول الدين، وكتاب المثنين في حكايات
الصالحين، ونشر المحسن، والروض العطر في حياة الخضر، وروض الرياضين. توفى عام
768 هـ، ولها ابن هو عبد الرحمن بن عبد الله.

4) في درس السلسلة العلوية، ص 30 أنه عَرَوْتْ لا عمرو.
كانت من خيرة النساء، ويقال له ابن الخيرتين، لقوله تعالى: "له من عباده خيرتان، فخيرته في العرب قريش وخيرته في العجم فارس".

وقال الباقعي في تاريخه: أنه سلالة بنت يزدجرد من ملوك الفرس.

وقال الزمخشري أن الصحابة لما أتوا المدينة بسي فارس في خلافته عمر رضي الله عنه كان منهم ثلاث بنات لвизدجرد، فأمر ببيعهن، فقال له علي كرم الله وجهه إن بنات الملك لا يعاملن معاملة غيرهن، فقال عمر: كيف الطريق إلى بيعهن؟ فقال يقوم ومنها بلغ تل منه يقوم به من اختارهن، فقوم فأخذهن علي ودفع واحدة لعبد الله بن عمر، وواحدة لولده الحسين، وأخرى لمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فأولد عبد الله من التي أخذها سالماً، وأولد الحسين زين العابدين، وأولد محمد ولده القاسم، فهؤلاء الثلاثة أبناء خالدة، وأمهاتهم بنات ملوك فارس.

انتهى.

قال الأصمعي: وكان أهل المدينة يتجنيبون السراري حتى نشأ فيهم هؤلاء الثلاثة وفاقوا أهل المدينة علماً وحياً وصلاحاً وورعاً وفضلًا، فرغب الناس في السراري" انتهى.

وقيل أن أم (علي) زين العابدين تسمى غزالة، وقيل سلامة من بلاد الهند وأما عبد الله فقتل رضيعاً بالطف, وأمه على ما يغلب على الظن أم أخته سكينة الفاضلة الرباب بنت أمراء القيس بن عدي، وكانا لآمر القيس ثلاث بنات، اختارت تزوجها علي رضي الله عنه، وسلمي تزوجها الحسن السبط، والرباب تزوجها الحسين رضي الله عنهم.

أما جعفر واسمه عند أبي نصر البخاري - أبو بكر فات دارجاً في حياة أبيه (1). والبنات: فاطمة أمها أم زين العابدين أختها، وسكينة

(1) المصدر السابق ص 30.
أمها الرباب، وزينب.
ولم يعقب من بني الحسين غير زين المابدين فجميع الحسينية منه كاً
أن جميع الحسينية من زيد والحسن الثاني.
وتوفي الحسين رضي الله عنه شهيداً هو ومن معه من أهل بيته
ولده وابنه، وبنى عمه نحو سبعة وعشرين رجلاً وذلك يوم الجماعة
عشر محرم سنة 61 هـ وهو ابن ست وخمسين سنة، في موضع يقال له
كريلاء الطف، وقتل معه من أصحابه مبارزة نحو انين وثمانين رجلاً،
والقصة مشهورة (1).

(1) ومدفن جده في كريلاء، ورأسه بصر، جل اللى مصر من عقلان عام 548 هـ
(1153 م) وحادثة كريلاء من أقوط المواد التي جرت في آل بيت الرسول ﷺ وقد
حدثت كتب التاريخ بالتفصيل عنها، بل ألفت كتب خاصة لهذه الحادثة. ومن قتل
إبنه علي الأكبر، ومن أبناء أخيه الحسن: عبد الله والقاسم وأبو بكر، ومن إخوانه
العباس وعبد الله وعثمان بنو علي، ومن بني عمه: جعفر ومحمد وعون أبناء
عبد الله بن جعفر. ومن ولد عقيل: عبد الله وعبد الرحمن وعمر.
ذكر ولاد الإمام (علي) بن زين العابدين بن المكسيم السبط

مُخيَّمِه على

كان نهاية في العلم والفضل والجود والمرؤوء والعقل، وفضائله كبيرة
شهيرة لا تُقصى بعد ولا نقلي، توفي بالمدينة المنورة سنة 93 من الهجرة
ودفن بالبقيع، ولم يبق حسنياً من نسله نفع الله به.

(1) ذكر أبو نصر البخاري ص 3 من الوافي ان زين العابدين ولد سنة 37 استثنى بقيتا
من أيام عثمان، فيكون عمره يوم الطف 28 سنة، وتوفي سنة 65 وقيل 77 بعد موت
الحجاج بن يوسف في عهد يزيد بن عبد الملك بن مروان.

و في كتاب «حصن السلام بين يدي مولاي عبد السلام» تأليف الطاهر بن عبد الله
اللهويي العلمي الحسيني، يقدم العلماء الاستاذ عبد الله كون طبع الدار البيضاء عام
1398 هـ (1978 م) ص 77 أن زين العابدين عاش مع جده علي بن أبي طالب سنتين،
ومع عمه المحسن عشرة أعوام، ومع أبيه المحسن 11 سنة ثم 34 سنة بعده، وقيل أنه
مات مسوماً سمه الوليد بن عبد الملك، ودفن بالبقيع جنوب عمه الإمام الحسن.
وعلي زين العابدين هو الذي قال فيه الشاعر الفرزدق قصيدته المشهورة:

والبيت يعبره والمل والمرم
هذا النقي النقي الطاهر العلِم
إلى مكارم هذى ينتهي الكرم
عن نبهان عرب الإسلام والعجم
ركن الحلم إذا ما جاء يتعلم

هذا الذي تعرف البطحة وطأته
هذا ابن خيبر عبد الله كليم
إذا رأيته قريب قال قائلها
بمي الذهوة العز الزي قصرت
بَكَاد يسَك عرفان راحته

62
قال العامري: وكان أولاده يدنون من العشرة، برع منهم في الفضل والشهرة خصة:

1 - السيد محمد الباقر وهو أكبرهم.
2 - عبد الله الباهر أمها أم عبد الله فاطمة بنت الحسن السبط، فها أول من اجتمعت إليه ولادة الحسينين (1) وتوفي الباهر وهو ابن 57 سنة.

إلى أن قال:

النبي نور المدى من نور غزوة متنفية من رسول الله نبعته هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله الله شرفه قدرًا وعظمه في جده دان فضل الابناء له وليه فولك من هذا بضائرة.

إلى أن قال:

مقدمة بعد ذكر الله ذكرهم بن معمر حبيب من وضيعه إن عذ أهل النفي كانوا أتنهم لا يستطيع جواد بعدد غابهم يأتي أن يجل النذل ساحتم من بعرف الله بعرف أولياءً إذا

ولذلك أن هنأً إبن عبد الملك لم يتمكن من الوصول إلى الحجر الآسر من شدة الرحم، ثم أقبل على زين العابدين ففتح له الناس حتى استلم الحجر، فسأله شاماً: من هذا الذي هبه الناس هذه الهيبة؟ قال: لا أعرفه. وكان الفرزدق حاضرًا.

ونقل صاحب العمدة عن الزبير بن بكار أن عمره يوم الطف كان 33 سنة، وحكى إبن خدود عن الزهري أن عبد الملك بن مروان جمله مقيداً من المدينة بائتلة من حديد، وركب به خفظة.

(1) ابن عصا 161.
3 - والثالث زيد، وهو صاحب المذهب الذي تنسب إليه الزيدية في مذهبه، وقام زيد بالخلافة وأولاده بعده ولهم مناقب كثيرة، وقته حسن بن عبد الملك سنة 121 هـ ومولده سنة 80 وقبره بجراة، كذا قاله العامري.

4 - 5 - والرابع والخامس عمر الأشرف وعلي، أمها أم، ولد اسمها جزلا.

6 - والسبع الحسن الأصغر، أمها أم، ولد اسمها سعدة.

7 - 11 - والحسن الأكبر والقاسم والحسن سليمان وعبد الرحمن، والبنات أم الحسن وأم موسى، وكثير من، وعلي، وفاطمة، وخدجة، وسكينة.

قال ابن عنَّة: أعقب منهم - على ما قال الشريف النسابة أبو نصر البخاري وغيره من علماء النسب ستة: محمد الباقر، عبد الله، عمر الأشرف، وزيد، وحسن الأصغر، وعلي بن علي رضي الله عنهم أجمعين.

1) المصدر نفسه ص 116.

2) في زهر المقول في نسب ثاني فرعي الرسول، تأليف السيد علي بن الحسن بن شهد ص 7 طبع عام 1380 هـ بالنفج أن رين العابدين أعقب ستة بين: محمد الباقر، وزيد الشهيد، عمر الأشرف، عبد الله، علي الأصغر، وكلل عقب الحسن الأصغر وهو جد الأشراف المدنيين قاطبة، الآل شرذمة ترجع إلى أخويه الباقر وزيد.
كان أكبر إخوته، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية، وسمي باقراً لأنه بقر للعلم أي شئ ووعسه. ولد سنة 59 بالمدينة في حياة جده الحسين، وتوفي لبضع عشر ومئة من الهجرة، ودفن مع أبيه بالبقاع (1).

في «عمدة الطالب»، إنه توفي في ربيع الأول 114 وهو ابن 55 سنة (ص 161) أو 58 سنة، كما في «نسر السلسلة الملولية» ص 32، وفي «حصر السلام»، ص 137 أنه توفي عام 113 في عهد هشام بن عبد الملك. ولد وعمر أبيه 17 سنة، وعليه تكون حيائه 58 سنة، توفي مسموماً.

كانت حياته حافلة بأعمال جليلة، ففي عهده فتحت معاهد العلم وجلس البحث العلمي والأدبي، وكان يعرف درسه بالمدينة المنورة كبار العلماء والفقهاء، تأتي إليه الوفود للاستفادة. وكان صاحب حركة فكرية وعلمية واجتماعية يقصده طلاب الحقائق.

ادرك جده الحسين وشاهد معركة كربلاء، وأقام معه اربع سنوات، ومع أبيه علي زين العابدين 34 سنة أو 39 سنة، وعاصر ملوك عصره من معاوية إلى يزيد بن عبد الملك 18 سنة تقريباً.

كان وحيد عصره، ذكره الكثير من المؤلفين السابقين وأفادوا فيه وأثنوا عليه ورووا عنه وتلقوا منهم عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى عام 157 هـ، وابن جريج المكي عام 150 هـ، ومحمد بن سالم الزهري المدني المتوفى عام 124 هـ، والأعش المتوفى عام 148 هـ، وزيد بن علي بن الحسين المتوفى عام 132 هـ وغيرهم.

37
وله من الولد - على ما قاله أبو نصر البخاري - أربعة بنين - وقال أبو الحسن سنة وفترة.

البندون:

1 - سيدينا جعفر الصادق، وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأم فروة أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهذا كان يقول: ولهي الصديق مرتين. وكان يقال له عمود الشرف، والعقب من محمد بن جعفر الصادق.

2 و3 أما عبد الله وإبراهيم إبنا حليمة الثقافية فاتا صغيرين.

4 - وزيد، ليس له عقب.

5 - عقيل، كانت له بنت.

6 - عبد الله، أولد ثم انقرض.

الفن الناس حوله واستقاوا من منته، رغم كل الخطط التي وضعها أرباب السلطة، وازدهم العلماء للارتشاف من معينه، والمجازبون من مكة والمدينة وغيرها من أخلص الناس حباً لآل البيت وأحقهم، فكان محمد الباقر مرجعهم وحلول مشاكلهم، والحكم العدل فيهم، حتى بني أمية الذين يكرهونه ويكرون أسرته وأتباعه قد يضطرون إلى اللجوء إليه في المشاكل لحلها، وهو أول من أسس علم الأصول.

الإمام جعفر الصادق (80 - 148 هـ)

مدة حياته 68 سنة، من عهد هشام بن عبد الملك إلى آخر دولة بني أمية، والعبت السفاح العباسي وبعض من عهد أبي جعفر المنصور.

ولد الإمام جعفر الصادق ليلة الجمعة 17 ربيع الأول، وقيل غرة رجب، وربى في كفه جده على زين العبادين وابنه الباقر، أقام مع جده على 12 سنة أو 15 سنة.
والعقب كله بجماع الشيخين من محمد الباقر في ابنه جعفر الصادق،
فمن انتسب الى الباقر من غير جعفر فهو مدع كاذب.

¬ تفرد بالعناية به والده محمد الباقر، فنشأة نشأة صالحة مع أبيه 19 سنة.
أمضى أيامه الى زوال ملوك الأمويين عام 132 في ظروف قاسية ومضيافات شديدة.
كان منزله مدرسة بحضرها العلماء، وقد بلغ عدد حاضري درسه آلاف من الناس،
فروم جمهه العلمي الطلاب من مختلف الأقطار، ومن الشخصيات التي استفادت منه ابن جریح، والملك بن أسیس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عبیدة، وأبو حنيفة النهان وغيرهم كثير، فكان زعيم الحركة العلمية والفكرية في ذلك الأوان، وعاش أيام الخليفة المنصور العباسي المعروف بجوده على الطالبين.

كان الإمام جعفر عميد البيت النبوي البارز في آل محمد، له منزلته الراصة في المجتمع وشهرته العظيمة ما جعل الخليفة المنصور يعني امتداد هذه الشهرة.
ذكره واثنى عليه الكثير، منهم الإمام مالك وأبو حنيفة وابن تيمية والذهبي (157/1) والجاحظ (272/1) والحاكم، وابن حجر العسقلاني، وابن حرير الهندي في الصواعق (ص 130) وغيرهم من المقدمين والتأخرين.

كان همام بن عبد الملك قد سار به ووالده محمد الباقر من المدينة الى دمشق يريد به سوءاً. فهو قد عاش في جو مظلم بالتنافس في مقدرات الأمة، وكانت الحياة ت تعرض ل Siegeات جديدة الحادى واحتلالات، فصدوة ما عهده سواءً ضد البضائع أو ضد الفلاة في حب.

كان ينشر التعليم في الأحكام وفي شؤون الحياة، ويأمر بالعمل والكسب والعمران والاعتدال على النفس والمحافظة على الأخوة الإسلامية والتألف، ولكن يتجنب الاتصال بالسلطات الحاكمة، ومنع أصحابه من الاعتدال عليها.
وجدت تعاليمه فضحتة في عهد شيخوخة الدولة الأموية، ثم في عهد طفولة الدولة العباسية، فكانت فرصة انتشرت فيها تعاليمه وارتداتها، وكثير الآخرين عنه، ولذلك نسب التعليم الفقهي إليه، واستمر في الفنون حتى وجد في الكوفة غو سبعائة شخص كل واحد يقول حدثني جعفر بن محمد.

وعلى رغم المواد فقد بقي اسمه عبقاً ومعاليمه خلوداً.
ذکرُولاَمُّ الأُمَامَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ بنِ عمرُباقرٍ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالب

خِيَافَتُهُ عند

لقب بالصادق لصدقه في مقاله. كان امامًا فاضلاً، ذا علم وفضل وحلم، وله كلام نفيس جامع في التوحيد والحقائق والمعرف، وقد ألف تلميذه جابر ابن حيان الصوفي كتابًا يحمل على ألف ورقة يتضمن خمسة مسألة له. وهو أحد الأئمة عند الامامية، وكان يسمى عمود الشرف، وتقدم ذكر أمه وأمها، فهو علوي الأب أيوب بكر الأم ومناقبه كثيرة.

ولد سنة 85 هـ وتوفي في المدينة سنة 148 هـ ودفن مع أبيه وجدته.

وكان له ثلاث عشر إبناً وسبع بنات.

فالبنون

1 - عبد الله
2 - وعاس
3 - وحيى
4 - والحسن
5 - والحسن
6 - وعفر

ولا عقب لهم

(1) في بعض النسخ رسالة ـ.
(2) في درس السلالة العلوية ص 34 أنه توفي وهو ابن 68 ويفال 66، وفي عادة الطالب، ص 161 أنه ولد سنة 80 وتوفي سنة 148 هـ وقد تقدم ذكره.

41
7 - ومن الأصغر، له ابن اسمه جعفر منقرض
8 - وعبد الله، ويلقب بالأبوق، له أولاد انقرضوا فمن انتسب

الإحد من هؤلاء، فهو مفتر كذاب (1).

والعقب من جعفر الصادق في خمس أجزاء:
1 - أحمد السيد الجليل الكبير إسماعيل الأعرج، أمه فاطمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن البصري، توفي في حياة أبيه في العريض، نسبة لقرية على أربعة أمثال من المدينة، وحل على رقاب الناس إلى المدينة، ودفن بالبقيع سنة 138 هـ قبل أبيه بعشر سنين، وكان أكبر أولاده وله عقب (2).

2 - والثاني من المวงศين محمد الأكبر، ويلقب بالديباجة، قام بالخلافة ويوبيع له بالحجاز، وكان يصوم يوماً ويضطر يوماً، وله علم وفضل شهير، قبض عليه الأموي حتى توفي سنة 183 هـ وقربه في بلاد جرجان من العجم، ومصره 59 سنة، وله عقب، أمه أم، ولد تدعي حميدة.

3 - والثالث اسحاق، ولقب بالمؤتن، وله عقب أيضاً.

(1) في سفر السلالة العلوية ص 34.

(2) وإله يئش طائفة الإسماعيلية

هذه المناسبة نذكر كتاب الفصول المهمة في مناقب الأئمة، لأن الصباغ. سأل الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان العمدي أستاذ السيد عبد الله بن علوى الحداد عن هذا الكتاب، فأجاب: إنه كتاب حسن وليس في مطالبه عنصر. وقال: إن المذكورين في الكتاب من أئمة السلف الصالح، ومن أئمة الدين.

وأين الصباغ هذا هو علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله نور الدين الأسقفي الغزالي الأصل الملكي المالكي، ولد بكة عام 484 هـ وتوفي عام 855 هـ.

42
و 4- والرابع السيد الجليل موسى الكاظم، سمي كذلك لكونه الغيظ، وسعة علمه وحلمه، ولم يقم بالامامة ولا أدعاها مع تأله لها. كذا قاله العامري. وهو أحد الائمتين الاثنتين عشر عند الامامية، ولا رأى الرشيد العباسي ما اجتمعت فيه من المحاسن والفضل سجنه حتى مات سنة 183 ه ومولده سنة 128 ه وقبره بال جانب الغربي من بغداد (1) وأمه أم ولد يقال لها خيدة الغربية.

وخلف موسى الكاظم نحو ثلاثين ما بين ذكر وأنشى، نجي منهم أحد وعلي، وكان يمسى على الراحة، كلفه الأمون أن يباعع له فباعع، ثم نفاه إلى بلاد العجم ومات بها سنة 203 ه وقبره بطنوس مشهور.

وفي تلك السنة - أعني سنة 203 ه - أحصي ولد العباسي بلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً. ذكره الطبري في تاريخه، وابن الشجاعة في تاريخه "روض المناظر في علم الأوائل والأواخر".

5- والخامس السيد الشريف علي الشهرة بالمعريض نسبة إلى القرية المتقدم ذكرها، وهو أصغر أولاد أبيه سنًا، وأمه أم ولد، عاش إلى أن أدرك الهادي صاحب صعدة، وتوفي ودفن بالعربي. وكل من الخمسة

(1) قبض عليه موسى الهادي وحبسه، ثم أمر بإطلاقه، وله تولى الرشيد قضى عليه وحبسه اولاً عند عيسى بن جعفر بن المتصور بالبصرة، ثم عند الفضل بن الريبي ببغداد، ثم عند الفضل بن يحيى، ثم أخرج به من عدة وسلمه إلى السندي بن شاهك، وأمر يحيى السندي بقتله، وقيل أنه مم، وقيل عمر في بلاط ولم يفعله حتى مات. ثم أخرج للناس، وعمل ضيق أنهما حت فأنه، وشرك ثلاثة أيام على الطريق (ابن عنبة ص 132 ومقاتل الطالbies ص 499 - 500 بربوت).

في ابن خلكان (173/212) وتاريخ بغداد (183/25) (وغيرها) أن ولدته بالأبواء عام 229 ه ووفاته عام 183 ه عاش مع أبيه 20 سنة وبعد 35 سنة.

(2) ولد على الرضا سنة 151 ه أو سنة 201 ه وبrowave سنة 203 ه وتوفي سنة 208 ه أو 204 ه (مراجع السنة العلوية ص 48) له ابن هو محمد الجهاد المولود عام 195 ه والمتوافق عام 250 ه وهو ابن 25 سنة، عاش مع أبيه 7 سنين، وبعد 18 سنة.
عقب منشور. ذكره ابن عتبة في كتابه(1) (ص 161 - 202).
وأما بنات جعفر الصادق فسمع: رقية وبدرية وأم كلثوم يقال قبرها
ببصرة، وقرنية، وفاطمة، وأسية وأم فروة. قال ابن الزبير النساية:
كانت عند عبد العزيز بن مروان الأموي أي والد الخليفة عمر (ض).

(1) وقد سكن العرّض هو وأخوه أسMAIL بن جعفر، توفي على العريضي سنة 210 هـ.
ذكر ولد السيد علي المريضي، حسن الله علیه

وإن كنت أبا الحسن، له من الولد - على ما قال أبو الحسن العمري

النسبة - أحد عشر ولداً.

الحسن ووجفر الأكبر وعيسى والقاسم وعلي ووجفر الأصغر،

والحسن، محمد وأحمد وكيلوم وعلية.

(1) الإمام علي المريضي، توفي والده وهو طفل، كان عالماً عظيماً، روى عن أخيه موسى الكاظم، وعن ابن عم أبيه الحسن ذي الدمعة بن زيد النجدي، وعلى أن أدرك الهادي علي بن محمد بن علي بن الكاظم، وتوفي في زمنه، وخرج مع أخيه محمد بن جعفر بيكية، ثم رجع عن ذلك. وكان يرى رأي الإمامية (ابن عينة ص 195) توفي عام 436 هـ. وهذا هو الصحيح.

كان علي المريضي نشياً للأشراف وشيخ بن هاشم بالمريض، قال علي المريضي: في كل زمان رجل من أهل البيت ي очاج لله على خلقه، وحجة زماننا هذا أخي ابن جعفر بن محمد (أي موسى الكاظم) لا بضال من اتباعه والتسليم لأمره.

ذكر العلماء السيد هبة الدين الشهرياني أن له مولعاً يعرف بسائل علي بن جعفر معروف التاريخ محمد السيرة في كتب التراجم والمجاج.

ولسيد علي المريضي كتاب المناك، وكتاب المسائل التي سأل عنها أخاه الإمام

= موسى الكاظم.

45
لم يذكر ابن عتبة لغير محمد وأحمد (الشعراني) والحسن وجعفر عقباً

منشراً، وأها هؤلاء فله عقب مشروع.

سكن العريض فنسب إليه ولده به، وسكن الكوفة وفُقّاً أيضاً بعد ما استدعاه
القوم نزوله اليهم فنزلها وكان بها حتى وفاته وف.firestore مشهور (ذكره الطوسي في
الغدSig ص113 طبع النجف) والتنفيف المعرف أن مشهده بالعريض.

قال لودله العريضين وهم كثير، وأعقب من أربعة.

1 - جعفر أعقاب من ولده علي وعلي أعقاب
2 - الحسن أعقاب من إبنه عبد الله، عقبه بالمدينة ومصر ونصبيين والعراق

وغيرها

3 - أحمد الشعراوي، أعقاب من ابنه أحمد، عقبه بالعراق، منهم أحمد بن محمد

4 - محمد سقالي ذكره

كان الإمام علي العريضي ترددات إلى العراق كان مع أخيه محمد جعفر حين
قام مشربه في الحجاز - كما تقدم ذكره أعلا - ومع محمد بن محمد بن زيد حين دعا
لمنه بالعراق، ورحل إلى خرسان وجاء إلى البصرة.

من بني علي العريضي: بيت الهض، ومنهم بنو العجمي من أهل الخثاء، ومنهم
الحسن نقي الدين أبو طالب النقيب (غاية الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من
العثاقة تاج الدين بن محمد بن حمزه بن زهير الزمني نقيب حلب - ص94).
ذكر ولد السيد مجيب بن علي العريضي
مغاير الله عنه (1)

له من الولد سبع بنين وسبعة بنات:
فالبنون:

1 - عيسى ويعرف بالرومي، ويدعى بالأزرق، أمه أم وأمه عقب منتشر

2 - يحيى، ويقال له ابن الجعفرية، له عقب أيضًا. ومن ولده أبو زيد (2) بن علي بن يحيى بن محمد بن علي العريضي، وأبنه أبو محمد يحيى المعروف بابن العمرية، مات بالمدينة وكان له منزلة عظيمة وجاه واسع، توفي سنة 334 هـ، وله ولاده عقب يعرفون ببني زيد.

(1) كان السيد النقيب محمد بن علي العريضي أول من انتقل من المدينة إلى العراق وسكن البصرة. وكان عبد الله، في ولده العبد، وهو من أفغان، ومنهم بالمدينة الشريفة أولاد يحيى الاجتماعي بن الحسين، بن عيسى الرسولي الأكبر بن محمد الثالث، ومنهم أبو تراب علي بن عيسى الأكبر المذكور، له عقب منهم أبو الفوارس جعفر الناسب بن حزينة وسفي بن الحسين المذكور، أول اسمه عيسى بن عيسى الأكبر وله عقب، ومنهم ابناً اسمه بن عيسى الأكبر وله أعقاب، ومنهم الحسن الجليبي بن عيسى الأكبر، وله أعقاب منهم أبو عبد الله بن فضله بن رفعة بن سفي بن محمد بن الحسن آل أثير بن علي بن حسين المذكور، له عقب. ومنهم محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن المذكور، ومنهم عيسى بن محمد بن أحمد بن عيسى الأكبر، وكان متجردًا في النافذة في النافذة مكاناً وله عقب، ومنهم عيسى الأزرق الرسولي الثاني بن محمد بن عيسى الأكبر، له أعقاب، الخ (ابن عنة ص 198).

(2) في بعض النسخ داؤوب يزيد، وهو خطأ.
3 - والحسن، وكان له ولد لأم (14) وله عقب منتشر.
وذكر أبو العنائم بن الصوفي التسابه أن له ولدين حمدًا وعليًا،
وأن كلاً منها أولد، وله عدة أولاد.
4 - وموسى، كان بالمدينة وأولدهما (أمها أم) ولد
5 - وجعفر
6 - وإبراهيم، الذي أمه الجعفرية، كان له ولد اسمه محمد
7 - واصحاق، وهو للجعفرية أيضاً، قال أبو الحسن العمري: لم يُروَّ أن
له غير بنت اسمها فاطمة
8 - وعلي، يعرف بأبي زيد، وله ولد يقال له جعفر يعرف بابن
الطيار، له ولد بالشام، هكذا ذكره ابن عتبة. والبنات سبع: أم
ابيها وأم القاسم، ورقيقة، وخديجة، وأم عبد الله، وأسماء،
وفاطمة.

(1) هكذا في الأصل في نسخه سورابايا ص 32. وفي النسختين بالآلة الكاتبية، وكان لأم
ولد 5 ص 32 وص 5.

48
ذكر ود Heating عماي بن محمد بن علي المعريضي

مـجسي للـدـعـته

له من الولد خمسة وثلاثون ولداً، ثلاثون إبناً وخمس بنات.

فالبنات: فاطمة، ورقة، وخديجة، وقسيمة، وصفية.
والبنون: عبد الله، عبد الرحمن، وعبد الله الأكبر، وعبد الله الأصح، وداود، ومجي، وعلي، والعباس، ويسف، وحزة، ولم يعقب من هؤلاء الأجل عشر أحد.

12 - وسليان، قيل لم يعقب، وقيل له ولد إسمه محمد

13 - واسعيل (واعقب كل من الثلاثة، ولكن لم يظل لهم ذيل.

14 - وزيد

15 - والقاسم

16 - وحزة، عقبه بنات

17 - وهارون، كان مقيا بصر

18 - ومجي، كان بالمدينة، ثم قدم العراق، وله بها ولد، اسمه يحيى

يعرف بابن العرير

19 - وعلي، و يكن أبا تراب، وله عقب منتشر
20 - وموسى، كان له ولد
21 - وابراهيم، أولد بالري
22 - وجعفر، أولد بصر
23 - وعلى الأصغر، كان له ابن وبنتان
24 - وأسحاق، له عقب
25 - والحسن، له عقب منشور بغداد والشام
26 - والحسن، له عقب
27 - وعبد الله، كان بالمدينة، وأعقب ذيلاً غير طويل.
28 - ومحمد، له ولد يعرف بالرومي والازرق كجده، له أولاد بصر
29 - وعيسى بن محمد (1)، قبل مقبل.
30 - وأحمد، له عقب بحضموت وغيرها منشور جداً في الاقطار
31 - وطاهر جلي لغبار عليه كالشمس في رابعة النهار (2) نفع الله بهم آمين.

1) هكذا في نسخة سورةايا ص 14، وفي النسخة المكتوبة بالآلهة عيسى بن عيسى، ومن هنا
2) ذكر السيد علوى بن طاهر الحداد في تهامة الرايقة، ج 2 المجلد 3 ص 80 في صفر
3) ما بلي: يليل فينا من يعلم أن الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي

العبيد بن جعفر الصادق عليهم وعلى آبائهم السلام رحلة تامة مكتوبة معرفة
لتصور نسحاً من قبلنا وفروع عن البحث عن ذلك والاحتفال به وتكثر نسحاً، وقد
علمنا منذ مدة برحلته هذه، وأخذنا نتقب عن المواضع التي يمكن أن توجد فيها حق
علماً أن نسحاً مما يوجد بالهدن جلب الثواب الآدمي الكثير، ونسخة أخرى توجد بدوغة بلند
نهاً، وكتاب السحاحين في أيدي بعض الإخوان من السادة العلويين، فعلى أن تنهم
همة بعض إخواننا لاستبقاءها ونشرها للعموم.
ذكر أولاد السيد الشهير
أحمد بن علي بن محمد بن علي العريضي
بن جعفر الصادق، خيَّر الله عِنـه

له من الولد إثنان: محمد وعبد الله ويسام عبد الله، وكتبه أبو علوي.
قال ابن عتبة: وأعقب محمد، فمن عقبه أبو محمد الحسن بن علي
بن محمد بن أحمد بن عيسى المعروف (أي الحسن) بالدلالي، وكان له
أولاد، منهم الفاسي المعروف بالنفاط لكونه يتجر بالنفط، وله بقية
أولاد ببغداد، واتفق علاء النسب المحققون من علاء حضرموت

(1) لم يذكر هنا من أولاد السيد أحمد بن عيسى سوى اثنين، والمعرف أن له أربعة هم:
علي وحسين وعبد الله ومحمد. أما عبد الله المولود بالبصرة فكان عالماً أديباً تلقى عن
والده وعلاء عمرو في العراق وغيره، كما كان مهنياً جداً بنفق من أمواله الواحة على
المتحفين، حي عام 376 هـ، ولقي الشيخ أبا طالب المكي - هاجر مع والده من
البصرة عام 317 هـ، وأقام معه في الحسية، ثم انتقل إلى سُمَل، ووُهب أرض صوح
بأكملها لولاه جعفر بن محمد، واشترى بسُمَل عقاراً وخلاً، وتوفي بها عام 383 هـ.
واليمن وغيرهما كالعلامة الشهير بابن سُرَى (١)، والفقهاء العلامة الجندلي (٢)، والامام الفقيه ألعواجي (٣) صاحب كتاب «التملخيس»، والشيخ حسين بن عبد الرحمن الاهداي (٤)، والفقهاء العلامة محمد بن أحمد بن أبي الحبل الترموي (٥)، والفقهاء محمد بن فضل بافضل (٦)، والفقهاء عبد الرحمن بن حسان (٧)، والامام الحافظ الحدث محمد بن أبي بكر عباد (٨).

(١) ابن سُرَى هو الفقيه الموَّرخ عمر بن علي بن سُرَى بن الحسين بن سمرة بن أبي الهيثم بن أبي، العشيرة الجندلي الحميري (٥٤٩ - ٥٨٦ هـ) له كتاب «مطابع فقهاء اليمن من اخبار ورواسى وسادات اليمن» طبع القاهرة ١٩٦٧ وبيروت عام ١٩٨١ م.

(٢) الجندلي هو الموَّرخ باء الدين بن عبد الله بن محمد بن عقوق بن يوسف الحنبلي، له كتاب «السلوك في طبقات العلماء والملوك» توفي سنة ٧٣٢ هـ في ثلاثة مجلدات نقل عن قبله.

(٣) الفقيه هو أبو القاسم محمد بن عبد الرحمن آل العواجي، توفي عام ٨٠١ هـ.

(٤) السيد الحدث حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أبي بكر بن الشيخ علي الأهل الحسيني (٧٧٩ - ٨٥٥ هـ) له مؤلفات كثيرة منها «محلة الزمن» في تاريخ سادات اليمن.

(٥) أعلام التأثير محمد بن أحمد بن أبي الحبل، توفي عام ١١١ هـ ترجم له في عدد من الكتب.

(٦) ألف الفنانية الشيخ محمد بن عوض بافضل كتاباً سهباً دشة الأهل، جمع وأورف في تراجم آل أبي الفضل فليرجع إليه، وأسرة آل بافضل مروفة شهيرة بالعلم والصلاح والفصل والنقوية.

(٧) أعلام الشيخ عبد الرحمن بن علي حسان المتوفي عام ٨١٨ هـ له مؤلفات منها عن وفوات أعيان اليمن، وفي مناسب الفقه بالمقدم وكان ماصراً له، وجماع المختصرين، والنكت على المهذب، وغيرها.

(٨) الإمام العلامة الحافظ محمد بن أبي بكر بن عمر بن محمد عباد (٧١٣ - ٨٠١ هـ) له كتاب «سلسل المهذب والمجل الأهل»، وينسب آل بأعياه إلى عبد الرحمن بن عمر بن عثمان.
والشيخ العارف فضل بن عبد الله بافضل المشهور بالشعر (1)، أنه خرج
الشيخ السيد الشريف أحمد بن عيسى من البصرة إلى حضرموت ومعه
ولده عبد الله في ج مع من القرابات والجيران والأصحاب والخدام، فلم
يزل يتنقل في البلاد، متفرغًا عن الأوطان حتى استقر مسكنه
بحضرموت بالخسيس المعروفة بشعب خمذ (2).

(1) هو النقيب العلامة الخلق فضل بن عبد الله بن النقيب فضل بن محمد بن أحمد بافضل، له
ترجمة في "قلائد البحر"، وذكره العلامة أبو بكر الميدروس في قصيدة له.
(2) ذكر السيد العلامة علي بن حسن العطاس صاحب المشهد في كتابه "سفنية البضائع" أن
السيد المهجر قام بنصره الشيخ آل عفيف أهل الهجري، وقال انهم من سلالة عفيف
الكندي (جلالة الرابطة 32/1 تاريخ محرم 1349/1549 هـ)، وكذبة معروفة في التاريخ،
وهم من جيبي والصدق ولل عقبة والسكاك والبيضاء والشبيب.

وذكر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخطيب الأنصاري في كتابه "أبوه
الشافي"، في كتابه "نحو اليمين أحمد بن عيسى وتمثيلاته التي توفي عليها، قال: وله قد
أحد من عيسى الذكور، ومنه حضرموت وذؤب النزهة السرة إلى فاطمة بنت
رسول الله زينب وذكر ذلك لأهل حضرموت أفرزا له بالفضول، وما أنكرهم، ثم أنهم
بعد ذلك أرادوا منهم إقامة بيئة توكيدا مما ادعواه، أي أن ذكر سفر السيد الهداة
وهم من محمد بن عبيداء، اليمين لإذان النسب.

وعلقت مجلة "الرابطة" بقال السيد علي بن طاهر المداد (7 ص 280 في رجب
1349/1929 م) بأن يلي: "كان الإمام علي بن محمد بن أبي جديد في زمن استيلاء الأكراد على
حضرموت، وقد كان له ولشديد بذبت أهل البيت والتبادل عليهم، ونقلوا في
اليمن، فأعمال شديدة، ولم حاول اغتيال إهانة النسب كان منهم من باغراهم، وقد
أثارت شبع الشرع وغيره، إلى أن كان ذلك كان من بعض من كان عند دساتير الأباي.
وهو عملاب، ولكن من بقي من abaia في ذلك الوقت كانوا خاملين مخمورين مستدلين
لا يعرفون على مثل ذلك في شبه الجزيرة من دين ضعيفة، وها كانت شراكة يمتنع الآ
الأكراد، وقد كانت حضرموت قبل ذلك مستقلة كسائر جزيرة العرب حينا انصلت
عن العباسيين، لاستولى عليهم الماليك واستبدوا بأنمال العلامة وأجاجوا الجزيرة
وأحلها، ظلت به وظلمت غارمهم مدة طويلة."
بينه وبين مدينة تريم المروية نصف مرحلة، ومسكن ذريته إلى الآن بحضوره بترم المشهورة وغيرها، دامت بالخير وأهلها معمورة (1).

(1) مدينة العلم والطلاع، موطن الصلاحاء، زاهية بدرسها ومجدها، عاصرت بقرائها وحمايتها، ورباطها العلمي الذي نخرج فيه الكثير من علماء الاقطار، من جنوب الجزيرة العربية واليمن وأفريقيا الشرقية والصومال والحبشة والمهد وغيرها. وقد أسوته كتاب التراجم بذكر علاء تريم وصفحاتها.

وأذكر أن الأمير شکتب أرسلان ما أطلع على كتاب «الشرع الروي» حيث يترجم لكل شقيق غالبًا بأنه ولا تترم وحفظ القرآن الكريم، فقال الأمير ما معناه: ودعت أن أؤلف كتابًا باسم «الحجر الكرم فين ولد تريم».

ومدينة تريم قديمة، يقول المؤرخون أنها من عهد الدولة السبائية، ثم تولتها كنده قبل الإسلام. قال الأعشى الابدي سنة سبع من الهجرة:

طُلالَ اللَّهُ أَوْلَىٰ تَرِمْ، وَقَدْ نَأْتُ بِكَر بن وَأَيْل

وتغلب عليها التغلب في التاريخ الطويل، وتولى عليها الحكام والولاة، ومع ذلك فإن مرايع العلم فيها فحصة، ودور المعارف قائلًا، فقد أقيمت كثيرًا من الأسر التي نوارت العلم ونشأت على السنة العالية، كالعلويين وآل أبي ماجد وآل أبي عيسى وآل أبي جواس وآل أبي حامد وآل أكدر. وآل أبي الحب وآل أبي الفضل وآل أبي الوزير وغيرها.

وصفهم نشوان الحميري الموفى سنة 573 هـ لما زار تريم ووجدها كالروس بـ

 فقال:

رَعِيَ الَّذِينَ عَهْدُهُم بِفَضْلِ الْمَلِكِ، وَبِفَضْلِهَا بَطُولَ

54
هجرة الإمام أحمد المهاجر إلى حضرموت

خرج الإمام المهاجر من البصرة عام 317 هـ، وكان في المدينة المنورة عام 318 هـ حيث مكث بها نحو عام، وحج ووصل إلى اليمن وحضرموت عام 319 هـ، ويجوز أن يكون وصوله بعد ذلك قليلاً، لأنه ترك البصرة متخذاً طريق الشام تجاهًا للطريق غير الأمن في أواسط الجزيرة العربية، وهو الطريق الذي مات به السيدة زبيدة، ذات المراتخدمة المهاجرين في أميرهم إلى البلاد المقدسة، ومدت المياه إلى مكة المكرمة، ولكن أوى بعد ذلك زمن عبث العابتون في هذا الطريق.

ذكر الشيخ بالغامcsi الباجي في كتابه "اشعة الأناور"، القسم الثاني ص 86 طبع مصر 1391 هـ (1971م) أنه (أي أحمد المهاجر) أول من جاء إلى حضرموت من آل علي، جاء من البصرة وهاجر بنفسه ونحو سبعين من أهله إلى المدينة المنورة.

ثم قال: "ص 83": أنه هاجر ومعه ابنه عبد الله وحفيده بصري وبعض أبناء عمه عمر بن محمد بن الامام، والسيد النجدي، جد بني القرط المقربين في تجاونة زبيد وما حولها.

ثم قال: ومولده المهاجر في سنة 320 هـ ووصوله إلى المدينة سنة 317 هـ ووقف المهاجر بالمدينة إلى سنة 318 هـ ولم يحج في السنة الأولى، وقد اتصل بجح من أهل حضرموت وذكرنا له بلادهم بكثير، وزيننا له الهجرة إليها، فبعدما حج ارتحل من معه إلى اليمن يتقلن من بلادهم حتى وصل حضرموت في سنة 320 هـ، وكان ذلك أول تاريخ المهاجر أحمد بن عيسى وآباؤه حضرموت.

وقال: وعرف المهاجر بكثير من المضاربة في المدينة قبل أن يحج، وفي مكة أيام الحج، ثم سار ومعه ابنه عبد الله الذي صغر اسمه تأديباً مع الله وتواصلًا مع إخوانه الصوفية رحمهم الله.
قال (ص 84 - 85): وأول بلد وصل اليه الحضرموت هو بلدة الجبل التي حصن
أهلها للسيد أحمد المهاجر المهرة اليمن، وهي في وادي دوعن، وسكانها من أهل السنة
أو من الشيعة العندلة، وكلهم أعداء الأسلاميون موجودين آنذاك في أعلى حضرموت
وأبولاها، وأهل الجبل من كندة والصاف، ومعروف عنهم أنهم سفيون، ولم تطل إقامة
المهاجر عندهم، بل خوّل الله الحرية وأقام بها سنوات، وتمكّن فيها عقاراً وغلالاً، ثم
تركها وذهب متلكاته وعسكره موالاه، ووصل إلى قارة بني جشير وأقام بها مدة، وهي
قربان من بور ومر بها بنو خشمه في أوائل القرن السابع حين جاؤوا إلى حضرموت من
جبل السراة، ثم تخلو الله الحبكة، بها أقام الله أن توفي رحمه الله، وكانت إقامته
حضرموت من سنة 230 إلى 345 هـ، وهو معاصر للدولة الزيدية الأموية، وللدولة
الزيدية الهاشمية في اليمن، وكان عالماً واعظاً فصيحًا، حارب الأسلامي وغيرهم من
القرافة والخلففين، بلسانه وقبل بالسلاج أيضاً، ومعه من السنيين والشيعة من ينفث
أمره ويفض إلى جانبه من عروجه وكنفائه، وكان يتلى المدح الحسي من أهله
وأبنائه المقيمين بالبصرة، وربما جاء شيء من ذلك على القوافل البرية من بني عموته
في أهل اليمن، الخ.

وخلالية ما ذكره الشيخ عبد البيضاني أن المهاجر جاء إلى حضرموت بترغيب
وطلب أهله، وقد أثار بين هذا السيد المؤرخ محمد بن أحمد الشاطيري في كتابه «ادوار
التاريخ المحرمي» 154/1، وأن الذين كانوا مؤديه هم من السنة والشيعة وكانوا
متآخين متزكين ضد الأسلامي.

جاء في محلة الرابطة (ج 5 ص 296-297 شهر ذي الحجة 1346 هـ) أن الإمام أحمد
بن عميس لم يأت إلى حضرموت طلباً لحظام الدنيا - وما بحضرموت شيء من
حظامها - وما علم بلداً من بلاد الله هي أشد ضنك ولا ضيقة منها، مع ما بليت به
في أكثر المصور من الفتن والثورات والهروب وتولع المصالح والفزع وغزوها - وما
بغرهم بها إلا أهلها - وكل من سمع بخير حضرموت أو عرفها تحقق أن سيدنا أحمد
= 56
من بعضه من ذريته لم يكونوا يرحلوا من ريف العراق وخصصه إلى ضنك هذا الوادي وجذبي تكراراً من حضور أو طمعاً في طعامه، ولكنه هاجر مع أهله وولده هرباً بديثهم من الفتنة وأبن أكبرهم من معرات الجيش، وهم الجنسي، واضطهاد المجابرة.

أما المحبة فكانت عامة بالسكان إلى أن خرج عقيل بن عيسى الصباغي سنة 839 هـ وقد حصل أذى على الطويلين من آل الصباغي، ذكر هذا مؤلف الشرع الراوي (188/1) في ترجمة عبد الله بن الفقيه المقدم.

قال السيد علي بن طاهر الحداد في «جني التاريخ» 37 - 38 ما يلي:

ومع تعمق الباحث في النظر، وقاس الماضي على الحاضر، واستحضر نضائر ما في التاريخ يستقرح أن الإمام المجاهز لم يكن ليذهب إلى حضرموت من غير علم بها، ولا معرفة بأهلها، ولا أن يهم عليها من غير ثقة متقدمة، ولا رائد ذهابه سار قبله فاطعل على أحرازها وطوائفها، والذي يظهر أنه قد اتصل به أفراد من أعوان المقردين إلى العراق من الحضور أهل السنة، وذكرى له حال القطر وأهله ومنه من أهل السنة، وأنهم ينفسيون رئيس يبلغون حوله، ويدعم إليه المتفرقات منهم، ويكون وداعاً لهم، وأنه لو جاءهم لاجتمعوا وقوي أسرهم وارتفع شأنهم، ويجمل أن يكون قد جرى في ذلك مداولات ومعاهدات، وهذا كله وإن لم يكن يبدانا الآن نقل به، ولكن لا بد من الوقوع به، وكيف يعقل أن يأتي العلمي الرامي الذي لا يجد له القطر أكثر أهلها إياضية ليحل بينهم، وأي شيء يحمله على ذلك، وأي مثابة له خيرمنه من استطالتهم عليه وترفعهم إليه، إن في ذلك - لو فعله - كالذي يرمى نفسه بين السبع الضارية، وذلك خلاف الدين والعقل والحكم.

فهذا الاحتمال الذي ذكرناه، أو ما يقارب له لا بد أنه قد كان، ولكنا لا نعين هذا ولا نقول به نصاً، وإن كنا نقول أنه لا بد من شيء، نظير ذلك قد كان.

ثم قال «وأما الذين نظن أنهم كانوا قد اتصلوا بالإمام أحمد المهاجر واستقدموه - إن صدق الحدس - فهم من الصدف ومن كندة، لأنه نزل أولاً بالفجرين، وهي من قرى الصدف الحمصية، ثم نزل بقرة جشيب وهي من منزل كندة...»
من هاجر مع الإمام أحمد المهاجر

رحل مع الإمام أحمد بن بني آدم بن إثنان:

1. محمد بن سليمان بن عبد الله بن عيسى بن علي بن محمد بن حجاج بن عون بن الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق، ويلي بالاهل، وهو أول من سكن المراوة باليمن.

ذكره السيد علي المهدي الطاهر بن الحسين الأهل في كتابه "بنية الطالب" لمعرفة أولاد علي بن أبي طالب، وقال إن معنى الأهل الأدنى والأقرب، وجاء في الشرع الروسي هذه الجملة: "وأما محمد الكامل بن أحمد بن جعفر الصادق كما قال العلامة محمد بن أبي بكر الأشقر قال: وأنا شرف بنى الأهل فقد تواتت الصنات واشتهى في كثير من المؤلفات، ثم قال: فقد ذكره بدر الدين حسين بن عبد الرحمن الأهل في "عنة الزمن" والشجعي في الطبقات، وصاحب العقد الثمين، والنفحه 일이ية.. الخ، وذكره بيني في خلاصة الأثر.

2. والثاني جد السادة بنى قَدِيم، اشتهر منهم كثير، منهم الإمام إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر الغرييبي بن علي بن محمد النجيب بن حسن بن يوسف بن حسن بن محمد بن سالم بن عبد الله بن علي بن آدم بن عبد الله بن حسن بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم.

اما جد السادة بنى الأهل فاستوطن وادي سهام، واستوطن جد بنى قَدِيم.

وادي سِرَد.

كنت قد غاب عن ذاكرتي وجود، عون، في أبناء الإمام موسى الكاظم، ثم أتافدي مشكوراً السيد العلامة المحقق محمد مهدي الحرسان من العراق ما يأتي:
ما يتعلق بنسب عون الامام موسى بن جعفر عليه السلام

لقد ذكره في كتاب "نيل الحسنین" بأنساب من باليمن من بيوت عصرة
الحسینين" تأليف محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن سمايل بن الحسين
بن أحمد زبارة الحنسى الصنعافى إلى سنة 1376 هـ حيث نسب إليه صاحب
الكتاب آل الأهدل، وما كنت قد شعرت الكتاب كله تسيرًا للمراعیة
وسميته تشجيري بـ "الكشف المبين بأنساب العلوين في كتاب نيل الحسنین"،
فأنا أنقل لكم ما ورد عن عون في كتابي المذكور.

1- الإمام موسى بن جعفر عليه السلام - عون - حجام - علي
- عيسى - عبيد - سليمان - عيم - عمر - علي الأهذل توفي سنة 607 أو
703 هـ، والي النبي آل الأهدل في زبيد وسائر ثانة وغيرها.

ورد "عون" في كتاب "نيل الحسنین" في كتاب "نورellig" للشبلنجي ص 137 حيث، قال: من أولاد الكاظم کا في غبة الطالب "عون"،
والله يرجع نسب سيدنا الأهل، اه من غبة الطالب.

اقول: وبعثة الطالب المشتر إليها للسيد محمد بن طاهر بن حسين بن أبي الغيث
الحسيني المعروف بابن بحر اليمني،

كما ورد ذكره في كتاب "روض الأنصاب" بالفارسية ج/2 161 - 162 ومؤلفه
میرزا محمد ملك الكتاب الشیرازی، طبع بمي سنة 1335 فقد جاء فيه
مبوطاً.

59
ذكرى السيد العارف بالله
عبيلة بن أحمد بن عبيـٰض
رضي الله عنه

له من الولد ثلاثة بنين: علوي، والسيد الوليد، والعازف بالله
(ص) فمن عقب السيد بيـر الامام الكبير العارف بالله الشيخ
الشيخ سالم بن بيـر، المذكورة مئاهه في الكتب المشهورة في ذلك
توفي بتيم سنة 64 هـ (أو 693 هـ) وقيله يجري قبل علوي بن الفقيه.

(1) من ذكره العلامة عبد الله بن عمر بن عازره في تكمل الطبقات للاسف، المتوف عام
1773 هـ، له مؤلفات منها: شرح كتابة العبادة والصلاة، والفتاوي، وغيرها.
والآن باعذرة أسره معرفة فيها عدد من الأفاضل والمعلم، منهم الفقيه عبد الله بن
أحمد بـازرة (837 - 903 هـ) بعده، تولى قضاء الهجري، وأجمع بالعلامة ابن
حجر صاحب التحفة، والعلامة أبو محمد الطيب بن عبد اللـه بن أحمد بن عمر باعذرة
العدن الهجري في إيران، ولد عام 307 هـ، توفي عام 448 هـ، له كتاب النسخة إلى
المواقع والبلدان، وتاريخ نادر محدود، هو كتاب نادر موجود بعدن عند السادة آل
البدرس، وعند آل الجندل، وفي مكتبة الميبل أحمد بن حسن العطاس، وعند
السادة آل المجفري بلحج، طبع بليدن هولندا عام 1337م وكتب قلادة النهر في
وفيات أعيان الذهب.

ذكر السيد الاهل أن الملك الأفضل بن علي بن داوود يوفس بن عمر بن رسول
ملك اليمن المتوفى سنة 788 هـ ذكره في كتابه "نزهة العيون" في تاريخ طوائف
القرآن، وكتاب "الخطيا السنية في المناقب اليمني"، وغير ذلك.
وذكره الجندل، وأبنا سمرة، والمواج، وقد تقدم ذكرهم.
وفير في قبره حسن بن الشيخ علي.
ومن عقب السيد جديد الامام الحافظ الشهير بالفقيه أبي جديد علي بن أحمد بن محمد بن علي بن جديد، توفي بـ 120 هـ.

(1) السيد علي بن أحمد بن محمد بن علي بن جديد، ولد تقيم وأخذ عن العلامة سالمي الفضل، ورحل إلى اليمن والحرمين والشام والعراق، ومن أساتذته الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن أبي الصيف، وعاد إلى تريم سنة 98 هـ، وفي اليمن أخذ عن الشيخ مدافع بن أحمد العيني، وقبض عليه الملك مسعود في رمضان 117 هـ، والعام 918 هـ.

وفي كتاب النافع الفنهرة وسيلة الذهب: ومن ولد عيسى السيد أحمد المتقل إلى حضرموت، ومن ولده السيد أبو الجديد القادم إلى عدن في أيام مسعود بن طمكين بن أبو بني شادي عام 611 هـ فتوحى السمو حيث لأمر ما، فقبض وجهله إلى أرض الهند، ثم رجع إلى حضرموت بعد وفاة مسعود. ومن ذريته (أي أحمد بن عيسى) بنو أبي علي.

والسيد علي بن أحمد بن جديد هذا سند، ذكره الحافظ السناوي (مجلة الرابطة العدد 3 السنة الأولى ص 116).

استيلاء الأكراد على اليمن وحضرموت

إجابةً ما تقدم من ذكر الأكراد نذكر هنا عن استيلائهم على اليمن وحضرموت.

فقد وقعت حين استيلائهم ثقيلة وطويلة وأعمال شنيعة، فقد كان استيلاؤهم على اليمن سنة 58 هـ، على قول صاحب اللطائف السنية - وقال غيره كان سنة 59 هـ والأمر قريب.

وكان أول من ملك منهم توران شاه بن أبي أرسل آخوه صلاح الدين، فكان اليمن منزلة الاقطاع له. فكان أعد من مصر سنة 571 جعل له نواباً في نواحيها، فكان حظ عنده وما والاها رجل منهم يسيع عثمان الزغباري، ومن المورخين من يسيه الزغباري، فكان توران شاه سنة 576 هـ بالاسكندرية استبد نوابه با تحت أيديهم، ورغم الزغباري على مظهر الدين نائب، وكان على جبلة وما والاها - وأخذ ما بيده، ثم سار إلى حضرموت واستولى عليها، وقتل من أهلها أكثر وأسر، وأولد بالعلاقة والفضلاء فإ لا يغادر من متمرد.

٦٧
ومنهم أخوه الذي اشتهر بأبي الحسن، وكان ذا فضل كثير، وكان
الأخذون عنه جداً، توفي بقرية الوجيز. ذكره السيد حسين الأهلد في
كتابه «تحفة الزمن في تاريخ مديات اليمن». ومنهم أخوه الفقيه عبد
الله توفي بترم. وانقرض عقب آل جديد وآل بصري في أوائل القرن
السابع.

فلما جاء طمتكين بن أبوث ليستخلص تركه أخيه حمزة بن يحيى بن عبد
الله قيس،.mozilla تتمبلكه بالمصف والمصادرية فركب البحر إلى العراق، كما في اللطائف أنه ذهب إلى
العراق، وقال الفقيه عبد الله الزبيري عبر المخمل أن قد بلده دمشق، والله أعلم كيف
كان.

أما السنة التي فعل فيها فنثقه الشهيرة فقال العلامة القاضي مسعود بن سعد بن
أحمد أبو شيخ الأنصاري المنذر ج: أنها كانت سنة 577 هـ.

وقال صاحب المرة؛: ثم غزاها عمان الزغاري الذي جعله شمس الدولة
توران شاه على عدن، وتغلب عليها بعد وفاة شمس الدولة وقبحها على عبد الله
بريد وأخوه واحد وابنته وحلاي الود. قال:

«ولكن الفقيه عبد الله بالخمرة يظن أن الفقية بحسين بن سام إن مدرك بلحج والقليبة
علي بن أحمد بكثير قليلاً في تمتا الزغاري المذكور سنة 577 هـ لا سنة 574 هـ.

ثم قال: دوذكروا إنه - أعني طمتكين - خرج إلى حضرموت سنة 587 هـ.

وبذلك يعلم أن الزغاري مكث بسوم حضرموت الحسن غر أربعة عشر سنة».

ثم قال: على أن هناك زجاري آخر جاء بعد هذا بعده، هو أعمل صفاء وظلماً
وجيرية من هذا، وهو الملك المسمى بالسعود القدري، فقال هذا في اليمن فعل
الحجاج السفاك، وقد خسرت توارك اليمن وجمعت عن تفصيل أعماله الشهيرة. ومن
ذا الجير أن ينجع بقلبه ولو مدَّة واحدة وفوقه سيف الأكراد المها، ولكن
فلم يمر بسعود لم يتفه، فقد ذكر سيد ابن الجوزي في تاريخه «مرأة الزمان» أنه
كان ظالماً شديد الظلم، سيء السيرة، في رعيته، ساكناً للدماء، حتى قبل أنه قتل في
اليمن ثم شهير شريف من أولاد المسلمين، وهو الذي استحل مكة فدخلها فاتحاً
بالسيف... (مجلة الرابطة ـ 18 ص 18 - 31 عام 1347 هـ).

أما القاضي مسعود بن سعيد أبو شيخ الخزرجي الذي ذكر أعله فقد ولد ببيل
باوزير عام 884 هـ ورحل إلى عدن، وأخذ عن القاضي محمد بن حبيب الطبري,
توفي عام 671 هـ.
وأما علوي فله عقب منتشر وذيل طويل وذرية مباركة بحرمهم،
ثم انتشرت في غالب البلدان، وعرفون الآن بآل أبي علوي، نسبة إلى
جدهم هذا نفع الله بهم أجمعين.

(1) كان لقب العلوي يطلق على من ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد يطلق أحياناً على الموالي له في بعض العصور، كما يقال مثلًا لاتباع الإمام زيد بن علي زايداً أو زيدية. والل من ميل إلى أبي سفيان سفيانيًا، ولا اتباع قرطاء قرطاء.

وإجتراء. ثم أطلق لقب العلوي في اليمن وجنوب الجزيرة العربية والحجاز وغيرها من الأفكار على ذرية الإمام علي بن عبد الله بن أحمد الهاجر، وقد يطلق عليهم آل أبي علوي، وفي اصلاح جنوب الجزيرة العربية آل باعلوي، ولكنهم على العموم يعرفون بالعلويين.

وفي الغرب يطلق لقب العلوي على المشتهي بهم العلويين، ومنهم ملوك المغرب.

الآن، الذين جاء جدهم الحسن بن النستعلي من «بنعم النخل» عام 262 هـ (1362م) إلى المغرب.

وفي سوريا توجد طائفة أطلق عليهم أخيراً لقب «العلويين» وهو إطلاق يفيد معنى المولاة للإمام علي، لا الانتساب إليه، وكانوا يسمون «المتولية» و«النصيرية» سابقاً.

وفي شنقيط توجد نسبة علويه، غير أن ذلك لم يبلغ حد اليقين القطعي، جاء في

الموسمة العربية الملحقة 1 ص 159 ما يلي:

«العلوي»، هي في شنقيط نسبة لقبيلة ذوي علي، ينسبون إلى محمد بن علي كرم الله وجهه، وقيل، إلى علي آخر هو جد القبيلة، وربما نسبها بعضهم إلى مولانا الحسن النسب، وقد رجعه صاحب «لغة المستفيد» ص 74 و771، نقلًا عن ناظم القصيدة الموسيقية التي شرحها العارف بالله أبو المواقع مولانا العربي بن السائح في

«اللغة» المذكورة، حيث وصف شنقيط، بأنها بلد في أقصى المغرب.

وِلِلْعَلِي، ما ذكره، الشيخ ربوة أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري دمشق. في
كتابه نَعْمَة الدهر في عجائب البر والبحر، طبع بريزج عام 1928 هـ عن Leipzig. هجرة العلويين في أيام الخليفة عثمان باب عنوان (ض) إذا صح أن ذلك كان في عهد
فإن اللقب إذن يقصد به المواليون لعلي، وأما إذا كان في عهد ما بعد ذلك فلا مانع من
أن يكون أولئك المهاجرون إلى الشرق الأقصى، علويين نسباً.
وبمناسبة ذكر المليون نشر هنا إلى ما جاء في محاضر العالم الإسلامي، تعليقات الأمير شكري أرسلان (ص 30 - 31 ج 2 ط 4 عام 1963/1964 م دار الفكر بيروت) قال:

"وهكذا تحققت بعثة أولون كان ظهور الإسلام في ولاية يونان، وربما في كل الصين على يد الرجل الملقب بالسيد الأجل وهو سيد شريف من آل البيت. إنه شمس الدين عمر، دخل في خدمة دولة الصين ونصح لما، وكان من أفراد الرجال في جميع المزاعم، تقدم في الدولة وتولى المناصب العالية، وانهى الأمر بأن السلطنة عهدت إليه بولاية "يونان" فأصاب الخبر ونشر الأزمة ووزع العدل، وأتقى من الآثار ما لا يزال الصينيون يلهجون به. هذا اليوم، كان دخول الإسلام إلى "يونان"، في عهده..."

أطلق في ذكره، والخلاصة أنه توفي في عام 1279 م (78 هـ) وخلف أبناءه خمسة و19 حفيداً، وأن أول أولاده الحمة اسمه نصر الدين، والصينيون يقولون له "نيلونغ" سنة 1292 م (692 هـ) والثاني حسن، والثالث حسن، والرابع شمس الدين عمر، والخامس سعد، والصينيون يقولون له "منسوحو"، وأن من أحفاد أحفاده رجل يقال له حاجي، والصينيون يقْلِون له "مي هاتشي"، وأن من أعيان هذه الأسرة رجل اسم يوسف، وبيته وبين السيد الأجل 15 بناً، ولد في نحو سنة 1600 م (989 هـ) وأن منهم في عصرنا هذا أميرالاً كان في الجيش الصيني سنة 1667 ومنهم رئيس جماعة مسلمي "تينان" باعتبار أوقافهم، ورأس هذه الأسرة اليوم هو "ناكوتينغ"، إمام جامع "ماوشكا".

وقال: "وتوجد أسرة أخرى هامدة في الصين، فإن كتاباً اسمه "حياة محمد" للصيني اسمه "ليوشن" فيه مقدمة من قلم رجل يقال له "ساهو" من ذرية الرسول محمد.

تؤثر هذا الكتاب سنة 1765 م (1189 هـ) أوهاه..."
ومن بحراً هاجر أحد أفراد هذه الأسرة إلى تركيا وجاء مع السلطان التركي فكان مستشاره وزوج ابنته، ومذته في مدينة بورصة معروف. ولم يطلع على نسب الذين هاجروا إلى بحراً ثم إلى غيرها.

ومن المعلوم أن من سلالة حسني محمد بن علي الشريف من هاجر إلى بحراً والري وسرقند وطبرستان وغيرها.

وفي بحراً مدرسة عربية إسلامية تعرف بـ "مغوغرب" أنشأها الأمير الشيخ سيد عبد الله الشريف، اعتزل الإمارة وأثر التصوف وساح في تلك الديار، واتصل بجوه عبد الله أحراز في القرن التاسع الهجري، وأنشأ هذه المدرسة في عام 503 هـ (1109 م)، واتصل بشيخ الصوفية في تركستان وأخذ عنهم، وخاصة النقشبندية، وأوصى الشيخ عبد الله أحراز أن يستقر في بحراً، وتوفي السيد الشريف قبل اكتئال البناء، فأوصى عبد الله أحراز بأن تنصب المدرسة إليه. هكذا ذكرنا.

فالفارغ بين وصوله وبين بناء المدرسة بعد، والأقرب أن وصوله كان في أوائل القرن العاشر الهجري المعادل لأواخر القرن السادس عشر اليلادي. والله أعلم.

ولنعد إلى ذكر السيد عبد الله بن أحمد المهاجر، قال الشيخ العلامة محمد سالم البحريني في كتابه "أشعار الأئمة" ص 84 أنه "ليس له للأمر ولا مضاحي من أهل عصره في صفاته الفضيلة في العبادة والزهد والعلم وكثير الصدقات وبره بأبى وأمه، ولم يكن مع المهاجر من أولاده الأدا. وأنا أحمد وبقية الأولاد فقد تركهم لحفظ الأهل والمال ورعاية الأسرة تركهم بالبصرة، ولم بها أعقاب وذكريات يعرفها السامون".

ذكر السيد علوي بن طاهر الحداد في معاشرة القاها في جاكرتا أن أهم التواريخ المحدودة القديمة التي عنيت بتاريخ التقدم في كتاب "الواقوت الشميس". ففي هذا التاريخ ترجم السيد الشريف عبد الله بن أحمد المهاجر وترجمة إبنه علوي، ولعل فيه ترجمة الإمام أحمد عيسى. فإنه تاريخ قدم. ذكر الحافظ السيد الشريف محمد بن علوي حرد للعلوي أنه وفق على نسخة منه ذهب أكثرها من القدم. وقد ذكره ونقل عنه بعض الشيء الإمام السيد الشريف شيخ بن عبد الله بن الشيخ بن عبد الله العيدروس.

(ملخص الرابطة 16/1 في شوال 1347 هـ).
ولاخلاء ما تقدم عن فروع الإمام عبد الله بن أحمد المهاجر إنها ثلاثة:

١ - البصريون، ذرية بصرى (واسمه اباعيل) في ترم، وكانت له حارتان بترم تعرفان بِحافِي آل بصرى، إحداهما تعرف الآن بحافة آل العيدروس بقرب مسجد العيدروس، والثانية حافة مسجد الخوولي.

٢ - الجذاعيون، ذرية جديد بن عبد الله، اشتهروا بالعلم والعبادة، وكانت حارتهم عند مسجدهم الذي يعرف الآن بسجد بروم الذي جدده السيد أحمد بن حسن بروم فنسب إليه.

٣ - المنويون، ذرية علوي بن عبد الله، اشتهر منهم عدد كثير من العلماء والادباء والسلطين والوزراء والدعاة ورجال الإصلاح وأرباب الوجاهة.
ذكر ولد الشريف علوي المبتكر علي عبيد الله بن أحمد بن عيسى خيري الله عنه

(1) ذكر النسابون أن والدته ووالدة أخيه صبري هي أم البنين بنت محمد عيسى بن محمد (جبلة الرابعة 327/1). ومن ذكر هذا السيد أحمد بن زين الحبشى، وفي شجرة الأشخاص، ومن آل صبري سالم بن صبري بن عبد الله بن صبري بن عبيد الله بن أحمد المهاجر، وقد تقدم ذكره في الأصل، كان علماً من العلماء، وكان في تناووي على أساليب أهل الاجتهاد في إيراد النص والاستدلال، ولد بترم وتلقى عن علماً عظيم، ورحل إلى اليمن والمحاز وأخذ بها عن علماء، كما تلقى عنه الكثير من المستفيدين، ودرس في الحرم عدة مجالس، وعاد إلى ترم وأتاه عليه الطلاب، وأجمع عليه ترم على أحقيته بالأفضلية العلمية، توفي بترم عام 604 ه وترجمه تلميذه محمد بن أحمد بن أبي الحب.

وكانت أعظمأخوه الذي تقدم ذكره قد بلغ رتبة الاجتهاد، وله توافر أخوه عبد الله بترم كتب إليه أعيان البلد وطلبوا منه العودة إليهم فعاد إلى ترم.

والسيد علي بن عبيد الله ولد مهتموم، كان عالماً بارعاً في كثير من العلوم، كرماً ذا جاوة مروعة، ساقياً للخدمة المومع، ولا حج كان معا أخوه جديد وغدو مثالين رجلًا غير حاشيه وخدمه ومن صحبه اثناء الطريق وانتم إليه، فكان يفقه عليهم جميعاً حتى رجعوا، واصطفى لهم المديداً لأهاليهم، وفي تلك السنة أرسل أخاه الجديدًا إلى العراق ليقبض غلات أموالهم.
من الولد إبن إسمه محمد، ولحمه هذا إبن إسمه علوي، ولعلوي(1)، هذا إبنان:

1- سالم ولا عقب له
2- وعلى المعروف بعالم قسم(2)، وهو المذكر في التواريخ، كتاب

(1) محمد بن علوي بن عبد الله بن أحمد المهاجر، ولد عام 310هـ، ثم انتقل إلى بيت جبير. الذي أسسه الطلبيون ومنه، وكذلك كانت ضمن المزارع الواسعة، وكان الطلبيون يهاجمون عليه، فDERE ذات مكانة عالية وعرف واسعة، ثم هدموه ديارها وترك خرابًا لا أثرًا كي يكاله صاحب المثل (ص 138) وتلقى محمد العلوم عن الإمام عبد الله بصري إبن عمه وغيره من بني بصري وجد، وتوفي عن 56 سنة عام 446هـ، في بيت جبير، خرج عليه عدد من العلماء بين فقيه وحدث، كان يقضي أوقاته في الطاعات ولغوي العبد والأصلاح بينهم واعادة الملوح والصدقات، ميالًا إلى التفكر في ملكوت الله واستعراض مناظر الطبيعة في بيت جبير.

(2) علوي بن محمد بن علوي بن عبد الله بن أحمد المهاجر، ولد في بيت جبير وتوفي عام 512هـ، وابن صاحب المثل بيت جبير بأنها طيبة الموت، عبده الماء، وفيها أسس الطلبيون مجد النفوذ.

(3) على المعروف بعالم قسم بن علوي بن محمد، ولد في بيت جبير، إذري أرضًا بعشرين ألف دينار، وسارها قسم بامرأة أرض كانت لهه أحمد بن عيسى في البصرة، وبنى عليها بيته وزرعها نخيلًا، فلقب بعالم قسم، ثم صارت مدينة بعد أن بني الناس فيها، وما زالت معروفة اليوم، وفيها ظهرت عائلات وأسر صالحة.

وعلى خالص قسم أول من نزل بقم من الطلبيين، وكانوا قبل ذلك يترددون إليها (الشريعة 232) واستوطن بها عام 531هـ مع بني عمه آل بصري وأهل جد، وبنى بها مسجداً كان يعرف بمسجد بني أحمد ثم اشتهر بمسجد بني علوي، وآل باعلوي، ثم جدده إبنه محمد صاحب مرباط، ثم السيد عمر الحضاري.

تربى في كف ووالده علوي، وتأدب به وطلب العلم، توفي عام 539هـ، وفي المشرع أن وفاته عام 547هـ.
اللindsay والخزرجي (1) والأهدل وطبقات الشرج وأيضاً، لكن
الشرج (2) وهم في طبقاته في إسمه وتاريخ وفاته، فقال إنه توفي لبضع
وهرين وستاتة، والصواب ما أطلال الشيخ أبو بكر العدناني العيدروس
في حاشيته على الطبقات أنه لبضع وخضاتة، وسماه محمد بن علي أظنه تبع
في ذلك الجندي في تاريخه، والصواب ما ذكرناه توفي بترم وقبره بتربته
مشهورة سنة 569 ه، وهو أول من قر أن آل أبي علوي بها، لأن أباه
وجد بيت جبير معروفان، وجد أبيه علوى بسمل، وعبيد الله بعرض
بور، وقيل بسمل.

وأود الشيخ علي هذا ثلاثة بنين:
1 - عبد الله (3)
2 - وحسين

(1) الجندى تقدم ذكره، والخزرجى هو موفق الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن شهاب الدين آل
تكتبُ سماه "الثلاثة الأبطال" عن أحمد المهاجر، وعلي خالص قسم، والفقه المقدم، طبع
عام 1340 ه في جاكوتا، ثم ترجم إلى اللغة الأندونيسية وطبع عام 1369 هـ
(1979 م).
(2) والأهدل تقدم ذكره، والشرجى هو أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف بن أبي بكر الله
البضبي، له تأليف منها "طبقات الط(?:? انين" و"طبقات الخواص" أهل الصدق
والأخلاق، توفي عام 893 هـ.
(3) ولد عبد الله في بيت جبير ونشأ على ما نشأ عليه أفراد الأسرة من طلب العلم
والإفادة والخدمة العامة، عرف بالسخاء الجم، ذكره الجندي والمواجى وغيرهما، توفي
بعد والده يوماً، ودفن في بيت جبير.
3 - والثالث هو الشيخ الإمام شيخ المشايخ الإجلاة الأعلام العارف
بالله محمد الشهر بصاحب مرباط (1)

(1) صاحب مرباط هو الإمام محمد بن علي خالق قسم بن علوى بن محمد بن علوى بن عبد الله بن أحمد المهاجر، ولد بترم وهو الدهب الجامع للعلوليين من الغنائم، ذرية الفقهاء المقدمين على علوى الشهر بعم الفقهاء. تلقى العلم عن أكابر العلماء في حضرموت واليمن والحرمين، وتوفي عام 550 هـ.

وفي الشروع في وفاته كانت في عام 551 أو 552 هـ في مرباط.

نشر الذهب الثاني في ظفار ونواحيها، وثار صبيته في تلك البقاع. كان فريد عصره علماً وعادةً وعملًا وخدمة للشعب ووجهان وتفنناً في العلم. تحرك على يده عدد من العلماء منهم الشيخ سعدون على الطياري، والشيخ علي بن عبد الله الطياري وأولاده الأربعة، والشيخ سالم بافض، والشيخ علي بن أحمد بابروان، والقاضي أحمد بن محمد باعيض، والشيخ علي بن محمد الخطيب صاحب الولع، والشيخ محمد بن علي تاج العارفين وغيرهم.

كان في ترم، ثم أخذ يتردد إلى سائر الجهات وألقى عسا التسياز في مرباط، وصار بها متقبلًا للزوارين، فقد كان سخياً منفصلًا من الفائدة، أحب الناس وتفنوا حوله، وكان ينفق لأكثر من سبعين بيتًا، كثير النجدات في النواحي، وكانت القوافل تتقطع المساكن من بيت جبير إلى مساكن أبناءه وخدائه لما كان له من جام.

ويُظن أن سبب هجرته إلى ظفار ما صار من حوادث الحروق والتنزه بالغ بقيادة عبد بن علي الزعيمي الكركي المعروف في التاريخ بقضائه وعطشه للماء وقتله العلماء والفقهاء. ذكر هذا أبو غريب في تاريخه "دُخُر عين"، ابن سموه، والجدي، وأخبار السيد علوى بن طاهر الخنادق في "عهد الأئمة" 1876، وفي مجلة الرابطة، والعلامة الشيخ محمد سالم البيجاني في "أشعة الأنوار على مرويات الأئام".

القسم الثاني ص 59 طبع القاهرة، قال: "وعمة حضرموت على عبد الزعيمي عامل بني أبوب كانت من أعظم الصناع لا مع الدولة فقط ولكنها مع العلماء ومع كل غاد ورابح.

وقد تقدم الحديث بأنه خرج إلى حضرموت سنة 575 هـ وذهب فيها على بني راشد وأسر الأمير عبد الله وأخاه أحمد، ورجع إلى عدن، وفي السنة التي تلتها بقي على بقية الأمة. وقتل في ترم عدةً كبيرًا من عائلته كالشيخين العظيمين أحمد وعلي أبني سالمين بأي أكثر. وغيرهم.

ويقال أن سبب قتلهم اتهمهم بالتحريض على مظاهرة الزعيمي وجيشه من الغزاة والعائليات، وقيل أن السبب تحريض الحروق تواطؤهم مع هذا الطاغية على قتل أهل السنة ومن معهم الذين قاموا وحاربوه مذهبه.

72
كان إمام الأئمة، انتفع به الناس انفتاحاً عظيماً، خصوصاً أهل...

وكان سيّد عبد صاحب مرتبة عاليّة في عصر الظافرين، وكان له دوراً مقتداً للزائرين من مختلف الطوائف أعراضاً وعلاء共享单车 (أدولف التاريخ الضموري 189/1)

مرتبة وظفار

ظفار المذكورة هنا هي التي تقع في شرق حضرموت، وهي لفظة الظفار، وهي لفظة الحموطي نسبة إلى الأمير أحمد بن عبد الحموطي الذي اعتمد لفظة الظفار الجديدة، وانتقل الناس من مرتبة التي هي لفظة الظفار القديمة إلى الظفار الجديدة، لفترات الظفار.

وكذلك فإن الظفار أخرى بالبلين تسمى الظفار صنعاء، والظفار الأشرف، وهذه أضخم أثر في التاريخ من الظفار الحموطي (1) تداول الحكم على الظفار الحموطي بالقوة من آنس في نفسه القوة، سواء من خارجها أو داخلها، ومن تولاها على بن عمر الكثيري، وأخيراً ضعفت مكانتها.

وكان في عقود الأنابيب، ملخصه بأنه كان على الظفار السلطان محمد منجور، وأنه محمد ابن أحد الحميرون قلته، وهو الذي بنى مدينة الظفار في الداخل، وأنه بني رسول ملوك النيب قبل سام بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الحموطي، وهو مرتبة الأصل، واستولوا على الظفار عام 672 هـ.

وجاء فيه أن تولاها بعد زمن طويل أسرة من آل السإف، في عام 672 هـ، ونهاية أخر ولاية هو بكر السكان بن عبد الرحمن الساقف من عهد عام 676 هـ، وما بعد.

وكان الأخير والثاني منهم السيد الفاضل محمد بن علي المتوفى عام 1217 هـ، و------+ أبو بكر المتوفى في سنة 1074 هـ، بين علي بن عقيل المتوفى عام 1128 هـ بالبصرة بعبد الله، وهو أول من نزل الظفار، بين أبي بكر المتوفى في سنة 1117 هـ، ثم قال: وما استمرت الغزو والظلم والخوف في حضرموت من سنة 1117 هـ إلى زمنه وما بعد، وشجمه وظافره لملكي حضرموت، وكحال الأجل دون الأمل، وكان ذا نوعية عظيمة وشجاعة فائقة، وكانت له مراكب تسرب إلى سواحل إفريقية الشرقية واليمن وجواو، وقد أسر مرةً مركباً هوليداً من مريباً بناوي (جاكروت الألان) في قصة غريبة، وهو الذي ذكره علاء عمر الهيبي عبد الله بن عمرو بن يحيى المولى بعد رجوع السيد المذكور من المجد سنة 1238 هـ، ومروره بالبحر، وكان بها الهيبي عبد الله مهراجاً من حضرموت مما بها من الظلم والفساد، كما هاجر ألوه من الملوي إلى جهات مختلفة.

(1) عقود الأنابيب وما بعدها.
حضروم وظفاض ونواحيها. توفي بظفاض القدية المساة مرباط، وله عقب مبارك سنذكرهم.

وقال «ثم تولاهما السيد العالم الفاضل الفضل بن الإمام علوي المتوفى عام 1353 هـ بلاهر بن محمد بن علوي المتوفى سنة 1369 هـ من آل عبد الله بن عمرو بن عبد مولى الدولة، تولاهما في شعبان 1392 هـ وانفصل عنها بالساحات سنة 1421 هـ. وكان ظفار قد استدعوه إليها، مع تأييد من السلطنة التركية (العثمانية) وجرت أمور لا محالة للقلق شرحها، ونادي استادبول وصار له مقام عظيم حتى أعطى رسم الوزارة عند السلطان عبد الحميد من بني عثمان، وتوفي سنة 1318 هـ وسياق ذكره في معله.

ومن ظفار هذه برس علاء منهم آل أي الحب الذين خولوا الأ تريم قبل الفتنة الزنجيلية واللبنبية والكردية، وقد زار الرحلة إن بطولية الطنجية مدينة ظفار حوالي عام 1370 هـ وقال إنها آخر بلاد اليمن على ساحل البحر ومنها تحمل الخيول إلى بلاد الهند، وأنه تأثرها عصول الهند ما يفيد أنها كانت عامرة في ذلك الوقت.

كانت مرباط مرسى ظفار القدية ويدور ذكرها في ما كتبه الرحالة والمغرافيون من العرب كابن حوقل، ابن الفقيه، ابن الحاكي، والبشاري وغيرهم، ولم يشتهر بها عالم ولا رجل عظيم حتى نزها الطبوليون.

وهي تقع على البحر الهندي بين عدن والشرار، وله مرسى جيد وهنالك تنتبأ أنجح البيان، والمثل بالبحر ساحل بلاد البحر، فقد كان جغرافيو العرب يخصصون اسم البحر ما بين ظفار إلى مريسي حضروم، وكانوا يطلقون على المراضي المضرمية اسم شرفة واسعة.

ومن العرف القدية أن البحر هو جمع ما بين عدن إلى عدن، وغب اسم البحر على المدينة التي كانت تعرف بالاسمي، وأما البحر المروفة اليوم فقد بناها الملك المظفر صاحب اليمن عام 1370 هـ.

وفي ظفار توجد أسر من الطويلين منهم من ذريعة السيد أحمد بن علوي بن محمد المتوفي بظفار بن أبي بكر الدفون في بور بن علوي بترم بن أبي بكر المتوفي عام 1485 هـ، ومنهم السيد صالح الفاضل بن أبي بكر بن أحمد العيدروس، توفي بظفار، وكان من أخذ عن الحبيب عبد الله الحداد.

(1) مجلة الرابطة 97/3 شهر ذي الحجة 1347 هـ.
(2) مجلة الرابطة 93/3 ()}.
ذكرى الامام الشيرازي الكبير محمد صاحب بإلتقاط 신ال عقل قسم

اله من الولد أربعة بنين:
1 - عبد الله، انقرض (توفي عام ۹۶۲ هـ)
2 - أحمد، أعقب بنتاً تعرف بزينب أم الفقراء التي هي زوجة سيدنا
الفقيه المقدم
وأمها من آل أبي صالح (أو آل أبي صاع كما في نسخة)
3 - والثالث علوى، الشهير بعمر الفقيه المقدم
4 - والرابع علي، ووالد الفقيه المقدم ولكل منها عقب

(1) والدته الشريفة فاطمة بنت محمد بن علي بن محمد بن جديد بن عبد الله بن أحمد المهاجر.
(2) انظر الشجرة لسلالة الإمام محمد صاحب مرباط.
توفي ابنه علوى بن محمد عام ۶۱۳ هـ، وتوفي أخوه علي بن محمد في نيف و۹۰ هـ.

75
ذكر عقب الشَّيخ علی بن محمد صاحب مرتباط

له ابن واحد هو الشيخ الإمام محمد الشهر بالفقه المقدم رضي الله عنه المتوفى بذي الحجة سنة ۶۵۳ هـ، يجمع تاريخ وفاته «أب ترم» وقربه مشهور (۱) وأمه من آل ضطمان (اوطان).

(۱) الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرتباط (۵۷۴ - ۶۵۳) من أشهر الشخصيات، فقد جمع بين العلم الواسع والعمل والوجاهة وعمل البر والكسب، كان صاحبًا للإجتهاد، جامعاً للعلوم العقلية والنقدية، من أكابر الفقهاء حتى لقب بالفقه المقدم، والاستاذ الأعظم، ولم يلقبه أحد قبله. وكان مهذباً ومدرساً ومرشداً ومفسراً، إذ نفوذ عريض، مكنورًا، للوافدين، ملحاً لكل لاجئ، وباشة، رؤفاً بالناس، وكذلك زوجه حتى لقيت بأم الفقراء.

من شيوخه والده، والعلامة عبدالله بن عبد الرحمن باعيده مصطفى الأكبار، والقاضي أحمد بن محمد باعيدي، وفي الأصول والعلوم العقلية الشيخ علي بن أحمد بن سالم بن محمد بن علي بن سميث بن مروان، واللومام سالم بن بصري بن عبد الله، والشيخ محمد علي الخطيب، وعبد السعيد علوي بن محمد صاحب مرتباط، والشيخ سفيان بن عبد الله اللحجي اليمني وغيرهم.

كان الفقيه المقدم في كل ذلك متقلداً سيفه بين يدي شيخه كغيره من العلماء، ثم ترك حمل السيف بعد أن درس التصوف فكسر سيفه أو حناء وسلمه للعلامة الصالح الشيخ سعيد بن عيسى العمودي فافقدته الآخرون.

ابنعت الشيخ شهاب أبو مدين بن أبي الحسن الأشبيلي التلمذاني الغربي تلمذته الشيخ عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الغربي الفقيد إلي حضرموت، فلما كان بنيكة أوصي إلى الشيخ عبد الله الغربي بان يتولى المهمة ويتصل بالسيد الفقيه المقدم والشيخ سعيد بن عيسى العمودي، وتوغو الشيخ عبد الرحمن المقدم بنيكة. فنعت الشيخ سعيد بن عيسى العمودي والسيد محمد بن علي تلقى من بعدها التصوف الذي هو عبارة عن تصفية القلوب وملازمة العبادة. ففي ذلك العمر بدأ التصوف بفضل عزة، وانتشر نظيفاً مبنياً على الكتاب والمذهب، فكان أبو مدين بعيداً عن ذهب إليه بعض الصوفية من وحدة الوجود والاتحاد والحلول وأمثالها.  

٧٧
وله (أي الفقيه المقدم) من الولد خمسة أبناء:

1 - علوى (ولك من الثلاثة عقب منتشر)
2 - وأحمد
3 - وعلي
4 - وعبد الله المتوفى بتم سنة (633 هـ) لما عقب مقال وقد انقرض
5 - وعبد الرحمن المتوفى بين الحرمين

ولد الشيخ أبو مدين في الشبيلية بالأندلس وتوفي في تلمسان بالجزائر، وانتشرت نتائجه في مختلف أقطار العالم الإسلامي، وقد وضع الدكتور محمد قرهية الطروحة في إحدى مقالاتها في جامعة الزيتونة في رمضان 1901.

لللفقيه المقدم رسائل وكتب أُجاب على ثلاثة مائة سؤال عنها في علوم مختلطة، وقد أصل هذا الكتاب كما قد غيّره ورسالتان ببعدها لأبي الشيخ الشيخ عثمان اليمني، ورسائل مختارة أرسلها لأبي الشيخ عبد الدين الطفاري بالشعر عام 1907.

خزج به الكثير من العلماء، منهم العلامة عبد الله بن محمد عبد الرحمن بإياد المهر بالقدم، وأخوه عبد الرحمن، وعبد الله بن ابراهيم باقشير، وهدي بن عمر بالمغافر، وإبراهيم بن مجي بافضل صاحب الرحبة، وعلي بن محمد الخطيب، وغيرهم.

وقيلت فيه السيّارة، ومنها قصيدة للشيخ عبد الرحمن بن علي حنان مطلماً:

فنا عند مشتاق الريع الساهر
لفتني مكانه المحيط والمثير
ومرنا على احتابنا بتَرْهِم
والآسياء بالدموع الواطر

الآن قال:

أيهام حضوراً وفاعرتاً
فيه دلالة حضروموت وفُعْاخاً
كان الفقيه المقدم كثير الصدقات، يوزع على المحتجين كل يوم نحو ألف رطل من التمر، بعد أخراج الزكاة حين الحنفي، ويصرف من مزارعه للمصالح العامة الشيخ الكثير، وجعل زوجته زينة أم الفقراء خليفة له. فقامت بعد وفاته بالارشاد والتوجيه.

ومن خير ما ترجم للفقيه المقدم ما جاء في كتاب "أدوار التاريخ المضري" 1/2 تحت عنوان "داعية العلم والفن الفقيه المقدم" للإستاذ العلامة محمد بن أحمد الناطقي.

(1) ولد بترم واشتغل بطلب العلم ورحل إلى الحرمين وتوفي هناك.
فلمعبد الله ابن هو محمد النقيضي، انقرضٌ(١)، وثبت هي فاطمة أم أحمد بن عبد الله بن الوليد، والد محمد بن الوليد، وأحمد بن الرحمن بن الفقيه (المقدم) ابن يسحاق محمد الأغيبر، ولحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الفقيه (المقدم) ابن يسحاق محمد الأغيبر، و[List item 1] وقد انقرض الجمع، وأم الجمع السيدة العارفة بالله تعالى المشهورة زينب أم الفقراء بنت أحمد بن محمد صاحب مرباط، وأما الشيخ علوي بن الفقيه (المقدم) المتوفي بتركيم سنة ٦٦٩ هـ فله من الولد اثنان: 

١ - الشيخ الكبير على بن علوي بن أحمد الفقيه المقدم، أبو محمد مولى الدويلة بن علوي بن محمد صاحب مرباط، وكل من دعاه قتيبة

٢ - عبد الله الشهير بعبد الله بن الوليد، ولد بتركيم وتكلم عن عائلة جاهزه وابنه وأهله، وفاته الشيخ أحمد بن محمد بن الحارثي في أيام ولي تركيم يافا بن عمر وتوفي بتركيم.

١) السيد محمد النقيضي بن عبد الله بن الفقيه المقدم، ولد بتركيم ونشأ بها وصحب أباه وأمته ومن في طباقتهم من العلماء الأفاضل، منهم الشيخ عبد الله بن الوليد، وتخرج به، وكان سخياً جداً، وانتفع به الكثير.

٢) ولد بتركيم وتكلم عن عائلته وابنه وأهله، وفاته الشيخ أحمد بن محمد بن الحارثي في أيام ولي تركيم يافا بن عمر وتوفي بتركيم.
ذكر أولاد الشيخ علي بن علي بن الفقيه المقدم، المتوفي بترم سنة 709 هـ. من الولد ابن واحد، وست بنات وهي:

1 - علوية زوجة أبي بكر الورع بن أحمد بن الفقيه
2 - وبيبة زوجة محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه
3 - وعائشة

4 - وخيدمة زوجة عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي

الفقيه، أم إبنه محمد.

5 - وعائشة، أم محمد جل الليل مقدم تربة قسم

6 - وزينة، أم أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن (بن علي) عم الفقيه (المقدم).

(1) السيد علي بن الفقيه المقدم ولد بترم وتلقى على علائها ونشأ بين رجال العلم والفضل، ومن شيوخ والده، والشيخ عبد الله بن محمد باعبد، وأخيه عبد الرحمن، ثم رحل إلى الجهراء، وهناك أخذ عن الشيخ أحمد بن أبي الجعد، وأقام عدة في المدينة المنورة، وتخرج عليه خلق كثير. كان ملحاً لكل قاصد، وعوياً لكل ملوك، عمل كثيراً للخدمات العامة، توفي عام 769 هـ.
والابن هو السيد الجليل الشيخ محمد اشتهر ببولى الدوينة، وبصاحب
يبحر، ومعنى الدوينة العتيقة يعني صاحب يبحر الدوينة، لأن ابنه
الشيخ عبد الرحمن بنى بلداً بقربها ساهًا يبحر أيضاً، فسميت الأولى
الدوينة.
واشتهر سيدنا محمد بول الدوينة، وبينها وبين قبر النبي هود عليه
السلام نحو ثلاث مراحل، توفي مولى الدوينة عام 765 هـ(1)
وأم الجمع فاطمة بنت سعد البالتيك، عربية من عينات التي هي
أم محمد وعلي ابني عبد الله باعلوي

(1) ولد عام 765 وتوفي عام 765 هـ، وفي الشرع أن وفاته كانت عام 965 وهو خطأ
متعمد، وفيه أيضاً (0/1) أن الإمام محمد مولى الدوينة كان مع سلطان حضرموت
أحمد بن يانى في الشحر، وحاول سلطان اليمن أن يستولي على الشحر، فحاربه أحمد بن
ياني باشرة السيد محمد مولى الدوينة.

82
أولاد محمد محمود الدويلة

للسيد محمد مولى الدويلة هذا أربعة بنين، والعقب منهم، ونبت هي
علوياً زوجة أحمد بن الله، والبنون:
أمه عائشة بنت أبي
1 - الشيخ العارف عبد الرحمن السقاف
2 - والصالح الذائق علي
3 - والعارف نحال بما، تweeney عبد الله

(1) السيد عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة (189 - 1919)، ولد يرم وتلقى
بها علومه، ثم في الغيل وعدين، فهو في طلب العلم يتقبل ويوزع أوقاته بين ترجمة وشمام
ودعوًة ووادي عبد الرحمن وبروم وعدين مستوعبةً المذاهب الإسلامية جنب الزعامة
الاجتماعية، وقوى المقول والمنقول من أساتذة أواخر، منهم السيد محمد بن علي
أحمد بن النفيق المقدم، والشيخ علي بن ساتريلي، والشيخ علي بن عبد الله، والشيخ
محمد بن محمد باكير صاحب غيل، والشيخ مزاحم بن محمد باحمر صاحب بروم،
والشيخ عمر بن عبد براجو، والشيخ القاضي محمد بن عبد الله، والشيخ محمد
بن أبي بكر باعث الشمالي الذي لاهمه سنوات، وجه استمحر في مختلف العلوم.
وتلقى عنه تلاميذ فازوا بهعلومه، وكان لهم شأن في المجتمع، منهم السيد
محمد بن حق الليل، وعبد الرحمن بن محمد الخطيب صاحب الجوهر الشقاف،
وولده العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخطيب، وأحمد بن عمر صاحب المصف،
وسمد بن علي مسجد. وعبد الرحمن بن علي الخطيب، وعبد الله بن محمد باشراحيل،
وبعد الله بن أحمد العمودي وغيرهم.

كان الطلبة يتأونوه من كل بلد للتعريف عليه، فهو مرشد ومصلح اجتماعي وعامل
لدنيا كما يعمل، لاعتياده، ثري اقتصادي مزارع، ولكنه يحيط كل ذلك بعبادته وكرمه
انفاقه وبناء الساخن ووضع أوقاف عليها. وكان يتفنن يومياً بسخاء بالغ لكل
مستضعف أو عجات أو ضيف أو آرمة أو بيت.
4 - والناسك علوي(1)، أمه زينب بنت حسن التراي بن علي بن الفقيه (المقدم).

(1) علوي الناسم سيأتي ذكره.
أما الشيخ الإمام المقدم الثاني العارف الرفائي عبد الرحمن السقاف المتوفى بترم سنة 819 هـ فله ثلاثة عشر إبناً وسع بنات كلهم أولياء. أتبع أصفياء فالبنات:

1- السيدة الشريفة مريم أم أبي بكر جعفر بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه، شقيقة أبي بكر السكران وأخوته.

2- وفاطمة أم محمد ابن تنية محمد بن أحمد بن حسن الورع وaxiosه، شقيقة شيخ و Axiosه.

3- وبية، شقيقة حسن و Axiosه.

4- واسمه شقيقة حسين.

5- وعائلته أم عبد الرحمن خليفة بن عبد الله بن علوى مولى الدوينة وaxiosه، اختلف بين بني حارة.

6- وعلوية السوم الكبرى أم مريم بنت عمر شنة أخي أبي بكر جعفر، اختلف بين باليش من عينات.

7- وعلوية القارة الصغرى، أمها بنت الهمذع النى، أم أولاد محمد الرخيلة بن عمر بن علي باعرم.

85
والبنون:

1 - الشيخ أحمد (توفي بترم عام 829 هـ) وأم الأربعة واختهم مريم، بنت عيسى بن عبد الله
2 - الشيخ عبد الله (توفي بترم عام 826 هـ) علي بن عيسى بن عبد الله
3 - الشيخ أبو بكر السنك (توفي عام 821 هـ) باعلوي
4 - الشيخ عمر الحضار (توفي عام 833 هـ) بالأغلب
5 - السيد علي (توفي عام 840 هـ) أمه من آل باشيبان من سيوون
6 - علي (توفي بترم عام 826 هـ) وأمه من آل باشيبان من سيوون وأم الثلاثة وأختهم فاطمة عائشة بنت
7 - عبد الله (توفي بترم عام 857 هـ) يحيى قنين
8 - السيد الشيخ (توفي بترم عام 837 هـ) يحيى قنين وأم الثلاثة وأختهم بية، معقل (توفي عام 871 هـ)
9 - وجعفر (توفي عام 829 هـ) مرير بنت سلم الخديبية من قرية الشاهزة (جعفر)
10 - السيد الذاتي حسن (توفي عام 830 هـ) انقرض عام 958 هـ
11 - السيد الإبراهيم (توفي عام 875 هـ) إنه عيسى بن علي بلحاج
12 - حسين (توفي 892 هـ) أمه وأم أخته أسماء فلانة بنت بوعبيد
13 - 후ال الثلاثة عشر، ستة منهم مقلون وقد انقرض عقبهم من البنين، واللقب للشيخ عبد الرحمن القداف في سبعة:

أما الستة المقلون (من ابناء القداف) فهم:

(الأول) الشيخ الإمام أشهر عمر الحضار المأمون بترم سنة 833 هـ

1 - ولد في وفاته ونلتقي عن عائلتها، وننتمى على القيادة والنقوى، كريما كليا ملك شيئا من المادة
2 - شيخ بن عبد الرحمن القداف، ولد بترم ووصف بالنمى والتفويه والعصر والحلم، وفي المشرع أن وفاته سنة 829 هـ
في السجود في صلاة الظهر(1) له خمس بنات:

1 - المارفة بالله عائشة، أم الشيخ أبي بكر العدّي إبن العيدروس
2 - وأخواته شقيقاته رقية وخدية وطلحة وكلثوم
3 - وفاطمة، أم كبار أولاد الشيخ علي، وهم عمر ومحمد وعبد الرحمن

وبهية وأميها (أي عائشة وفاطمة) علوية بنت عبد الله علي بني عبد الله بعلوي

وأمهم، أم عبد الله بن علي محمد بن عبد الرحمن السيف،

4 - وعلوية أم عبد الله الغباري، وأم بعض أولاد أبي بكر جعفر

وأم جعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن السيف.

5 - وبنت خاصية انفورست، وأبن انفورست لستينين.

(1) السيد عمر الهضار، كان شهيراً في علمه وأفعاله ومجاهدته وصلاحه وجودته وجاهته.

ولد بترم ونشأ في بيت علم وقوي كثير أفراد الأسرة، وليغ في العلم بها، ورحل إلى

الشعر واليمن والهرميين، وذهب إلى الشفص، وأقام في غربى عري والواست قرية مُجة من

الشعر، كنت له بها دور ومسارع، وتوفي والده وهو بها، وزار أخاه أبي بكر السكرا

عام 821 ودعاه إلى ترمي، ثم عاد إلى ترمي في اليوم الذي توفي فيه أوه أبو بكر.

فتمك في ترمي إلى أن توفي في يوم الاثنين 3 ذي القعدة.

وقد انتفع به الناس، وخرج به كثير من رجال العلم، وكان سخياً كثير الإفصاح

للموهبين، يتفق على معظم بيوت الإشراف. وبنى مسجد وحيد متالع كي بترم.

ومنه أغلبه إنه حتى السلطان جعفر بن عبد الله بن علي بن عمر أن يتولى السلطنة لما

كان يتوم فيه من الخير وحسن الرأي، وإن كان جعفر بعيداً عن السياسة مشغولاً

بالتجارة والاتصال برهان الفضل. وهذا التشتيز أثر في توليه السلطنة في بلدة

بور، ثم تولى السلطنة بعد سلاته، ومنهم السلطان محمد بن عبد الله بن جعفر الذي

أكرميه السيد محمد بن علي بن لايرون في رغة.

وأدرك السيد الهضار ووجهته وعبقريته أجمع العلوميين على توليه النقاية العلوية،

فهو أول من انتخب لها (وانظر في هذا الكتاب موضوع النقاية).

87
الثاني (من أبناء السيد عبد الرحمن السقاف) الشيخ الفاضل محمد المتوفي بتميم سنة ٨٢٦ هـ (١) له ابنان وأربع بنات:

١ - زينب الكبرى

٢ - زينب الصغرى، أم عيال المعلم محمد بن علي جحدب

٣ - عوليا، أم حدون بن علي

٤ - مرير، أم علي بن أحمد بابريك وأخواته

والابناء:

١ - السالح الولي علوي، له ابن انقرض (هو عبد الرحمن بن علوي بن محمد المتوفي عام ٨٥٥ هـ).

٢ - عبد الله جد علي المتقن. وعلي هذا والد محمد إمام مسجد السقاف.

محمد جد عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد (بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن السقاف) إمام مسجد السقاف

(١) ولد السيد محمد بن عبد الرحمن السقاف بتميم وتربي في حجر والده وأخذ عنه وعن علماء مدينته، وغلبت عليه الطريقة الصوفية.
السقف أيضاً(1) الذي تقرأ له فائقة في المسجد المذكور كل خيس. له
إبن انفرض سنة 134 ه وبوته انفرض عقب محمد بن السفاف من
الذكور.
والثالث: الولي الشهير الزاهد أحمد (بن عبد الرحمن السفاف) المتوفى بتريم
سنة 829 ه.
له خمس بنات:
1 - فاطمة، أم محمد سليمة بن علي بن علوي السفاف(2)؛ وأم أبي بكر
البكري باعلوي.
2 - عائشة، أم محمد بن عبد الرحمن بن حسن الورع، وأم أولاد عبد
الرحمن بن علي بن (عبد الرحمن) السفاف.
3 - عولية، أم علي(3) وفاءمة إبني عبد الرحمن المذكور.
4 - وبية، أم بنات علوي بن أحمد قاية باعمر.
5 - والخامسة فلانة أم البكري.

(1) السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي... الخ. ولد بترم وتلقى عن
عمه عليها، منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، وتفوق في مختلف العلوم، كان عالماً
معلمًا على المذهب، وأخذ عنه الكثير، توفى عام 1448.
(2) كلمة سليمة، بن علي مفلحة في نسخة سورابايا ص 31.
(3) نطق إسم د علي، من نسخة سورابايا ص 31.

90
آل علوي بن الفقيه المقدمة

(بقية أبناء السيد عبد الرحمن السقاف)
والرابع الإمام الفاضل جعفر المتوفى بتريم سنة (829 هـ) فله ابن يسمى عبد الله، أمه يسمى بنت محمد ابن علي بن محمد بن علوي، ولعبد الله ابن يسمى جعفر، أمه علويه بنت الشيخ عمر المحضار ولجعفر هذا ابن ونانتان فالابن عبد الله، توفي سنة 958 هـ والبنتان علويه وفاطمة زوجة العلم عبد الرحمن بن محمد السقاف، توفيت في عقده وأمهم بنت أحمد الساحل، وانقرض عقب جعفر والخامس: السيد المجذوب حسن (بن عبد الرحمن السقاف) المتوفى بتريم سنة 836 هـ قبل له بنت انقرضت).
والسادس: الفقيه العلامة الشيخ المتوفى بتريم سنة 837 هـ ولم يزوج وأما السبعة المقبولون فهم:
1- الشيخ الإمام الفاضل أبو بكر السكراة في حب الله بن عبد الرحمن السقاف المتوفى بتريم سنة 826 هـ له ستة بنين وسبع بنات.
(1) السيد أبو بكر السكراة بن عبد الرحمن السقاف، ولد بتريم ونشأ في بيت الشرف.
فالبنات:
1 - بيهة
2 - وقافة
3 - وريم أم سالم بن محمد باحسن الورع
4 - ولونية، أم فاطمة بنت علي بن محمد الأحم
5 - عائشة أم محمد الكاف بن أحمد كريم بن أبي بكر جعفر
6 - وخديجة
7 - وزينب توفيت صغيرة

والبنين:
1 - أحمد الأول (ولى عبد الله)
2 - فاطمة بنت سلم الخبدية. عربية من القارة
3 - وحنم أصل، ولاعب له أيضاً

وأما الثلاثة العبقرون فهم:
1 - الشيخ الكبير الشهر بالميدروس
2 - الشيخ علي (سيافي ذكره)
3 - والشيخ أحمد

والقوى والعلم، كان عملياً معتاداً لدى إخوانه وأبيه، كريماً يقرئ الأشياء ويسامع
الخناجين، ومعروف بالتفوق بين المنازلين. من جهاده أنه لم تجاه الثلاثون من
فيتأت حضوره على السلطان بدر بن عبد الله بن علي بن عمر الذي تولى عام 855
حدثت معارك حملة فإنه أحمد أبو بكر في الصلح لم يصلى القدر، فوفى الله
هنا شراءً مستطيراً، ولكن الفتنة أبدت نواحها مرة أخرى بعد اشهر فتى ابنه السيد
عبد الله الميدروس في اخذهما. ولقب بالسدران لكره في العبادة.
أما الشيخ عبد الله العيدروس (1) (يابي بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف) المتوفى بطريق البحر سنة 865 هـ المقرب بتربن فله خسة بينين وخمس بنات.

---

(1) السيد عبد الله العيدروس (111 - 865 هـ) لقبه جده عبد الرحمن السقاف بالعيدروس، ويقال أن أصل الكلمة "العيدروس" توفي جده وهو ابن ثمان سنين، وتوافق رئيده وهو ابن عشر سنين، فرائى الشيخ عمر المختار، وتلقى عنه وعن عدد من العلماء الأعلام في حضرموت واليمن والخليج، وتوافق عمه المختار وهو ابن ربع سنة، واتفق الجميع على تقديمه لينوي نظابة الملوكين بعد عمه عمر المختار، وتخرج به كثير من العلماء، وكان ينهى أصحابه من متلاعبة كتاب "الفتوحات الملكية" لمجي الدين بن عربي.

له مؤلفاته منها: أكببرت الأحمر، ورسائل في علوم مختلفة. كان جواداً سخياً ينفق اتفاق من لا يتخلى الفقر، حتى توفي عليه دين ثلاثون ألف دينار أدائه عنه ابنه أبو بكر، فقد كان يبذل إمواله للفقراء وذوي الحاجة، وحين حدثت فتنة بين سلطان ترم دين دويس، سلطان الشحر وظفار بن عبد الله الكبير طلب من السلطان الكف عن الضنف ودعا إلى الإصلاح.

توفي وعمره 64 سنة وصلى عليه أخوه الشيخ علي الذي رفع صوته بقوله:

فألولكم لا عوض عنكم ولا بدل

غيبنا وتحت الدنيا لبيتمكم

93
البنات

1 - رقية

2 - خديجة، أم عبد الرحمن

3 - وكركم، أم بعض أولاد محمد بن الشيخ علي

4 - وطلحة، اندرت في حياة أبيها

5 - والخاصة ببیة، زوجة عمر بن أبي بكر جعفر، أمها بنت باجذيج

(السيد) أبو بكر العمدي (851-914 هـ) أفرد له بالترجمة العلامة محمد بن عمر بحرقي في كتابه مهوبات القدوس في مناقش ابن العبدوس، ولد بترم وترني عن علامة عمره، منهم السيد محمد علي جهدب، والعلم سال بن نيري، وعن أبيه وعمه علي وأحمد، وسعد بن علي بابدحج، وعبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل، ومحمد بن عبد الرحمن بنفقي، وأرجح له بالتدريس في رجب 865 وعمره 14 سنة، وكان يتردد إلى الشعر كوالده، ثم رحل إلى الحرمين ودخل عدن وأخذ عن العلامة عبد الله بن أحمد بازمر، و Моعد بن أحمد بافضل، وفي زياد أحمد عن شيخ الإسلام أحمد بن عمر النجدي، ويجيب بن أبي بكر العامري صاحب "مجهة الحافظ"، حج عام 880 وأخذ عن الحافظ محمد بن عبد الرحمن الصاوي. وعاد إلى ترم فأخذ عنه جامعه منهم أخوه خسرو وابن أخيه عبدالله بن شيخ، وعبد الرحمن بن محمد باكر صاحب الفلائن، وغيرهم من آل بافضل، والد بابك، والخفظ، والباعيد.

كان مكرماً للضيوف والأصدقاء، والفاسدين، عنياً إلى ذوي الحاجات والأرامل والأيتام بذول للآمال، وما توفي كان عليه دين دفنه الأمير ناصر الدين بن عبد الله بن بلال.

في عام 888 زار الحرميين وبلدان اليمن ودخل زليع وكان حاكماً محمد

عنصر، ثم سافر إلى عدن، وصادف وقائه السيد عمر بن عبد الرحمن صاحب

الحمراء، بدأني نز باليمن عام 889 فقصده الناس للتزكية، ولازمه الفضلاء، وأقام ق.
وإلى:

1 - أبو بكر (اللقب بالمدني توفي بعمر عام 914 هـ)

بعدن نزولًا على طلبهم، وكان له جاء عظم لدى جميع الطبقات، وزيلع المذكور ميناء الحبشة.

له نظم جمه تلميذه عبد اللطيف باوزير، وذكره الشيخ العلامة الفقيه أحمد بن محمد باجابر في قصيدة له.

آل الميدروس

أسرة فائقة الشهرة العلمية والسياسية والاجتماعية، ضمت كثيرًا من الإفذاذ الذين خدموا العلم والمجتمع واندمعوا في الشؤون العامة، وهم الآن منشورون في حضروموت وجنوب الجزيرة العربية والمحاز والبحار ومناطق الجزيرة العربية والعراق والعند وماليزيا واندونيسيا.

و في رنفانس رينغات وسيميا عدد كبير منهم ينتسبون إلى السيد زين العليم،صاحب تاربة بن أحمد بن عبد الله ساحب الطاقة، وأول من دخل إلى رنفانس على يد الله بن حسن بن عمر بن زين في عهد سلطانها حسن صالح.

وفي ترفنانوس في ماليزيا عدد منهم أيضاً، وسيافي ذكرهم.

وقد أحسنت جمعية الرابط الطلبة باندونيسيا عددهم في جاوة وبعض سومطرة وجزائر أندونيسيا الشرقية، فكان 1057 شخصاً في عام 1358، ولم يتم الإحصاء جميع أنحاء أندونيسيا ومالاييا والفلبين.

95
آل علوي بن الفقیه المقدّم

(بقبة أبناء السيد عبد الله العيدروس) آل العيدروس

۱ - وشيخ (توفي بتريم عام ۹۱۹ هـ).
۲ - وحسن (توفي بتريم عام ۹۱۷ هـ).

(۱) السيد شيخ بن عبد الله العيدروس كان عالماً متفناً، ولد عام ۸۵۰، والشعراء فيه

(۲) السيد حسن بن عبد الله العيدروس ولد بتريم عام ۸۵۰، وتلقى العلم عن أفراد أسرته
وعلاء مدينته، فنُقب في كثير من العلوم، ورحل إلى عدن واليمن، وجاور بركة الكرمة
ستين، وعاد إلى ترم وخرج عليه كثير من العلماء، وأقر له بالترجة الشيخ
الرحمن بن علي المطيري، له أربعة أبناء هم عبد الله، وعلي وعبد الرحمن وأحمد، مدحه
بعضهم بقصيدة مطلعها:

إِنِّي مَسْأَلُ أَحِبَّةِ اِخْبَارَةَ
غِيْبَ يَبْعِث عَلَى الصَّفا وَسِحْابَةٍ
نَفْلًا لِّأَئِنَّ مُنِيَ عِبَادَتُ
وَرْثُ المَعْلُوَمَةِ عَن سَادَةٍ
مَنْ أَعْلَهُ عَزَّةٌ مَسَّدَ بِأَشْبَاعٍ فَنَحْبُهُ، وَمَدَحَهُ الْسُلَّطَانُ عَامِرُ بْنُ عَبْدُ الْوَهَابِ
سُلَّطَانُ الْيَمَنِ بِقَصْدِ مَلْعُومَةٍ
عَرَجَ بَنَا يَا رَاكِبُ الْوَجْنَاءِ
غُوِّ النُّجُومِيَّةِ، وَالنَّافِعَةِ المَضِيءَةِ

۹۷
4 - وعلوي (توفي بتريم عام 875 هـ) (1).
5 - محمد انقرض

أما الشيخ أبو بكر صاحب عدن المتوفى بها في شوال 914 هـ فله ثلاث بنات:

فاطمة ومونظة أم فاطمة بنت عبد الله بن علوي العيدروس وفلانه، وابن هو أحد المشاة، وأمه وأم فاطمة. بنت الشيخ علي عمه، ولأحد ابناه: محمد وعقيل وانقرض الجمع.

= ال ان قال:
واقصد إلى دار الهم فابها
فهناك تنظر بالسعادة والمنى
وهي في 57 بيتا.

(1) لعلوي ابن عبد الله توفي عام 951 هـ، وهذا ابن هو عمر توفي عام 1000 بعدن.
(2) أحمد بن أبي بكر بن عبد الله العيدروس، ولد عام 887 وأخذ عن والده وعلاء عمرو، قدم له العلامة الشيخ محمد بن مبارك بن عبد الله، بن علي بحروف قصيدة:

إذن إنما السعد ضياءًا وم
نبيي ورب غضب كرمل
تبث الكرام كيي الأسما
عجب الحبيب الحبيب الذي
أصيل السعادة لا ينعي
ففآوأوه الغر زهر الوري
وذا عين ائتنا عين الزمان

توفي والده سنة 914 وهو ابن 77 سنة، فقام مقام والده بكل ما كان يقوم به والده، توفي في محرم 933 ورثاء الشعراء، ومنهم العلامة محمد بن عمر مقدر المتوفى عام 930 هـ.

أيام الهيبة إلى قصور
وهم الحرص من جمع ومنبع

98
أما الشيخ شيخ بن عبد الله المعيدروس المتوفى بتريم سنة 919 هـ فله
ابن هو الإمام الفاضل عبد الله المتوفى سنة 944 هـ.
ولعبد الله أربعة بنين:
1- محمد
2- أبو بكر
3- وحسيب
4- وشيخ صاحب أحمد أباد (المتوفى بها عام 990 هـ).

علي المداعة الدنيا الغرور
ولو أبدت له وجهه السوء
خلاوتنا الى الكأس العرير
وعضنت بجر مكرمة زخور
رزيقته على بشر كثير... الخ

= وحشام النهالك والتغافل
فنا يغتر بالدنيا ليب
فغابة صفوها كدر وأفصى
أم تر كيف هند ركن معقد
وروعت الأئمة بفقد شخوص

(1) ولد عام 887 بوادي دمون من أهل تريم، وبعد تلقيه العلم طلبه عمه أبو بكر ال
عدن، وطلب بها العلم، وعاد الى تريم يطلب العلم بها خمس سنوات، وعاد الى عدن
ومكث أربع سنوات، ونزل الحرمين وأخذ عن عائلتها، وتوفي بتريم عام 944.
السيد معين أحمد بن أبي بكر بن عبد الله ولد بتريم وأخذ عن عائلتها، منهم الهدث
محمد بن عبد الرحمن بن شيخ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بلحج، ونهر، وغيرهما. توفي
بتريم عام 918 هـ.
السيد معين عبد الله بن شيخ (935 - 1000 هـ) كان عالماً تقياً معظماً لدى
المجتمع، ممناً الى ذوي الحاجات.

99
أما حسن بن أبي عيينة الصليبي بالهند (1) وهم السيد الفاضل العلامة علي بن عبد الله صاحب سورة التوفيق بها سنة 1131 هـ وذريته هناك وترقيم ومنهم الآن (797 هـ) حسن بن علوي الصليبي شريفاً طيباً متواضعاً ومنهم بالسويري وجاواً والطائف.

1 السيد حسين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس أحد آل الصليبي من ابنه أحمد، وأخذ هذا ولد يترزم عام 1097 هـ وتوفي عام 1048 هـ للثلاثة أبناء: عبد الله بحضور، وحسن باليمين، وأبو بكر بالخند.

2 علوي بن عبد الله بن أحمد بن حسن بن عبد الله ولد يترزم وخرج إلى راية نفي وتوفي عام 1055 هـ.

3 عبد الله بن أحمد بن حسن ولد عام 1002 هـ وأخذ عن علامة عصره، وترقي عليه الكثير من النجاح، وكان عالماً بالناساب مشاركًا في العلوم العقلية، توفي عام 1042 هـ.

4 ومن سلافه علوي بن حسن بن محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الله (1000 – 1055 هـ) فافق نافذ بارع ولد يترزم تلقي عن السيد عبد الرحمن بن علوي باقيه ولازمه، ثم أقام مكة وأخذ عن علمائها منهم السيد محمد بن عمر الحبسي وصاهره بابته، وكان كثير النشري في الدين، ازالت به خلق كثير، له عبارات بلينة ونكات بديعة، كان عابداً صادقاً بالحق، توفي في مكانة المكرمة.
آlm آل عبد الرحمن بن علوى

ومنهم آل عبد الرحمن بن علوى

بن محمد بالحملة.

أما الشيخ شيخ بن عبد الله صاحب أحمد أباد المتوفى سنة (1960 هـ) فله

ثلاثة بنين:

1. أحمد صاحب بروج. انفعض سنة (1024 هـ)

السيد أبو بكر بن حسين بن محمد بن أحمد بن حسين بن عبد الله (68 هـ) ولد برجم وتلقى عن علائخها ورحل إلى الحجاز وتلقى عن علائخها، وبرع فيها تلقاه.

في النطجة الكبرى: آل عبد الرحمن بن علي بن محمد، لا علوى بن محمد (263/32).

وذلك في نطفة الآلهة الكتابة.

وقد عام 699 هـ ترقى وتلقى عن الديع والإمام شباب الدين عبد الرحمن، والشيخ عبد الله بن محمد باقي مصنف الفلاحة، ورحل إلى اليمن، ودفن بالحجاز عام 693 هـ مع والده. وعند الولدين، ثم جمع عام 692 هـ وجاء برجم بكلا الكرمة ثلاث سنوات يتنبى من علم علائخها في فنون مختلطة، ودخل زبيد والشجر، وأخذ عن أكابر العلماء فيها. ورحل إلى الهند عام 697 هـ وانتحله به الوزير واع المليك بأحمد أباد، وأخذ عنه الكثير من طلاب العلم وخرجوا به، منهم أبوه عبد الله، والشيخ الجليل عبد القادر، وعبد الله بن محمد عبد الله، وعبد الله بن علي صاحب الوهذة، والشيخ أحمد بن علي البصري. والأديب عبد الله بن أحمد بن فلاح، وأبو محمد محمد بن أحمد الفاكه. والشيخ أحمد بن عبد الله السندي.

له مؤلفات منها: العقد النبوي والسر الصئفوي، وقد ترجم إلى عدة لغات، واللغة العبرية وشرح مطوية في العقائد والهيئة المحددة، له ديوان. أثني عليه الكثير من العلماء، وأذنوا فيه قضاءه هو أبو بكر، ومحمد، وترجم له الكثير من فضله. توفي بأحمد أباد في رمضان 690 هـ عن عمر 71 سنة، ودفنه إمامته بالله 38 سنة.

أحمد بن شيخ بن عبد الله بن الشيخ (649 هـ) ولد برجم وصحب الأكبر، ورحل إلى والده أحمد أباد، ثم إلى عباس، وأخذ عن علائخها، وعاد إلى برجم ولازم السيد. أحمد بن حسين العيدرس ورجع إبنه فاطمة، ثم عاد إلى والده بأحمد أباد عام 671 هـ. وبعد وفاة والده انتقل إلى بروج وتوفي بها عام 1024 هـ.

102
(1) في المشرع أنه توفي سنة 1048 هـ، وأخذ أباد ترجمته بعد هذا، وفي السنة عام 1045 هـ.

(2) عبد الله بن شيخ ولد بقم عام 1455 هـ وشمر عن ساعد الجد في الطلب، ثم رحل إلى والده في أخذ أباد عام 1466 هـ وزار الحرمين وأخذ علائمه، كان عامًا كريمًا ذا جاه واسع، وتولى النقلة، وخرج به جمعة عالياً. من أثره المبتدأ، مسجد الأدرار ومسجد النور، وبنى بقرب مسجد النور سبعة لآراء المارين وغرس في عين شيوخ الشيخ أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن، والشيخ حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بلجاح، والشيخ أحمد بن عبد الله بن عبد النبي، والسيد عبد الله بن محمد بروموت، والشيخ حسين بن عبد الله العدنان، والسيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، والقاضي أحمد بن حسين بلقينه، وعبد الرحمن بن رفيق، وأبو بكر بن علي خرد، وعين.

(3) السيد عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن عبد الله العيدروس (1478–1434 هـ) ولد فالله من أم هندية بشتة إبماء من بيت الملك مشهورة بأعمال الهجر، وتوفيت والدته في رمضان 1010 هـ وكانت ذات إطاعة وعلم تقت نعائم. ثم أخذت في نشر العلم، تفرز السيد عبد القادر لتحصيل العلم وتنثنى عن جمعة من العلماء في مختلف الفنون، كما تلقى عنه الكثير من العلماء، جميع كتبة كبيرة، كان وجيهاً له مقام مرموق عند العلماء والوجهاء.

له مؤلفات منها: الحدائق الخفيرة في سيرة النبي محمد وأصحابه الأشربة، وأغاني الحضرة المزوية بعين السيرة الوثيقة، والمنتخب المنتصب في أخبار مولد المصطفى، والمنتهاة إلى معرفة العراج، والأنبوز الطفي في أهل بدر الشريف، وأسباب النجاة والنجاح، والدور الشام في بيان المهم من علم الدين، والحوائج الرشيدة على المعرفة الوثيقة، وعند الآلهة فضل الكمال، وحكم المفيدة تأتي على ت_ascii
فالمشير الفاضل الكريم عبد الله هذا المتوقي بقلم في السجود في صلاة العصر ليلة الجمعة سنة 1019 هـ (2) له ثلاثة بنين:

أخبار أهل القرن العاشر، وهذا الكتاب طبع بالعراق بطبعة الفرات عام 1353 هـ (1934 م) وقرأ تأليفه العلماء من الهند وحضرموت وغيرها، ومن شعره قوله:

أني ما شمله لآل معبد ومن مذهبه حب شيعته
ومن مراتبه في الشيخ عبد بن علي بن محمد بن إبراهيم السعدي الشهير بالهادي اليمني
عام 1322 هـ تقصيدة منها قوله:
فشع باللغة، ورفهته واعجبها لي من جليل حام.

104
آل علويين الفقيه المقدّم
آلประจำون

( أبّاء عبد الله بن شيخ عبد الله )

الأول: الإمام العلامة محمد صاحب «إيضاح أسرار علوم القريبين» المتوفي بسورية سنة 311 هـ (وله ذريعة هناك) (وهذا الكتاب طبع مراراً في الهند ومصر)
والثاني: الإمام العلامة شيخ (بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله) مصنف السلسلة المتوفى بالهند بالذكرين سنة 1411 هـ (2)

(1) من عقبه ابنه السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، ويلقب بالسفاق (888 - 531 هـ) ولد بتريم ونشأ بها، وتلقى بين علقائها، منهم الشيخ محمد بن حكم باشتيه، والشيخ عبد الرحمن بن شهاب الدين، ووجه السيد عبد الله بن شيخ العيدروس، وعمار بن زين العبادين، وعبد الله بن إسماعيل بأفضل وغيرهم، وبرع في العلوم التي تلقاها في 14 سنة، وقام مقام عمه على زين العبادين بمنصبه بعد وفاته، ودرس وانتفع به طلب العلم، وتخرج به الكثير، منهم السيد أحمد بن عمر البيني، والسيد سهل بن أحمد باحسن، وعبد الله بن أبي بكر الخطيب، وعبد الرحمن بن محمد بارضوان، وعبد الله بن أبي بكر باجمان، وأبو بكر بن محمد باعسون.

(2) ولد عام 136 هـ بترزم، وبذل رسمه في تحصيل العلوم، ورحل إلى الشام واليمن والحريم عام 142 هـ وأخذ عن علقائها، وبعدن والهند عام 125 هـ وانتصل بالوزير عنبر والسلطان برهم نظام شاه، والسلطان عادل شاه، انتفع به خلق كثير، كان محبباً سمحاً، ألف كتاباً منها السلسلة، ثم رحل إلى دولة أباد وفيها الوزير فتح خان ابن الملك عنبر، وتوفي بها.
1 - عبد الله توفي برباط الزبيدي سنة 1090 هـ، فعقب
2 - عبد الله أيضاً، الأشريف القائم بالشجر المتوفى بها سنة 1076 هـ (وعبد
الله هذا) له ستة بنين:

1 - الشيخ لم يذكر له عقب
2 - وهب بن عقبة بالصير
3 - وأحمد، لهعقب قرب سورت
4 - وأبو بكر، له إبن واحد هو محمد
5 - عمر جد آل بن عمر بالشجر

ومنهم الآن (1307) السيد الشيخ بن عمر بن
شيخ高频أ عفيفاً مكثوف البصر آل عبد الله بن جعفر
(ومنهم) بالله وسور وفولو فينانغ

6 - محمد، جد آل عبد الله بن جعفر

وفقت يقت وينقع بلانه وجوا" (1)

أبو بكر بن محمد بن جعفر بفاليسبانغ
ووفق يقت وينقع
والله يكرين محمد بن جعفر

بالرملة وجوا" (2)

(1) محمد بن عبد الله بن الشيخ، العلامة الجهاد، ولد برم عام 970 هـ وتوفي عن والده،
وكان جده الشيخ بن عبد الله في أحمد أباد فاستدعا، فثار في عام 989 هـ وتلقى عنه
عدداً من العلماء، ولا يتوفر جده عام 990 هـ قام هو مصطفى جده للشفق العام، كان ينقى
علي من كان ينقى عليه جده في الهند وحضرموت ثم ارتحل إلى سورت، وكانت له
حالة بسطحها، ومن سخائه أنه كان ينقى أكثر ما ينتمي، فترتكب عليه الآذان،
و الوقاية عام 101 هـ وبني الخواجة زاهد بقبة مسجداً وبركة ماء وأوقف عليها

(2) 106
العلوي بن الفقيه المستقدم
آل العبدروس

والثالث: زين العابدين(1) بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله) الإمام
الفاصل نقيب السادة المتوفى سنة 1041 هـ
له أربعة بنيين، ثلاثة انقرضوا.

1) السيد زين العابدين نقيب السادة (984 - 1041 هـ) ولد بترم وأخذ عن أساتذة أعلام، منهم والده، والشيخ زين بن حسين بافضل، والسيد عبد الرحمن بن محمد بن عقيل، والشيخ محمد بن إسحاق بافضل، والسيد عبد الرحمن بن علي باحسن القارة، والسيد عبد الله بن محمد بروم وغيرهم.

تخرج به جاية من العلماء، منهم إبنه جعفر الصادق، والسيد عبد الرحمن السلفي، السيد عبد الله بن أحمد العيدروس، والسيد عبد الله بن أحمد العيدروس، والسيد حسين بن عبد الله الفصين، والشيخ عبد الله باسل بافضل، والشيخ أحمد بن عبد الله بافضل الشهير بالسعودي، والشيخ عمر بن أحمد باسرائيل وغيرهم.

كان السيد النقيب خياراً بأمور كثيرة وعلوم مختلفة كالزراعة والطب، وكان السلطان عبد الله بن عمر الكحري يعتمد عليه في أمور البلاد، فكان حرضاً على الدفاع عن دولة آل كثير بالرأي والتدبير والكاتب.

كان سرياً جواداً ذا وجاهة، يخدم العباد ويسعم المحتاج، ندى الكف، وكثيراً ما يقف جانب المظلوم أو المتوكد الحظ، فله من عظيمة على أعناق الناس، وإذا وقع أحد في بلة بادر إلى دفع الاري عنه، وإذا ابتلع شخص بشيء من فضاد أو غنم سارع...
والرايع: مصطفى بن زين العابدين بن عبد الله بن الشيخ بن عبد الله بن الشيخ بن عبد الله.

ولما استولى الإمام اليمن الحسن بن القاسم على اليمن وكتب لسلطان حضروموت وأعباها كنتاً بدعومه إلى الطاعة فكان التقيب على زين العابدين من أجاب خطابه في رسالة طويلة بلغة بدأها بقوله: الحمد لله الذي رفع منار الدين بالأئمة الحادين المهتدين، وقطع دابر الملحدين بحثه النذالين; إلى أن قال - وبعد فقد وقف على الكتاب المشتق على العجب النجاح، الواسطي من لدن السيد الشريف النسيب ذي الهد الأثر والفضل الآمن الحسن بن القاسم رفع الله تعالى به الدين قولاً وفعلاً، وعمله ما يكون له أثرًا، وحقق لنا به الصفة الممدوحة في اسمه، كما حقق القلب، وسلك به النهج العالم إلى أنفر الرتبة إلى أن قال - أما ما حدث به الباري جل ولا من التنبيه والعقل وتشبيه وتفتي الاضمر والأسئل، وغير ذلك من النقص والمحال، وجعل به من صفات الكمال والجلال والإحسان المواضيع والفضل، وسائر صفات الكمال، ثم ما تلى به من الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم المقرد المقرب لديه، ثم ما تلى به من الذكر الجميل على ذوي الفقار الجليل، أهل بيته وأصحابه، وأنصاره. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأرضاه، وجعل مقعد الصدق عليه متبوعًا، وشواه، فقد قام السيد في ذلك كله بما يتوقف عليه صحة الإسلام ويعتبر فرضه على الخاص والعام...

وهذه طويلة بلينة أثبتها صاحب الشعر من ص 220 إلى ص 226 ج 2 ط 101. 1426.

ولا توفي أي الناس من كل صور، ومنهم السلطان عبد الله بن عمر من سبون، وصلى عليه ابن أخيه عبد الرحمن السقاف الميدروس.

(1) السيد مصطفى كأبيه في الفضل والجود والبذل والساحة، تولى النقابة بعد والده، وتوفي عام 1111 هـ.
ال العليوي بن الفقيه المقدّم
آل العيدروس

1- الإمام العلامة زين العابدين (بني مصطفى بن زين العابدين)
تلميذ الحبيب عبد الله الحداد. المتوفى بتريم سنة.

(1) الإمام زين العابدين (1055 - 1137 هـ) بتريم بن مصطفى المتوفى عام 1137 هـ.
زين العابدين النقيب بن عبد الله بن شيخ، كان ذا شخصية مروقة. رحل إلى سوري
بادل ولزم السيد العلامة علي بن عبد الله بن أحمد العيدروس متقلباً عنه، وتزوج
بنت أمير المدينة. وكان كريماً سخياً بفيه المحتاجين وتساسي الأيتام والأرامل وغيرهم.
ولا توفي والده بتريم عاد وأسرته فاستقبلته تريم استقبالاً عظياً، وانتفع الحبيب
عبد الله الحداد، وشاد المساجد والمقامات المبجلة وأوقف عليها خلقاً، واعتقل الأرقاء
والآتاء، وأوقف لهم أوقافاً يكفي لهم طعامه مدى الحياة، وقد مدبه الكثير من العلماء
والشعراء، منهم الشيخ تاج الدين المتوفى بصلة الكبرتة. وهاجر إلى دوعن نحو هفتين،
ثم عاد إلى تريم بإشارة شيخه الحداد.

ومن آل العيدروس الذين عاصروا الحبيب عبد الله الحداد: عيدروس بن علوي بن
عبد الله، وشيخ بن عيدروس بن محمد، وعيدروس بن حسين بن أحمد، وعلوي بن محمد
منصب عدن آل العيدروس.
110

(1) السيد جعفر الصادق بن مصطفى بن علي زين العابدين بن عبد الله بن الشيخ (1084 - 1142 هـ) كان عالماً ورعيًا، زار الحرمين ورحل إلى سورت، وله في كل مكان طلاب، وذهب إلى داربور، بعد أن ناهض أمير سört لظلمه، ثم حدث حرب بين السلطان بهادرخان أحد ملوك الهند وبين أمير سört فانكسر جيش سört وقتل أميرها، واستولى بهادرخان على سورت، فعاد جعفر إليها، وأكرمه السلطان بهادرخان.

كان السيد كريباً جواداً، منزله مأوى الفاضلين، توفي في سورت ودفن في صحن داره، له مؤلفات منها: كشف الوهم عما غمض عليه الفهم، ومعارج الحقيقة شرح على موضع للعلامة السيد أبو بكر بن عبد الله العيدروس، والفتح القدوسي في النظم العيدروسي، وعرض الأثري شرح أحدث تلاوت الشيخ عمر بالخرمة، والحكم العلمية، ورسالة في علم الفقهاء، واتفاقيات الرقفي في معارج التلقي.

(2) السيد شيخ (1090 - 1157 هـ) بن مصطفى، ولد وتوفي بتربم، ربي في أحضان العلم، راضعاً أفواه المعلم في حياة نعمة، ورحل إلى الهند وأخذ عن علمها، منهم السيد عبد الرحمن بن مصطفى، ولم توفي رئاه الشعرا، ومنهم السيد شيخ بن محمد آل شهاب الدين، والسيد العلامة عبد الرحمن باهارون.

السيد شيخ بن عيدروس بن محمد بن عيدروس بن شيخ بن مصطفى بن علي زين العابدين (1366 - 1423 هـ) ولد بتربم وتلقى عن علماء أفاضل، وترقي في العلم حتى سبتت أبادته، واتسع غاربه، كما تلقى عنه علوم تخرجوا عليه. وهو والد السيد العلامة عبد الباري، بن شيخ الذي تخرج عليه وسار على هديه، وانقطع به عدد من الطلاب في تربم، أفاض واستفاد، وتوفي عام 1388 هـ وقد جمع كلمته السيد محمد بن حكيم بن زين بن محمد الهادي في كتاب ساه دمجة النفس في بعض كتاب المحبوب عبد الباري بن شيخ العيدروس.
آل علوي بن الفقيه المقدّم
آل العيدروس

له (إي السيد شيخ بن مصطفى بن زين العابدين بن عبد الله بن شيخ)
أربعة بنين:
1 - صادق، عنقرض
2 - وأحمد، عقبه بارض الملاليو
3 - عيدروس عقبه بن تريم
4 - مصطفى (1110 - 1164 هـ) عقبه بن تريم
ومنهم حفيده الفاضل ع sid الرحمون بن محمد (بن عيدروس بن شيخ)
المتوفي بها سنة 1290 هـ
ومنهم ابنه العلامة عبد الرحمن (1) بن مصطفى المنقرض بصر سنة

(1) السيد عبد الرحمن (1136 - 1192 هـ) بن مصطفى المتوفي عام 1174 هـ بن شيخ
المتوفي عام 1157 هـ بن مصطفى بن علي زين العابدين بن عبد الله بن شيخ، تلقى علمه
وأدبته في ترم عن أكابر العلماء، منهم جده العلامة شيخ، والسيد العلامة عبد الرحمن
بن عبد الله بلغفيه، والسيد شيخ بن جعفر باعوب، والسيد عبد الله بن جعفر مدرر.
كان موهوبًا وهو في شرح شبابه، فصار في عداد العلماء النابغاء، رحل إلى كثير من
الأقطار، إلى الهند والجهاز ومصر وفلسطين وسوريا وتركيا واليونان، وفي مصر طاف
اًغتاء الصعيد ست مرات ودميات ثمان مرات، وانتقل هو وأسرته إلى مصر عام

1174 هـ.
1192 هـ عن ابن منقرض أيضاً (1) من مصطفى بترنقاو وجاوا،
ومنهم آل محمد، وأي زين إبنا حسين بن مصطفى بترنقاو وجاوا،
ومنهم آل محمد بن حسين
الذي الأديب حسين بن أحمد بن حسين
المتوفى بالجديري برم سنة 1275 هـ

له كثير من الفضيلة، منهم ففي زيبد العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهل،
والسيد سليمان بن مهبيل بن عمر مقبل الأهل، والسيد محمد مرتضى الزبيدي، والشيخ
عبد الرحمن الجربيري وغيرهم من علماء القاهرة. فنيل السيد محمد مرتضى الزبيدي صاحب
تاج الأفراح شرح القاموس (1145 - 1205 هـ) جمع أساليبه في كتابه "النفحات
الفنوية بواسطة البضعة اليدوية" وقدواه النيفة في أصول أدلة منذهب أبي
حبيني، فوافق فيه الأئمة السنة، وغيرها.
وكان للسيد عبد الرحمن مكانة محترمة لا ترد له شفاعة، توفي بمسلة الغريب من قلعة
الجبل بالقاهرة، ودفنه بجوار السيد زيد بن فاطمة الزهراء.

جاء ذكره في دعع اليوسف، وتنميم الأساطير، وتاريخ الجربيري، نسبة إلى جبرت
باللبنية، وكانت بها سلالة عقيل بن أبي طالب، وبسبب أن أقاموا بها دولة إسلامية، ثم
تكررت الاستمات الإلكترونية في القرن 12 م وهي سمع عرفت بالطراز الإسلامي
(السيد علوي الحداد).

للسيد عبد الرحمن مؤلفات تجاوزت الأربعة والخمسين، منها: مرآة الشمس،
وقف الزهرة من روض المخلوقات العشر، والترقي إلى الغرف، وكم السلف، والخليج، وتفنن الموارد في فضل آل البيت الظاهر، واحتفال الجبل في علم الخليل،
وتناسق الفصول المتصلة من ثرات الوصول، وذيل الشرع الرازي، وحاشية على احتفال
الذاهب، وأغاث السادة الأشراف من كلم سيدي عبد الرحمن باحسن السماق،
ونفحة البشارة في معرفة الاستغاثة، شرح العلامة الشيخ محمد بن الجوهري المصري،
ومع لطيف في اسم الجنين في الفن شرح أبو الأنواع ابن وفاء المصري، وتنشيف السمع
ببعض لطائف وضوء شرح الشيخ عبد الرحمن الأهليفي المصري في شرحين
مسبطين، وله ديوان شعر مطبوع.

(1) مصطفى بن عبد الرحمن بن مصطفى له كتاب "فتح المهر من القدوس في مناقب سيدنا
النبي عبد الرحمن بن مصطفى الميدروس.
(2) انظر آل الميدروس في ترتناو.
آل علوي بن الفقيه المقدَّم
آل العيدروس

(الثالث من أبناء السيد عبد الله العيدروس)
وأما الشيخ الإمام الحسين بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر السكران المتوفى بترم سنة 917 ه فلله ابن:
هو السيد الفاضل أحمد المتوفى 928 ه (1)
ولأحد هذا إبنان:
1 - محمد
2 - عبد الله صاحب الطاقة (توفي بترم عام 1025 ه)
فأما محمد المتوفى في سنة 1012 ه فلله ستة بنين:

(1) السيد أحمد بن حسين بن عبد الله العيدروس، ولد بترم وتلقى عن أبيه وعمه الشيخ بن عبد الله، ومحمد بن عمر مجرق، وعمر بن عبد الله باشيبان، ومعروف باجاه، وعمر بن عبد الله باخترمة، ومحمد بن علي جحده، له طيلة تخرجوا على يده، كما له تأليف منها كتاب بالإرشاد، وترجم والده وأساتذته. كان باذلاً جهده وجهاه في خدمة العلوم واللاصقان إلى المتاحين، عابداً ناسكاً، وسنة وفاته في الdüر 968 ه ولله 978 ه. رثاه الشيخ بن عبد الله العيدروس بقصيدة مطلاة:

تفضى تفضي حكمها الأقدار
والصفو تحت بعده الأقدار

113
1 - علوي
2 - وحدين (1)
3 - وابو بكر
4 - وأحمد
5 - وعلي
6 - وعبد الرحمن

(1) في الشرع وفي الشجرة الكبرى ج 2 ص 174 أن لهنين بن محمد بن أحمد عقب:
1 - أبو بكر بن حسين، بلقب بالضرير، ولد بترم عام 997 ه وهو تلميذ عن طلائهما ورحل من مكة المكرمة وانصل بطلانها، وتولى التدريس وانتفع به الناس، من تلاميذه صاحب الشرع الذي لازمه عشر سنوات، توفي بمكة المكرمة عام 1088 ه.
2 - وعلي بن حسين

وفي الشرع جاءت ترجمة السيد أبي بكر بن أحمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ، صاحب دولة أباد بالهند، أنه ولد بترم وتوفي سنة 1040 ه بدولة أباد، وكان السلطان ناهيمان ممنولاً به.

114
ولا عقل يبِت الفقهِيَه المقَمَه
آل العيدروس

وأما علي (بِن محمد بن أحمد بن حسين بن عبد الله العيدروس) فله

إبنان:

١ - محمد. عقبه بالمعيقائب قرب شجام

٢ - وحسين، له سنة بنين:

١ - عمر بكر صاحب المقام والجاه في جاكرتا (١) (بِن عبد الله بن حسين بن علي بن محمد بن أحمد بن حسين بن عبد الله

٢ - وأحد، عقبه شجام، ومنهم السيد الفاضل الفقيه المجتهد

حسين بن عبد الله بن حسين المتوفى بِكَة سنة ١٣٩٨ هـ (وله

عقب يجاو ولالي)

٤ - وعلي، عقبه بلاير

(١) حسن بن أبي بكر توفى ودفن في مكان يعرف بـ "لوارباتانغ" بِجاكرتا القديمة توفي عام ١٧٩٨ م (١٢١٣ هـ) بجانب المسجد، ذكره فرنديرغ في كتابه "المستوطنات العربية" المطبع عام ١٨٨٦ م (١٤٧٣ هـ) فالسيد حسين هو ابن أبي بكر بن عبد الله بن حسين

بن علي، وأقرب الموجودين إليه هو سلالة أحمد بن حسين بن علي.

١١٥
5 - محمد، جد آل أحمد بن عبد الله شرم وبهام وجرا
6 - وبرع (وملايبر)
وأبو بكر له عقب بشام والمعتاج. انقرضا. بقي عباس بن
عبد الله بجاوا
وأما عبد الرحمن بن محمد (بن أحمد بن حسين بن عبد الله العيدروس) فله
ابن واحد.
هو السيد الإمام محمد المتوفى بترم سنة 1112 هـ

ولحمد إبنان:
1 - أبو بكر والد الشريف الورع الزهاد محمد بن أبي بكر المتوفى
بترم سنة 1264 هـ عقب انقرضا بترم وجد آل حسين بن أبي بكر
الأبي وبكر
بماقوع وفليسان
2 - والثاني عبد الرحمن الشريف العلامة صاحب كتاب "الدشته"،
المتوافق بترم سنة 1133 هـ، له ثلاثة بنين انقرضا عن عقب قل وانقرض
والرابع هو أحمد صاحب الحرم قرب شام، وعقب أحمد بالحزم وجاوا
ومنهم الآن (1307 هـ) بالحزم عيدروس بن حسين بن أحمد شريفا فاضلاً
ذا صدارة.

(1) محمد بن الرحمن بن محمد بن أحمد بن حسين بن عبد الله، ولد بترم واب ك على طلب العلم
وأخذه الشيخ عبد الله بن أبي بكر الخطيب، ومحمد بن أحمد باجيري، والسيد سهل
بن أحمد باحسن وغبرهم حتى تنقضت له أكامل المعارف وأجيز له بالتدريس وخرج على
بدية كثير، وكان منزله منصداً بترم.

(2) عبد الرحمن صاحب الدشته (1070 - 1112 هـ) بالحزم، كان واسع العلم، تلقى عن
كثير من العلماء، كما تلقى عنه عدد من الطلاب أُتوا من كل مكان، منهم السيد
عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه.

وكتاب المدشة يشمل على عرف العلم والمسائل والمواد السياسة
والاجتماعية والتاريخية ورحله إلى الحجاز والعراق وغير ذلك. وله رسائل متنوعة
وكان مشاركاً برهان العلم كالشيخ حسين بن علي بن محيي بن عمر بن أحمد العجيمي المكي
المدني عام 1088 هـ.

116
والآم المصري عبد الله صاحب الطاقة بن أحمد حسن المتوفي
بتاريخ سنة 1425 ه فله أربعة بنين:
1 - أبو بكر
2 - عبد الرحمن
3 - وأحد

(1) السيد أحمد بن عبد الله بن أحمد (1635 - 1774 ه) كان عالما حافزا ذا مواهب في
علوم كثيرة، هاجر إلى الهند حيث كان خاله السيد جعفر الصادق بن علي زين العابدين
العيدروس بدينة سرط، وقد تلقى حتى توفي عام 1474 ه ثم رحل إلى حيدر أباد
وكان، ولده بثامين وتوفي بها، له مؤلفات وأشعار.

اما السيد جعفر الصادق بن علي زين العابدين (967 - 1064 ه) فهو ناشر العلم
في دكن، ودرس اللغة الفارسية وترجم إليها كتاب «المقد النبي» للجده الشيخ
بن عبد الله، كان جامعاً لكثير من العلماء، ولما عاد من الحج استقبل أعمام استقبال في
ترم، ثم سافر إلى الهند لدى عمه محمد بن عبد الله العيدروس بدينة سرط، وفي دكن
بباحث علماءها وحضر حاملا دكان السياسي فأعجب به الجميع، وأعجب به الأمير عنبر
فطاب بقاء ليستفيده منه الناس، ففيما توفي الأمير، ووجد من ابنه فتح خان كل
عطف، ولا توفي عمه عاد هو الى سرط، وبا توفي، كان نابغة في العلوم الدينية
والعربية والحساب والفكه، له مؤلفات وديوان.

117
وعلوي، صاحب نبي (توفي برم عام 1055 هـ)

أما أحمد (بن عبد الله صاحب الطاقة) فله ثلاثة بنين:

1 - عمر، له ابن: علي

2 - محمد، ذريته بلاير

3 - والثالث السيد الفاضل علوى (بن أحمد) صاحب تاریخ المتوفی بها

سنة 1119 هـ (1)

ومن ذريته: آل عمر بن زین بداربة وجاوا

آل عمر بن زین
(وبالي والهند ورنغات)

وآل جعفر بداربة

والهند وجواوا

وآل محضار وحسن، بداربة وجاوا آل محضار

والهند

وبالي والهند

وال علي، بالاحساء

وآل حسن بـالهند

بـجـافور. وآل عيروس

بـلـیر (وجاوا)

وآل أس bilder (وJAOWA) (بن أحمد بداربة

ودوا، والهند)

 آل أس bilder

من شيوخه والده وابن عمه عبد الرحمن السفاف العيدروس، وابو بكر بن عبد

الرحمن آل شهاب الدين، وزين بن حسين بفضل.

(1) كان السيد علوى بن أحمد معاذًا للجعب الحسن بن عبد الله بن علوى الحداد.

(2) السيد أس bilder بن أحمد، كان من شارك في تكوين اقامة السلطة الكبيرة ببسة عشر

الف ريال عشاو التي كانت هذه الريالات ممولةً بها في جنوب الجزيرة العربية،

فكان هو من ضمن عدد من السادة الطلقين الذين ساهموا في اقامة هذه الدولة، ومهم

عمر بن علي الجندي، وعبد الله بن عمر آل بخي، وحسن بن علوى السفاف وغيرهم.
أما الشيخ الفاضل علوي صاحب ثي بن عبد الله صاحب الطاقه المتوفى برم سنة 55 ه فله ثلاثة بنيين:
1 - حسين
2 - عبد الرحمن
3 - وحسن صاحب الريضة
أما حسين (بن علوي بن عبد الله) فمن ذريته
السيد المجذوب حسين بن عبد الله بن علوي صاحب المقتب بثبي
العلي بن حسين
عال علي بن حسين بالابر
عال عبد الرحمن بن علوي
عال عبد الرحمن بن علوي بشي
ومنهم السيد المتواضع محب الخير عبد الرحمن بن عمر بن أحد المتوفى براغ قافلًا من المدينة سنة 1299 هـ
و(منهم) بجاوا

(1) في الشجرة الكبرى هو حسين بن عبد الله بن حسين بن علوي صاحب المقتب توفي عام 1255 هـ (ج 3 ص 131).
والعلوي بن محمد بالقلطب، وهم مناصبها وأولاء أمرها.
ومنهم الآن (1307 هـ) محمد بن علوي محب العلم وأهله.
وأما عبد الرحمن بن علوي فن ذريته.
والعلوي بلابر.
وأما حسن صاحب الريضة بن علوي بن عبد الله فن ذريته.
حسن وعمر إبراهيم حسن، عقبها بالريضة وجاوا.
(والمحجاز).
والجديد.
والأحمد.
والعلوي بن عبد الله بالصومعة وجاوا.
والعلوي بن عبد الله.
(المحجز)}}
والعلوي بن عبد الله النافذ عبده بن علوي بن عبد الله بترم، له ذريه مباركه.

(1) وابنه السيد عصر بن عبد الرحمن بن علوي؛ ولد بترم عام 1381 هـ، تلقى علومه من علماء ترم ودومن ودوعن وعد، من شيخه والده، والدادة محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بلقائه، وعمر بن حسين بن عبد الله الحداد، وعلي بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين، وأحمد بن عبد الله الكاف، وشيخ بن عبده بن محمد العيدروس. وفي مكة الكرمة عن السيد حسين بن محمد بن حسين الحبيشي، وعن السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين الشهور، والسيد عبده بن عبد الرحمن بن محمد الحبيشي، والسيد علي بن محمد الحبيشي، نعور، والسيد أحمد بن حسين المطلش محضرة، وانتفع به عدد من طلاب العلم في حضرموت والمحجاز وجاوا. توفي عام 1348 هـ بترم.
ومنهم أخووه عبد الله البصير، له دربة في الإصلاح، بالصومعة
والملقب ٌدعى بوجانغ كان حاكما في كوجينغ - سراواك (ماليزيا).
(1) في الشجرة الكبرى ج ٢ ص ١١٤ أنه انفرض.

امارة كوبو

كوبو منطقة في كبرى جزائر إندونيسيا هي جزيرة بورنيو التي تسمى الآن كاليمنتان
Kalimantn

تولى هذه الإمارة عام ١٢٨٩ هـ (١٧٦٦ م) السيد عيدروس بن عبد الرحمن بن علي
بن حسن صاحب الريضة بن غلي صاحب ثي.... الخ
٢ - ابنه محمد بن عيدروس ١٢٨٩ هـ (١٧٦٦ م)
٣ - ابنه عبد الرحمن ١٢٩٤ هـ (١٧٧١ م)
٤ - الشريف اسماعيل بن عيدروس ١٢٩٥ هـ (١٧٧٢ م)
٥ - حسن بن عبد الرحمن ١٢٧٧ هـ (١٧٥٤ م)

هذا ماعلمنا عنهم

وعلمنا أن اليابانيين عندما احتلوا جزائر الشرق عسكريا في الحرب العالمية
الثانية قضاوا على هذه الإمارة وافراها فقط، كما قضاوا على سلطنة الجاده آل القدري
في فوتيانق، وعلى إمارات ماتت وعاقت وابنها.

وآخر أمراء كوبو هو الشريف صالح بن عيدروس بن عبد الرحمن بن علوي
العيدروس الذي أعدم مع من اعدم من كبار السلمين والشخصيات المرموقة والملائمة
والإمارة، في عام ١٣٦٢ هـ (١٩٤٣ م).

ولم تعلم مدافنهم، لأن الذين حفروا فيهم الجماعية هم السجناء، فاعدم السجناء
مع الضحايا ودفنهن معاً.

ومن ينسب في الوقت الحاضر إلى هذه الأسرة السيد يوسف بن عبد الله العيدروس
اللقب ٌدعى توانكو بوجانغ كان حاكما في كوجينغ - سراواك (ماليزيا).
آل علي بن الفقيه المقدّم
آل العبّادرون

الرابع من أولاد العبّادرون: علي بن عمرو بن عمرو متوفٍ سنة ٨٧٥، له ابن:
عبد الله وعبد الله ابن هو الإمام الكريم عمر (١) القائم بنصب جده أبي
بكر العدّ وابن عباس. ولله ثلاثة بنين:

١ - محمد (٢) عقبه بأبيين وعدين

٢ - وأحمد

٣ - والثالث العامل العام أبو بكر المتوفٍ بترم سنة ٨٨٥ توفي في أحد
المتحجى (أو المحتسب) بن علي المتوفٍ ببور سنة ١١٤ هـ

ولأحمد إبنان:

١ - أبو بكر، له عقب ببور وظهار وجاوا

(١) في النجية الكبرى ج ٢ ص ٢٥: "هو عمر بن عبد الله بن علوي بن عبد الله العبّادرون.
ولده بعد وجد في الطلبه حتى برع في العلوم، تلقى عن كثير من الأساتذة، ولم توفي
أخوه عمرو، قام مقامه في المنصب وتوفي وقد جاؤه السبعين عام ألف من الهجرة.
(٢) أحمد بن عمر بن عبد الله بن علوي بن عبد الله، ولد بترم وطلب العلم بها ورحل إلى
الوالده بعدن، وأخذ عن علمائها، وقام مقام والده بعد وفاته. كان يكرم الشيف ويؤوي
المحتاجين والمقطعين، توفي عام ١٠٩٣ هـ."
س - وعلي، له ابن هو الفاضل المتقن عبد الله (بن علي) بن أحمد
الموف ببور سنة 1145 هـ.
(عبد الله بن علي) هذا) له ثلاثة بنين:
1 - علي، جد آل علي بن سالم، صلى الله عليه وجعل
قبر بور، وببور وجاوا (1)
آل علي بن سالم

(1) منهم السيد العلماء الصدر علي بن عبد القادر بن سالم بن علي بن عبد الله بن علي
بن أحمد بن علي بن أبي بكر بن عمر بن عبد الله. مولده في الصليبة بقرب بور عام
1292 هـ. ولقى العلم عن علامة تزامن وغيرها، وأقام مكتبة زمناً طويلةً يأخذ من عالائها،
وأقام بعصر عامًا كاملًا عام 1318 هـ من هنا إلى الأزهر، حتى نزغ وقد ساعد ذكاؤه
ومأهله حتى حفظ كثيرًا من المتنون، وبعد وفاة أخيه عيدروس بن عبد القادر عام
1344 هـ تولى هو القلم الذي كان لأخيه بعد أبيه، ومن أعمال المنصب عادة الإصلاح
بين الناس وأكرم الصيف، واحترم الفن بين الفناء الصلحة، وتوفٍ في عام 1364 هـ.
ودفنه في بور. له مؤلفات منها شرح النحو السبوي في النحو، وشرح عقود الجبان،
وشرح الشمسية في المنطق، وتعليقات على جمع الجوامع في أصول الفقه، وهو متقن جداً
في علم الشرع والأئمة وغيرها. إنه شاعر جيد، وقد يجري على سنين السابعين في الشعر
فبدأ بالملقي ثم أخذ في حسن التخلص إلى المديح، ان كان مدحاً.
ومنهم السيد الفاضل المتواضع عبد الله بن علوي المتوفى بها 
سنة 1374 هـ

Terengganu

آل العيدروس في ترنتانو

كتب محمد بن أبي بكر خريج جامعة ملايا قسم التاريخ عام 1974م في السيد
عبد الرحمن بن محمد العيدروس الملقب توكيتوبانوه توكاو توكوناه، في ماليزيا، نقل عن مصادر كثيرة ملخصه ما يلي:

أن للعرب في جنوب شرقي آسيا مكانة ميزة خاصة لمستواهم العلمي في الدين وعلى
الخصوص سلالة السادة العلوين المنتسبين إلى رسول الله ﷺ. واسرة آل العيدروس في
ترنتانو تتمتع باحترام عظيم، ويعتبر أن أول وصولهم كان في القرن الثاني عشر، بناة
عند وقوع ضرير لشخص من هذه الأسرة في جبلنج تيقا (1) وعرف هذا الضريح
لدى الأهالي بـ "توك مقام لام" وهو السيد محمد قسطحيق العيدروس (2)، وعلى الضريح
تاريخ وفاته بالحروف العربية دليلة المخمس 23 رجب 1207 أو 1209 هـ (عام
1794 أو 1796 م) (3) ويحتل انه أول عيدروس يبا.

وبناه على الأخبار الشائعة أن ثلاثة أخوة من آل العيدروس سافروا من جهمورت
الي الشرق، اقام أحدهم بجاوا، والثاني في ترنتانو، والثالث في فتانيا (4) للتجارة ونشر
الإسلام.

كان السيد زين العابدين يتردد بين جاجا وترنتانو للتجارة على سفينة شراعية
بحثت السيد محمد قسطحيق العيدروس، فولدت له محمدًا (لقب آخرًا توكوتون
باز) وهو والد السيد عبد الرحمن بن محمد، ولد مولده في 23 رجب 1209 هـ
(1795 م) أي بعد يوم من وفاة محمد قسطحيق.

تلقى السيد محمد بن زين العابدين علومه من الشيخ قادر بوكيت باباس، ثم عن
عليه مكة. كان عالماً فقيهاً علماً مصرياً صوفيًا، له تلاميذ من كل منطقة، عاصر عدداً
من سلاطين ترنتانو. ولكنه كان أكثر التصاقاً بالسلطان عمر (1839-

(1) جبلنج تيقا كانت عاصمة السلطان زين العابدين، وبها كان أول استبدال أسرة آل العيدروس
بنات على الشجرة الموجودة لدى السيد أحمد بن محمد العيدروس
(2) لوجود خدش في الرقم الأخير من التاريخ فلم يظهر الرقم واضحًا، وحسب بيان السيد محمد كامل
بنانكو بجايا أنه عام 1209 هـ
(3) بيان السيد محمد بن مصطفى العيدروس

125
وفات محمد بن أحمد بن حسن المتنوي بترم سنة 1204 هـ، وعقبه بترم وبور وجاوا.

الجدير بالذكر أن الطاغية عبد الله بن علي زين العابدين بن محمد بن علي هو مديروس توكو بيار، ودفن في حي بيا، بالقرب من مسجد، وترك ذريته لهم أدوار مهمة في تاريخ تورونت، في القرن التاسع عشر وأواخر القرن العشرين، وأكثرهم السيد زين العابدين.

(1) ديوان تاكيو سامي فردنان
(2) انظر السلالة
ومن الشهر من أبناء السيد عبد الرحمن الذي كان له نفوذ ديني
وياص اللقب عند الأهلية "توكو فالو" لاقامته في فالوه، ولد عبد الرحمن عام
1326هـ (1907م) له خمسة أطفال، وهو الثاني منهم بعد السيد زين، ومنهم السيد أحمد
ويليقب (تووان نغ سراغن باروه) ومصطلح (توكنوان دالم) كان عالماً وعضوًا في مجلس
الشورى في عهد السلطان زين العابدين، واخته الوحيدة (تووان نيك) وأبو بكر (تووان
امبونغ).

نشأ في كنف والده محمد وعمه تلقى العلم، وعند الحاج وان عبد الله بن محمد أمين
الذي تولى الفتيا في عهد السلطان عمر (1)، ثم تلقى في مكة الكرمها عن العالمين الشهرين
السيد أحمد زيني دحلان، وعبدالله علي الزواوي (2). في مختلف العلوم، كأثير
بالوسط وأمور البلد وأحوالها، فكان عالماً لاصلاح المجتمع، وعاد ليدرس في مسجد،
ثم انتقل إلى فالوه، وهي قرية على شاطئ البحر، تقع في كوالا ترنكاتو،
فليلاً وهو الذي أسماها هذه القرية وانتشرت تسميته إلى كل مكان.
توهيل عهد الرحمن في أول ذكرى الملحمة 1326هـ (1907م) قبل عام من وفاة
السلطان زين العابدين الثالث المؤتفي في نوفمبر 1318هـ (1907م) وترك أبناء منهم:
السيد عقيل اللقب (إنكو سري بيجايا) لقبه بذلك السلطان سليان بدر العالم

تلقى السيد عقيل بن والده، وتلية الامامة في مسجد السلطان، وعين مستشاراً
للمحكمة.

ومنهم ابنه أبو بكر (تووان اميونغ) كان عالماً فعالاً، وعين عضواً في
مجلس الشورى.

وابنه الآخر السيد سكاف. كان عالماً. يقول السيد حين أنه الذي أثار موضوع
"احتج ملايو ترنكاتو" عام 1945م (1365هـ) مقاومةً لـ ملايوان بونيون، كما أن له
صلته بنهضة الزراع عام 1928م (1347هـ) في ترنكاتو، وهي الحركة التي ترأسها
الحاج عبد الرحمن ليمبونغ.

كان "توكو فالو" اعالي ذو جاهة كوالده، له تألقات منها "معارف الله، وله
طلاب من مختلف المناطق، وتخرج منهم عدد كبير، منهم السلطان زين العابدين الثالث
وجهيره.

وعن تأليف "توكو تووان باري" درة النظرية في التوحيد، وتربية الصبيان;
الشهادات، الكتب العليا، جواهر آسيا، السيرة، سل المولى، تحقية الولدين.

(1) بيان السيد أبى بكر بن عبد الله العيدروس، وتوهيل الشيخ دوبونغ، ابن عم الشيخ قادر بوكات باباس
وكتب موجودة لدى "تووان نقتين حاج محمد صاحب دوبونغ".
(2) بيان "توكان اميونغ" ابن السيد قادر، وأيده السيد يوسف بن علي الزواوي.
وأما الشيخ الامام علي بن أبي بكر السكنان(1) ، شيخ الطريقين ومقتي الفريقين ، المتوفى بترم سنة 895 هـ المقرب ملاصقاً لمه الحضار

(1) ولد الامام علي بن أبي بكر السكنان بترم عام 818 هـ، وتوفي جده وهو ابن سنة، وتوفي والده وهو ابن ثلاث سنوات، نسبة رعاية أخيه عبد الله العيدروس، وعمة عمر الهضار، وسماه أخوه عبد الله علياً (جاء هذا في البرقة المشيئة، ص 131 والشرع الروي 315) وتلقى عن نواحي العلماء في ترم وفيهم السلاحاء وأكابر المجتهدين في ذلك العصر، في بيته تبع آراؤهم بالتفویق وأعمال الخير، حتى لقد وصفهم رحلة مغزية حينا زار ترم بأنهم أشبه بالملائكة، فكان السيد علي علماً من العلوم ونابغة من نواحي ذلك الزمان.

رحلة إلى الشمال والقيل وعدن وزبيد، وأقام أربع سنوات للاستزادة من العلوم، ورحل إلى الخمرتين الشريفتين عام 849 هـ ثم عاد إلى ترم.

له كثير من المؤلفات منها "معارف الهداية" والبرقة المشيئة، والدر المدهش البيي في علوم المفاتيح، وقواعد النحو، والفقه وغيرها. وله ديوان شعر، وله مسجد أوقف عليه أوقافاً، وكان يقضي أيامه في اعمال البر وخدمة المجتمع. ومن شعره قصيدة مطلوبة:

سحابان نظر الكونين مقترداً
واحمكلف السلم في اتفاق صنعته
وأخرى مطلوبة:
خليل مراوي على بانة اللوى

وحيت الخيام الحمر في شعب عامر
من قبلة، فله سبعة بنين وخمس بنات:

١ - الوليدة الصالحة بنت أحمد السماوي وفاطمة ابني أبي بكر
الدفي بن العيدروس

٢ - و널ية أم أولاد محمد الرخيلة بن حسن باعمر

٣ - ورقية، أم عائشة بنت عبد الرحمن بامغفون.

٤ - وريم

٥ - عائشة
والبنون:

(١) عبد الرحمن
(٢) محمد
(٣) وعمر
(٤) عبد الله ٩٤٢ هـ (وإبنته مشيخ ولد بترم وتوفي عام ٩٧٦ هـ)
(٥) وعلوى (توفي عام ٩٩٧ هـ)
(٦) وحسن (توفي عام ٩٥٦ هـ وسبي إلى ذكر آل خيبر بن علي).
(٧) وأبو بكر (انقرض من حفيده عمر بن علي بن أبي بكر توفي عام ٩٢٠ هـ ببكة - له ولد: أحمد استشهد بزوره بالحبشة)
الإمام عبد الله بن الشيخ علي المتوفى بترم سنة 141 هـ.

الشيوخ المشهور مشيخ المتوفى بترم سنة 1476 هـ الذي عمر السقاية مجد قاسم

له ابنان: (1) عبد الله، عقبه بالهند وملابر (والحجاز)
(2) وعبد الرحمن، عقبه يعيش وجاولاً
الماسم: الشيخ الشريف حسن بن الشيخ علي المتوفى بترم سنة 956 هـ
(ولد بترم كان عالماً كريماً مهيباً) له ثلاثة بنين:
1 - محمد القاضي المشهور المتوفى بترم منقرضاً سنة 973 هـ
2 - عمر (توفي عام 1007 هـ)
3 - وعلي.

(1) لم يذكر هنا السيد علي بن الشيخ علي، وهو مشهور في الشجرة الكبرى. 1 ص، كان من العلماء العظام، جاداً سخيًّا للمحتاجين والإضاب، يؤمن الخائف ويكون العريان، توفي غريقاً في البحر قاصداً للحج عام 887 هـ وانقرض.

أما عمر بن الشيخ علي الذكر، أجله فقد ولد بترم واخذ عن علماء عصره وشيخ الحرمين والشام والعراق، ودخل إلى عدن وزبيد باليمن، وكان جاداً في المزيد من العلوم، له عناية بالكتب، توفي بالوهوت.

من سلاته علي بن حسين بن عمر بن حسين بن عمر بن علي، ولد بترم وتوفي بقرب جداً عام 969 هـ وقد جاور بركة المكرمة، عقبه في دينه وبروهم والوهوت وخنفر وأبن وعهد وmercial وعطفها.

(2) سبأني ذكر ذريته في عهده، وحسن هذا هو السادس من أبناء الشيخ علي بن أبي بكر السكران، لا الخامس.

(3) كان شيخاً للإسلام، مرجاً للفضاء والحكام، علامة داعية، ولد بترم وحفظ كثيراً من العلم، تلقى عن أفعال العلماء منهم المحدث محمد بن علي خيرد، وأحمد بن علي جحبر، رحل إلى الحرمين واليمن، وجارب بركة سنين، وأخذ عن عدد من العلماء منهم الشيخ ابن حجر الكي، وتعليم العلماء عبد الأثر، وأبو الحسن البكري، عبد العزيز الزمرمي، وثقة عنه الكثير من المشايخ والطلبة. وتوزع القضاء بترم وتوفي بها ليلة الثلاثاء 15 شوال 973 هـ.
عالمي باب الفقه المقدمة
عالمي بن أبي بكر السكراط

وأما الشيخ عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر السكراط المتوفي سنة 923 هـ فله ثلاثة بنين: 
1 - (أحمد) شهاب الدين (توفي عام 946 هـ)

(1) السيد عبد الرحمن بن علي (850 - 923 هـ) وُلِدَ بترم وبذل جهده ووقته في تحصيل العلوم فدفغ فيها، ورحل إلى عدن وأقام بها أربع سنوات، ثم زيد باليمن فأخذ عن عالِيَّاتها، وكان معه إبن عمه أبو بكر بن عبد الله العيدروس، ورحل إلى الحرمين للحج والاستراحة من العلم، وعاد إلى ترم ولازم والده، وفي عام 887 هـ حج ووزار مرتين بعدن وزيد ووجهة للاتصال برجال العلم، وعاد إلى ترم. كان عالماً ب множество العلوم، بارعاً في علم الحديث، وكان صديقاً لأبن عمه لم يلتزموا في خلاف 38 سنة، وعند البعد تنبّوت الرسائل والإشاعر، توفي بترم.

(2) أحمد شهاب الدين، ولد بترم عام 887 هـ وتلقى عن علماء عصره، وأدرك جدًا علياً ابن أبي بكر، وتلقى عن والده، وعن القاضي أحمد شريف، والمحترم محمد بن علي خرد، محمد بن عبد الرحمن بلقفيه، وعبد الله بن عبد الرحمن بفضل وغيرهم. وفي اليمن والحرمين اخذ عن عالِيَّاتها، وعاد إلى ترم، وتخرج به جامعًا أثاث، منهم الشيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس، والقاضي محمد بن حسين بن الشيخ علي، ومن معاصره السيد عمر بن محمد باشيبان ونال منه الإجازة، والفقه الشاعر أحمد بن عبد القوي بن عبد الوهاب بن الفقهاء أبي بكر بلجاجي بفضل، وبينما مرآلات، منها خطاب ورد إليه وهو بالدتين المورة عام 947 هـ وقضائه، وحَيى بن عبد الرحمن بن علي الخطب الذي جمع ما يتعلق بشهاب الدين.
3 - وأبو بكر
أما أبو بكر فن ذريته آل الروس يشن
والأخير أب أبي بكر بتعز والمكلة (1) آل احمد بن ابي بكر
والأخير بن عيدروس صاحب المريض آل احمد بن عيدروس
وأما الإمام الفاضل محمد فقيه المتوفى سنة 1473 هـ (2) فمن ذريته
آل عمر فقيه بدلي ميدان وجاوا (3)

كان ملجأً للمحتاجين، ومنصداً للناجين، وموملاً للغرباء، قصدته إلى ترم الولامة
عبد الرحمن بن عمر السوردي.

ومن شعره في والده قوله:
إن نلت سلمي فما شئت واغتنم
إن زرت بثاراً فابشر تنل كرماً
من أهل زنبل أهل الجود والكرم
ثووا بعيديد وادي الفيد والخيم
وهل مكاتبات مع إنه أي الرضا عمر بن أحمد شهاب الدين، وكان الشيخ شهاب
الدين كالشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس في الأصلاح بين المتخصصين، وقد أصلح
بين آل كثير، وأل ياني لما وقع بينهم حرب.

وعن رئاه الشيخ عبد الله بن محمد الأسقع، والعلامة الشيخ عبد الله بن محمد حكم
سfel بانثير.

(1) منهم عيدروس بن عبد الله بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن علي، ولد بالمكلة
بالبيمن توفي عام 1005 هـ.
العلامة عريص بن محمد بن أحمد.
(2) وابنه علي بن محمد فقيه (994-1060 هـ) ولد وتوفي بترم
العريفة علي بن عمر بن علي، كان عالياً أديباً فقيهاً، انتفع به الكثير من الناس،
توفي بترم عام 1038 هـ.
(3) منهم عمر بن عبد الله بن عمر بن محمد فقيه ولد وتوفي بترم.
وال آل عبد الله وحسين ابني علي بن محمد فقيه، انقرضا بتم
ومنهم العلامة عبد الرحمن بن علوي بن شيخ، صاحب البطيخاء
الشهير المتوفى منقرضا سنة 1200 هـ
ومن ذريته آل محمد التمرين عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن
عبد فقيه بلاير والمدينة (1) آل محمد التمر

(1) منهم عمر بن حسين بن علي بن محمد فقيه، ولد بتم، وتلقى عن علمائها، ورحل إلى عدن
واليمن والهرمين، وأخذ عن علمائها، وعاد إلى ترم، وأخذ عنه كثير من طلاب العلم،
توفي عام 1555 هـ بتم.
ومنهم السيد العالم الداعية علوي بن صالح بن علوي بن زين بن أحمد بن علي بن صالح
بن زين بن عمر بن علي بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر
السكنان له ذريه، مولده باليمن.
واخواه أحمد وعبد الله وكل منها ذريه.
أما الشيخ (أحمد) شهاب الدين بن عبد الرحمن المتوفى بترم 946 هـ فله ثلاثة بنيين:

1 - عمر
2 - محمد الهادي (توفي بالهند عام 971 هـ)
3 - عبد الرحمن القاضي

فأما عمر (ابن أحمد شهاب الدين) فله أربعة بنيين:

1 - حسين
2 - علي
3 - عبد الله

4 - والرابع شهاب الدين (المتوفى عام 982 هـ) والد عمر الحجوب، وعقب عمر بلابر وفلايمانغ وتاربة وأبي عريش

---

(1) في الشجرة الكبرى أن وفاته عام 971 هـ (ج1 ص187) والأقرب أن ما ذكره هو الصحيح، ومولده عام 887 هـ.
(2) مفتي حضرموت (945 - 1014 هـ) ولد وتو في بترم، أخذ عن علمائها وعلاء الحرميين، وأجاز له بالانتقاء والتدريس. انتفع به الطلاب من مختلف البلدان. وكانت له مكتبة كبيرة أوقفها على طلبة العلم بترم. من شيوخه محمد بن علي خرد، والقاضي محمد بن حسن بن الشيخ علي، والشيخ حسن بن عبد الله بافضل وتخرج عليه جماعة.
وأما محمد الهادي (فإن أحد شهاب الدين) المتوفى بالهند عام 971 هـ، فذرته آل الهادي بـ "أحور (جزائر الشرق)"، وأما الفقيه العلامة عبد الرحمن الفاضلي المتوفى بـ 1014 هـ فله أربعة بنين:

1 - السيد الإمام أبو بكر وذرته بظفار وعائشة وفاليسمانغ (1)

(106)

2 - وعبد الله جد آل الهادي بن أحمد بلاير

3 - والثالث محمد الهادي المتوفى سنة 1040 هـ فذرته آل الهادي بـ "أحور (فاليسمانغ)"

(وفاليسمانغ).

أبو بكر بن عبد الرحمن آل شهاب الدين (980 - 1061 هـ) تلقى العلم بـ "أحور (فاليسمانغ)" في عصره، وخدمة العلامة عبد الله بن علي الهادي، ومحمد بن أبي بكر الثلث صاحب المشرق، وعبد الله بن الشيخ الميدروس. وأحمد بن حسين بن الشيخ أحمد بن عبد الله، وناحي أحمد بن عبد الله، ومن حديثه كثيرًا. وله وجودة في علمه، وله عصره، وله ديوان. كان Clamped منفردًا في عصره بأسلوبه، وفريًا معًا. وما بنى السيد محمد بن عمر بن الشيخ بن أحمد بن محمد بن عبد الحليم بن عبد الله بن عبد الرحمن في "فاليسمانغ". نتيجة الدراسة بها، قبل أن وفاته كانت عام 1061 هـ، ومن ذكره الشرعي في "فاليسمانغ" بيده.

محمد الهادي بن عبد الرحمن بن أحمد شهاب الدين العلامة، وهم الديني، ولد بـ "أحور (فاليسمانغ)" في عصره، وله سلالة، وله من وبير في العلوم التي تتعلق بها. كان جامعًا لمن أوائل الفنون، أصولي الحرفين، وأثرًا في عدة علوم حتى تربع منصب الأفكار والتصدري، وكان شديدًا في انتصار المكر، وله ألف مهجة، وله تبعات عالياً، وفيهم توفي عام 1045 هـ بـ "أحور (فاليسمانغ)

وقد أخذت الحجاز الشرقية فقط في إندونيسيا أن عدد المنتسبين إلى شهاب الدين من آل الهادي وآل المهدي وآل الزاهد وآل شهاب الدين 1253 نما. وقد ازداد العدد الآن.
العلوي بن الفقيه المقدّم
الشهيد بالدين

4 - والرابع شهاب الدين الأصغر شاحب النويردة بترم المتوفي
سنة 1036 هـ له ثلاثة بنين:

١ - عمر (لما عقب قد انقرضا
٢ - وعبد الله
٣ - محمد وليك هذا ثلاثة بنين:

١ - أحمد
٢ - علي
٣ - وعيدروس:
فأما أحمد (بن محمد بن شهاب الدين الأصغر) فله ابن هو السيد محمد
الشهر المتوفي بترم سنة 1130 هـ
ولوكله ثلاثة بنين:

١ - عبد الله جد آل الشهر بترم
ومنهم حفيده أحمد بن عمر بن عبد الله المتوفي بها سنة 1255 هـ
ومنهم حفيده أخيه حرار هذه الشجرة العظيمة والدوحة الجسيمة
في نسب البضعة النبوية والسلالة المصطفوية عبد الرحمن بن محمد بن
حسين بن عمر بن عبد الله الذكور جازاه الله بالإحسان إحساناً
والدانية غفراناً
وجد آل الزاهر المشهور بترم وجاوا
آل الزاهر المشهور

(1) السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن المشهور (1250 هـ)
320 هـ علامة ترم وتمتيراً، إمام خير في علوم شبه، وترم، نجا، أ.by ترم في وسط
على وثيقة صلاح شيوخه السادة عمر بن حسن بن عبد الله الحداد، محمد بن إبراهيم
اللهجة، وحسن بن علي بن علي بن سناف السناف، وعبد الرحمن بن علي بن عمر بن سناف
السناف، ومحمد بن علي بن علي بن عبد الله السناف، ومحمد بن علي بن عبد الله السناف، وحسن بن علي بن علي بن عبد الله بن أحمد مارد، وحسن بن علي بن علاء
أبو بكر بن عبد الله بن طالب المطاس، وأحمد بن محمد بن علي بن علي
بن رجاء الجحيج.

والدين استنفوا من معينه كثير، ذكر بعضهم من خرج عليه: السادة علوى بن عبد
ال الرحمن المشهور، عبد الله بن علي بن عبد الله بن شهاب الدين، عبد الله بن علي
اللهجة صاحب شعب، رفيق بن عيسى بن عبد الرحمن الصديق، أبو بكر بن عبد الرحمن بن
شهاب الدين، وحسن بن أحمد بن محمد الكاف، وأفرائه الذين أخذت عنهم وأخذوا عنه.
كان مرجأً في مختلف العلوم، من الفقه والحديث والفقه والعلم وعلوم الآلهة
وغيرها، يقضى معظم أوقاته في الدراسات العلمية والأفاده، أو التأليف والملامية
والانثيو، وأقليته كلاً مشغولة، وقد زار الحرمين، ومكث بالمدينة المنورة عدة أشهر
من مؤلفاته: "بـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَ~

ونجح في الفقه، وهذا الكتاب "شمس الظهيرة".
يقول لتهيؤه العلامة علوى بن عبد الله بن شهاب الدين ما معنیه: إذا عُدَّ كبار
العلماء من مشاهير الألفاظ ف경غ في عدء منهم. وكان من أوائل من توقيث مؤذن المعهد
العلمي (الرابطة) بترم، كما سأفي ذكره عند الكلام في الرباط.

140
العلوي بن الفقيه المقدّم
Neal Schabab Al-Latijn

وفيهم السيد اللطيف المعلم عمر بن عبد الله الرازي المتوفى بتِرَم
سنة 1293 هـ
وجد آل البار وآل المشهور بتِرَم وجاوا آل البار المشهور
والثاني علوي الامام الصادق بالحق جد آل محمد المشهور بتِرَم ومنهم الآن
(1307 هـ) السيد الفقيه المذكور علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد
المشهور بتِرَم وجاوا والسوري(1) (سأأتي ذكره بعد هذا في الهمش)

(1) واخوه السيد عمر الفاضل، وابنه عيدروس بن عمر صاحب جريدة حضرموت التي
كانت تصدر في سورابايا ودامت عشر سنوات حافلة بالإيجابية والاجتماعية
التاريخية والسياسية، وكان السيد عيدروس كاتبًا وخطيبًا مؤثرين باللغتين العربية
والاندونيسية، وطالما أثار المباشرين في المجال الإسلامي العام، اشترك في عدد من
المؤتمرات، وفي أول اجتماع لتأسيس جمعية نهضة العلماء، توفي في سورابايا، له بها عقب.
اما والده الوليد عمر فكان مجانب سعيه في ادخال الآلة الرافعة للباء في ترم
بباشر مجال القضايا والتدريب.

والسيد محمد الفاخر بن عبد الرحمن المشهور ولد بتِرَم وهاجر إلى اندونيسيا وبا
توفي، كان أحد مؤسسي جمعية خير التي هي أول جمعية إسلامية خيرية نضلت لخدمة
المسلمين عام 1901 م.
والثالث عبد الرحمن، جد آل الشهر علیبار.

والمسيب علی بن محمد الشهر ذرية في ملابر، منهم السيد العالم عبد الرحمن بن محمد الشهر، وتبليق اسمه في ملابر ديموكراطيا تنقل، رحل إلى أغناه بلدان الهند والجزيرة العربية والملايو واندونيسيا وأقام في سنافورا وبا توفي.

السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن عمر بن عبد الله بن محمد الشهر (۱۲۷۴ - ۱۳۴۴ هـ) العالم الصالح المتبيل منذ حادثته، ولد بترم وتلقى على والده وعليه عصره في مختلف الفنون وبعد وفاة والده مفتى ترم عام ۱۳۲۰ هـ، قام مقامه تلقى عنه معظم علوم ترم، وكفه بصره في أواخر أيامه، توفي بترم ورثه الكثير، منهم تلميذه السيد زين العابدين بن أحمد بن علي بن هارون الجند.

السيد محمد الزاهري بن عبد الله بن محمد الشهر بن أحمد بن محمد بن شهاب الدين.

الصغر عليه بترم وجاءوا.

السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن علوي بن محمد الشهر (۱۲۳۲ - ۱۳۴۱ هـ) من أعلام ترم ومشاهيرها وفهائتها، ولد بترم وتلقى عن المهد الكثير من أساطين العلم في ترم ودون ومدن وعهد، رحل إلى دومن مع بعض إخوانه وتلقى العلم على عليلتها ومكتها مع سنوات. ثم رحل إلى الحجاز وأخذ عن عليلتها، منهم العلماء السيد أحمد زين دحلان، والسيد حسن بن محمد العديدي وغيره، ورحل إلى مصر مرتين، وأخذ عن علم مصر منهم السيد العلماء أحمد بك المهد شارح كتاب الأم لإمام الشافعي، والشيخ حسن العديدي المجروزي، وعاد إلى ترم وأخذ في تعلم العلوم، واتلقى عن الكثير من طلاب العلم، فكان هو المرير. ووضع تدريسه مسجد عاشق المعروف باسم مسجد بني حاتم، وفي المعهد العلمي (رباط العلم) ومسجد الحضار.

هذا السيد وله بالرحلات للتذكرى والدعاء إلى الله. فرحل إلى القرى والوادية ومضراب البادية في سبيل الإرشاد والتوجيه الديني، وبناء الفتاوى الشيلة وحفر الآبار في تلك الأقحاف الجفيفية، ورحل إلى الخارج، إلى أوروبا الشرقية وملايا واندونيسيا وسيلان والهند، وجه في كل بلد ثلثيدة، ولو أحصوا لكانوا ألوفاً.

وعلى أنه قد يتوصى منه معاً لغمر الآبار في المناطق التي نشبت فيها المياه، فأنه أقام ساجد في ترم والمكلا وغيرها.

۱۴۲
كان من نواحي المدرسين المتأنين بالحذر في جودة التقرير وحسن الالقاء وهولة التعبير، وقد حضر درسه مرة الشيخ أحمد بركات الشامى الشهير حينها توزع في بعض القرى والاستعاب على الطلاب فيها، فقال ما معناه: لقد حضرت تدريبي في مسجد عاشق فاستندت من تقريره إذ كان يوضح المسألة من جميع جوانبها وصورها تصويرا يقرب فيما للساع... الخ.

قال العلامة السيد محمد صالح الباجي الشوائي التونسي حينا لقبه في جاوة: ان المحبب علي الشهر هذا والمحبب محمد بن أحمد الهضار كانا بين من لقيتهم من أكابر علماء السادة المشرعين من لا أقول عنها انها يلائم العين فقط، ولكني أقول يلائم العين حتى تفيض.

كان هذا السيد رفيع النفس، عزوفا عن الضعى أو التملق لأي شخص غني أو أغني، يتصف بتواريه المجلل لاهل الفضل والعلماء وأظهار العطف والاحترام لطلبة العلم وتوفي بترم.

له ذريه، ومن حفده السيد عمر بن أبي بكر بن علي الشهر الاديب الشاعر ولد بترم وهاجر إلى إندونيسيا واقام في فوقيان، وتوفي في فاليمايند حيث اقامت بها مدرسة. ومن شعره قصيدة الغاها في وداع السيد محمد بن عبد القادر الجنري رئيس فرع الرابطة العلمية سورابايا ورئيس المدرسة الخيرية. حين عزم على المجد عام 1349 ه ومطلع القصيدة:

ألفنذ يسعد بالعمل وينكر والقلب يرسل في الشقاء ويعبر
أما السيد علوي فمن اشعاره قصيدة في رسالته: اتخاذ أهل البلد بالرد على صاحب النحلة، تأليف السيد حسن بن علوي بن شهاب الذي سبى مغلا الوطن ومطلع القصيدة:

حمداً لذي الفضل كم أعطى وكم سببا
وأخرى يبدع السيد عمر الهضار مطلعًا
من المعلمين ومهم أعمى ومهم عطبًا وقف بالطي وخفف الأحالا واقصد حي أنواره تلالا

١٤٣
فأما علي بن محمد بن شهاب الدين (المتقدم ذكره) المتوفى بترم سنة 470 هـ فله إبنان:

1- محمد
2- وعيدروس
فأما وعيدروس فجد آل شهاب بن عيدروس بترم (توفي عام 1128 هـ) ومنهم السيد العلامة عبد الله بن علي بن عبد الله (بن عيدروس) المتوفى بها سنة 1364”

(1) السيد عبد الله بن علي بن عبد الله بن عيدروس بن علي بن محمد بن أحمد شهاب الدين ولد بترم عام 1178 هـ، تلقى عن علماء ترم وهم كثير منهم والده، وأبو بكر بن عبد الله بن أحمد بن عمر الهنذان، وحامد بن عمر المنفر، وعمرو بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف وغيرهم. وأخذ عن علماء في اليمن وفي الحرميين الشريفين. وأخذ عنه عدد جم منهم عبد الله بن أبي بكر عبيد، وعبد الله بن حسين بن عبد الله بلفقيه، وحامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف، وعبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف، وعيدروس بن عمر الحبشى، وغيرهم من العلماء، وكان لذكائه الوقاد أصبح موثوقاً به على مكتبة شيخه وعمره لم يتجاوز السابعة عشر، وكان في ذلك السن يلقي دروساً على
وابن أخي الشريف الصادق الزاهد
عيسى بن أحمد
وإبن الفقيه الناكش علي بن عيسى وإبن الفقيه الفاضل حسن الخلق والخط الذي ليس له صبرة
ومنهم الشاب الفقيه الفاضل محمد المتوفى بمكة بعد الحج سنة 1381 هـ
وأخيه الأكبر أبو بكر نبيها قوي الحافظة
وإبنه حسن الخلق والضبط محمد
والسيد المتواضع الفقيه حسن الديانة
وهم جواوا
عبد الله
وأما محمد فله إبنان: (شيخ وحسين)

1 - شيخ (1) والد الحبيب العلامة النسبية علي بن شيخ (2) المتوفى

الطلبة وهم كثير عددهم من مختلف البلدان، بل كان يحضر دروسه الشيخ العلامة، ولا
غرابة فهو أحد المبادلة في زمنه، وكان كثيراً ما يقيم بدومن توفي بتريم سنة 1324 هـ
ورزته الشرفاء.

السيد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله بن عيسى، من أعيان تريم وكبار
العلماء فيها، عالم أدبي فاضل، ولد بتريم عام 1220 هـ تلقى عن أكابر العلماء في تريم
وغيرها، معروف بأخلائه وسماحته لأعمال الخير، توفي عام 1390 هـ.

(1) السيد شيخ (1155 - 1159 هـ) ولد وتوفي بتريم. كان عالماً نرياً ذو أطيان ومزارع
واسعة ومثلثات، وجيهاً واعم الاطلاع في علوم كثيرة، تلقى عن أفذاذ علماء تريم
منهم العلامة شيخ بن مصطفى العيسى وتخرج على يديه الكثير منهم ابنه النسبية
علي، فهو علامة على نزعته العظيمة متضع في علوم اللغة والأدب والحديث.

(2) السيد النسبية العلامة (1166 - 1203 هـ) علي بن شيخ بن محمد بن علي بن محمد، له
أعمال باهرة وآثار قيمة، وهيئة عالية، تلقى عن والده وعن العلامة عبد الرحمن بن عبد
الله بن غنيم، متفق لأربعة عشر علماً، من طين زمانه، ومن العلوم التي يتلقاها المنطق.

146
بالشجر سنة 1303 هـ عقبه - أعني الشيخ -

واللكل. وله عدد جم من طلبة العلم، منهم ابنه عبد الرحمن، والعلامة السيد محمد بن عبد الله بن حسين بن شهاب الدين، والسيد علي بن أحمد بن حسن الحداد، والسيد سكاف بن محمد بن عبد الرحمن الحكيم، والشيخ علي بن عمر بن فاضل باكر.

كان يملك مزارع واسعة، ومع ذلك كان بإذن جهده في إصلاح المجتمع، وله عناية بإصلاح القائل المسلمين، وإخراج الفن، لذلك كان ينتمي في البوادي البعيدة والغريبة، وكان من نتائجه تصبح زهاء مئة نكاح فاص.

له عناء بجعل أنساب العليين رجالاً ونقاء وتدوينها مستقيماً للمواضيع والبوادي حتى توقي بالفترة الجيدة النشر، ودفن قبر السيد أحمد بن ناصر بن الشيخ أبي بكر بن سالم.

من أعملا الخيرية بناء مسجد باسم أمير مكة المكرمة الشريف سروور بن مساعد الذي كان دا صلة به، ومسجد المسجد، وتجديد مسجد جده علي بن أبي بكر السكان وزاويةه.

وكان لهم صلوات بسلطان الغرب، فقد أرسل السلطان في أواخر القرن الحادي عشر مئة ألف ريال لتهديم فارين بين العليين بالسوية، وهم بها الشريف سروور يشتيم ألقاً، فانتداب السيد الرحلات على بن شيخ بن شهاب الدين نجاب الاقتراب وعمل الأخطار لبحضي العليين ويدفع أفرادهم، جزاء الله خير الجراء، فكانت هذه الصلة المادية سبيلاً لتلك الفائدة الجليلة (حاضر العام الإسلامي 1386/3 بيضاء)

الأمور التي أرسلها سلطان المغرب الشريف محمد بن عبد الله بن اسحاق العلي في المولد في مكانة عام 1342 هـ وثورة بعد الفرع من دفن والده في صفر 1121 وتوفي عام 1321 هـ.

أرسل ختنا آلاف سبيكة ذهباً، كل سبيكة وزنها مئة دينار، وذلك في رمضان 1323 هـ إلى أمير الخميني، والذي للسادة العليين أرسل قبل ذلك في عام 1199 هـ.

وقد حضر وجهاء السادة العليين كتابياً بتوقيع السيد علي بن شيخ بن شهاب الدين في العناية بخدمة شجر العليين واحصائهم بحضرموت، وتحديد مسافات حضرموت، وإدال الدراهم إلى المستحقين توزيعاً تامةً أميناً مصدقاً حسب اجتهاده، وما يبقى يحفظ لمن يؤነف عليه، فلتطلق التصرف، وعوده بالتأييد والعون والدفاع عنه، كنت هذه الوثيقة في جمادي الأولى 1302 هـ وواعد عليها نحو 29 ممن الأعيان.

وكانت المراسلات متداخلة بين السادة العليين وبين أمير مكة المكرمة الشريف =

147
آل بن شيخ

وأما بن شيخ

غلب بن مسعود بن حسن، بعده الشريف سرور، بوسطة السيد علي بن شيخ، (ويأتي

ذكر بعض من ينتسب إليه).

والأشخاص المرفوعون آنذاك فيما له علاقة بالوضوع هم السادة: سالم بن أحمد بن
علي بن أبي بكر بن مسلم، حامد بن عمر بن حامد، محمد بن عبد الرحمن العيدروس، محمد
بن أبي بكر العيدروس، عبد الله بن حسن بن سهل، أبو بكر بن علي شيخ السادة بجكة
المكمة، أحمد بن أبي بكر العيدروس، أحمد بن حسن الحداد، عبد الله بن أحمد
بن الشيخ أبو بكر المتصب.

وهذه النسبه تذكر أن سلطان الغرب كان كثير الاهتمام بتقديم ما هو حق
للإشراف الغربي في أي بقعة من الأرض، من ذلك ما جاء في "الموسوعه العربية

للعالم المعرفي والمطارح" ما على:

أحاسيس الأخراط الغربيين ببوات، في عام 1211 هـ (1919 م) وجه السلطان إلى
ابن عمه قاضي نبي المدعو سيد معاه، المتحوف في الصحراء مبلغ 2500 مثقال
للتويعيهم على الغربيين ببوات، فاضطر إلى القيام بإحصاء في الموضوع أدى إلى التعرف
على أعدادهم في كل واحة تواجها في مجموع رصل إلى ثمانية آلاف وثمانية وثمانين نسخة
المكون من القاضي المذكر والناظر عبد Triumvirat
888
مقام الناون الإداري.

الملك والطابع عموم بتوزيع الهدية الملكية على هؤلاء الإشراف.

وعند ذلك رحل السلطان شكوى من الإشراف الإدارية لعدم إشراكم في العطاء
السليماني، فأصدر الملوك سليمان أخباره عام 1213 هـ (1919 م) بإرجاع الزكوات
والاعتبار المتاخرة التي أصابها لتوزيع على الإشراف الإدارية، دون نسب المحجة
والملومين.

وجاء، في ما يلي ملخصاً:

وسن مظهار الأعماج الذي يشرف عليه الغرzer في عهد السلطان مولاي سليمان
وعين عام 1262 هـ (1846 م) مئة ألف رأفت على شرفاء الصحراء، وقم ذلك في
مذكرة حركها بحجة زيادة في التحريج بعد اعطاء الاسرار في القصور
والنضاه، وكذا الطلبة والسيان والمكحونة والزمنة... الخ.

1) ص 27 من الموسوعة العربية للعالم المعرفي والمطارح، نقلت مصلحة الصحراء، ملحق 1 بكتاب الاستاذ عبد
البريز بن عبد الله الامام في جامعة القرويين وجامعة عبد المائي ومدير عام مكتوب تنسيق
العربية في الوطن العربي، عام 1396 هـ (1977 م).
2) ص 18 المقدر نفسه.
هذه صورة من خطاب سلطان المغرب يشتمل على الإفادة بإرسال صلة لفادة العلويين الذين بركة الكرمة. وهي غير الصلة النوية من السلطان محمد بن عبد الله الطولي بن إسحاق.

149
قول ولي الله السفاح عبد الله بن عبد الملك: اسألنا الله وإن الله غفور ووابن عطاء
استلقت من فضل سيدنا وبكير
السلمان مؤذي، محمد بن صويج عبد الملك، الله و平安
وادي وحدها، عبد البر بن عبد الحليم، لله و平安
أنا نحو ابن عبد الملك، واننا عبد الملك، الله و平安
الله يحميه من الموت، أوه لغداه إلا انها
وحلت، أما رأينا منا، وأناصفه الله و平安
مجمع مكي، 1190

كحيلنه، وحolarity وصل الله، كدك حليب من كل ماء.
اقول ولي الله، يحيى السكين أبو الحسن، الله و平安
امرأته المدينة، عينه صبيحة نعم الله
الماء، من مكرم الرحمن الصد: الواسط من مولانا السلاطين
قوله، الله، الله، إن قومه الله، الله، الله.
لسما، يعالم، من يد الناس، مكي، عبد الله.
سجد الله، من مهدي المهد، وصل الله، مكي، عبد الله.
 quảة
هذه صورة من الدولة العثمانية.
 آل علوي بن الفقيه المقدَّم
 آل شهاب بن الدين

ومنهم الآن (١٣٠٧) الفقيه النبي حسين بن عبد الرحمن بن محمد جزاوا بسم الله الرحمن الرحيم

(١) للسيد حسين بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد شهاب الدين شرح لقصيدة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد مرحباً بالشاذان الغزل، شرحاً مغطساً في كراهة، وكان يتردد عليه. وابن ابنه محمد بن عبد الله بن حسين كان عابداً ناسكاً فاضلاً، له أعمال حسنة وسيرة حيدة، توفي عام ١٩٨٨، وكان متصلاً بالسيد الحسن بن عبد الله الحداد.

وللسيد علي بن عبدالله بن الحسين مديناً في الحبيب عبد الله الحداد مطلماً:

سل ساخلي ان تكن صححي فلتنا عن من أحباب وعما يجيل الحزن

ومنهم حفيده السيد محمد بن علي بن عبد الله بن الحسين (١٨٧٥ - ١٢٤٩ هـ).

قال عنه العلماء السيد علي بن طاهر الحداد أن «هُل أئمة المصلحين، ونبوة المخلصين، وصدق المؤمنين النابين، مع البذول في الناشئة، والاهتمام بالصلاح العامة، والجهد في إيقاظ الأمة، والخبرة الفرقة على اللثة، إلى أخلاق كاملة، وفيطرة زكية، وآثار بائقة، وهمة عالية، وابتعاد عن المفاسد، وقيام بالحق والانصاف».

وقال: «من ذا يذكر أفعاله وأخلاقه واجتهاده في نفع إخوانه المسلمين، واخلاصه الذي يكاد يفجح من أعطائه، ويبينه منه كل من جالسه».

«من ذا الذي يذكر عليه ذلك الاهتمام بدينه وأبنته وقومه، شغل به وقته وفكره».

١٥٣
ومنهم السيد الفقيه علي بن عبد الله بن حسين المتوفى بتربع سنة 1274 هـ

والاستؤنل على قلبه وليه، حتى أورثه رحمه لا ينكشغ غيهبه، ومما أوهمه قتوه حلمه...

ولد برم ونشأ تحت كنت والده، وتوفى والده وهو في سن المراهقة، وسافر إلى جاوة ونزل على السيد دي الصدقات أخو عبد الله بن شهاب الدين، فهو جده وابن عم والده، وزار عمه السيد الورع عبد الله بن علي في سورابايا (توفي عام 1340 برم)، وحسن بن علي بلدة سومبن بجزيرة إندورا (توفي عام 1318) ثم نفقد التجارة.

استناد عن عمه السيد عبد الله عليًا وثقافة، ومن السيد العلامة أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين.

وكان له صلات متينة بالعلامة السيد محمد عقيل آل مجيي وصداقته ومراسلات وتعاون، حتى استضاء فكره بنشر التعليم وانشاء المدارس والاهتمام بشؤون الإسلام، والترويج للأمور الجبرية كأغلى شخص، بل قد يزيد على غيره، يؤدي الزكاة المفروضة سنويًا كا نجب.

اشترك في عدد من المؤتمرات الإسلامية كحرة شركة إسلام وغيره، معرف لدى رجال العلم والزعماء الإندونيسين المسلمين، ينتمي في الحافل العامة باللغتين العربية واللاوية بطلالة.

ومن أفعاله سعيه في جمع النبرات لسكة حديد الحجاز، وعمين زبيدة بركة المكرمة، وتكفي طرابلس المغرب، ومنكورة حرب البلدان وغيرها.

وقد حدثت المعارك بين الحرب والصينيين في سورابايا وانشطرت إلى عدد من مدن جاوة الشرقية توجه للإصلاح واختت الفتن من زعيم الصينيين والسيد محمد بن عبد الرحمن إلى سورابايا تأخذت المعارك.

ولا تأسست جمعية الرابطة الولوية لتنخب رئيسًا عامًا لها حتى وفاته. وكان منزله في جاكرتا مأوى للضيف، سواء أكان حاضرا أم كان مسافرا، فينوب عنه عند غيابه في خدمة الفضفاض ابن أخي وصهر السيد عبد الروؤس بن عمر بن عبد الرحمن. كان كرسيًّا سباحًا لأقاربه وأصدقائه صادقًا في اتفاقه وأخرج زكاته على اللوجه الشرعي.

ولا توفي في سورابايا شغل جنازته المكفى من عار في نفسه، جاوز من مختلف البلدان، وعلى عهده أمام السيد الصالح أبو بكر بن محمد السقائي، وأنيته في المقبرة السيد محمد بن حسين باعوض والسيد عبد الروؤس بن محمد الشهير، وعطلت بعض المدارس، ونشرت الصحف نياً الوفاة، ورثاه الشعراء، منهم العلامة السيد علي بن طاهر الحداد.
و(هم) بدمون وجاوا (وفاليمبانغ ومدورا)
وجد آل محمد الزاهرين حسين بفاليمبانغ
(ماليمزيا وجاوا)
وأما عيدروس بن محمد بن شهاب الآخير (الأصغر) فله إبنان:
1- محمد الزاهر، صاحب مسجد الزاهر بالنويدرة المتوفي
بالميد منقرضاً.
2- وزين، جد آل شهاب الدين آل زين بن عيدروس بفاليمبانغ.
آل زين بن عيدروس

بقصيدة مطعمة:
رفوا القلب حليف البيت منجون
في غمرة من طوامى الحزن مسجون
والسيد الشاعر أحمد بن عبد الله السيف بقصيدة مطعمة:
بشراء أدى الواجبات ووردعا
والموت منبدأ الحياة لن سعى
والسيد الجليل محمد طاهر الدباغ الكمي بقصيدة مطعمة:
قالت ودمعي هاهل كحباب
والحن حزن موالته منتسب
والسيد حسين بن عبد الله المبشي مطعمة:
أقله الشهب فعمت الطيات
وتزابيت بتأوله المسفات
وغيرهم من لا يحضرني الآن سأؤهم. واقم مجلس التأبين في جمادي الآخره
1449 (19 نوفمبر 1930) فجاجيرا وغيرها. ومن أبنائه السيد العالم علوي بن طاهر
الحمد، والسيد محمد بن أحمد سلمان، والسيد طاهر بن علي بن طاهر الحداد،
ومندوب جمعية الشبان المسلمون موسى المحفوظ الإندونيسي، والسيد علي بن عبد الرحمن
المبشي.

وللقيد ابن هو السيد عبد الرحمن بن محمد خريج مدرسة جمعية خير ماجاكا ثم
خريج الآزهر بالقاهرة، سماحًا كوالده خطيبًا في المحافل، توفي في سورابايا، وله ذريه
بمدينة مالانغ بجاوا الشرقية.
السيد العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين

تقتطع هذا في قرعة السيد أبي بكر ما جاء في كتاب أدوار التاريخ المحمدي، تأليف السيد العلامة محمد أحمد الناظري، وما جاء في مقدمة ديوان ابن شهاب بقلم

العلامة السيد محمد عقيل وغيره.

السيد أبو بكر، أستاذ المدرسة الشعرية والأدبية والعلمية في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الهجريين (192 - 200 م) في حضرموت واليمن والجزيرة العربية.

ولد في قرية حصن فلوجه، إحدى قرى نهم عام 1222 هـ وتوفي في تاجير اباد دكن عام 1341 هـ. إهتم بذلك في حضور شبابه، فقد كان يحضر دروس الشيخ العلامة

السيد علي بن محمد الجاشي في سيون، وفي ليلة عليه، النعام أثناء درس علم الفراخ، فلما جمع على نفوسه، وفي الليلة الثانية جاء جمل أروجها سماها دانية الناهض في علم الفراخ، جمع فيها الفن كله نظماً في أقل من 24 ساعة، وكان سنه

اذ ذاك 18 سنة، يقول فيها:

وعدن من لم يبلغ العشرين سنة يقبل عند الناس أجمعين

وقد طبت مع شرحها لبعض علماء اليمن.

معظم تحصل على أديرة علماء حضرموت، وفي مقدمتهم والده وأخوته عمر الملقب

بالمدراء، والعلامة المتفiou العلماء السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور، والسيدة العلامة مريم

ابراهيم بلغته، وحسن بن حين الحديد، وعلي بن عبد الله بن عباس الدين، وحامد بن

عمر بفرح، وحسن بن علوي السافاق، وأحمد بن محمد الحضار، ومحمد بن عبد الله

باسودان وغيرهم.

بلغت تأليفه نحو الثلاثين أكثرها مطبوع في النظم والتوحيد والفقه والتاريخ

والحساب والانساب والطبيعة وغير ذلك، ولعل الكثير منها فُقد.

اشتغل بالتدريس والإلقاء في حضرموت وجدير اباد في مدرستهما النظامية، وألف

صديقه السيد محمد بن عقيل كتاب النصائح الكافية لم يتولى معاوية، فرد عليه

السيد العلامة حسن بن علي بن شهاب بكتاب سماه الرقية الكافية من سموم النصائح

الكافية، فرد عليه السيد أبو بكر بكتاب سماه وجوهر المهمة من مضر الرقية،

وقد طبعت هذه الكتب.
ومن أعماله الإصلاحية - وهي كثيرة - في حضرموت وخارجها أنه كان يقوم بإخاذ نار الفتن التي تقع بين القبائل المسلحة، كما قام بالصلح بين السلطانين القمطي والكثيري عام 1294 هـ، إذ نشب بينها الحرب نحو ستين، وتضرر منها الشعب، وأخذ نارها بحكمه ومهارته السياسية.

وكان حكومة بريطانيا قد مدّت له شباك الرغبة والرهبة لما اندلعت الحرب العالمية الأولى، ولكن رفض ما عرضته عليه من مال وسلطة.

له مواقف مع زعاء القبائل وسلطان حضرموت أثبتت فيها شجاعته وذكائه حين يقوم بإطفاء نيران الفتن فيها بينهم، وإذا قام ضد الجانب المعتدي منهم ناصبه العداء الجانب الآخر وسعى لاغتياله، ولكن ينجب بفضل شجاعته وثباته على الحق.

وله إلى جانب هذا أعمال اقتصادية ثابتة في الزراعة والممير، وهو يرى وجب إصلاح المعيدة وتصحيحها لما رسب في الأزهار عن مملوك بني أمية في الشرق عن صحة نصراتها.

وله رحلات وجوالات في كثير من البلدان للحج ودراسة الأوضاع والأعمال التجارية وشخصية، وللحبر عن وسائل إصلاح البلاد، رحل إلى المجا ورساء عام 1386 هـ وأقام بمكة مدة غير قليلة، وآمن بالعلماء وكبار المجاهز، منهم السيد فضل باشا العلوي أمير ظفار، والعلامة السيد أحمد زيني دحلان وغيرهم، ولقى من أمير مكة كل تجاء واحترام، ثم عاد إلى ترجم، وفي عام 1388 هـ رحل إلى عدن وما جاورها من اليمن وحج وإلح ذرجاله، كل ذلك في سبيل البحث عن وسيلة إصلاح وطنه، يدل على ذلك أشعاره، وقد طلبوا منه الأقامة عنهم فاعتذر وعاد إلى حضرموت عام 1292 هـ، وأقام بها مستمراً في إصلاح زراعته العلمية، ولكن كامن مناضبات شديدة بترم إضطر بسببها إلى النزوح إلى الخارج عام 1302 هـ، وفي ذلك فصيدة مطلعها:

ودع سعادت ألق حبل قيادها واصد على ظا لدى ابرادها

وفيما يقول:

كم نفسه فيها أكفر وباهفاً
حد الناس سراي في امتداد
أني لدى اللواء من أجودها
وتترم تعه ونيران حوضًا

157
طارف كثيرا من الأطلال، أفريقيا الشرقية ومصر والشام والقدس وتركيا حين
أهدي له السلطان عبد المجيد سيفاً وقلبه الورام الهجدي المرصع، وانتهى به المطاف
إلى حيدر إبراهيم، معظم هذه الرحلات للاستنجذ من بأمل فيهم النجدة لأصلاح
الجزيرة وحضرموت.
من نوادره أنه يجت عرثاً مع بعض الأدباء في شعر المتنبي وحياته ونسبه، فقال له
إنه ضيوف، فقالوا أنه لم يذكر ذلك في شعره، فقال: أجل إنه أشار إلي ذلك في
قصيدته التي مطلعها:
على قدر أهل العزم تأتي المؤامرة
وتأتي على قدر الكرام الكبار.
أمرنا إلى ذلك بقوله:
واهبر سلاي حضورون ومن هنا نثأى على كل الأنام المضارم
والواقع أنه دَسُّ البيت في القصيدة، ثم أخبرهم فيها بعد أنه نظمه على来临تي في
المجلس.
وزار مرة بعض المعاذ الأندلسي في حيدر إبراهيم ومعه بعض أصدقائه، فطلب منه
المعذ أن يكتب معلومات الطلبة، فأجاب عليه هذين البيتين:
إنها والذي عشقي وهو في
ملكة الواقع يبني ويعيد
وله الصديق والفاروق والشيخ
عشقان موال وعيبان
قال المعذ باللهجة الأندلسي ما معناه: إن هذا أعلى درجات الرفض، ثم أوضح لهم
ابن شهاب الميتي وما يشلمان عليه من التهور.
وأقام في حيدر إبراهيم سنين طويلة نافذ على العشرين، ألف فيها أسرة، وكان معه
آمال الجمع وشعوه أنظمةهم، وعطف سلطان حيدر إبراهيم عليه، وكان في خلال
ذلك يتزود أيضاً جواً وسناً وبراءاً.
وعاد إلى تريم سنة 1331 ه فاستقبل استقبالاً شديداً وحكومياً لم يستقبل أحد
بذلك، فكان يوم عهد عدل أطلقت فيه المدام ترحبًا بقدمه، وقبول من الجمع بالتحية
والاحترام، وتباح عده الناس منتهرين فرصة وجوده، والاستفادة من علمه.
وله عند عودته إباءً مطلعها: معشرون عاماً بالبعث قضيتها.
عهد بعد نحو عامين (عام 1324 هـ) إلى حيدر آباد ليتبقي فيته منها إلى مرمى، وحالة ظروف الحرب العالمية دون ذلك، وكفّ بعدَه، وتوفي في حيدر آباد ليلة الجمعة 1 جاماد الأول 1341 (29 ديسمبر 1922 م).

كان متواضعاً كريماً صبوراً، رقيقاً يكره اللجاج، خيد في ديوانه الطبع مدافع ولكنه حين يصرّ إذا كان بحاجة لقله، لا ركاماً وراء الدنيا، وله تعليقات ونصائح خاصة بالرجل في أرجوزته التي طبعت مع الديوان، وتعد خلال ديوانه قصائد ومفاتيح يعالج بها النزاعات والأمراض الطائشة الاجتماعية، داعياً إلى التسامح بين المذهب الإسلامية، ومن ذلك قصيدته التي بعث بها إلى هندوستان بدغد.

وقد رثاء الشعراء، منهم الشاعر البلغ السيد أحمد بن عبد اللطيف بقصيدة مطلعها:

ليس بدعاً أن لا نطبق اصطبغنا، إذ عدا حذته الزمان وجاراً

والاستاذ الشاعر محمود هاشم آل طاهر بقصيدة مطلعها:

أروننا احتال الصقر كيف يكون وكيف به الخطب المقبول

من مؤلفاته: ذريعة الناهض إلى علم الحكام الفراش، رشته الصادي من مسرح فلاسفة النزاع في مصر، التراث من النزاع في أصول الدين، جمع فيهما ما تعرض له جميع الجوامع وشرحه، ونقل عنه الشيخ العلامة الشيخ الطيب مفتى الدار المصرية سابقاً في حاشيته الأصولية على الأنسوي، ونحو وحيات شرح تقرير المباحث في احكام وثغرب الوثت، نظام المنطقت في الف بيت بأسلوب أدبي من بين يضرب الأمثال بأسلوب خاص. نوافذ الورد الجوري شرح عقيدة الباجوري، الورد الطيف شرح الورد الطيف. رفع الخطاب عن مسألة الضغط وجوب الحمية من مضار الرقية. إقامة المدة على التقى ابن حجة. كشف النقاب عن وجه الصواب لا زل عن غريب المتابعة، وتسهيل الحساب، وجدول أشبه بثورة شيخ الشخص في صفحة واحدة كبيرة وغير ذلك من المؤلفات التي تقارب الثلاثين، كثير منها مطبوع.

159
السيد أحمد بن محمد بن عبد الله بن حسين بن شهاب الدين

ولد في 1253 هـ ونشأ بها، وسافر إلى جاكرتا عند بلوغه الثانية عشرة، وأقام في جاكرتا وزاول التجارة تبنتته أعمال التجارة تقدمًاًا عظيماً، وجمع ثروة ضخمة وانتهى عقارات وأراضي واسعة، حتى عهد من أعظم أثرياء العرب.

من مآثره الحربية في حضورته بناء سفينة مسبلة بدمون، وآخرها بالنجرير، وبنى مسجداً في سبوني على نهر الهيب تعل بن محمد الحبيشي، المعروف الآن بمسجد الرياض، وانشترك في بناء الرباط بسيوني، وأوقف عليه من ماله ما وفره أربعة آلاف ريال (كان يعرف لدى العروض ريالاً فرائصه وهو من نقود ماريا تيريزا)، وبنى مسجداً في حي اللواء بترم وساء مسجد شهاب الدين وجعل له حائطًا وقفاً له، وأوقف عليه أرضًا وعُرِفت ما يُنفَت منه على عشرة آلاف ريال في موضع يُسمى الفصين، وبنى مسجداً في دمرون ووقف عليه بيتاً في جاكرتا يُبْنَى منهما على خمسة عشر ألف روبية هولندية (خولدن)، وانشترك في بناء وسندة على رباط تُربَم، وبنى بيتاً في وادي هود وجعله لأسرة آل شهاب الدين، وبنى في جاكرتا على ارضاً المنها من مشتبغ مسجداً، وما زال المسجد معمورًا.

قبل وفاته أوصى بعض نُفوص روبية هولندية لللفقراء والمساكين، ثم راحج سندات الدوين التي له على كثير من الناس فمرض عدة منها، وأبقى البعض وأوصى الورثاء أن لا يطلعوا أرباب الدين بالحاج، فان دفعوا ما عليهم فقوم، وآلى فليسكتوا عنهم.

ومما يبتسم النصيحة أن السيد محمد بن عمر بن شهاب الدين الذي في مدينة فورمي، جمعة الشرقية كتب إلى السيد أحمد بن محمد في جاكرتا ليدخبه عن البيت يمكن أن يُدر له دخلًا حسناً على أن تكون أثناها مناسبة، فبعث السيد أحمد فاختار بيتاً متراصة على باني شارع كان يُسمى فائفن تورونغ، فأخبره GAND TORONG بampion متراصة على باني شارع كان يُسمى فائفن تورونغ بذلك، فأجاب السيد محمد بن عمر شاكراً وفاحلاً أن يشتري تلك البيوت باسمه وان بدفع النصف من عنه الأول، فاشتراها السيد أحمد ودفع الثمن وكتب بذلك إليه، فأرسل السيد محمد بن عمر بدوره وكالة للسيد أحمد لتلميح البيوت المشترية وأن يجب ما بدخل من الربح من أمام البيوت، ففعل السيد أحمد ذلك، ولا استوفى أثناها من الربحات كتب إليه بذلك، وصارت هذه البيوت ندر له دخلًا حسناً ثم أورث لابنائه.
ثم لأحافده الذين تعلم كل واحد منهم حصنهم. أخبرني بهذا إبنه المرحوم السيد أحمد بن محمد عمر الم توفى بترم.
وكان منزل السيد أحمد بن محمد بن عبد الله في جاكرتا موثقا للأئذائ، وقد خصص مكانا له، بيئتون فيه، واما تناول الطعام فيجتمعون مع كل من يأتي للإجادة المساومة للعموم.
توفي السيد أحمد هذا بترم عمره خمسة وخمسون عاماً، ايا في سنة 1388 هـ ودفن بالقرب من ضريح الأمام الحضار.

السيد عبد الله بن عبد الله بن عيسى بن عبد الله في سوريا، أول من أسس مدرسة إسلامية. كان عالما وفيا مرفوقة. ابنه السيد النفيض العلم الصالح علي بن عبد الله الم توفى بترم. كان ناسكاً نقيضاً فعلياً متواضعاً، له كثير من الطلبة والمستفيدين من علمه، في منزله وفي رباط العلم، يدرس في مسجد شاه الدين وسرور بالسوية للعموم وأعطاهم في أوقات مغيبة أسوأ، كان خيوبو جداً عند الجميع، وتصدر للتدريس العام في رباط العلم، ولأقواله تأثير عمزم. له ذرية صالحة، منهم ابنه محمد بن علي الذي سار على هدي والده، توفى بترم.

السيد الصالح العاصمة عبد الله بن علي بن عبد الله في سوريا، ولته بها أسرته، ورحل إلى ترم وأقام بها إلى ان وافاه الأجل عام 1340 هـ. له أبناء نجاه علما، له ذريته بترم واندونيسيا.

السيد حسن بن علي بن عبد الله في مدينة سومنب بجزيرة مدورا، له مساب خيرية، ذو واحة ومكانة مرموقة توفي عام 1318 هـ وله بها ذريته.

السيد الصالح الناسك عبد الله بن عبد الله بن محمد بن هارون، عبيوب لدى جميع من يعرفه في حضرموت والمحاز وجواا كثير المجام والزيارة، توفي في 3 ذي الحجة 1371 هـ.

السيد أبو بكر بن علي بن أبي بكر بن شهاب الدين، له أفلا خريطة وساع خدمة المجتمع الإسلامي، وترعى متزاء وخاصة لأعمال البر والعرفات العلمية متصل بالعلاة مكروما، ثم ترأس اخيراً جماعة الرابطة العلمية، وترعى مراة لتربتهم مدرسة جامعية خير مع من تبرع، وقد ذكر هذا السيد أحمد بن عبد الله الطاف في قصيدة لم تثبت في

161
الديوان، ولكنه اثار في قصيدة أخرى في وداعه عند عزمه على الحرمون
وفي ديوانه، وترك لأبنائه ثروة، وذريته في حضرموت وجاكرتا وفاليمبانغ، ومن
أعلام بناء مسجد في دمون، توفي في جاكرتا عام 1363 هـ.

* السيد حسن بن أحمد بن أبي بكر بن شهاب الدين في فكالونغن عام 1360 هـ من
الكرماء الذين ينفقون أموالهم لأعمال الخير، له سابع في خدمة المجتمع الإسلامي، غير
على الدين، له تبرعات عامة من أمواله التي ناهيا جبده، كثير الاهتمام بجعة الماء
الخجولة في محافظة فكالونغن، يذهب إليها تلقدها في القرى البعيدة مشياً على الأقدام
ليبدل لبارتها، غير أنه في جميع أعماله كان متكاً، ومن أعلام بناء مسجد الحرام الكبير
في فكالونغن ومشاركته في إصلاح جناحي المسجد، وكان يباشر كل إصلاح بنفشه
B.T.M.

وينهى احضار أوازم البناء، وكان من العاملين في ملأ الفقراء الإندونسيين
بدفع زرع النفقات أولاً للبناء، وهو أغلب من الروبيات الهولندية، ثم مساعد لتوسعة
الأرض، وفي مدرسة واحدة جملة مدرسة الهسينية التي استبدل باسمها بعد
وفاة السيد المرأة الإندونسية، ثم المعهد وكان ينفق على حاجاتها وروابط
المدرسين حتى وفاته عام 1260 هـ (1941م) وقد انتقد السيد أحمد بن عبد الله
التأني بناء مسجد هذه القصيدة معلماً:

"من يتأني هذا المقام الشريف،
بها الأحر بقى والثناء المكلف
وعند وفاته رائعة بقصيدة مطلما:"

"عاش في نعمة ومفاتس بعيداً
وكلنا قد رأينا في الديوان، وقد اتفق من جبة لأقامة مؤتمر عام لشؤون التعليم
في المدارس، وحضره الدعاوي من مختلف أنحاء إندونسيا ضيفاً عليه مدة انعقاد
المؤتمر، وصرع بذل قرار وتألف لجلسة"

* السيد عبدروس بن أحمد بن عبد الله بن الهسين كان عضواً في الهيئة
المركبة لجمعية الرابطة العلمية، وكان قبل ذلك أحد مؤسسي جمعية خير وأهم اركابها
وأمين صندوقها، له لبى ذات للأعمال الخيرية، وله مكانة عرة لدى الجمع لسمو أخلاقه
ولطف مشروط، وصبر، له ذرية في جاكرتا شعب مثقفون ذو مكانة في المجتمع، توفي في
جاكرتا.

167
السيد علي بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن الحسين المتوفى بكاسرس (أوجونغ‌ندرانغ) الداعية الذي اسمه علي يهدي الكثير من الصينيين وغيرهم، له ذرية غباء، ابنته علوية والده واحد عبد الرحمن رئيس الجامعة الإسلامية في مكاوس، ذو الشخصية الممتازة علمًا وخلاصة وخدمة للجتمع، له أخيار منفردون في المجتمع. كرعوا من رحيل العلوم.

السيد حسين بن محمد بن علي رئيسي جمعية الرابطة العلمية فرع قرسي، ونقب العرب فيها، كان ذا علم، ولا سيما الفراش والمواريث، وقد وضع جدولًا سهلًا لهذا العلم في صفحة واحدة. له أخبار خيرية، وبيتها مدرسة. ما زالت موجودة، منزله مقصداً للزوارين، ذريته بها وتوفي بقرشي.

السيد علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن شهاب الدين، ولد في جاكرتا بجارة فوكوجان في 12 ربيع الأول 1382 هـ، والدته الشريفة نور بنت علي بن أحمد النافري الموتية عام 1389 هـ. وفي جادي الأول 1399 هـ توجه إلى حضرموت وثقت به بعض العلوم. وفي عام 1395 هـ سافر برفقة السيد العلامة أباتير بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، وأي بكر بن سالم بايريك، والسيد علي بن عبد الرحمن بن علي بن شهاب الدين، ووصل إلى باوتي (جاكرتا) في عام 1397 هـ، ثم عاد إلى حضرموت في ذي القعدة 1399 هـ، وثقت مع السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين الشهرور، والسيد عبد الرحمن بن هارون بن عبد الله بن شهاب الدين، والسيد حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن شهاب الدين وغيرهم. وفي سبتمبر على الحبيب علي بن محمد حسين الهشلي وكان نازلاً في بيت، والهبيب هادي بن حسن السباف، والسيد محمد بن حامد السباف، والسيد أحمد بن جعفر السباف، وفي حلون نزل على الحبيب أحمد المسمار، وفي الحاوي على السيد عمر حسن المداد، والسيد محي الدين بن عبد الله بلغقه وغيرهم.

ورحل في بلدان حضرموت حتى وصل إلى المضهد، ولال وادي دوعن حلبون، والسورة والتريبة ورباط باشن، ثم الكلا، ثم عاد حتى وصل إلى سيبون.

وفي عام 1304 هـ عاد إلى جاكرتا، وتوكيل على أرض المبتقت، ثم استراح في عام 1308 هـ، وفي عام 1311 هـ سافر إلى مصر، والسويق والقاهرة والاسكندرية، وقيل أنه سافر إلى استانبول، ثم إلى مكة المكرمة للحج، وفي عام 1312 هـ توجه بجراً مارًا.
ستينين

وشهرين، وفي عام 1334 هـ توجه إلى بومي وسنغافورة وجاكرتا.

وفي عام 1338 هـ سجمت حكومة هولندا الاستعمارية خمسة عشر يومًا

منها باثناء حكم مصرية ضد حكومة الاستعمار وأنه يعمل ضدها.

وانعكاسًا على ذلك، كان يكتب المجرين والصحفيين ضد حكومة الاستعمار الهولندي، ومن

ذلك كتاباته لدولة العثمانية في استانبول حتى لقد عبّرت الحكومة العثمانية مندوبًا، باستغلال

يومين، كلاً لا تستغرق الأحوال وعاد ب타واره، وكانت النتيجة أن غبت قنصلاً في

جاكرتا.

وفي عام 1338 هـ (1919 م) تألفت شركة برئاسة السيد شيخان بن أحمد بن شهاب

الذي يعمل في الشركة لاستغلال الأسماك في البحر العربي، وقد تم السعي وإحضار

الاتفاقيات من أجل ذلك، فقرر السيد على أبو أحمد إلى سنغافورة وجزيرة سنغاماج

وبيرومو، وفي كل هذه المدن كان يتعلّب بكبار المسؤولين في سبيل تحقيق

هذه الشركة، لأن حضرموت كانت تحت الحماية البريطانية، وربما كان يعمل على ذلك

لأنها ت 관한 بالأمور الإصلاحية، كما تندبر أحاديثه، وفي عدن اتصل بالوالي

وحينما رفع الوثائق المتعلقة بالشركة، وارسل سلطان نجح واستقبله خير استقبال

وأفضى لشؤونه في عدة موانئ بحضرموت السيد علي بن حسن الجفري، ورغبته، منها

فتح مدرسة ورافق المحضر على ذلك.

وفي ذلك اجتمع ماراكاً مع السلطان غالب بن عوض التقييتي، والمقيمين بن

حامد البحرين والدولة الذي رافه واركه، وكان من شورته فتح المدرسة، ووافق

السلطان على ذلك وأعلن افتتاح المدرسة يوم الخميس في حفلة ثام، وتعين السيد

علي بن حسن مديج ناظراً لها، على أن يبدأ التدريس يوم السبت.

وفي 17 جمادي الأول 1338 هـ دعا السلطان إلى حفلة عشاء حضرها زمرة كبيرة

من الدعاوين، وفيها غرّع السلطان غازنج ما تجلّد المهندسين الغربيين عليه من

المزيد من ألاك الدولة القطرية، وهي في ثاني فوارير.

وفي خلال مكثه بالمكلا أتمّ بعثة القبائل بحضرموت في اجتماعات متعددة، فقد

كانت تبكي أن يستأجر الأراضي الشرقيّة المتعددة طويلةً للأعمال الزراعية. كما اجتمع

بضالين بناحية الدوّاد بناءً على المكلا، فتكررت الاجتماعات متهم، وحثهم على التزام

164
الملم ولا سيا مع امام اليمن حتى لا يتعرضوا للمشاكل، وقد امّر هذا الحديث مهمهم فأرسلوا وفدًا سلميًا الى امام اليمن، وكانت اليمن وجنوب الجزيرة العربية بعد الحرب العالمية الثانية تنام مشاكل، ولا يخلو من وجود مفترضين يعملون لنافع خاصه أو تارات، ولو باشمال نيران القطن، وقد كتب معظم ما رآه وسمعه وعلمه في مذكراته مستعملة عقتصرة.

وتنبيه لهذه الاجتماعات وتقدم الاقتراحات، مع أنه جاء من أجل تحقيق أعمال الشركة لقيت المساعي للشركة عراقيل وتسويفات، هذا ما صار من الرحلة لأمور الشركة.

أما ما كان قبل ذلك فانه لما قامت جمعية خير رسمياً عام 1905م عين السيد علي بن أحمد أول رئيس لها، فقام بالمهمة، وكان أول من خطب أمام الجمهور في التأسيسية والاجتماعية، وابداع الشعوب، بعد ما كان معظم الخطب موحده، وهو أول من نادي بمجاد دار الاحتراف باسم دار الثقافة، وضع نظامها.

كانت له اتصالات بالأشخاص البارزين في الأفكار العربية وفي استانبول، يكتب في الصحف المصرية، ويراسل رجال النهضة في البلدان العربية، ويكاتب السلطان عبد الحميد الخليفة المنفي وغيره.

له بعض المؤلفات منها «الثلاثة الاطفال»، طبع جاكرتا عام 1340هـ وترجم إلى اللغة الإندونسية عام 1299هـ، وسبق أن طبع تفسير المعلم عبد الحق الشاعر الشمالي، وله كتاب «حياة الزوجية» مطابع وكان كثير المطالعة في الكتب والصحف.

كان هذا فيما وضوح في ابناه الهندي ضد الاستعمار واللاصلاح، وقد يبلغ في خطبه الاحترام، كان مقدماً شجاعاً صريحاً امام كل من يعاكبه، وكم فصل بين متمارسين بالناصر، وسعى في اصلاح ذات اليمن.

له اثرًا معظمهم في جاكرتا وفيهم بحسامين، توفي جاكرتا في عهد الاحترام العسكري الياباني عام 1944م.
جمعية خير

أُفتتحت جمعية خيرية إسلامية منظمة في إندونيسيا، أُقيمت عام 1901 م (1321 هـ) هدفها إعاقة الفقراء ورفد المعوزين وتعليم الأطفال وعائشة من تزوج أو توفي له قريب من أعضاء الجمعية.

قامت هذه الجمعية بخدمة الحكومة الهولندية المستمرة لطلب الاعتراف بها عام 1902 م (1321 هـ) وصدر الذين الشروط بأن لا يكون لها فروع في غير منطقة بانافيا (جاكرتا) عام 1905 م (1323 هـ) ومنذئذ بدأت الجمعية تصبح قرارتها في دفتر خاص في 17/6/1905 م وانتخب أول رئيس لها السيد علي بن أحمد بن محمد بن شهاب الدين.

العريضة التي قدمت إلى الحكومة بطلب الاعتراف مؤقتة باسم سيد باصنيد رئيسًا، ومحمد بن عبد الله بن شهاب رئيسًا ثانياً، والسيد محمد القادر الشهر كاتبًا، والسيد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن شهاب أمينًا للجاء.

ثم قدمت الجمعية طلب الآذان لاجد مدرسة في أبريل 1906 م (1324 هـ) ثم تم الاقلام عناصر، ورأى أنه كان مطبيعًا على الجمعية أن تكون لها فروع خارج منطقة جاكرتا، فقد جملها وكفالة تسجيل اسماء الأعضاء في المناطق الأخرى، وكان بين الوكالة وبين الجمعية اتفاق على أساليب العمل، فتأتي عريضتها حتى توفرت الطلبات من الأغراض لاقامة فروع، فتأثرت على الراغبين أن يقيموا جميات مستقلة.

وتمتعت الجمعية كثيرًا، من مام سجد ومدرس وموظف حكيمي أو موظف في شركة أو عامل أو خاص وغيرهم، وانطلقها هذه الجمعية يرجى المرافق الإسلامية بالقرن الأسرة كالمستند على يوسف صاحب جريدة الهند، وعلى كامل مدير جريدة اللواء، عبد المهدي زيدي صاحب جريدة اليمنية السيرة، وأحمد حسن طيار صاحب تخريج النشر بيروت، وعبد المجد المهندس صاحب جريدة القسطس المتنم، وعبد الله قاسم مدير شمس الخديعة، ومحمد مبكر مدير جريدة العدل وغيرهم وذلك منذ عام 1908 م.

وفي عام 1909 م فتحت أول مدرسة لها للتعليم الجامع ووجدت دروسًا عمومية للنساء، المدرسة، والرجال أيضًا في يوم معين في الأسبوع وفي نفس العام متن في رفع الجبه من الجماليات إلى خارج جاكرتا، وخصوصًا إلى جوار الوسطي الأبدان وليس.

166
وتوسعت أعمال الجمعية عام 1910 م (1328 ه) وطبق القانون في سنغافورة عام 1911 م، وبدأت في فكرة استدامة معلم من مصر أو استانبول أو غيرها، وفتحت لها مدارس في معظم أحياء جاكرتا والمدن العربية القائمة في منطقة، وتوسعت أعمالها وتدخلت في شؤون اجتماعية وسياسية وغيرها، وتمكنت صلاتها بالجمعيات القومية التي بدأت في الظهور كجمعية دوبي أوتاما الجاوية، وحزب شركة السلام.

كانت تقيم الحفلات في المناسبات كتكريم القنصل العثماني راسم بك وغيره، وتنسية تولية السلطان محمد رشاد، وأقامها مأتم على شهداء طرابلس الغرب عام 1912 م (1331 ه) في حربها مع أيطاليا، إلى غير ذلك فكان لها إعلان الكثيرة العامة دوي بعيدا.

ومن نواحيها إزالة الخلافات بين الأفراد وازالة الخصائص الدموية بين العرب والصينيين في جاوا الشرقية، وجع الانتصارات لبناء المجاهدين في طرابلس الغرب، ومكوني البراكين والحرية والجيش والهجرة، وجع التبرعات لبناء سكة الحديد المجازية، وله خير ذلك من الأعمال الخيرية، وأقامت فيها داخليا للطلاب عام 1911 م (1338 ه) بجور معينة على القدر، وبيت الهم والغبار في النقطة الداخلية جناحا، وتعمى له الملابس والغذاء، وتقود الجمعية بتوزيعها على المستحقين.

وقد لقي بعض رجال الجمعية عشن من حكومة هولندا، وتعرض آخرون للمحاكمة. وسجن بعضهم في عام 1913 م (1334 ه) فكنت في اتجاه مطبعة ومكتبة خارج نطاق الجمعية برأسهم قدره خسون الفروع في خمس الألافهم، واشترك الأعضاء في جلسة واحدة في 1489 سهم.

وكتب لجنة للشباب في 24/7/1924 م (1343 ه) برئاسة السيد عبد الرحمن بن علوي بن عبد الشاطري.

وجه ذكر هذه الجمعية فيسجل الحكومة، وفي كتب هولندا، وفي مؤلفات إندونيسية والهزل.

وأما يذكر أيضا أنها كانت سببا للتعرف الوطيد بين عضوين في هذه الجمعية هما الحاج أحمد دحلان أباد محلال المتحدث في جاكرتا والسيد عبد الله بن علوي العطاس.

ففرض السيد عبد الله هذا زميليه الحاج أحمد دحلان على القيام بحركة في جاوا الوسطي لكافحة أعمال التنصير فيها، وقدم له مبلغ كبيرا من المال، فأسس الحاج أحمد الجمعية المحمدية.
(انظر كتاب محمد، باللغة الأندونيسية تأليف صاحبنا سلام، وانظر ترجمة السيد عبد الله بن علوي المطاس في هذا الكتاب بالله.

السيد العلامة حسن بن علوي بن عبد الله بن أحمد شهاب الدين ولد بمدينة عام 1368 هـ تلقت في تعلمه وتلقى عن علماء تريم ودمون، وهاجر إلى سنغافورة ليتولىمتلكات والده.

من شيوخ السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه، السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المهور، السيد عيدروس بن عمر بافرج، وغيرهم. والسيد أحمد زيتي دخلان بكة الكرمة، والسيد سالم بن أحمد المطاس في جهور.

أقام في سنغافورة وتعااظي التجارة فكون له بها اسارة، بعد أن أقام زمنا في جاكرتا بندونيسيا، حتى عام 1330 هـ، وكان يكتب المقالات في الصحف المصرية فيما يتعلق بأعمال الإصلاح الاجتماعي والتعليمي، ويرى أنه يجب ان يكون التدريس في الأرادة العلمية على مستوى الجامعات في مختلف العلوم. له تأليف تتعلق بأساليب حضورموت، ومن مؤلفاته "القرية الثقافية من سحر التصانيف الكافية" و"نحلة الوطن" وظهر رد عليه من السيد علوي بن عبد الرحمن بن أي بكر المهور بكتاب "ثاحف أهل القبلة" ورد عليه السيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين بكتاب "وجه الحمية من مختار القرية".

كان السيد حسن من الناهضين بالحركات الإصلاحية، معرفا بقوة العارضة قوياً في النقد، جريئاً في أعماله، وعاد إلى تريم حوالي عام 1330 هـ وتوفي بها عام 1333 هـ وله اشعار له بعضها نشر في جريدة "الوطن" التي كان يصدرها في سنغافورة ودامت نحو سنتين، له أبناء محمد وعلي وعبد الرحمن واحد.

ابن السيد العالم الديب محمد بن حسن بن علي ولد عام 1310 هـ وتوفي عام 1323 هـ في جهور تلقى علومه في تريم والمجاز واتصل برجال العلم والادب في مختلف الاظفار، مكث زمنا في سنغافورة وتولى به التدريس وفي جهور، وله اشعار جيدة وليس لدينا الآن شيء من اشعاره التي تبين رأيتها من زمن بعيد.

السيد أحمد بن علي بن أحمد مؤلف كتاب "تسهيل الطالبين لمعرفة أصول نسب العلويين المشيريين وما زال عطرطاً، روي وتشا في فلك الطاقن بجنبية خاصة مهذبة متفقة على تعلمهم في المدرسة السنانية ثم في تريم على العلماء. وعاد إلى موطنه، ساهم في خدمة وتحقيق الأنظمة، وفي معاونة العائلات احتاجة بإيجاد أعيان لها.

168
السيد المجاهد عبد الرحمن بن محمد الزاهر

بطل عظيم، وعالم جليل، ممتاز في الحرب جانب تضمه في العلم، يترا مثلاً بقوة المعارضة وحصافة الأورا والقدم، له في التاريخ اعتر ذكر، في القلوب أمي أثر.

قال: دفن نبأ بيرخ الهولندي في كتابه المستوطنتان العربية في الهند الشرقية: إن كثيراً من الملالي الموجودين تزعموا مناصبهم سيد عبد الرحمن بن محمد الزاهر الذي قام بأدوار عظيمة قبل الغزو الهولندي في آجيه.

مع أنه لم تصدق له الآن عرف هذه المناطق.

ولد في حضورتم عام 1342 م (1827) وقضى أيام طفولته في ملابر، ودرس في كاليكوت، وقيل أن طلب العلم في مصر من عام 1377 م إلى 1382 م (1254 - 1259) وزعيم عام عام 1382 م (1266) والثنا ومكة. وعند عودته اتصل بسلطان جيفر ياباد واضطر في ملك الجيش بردية جمعر (كولونيل)، وعلى الرغم من هذا التقدم السريع فإنه خرج من خدمة الجيش وأقام في كلكتا، ثم رحل إلى إيطاليا وإيطاليا وفرنسا واستانبول، وعاد إلى الهند، ثم سافر إلى جورج (في شبه جزيرة الملايو). وفي عام 1384 م (1280) وصل إلى آجيه، ومعه توصيات، ولكنه لم يستخدمها.

واجتمع مع علماء آجيه في مسجد العاصم، وصار مثلاً لاعجابة المجتمع لتفعيمه في علوم الدين، وبراعة، فصار المرجع الأول للمطالع، وفي خلال شهر صار أحمد شخصية ذات نفوذ، عين قاضياً ثم وزيراً، وفي عام 1387 م (1288) زار استانبول ومكة، وانال أكبر وسام يعرف بالسماح العظيم، وخلال أقامه بكة عام 1383 م (1290) اشتمل تار الحرب بين السلطان وبعض زعيم البلاد الذين يبلون في مسألة الاستعمار الهولندي، فنودي مرة أخرى واحترس للسماح لدى البال العالي وفرنسا أمالاً في التدخل الدبلوماسي، ولكنه لم ينجح في سماح (1386).

هذا ما ذكره في دن بيرخ عصرها.

وهناك تمام جاء في جريدة إيرابوده الهولندي:

"إنه هذا السيد العلوي أكبر زعيم للآشليين، وعرف هناك باسم حبيب عبد الرحمن، وقد تكرر إسه في التاريخ، خصوصا عندما نجا بنفسه من الانتقال المفروض بقوة من الجنن، ومعنداً قام بجاربنا مرة أخرى وجعله استنجلوما الرابط هناك، حتى لقد كتب أحد ضباطنا في ذلك مذكرة بعنوان "عظم الاستنجلوما". إنه ليس لأي"
غريب أن نذكر كنوزه، وما تفصل ذلك فيمكن العثور عليه في مكتبة مستشارنا السابق في النواحية الشرقية الدكتور سوك هرخوني عن الحالة الدينية والسياسية في آبيه.

واتم اسوأ نجاح دعوة هذا المحبيد هو أنه من السادة الأشراح فان هذا اللقب
مبارك عليه لدى الأهلاء، وأيقت قبر في آبيه - كلا في مكتبة سوك - هو قبر
الناشط إلى أسرة المدير الصنف من السادة
الطوبين، ومن أفراد هذه الأسرة صاحب القبر في لوار باتاغنج
بتافا.

اما المرحون الأندونيسي محمد سعيد في مدينة ميدان، فيقول في مؤلفه آبيه عبر
ما يلي:
Achek Sepanjang Abed
القرن، ولد المحبيد عبد الرحمن مخبرة عام 1249 هـ (1832 م) ووجه مع والده إلى
ملعب عمرو سماك، وعام 1837 م توجه إلى مصر للدراسة، وعاد عام 1842 م إلى
ملعب لموقع الدراسة في كاليفكو. وفي عام 1848 م (1265 هـ) شنجل في بلدان الهند
وسلتا وبلاد العرب لطلب العلم. ثم سافر إلى الحاائزة وتزوج بنت أبهر، ثم سافر إلى
مكة بعد سنة ونصف سنة، ثم استقبل، وعاد إلى ملابير، وكاليكوت، وحيدر باد
ببشرها الإسلام، ووّل منصب جدار قائدًا على ألف جندي، ثم سافر إلى كلكتا ثم
إيطاليا وفرنسا ولانديا واستانبول والمالك، فكان يستقل في كل مكان بالتكريم،
وأقام في بومبي عدة شهر وحيدر باد وكاليكوت وستيفانو. وفي ستيفانو تصل
بسلطنة ابن بكسر سلطان جوزور، وتولى لديه سنة ونصف سنة، ثم انتقل إلى جزيرة
Penang في سن 1281 هـ (1844 م) ووجه إلى هولندا في آبيه، ثم
إلى عاصمتها، دادر السلام، ونزل على السيد محمد مهدي، وعمره بالسلطان إبراهيم
منصور، وله لديه من ذكاء، وثقافة ترقي في الناحية حتى بلغ علاها بعد السلطان
 مباشرة، واستفادت آبيه منه فواكه كبيرة، ولكنه جاء في ظروف حرجة. وهولندا
تدرك كيف تكون آبيه، وفيها هذا الشخص الثقة ذو النظارات الواقعة، فحاولت
ان تعرقل جميع اعماله.

وبعد سنة من وصوله إلى آبيه بعث هولندا شخصًا عريباً يُسمى علي باحّان،
نجل في زي تاجر وفتح عملًا تجارياً هناك، واستطاع هذا الشخص أن يبدر بدور
الثانية بين السلطان والمحبيد عبد الرحمن، فحدث بينهما بعض التفاوت، غير أن مكانته

170
اللهمي عبد الرحمن أمرت تزداد قوة ورسوأه،
وكان قاضياً ومستشاراً دينياً ثم صار له نفوذ في ميدان السياسة، ولم تمر خمس سنوات حتى صار أعظم رجال آخيه.
ولا توفي السلطان إبراهيم منصور اجتمع رجال الدولة واجموا على تعيينه وصياً على خلفه السلطان محمود عام 1870م (1287هـ) البالغ من العمر 14 عاماً ابن السلطان علي أسكندر، وذلك في المين الذي كانت الهجات الهولندية على الأبواب.

ص 234.

وتولى السلطان محمود في ذي الحجة 1308م (1 يناير 1890م) وتولى اهالي آخيه في اللهمي عبد الرحمن كل خبر فكفلوه قيادتهم وتنظيم مقاومة الغزو الهولندي، وكان اللهمي عبد الرحمن يتمتع فعلاً بياءة سياسية وحلفنة دبلوماسية، فهنعمت بروح الشعب وشخصيته، ولكن أم ميزاته أنه نبيل المحتذ.

في سنة 1874م (24 يناير 1891م) سقطت عاصمة آخيه بعد معارك قاسية وحروب حامية جداً. وأسر اللهمي عبد الرحمن. وفي كفاحه وقيادته للمحارب التي أحرز فيها انتصارات سقط مقر قيادته في مونتاسيك واستسلم كثير من الأمراء، ومال آخرون إلى العدو.

عندما عاد الى آخيه من الخارج اجتمع مع العلماء والزعماء في كومالا وهولندا تستعد للحرب وتتوجه جواسيسها، كما بثت وفداً رسمياً لفاوضة حكومة آخيه ودعوتها للاعتراف بقيادة هولندا، وصل وفد برئاسة كراينهوف، وتولى الفاوضة عن آخيه اللهمي عبد الرحمن، فرفض جميع طلبات الهولنديين، ومنها اعطاء الحرية لسفنهم في التزود إلى سواحل البلاد وأخلال موظفيهم في المعاقب التي يتارونها، فقد ذكرهم اللهمي عبد الرحمن بأعمال الهولنديين في المناطق التابعة لسلطنة آخيه، واقتطاعها بالخيل، وقال: ان هذا تمهيد للاستمرار.

قال اللهمي عبد الرحمن - قبل الدخول في الفاوضة - يجب البحث أولًا في موضوع المفاوضات، فاعترض كراينهوف بأن مهنته محصورة في موضوع حرية.

(1) الإسلام في الشرق الأقصى ص 240.
التجارة، فقال المحيب عبد الرحمن: عند المحمدي وطلبت منها تفويضاً واسعاً.

ووصل كريمه، مرة أخرى عام 1872 م (1289 هـ) فلم يقبله السلطان إلا بحضور المحيب عبد الرحمن الذي كان غائباً عن العاصمة ذات ذلك، فعاد المحمدي الهولندي، ثم مرة أخرى في نفس العام، يحمل معه خطايا للباحث الباحث في ذلك الشهر، ولكنه تسلم الخطاب وأجاب عليه، وافقه أن تكون المفاوضة في شوال 1289 هـ (ديسمبر 1872).

في الوقت الذي يوجه المحيب عبد الرحمن موفداً إلى مكة ونزل ضيفاً على الشريف عبدالله باشا ثم إلى إقلاع أوروبا كأقدم، بوتيج، وقد أخرج الي ستيفانوس Tipang Mohamad عام 1872 م برئاسة الدوّار ستيفانوس محمد، يشتمل منصب شاهد لشراء بختر، ولكنه عاد خليماً وقد رد النافذة التي بيعده، في عهده السلطان مع عدد من أفعاله في حاكم رياوّ الهولندي للمفاوضة. وكان ستيفانوس محمد ميّلاً إلى مسألة الهولنديين منافساً للمحيب عبد الرحمن الذي لا يرى رأيه في المظاهرة، غير أن ستيفانوس محمد نال قنّة لا حدة لها من السلطان، حتى لقد اتصلبه رسالة ببضاء موقعها وعنونه تتعمّمه مخ dese in 17 رمضان 1289 هـ (18 نوفمبر 1872).

كان ستيفانوس محمد في أول أمره شاباً هولندياً من طائفة الهولنديين مهرجًا يضحك الجاهل اسمه دواراماسي، فتبنى اتحاد رجال الدولة وأدخل الإسلام بعد وصوله إلى آيّها، ولاقتته اضطلاع الناس استطاع أن يدخل بالقصر حتى صارت له مكانة، وكان على خلاف مع السيد عبد الرحمن ورجال آيّها.

في ذلك الحين ألف المحيب عبد الرحمن جلتة في جزيرة فينانغ لشراء أسلحة استعداداً لحرب الهولنديين، وفتح وصول الأسلحة إلى آيّها.

بعد وفاة السلطان بابا الآهالي في 23 مارس 1292 هـ السلطان محمد داود حفيد السلطان متصر، ودع الهولنديين المحيب عبد الرحمن للمفاوضة في ستيفانوس بوساطة السلطان ابن بك سلطان جهور، توجه ومعه رجال السلطنة الذين في فينانغ برئاسة ستيفانوس، في 30 مارس 1291 م (1874 م) وفشلت المفاوضة.

172
بعد حروب ضارية ومعارك طاحنة قرر فن زرهيدن الذي عُين في آخر يونيو 1876م (1293 هـ) قادئاً - وقد جرح في الحرب - مواصلة القتال، فقبلته بعض المقاتلين أن جيشاً بقيادة المحبب عبد الرحمن قد احتل مناطقية ٤٠ مقيماً، وعادت الحرب إلى أشدتها، وهاجم المحبب عبد الرحمن مراكز الهولنديين هجاته عنيفة Lebung كالأصغر، من مركزه في لبونغ وتدارو.

أعد المحبب عبد الرحمن قوة جديدة في مونتاسيك، وأخذ يطوف المناطق حائلاً على الجهاد، فهب الأهلي ملبيين دعوته. وازدادت المعارك ضراوة، واندلعت نيران القتال في كل مكان، فاضطر العدو إلى مضاعفة قواته.

وفي يونيو 1877م (1294 هـ) اشتدت حركته بعد اتصاله بالملاء والزهاء، فهاجموا مراكز الهولنديين وانفجرت بركان المعارك في عدة مناطق، واقتحموا استجابات العدو وطرق مواصلاتها، فاحتلوا بعض المواقع، وهاجم المحبب عبد الرحمن أطراف العاصفة المحتلة وغيرها، ففقي الهولنديون ضربات قوية، وعانا خسائر جمة، واستمرت المعارك عدة أشهر انكسر الهولنديون في عدد منها، وتولت النجاحات الهولندية وجهت إلى القوة التي يقودها المحبب عبد الرحمن، واشترك في المعارك عدد من القواد والمجاهدين، ولكن الهولنديين تمكنوا من الاستيلاء على عدد من المواقع.

ثم حددت معركة دولونغي Lungi، الهائلة في المركز الثاني للمحبب عبد الرحمن فانكسرت قواته حتى ارتقي بين القتلى من المجاهدين مصيماً للنطاج، وبعد أول فرصة نتا نحو نفسه ليلًا وعاد إلى رجائه في ٤٠ أغسطس (أغسطس) عبر القرن ٢٥٣/١٠٣٠ هـ وتأتي من أندونيسيا ١٧٤ والإسلام في الشرق الأقصى ٤٠ عن سنوك هر خوريه ١٥٨٨/٥ -١٦٤.

رأى المحبب عبد الرحمن أن هذا الجهاد الرير الذي يقوم به ومعه الإشاعوس من المجاهدين يخف به الخطر من كل جانب، وتمكّن حوله الدساتير، رأى عدداً من القواد قد ضعفت إرادتهم وخذت جذور حاسم واستسلموا للعدو، بل أصبح بعضهم عوناً للعدو. وهذا تفاني عبد يماكح وجواسيس الهولنديين يعملون بما يؤمرون، فخاب امله، وفضل أن يتخلى عن القيادة على مضض، ووافقه على ذلك أعيانه، فمرض
للمدو، وتوجه إلى العاصمة الهولندية.

وجاء في كتاب "آبيه"، للكاتب الهولندي ستانغر، ما ملخصه: "لم يوجد منذ سبعين سنة زعم بهذا الزعم لدى الآخرين الحبيب عبد الرحمن الزاهر، ومحمد الله على أنه كان يزيداً واحداً فقط، فقد كانت حكومة هولندا تغتاف كثيراً وتفضل جهدها لآبيه، حتى استلم في 12 أكتوبر 1875م (1395هـ) على أن ينافذ آبيه، فاختار الإقامة في مكة، وخصصت له جردة سنوية قدرها عشرة آلاف دولار، وألقعه سفينته إلى جدة في 14 نوفمبر 1875م ففرق الهولنديين في السروء إلى ادقاتهم ونظموا الأشعار وتنموت بها.

وتألقت حكومة هولندا رسالة أبلغ بها من مكة محررة في 3 محرم 1884هـ (أكتوبر 1884م) طلب فيها من حكومة هولندا أن لا تولى أحداً على أهالى آبيه الأول، وأن لا تقرر أمرها إلا بعد اخذ آراءهم فيها يتعلق بنظام المقيم (أي المنطقة) على أن يكون نظاماً عادلاً فيه يتعلق بالدين والحياة.

وأما زال الأخيون بيطلون على الأمال ويضعون فيه تقتهم، وقد حج منهم جامع ولجوه، وروجون أن يعود إليهم ليتلول أمور بلادهم. وكان وهو في مكة مهيئاً يتأمل آبيه، غير أن آراءهم التي قدمها حكومة هولندا لم تلق قبولًا، وتوافق في ديسمبر 1885م (1303هـ).

هذا ملخص ما في كتاب "آبيه"، وفي هذا الكتاب معلومات وصور فتوتراجية.

يذكر بعض الكتب أن الحبيب عبد الرحمن كان من مال أخياراً في العدو، وإن هولندا أهدت له وساماً وقبوة رسمية كما رأوا صورته، والواقع أن تلك الصورة التي ظهر فيها بلباس رسمية بأوستها اخذت في استانبول، تصوير التقدير له من الدولة العثمانية على جهاده، وذلك حينها ذهب إليها مستنداً بها، وهي ملابس رسمية عثمانية، وليس لدى الهولنديين مثلها. ثم لم يجد في تاريخ جهاده أنه مال يوماً إلى العدو. وقد أخبر الدكتور أبو بكر أنو بعده صحة ما اتهم به. وأنه سيؤلف كتاباً في هذا الموضوع، ولكنه توفي قبل تأليف الكتاب رحمة الله.

174
السيد شيخ بن أحمد الهادي

ولد عام 1868 م (1285 هـ) في مدينة ملاكا (ماليزيا)، وتلقى التعليم في مدرسة أهلية، ولما بلغ الرابعة عشر من عمره أخذ والده إليه دراية فدرس هناك على العالم المعروف راج علي الحاج، وفي أواخر القرن التاسع عشر زار مكة المكرمة وبيروت والقاهرة والتحق بالأزهر 1894 - 1905 م (1312 - 1323 هـ).

في أواخر القرن 19 أقام الانكليز مدارس فل مجد تجاوباً لدى الأهالي المسلمين لأن معظمهم من تأسيس البنية في جزيرة فيتنانغ عندئذ أجم زعامة المسلمين في هذه الجزيرة على وجوه إقامة مدرسة لبناء المسلمين، فأقيمت مدرسة في 16 عرم 1335 هـ وصحت مدرسة القرآن، لتحفيز مبادئ الدين، ومن العلماء في تأسيسها السيد عطار عبد والشيخ علي باوزير، والسيد عمر السقا، والسيد عمر عضار، وأدخل الشيوخ حسن بن مدبدي، وتوار التدريس فيها السيد عبد الرحمن العبشي.

عُين السيد شيخ الهادي في المحكمة الشرعية في جهور (1909 - 1915 م/ 1327 - 1334 هـ) وابن ذلك كان يولي نشاطه في حفل التربة، فأقام مدرسة الابطال في سنغافورة عام 1908 م (1326 هـ) ومدرسة الهادي في ملاكا عام 1917 م (1336 هـ). ثم ظهرت فكرة تحسين وتطوير مدرسة القرآن في جزيرة فيتنانغ بأدغال فنون أخرى مناسبة للعصر، ووجد السيد مؤدياً له هو الحاج الري بأنجيك فأهدي للمدرسة أرضاً للبناء عليها، وصحت مدرسة مشهور الإسلامية باسم السيد المتوفر الشيخ الخطير لدى الشعب، وتولى السيد شيخ إدارتها، واستقدم لها المدرسين الأكفاء.

في أوائل عام 1920 م (1339 هـ) أخذ يارس التأليف والنشر، فألقت كتبه طبعاً بطبعة الخاصة المباشة مطبعة جلتوينج الذي برعاها في الكتابة والتأليف، بل كان في المقدمة، وأصدر كتاب حكاية سيما عاشق كفدا مضروبة، أو ما يعرف بكتاب فرية هام، ويشمل على أهداف اخلالية ووطنية وتعليم البنين بأسلوب أدبي، وكتاب التاريخ الإسلامي عام 1927 م (1346 هـ) وتحصين الأنس داراغان، وتم بناء وهندووس عام 1928 م (1347 هـ) وتمكناً جنتا براهي عام 1928 م، وتفسير
النافقة، عام 1928م ودحكياسه جبرين كهيدروفن، عام 1929م ودحكياسه ثوري نور الدين، عام 1929م وكتاب د. أكام دان عقل، عام 1931م (1350هـ) وغيرها.

كان السيد شيخ قد أصدر مجلة الإمام بالتعاون مع رفاقه له مثل محمد طاهر جلال الدين الازهري، والشيخ حمود بن سام الكلابي، وال الحاج عباس محمد طه، بلغة اللاتين التي كانت تكتب بالمروف العربية، وهؤلاء كانوا على اتصال بالعلامة السيد محمد بن عقيل آل بحذ في سنغافورة يستعينون فيه بكتبه ويشجعونه، وكان السيد محمد بن عبد الرحمن شهاب الدين في جاكرتا وكيلاً للمجلة... كما أصدر السيد شيخ مجلة الأخوان في فينانغ عام 1926م (1345هـ)، وجريدة سودارا عام 1928م (1347هـ).
السيد عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسين بن شهاب الدين

بدأ حياته الصحفية باندونيسيا، وكان يكتب في عدة صحف، ثم صار مارسلًا لبعض الصحف العربية في مصر وبلدان أخرى، وتولى رئاسة متحف مجلة "تيدار" الأسبوعية عام 1936م وصدرت الحكومة الهولندية عام 1939م.

وفي عهد الاحتلال الياباني ترك الصحافة واكتفى بتأليف الروايات جانب ما كان يكتب في مذكراته، وألف منظمة للشباب عرفت بالفوتو، وانتخب رئيسًا لها.

وفي عهد الاستقلال عين ملحقًا للعلاقات العامة في القيادة العليا، ولكنه استقال بعد تعينه وتفرغ من مسؤولياته حتى قررت وكالة الابناء الأسبوعية. وفي 2 سبتمبر 1945م صدرت عليها برسوم من القاضي المدني، واعترفت حكومة إندونيسيا بهذه الوكالة.

عندما اشتد ساعد الشيوعية في إندونيسيا جاء دور التأسيس، فأصدر الرئيس سوكارنو أمرًا برسوم جهوي عام 1943م بتأميم وكالة الأبناء الأسبوعية مع بقية الصحف التي لا تساير الشيوعية، ولا تربط المصلحة في السياسة الحكومية، ثم أعدت هذه الوكالة مع وكالة الأبناء "انتارا".

واصل صاحب الترجمة أعلاه فأصدر جريدة الانكليزية وجريدة National Press Digest باللغة الإندونيسية، وصدرت حكومة سوباندريو هاتين الصحفتين بعد صدورها بعامين، ثم أصدر مجلة "فمبينا". ثم أصدر مجلة "فوساكا". وما كان يقوم به من إشراف على مكتبة للطباعة والنشر باسم "فوساكا".

وهو صاحب الفكرة الأولى في تأليف لجنة لدعم كتاف فلسطين، حيث انتشرت فروعها في أجزاء إندونيسيا، وهو العامل الأول لتأليف هيئة البحوث الإسلامية التي يرأسها الاختاب عبد الله بن نوح.

وفي أول ظهورات الشيوعية في جاكرتا هاجم الشيوعيون مكتب هيئة البحوث وإدارة صحيفة فمبينا ومطبعتها، وأخذت الصحف الشيوعية تاجم رجال هيئة البحوث الإسلامية، وجلة فمبينا ومكتب فوساكا، فانصرف الترجم إندونيسيا إلى ألمانيا واستقر في مونشن ودخل مستشفى الجامعة بها، ثم زار البلدان الأوروبية وشمال أفريقيا.

وحدثت الثورة الشيوعية الفاشلة عام 1965م وهو في مدينة الرباط، وطاف بلدان

177
الشرق الأوسط، واستمر أخيراً في المملكة العربية السعودية وانضم إلى رابطة العالم الإسلامي.

من مؤلفاته، صفحات من تاريخ إندونيسيا، وكفاح تركستان، ووجولة في روع مورو، ومن صميم الواقع، وأعلام المسلمين في إندونيسيا.
عماد ضياء بن علي بن أحمد بن عبد الله بن شهاب الدين

1 - بدأت عملية التحرير بجريدة حضرموت التي كانت تصدر في سورابايا عاصمة جاوا الشرقية.

2 - توليت نظارة "المدرسة الإسلامية" في مدينة تنانونغ فندان، عاصمة جزيرة بليتونغ.

3 - مرسى جريدة البلاغ بالقاهرة، والسلام في سنغافورة.

4 - مدرس ثم ناظر مدارس جمعية خير لعموم جاوا الغربية.

5 - مدير دار الأيتام وسكرتير وقته.

6 - مدير مكتب الثقافة الأسيوية.

7 - عضو اللجنة المركزية لإعانة متكاوي الحرب، ورئيس لجنة استقبال وإيواء اللاجئين.

8 - صحرا في مجلة "الرفيق" الآسيوية في عهد الثورة الإندونيسية.

9 - صحرا في مجلة "ال🇮🇩َغؤن الإندونيسية" التي تصدرها وزارة الإعلام.

A P B

10 - اشترك في تأسيس وكالة الأنباء الآسيوية.

11 - عضو اللجنة المركزية لوزارة الإعلام في المؤتمر الآسيوي الإفريقي في باندونغ.

12 - اشترك في تأسيس اللجنة المركزية لمساعدة كتاتب فلسطين، والكاتب الثاني فيها.

13 - مدرس في أكاديمية البوليس المركزية في جاكرتا.

14 - عضو مندوبية هيئة البحوث الإسلامية في الندوة التاريخية في ميدان، عاصمة سومترا الشمالية.

15 - كاتب تعلقات في الأدب والتاريخ بإذاعة جاكرتا.

16 - مترجم في السفارة العربية السعودية بجاكرتا.

17 - قمت بدراسات تاريخية بأداء جاوة للحصول على مصادر تتعلق بتاريخ الإسلام.

18 - التعاون مع مصلحة الآثار القلم الإسلامي لوضع تقرير بناء على المواد الموجودة.

19 - الرئيس الثاني بجامعة المدارس الإسلامية، والآن مشرف برابطة العالم الإسلامي.

179
المؤلفات:
1. الفرد الفيلم في مكونات الني، وهو شرح مبسط للأبي بكر
2. نهج الحساب في نهج أبي بكر
3. نهج اللغة العربية للمدارس الإسلامية باندونيسيا في خمسة أجزاء، طبع باندونيسيا.
4. التصريف السياسي للمدارس الإسلامية باندونيسيا في ثلاثة أجزاء، طبع بالقاهرة.
5. فن الشرق تارخ سوارثام، بالاشتراك مع السيد محمد بن أحمد السفاع (بالعربية) طبع بالقاهرة.
6. تاريخ باندونيسيا.
7. الكفاح الأندونيسي.
8. المهاجر أحمد بن عيسى، طبع.
9. المرأة الأندونيسية في التاريخ باندونيسية.
10. الإسلام في أندونيسيا، بالاشتراك مع الاستاذ عبد الله بن نوح، طبع.
11. قاموس عربي-اندونيسية موسع، بالاشتراك مع الاستاذ عبد الله بن نوح.
12. السحرة في أندونيسيا (لم يتم).
13. تاريخ فقفي (لم يتم).
14. تطبيقات على كتاب قصص الظهرة هذا.

الكتب المترجمة:
ترجمة مؤلفات الدكتور نت الناطيء، بإذن منها.
المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى للسيد علوي بن طاهر الحداد.
الآبام علي صوت المدالة الإنجيلية لأورج جرشاق.
أمالي ومذكرات الرئيس سوارثام، بالاشتراك مع السيد عبد الله بن سالم المطاس المارة.
أول علوي بَن الفقية المقَدَّم.

أول علوي بَن علي بَن أبي بكر السكَّان.

وأما عمر (بَن حسن بَن علي) (فَله ثلاثة بنين:)

١ - علي، جد آل بَن حسن بَن بَرَيم (وجاوا وكاليانتن).

٢ - حسن، جد عثمان بَن عبد الرحمن أب سلطان سياك المتوفى بها، عقبه يعرفون بآل شهاب (سياقي ذكر عثمان).

٣ - محمد المحبوب، ذريته بالسواحل بَبته وسيوي وزنجر (توفي عام ١٠١٩ هـ).

فأما علي فله ابن هو الإمام الفاضل العلامة عبد الله صاحب الوهظ.

١٦٧٧

١٠٢١

١٠٢٢

(١) ومن آل عمر بَن حسن بَن علي بَن أبي بكر السكَّان، السيد عبد الرحمن بَن علي بَن عمر بَن حسن، تلميذ الحبيب عبد الله بَن علوي الحداد، لَه في شيخه قضية مدُنية.
المتوفى بها سنة ١٠٤٧ هـ
له ذريّة منتشرة بالوُهَط، ومنهم حفيده أبو بكر الوَهْش بن محمد له ذريّة كثيرّة بها وبلحح الحمراء.

(١) السيد العلامة عبد الله صاحب الوُهَط بن علي بن حسن بن علي بن أبي بكر السكّران، ولد برم عام ٨٥٦ هـ وتلقى عن علائِنّها ورحل إلى الشّهر وأخذ عن علائِنّها، والي أحمد أباد بالله ولزم السيد شيخ بن عبد الله العيدروص وأخذ عن علائِنّها في السّواحل، ولزم في عدن السيد عمر بن عبد الله العيدروص، ثم سكن قرية الوُهَط وانتفع به الناس وخرج به جمعة من العلماء في دولة أباد والهرم ووالا منهم عبد الرحمن بن عقيل، عبد الله الساويري في دبّاء، باليمن، وعقيل بن عمر في ذيّار، فالطلاب يأتيون إليه من كل مكان، وكان يفقّح بسخاء للفقراء، وينادي غراره علمه كان شاعراً نائراً وشاعراً قليلاً، توفي بالوُهَط عام ١٠٤٧ هـ.

(٢) آل الوُهَط ينتمون إلى السيد عبد الله المذكور أعلاً، يجتمعون مع آل بن حسن في حسن بن علي، منشّرون في اليمن وتريم وجاوا.
ومنهم حفيده أحمد بن عيدروس عالماً فاضلاً ذريته بالوهف، وتم في عام 1116 هـ وانتقل في الجامع الأزهر عام 1279 هـ. كان علماء حافظاً، رحل إلى مكة المكرمة وصحب الكثير من علمائها منهم الشيخ ابрагيم بن أحمد عبان، ابن أخيه محمد علي عبان، والسيد عمر بن عبد الرحمن البصري، والسيد محمد الحميشي الشهر بالغزالي، وشجاع الدين أحمد بن محمد المهدي، بالدلاوين وغيرهم، وفي المدينة المنورة أخذ من الشيخ أحمد بن محمد الفاشوي، والسيد محمد بن علي، وكان عالماً عالماً بعلمه، فانضم جامعاً للعلم، أوقف كتبًا كثيرة على طالب العلم.

السيد أحمد بن زين السقاف، ولد بالوهف وانتقل بها المعلم، ثم بعده والده إلى العراق. فالمحقق بدارها الثانية وكالة الحقوق، كان متحمساً للدروس وتحرير الأطارات العربية، وقد أظهر باشتراع للحركة المثلى لرشيد علي الكيلاني، وما أن ختم هذه الحركة حتى التقت بالكويت، وفيها امتنعت في سلك التدريس، وترقى عنه عدد من الإدارات، ولا استقلت الكويت أخيراً إلى وزارة الاعلام في هيئة قيادية، وأدخل تحسينات في الإذاعة الكويتية، وتدرج في منصبه حتى صار وكيلًا لوزارة الإعلام، ونظرًا لتكافؤه وحسن ادانته طلبه وزارة الخارجية الكويتية وعينته بدرجة سفير وأصبح رئيسًا لقسم الجنوب العربي واليمن، وانطبعت مهمة برامج المدادرات المادية لليمن، ويعتبر هذا السيد رائداً في مجال الأدب حتى صار رئيسًا لرابطة أدباء الكويت، وكثيرًا ما كان يترأس وفد الكويت في مؤتمرات أدباء العرب، قام بخدمة جليلة لأبناء وطنه الثاني الكويت والجنوب العربي، وواصلة خير بين البلدين الشقيقين، تشهد على ذلك مئات الكؤوس من مشتهيات ومدارس وخرى.

السيد عثمان بن عبد الرحمن بن حسن بن عمر بن علي بن أبي بكر السكران، وصل إلى سلطنة سياك بسومتراً في عهد السلطان عالم بن رحط، وتولى القضاء ثم تدرج في المناصب حتى بلغ منصب الوزارة، فترأس الملك وضع رقمة السلطنة إلى مناطق شاسعة، ثم تزوج الأميرة بدرية وحيدة السلطان فرّقت منها ثلاثة علي وعبد الرحمن.

في سنة 1291 هـ (1671 م) تولى السلطنة الشريف علي بن عثمان، جاء إليه السلطنة من أمه، ولقى عبد الجليل سيف الدين، وعمره 21 سنة، فكان عده عبد ركاء وهنا عشاق الشعب، اندفعت فيه التجارة وازدادت البلاد.
ومنهم الآن (1307 هـ) أبو بكر بن عبد الله، له ذرية بها وبالوهط.

نصرًا ونسًا، وعين أخاه أحد وليًا لل المعه وأخاه عبد الرحمن وليًا على جزيرة فلالاوران.

تبدأ عبد الرحمن الجزيرة بيث فيها العلم، وتوارث المحكم عليها بعده أبناؤه، وحنه، وأخيرًا فصلها الاستعمار الهولندي عن سلطنة سياك، وبني بها حصنًا حاذيه بحر عال في عشرين قندا، وسمك عشرون وطوله مئتان، وليها

توفي الشريف على بعد أن بلغ السبيع.

يقال أن الشريف عليًا أول من جلب المعدات البحرية الحديثة في ذلك العصر، ولم يكن بذلك الهولنديين فكان جوبي لدى الشعوب، ثم تنازل عن السلطنة في عام 1235 هـ (1821 م) لإبنه إبراهيم (خليفته).

في عام 1234 هـ (1828 م) أبرزت اتفاقية بين إبراهيم وفانروهاي، الانكليزي، وحاول الجنرال رافلسي عام 1238 هـ (1824 م) الحصول على إذن لبناء مركز فنار على، فأصال الانكليزي بأمراء سومترا الشرقية، فاغتاظ الهولنديون وضغطوا على السلطان إبراهيم وأشعوا أنه مصاب في عقله

وولى اسماعيل (أمه بنت الأميرة تانكو منداق الشريف علي) لم يبلغ سن الرشد بعد، فكان الوصي عليه تانكو محمد القائد العام الذي سمي في تولية الشريف قاسم على فلالاوران.

ولا استنفد هذه السلطنة بذرت هولندا بذور الفتن في الأسرة، فأصبح السلطان ومازولا على خلاف مع ابن عمه إبراهيم فلقب على أمره في الحين الذي كان الهولنديون يودون نار الثورة ضدهم عام 1857 م.

في عام 1858 م (حوالي عام 1775 هـ) أبرزت اتفاقية مع هولندا اعترفت فيها هولندا بسياحة هذه السلطنة على عدة مناطق، ولكنها في نفس الوقت أخذت تشمل لأحداث شقان بين سلطنتي سياك وآجيه.

وفي سنة 1277 هـ (1862 م) ولى السلطان ولاية العهد أخاه قاميًا الملقب شريف كوسوماً، وكان حسن ابن السلطان ذا فتنة في شمله بحكومة هولندا غير راض عن عادل السلطان ولاة العهد فتفى إلى دبکاليس، وتوفي بها عام 1891 م (131 هـ).

ومنذ قام عام 1889 م وحدث تنافس بين الأخوان، فتولى هاشم السلطنة

184
عام ١٨٩٠م، ثم حدث خلاف بينه وبين أبيه الأكبر فنتى الأخ عام ١٦١٨ه (١٢١٨م) واجتهد هاشم في إصلاح الأراضي وإحياء الزراعة، وسن الانتظارة للأسرة، وقدر لكل فرد راتبة، وتوفي عام ١٩٠٨م (١٣٢٦ه).

في عام ١٩١٦ كان على السلطنة الشريف قاسم وهو السلطان الثاني عشر بن هاشم بن زينب بن أحمد بن عثمان، وعندما حدثت ثورة الاستقلال في أندونيسيا عام ١٩٤٥م (١٣٦٥ه) تبرع هذا السلطان بجميع ثروته، وقدم ثلاثين مليون روبية هولندية لدعم حركة الاستقلال، وترغب زوجته الشريفة فضلون بكل ما يملأ من حلي، وتوفي السلطان عام ١٣٨٨ه (١٩٦٨م) وبعد وفاته لم تعترض يد الأمانة على ممتلكاته، ولم يلب أحد تظليات زوجته رغم مساعيها حتى حانت وفاتها.

وهنا أجمل ما كتبه كاتب بتوقيع «قاسم الحق السيف» وهو من الأسرة بجريدة «فليتا» التي تصدر بيضاويا يوم الأربعاء ٢ يوليو ١٩٧٦ تحت عنوان «نقطة سريعة في التاريخ» ذكر في مقاله هذا أن الهجرات المصرية كانت أولًا لنشر الإسلام. وأن سلاطين سياك من سلالة أولئك الدعاة، كما تدل على ذلك الوثائق واتهم كانوا شروفيين بتجاوز رسول الله وآله بيته، وذكر أن دستور هذه السلطنة لا يفرق بين أحد من السكان امتلك مواطنهم وقبالهم، مع احترام التقاليد السائدة، ومنها الألقاب التي تضفي على الأشخاص، وذكر أن كرمسي السلطنة منذهب، وعلى نقوش يرثي جدًا، وشار السلطنة منقوش على الكرم هو محمد الواثق بالله، وصورة رسمًا للقوة في مثل الملايين، ولون العلم الرسمي أصفر.

وأشار إلى أن أول سلاطين سياك تمكن من القضاء على سلاطين البحر (قرصنان) في مضيق ملاكا وبحر الصين الجنوبي، وأنه ألغى قوات بحرية وبحرية، وصنع استولاً بجرياً قويًا، وكانت تقام حفلات ذكرى الوصلة النيبوي الشريف في كل مكان في الاعتدام.

وذكر أن السيد عثمان توفي وهو في طريق الجهاد، وحمل جثته إلى دنمارك بجانب زوجته بديرية في ساحة المسجد، هذا بعض ما ذكره الكاتب.

وقد انتشر أفراد هذه الأسرة في أنحاء سومترا ومالزيا وغيرها، ومن
يُنتسب إليها الآن السيد ناصر بن سعيد بن شهاب رئيس مؤسسة الدعوة الإسلامية في ماليزيا، ودائمًا السيد أحمد شهاب رئيس وزراء سلطنة فجع، والسيد زين بن شهاب أحد رجال حزب "أموء" في جهور وغيرهم.

منطقة "أساً" كانت تابعة لسلطنة سياك ثم احتلت عنها، وصارت سلطنة، وحارب سلطاناتها الزحف الهولندي، وأخيرًا وقف سلطاتها في الأسر، ثم عاد إلى ملكه بعد أن وقع على اتفاقية عام 1875 م (1282 هـ) وتوفي عام 1877 م (1284 هـ).

أما سياك، فقد كانتomba الطويل ضد الفزو الهولندي إلى عام 1870 م (1277 هـ). تألفت فيها إدارة حكومية من (1) محمد شريف بن السلطان حسين (3) السيد أحمد بن حسن عبيد (زوج أخت الأميرة تنكو سولونغ توبا) Tengku Sulung Toba .

187
أَلْ عَلُوْكِيَّةُ الْفَقِيْحِيَّةُ الْمُقَدَّمَةُ
أَلْ اِحْمَدَبْنَ يَعْبُودُ بِكْرٍ السَّكَرَانُ

وَأَماَّ الْشَّيْخُ الْأَمَامِ الْعَابِدُ النَّاسِكُ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي بِكْرٍ السَّكَرَانُ المتَوَفِّي
بِتَرَمِيِّ الْسَّنَةِ ٨٦٩ هـ (١) فَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ:
١ - عَقِيلٌ
٢ - وَعْوَدُ مَقْلَفٌ (٢)
٣ - وَلِيُّ أَحْلَمِيْ (تَوَفَّى عَامَّ ٩١٧ هـ فِي الْزِّيَلِّ)

فَأَماَّ الْشَّيْخُ عَقِيلُ بْنُ أَحْمَدِ المتَوَفِّي بِتَرَمِيِّ الْسَّنَةِ ٨٩٦ هـ (٣) فَلَهُ سَبْعَةُ بَنِينَ:
١ - أَبُو بِكْرٍ
٢ - وَعْبُدُ الرَّحْمَٰنِ
٣ - وَأَحْدَٰثٌ
٤ - وَعْلِيٌّ
٥ - وَعْبُدُ اللَّهِ

(١) ولِدَ بِتَرَمٍّ وَأُخذَّ حَيْنَاً عَلَيْهِ وَلَدَةٌ، عَسْرَهُ، أَدْرَكَ جَدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ السَّفَافُ وَتَلَقَّى عَنْهُ.
(٢) فِي الْشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ جَنْبُهَا ٧٦٨ مُّقَلَفٌ، وَفِي الْشَّجَرَةِ مَنْدُوحًا، تَوَفَّى عَامَّ ٩١٧ هـ
(٣) فِي الْشَّجَرَةِ أَنَّ وَفَاتَهُ عَامَّ ٩٩٩ هـ، ولِدَ بِتَرَمٍّ. ١٨٧
آل عقيل بن أحمد
الشافعي
7 - وسر
6 - وشيخ
فأما أحد (بن عقيل بن أحمد (١)) فجد آل عقيل بن أحمد بن عقيل بالشافعي
والله وآل عم بن أحمد قطبان بالهند ببنقاله واليمن وغيل بن معيين وبصور
وجاوا
ومنهم الإمام العلامة محمد بن عبد الله بن أحمد المتوفى بسيوون سنة
١٢٥٠ هـ له عقب بها وجاوا
وأما علي (بن عقيل بن أحمد) فجد آل عقيل هبارين بالشعر ومكة والطريق
والله وآل عبد الله الأبرش برباط الزيدي آل عبد الله الأبرش
والله ابن عبد الرحمن بمكة
الحمدانية الآن (١٣٠٧)
والله ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن
وأما بذلك بن عبد الرحمن بن محمد بالهند بكنور ويجافور والطريق
وآل عبد الرحمن بن محمد

----

(١) ولد بنهم، كان عالماً عابداً سخياً، توفي في قشن من أرض الشافعي عام ١٦٠ هـ وعقبه بظفر وزعترة الشرف.

١٨٨
ومنهم الإمام العلامة عقيل الحبيب الحداد المتوفى بترم سنة ١١٠٠ هـ

(١) منهم: محمد بن أبي بكر بن عبد بن علي بن عقيل بن أحمد، ولد بترم وصُحب عدداً من الصالحين، وأقام بالقارة وتلقى عن السيد أحمد بن عبد الله الحذفي، وحج وتلقى عن علياء الحرمين، ومنهم السيد علي بن عقيل عم أبيه، وعاد إلى ترم، وكان منزله مثالي ومقدساً للزائرين والمهاجرين والضيوف، حسن الأخلاق. رحل مرة أخرى إلى مكة المكرمة بطلب ابنه أبي بكر هناك، وتوفي بمكة في ٥ محرم ١٠٧٢ هـ.

السيد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عقيل بن أحمد، ولد بترم واشتهل بالعلوم طلباً ودراسةً على العلماء، منهم الشيخ أبو بكر بن سالم، محمد بن علي بن عبد الرحمن، محمد بن عقيل، والشيخ محمد بن إسحاق، وتخرج به الكثير، منهم ابنه عقيل، وعبد الرحمن السفاح الميدروس، والسيد الثلي، توفي بترم عام ١٠١١ هـ.

١٨٩
آل علوي بنت الفقيه المقدمة
آل أحمد بن أبي بكر السكران

وأما عبد الله بن عقيل (بن أحمد بن أبي بكر السكران) فعقبه بالبادية والشحر.

بيت سهل
وأما شيخ بن عقيل فله عقب بالهند.
وأما زين الأصغر (بن عقيل) فعقبه ببادية حضرموت.

بيت حوده
قرب الفيل
وبينهم بيت سهل، وبيت حوده، وبيت مشائخ بتريم.

بيت مشايخ
وبينهم السيد الفاضل الداعي إلى الله زين بن محسن المتوفى بها سنة 102 ه.

بيت قروموص
وبينهم) ججا والبادية.

وبين قروموص، وبيت الكهالي، وبيت عقيل، وبيت المشش، وبيت محسن.

بيت الكهالي
وبين الباخد، وبيت كدوهوم، وبيت دحوم (1).

(1) كل هؤلاء الفروع ينسبون إلى السيد زين الأصغر بن عقيل بالبادية، مشهورون بالشجاعة نابهم القبائل.

191
وأما محمد منيف بن أحمد (أبي بكر) السكّران المتوفى بيت حنم

سنة 919 فلما ابنان:
1 - عمر، علق في اليمن (وزيلع والهند)
2 - وأحمد المساوي، عقمع بالهند وملابس وساراكنغ

(وسومتر) وبيعون

وبينهم عبد الله بن أحمد بسيون الآن (1307) بيت كحوم

بيت دحوم

وأما علوي بن أحمد (أبي بكر) السكّران المتوفى بزيلع سنة 917 ه فله

ابن أبو بكر،

ولابي بكر ثلاثة بنين...

(1) منهم حسين بن شيخ بن محمد بن عمر بن محمد منيف، ولد بترم وتلقي عن عائلتها، كان

عايداً كثير الاعتكاف بالمسجد، توفي بترم.

ملاحظة: يطلق لقب المساوي على:

1 - أسرة تنتسب إلى أحمد المساوي بن محمد منيف بن أحمد بن أبي بكر السكّران،

وهي منشئة بالهند وسراج سراكنغ وبيعون.

2 - وأسرة تنتسب إلى أحمد المساوي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن

بن حسين بن عبد الرحمن السكّران، في عهد ولج وأندونيسيا.

3 - وأسرة تنتسب إلى أحمد المساوي بن أبي بكر العدني بن عبد الله الميدروس من

ابنه محمد، وقد انقرض أفراد هذه الأسرة.

192
آل علوي بن الفقیه المقعد
آل أحمد بن أبي بكر السكراط

1 - محمد (بن أبي بكر بن علوي بن أحمد بن أبي بكر السكراط) عقبه بعدن (توفي بالشجر عام 1977)

2 - وأحمد (بن أبي بكر بن علوي) له ذريه انقسموا

3 - عبد الله (بن أبي بكر) جد علي بن عقيل بن (عبد الله بن أبي بكر)

(1) ولد بالشجر عام 1002 ه وتلقى عن علماء منهم السيد ناصر بن أحمد بن الشيخ أبي بكر، والسيد عمر باصر، ثم رحل إلى تريم وأخذ عن السيد زين العابدين علي بن عبد الله الميدروس، وعبد الرحمن بن عقيل، وأحمد بن حسن الميدروس، وعبد الله بن أحمد الميدروس، والعرف بالله زين بن حسن ففضل وغيرهم، ورحل إلى عينات واخذ عن السيد حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم وأخوته حامد وحسن، وعن الإمام حسين بن أحمد باشي، ورحل إلى الهند وأخذ عن السيد عبد القادر بن الشيخ بن عبد الله، وعبد بن عبد الله الميدروس، ثم رحل إلى الوهب، وأخذ عن السيد عبد الله بن علي، وحج عام 1019 ه وتوفي شيخه عام 1039 ه فعاد إلى الشجر، فكان منزله ملجأاً للوافدين، توفي ببكة المكرمة في 14 ربيع الثاني 1071 ه.
قل مي بن عقيل هذا ثلاثة بني:
1 - عقيل، له عقب قلة ونور،
2 - أبو بكر، عقبه بصمعاء وظفار.
(1) منهم السيد علي (1061 - 1181 هـ) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن عقيل بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي بن أحمد بن أبي بكر السكران، بقم طلب العلم بترم عن عيلاتها، ومنه الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وزار الحجاز وتلقى عن عائلتها منهم العلامة الشيخ سلامة بن علي العليمي المصري، ورحل إلى الهند وتلقى عن عائلتها منهم السيد علي بن عبد الله بن أحمد بن حسين العيدروس بدينة سرور، وسافر إلى مLAGE وعاد إلى حضرموت ماراً ببمن.
ومن خرج عليه السيد ستاف بن محمد بن عمر بن طه السكاف، وعن محمد وعن
وعلي أبو بكر السكاف بن محمد، ومن أدائه بناؤه لسجده المعروف، وكان يتردد إلى
ترم وفوق عن سلطة، وبني مسجد عقيل بشام. وكان يلقب بجدة الحصر، وكان معينًا بأشعار الشيخ عمر باختر، ذكره تلميذ السيد عمر بن ستاف بن محمد عن عمر السكاف في موارد الألفاظ، وجاء ذكره في عقد اليواقيت، وسأبى ذكره في
أصل هذا الكتاب بعد هذا.
السيد علوي بن علي بن عقيل بن أحمد بن أبي بكر نزيل مكة المكرمة، ولد بترم
عام 958 هـ ورحل الى اليمن والهند. كان يتعاطى التجارة ثم تركها وأقام بمكة، ولد بهدنة، كان في عهد أمير مكة الشريف حسن بن خسرو توفي عام 1048 هـ بمكة المكرمة.
ومنهم السيد محمد عقيل الذي تولى الولاية هناك.
3 - عبد الرحمن، له أربعة بنين:

السيد محسن بن علي بن عبد الرحمن المواري
1222 - 1354 هـ

مؤسس مدرسة دار العلوم الدينية بسحة المكرمة.

ولد في فاليميغان بأندونيسيا، وتلقى تعليمه في مدرسة نور الإسلام، ثم مدرسة
سعادة الدارين في جامع، وتوفي والده عام 1338 هـ (1919 م) فعاد إلى فاليميغان
والتحق بمدرسة حكومية، ثم قدم مكة المكرمة عام 1340 هـ والتحق بالمدرسة
الصوفية، ونفعت في العلوم التي تلقاها عن علمائها في علوم الدين والفقه وغير ذلك.

وفي عام 1348 رحل إلى حضرموت فأخذ عن علمائها، وعاد إلى مكة المكرمة
وتولى التدريس بالمدرسة الصوفية، وفي منزله، وأجاز العلماء في مكة المكرمة والمدينة
المكرمة.

ألف كتاب منها:

1 - آلتفسير الحسمية شرح التحفة السنية في الفرائض، 2 - مدخل الوصول إلى
علم الأصول، 3 - تيج التيسير شرح منظومة الزمزمي في أصول التفسير، 4 - جمع
النمر، تعلق على منظومة منازل القمر، 5 - الجدشير منظومة الزيد (مخطوطة).
6 - النصوص الجوهرية في التعرف النظري، 7 - أเดلة أهل السنة والجماعة في دفع
شبهات الفرائض المتعددة، 8 - الرحلة الفردية إلى الدوائر الحضرمية.

أسس مدرسة دار العلوم الدينية، وكان موقعًا بجمع نفائس المخطوطة في شئ
العلوم، فلا يسع بوجود كتاب إلا ويشترية أو ينسخه.

и كان متواضعاً لبناً لبناً مع الضفائر والقرواء والغراب وطلبة العلم.

195
آل علي بن عبد الرحمن بن علي بن عقيل
 آل المنور
(1) جد آل المنور بشيوخ
 آل الساق
(2) وشيخ جد آل الساق بشيوخ وجواو

(1) آل المنور ينتسبون إلى علي بن عبد الرحمن الذكور أعلى، وهم منتشرون في أنحاء إندونيسيا في جاوا وسومتري.
(2) آل الساق ينتسب عدد من الأسر العلوية إلى الإمام عبد الرحمن بن محمد مولى الدويلة، فهذه أسرة عظيمة تفرعت عنها أسر أخرى عرفت بأنفقت خاصة بها، فمن هذه الأسر مثل آل الميدروس، آل المساوي، آل الشيخ أبي بكر، آل الطاس، آل شهاب الدين، آل مشيخ، آل الوه، آل بن حسن، آل عقيل بن سالم وغيرها.

غير أن المعروفين الذين ما زالوا يحملون لقب الساق هم:
آل بن إبراهيم، آل بن شيخان، آل عقيل بن سالم يعود نسبهم إلى عبد الله بن عبد الرحمن الساق.
آل عمر الصافي، آل طه، يعود نسبهم إلى علي بن عبد الرحمن الساق.
آل باعيقل الساق، يعود نسبهم إلى عقيل بن عبد الرحمن الساق.
وتوجد عائلات تعود بآل الساق تنسب إلى أحد بن أبي بكر السكران، وأخرى تنسب إلى عمر بن علي بن أبي بكر السكران، وحسن بن علي بن أبي بكر السكران، مثل آل قطبان، وألب المنور وغيرهم.

197
3 - محمد، ابن فقط
4 - عبد الله (1) والد الحبيب علي بن عبد الله السقاف المتوفى بسيون (عام 1181 هـ)
عقبه واخوته بسيون ومنهم الآن (1307) عبد الرحمن بن حامد (بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الله) الذكور شريفًا فاضلًا ناسكًا.
واحد بن جعفر (بن أحمد بن علي بن عبد الله) سيدًا فاضلًا يحب الخير وأهله ومنهم جداً.

(1) السيد الذكور أعلى: علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن عقيل بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي بن أحمد بن أبي بكر السكنان، ولد بسيون عام 1092 هـ ونشأ بها وتلقى عن عائلته، وكان يتردد إلى قم حيث والده، والي ترم، وزار الحرمين الشريفين واحذى عن عائلته ورحل إلى سوريا بلهب، وأخذ عن السيد علي بن عبد الله بن أحمد بن حسن الميدروس، والي ملاة، وعاد إلى حضرموت، وفيها تلقى عنه الكثير وانتفع به الناس، وبنى مسجداً بسيون، وتوفي عام 1181 هـ.

198
أما السيد عقيل بن عبد الرحمن السقاف المتوفى سنة ٨٧١ فله ابن:

عبد الرحمن
ولعبد الرحمن ثلاثة بنين:

١ - حسن (توفي عام ٩٥٧ هـ) عقبه بالحمراء وغيرها مقلون

٢ - والثاني محمد بن المعلم باعقيل، جد محمد عوضة

فمن عقب محمد عوضة: عقيل بن أبي بكر محمود بدوغن (وجأوا)

١ - أحمد بن سالم بن عبدالله يجاوا آل سقاف بن حسين

١ - آل سقاف بن حسين بن علوى بن طه يجاوا

١ - بفكالونن وغيرها. وأجدادهم بعدم آل طه بن عمر

١ - آل طه بن عمر بن عبد الرحمن، بالسك وجاوا

١ - والثالث عمر بن عبد الرحمن (المتوفي عام ٩٦٧) له إبنان:

١ - عبد الله، عقبه آل باعقيل بقيدون آل باعقيل

١ - ومنهمولي عبد الرحمن بن عمر(١) صاحب المشهد المعروف بصيف.

انقرض

(١) في النسخة المطبوعة بالآللة أنه عمر بن عبد الرحمن صاحب المشهد، والظاهرة أنه خطأ مطبعي.
وبيضة والهند (وجاوا)

2 - عبد الرحمن (بن عمر) جد آل أحمد
بن أبي بكر بن عبد الله باعقيل آل احمد بن أبي بكر
ذرته آل باعقيل في قيدون
والله حسن بن طه بشام، والآن (١٣٠٧)
ذرتهما بصعما، واللديدة واللسك ومكة وجاوا
والله عيدروس بن أحمد بالمدينة واليمن
واليه وبجاء
ومنهم آل السقاف بكة والقندسة والدايل آل عيدروس بن أحمد
ومنهم السيد محب العلماء محمد بن محمد السقاف المتوفى بكة
سنة ١٢٨٣ هـ
ومنهم ابن أخيه مهاجر بن عبد الله بن محمد، وهو شيخ السادة
الآن (١٣٠٧) بكة.
وأما علي (بن عبد الرحمن) السقاف المتوفي بترم سنة ٨٤٠ هـ فله ثلاثة
بنين:

١ - عبد الرحمن
لله ذريته قليلة انقرضوا
٢ - وأحمد، له ولدان:

١ - عبد الله (بن محمد) ذريته بالمكله باليمن
٢ - وعبد الرحمن، له ابنان:
آل علوى بن الفقيه المستذم
آل السقاف

1 - علي، جد آل شقران بتريم وزبلغ
آل الصافي

2 - وعمر الصافي. له إبنان:

1 - محمد بن عمر عقبه آل الصافي وآل عثمان
بتريم ولهند وسياك وثو نتينان وجاوا

2 - والثاني السيد الشريف الفاضل طه
توفي بسيون سنة 710 هـ
وله ابن: عمر بن طه المتوفى بسيون سنة 733 هـ
(عن عمر 23 سنة)
ولعمر بن طه ابنان:

1 - عبد الرحمن، جد آل طه بن شيخ
ببيون

 آل طه بن شيخ

(1) ولد السيد علي بتريم وجد في الطلب حتى برع في مختلف العلوم، توفي بتريم عام 990 هـ.
(2) هو أول من توطن بسيون.
ومنهم الشريف الفاضل العلامة صافي بن شيخ
المتوفى بسيون سنة 1300
2 - والثاني الإمام الفاضل العلامة طه بن عمر بن طه
المتوفى بسيون سنة 1063 هـ (1)
له إبن: عمر (2)
ول عمر ابن هو محمد الإمام الفاضل المتوفى بسيون
1078 - 1147 هـ (3)
وله ثلاث بنين، هم عقب منتشر هناك، وهم:
1 - عبد الله بن محمد، عقبه بسيون (وستافورا)
ومنهم الإمام الفاضل العلامة محمد بن علي المتوفى
بتريم في السجود في صلاة الضحى بسجد المضار
سنة 1301 هـ (3)

(1) ولد بسيون عام 1010 هـ وتزداد إلى تريم وتولى القضاء في بلده، له مجموعة قتالٍ
مطولة.
(2) ولد عام 1057 هـ وتوفي عام 1085 هـ عن عمر 28 سنة.
(3) منهم السيد عبد الله بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن
التفاق استشهد في حرب اليرموك عام 1097 هـ في زيلع هو وإيده.
السيد سالم بن صافي بن شيخ بن طه بن طه بن شيخ بن عمر بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن عبده بن علي بن عبده بن علي
وضع في السجود في صلاة الضحى بسجد المضار.

204
2 - وعلوي بن محمد، عقبه هناك أيضاً (سيوون وجوا)

وبنهم أبو بكر بن سقاف بن محمد المتوفي بسيوون سنة 1270 هـ.

3 - والثالث الإمام العلامة الخليفة سقاف بن محمد بن عمر المتوفي بسيوون سنة 1195 هـ. ذريته الجمع آل طه بسيوون.

السيد عبد الرحمن بن علي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه. ولد بسيوون عام 1226 هـ، وتلقى عن شيوخ أثاث، منهم السادة محمد وشيخ إبنه عمر بن سقاف، وحسن بن علوي بن سقاف، زعيم بن حسين بن عبد الله الهبشمي، وعبد الله بن حسين بن طاهر، وعبد الله بن عمر بن يحيى، وعبد الله بن علي بن شهاب الدين، وعبد الله بن حسين بن عبد الله بن بنيه، وعبد النادر بن محمد بن حسين الهبشمي، وعبد بن أحمد بن جعفر الهبشمي، وأحمد بن عمر بن مسعود. عبد الله بن محمد بن أحمد بن وسوان، وحسن بن صالح البحر وغيرهم كثير. وعنهم تلقى الكثير من طلاب العلم في حضرموت واليمن. كان مستمداً لدى الجمع لفزمة علمه وطيب مغبة إتباعه في التحقيقات، كثير التلاوة للقرآن الكريم، والتجرد، شقيقاً بالمهاجرين والبيئات وضمناء موالياً لهم، جائياً للظلمة، يقول الحق ولا يبايعي. توفي فجأة بعد صلاة الضحي عام 1292 هـ بسيوون. له عائلة خريجة منها بناء مسجد للناس وسقايات، وله مؤلفات.

السيد محمد بن حامد بن عمر بن محمد بن سقاف بن محمد بن طه. ولد بسيوون عام 1236 هـ ونشأ تحت كشف والده في بيته علم وصلاح، وتوفي والده عام 1276 هـ فتولى والده رعايته وتعليمه، وتلقى عن أكابر العلماء، وبكثير في عصره في مختلف مدن حضرموت وفي المهرمين الشريفين، وزار جاوة وغيرها، واتصل بشيوخ العلم ورجال الفضل، عظا في التحصيل العلمي، وأوصله إلى النبوغ. وكانت له مواقف علمية استمرت انتباه العلماء، واعتقابهم، ومن كبار العلماء في البلدان التي زارها. له طلاع في علم الفلك ومواضع النيجوم، وله مؤلفات. وكان كريمًا زاهدًا شقيقاً بالمهاجرين، عظاً على الباقين، حتى جمع الناس، واحتارهم الفائدة. توفي ببلده الكورة عام 1338 هـ وثناه

الشعراء منهم العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الغفار بأكثر بقعة مطلماً:

أذا ما كأننا الدهر من صعوه بردا

(1) السيد سقاف بن محمد بن عمر بن طه المذكور علي (1124 – 1195 هـ) بسيوون، عالم مصلح إيجابي، تلقى عن أكابر العلماء، منهم الحبيب عبد الله بن علوي الحداد.
(ابن العلامه علي بن صفاف 1170 - 1235 هـ)
ساتآ ذكره بعد صفحات
ومنهم ابنه عمر بن صفاف المتوف سنة 1216 هـ.(1)

والسيد أحمد بن زين الحشي، والسيد محمد بن زين بن سبط، والشيخ محمد بن ياسين
باقيس بحثون، والحسن بن عبد الله الخداد، وحامد بن عمر المنفر، وعبد الله بن عبد
ال الرحمن بنفهه بترم، وعلى بن عبد الرحمن الصفاف.

تولى القضاء والاتهام، له أوقاف عامة، مساجد وسقايات وآبار وأوقاف خيرية
أخرى. هُدِدَ حاكم سيوون عمان بن عمر الباني بالقتل إذا أصر على رفض الولاية
على أموال البياتي والخائفين، وأمؤ أعيده بإطلاق نار بندقيته عليه.

كان رفيقاً بالحاجين والتكبوبين والباثي وذوي القربى، يخيل عنهم أثوابهم ويبدل
من ماله، شقيقاً حق بالحيوان، ساعياً في الاصلاح بين الناس، يوزر المرضى
ويؤهم.

في عام 1175 هـ، زحف المكرى المجدل على حضورموت بجيش جرار، وعسكر
بجيلة شام، فخرج إليه السيد يفاوضه واستطاع أن يحول بينه وبين سائر حضورموت.
من أفعاله تجديد مسجد طه سيوون، ومسجد والده في القرن، وبناء سقايات مسيلة
وآبار.

(1) السيد عمر بن صفاف بن محمد بن عمر بن طه، ولد سيوون عام 1154 هـ، تلقى عن والده
وجده لأمه السيد علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الصفاف، والسيد حسن بن علي
الجفري صاحب تريس، والسيد محمد بن زين بن سبط، والسيد جعفر بن أحمد بن زين
الحشي، والسيد حسن بن عبد الله بن علي الخداد، والسيد عبدروز بن عبد الرحمن
بن عبد الله بنفهه، والسيد حامد بن عمر المنفر.
ومنهم حفيده الإمام الفاتح في بحر الحقيقة عبد الرحمان بن علي بن عمر المتوفى بسيون سنة 1292 هـ وتوفي والده علي عام 1258 هـ.

ومنهم الإمام الفاضل محسن بن علي المتوفى بسيون 1292 هـ.

والله تعالى عن كل من حفيده وآخرين من طلابه من مجموعة محسنين وعذرين وأبناءه، والسادة طاهر بن حسين بن طاهر، وأحمد بن عمر بن سعيد، والحسن بن صالح البحر، ومحمد بن أحمد بن جعفر الحربي، وعبد الله بن حسين بن طاهر، وعبد الله بن سعيد بن سمير.

كان ذلك في صغره، أدهش الناس لتفوقه في العلم في صباه، دل على الفضل حتى برع وصار الطلاب يلتقيون حوله بجانب كرمته على الأقارب والأقران وال완اء والمواساة وزوقي الحاجة والمنقطعين، توفي بسكونه بالسوم عام 1216 هـ ودفن بسيون له مؤلفاته منها "تفريج القلب" و"مقطوعة في علم الحديث، والمطالب السنية في النوا ئد الفلكية، وقد الباقية والواهر في معرفة الأواوائل والأواخر" (منظومة).

السيد سكاف بن عبد الله بن عمر قابي بكر بن عمر بن سكاف بن محمد بن عمر بن طه، ولد بسيون عام 1292 هـ. ونشأ تحت رعاية والده وأسرته وتلقى عن علية عصره في سيوون وتريم وسائرها، وعلى دوين الشافعية وقد لا يلوم السديد سباح بن عبد الرحمن بن علي بن سكاف، وعبد الله بن حسين بن علي بن سكاف ملازمه مستمرة، ورحل إلى الشرق الأقصى جاوا وجزر يثمر، في عام 1316 و1322 هـ وراقم في منادوه أربع سنوات للتجارة والدعوة إلى الله، وعاد إلى حضرموت عام 1326 هـ وتوفي تحت هام سمه عام 1330 هـ.

السيد سالم بن عمر بن جاسم بن محمد بن محمد بن محمد ابن عمر بن طه، ولد بالبيروج بسيون عام 1294 هـ، كان شهيراً في صغره بطلب العلم في سيوون وتريم على علامة الأفراد في ذلك العصر، كان ذا خلق حسن وتواضع وورع، ورحل إلى جاوا بأمر والده عام 1322 هـ ثم إلى جزيرة دامينان، لدى أخواله السادة آل مولى خويله، وها توفي عام 1324 هـ.
السيد العلماء محمد بن هادي بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن بن سقاف بن محمد بن عمرو بن هلال، ولد بسيون سنة 1291 هـ، ونشأ تحت رعاية والده الحافظ عقبه بسيون. يسمى عمرو بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن سقاف. من تلميذ عقبه بسيون الشهير، وشاع في بناء شيوخ عصره، في سيوس وغيرها كثير من العلماء والطلبة. ينتمون إلى سلسلة الشيخ محمد البكيش، وعلي بن محمد البكيش، وعبد الله بن علي السقاف، وعلي بن عبد الرحمن بن علي السقاف، وعبد الرحمن بن علي السقاف، وعلي بن عبد الرحمن بن علي السقاف، وعلي بن عبد الله الطاس، والشيخ محمد بن أحمد بن أحمد باكير. وأكثر علامة ترين.

وعنهم أخذ طلاب العلم يرثون من واسع علمه، حتى بنى منزلًا خاصًا بهم، وتخرج على يده عدد كثير صاروا هدأه صالحين علماء وقضاة من مختلف الأسر العربية، ومنهم العلامة عبد القادر عبد الرحمن إبراهيم بن أحمد بن محمد بارجاء. والشيخ العلامة محمد بن أحمد بن بكر الصبان، وغيرهم من آل السقاف، والعلماء، وأل الجنري، والساوادي وغيرهم. يأتي الله في أوقات معينة للدروس الخاصة، ولد درس عام أسبوعي في المسجد يحضر عدداً كبيراً من الهبة للعلم. وفي عام 1357 هـ، رحل إلى مصر ونزل ضيفًا على الأزهر، وجعل زوار عام 1357 هـ.

وقد جمع تلميذه الشيخ محمد بن أحمد الصبان كلامه في ثلاثة مجلدات، وله تقريرات على بعض الكتب الفقهية، ومكابرات، وفواجع في مختلف المواضيع العلمية، ورحلته إلى مصر وبيت المقدس والحرم من غير ذلك من رحلاته كتبها تلاميذه. كان معظم حياته في السائل العلمي، وفي سرد الحكايات الحافزة على الأخلاق، البسيطة حتى في شدة مرضه، وتوفي في 18 رجب 1382 هـ، وشيع جنازته الإمام الغنفي، وأبنيه الخطباء، والشرفاء. وأعقب أولاداً، منهم من كان مدرساً في مدرسة مجدة وهو الذي كتب ترجمة حياة والده.

السيد العالم المحقق عبد الله بن حسن بن محمد بن علي السقاف (1388-1349 هـ) كان من أركان العلم ورجال الفضل والعلم وحي الاصلاح، شنقاً بطلب.
وأبن أخي علوي بن عبد الرحمن بن علوي فقيهاً نبيهاً
صادعاً بالحق
وأبن إبن عمه محمد بن حامد بن عمر وغيرهم...

المل من صغره، أخذ عن علاء منهم الباده: عيدروس بن عمر الحبيشي، وعبد الله بن عيس المطاس، وعلي بن محمد الحبيشي، وعلوي بن عبد الرحمن السقاف، وعبد بن علي بن عبد الله السقاف وغيرهم.

تولى القضاء بسيون، ثم تنازل عنه وتفرغ للعبادة. كان مبجلاً عند الخاصة والعامة، ذا أخاذة ورجاحة عقل، أدرك من عمر جده عيسى بن علوى السنين، وثلاثة وأربعين يوماً، وقد سافر والده الى أندونيسيا بعد وفاته جده عيسى، فأباه من أعبده عبد الله وعبد الله وله وجدته لأمه شيخ بن عمر بن محمد السقاف، فتربي
أحسن تربية.

وأما عزر على السفر الى جاوا أوضاء عمه عبد الله بوشية شاملاً، ولا بلغ الأربعين من عمره توفي السيد علوي بن عبد الرحمن سنة 1328 هـ، وشغرت وظيفة القضاء فتعين لها، فقام بأمر القضاء ورعاية البلاد، وصار المستشار الناصح للسلطان. وقام بدور عظيم في التوفيق بين الدولتين القطرية والكثيرية مع السيد حسن بن حامد الهضار ووزير الدولة القطرية.

كل ذلك وهو مستمر في أعقاب العلمية، ولا اشتهر عليه مرض الزوب عام 1340 هـ، أراد التخلص من القضاء فاتحر عليه السيد حسن بن صالح البحر أن يغيب عن البلاد، فسافر الى الحرمين مع السيد عبد الله بن أحمر بن طه السقاف، وغاب أكثر من ستة أشهر، فاستد القضاء الى خصمه من الطلبة. وكان السيد علوي بن عبد الله بن حسن اخره ومن سنة 25 سنة، ثم سافر الى أندونيسيا لزيارة والده وعاد بعد سنتين ونصف سنة عام 1318 هـ، وتصدر للبعض مدارس مسجد طه. وكان يعمل للاصلاح وجمع الشمل ووقف المشايخ.

السيد جعفر بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن شيخ بن عبد الرحمن بن سراف بن محمد بن عمر بن طه ولد بسيون عام 1395 هـ، ونشأ تحت عناية والده وبعض أقاربه، وتلقى من علاء بلده، ثم أقام بربط العلم برلم، كما كان شيخه بسيون كثيراً من شمل آل السقاف المرهفين آنذاك، ومنهم العلماء الأعلام الشيخ عمر عبد حسان، والشيخ عوض بن بكر بن سالم الصبان، والشيخ محمّد بن عبد القادر حسان قناوي شيماء، والشيخ محمد بن محمد باكير. وكانت وفاته في 21 رجب 1347 هـ.

٢٠٧
أما الولي الصالح علوي بن السقاف المتوافق سنة 826 فله ثلاثة بنين:

1 - علي
2 - عبد الرحمن
3 - واحد صاحب مريزة الإمام الفاضل المتوافق بترم سنة...

له إبنان:

1 - عزير، عقبه آل قيسية بسيون، والآن
2 - علي، عقبه آل قيسية بسيون، والآن

(137 هـ) بجاوا

(1) في النجرة الكبرى أن لأحد صاحب مريزة إبنان:

1 - عمر، له ابن واحد هو أحد المكنون، ولأحد المكنون هذا إبنان:
   1 - عقيل، انقرض.
   2 - عمر، له ذريته.

2 - علوي، له ابنان:

1 - علي بن علوي بن أحد، غقيه آل قيسية.
2 - عبد الرحمن بن علوي، له ثلاثة بنين...

(2) منهم عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن نفته حكومة هولندا إلى تندانوّ قرب Tendanau.
والعلم عبده بسيون وسارانغ

أ. عبد الرحمن (بن أحمد بن عمر) له ثلاثة بنيين:
1- شيخ المجذوب. عقبه محوطة الزبيدي.
2- وعلي، عقبه بالمند وجعل وسيون
3- وأحد شريف، توفي بمريه وقره ببريم

عقبه آل عبد الرحمن بن سقاف

آل السقاف بسيون

ومنهم الآن (1307 هـ) شيخ بن سقاف شريناً ناسكاً (ومنهم) مجاوا والشعر.

- صناديق سنة 1930م (1336هـ) قبل أن كتب ترجمة حياته بنفسه، وفي جهات تمور
المل على يده خلق كثير، وكان يجيد العزف على العود والطرب فاستعمل تلك
الوسيلة للدعوة إلى الله. والذته بنت السلطان محمود بدر الدين.

(1) آل أحمد بن علوي، آل فاروق بن نافورة وقرمي وقومبونغ ولاواغ وفندان ونانقل
وصوله. ومنهم العامل في الإحصاء، وخديمة الأئمة السيد علي بن جعفر السقاف المتوف
بجاكتن، والآت بالهالة، والآت نوبة في فكلونغ، وسارانغ وسندوسا وسورابايا.

السيد الصالح العلامة علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن عبد
الرحمن 1172-1235 هـ.

قال عنه السيد العلامة علوي بن عبد الله بن حسين بن عمو بن عموي بن سقاف
الصافي في مخطوطة «التكفي البالتي في تاريخ آل طه بن عمر الصافي ».

الإمام المفرد العلامة الكبير ذو التحقيق والتفصيل الذي يذكر نبوغه وهو لا
يراجع من العمل، وأسند إليه وظيفة النحو الشرعية والقضاء بين الناس وهو لم
ينجاز الأشتهي والعوشين من عمره المرجع في حل المشاكل، أصغر أولاد أبيه سنأ
ومaysia عليًّا.
رجم له السيد عبد الله بن محمد بن حامد في كتابه "تاريخ الشعراء المحققين"
وأثني عليه بما هو أهل له، وذكره حفظه الوالد عبد الله بن حسين بن عتيqi أثناء
وصية الشاعر التحرير عبد بن محمد باكثير، وذكره الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير في
مناقب الحبيب عمر، فأفاد في وصفه.

«ومن الشعراء، توفي القدماء بعد التمتع منه، ومع ذلك لم يفتت عن القيام بالمدارس وحالفات العلم،
يعمل في مصالح العبادة، صلى الله عليه وسلام، وصاحب الأديرة، وما يجري على ألسنتنا الغناء، وكان لعليه
القلب عليه، وله العلماء والعلماء على ذوي الحاجات، وله
فتاويه، وكتاب "بريد الأفراح" وهو شرح على قصيدة الشاعر عمر بن عبد الله<br>
ب cita الأرواح» ولله فضائل اجتماعية وسياسية أيام الحبيب طاهر بن حسين آل طاهر،
وهو يد في الإصلاح بين الناس، وله كتاب "زادة الوثاؤب ومغنيه اللحن في بيض ما
يجتاح إليه السلطان».

قال السيد علي بن عبد الله: وأثني أن ما ذكر من السؤال والجواب كان أيام
تولى الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر للولاية العامة باغاج أهل الخل والعمد عليه،
هذه الفتاوى لا تزال موجودة لدينا ولدي بعض طلبة العلم بترم.»

وهو والد السيد العلامة حسين بن علي السقاف ذي الأعماج الجليلة وسياسي ذكره.

Pati وذريته في حضور وآندونيسيا ومالزيا وغيرها، ففي مدن جاوا في قاني
Ternateh وتراتيه Solo وصولو Surabaya ووربانغ Rembang وربانغ
Rembang وسوانوم Palimbang.

السيد شيخ بن أحمد بن علي بن سفاف بن محمد بن عمر بن طه، ولد بسدون عام
1230هـ وتلقى عن علاء بلده وهم من المشار إليهم بالإصبع، وسافر إلى جاوة وأقام
في بلده فئاته، وأخذ في مزاولة التجارة بها وتوفي بها عام 1315هـ، له إشارة حسنة
مع شيوخه في أستاذه السيد محمد بن علي بن سفاف السقاف، مطلعها.

وصاح قد راع الورد خطب أم
نبا وألف شديد وقعه
راعتنا موت الأمام المجتبي

211
بالآل علوى بنت الفقيه المتقدمة

أما الشيخ الإمام الفاضل إبراهيم بن السقاف المتوفي بتجم سنة
٨٧٥ هـ.
فله خسة بنين، أثنا انقرضاً
٣ - واسع بن إبراهيم بن عبد الرحمن السقاف
٤ - وأبو بكر البيتي (توفي بتجم سنة ٩٠٥ هـ)
٥ - وعبد الرحمن
أما عبد الرحمن فذهبته آل كريشة، انقرضوا بتجم
ومكة وغيرها
آل كريشة
بقي اثناهان: عبد الله (وعلوي)
ابنا احذين علوى. الأول بالهند
والثاني بالقرم جزيرة هنوزان (٢)

(١) في الشجرة الكبرى ج ٤ ص ١٨٧ أنها محمد المعلم وعمر ولوا خريزة.
(٢) منهم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد كريشة بن عبد الرحمن المذكور بن
ابراهم بن عبد الرحمن السقاف (١٠٩٤ - ١٠٥٤ هـ) ولد بكة، كان عالماً زاهداً
عابداً، وتوفي بها.

٢١٣
أما ابناً بن ابراهيم فله ابنان:
1 - علي له ذريه بالشجر وغيرها
2 - وشيخ الإمام الفاضل العالم المشهور المتوفى بالشجر عام
1950 هـ.
له ثلاثة بنين:
1 - أبو بكر بن شيخ عقبه بالشجر والوهط
2 - وإبراهيم، ذريته بالشجر وسياك وجاوا
3 - عبد الرحمن، عقبه بالديس والهند وجاوا وعائلاً
والشجر
ومنهم خطباء الشجر الآن (307 هـ)
آل السيد أحمد بن عمر بن أحمد
آل أحمد بن عمر

وابناء عبد الله بن عبد الرحمن ولد بركة الكرمة واشتهق بطلب العلم من عائلاتها
وأقام بها مستوطنًا.
والسيد محمد بن بركات بن محمد كريمة بن عبد الرحمن، ولد بترم واتصل بعائلاتها
وتنقل في البلدان ورحل إلى الهند والهيئة والسوائل واليمن والخليج، وكان له جاه
ومقام لدى أرباب السلطة، كثير الإفاف مهيبًا معتقًا لدى الجميع، وأقام في الحما وجا
توفي عام 1948 هـ.

ملاحظة: تحت عنوان "الشبان الأربعة" من التعليقات في هذا الكتاب أن أحد
الأربعة الذين رحلوا من تريم إلى الشرق الأقصى هو محمد بن أحمد كريمة. وفي المصادر
الاندونيسية تكتب الكلمة "كرشي"، وأحياناً "قديس"، ولكن السيد علوي بن ظاهر
الهند يرجع أن صحمة الكلمة كريمة، وتعريف الأسماء وتصغيرها أمر شائع معروف
منذ القدم والآن.

214
وأما أبو بكر البيتي فعقبه آل البيتي بالهند وجاوه
ودوعن ومكة
ومنهم شيخ بن عبد الرحمن بن شيخ، له عقب منتشر في حجر
وكنية وعمدة
أما الشيخ الإمام الفاضل حسين بن(عبد الرحمن) السقاف المتوفي بتريم
سنة 896 هـ (1) فله سته بنين
1 - عمر
2 - محمد
3 - سليمان
هم ذرية قليلة انقرضاً (2)

1) في نسخة الآلة الكاتبة سنة 892 هـ وفي الشهر سنة 852 هـ، ولد بتريم ونشأ كأبناء أفراد الأسر العلوية جليس الطياء والفقراء.
2) في الشجرة أن فهم بن حسين عقب، آل أحد بتريم ولسلمان بن حسين عقب، آل سليمان بقلب وزيلع.
4 - واحد، جد أحمد بن حسين الكرمي، له آل حسين الكرمي
ذرية بكرم والهند وغيرها.
ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن الملقب بالمطاس.
هـ والخمس علي الملك، جد محمد الزبيدي (2) وعبد الله ابنه أحمد بن
حسين (بن علي) لهم عقب بجاجفور.
ووجد آل علوى بن أحمد،
ومنهم آل باحسين بجاوا وسياك وهبان
وال�单ان (روضات)

(1) منهم عمر بن محمد بن حسين بن أحمد الذكور، ولد بكرم عام 979 هـ ورحل إلى
السواحل والهند عام 1011 هـ بأحمد أباد، ولد بها مقام لدى رجال الدولة والأعيان
والشعب، وتوفي بها، ودحة بعضه بقصيدة مطلعها:
خطبست فوق منابر الأشجار، ماجمـمات تنوح في الأسـحـار
البيد علوى بن أحمد بن حسين بن عبد الرحمن، استشهد عام 994 هـ، له عقب
بالحبشة والهند.
وداع بن عمر بن حسين، استشهد في زوره.
ومحمد بن حسين بن محمد، توفي عام 915 هـ.
البيتي

تتنسب هذه الأسرة - كما هو مذكور أعلاً - إلى أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الثقفي المولى عام 875 هـ.

انشر أفرادها في الهند وجاوا ومكة المكرمة ودوعن.

أشهر السيد أبو بكر بلقب "البيتي" نسبة إلى «بيت مسلمة» الواقعة بقرب

ومع مشاهير هذه الأسرة:

1 - السيد محمد بن عمر بن شيخ بن إسحاق بن أبي بكر البيتي، ولد بترم وأخذ عن عائلته وعليه اليمن توفي عام 1052 هـ.

2 - السيد أحمد بن عمر بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر البيتي، ولد بترم كان عالماً وتطوع الفناء وخرج عليه عائلة توفي عام 1050 هـ.

3 - إسحاق بن حسين بن أحمد بن أبي بكر بن علوى بن إسحاق بن أبي بكر، ولد بقرية البيتي ثم رحل إلى ترم لأخذ عن عائلته، ثم لليمن والحريات وأخذ عن عائلاته، وأقام في مكة المكرمة قليلاً، ثم إلى مصر بكره من معين العلم، ثم عاد إلى مكة ودرس بها، ثم إلى الهند، وتردد بين مكة وهند، وفي الهند صار شيخ الإسلام وانتمى للسلطان.

4 - السيد جعفر بن محمد بن إبراهيم، العالم الشاعر النائير (1110 - 1182 هـ) ولد بمكة المكرمة ونشأ بها وتلقى عن عائلته، ومنهم والده، واجتمع بالسيد عبد الرحمن العيدروس، وكان منها أخذ عن صاحبه، كان أديباً شاعراً متفوقاً، له رحلات إلى اليمن وتركيا، ذكره الجبري في تاريخه «عجائب الآثار»، وهو ووصفه بأنه أديب المجاز وحيد دهره، وتولى التدريس، وله ديوان وكتاب مواسم الأدب (منحوت).

5 - السيد علي بن محمد البيتي، كان عالماً هاماً أديباً شاعراً صالحاً، كان بمكة المكرمة عام 1250 هـ.

217
وأما الشيخ الإمام الفاضل عبد الله بن (عبد الرحمن) السقاف المتوفى بتريم سنة ۸۵۷ هـ (۱) فله ثلاثة عشر ابنًا:

1 - حسين
2 - عبد القادر
3 - عبد الوهاب
4 - عمر
5 - واحد
6 - محمد حدون

(۱) ولد بتريم وتلقى عن علائهما، وكان مجدًا في الطب.
(۲) له إبنان: علي بن حسين الشهر بشيخ الشهر توفي بالهند سنة ۹۵۲ هـ.

عبد الله بن حسين، توفي بالهند
(۳) عبد الوهاب في الحبشة، وبنوه عبد الله ومحمد ونور.
والسيد عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين، توفي عام ۹۴۰ هـ بالحبشة، وبنوه بها.
والسيد عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن السقاف، توفي بجندار.
والسيد عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، في كداس.
والسيد جعفر (بقدس) بن علي صاحب الشهر، توفي بالهند عام ۹۵۲ هـ بن حسين
بن عبد الله.

(۴) من ذريته السيد أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن: آل الرطاس (مجلة الرابطة ۲۴/۱).
7 - والسابع علوي، جد آل مكنون بأحور ولفيل

8 - والثامن شيخ (1)، جد آل الضعيف بقسم، وقد انقرضوا

وآل شيخ بن عمر (بن شيخ بن عبد الله) بيكه (2) آل شيخ بن عمر

______________________________

=

منهم السيد محمد رفط، توفي بيزيلغ عام 957 هـ له عقب بقلب.

(1) ولد بقلم ونها بها وتلقى عن علمائها حتي برغ في العلوم التي تلقاها وانتفع به خلق

كثير، توفي عام 940 هـ.

(2) ولد بقلم ونها ببيقة الكرمة عام 979 هـ من عقبه شيخ بن عبد الله بن عبد الرحمن

بن شيخ بن عبد الله ومنهم سامي بن عبد الله بن شيخ بن عمر بن شيخ بن عبد الله، ولد

بجدة عام 1038 هـ ونها بالدربة المنورة واتسه وطلب العلم ومن تلقى عنه ولازمه

السيد صاحب الشعر.

ومن شعره الذي بعثه الي تلميذه:

مولاي يا غلبه وغبته آل الرسول

ومن حوى الفخر والهدى والنبي حتى تفصول

رعاية الشهاب وانتشاك التقييل

ونزه الطرف فيها يا غاية الأمول... الخ

والذي بمناسبة ارسال كتاب «الرهمانة» للشهاب الحافي.

420
وال آل أبي بكر بن محمد باشميله بظفار
وسلطرا
وال آل الصالح الهجوب، بنجر ماسين (وتريم) 
وال الهجوب
وال الفاخر بفاليصانغ

السيد محمد بن أحمد بن أبي بكر شملة، والده أحمد توفي عام 916 هـ بالحبشة وله عقب
هأ وأخوه علوي اعْتبِب بيوش بالحبشة، وابن أخيه أبو بكر بن علوي بن أحمد المتوفي
عام 955 هـ بعده، وأخوه عمر وعثمان بالحبشة.

السيد عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن شيخ بن عبد الله ولد
بقم وتلقى العلم بترم والحرمين، توفي بالمدينة عام 1045 هـ.

السيد حسن بن سيف بن محمد، توفي عام 1316 هـ، له كتاب نشر الحساس
والوصف في مناقب سيدنا النبي.

السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سيف بن محمد بن عمر بن طه، ولد
بيرونا عام 1278 هـ وتلقى عن والده وغيره من العلماء، وهما شيوخاً، رافقتهم
ولازمهم حتى اكتشفت شعوب روحه بالعلم، منهم السيد أحمد بن حسن الطماش، ولهم
عناية أكبر العلماء، شيء كثير، فكان منذ زمن شبابه مدفوعاً للاستدراك حتى
طفحت معرفته واقتعد غارباً، وكان يقضي أوقاته في العلم والذاكرة والافية والمبادئ.
فأفاد الكثير من الطلاب، له رحلات في سبيل العلم واتصل بعلماء الحرميين في حجة عام
1317 هـ في بجع ومذكرة في مختلف الفنون، وأغدق على الآخرين عنه من علمه
الواضح، ويتزبد هذا السيد العلماء بقوة حافظته وسمعة مدركاته بوابة تواضعه الماجم
ولطفه الأخاذ، إذا ذاكر ما بيده، وإذا وعده النفس، في بيان ناصع وإنساء
نافع، وقد وافاه الأجل عام 1357 هـ فقتار النفس أصيل عليه، فقد فقد الناس أباً
روحية، ورثاه الشرفاء، وضح جانبه العلم الغفير في مقره الأخير، وقد أفقره له بالترجمة
إنه السيد العلماء عبد القادر بن أحمد في سفر خاص ما زال مخططاً فصي أن تبرز
قربياً إلى عالم الطبيعة كما جمع الشيء الكثير من أماليه وحديثه.
عبد الله بن علي سيدًا فاضلاً متوأساً.

السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر، ولد عام 1321 هـ.

 beyANN ونشأ بعده الدراسة الجليل أحمد بن عبد الرحمن وإرشاداته وتوجيهاته على الطريق العلمي بمصر، حيث كان السادة يجمعون بين نشر الدعوة الإسلامية والمبادئ والتعليم ورفع المجعم، عميدندسة العلم والسيرة المهمة. وأخذ عن علاء عمر أبته العلم والثروة في نجاح السادة عمر بن حماد بن عمر السقاف، وعبد الله بن عمرو السقاف، وعبد الله بن عمرو بن حماد السقاف، وحسن بن عبد الرحمن بن عبد السقاف، وعبد الله بن عمر السقاف، وعلي بن عبد الله بن شهاب الدين، وحسن بن اسحاق الحامد، وحامد بن علوي الباز، وعبد الله بن علوي الحبيشي وغيرهم كثير.

ذن له والده بالتدريس، وقام ما كان يقوم به والده، وأل أن رحل إلى الحجاز كان يقيم في منزله دروسًا متنوعة للطلاب يوميًا، وكان الزعيم الوعظ المصلح ذا الواجب، الأخذ بجامع القلوب، معلومًا لدى الجميع عمريًا لما يبعه في أعقاب الخير، كان منزله في سيوون ملأًا للفائنين، وهو أحد القائمين بنشر الدعوة إلى الله في القرى، كما ينطلق التدريس في مسجد طه، ومن أعقابه مشاركته في تجديد عادة مسجد طه بن عمر بالعلم لجميع التباعث ومن حلائم الخاص أيضًا، وشارك في التدريس بدرسة النهضة العلمية الموس.Author's response: It is not clear from the text provided what the question is. Please provide a clear and specific question so I can help you better.
عبد القادر من أكثر الناس حفظاً لأشعاره بكثير.
أما رحلاته فقد عرفته مصر والعراق وسوريا والإمارات العربية المتحدة وإفريقيا الشرقية وماليزيا، وأندونيسيا بدعوة من أعيان تلك البلاد، وأقيمت له اللحولات والأدب
تكرى له، وأنهى عليه الشعراء، منهم الاستاذ العلامة عبد الله بن نوح ألفى قصيدة
ترحيباً بقدمه إلى دجانبور، عام 1393 هـ.

بلغت من المسمالين ساميّات
أنت الفرد المجمع السَّنَى
كأن أنتم الأطلال عادوا
تُبَارَكُ من برّاك يحن سَمَت
فأهَلَّا مرحباً ووطئت مهلاً
أناهان النور جيلاً بعد جيل
هذا التقلبان متفرقان حتي
هذا الحسن الندي لنا جميعاً
هك كل النسي دنيا وأخرى
هذا الشمان والبردران فينا
هنا السيف المهندس لو حلينا
هذا العبدل العز لو حكينا
في أسفنا على الأزمان وله
وكننا والحوادث ساهَرات
هنا القرى على ربع السّبرابل
كذا روت القرون إذا رُوْتُها
ويا هلي عليتك وخير خير
ألا من كنتت مولاه فهمذا

222
في آلهه هماده
نبرت في النون المومن
لأسماء الود، رغم السماوات
وأنتمي قلباً لله، تنبأ...
على أهل النقى والصالحاء
نابتك دم النماذج.
نبرت النبرت في النماذج.
ومَّ باتِنا في البناء.
فذكرنا بهذا الصدق قال ارتووا
وأكدوه لنا الفثارن حقيق
وأبتدى النافع صنساء وبد
وتشابههم افتحت جسمنا.
سلام الله على من دين وعونه
وصلى الله مانا دامت صلاته.
كذا الأظهار والأضحاب طرأ.

وامتدح السيد الأديب هام بن علي بن يحيى:
وعست بفضلك البشير
وعست للقيم لك اللهو.
استقبلتك فعبًابنت
في علمنه في فضل
أنت إذا حينتـكم
فخمدت عيبتك الهضـأ.
فهي عست تلية لك
حيث النصائيح، والمواـضـع.
في نجصي لننقي
تلقى بكسر براـعـة.
حتى لقد كننا نعا
تحنونا في العوض، 
للتميع، إذا خطـ.
تدرك أن نطقـ.
من كـ، أنواع الفنو
بجاه أسلوب وجودة منطـ.
رحم الآلهـه معاـشرا
قائموا بـاـهـر دعـا
ورثا الدعـاعـية كـ.

224
السيد الأكاديم عمر عبد الرحمن وعبد الرحمن محمد أبناء السيد مقات بن حسن الصافي توفي
السيد عمر التدريس في المدارس الإسلامية، وكانت له أبحاث في إقامات مدارس باسم
مدارس الهداية، يدرس فيها الطلبة الذين تخرجوا على يديه في مدرسة جمعية خير،
التي تولى نظارتها في "دانيل أباغ"، توفي شهيد الفرق في فاليسباخ.
والسيد عبد الرحمن كان عالماً مالياً بعدم الفنون كاللغة والجغرافيا والتاريخ،
والترامج والمتناثرة، له مؤلفات للمدارس الإسلامية بأسلوب طريقة ما زالت
منتشرة إلى الآن، طبعها مرات كثيرة، وسبق له أن تولى وظيفة كاتب (سكرتير) في
جمعية خير، ثم في جمعية الرابطة العلمية بجاكرتا، وله كتابات في الصحف، وأخيراً
تولى القضاء الرسمي وكتابة الوثائق الرسمية كان ذا أخلاقي عالية، لطيفية البشر، توفي
في جاكرتا، له سلالة غباء، وله شجر حسن.
والسيد عبد 본 أوغو اللغوي، تولى التدريس في جمعية خير، ثم نظامية مدرسة دار الحكم
في شيروب، ثم في فورواكرتا، له كتابات ومباحثات علمية في الصحف، تخرج على يديه
عدد من الطلبة البارزين، له عقب.
آل علوي

الفقيه المقدّم

آل السقاف

9 - والتاسع عبد الله، سمي ابيه، له إبنان:

1 - شيخ المسلم (1)، عقبه بثينة وبر سعد الدين آل سعود
2 - وعقيل السعودي، جد آل السعود بقسم

والبيضاء وفاعل وعان وصوار وجاوا

وجد آل بن ابراهيم بترم وقسم

آل بن ابراهيم

ومنهم السيد الفاضل الكريم أبو بكر بن ابراهيم بن
عبد الرحمن، له اياد عظيمة وأوقاف جسيمة

وقف على مسجد السقاف مالاً نحو خمسة آلاف

ريال، توفي بقسم 1377 هـ

(1) السيد شيخ المسلم توفي ببر سعد الدين، وله بها عقب، منهم محمد وشيخ وخلف بنو علي

بن شيخ بن عبد الله ذريء.

(2) منهم السيد أحمد البيتي بن عمر بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر بن ابراهيم، ولد

بترم ودرس العلوم على علامة وكيل للتدريس، من شيوخ العلامة محمد بن اسحاق.

327
منهم الآن (١٣٠٧) بترم حفيده عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله،
شريفًا متواضعاً، ومنهم) بنجاباً.
١ - والانثى: إبراهيم. له ابنان:
١ - أحمد كيلا، له عقب بالهند.
٢ - عبد الرحمن القاري، له ذrière بالسوم بالسماقة،
آل إبراهيم

١١ - والحادي عشر: حسن، له أربعة بنين:
١ - محمد لحما ذريية باللحشة
٢ - عقيل بقلب ومقدشو
٣ - وعلوي جد آل باحسن الطويل بالحديدة
وغيرها (نسبة إلى أحمد الطويل بن علوي بن حسن)
٤ - وعبد الله جد آل باحسن الفقيش باللحشة ومقدشو
(نسبة إلى أحمد الفقيش بن محمد بن عبد الله بن حسن)

ومنهم آل هاشم بترم والغرفة وسيمون وجاوا آل هاشم
ومنهم الآن (١٣٠٧) عبد الرحمن بن شيخ بن علي،
شريفًا ناسكا رقيق القلب

= بفضل والناضي عبد الرحمن بن شهاب الدين، وعبد الله بن شيخ السيد، وابنه
زين العابدين عبد الرحمن السائق السيد، وزين بن حسين بفضل. توفي عام
١٢٠١ هـ.
12 - والثاني عشر: أبو بكر باشمیله المتوفى بتريم، له أبنان:
1 - أحد، عقبه بالحبشة ببوش (توفي عام 916 هـ)
2 - عبد الله الأحبب، له عقب باليمن (توفي عام 911 هـ)

(1) عبد الله الأحبب بن أبي بكر باشمیلة بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بتريم ولادة، وفيها تفدى بالعلم، ثم رحل إلى البحر واكتشف من مناهل العقل والابد، وكان شاعراً، له قصيدة ساها "المملوءة" توفي بالدبيبة المنورة المروفة بالمراء من أهالي المحج.

السيد العلامة المجاهد عيسى بن علي بن سقاء بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن السقاف (111 - 1290 هـ).

تربى على والده وأمه، ونشأ على طلب العلم ونفع فيه قبل من التكليف، وتوفي والده وحول ببلغ الرابعة والعشرين من عمره.

هذا السيد جهاد عظم، وبدل وسخاء، وكذا ضد المظالم الذي كان الشعب يزح تحتها في عهد حكام يافع، فاجتهد في إزالة المظالم. وكان من أكبر العلماء في تأسيس دولة آل عبد الله الكثيرية، والمؤلو كغيره هذه الدولة الجديدة، حتى لقد تعرض للسجن عام 1224 هـ، كا سجين عدد من أعيان مدينة موون.

وكان العلماء لازالة المظالم والاستبداد، والمعارض للسادة آل عبد الله عددًا من الأفاضل، منهم مع حنظ الامثال - عبد الله بن حسين بن طاهر، عبد الله بن عمر آل حبيبي، عبد الله بن زيمن بالسومة، وحسن بن صالح البحر، وحسن بن علي السقاء، وعلي بن ستاف الجبري وغيرهم.

وكان بين رجال الصف الأول من هذه المركزة، الشاعر الشعبي النضال، والعالم الدیني القدوة، والداعية الشجاع الموفق، ورجل المال الأرغي، والسياسي المفكك البيع النظير (1).

(1) عنه محمد عبد القادر بابطوف في كتابه "المملوء" ص 124 بعض تصرف.
ثالث عشر: عبد الرحمن بن عبد الله بن (عبد الرحمن السعاف، له الذريّة المباركة المنشورة جد سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله توفي بترم 880) فقام هذا المتوفى بترم سنة 944 هـ. سنة بين.

وكأن الموليّون قد ابتسموا في مختلف أرجاء الوادي يعملون مجد لا يعرف الكمال سراً وعلنّة لنصرة آله كبير. 

وفي عام 1264 هـ أرسل السيد العلامة علي بن علي السعاف، وكان في طبقة المتحسنين نصرة آله كبير، وأحد كبار الدعاة الموليّين قصيدة طويلة أوردها المؤرخ الشيخ سالم بن عبد في تاريخه إلى السلطان محسن الكليبيّ حال إقامة بجدير أباد يستمتعه إحتلال سيوف. كان هذا السيد الجليل قد ذاك الأمر من معاملة يبغي بسيون، ومرض الاستعلاج والتعذيب على أيديهم (1).

أجمع العلماء ورجال الهلال والعقد على أن يتولى القضاء فقبلها على مضض فقال في قصيدة

يا بني مقصادة غارة
ورسماني بالغفوا من أهلة
كُل غمر ذي اعتشاد آس
وكتبي لِمــــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــيــي~
فأتركتني يا أمي بسرعة
أنتم ذهرون وأنتم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ~
ثم رحل إلى الشحر هرباً من القضاء حتى استد القضاء إلى غيره فعاد إلى سيوف.
وعن ذلك لم يُلّدّ جٌداً في إصلاح البلاد ورحمه ظلم، وانغطض المصائب والتهديدات، فكان يعمل في زعامة الأمة، والسر على مصالحها، ويفضّي أنه شارك في السياسة فلا فثار ضد الامام. ولما كان يُبقّعجي على الهجوم عليه وقاتله، أخذ نساء الأسرة وارسلهم إلى بقعة بعيدة. ولم تكن المشاركة نادرة، بل لقد شارك في الحملة مع الجنن إلى الشحر لإزالة ما بيا من مظلم.

(1) نص المصدر ص 156.
1- علوي
2- وعبد الرحمن
3- وحسن، له ذرية بالسواحل وغيرها قليلة (وبالمدينة)

كان شغوفاً بالأصلاح كشفه بالدعوة إلى الله وإلى اتباع النظام بالبلاد، ومن ذلك الميثاق الذي وضعه مع السيدين عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى، ومحمد بن حسين بن عبد الله الحضبي، حيث تعاونوا على بذل الوعي في الدعوة والإرشاد إلى التمسك بالعلم والعمل وتطبيق المذاهب وفق الشريعة الإسلامية، وكان يعملون بكل استطاعة ممكنة لا يصمد شيء حتى الدنيا، وذلك في عام 1251 هـ (عقد البوابات للسيد عبدرس بن عمر الحضبي).

وأخيراً، يترك الجانب العلمي والانفادة والمبادئ والاعتكاد على النفس في السعي للرذق بالزراعة وغيرها، وكان رجياً بالرفقة والإيمان والطفل حتى كان يوزع للاطفال الحلوى، ويسأل عن المحتاجين الذين يحسون الجاهل أحس من التعبير في فارع إلى سد حاجاتهم.

ترجم له الكثير من عرفوا فضله وأعماله وجهاده، منهم الشيخ عبد الله بن أحمد بسلام، السيد عبد الله بن عمر الحضبي في عهد البوابات، وابن المرجع له السيد عبد الله بن عيسى بن علوي في سبعة صفحات، وحفيده عنه بن عبد الله في مقدمه كتاب "تعريف العلماء"، والسيد عبد الله بن محمد بن أحمد السقاف في "تاريخ الشعراء الحضريين"، والسيد عبد الرحمن الشهير، وحفيده عبد الرحمن بن عبد الله وغيرهم، وأثنى عليه رجال العلم والفضل.

السيد العالم عبد الله بن محمد بن حامد السقاف، ولد ونشأ في البحرين وتلقى عن علاء عصره، ثم رحل إلى مكة المكرمة، ثم إلى جاوة للتجارة مدة من الزمن، ثم هاجر إلى مصر لتؤلف الكتب وتبنيها على حسابه وتوزيعها جائزاً. عاش في مصر نحو اربعين عاماً، بعد أن أمن نفسه بريع كبير من عقارات سنغافورة وماليريا وغيرها. وكان منزله بالقاهرة مندلى للإبلاء المرموقة.

من مؤلفاته "تاريخ الشعراء الحضريين"، والبحي السياقات في البساتين في النحو، وكتاب في علم الفلك، وأخر في تربية البنات، والتصاميم وغيرها. وخلال اقامته بالقاهرة قام بإعاله بأدغال من بناء الزفاف عن السنة القيوف، تكونت من السادة حامد بن أبي بكر بن حسين المضار، ومحمد بن عبد الله يحيى، ومحمد بن سالم باوزير، وعلي بن أبي بكر السقاف، وإبراهيم بن أحمد بن سلم.
وقد نشرت الصحافة المصرية أخبار نشاط هذه اللجنة، منها جريدة الشورى العدد 278 في 21 محرم 1349 هـ، وكوكب الشرق العدد 1255 في 22 محرم 1349 هـ، وجريدة العرب العدد 11 في 6 صفر 1349 هـ، والقلم العدد 12618 ووادي النيل وغيرها.

وانضم إلى الجامع الاستاذ محمد زكي باشا الصحفي الشهير، والدكتور حسني بك، واحد عبد الحليم بك، وقام مصطفى شفيق زاده، والسيد القادري الشاعر المعروف، والاستاذ يوسف بك أحمد منتش الأثر العربي، وسلام بن عمر بابنجيد، وحسن بن محمد الباز، والسيد محمد الهادي اليمني، والاستاذ أحمد ربيع المصري سكرتيراً وغيرهم كثير.

وكان الأمير عمر طومون من مؤيدي هذه المركة.

كان يلتقي به كثير من الأكابر والأدباء والعلماء والأشخاص البارزين، وكان منزله بالقاهرة مقصداً للديوان، وكماً للإحتفالات والجلسات.

ومن الشعراء الذين أعادوا في ذكر السيد وحالة الدفاع الشاعر قراء افندى شاكر في قصيدة مطلوبة.

هذا البيان وأنتَ أعلامي سعدت بكم وبُجِّدم أبيناه.

وبعث السيد أحمد عبد الله الصاف فن اندونيسيا بقصيدة مطلبة:

الحق اعثني في القلب مقاسه من أن يضمن وان عنى اعلامي...

وعد الله سباني عام 1950 م، وبها توفي عام 1974 م، وقد نامت الشريحة خدجاجة مازلت بالقاهرة الآن لها عهال جليلة، ومكانية في المجتمع.

 السيد لحم بن حمد بن طه بن عمر بن محمد بن سقاف، ولد اندونيسيا، واهله والده، وهو من فتى السباني وطلب العلم بها، ثم رحل إلى اندونيسيا، وكان جل أعماله في مواساة الضحايا، والتصور، وذوي الحاجات من العمال المعكرين في مدينة سولو، ذا حكمة كثيرة، استبط على هذا السبي طول حياته، وفي كل وقته، حتى بعد أن ضعف جسده وعزلته الشديدة، وتأثرت أعمال التجارة. كان يسعى في جميع التبرعات للمحتاجين والعاطلين من العمال حتى لقب باباً الماكين.
وأما عقيل بن سالم (بن عبد الله بن عبد الرحمن) فله خمسة بنين:

1 - سالم، لم يذكر له عقب.

---

(1) سلالة زين بن عقيل بن سالم في جنوب الجزيرة العربية وأفريقيا الشرقية وجاوا والهجاز:

السيد عمر بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عقيل السقاف علامة محدث، توفي عام 1171 هـ.

السيد محمد بن عبد الله السقاف، امام بقام الثامني ومدرس بالمسجد الحرام، ولد ببكة وتلقى عن علائهما منهم السيد أحمد زيني دحلان، كان ناسكاً عابداً، وهو أخو السيد عضار شيخ السادة العلوين، توفي ببكة الكرمة عام 1305 هـ.

السيد عقيل بن عمر السقاف الذي توفي عام 1247 هـ، كان عالماً عالماً بعلمه، أذن بفضله علائه عصره، منهم الشيخ عمر عبد الرسول، وأحد بن ادريس. خلف أبناء علائه أفاصل: اسحاق وعمر وعبد الله وصالح وقاسم وداود. وقد تولى اسحاق مشيخة السادة العلوين، ثم اخوه عبد الله، ثم محمد بن اسحاق.

٣٣٣
2 - وشيكان، عقبه بعنان بالجوا والتكا وأحور والهنود.
3 - والثالث محمد، عقبه آل عقيل بن آل عقيل بن سالم بالسكة.

ومنهم الآن (1307 هـ) السيد العقيد:
زيد بن صالح بن زين (بن محمد).
وذرته وبنو عمه هناك وبعينات وجاوا.
ومنهم السيد عقيل بن عيروس (جد آل عقيل بسورة يا وعدن). آل عقيل بن عيروس.

السيد عقيل من التأليف «تنبيه الفاقل عن ذكر الموت والأمر الهائل» ومباني أسرار الدين الذي يكون به التمكين والنجاة يوم الدين، وقبضة السيف ومرانه المعروف بأجل عليه القرآن وفرقته، وأسباب أصلاح البيوت، والمصيبة والمعاشرة، وتوصيف الخواطر بذكر الأربعة الجوهر وغيرها.

السيد عباس بن علوي بن عبد الرحيم (وهو أول من سكن المدينة) بن سالم بن عبد الجاد بن عبد الله بن عمر بن عقيل بن زين بن عقيل بن سالم بن عبد الله، كان نقيبا للسادة الهوليين في المدينة المنورة، نزله بأم أو الأضيف، ورحل إلى عدد من الاقطار، لديه شجرة أسبب الهوليين بالمدينة وغيرها من الوثائق التاريخية. وكان عضوا في هيئة دراسية المشاريع المخصصة للمدينة المنورة وهو في مقدمته راحله عام 1379 هـ وهي مشاريع لإصلاح الشوارع وتوصيفها وفتح شوارع جديدة وغير ذلك.

له إبنا: عمر خريج الجامعة الأمريكية في بيروت، وتولى أعمال وزارة الخارجية السعودية، وقام باعتلاها خير قيام، ورحل إلى عدد من الاقطار.

وعلوي، وأبراهيم، ذوامكانة في المجتمع.

234
شيئًا كريًّا ذا ثروة وصلة للأرحام وأهل الخير، و(منهم)

بعدن.

ومنهم السيد زين بن أحمد، وأخوه، وذرته بيافع.

وأ. والرابع زين، عقبه آل عقيل بن سالم أيضًا باللسك.

ومنهم آل علي بن عبد الرحمن

بالقطيعات باللسك والسواحل،

وجاوا. آل علي بن عبد الرحمن

وال آل سالم بن عقيل باللسك وجاوا. آل سالم بن عقيل

وال آل عمر بن عقيل بالمدينة. آل عمر بن عقيل

---

السيد أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عقيل الثقاف (1018 - 1074 هـ) ولد بالقاهرة ونشأ في حجر والده، وصحب جامعة من العلماء في بلده، وفي مكة المكرمة، رحل إليها بطلب عم والده السيد علي بن علي بن عقيل، ونبح في عدة فنون، وكان عطوفًا على الفقراء مكرماً لهم.

السيد أحمد بن محمد بن عقيل الملكي المتوفي عام 1340 هـ، كان عالماً متقناً، وهو من أحفاد العلامة عمر بن عقيل الملكي، خلف ابنين: عمر وحسن.

---

السيد أحمد بن محمد بن حامد الثقاف

ولد ببيون وأقام في سورايا يزاول التجارة، وفي وطنه تلقى عن العلماء، وفي أندونيسيا لازمهم، له قصيدة في إمام اليمن يحيى جهيد الدين في 17 شوال 1334 هـ مطلعها:

يا ضاربا للسير في أوجهها
تلك المحبة المنصتاً التي
خود خرود لا تبقي البينين إلى الموتى
ال أن قال:
لا ترتفع أحسنها ولم تكتوه
الآ للكرم الحر في أجناده

٢٣٥
تأتي بملكة نبأ عرشهما
قد أنشئا جدوداً من هما
وله تصدية مطحنة
ننا بالأسدين غردة الطيور
وذلك تجتمع لقيام جماعة الرابطة الطويلة في 45 بيتاً
وفيها يقول:
والوبيضة السروك على الرواي
وقال:
رجالا أسا للبجدة مرجحاً
على تقوى يعز له النظري
جيل أوضحته به المطور
وله تنطير على بعض أبيات للشريف الرضي:
(ما عدر من ضوئيه به أعرائه)
رتمست كاة الصدق في مضارها
(أن لا يمد إلى الكعمر بعده)
وله باصلة الروار من البس
(فابتدى بحسن وبغرق في الندى)
(منطلقاً حتى تكون دينه)
وينتفع السلم والمؤكد
(وينصف وارفعها ودائي هدباً)
السيد شهاب بن محمد بن شيخ بن عبد الرحمن بن سكاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن السقاف (1441 - 1316 هـ).

ولد سوهون وتوثيق بها، كان ذا نفس كرية واستقامة وعلم غزير تلقي عن علماء سيوف وغيرها، ورحل إلى جاوا وأقام بدينة فرنسا، يتعاطى التجارة سنوات عديدة حتى أثرى بها، وحالف الإفراد، ثم عاد إلى وطنه، كان في سيون عطوفاً على المناهج، مكرما لغاب السبيل، منزله عشيد بالوافدين، بل مأوى للمتقطعين، عبادًا للطاهر والطلاب.
السيد طه بن عبد القادر المتوفي عام 1295 هـ بن عمر بن طه بن شيخ بن عمر بن طه
بن عبد الرحمن بن عمر بن طه بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن
السناف (1663 - 1321 هـ).

ولد بسيون وتلقى عن والده وعلى مدينته وغيرها، وبرع في العلوم التي تلقاها،
وله عدد من الطلبة اتبعوا به، منهم تلميذ الخاص الشيخ زين الزبيدي، فقد سكن في
 منزله ولازمه ملازمته تابعًا.
كان منزله مأوى للقادمين وهم كثير، وكان جوده ماطرأ عليه، يحسن إلى العائلات
في مدينته منفقة لعارة الصادق.

ابنها العلامة السيد أبو بكر بن طه بن عبد القادر، تلقى عن علامة عمره في
سيون واللحيجة، وهاجر إلى سنافورا، ثم عاد إلى سيون عام 1329 هـ وأقام مع
زميله السيد سيف بن محمد بن عبد الرحمن بن علي السنافر، ثم عاد إلى سيون مدرسة النهضة العلمية
سيون، ثم عاد إلى سنافورا وتولى إدارة مدرسة الجند، وعاد إلى سيون عام
1375 هـ وتوفي بها عام 1376 هـ.

ابنها السيد طه بن أبي بكر كان عالماً شاعراً، تولى التدريس في مدارس ملايا مديراً
ومدرساً، وأشتغل بالصحافة وأصدر جريدة في سنافورا.

وإبنته الثانية في سنافورا السيد علي الرضا تتفن بدار سنافورا، حسن الأخلاق
عالماً لخدمة المجتمع موثوقاً به عند الجميع.

السيد ناصب بن محمد بن عبد القادر السوي بن حسن بن عمر بن سناف بن محمد بن عمر
بن طه بن عمر بن طه بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السنافر (1280 -
1357 هـ). ولد بسيون وتلقى عن أكابر العلماء، وتلمس له الكثير في بلده وفي
أندونيسيا في جزيرة تسوروم وفي منادو، مع تعاطي التجارة التي يربح منها، لا يكل عن
العبادة والاسترادة والإفادة، توفي بسيون.

السيد عبد القادر بن هود بن طه بن عبد القادر، هاجر إلى إفريقيا للدعوة ونشر
العلم فأسلم على يديه الكثير.

السيد عبد الله بن حسين بن علي بن سناف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه
بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السنافر (1351 -
1313 هـ).

خلف أباه علمًا وزعامة ورجاحة عقل، له رحلات إلى الحرمين والاتصال بطلانها،
وزار اندونيسيا للعلاج وزيارة الأقارب، قام جميع أمور مجد الله بيسوون، بدارسه وأمانته ونظائمه وأوقافه.

كان صادعًا بالخلق، توي الشكيمة، متشن الحجة، بصارح المسؤولين، ويل المشتاق، وكثيرًا ما يفضل بين التفاصيل بالتراث منها في أي مكان يأتياه.

هاجر إلى الشرق وزواج أم ابنه العلامة أحمد بن عبد الله، وكان مصابًا بالربوب، فلم يفد السفر إلى أندونيسيا والشرق، وقد يحدث بينه وبين السلطان خلافًا شديداً، حتى لقد يخرج أحياناً من البلاد إلى قرية القرن، وقد يضطرب السلطان عندما يرى الحق للتقى ببوجيه العفو وتوتي القضاء واستمر فيه إلى أن توفي وحزن الناس لوفاته فقد ترك فراغًا، وخلف من الأبناء محمدًا الذي هاجر من Bali Buleleng أيام شابه إلى أندونيسيا وتوقي في دالي بويلينغ.

ترجم له في تاريخ الشعراء الحضرمي، نربى على أمه عشرين سنة تربة علمية، وأخذ عنه عبد الله، وعن العلامة علي بن محمد الحربي وانقلع إليه، وعن علي بن عبد الرحمن بن علي السفاع بن في عام 1344 هـ هاجر إلى المكلا، وبعد أشهر سافر إلى أندونيسيا وأقام في صول وقضى أيامه في التدريس والوعظ إلى أن توفي وهو ساجد.

في صلاة الأوائل عاين 1370 هـ وخلف ولدين هما عبد النادر وعبد الله.

السيد عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر (1370 - 1374 هـ) ولد بيسوون تحت رعاية والده وثقله عنه الكثير من العلوم والفنون المتصلة، كما تلقى عن عدد من أكابر العلماء، وانتفع به الكثير من العلماء المخضرمون والجناة.

كان يكتف على نفسه في خدمة ذوي الحاجات، أمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، وقوراً مهنيًا، وكان ملائماً لشيخ السيد عبدروس بن عمر بن الحربي بعد وفاة والده، بأنبه إلى المدقة الغرفة، حتى توفي السيد عبدروس عام 1314 هـ، وكان كثير الزيارة لترم والديه هو عليه السلام.

قال ابنه عبد الرحمن في معجمه في ذكر سيوون عند ذكره لأسرة آل طه بن عمر:

ولم من الأفعال الصالحة، ولم الالتزام في مجاهاة النفس ما لم أره عيانًا في مثل والذي لم يكن لي لم يذكر عن السلف سبيل إلى التصديق، لكن جاء العلمان فألوى بالأسانس، فقد نظر والدي في طاعة الله، هو التحتت مع أثر له في الجبال.

وقد أطال السيد عبد الرحمن في الترجمة مفصلاً في أوقافه، وما قاله دوكان آيًا في =
عزة النفس والصدوع بالحق، والشدة فيه، والغيرة عليه، ال بسطة كف ورجة وشفقة
وسلامة صدر وورع حاجز واحتياط تام وقانعة بما يند بحرش، وطيلة حياتي مث م
أسمع منه لنمو قطر، وكانت تردد عنده فراش الملوك لم يرون عليه من عزة الإيان
ورش الفن والسلطان الصدق وقوة البيقين».

ومن الأخذين عنه ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن حسين بن مسح السكاف،
وحسن بن عبد الله بن مسح السكاف، وسقاف بن عبد الله بن عمر السكاف، والعلامة
عمر عبد حسن، والشيخ محمد بن عبد باكير، والشيخ محفوظ بن عبد القادر حسان
قاضي شيبان، وعوض بن بكران صبان، وحسن بن عوض بن خدم، والفقهية الشيخ عمر
بن عوض شبان، ومحمد بن الشيخ علي القشني.

السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن
طه بن عمر بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن السكاف (١٢٥١ -
١٣٢٨).

تلقي علومه عن علماء أكابر، واجتهد حتى بلغ درجة عالية من العلم، وأذن له
شيوخه بالتدريس والالتأتاء، كان عارفاً في العلوم العقلية والنقلية، وانتفع به وخرج
على يديه الكثير من العلماء، وتوفي والده عام ١٢٨١ ه فانتخبه الأعيان ليكون خليفه
لوالده، وكان عنيفاً لا يقبل حين تولى القضاء والالتأته فدنه من أحد تورعه، وفي
خزانته ودائع وأموال اليتامى والعاطفين وأوقاف الساجد والساقيات، لم يد بده إليها
مع شدة حاجته الشخصية، وكان يبني ويجم في القضاء جماناً لا يتناول أجراً.

رثاه تأليذه من العلامه عبد الرحمن بن عبد الله السكاف، والعلامة محمد بن محمد
باكير، وعبد الله بن حامد السكاف بقصيدة مطلعها:
إذا ما عرى خبط فرد منهل الصبر
ولا تُجزع كي تجنين ثم الأجر
السيد علوي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عوض بن علوية بن سقاف (١٢٥٥ ه)
كان فذا في بنوه العلمي، قوي الحافظة والمارضة، جريئاً في إبراز رأيه،
شجاعاً، يهدد في خطب مهداً بلغة عربية فصحي، لا يلحن ولا يتلثم، بل تنحصر
كلماته كالسيل الجارف، يجلب الإسقاء.

تلقي علومه عن علماء أكابر، ونشأ في بيئة علمية، وفي أسرة أفرادها علماء صلحاء،
ورث العلم والذكاء عن آبائه، ولقب بقبة الدبار المضروبة.
كان سخياً جدًا، كثير الإحسان إلى الناس المحتاجة، ورحل إلى بلدان كثيرة،
واتصل بالشخصيات المرموقة، ودا الإضم صنوف، وكذا اإل تضمن الطويلين في خطي وساعية.

له صلة مثيرة بالأمام اليمن بيجي عبد الدين، ثم بإبنه الأمير أحمد، وله في الإمام
قصائد جمعها في كتاب "الأمانيات" منها قصيدة بعث بها بوساطة السيد محمد بن أحم
الهضار بدنية عام 1320 ه مطلعها.

شريدة ملكاً على الملك ومنخرها، وعلوه ياً يحيى على هام الوري
طركت جميع مراتب العليا ورئ

تأجيج الإمام بقصيدة مطلعها:

ألف الهاد وحاد عن طيب الكرى من لم يزل في المواقفات منكر،
ونقود الأحصاء وأدأ عساو
وتفرش الطين الرغبة وعفر

وانصل بالسيد الإدريسي صبيا.

كتب مقابل في إحدى المجلات المشرية في نشرة علمي، وقع بين الاستاذ عبد الرحمن
عازم الذي كان أول أمين عام لجامعة الدول العربية وبين شخص آخر (لا أذكر
اسمه) فكان من حال السيد ابن عبد الله هو القول الفصل رجع فيه رأي الاستاذ عبد
الرحمن عازم فشكوه.

ومع سابع سابه مثل اللحاتات الناجة بين العرب في جزيرة جاروا، فقدم رأيه
للعموم في وسيلة للحفلات، ولكن حال الطوف دون اقامة السعي.

وكان السيد عبد الرحمن مؤلفات تعرف بها: "دينامي" حاجج في تأويل قولي عن مذهب المهاجر،
طبع بالطبعة النبهية اليمنية بعدن عام 1377 ه وجمع البلدان المشرية،
و"هواجع النابوت" في تاريخ حضرموت، ومماخططا، وفبر ذلك ما لا يحضر في الآن
أسماء مؤلفاته.

كان منذ عنوان شابه كثير البحث والمناقشة في ما يسمع من كلم الطامه، وبلغ
رتبة الافاء والتدريس في عهد والده الشيخ السيد علوي بن عبد الرحمن، وكان
يدرس دروساً خاصة في بينه في أصول الفقه والتوضيح، والدروس العامة في مجدته.
كان من جرأته يصارح بالحق رجال السياسة والنفوذ عندما ينخرون، وقد أودي
في ذلك فلم يكن به حتى خرج من بلده، ثم أذعنوا له.

رحل الى اليمن وبعض مدن الجنوب العربي وسنجورا وأندونيسيا وغيرها، وقد

240
نظم سنده المتصل الى البخاري عن طريق المحيض عيدروس بن عمر الحبيبي فيكون بينه وبين رسول الله ﷺ أربعة وعشرين ثلاثة البخاري. ترك أبنائه، وكان كثير الشاهة على إبنه حسن وعلى إبنه علوي.

السيد علوي بن عبد الله بن حسن بن عيسى بن علوي بن صفاف الصافي، ولد عام ١٣١٥ هـ (١٢٨٧/١٢٨٨ م) وهو أكبر أبناء أبيه، وقد كتب تاريخ حياته بقلمه في كتابه "التلخيص الصفافي في تاريخ آل طه بن عمر الصافي".

نتقل عنه ما يلي بالتفصيل:

الذريعة والده وجدته لأمه المعلم طه باحيد، وتوفي والدته سنة ١٣٧٧ هـ، وتلقى العلم عن عدد من العلماء، منهم الفقيه عمر عبد حسان المتوفى عام ١٣٥٠ هـ، والعلامة محمد بن محمد باكثير وغيرهم من ذكرهم في كتابه.

أما والده فقد رأى عليه كثيراً في جهله الخاصة والعامية حتى حانت وفاته، وتردد كثيراً على السيد أحمد بن عبد الرحمن الصفاف أخناً عنه، وعينه لإمامه مسجد طه.

بعد السيد عبد الله بن أحمد بن طه، وهو من شيوخ الذين ذكرهم في كتابه.

لا فتحت مدرسة النهضة العلمية بسيون عام ١٣٢٩ هـ طلب منه أن يتولى التدريس بها بالقم العلمي، وكان يدرس أيضاً في مسجد طه بين المصرية، وبين العشائين، وحجب البيت ودار أندونيسيا مرات.

ولا توفي السلطان علي بن منصور عام ١٣٥٧ هـ تولى السيد علوي تنصيب أخيه جعفر بن منصور، واحتفل بتنصيبه في داره، ونصب ابن أخيه صيد بن علوي للفد، وفي أيام حسين حديث الانقلاب في الجنوب العربي، وانتهت الدولة الكبيرة.

اشترك السيد علوي في الوفد الكبيرة إلى الملك للتقرب بين الدولتين القبطية والكثيرية عام ١٣٥٩ هـ وفي عام ١٣٦٦ هـ طلب منه السلطان جعفر أن يصحبه في زيارة للسلطان التميمي.

وفي عام ١٣٩٦ هـ طلب منه السلطان جعفر ووزيره السيد سالم الشهير وغيرهم من الأعيان ان يتولى القضاء ثانياً فتوالأ لمدة ٢٧ شهرًا.

ولا عزم على السفر وجاء بين مختلفه هو العلامة مبارك بن عمر باحري شافر إلى جاوة عام ١٣٧١ هـ وأقام بها سبع سنوات.

له أشجار جيدة مديحة في رجال الفضل، واستثنائية، وبعد رجوعه إلى سويسون أخذ في جمع تبرعات لمدرسة مسجد طه، وسائر على الناهية للعلاج وزيارة الأشخاص.
البارزين، واجتمع بكثير من الأفاضل والطلاب.

السيد محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الله السفاف، توفي سنغافورة عام 1242 هـ كان له ولاده من أعالي البر شيء الكثير، أوقف ووصايا للفقراء والمساكين والراحام والمماجد والمعاهد العلمية والملاجيء في كثير من البلدان، ترسل القلائد سنوياً من هؤلاء.

السيد محمد بن عمر بن عبد الله السفاف، كان حباً للعلم والمال، بالآية لأعمال الخير من أمواله، وجمع أموال منه ومن قرابته في سنغافورة وأوقفها على مدرسة النهضة العلمية في سنغافورة التي بنيت بإخلاقه، وتصدقا على مجد جده له.

توفي في سويسرا في جاوة العربية، وتفل جناته في سنغافورة عام 1344 هـ ونشرت الصفح نباً وفاته، وراه الشرواء، منهم الاستاذ محمد بن هاشم آل طاهر بقصيدة علماء:

دعني وعنى اليوم عزرائـلاً فالخطب أمى من لدئه جيلها

السيد العالم المنتف إبراهيم بن عمر بن محمد بن عبد الله السفاف، ذو الأباني البضاء على الجمعيات الإسلامية والطوائف الإسلامية والهجرات الإسلامية، كبير الاهتمام بأمور المسلمين، وشؤون الطليعين، كان يتبرع لها من جبهة الخص الصبر صبيحة جدًا حال أن يكون لها نظام، ومن تبرعاته الأخيرة ما تبرع به للأفقات الإسلامية في جنوب الفلبين وغيرها.

أهوى جزيرة يابان وما فيها من مزارع وأيثاب ومانشئ إلى أحياء الجامعات بأندونيسيا. أهتم كثيراً بقضايا المسلمين، فنافس من أجل ذلك الحكم، كما اتصل ببريت جمهورية الفلبين بشأن المسلمين في الجنوب، وذلك عندما أوفدته رابطة العالم الإسلامي بكتلة الكونية.

كان عباً للإصلاح وخدمة المجتمع، من ذلك سعيه لجمع شمل العرب في جاوة عندما جمع الخلافات بينهم، وقد تثر الصحف صاحبه هذه.

أنس جميع الدعوة الإسلامية، وأدار صحيفته التي تصدر بالانكليزية على نفسه الخاصة، كما كان صاحباً في الجمعيات الإسلامية في سنغافورة.

ومن تبرعاته قبل ذلك هدية ثمينة للملك فرداً مصراً تقديرًا لعطاءه على مسلمي ملايا ومساعدته لهم، قدم تلك الهدايا بإيم السلفين مثبناً من جيشه، وقد دوم أنها ثمينة أخرى للملك مصراً تقديرًا لعطته بقبول عدد من الطلاب الطليعين من أندونيسيا للدراسة في مصر، قدمها بإيم الطليعين.
وفق العيون فهو شخصية شهيرة معرفة بترعاه وجاهده وعطوه على المركات الإسلامية، له كثير من الأصدقاء من العلماء وأرباب التأثر في سنغافورة ومالزيا والقارة العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، فقد زار هذه الأقطار واحتفت به الجاليات، والتي فيها المهازرات.

وقد أخذت له مملكة مالزيا لقب دايز، تقديراً له، كما أنه توّلي اعمال قنصلية المملكة العراقية زمناً في سنغافورة، ثم توّلي قنصلية المملكة العربية السعودية بها.

كان من رجال النادي العربي الأدبي سنغافوري، وعضو في المجلس التأسيسي برابطة العالم الإسلامي بملكة المكرمة منذ تأسيسها، توّلي سنغافورة.

السيد علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد السّناف (1350 - 1377 هـ) ولد بملكة المكرمة وتربي في حجر والده العلامة مفتى الهايت الكافرون بملكة المكرمة، وتلقى عن السيد أحمد زمني دحلان، والسيد عمر بن عبد الله الجفري المدني، ونجل في عدة فنون، وأجاز له بالتدريس في الهرم، كان متفوقاً في العلم وأغاد، وام الاطلاع مدققاً.

حريصاً على جمع الكتب النسية، وتولى منصب شيخ السادة العلميين عام 1377 هـ. له مؤلفات منها: "الفوائد المكرمة في جماعة طلبة الهايت الثامنة"، وغتشرها، وعلاج الأمراض الرودية بشرح الوصية الفردية، والقول الجامع الذين في حقوق اخوانا المسلمين، وفتح العلم بإحكام السلام، وترشح الشهوة عن تناؤ التنبك والكتاب والقلم، وحاشية على فتح المتن، وبداية الناهض في كتابة الأخلاق (في الفرائض)، وخدمة الرابطة من أهل الكتاب، ومنظومة في تاريخ القرون والانبياء وسيرة المتصوف، ورسالة في الأنساب الصطفوية، وثلاث رسائل في علم الفلك، ورسالة في الجبر والقابلة، ورسالة في الحساب، ومقدمات أدبية، وغتشر مصلحة العلم (يحتوي على عشرين علم)، وشرح أبحاط ابن المغري في الدماء، والجهة المرضية شرح الدرر البهية النهير بالمركيطة. السيرة النبوية في الأنساب القاطعية.

السيد محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ، طلب العلم بدرجة النهضة العلمية بسيون وبسجد طه، ودرس بدرجة النهضة، وشارك في نظراتها، وكان عضواً في مجلس الدولة خلفاً للسيد أبي بكر بن شيخ الكاف.

ابن السيد علي بن محمد، درس بدرجة النهضة، وتوّلي إدارة الهجرة بالدولة الكبيرة، ثم استمرت إليه نظارة المعارف، وبعد الالتماذا بالدولة الكبيرة استقال عن النظام.

٢٤٣
السيد أحمد بن عبد الله بن محمد بن علوي بن سكاف بن محمد بن عبد الرحمن السقافي

1399 هـ.

ولد بالمحر الذي كانت عاصمة حضرموت الساحل، وفي الرابعة من عمره رحل إلى سيوان ونشأ بها طالباً للعلم، وتردد إلى ترم وارتمى من مناهل العلم فيها، وأثنى على ذكائه العظيم، من ثم الحبيب العلماء عبد الرحمن بن محمد الشهير مني ترم.

هاجر إلى أندونيسيا في أواخر العقد الثالث في القرن الرابع عشر، وفي سورابايا لقي جامعة من أحرار الفكر بعثت النهضة في سورابايا وفرنسي، وغيرها، وأقيمت المدرسة الخيرية في سورابايا فكان السيد أحمد ناظر لها، وتخرج على يديه كثير من الطلاب.

ثم انتقل إلى مدينة سولو بجاوة الوسطى، وتولى إدارة مدرسة فيها، وفي نفس الوقت الحفظ بدرسة لتقرؤ علم النفس والبرمجة وما يتعلق بها، فنيغ فيها نيوجا استوقف الانتظار، واعترض أستاذها في علم النفس بأنه معلم، وأعجب به أصدقاؤه الأندونيسيون معتبرين بنفوذه.

ثم زار التجارة بين سولو وجوكجا وجاكوتا، ولكنه عاد إلى فنه الذي خلق له، وتوظف زمام التعلم في مدرسة جمعية خير في جاكوتا، وألف الكتب المدرسية ووضع الأسانيد التي كان يحملها بنفسه، وأدخل تنظيفات جديدة في أسلوب التدريس، فتخرج على يديه الكثير من الطلاب.

ورودت إليه رسالة من السلطان القيامي من الملا يدعو له ولأنيحية رئاسة المعارف في السلطنة، ولما قامت حركة الرابطة العلمية كان أحد أساتذتها، وأصدر مجلة ساحرة الرابطة، تنتمي على ملهجة قية بأعمال الكتاب الاصطلاحي، وكان له تأثير في توجيهاته وإرشاداته التي تمت طابع المالة وحرب النزاع، يمس ذلك من قراءته الرائمة في الدعوة إلى التقارب وضم الصفوف.

وكان في أدور حياته الكفاحية كثير الاشتراز من كل استمرار وذانبه، حتى لقد اعد المدارس التي يشرف عليها من المساعدات المالية من حكومة هولندا التي عرضت له ذلك مراً في الوقت الذي يركض غيره إلى ذلك ركضاً. ولا ظفر مœuvre الطلبة في ه كاولابن، تكونت لجنة لإصلاح المدارس فكان هذا السيد أحمد رجاها الميمن على المناهج المدرسية، وقد طبع ذلك.

ثم عاد إلى سولو، وانهار حكومة هولندا أمام زحف اليابان، ثم عاد إلى جاكوتا.

244
بعد الحرب، وقال قصيدته في وداع حكومة الاستعمار الهولندي مطلعاً:

شَتَّت عَلَى أن لا تعود رحَالاتها وطوت من المستعمرات حُباهُما
وزاوِل التدريس في كَالِيَاتِنا ثم قرر العودة إلى حضرموت.

من آثاره كتبه المدرسية وقد طبعت ونفتزت، وأرجوزة للبنات في الأدب والأخلاق وروايات مزيفة منها "فَتَاةَ قَارُوت" وتسييل الإجابة عن مسائل وقاعد الكتابة، وضبابية الشاهد، والصقر والثبات، والبيداوجيا (علم النفس)، وتاريخ باتن، وتاريخ الإسلام في أندونيسيا، وخدمة العشيرة.

كان لطيفاً يركة الجدل، حباً للهدوء، وكان ينتج الأماك الهادئة ذات المناطر الساحرة المخضررة في سفح جبال جاوا الغربية، لذلك كان لشاعره طابع خاص، وقد طبع ديوانه أخيراً الطبعة الثانية عام 1930 م نشرته مكتبة الإرشاد بجدة.

أما نبوغه فيكتبه اعتراف رجال الشر والادب بقوة شعره، وكيف لا يكون كذلك وهو من البيت علم وآدبه وفهم عالية أياً عن جد، فواعدله عبد الله بن حسن بن علي، وعمه عبد الله العالم العابد، ومن لازمهم وأخذ منهم السيد المقي عبد الرحمن بن محمد الشهرن قيرم، ومحمد بن حامد الساق، وأمير بن سالم الذي نُجِ الحروب في الشعر وثلاث سنوات في ترم، وأكثر من أربعين عاماً منهم الشيخ يحيى بن محمد بن نهى والشيخ محمد بن أحمد باكثير، والشيخ الصالح سالم بن محمد باوزير المتوفى عام 1318 هـ.

ومع ذلك فهو بالدراسة خبير بأعمال كثيرة في الكهرباء والآلات، حتى قد اخترع بعض أضافات على أحدائح الطبق (الالغرن)، كما تولى إدارة مطبعة جمعية الهر.

حين عزم على العودة إلى حضرموت اقيمت له المخلقات، ووسعّه أفعاله وعازدوا فضله، وتبثت المطلب والتصاند، وألقي في حفلة الرابطة العلوية التي أقيمت لوداعه بعض أهالي مثبته في ديوانه مطلعاً:

وداعاً أيها المرحى المصيب ففيك العيش أضحاً لا يطيب وركب البائرة من جاكرتا يوم الثلاثاء 26 جادي الأولى 1369 ه فنشأت الانتصار الأبدية أن خيَّتته إلى جوار ربه وهو على البحر يوم الخميس 27 منه.

وما يؤمن له أن مسودات تأليفه وتقديماته والكتب التي جلها في عدة صناديق فقدت في الملاحة، فلم يحتفظ عليها بي الأمانة، حتى صندوق ملبسه وزاده من النقد، وبعد الأخذ والرد أعيد صندوق صغير يكاد يكون فارغاً إلا من قصاصات شعرية ما زالت مسودة.
الليل في الليل سكون
أياً تلمس الأذن أم
وعلى الله التبسم
فما وجنيسات الهوى ما بألفا
كلاً هي رياح في الدجى
في الليل فهل روح الأوسي
ليست هي يرك الجارى أنتى
فال ليلي كيف لا آتي
ف condi الهدوء لدفي أتى
أنست لني تفند أبضاءه
إن الشمس إذا ساء طلعت مثلى
هلل لحر القلب من آسر إذًا
أيما الليل هلل فضى كأي
حيث لا رجعة من بعد النوى
كيف تأيَّمت الأغصان في
إنسكريى من قبلنا مر النوى
إذا الدنيا سرور وأمس
رب إن فرقتنا في هذى
حيث الليل يبدو مأثألاً
إنه معن من عبد الله بن عيسى بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه، ولد
بيسوم عام 1242 هـ نتها تك فنا والده في بلينحم، ونورية عالية، وأخذ بهدف
في طلب العلم لدى شيوخ أكابر في العلوم ونما دأب، يحضر مجالس العلم
المفاهمة والمكالمة، ومع ذلك كان كثير الباحثة والنقاش الادبي والعلمي، يدافع عن الحق
بغرزة علامة، وكأنه أمين قريب أو بعيد، وكان يتودد إلى تريق وغيرها في سبيل
العلم، ثم رحل إلى جاوا وأقام بمدينة صهلوجا، جاوا الوسطى، مثلا بكبار العلماء
فيها، وكانوا كثيراً هناك.
له مؤلفات وأشعار، منها مديحة وتهنئة بقدوم السيد الداعية علي بن عبد الرحمن
الله يطول ي옵
بشير البلد ومن فيها من البشر
وكثير بعد الفوز باللوطر
كثير في سلطان صهلوجا العطر مثلاً라
دم على الرسوم والان في
وضع في هذه متح
الآلمعاي يه الفقيه المقدّم
آل العطاس

5 - والخامس الشيخ عبد الرحمن، عرف بالعطاس (بن عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف) له خسة بنين.

1 - صالح
2 - مشيخ

3 - وعبد الله، له ذرية منتشرة يباع.

آل العطاس

اسرة كبيرة ذات فروع كثيرة تنتمى إلى السيد عبد الرحمن العطاس، وهو أول من لقب بهذا اللقب كا هو مذكور أعلى.

برز في هذه الأسرة العظيمة كثير من رجال العلم والعقل والوجهة، ملوّ الأرض على وجاهة، وتربوا اللكانات الرفيعة، واشتركوا في كثير من الأعمال، منشرون في الأقطار، في أنحاء الجزيرة العربية وجزائر الشرق الأقصى والهند وغيرها.

وبلغ عددهم عام 1358 هـ في جاوا وسومطرة الجنوبية وسولايب الجنوبية وبعض الجزائر الشرقية فقط 1424، ولم يكلل الإحصاء الذي قام به مكتب الإحصاء التابع لجمعية الرابطة المحلية بجاكرتا، فلم يصل الإحصاء إلى مناطق أخرى في إندونيسيا وماليزيا، ففي آلاجيمه مثلا يوجد كثير من أفراد هذه الأسر، وفي موضع يسمى رنفاث في سومترا عدد منهم، الى غير ذلك من المواقع.

RENGAT

٢٤٧
4 - عقيل، عقبه مريضة ووادي عمد بالتعير وزاهر ودوشن بدون الجبل ووادي حم قرب المكلا وبها وهمة وع]},
وباليسن بالراحة.

5 - والد الخامس الشيخ الإمام الفاضل عمر بن عبد الرحمن العطاس، له ث/pre parenthetical text

---

(1) السيد عمر بن عبد الرحمن العطاس بن عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن (1992 - 1973 هـ) الإمام العالم المرشد العام، ولد في قرية النص من عينات، ونشأ تحت رعاية جده عقيل التوفيع بعينات عام الأنف الهجري، وتربي شيخه الملحن بن أبي بكر بن سالم، وترصد في وادي دوشن وحريضة والكرك للدعوة، وكون بصره من المدرسي، ولكنه نبغ في حصولاته العلمية، وأُجلس له في التدريس والأنشطة من شيوخه العلامة السيد عمر المطار، والسيد عمر بن عيسى باركهة السمرقند.

الدفن في الجزيرة، والسيد محمد الهادي بن عبد الرحمن بن شهاب الدين.

استوطن حريضة عام 1370 هـ حيث كان والده مريضاً وها توفي. ولما هاجر حريضة انتقل به الناس ولا سيا السنة، وكان خليلاً لشيخه الحسين بن أبي بكر حتى وفاته عام 1444 هـ.

ومن تلك عنه السيد عبد الله بن علوي الحداد، وعيسى بن محمد بن أحمد الحبشي، وأحمين هاشم بن أحمد الحبشي، وحسن بن عمر العطاس، والشيخ علي بن عبد الله بارس صحاب الحزبية، والشيخ أحمد بن عبد الله بن عمر شراحيل الغريب، والشيخ عمر بن سالم دプログラ، وسالم بن علي بايجد.

ترجم له ثار الجبرية، وصاحب حبة المؤاذ، وعديل الأبيات الجوهرية وضيف الأسرار، وحذفه السيد علي بن حسن العطاس صاحب المهندس في كتابه "القرطاس"، والسيد عبد الله بن علوي بن حسن العطاس في كتابه "العلم البسبراس" وغيرهم.

وأما يذكر أنه لما خرج جيش الإمام إلى حضرموت الإمام أحمد بن الحسن عام 1070 هـ بعد السيد عمر بن عبد الرحمن العطاس بكتاب مع ابنه حسن وسالم فاتريقاً الإمام أحمد بن الحسن بالجزاير، وقال: اني أرى فيكما سيا الخلافة وحائط التجاية، وقال: اني لم ننظر تلك شرارة بالرحمة لأهل حضرموت، ذكر هذا السيد علي بن حسن العطاس في كتابه "سفيينة البسبراس".

لم ينظر هذا السيد الجليل في الدعاة منطقاً في الدين والقرآن مرشداً وناصياً، ولا وصل إلى بلدة نصوان - بين عم وحريضة - توفي بها ليلة 33 ربيع الثاني ودفن في حريضة.

748
 آل عموي بن الفقيه المقدّم
 آل العطاس

(أبناء السيد عمربن عبد الرحمن العطاس)

۱ - شيخ
۲ - شيخ
۳ - شيخ

انقرضا
۴ - محسن
۵ - علي
۶ - حسن (توفي عام ۱۱۳۹ هـ)
۷ - سالم (توفي ۱۰۸۷ هـ)
۸ - عبد الرحمن (توفي عام ۱۱۱۶ هـ)
۹ - عبد الله (وفي عام ۱۱۵۰ هـ)

أما عبد الله (بن عمر) فذريته بعدم وعنقه
والجدفرة ولحروم وجاوا وهان (والشحر)

واما عبد الرحمن (بن عمر) فعقبه
بحاره وحرمو وجاوا والهند

۲۴۹
واما سالم (بن عمر) فتلقى بالصيق قرب حريمه وسده
وكيروان والجبيل ومشرق ولهند وفلكانغن
والله بن عمر
وينانغ وكاتيور.

واما حسين بن عمر فله ثانية بنين:
1 - حسن بن محبينة (1) (توفي عام 1147) آل محمد بن حسين
منهم الآن (1307) السيد الفائق على اهل زمانه في العلوم الحريص
على تقييد الفوائد وسيرة السلف أحد البصرين حسن (بن عبد الله بن
علي بن عبد الله بن محمد بن محسن بن حسين بن عمر).
ووالده حسين بن عبد الله منصها الآن (1307).
وزين بن محمد بن عبد الله، شريفين كريين فائدين بعادات أسلافهم. ويعد
ونهم الإمام صالح بن عبد الله المتوفى سنة 1279 (3) له ذريعة بذةة
هناك وبقرن المال وفدوة المرابط وحجر ولهند وجاو.

-----------------------------

(1) ذكرنا هنا أنه في عام 1147 هـ وقعت حرب بين السلطان عمر بن جعفر الكهري
والي الصيام حسن بن مطر العمودي بوادي العبر، فانكسر العمودي ووقع قتل ذائع.
وبحي السيد حسن بن خان الصالح والشيخ سعيد باوزر في الصلح بينهما فتأمن
النارت، ولا انتشال الحرب مرة ثانية بين الكهري والياليحيي سعيد الصيد حسن بن
أبي العباس في السلاح عام 1152 هـ.

(2) وفي عام 1318 هـ وعمر المتوفي عام 1336 هـ.
(3) وفي فلكانغن وبوخور ومنهم المحبوب عبد الله بن محمد بن عبد
الله بن محمد بن محسن بن الحسن الشهير بائمه واجبه، وقد جمع كلهم الشيخ عبد
الرحمن بن محمد عرفان والسيد حسن بن محمد وفقه. وقد جمع قبله السيد علوى بن محمد
الحدود وكله هذا السيد في حيرة عام 1325 هـ وتلقى عن علماء حضرة، وصار
الحمراء وهاجر إلى جاوا، واشتغل بالتجارة، واتنفع به الناس وأخذوا عنه، توفى في
بوخور في ذي الحجة 1351 هـ ودفن في اليوم التالي وحضر دفنه خلق كثير.

250
آل علوي بـ الفقيه المقدّم
آل العطاس

بقية أبناء حسين بن عمر:
2- حجة، عقبه بالمزريبة (وجاوا، توفي عام 1311 هـ).
3- وأحد (توفي عام 1110) ذريته بحجر
وبيت الفقيه وزبيد وحريضة والهند وهنان
وحصن باقروان وجاوا (وماليزيا). آلحـ أحمد بن حسين
ومنهم السيد العلماء أحدهما شيخ صاحب التصانيف.
4- طالب (توفي عام 1310) عقبه بحريضة (وجاوا). آل طالب
ومنهم الخليفة الإمام أبو بكر بن عبد الله بن طالب المتوفي
بحريضة سنة 1381 (ومولده عام 1315).
ومنهم بالرشيد والرباط.
5- وحسن (توفي عام 1151) ذريته بحريضة
والهند (وجاوا ومكة).

 آل حسن بن حسين

(1) منهم السيد أحمد بن محمد بن حسين بن عبد الله بن حجة صاحب مسجد الزاوية بجارة
نقوشان بجاكرتا وما زال مميزًا وكانت وفاته بعمر (حضرموت) ودفن بها.
6 - عمر بن حسين (وجاوا).
7 - وعلي (توفي عام 1156) عقبه بحريضة (2).

ومنهم الإمام الفاضل الورع محمد بن حسين بن جعفر المتوفى بمدينة آل الشيخ سنة 1281.

وإذنا أخيه جعفر وحسين (3) إبنا محمد بن حسين شريفين فاضلين الآن (1307).

ببسة وصيح والرباط والريضة (4) وجاوا بفکالونف ولهند.

8 - عبد الله (توفي عام 1150) عقبه بحريضة والشهد وجاوا (وعنق

لحروم وغيرها).

 آل عبد الله بن حسين

(1) أو تنحون.

(2) السيد جعفر بن علي بن حسين العلماء المشهود، ولد بحريضة عام 1142 هـ تلقى

عن علماء منهم السيد حسن بن عمر بن عبد الرحمن الباري، والشيخ محمد بن بايين

باقيس ملبوس، والسيد علي بن حسن صاحب المشهد الذي لازمه كثيرًا، وأخذ عنه كثير

منهم محمد بن جعفر، والشيخ عبد الله بن أحمد بن فارس باقيس ملبوس وغيرها، وكان

ينتقل في القرى والودن للدعوة، توفي ببلدة صيخ عام 1208 وله إشاع. السيد محمد جعفر بن محمد، ولد بحريضة عام 1166 هـ ونشأ تحت رعاية والده

والتقى عن علماء حريضة ودومن، وأقام بترم ينقل عن أهلها، ورحل الى المدينة

المنورة وأقام بها 13 عامًا، وشيخه كثير، وكذا تلاميذه، كان كثير الرحلات في سبيل

الدعوة إلى الله، ثم أقام في داجيل باري، وبها توفي سنة 1336 هـ، ومن رهان الشيخ

العلامة عبد الله بن أحمد باسوان، والشيخ عبد الله بن محمد سمير. وله أشهر منها

قصيدة مطية:

هب النسيم بالسحر فاستنانيا
ورك الزناد أثوانا وأشجانا

(3) منهم السيد العالم علي بن حسين مؤلف كتاب «ناتج الأعراس» في مناقب المحبب

صالح بن عبد الله البازس، ترجم فيه كثير من العلماء، توفي بجاكرتيا، وسياقي ذكره.

(4) لم يأت ذكر اسم الريضة في النسخة باللهجة.
وهم فهمهم الأمام الحبيب علي بن حسن بن عبد الله صالح
المشهد بالفيؤار المتوفى سنة 1172 هـ. توفي علي بن حسن
ذرية بالشهيد وقرن بن عدنان وبعمد وصيق والمجرين
والمدينة وحريضة وجاوا (ومكة).
وهمهم الذين (1307 هـ) خليته السيد عمر بن هادون بن هود
بن علي (أ)، له ذريه مبكره هناك.

(1) توفي بالشهد عام 1317 هـ.

الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب
ولد بالمجرين 1555 هـ، وتوفي في رجب 1347 هـ في دكاولونق، وذريته بها، منهم
ابنه وخليفته علي بن أحمد الذي يقوم بما كان عليه والده. وكان الحبيب أحمد بن
عبد الله من المهجرين بالمرور والتأهين عن النجيك بديه وسانيه، مهيأً مطوراً لدى
الجميع.

السيد العلامة الشيخ بن سالم بن عمر بن علي بن شيخ بن سالم بن عمر بن علي بن حسن، ولد
عريضة عام 1311 هـ، ونشأ بها وتربي على والده العلامة السيد سالم بن عمر، وحفظ
القرآن الكريم وهو ابن اثني عشر سنة، وتلقى عن العلامة الحبيب أحمد بن حسن
الطاطس، والسيد عبد الله بن عمر الشاطري، والسيد محمد بن سالم بن أبي بكر بن
الله الطاطس، والسيد عبد الله بن علي بن حسن الطاطس مؤلف كتاب سبيل المهدي،
والسيد الوعر عبد الله بن عقيل الطاطس، والسيد محمد بن علي بن شيخ
الطاطس، والسيد محمد هادي الطاطس بن سيدون، والسيد أحمد بن عبد الرحمن الطاطس
وغيرهم ورحل إلى إندونيسيا وعمره 27 سنة، فاتصل منتلية من ماهية السادة أحمد
بن عبد الله بن طالب الطاطس، وعبد الله بن حسن الطاطس في بوقور، ومحمد بن أحمد
المختار ببنداوه، وأبو بكر بن عبد الرحمن الطاطس في قرسيه، وعلي بن طاهر الحداد،
و علي بن عبد الرحمن الجشي، والشيخ المعمر عبد القادر شويح، والسيد صالح بن عيس
الخليج.

ومنذ وصوله إندونيسيا بذل جهده في نشر العلم والتدريس، وكان يتلقى عنه
في مختلف الفنون عدد صالح من العلماء منهم العلامة محمد شجاعي رئيس ومدير المعهد

253
الإسلامي في جياغور، وال الحاج عبد الله سنوسي في سوكابومي، والVELOXY الحاج عبد الله بن حسين مدير مدرسة تقابوران، والعلامة الحاج رادين نوح والد الاستاذ العلامة عبد الله بن نوح، وال الحاج العالم الداعي عبد الله غياث مدير معهد ومدرسة النظام الإسلامي في سوكابومي وغيرهم من علماء سوكابومي وبوغور وجياغور وباندونغ، ومع ذلك كان يكرهم ويسكنهم.

كان بيته مأوى للضيوف ومطساً للزوارين، وهو علاوة على واقع عالمه ادبياً اجتماعياً ينتمي به رجال العلم والأدب ويصد رحب يستقبلهم ويباحهم حتى في مرضه، وتوفي يوم الاثنين 26 رجب 1398 هـ (2 يوليو 1978 م) وشيع جثمانه الجم الغفير من كبار الشخصيات والعلماء وغيرهم، وتلقى له كل يوم 27 رجب من كل عام تفاحة ذكرى وفاته يحضرها قاصدون من مختلف مدن جاوا.

السيد عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أحمد بن صالح بن حسين بن عبد الله بن المهين بن عمر بن عبد الرحمن.

ولد شرونز جحاو الغربية، وتلقى معارفه مهارة، من شيوخه السيد حسين بن عبد المطاط، والسيد أحمد بن حسين المطاط، وغيرها في حضرموت وفي الهند، كان كريباً باذلاً لامور الخير والباحث إلى دوالي الحاجات، ومن اعماله بناء مسجد وحفر بئر لبئتي الناس منها.

أجر النهر عام 1340 هـ ودخل الى كالكاثا في البنغال للدعوة إلى الله، وتلقى عنه الطلاب، ولم يعرض الناس عليه الأموال اشتر عليهم ان يلزموا إدارة لحفظ هذه الأموال وإخراجه في مصالح المسلمين، ومنها عمل الرواية التي يدرس فيها ويطعم القادمين، وانتشرت تعاليمه حتى الى بورما وفيها بنيت زاوية للتعليم في رانفور، وإحال عليه الطلاب، وكان له سلوب خاص في الارتداد بحيث لا يخرج المواطنة ولا يأخذ المثلد حتى يعود الكثير من يأتون من التمكين بتعاليم الدين الى توجيهاته وصاروا من خيار التمكين بالإسلام، وبنى في حريضه مسجداً ومدارس، واخذ يدفع من الأموال لاعمال الخير واستقبال القادمين واركاماً، ووزع ما لديه من ملايين وغيرهم على المتحفين، ومع ذلك كان متفانياً في ملبسه، يؤثر غيره على نفسه، كما جمع كثيراً من الكتب في خزائنه المسجد وقفناً على طلبة العلم، وتوفي عام 1334 هـ.

* * *
السيد حسين بن حسن بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن
حسن بن عمر بن عبد الرحمن العطاس

1257 هـ

ري في كنف العلم وتلقى عن أكابر العلماء في بيئة صلاح وتقوى، ابتداء بالحبب
صالح بن عبد الله العطاس، وأخذ عن النادة منهم أبو بكر بن عبد الله العطاس،
وأحمدين حمدين علوي الهمض، ومحمد بن علي السكاف، وحسن بن علي السكاف،
ومحمدين حسين البغشبي بركة الكرمة، ومحمد إبراهيم بلغيش، وعابد بن محمد
الميدрос، وعبد الرحمن بن علي السكاف، وعمري عبد الله الغربي بواب الحضرة
النبوية الشريفة، وعثمان بن الشيخ المجفري، والشيخ محمد العزب، والحبب عمر بن محمد
سفيان، وحسن بن عبري السكاف، وطلعب بن عبد الله العطاس، وشيخ بن
عمر السكاف، ومحمدين عبد الباري الأحمد وابنه حسين، وشيخ الإسلام محمد
الابنابي المصري، والشيخ حسن الرصفي، ومحمد بن عبد الرحمن البغشبي، والسيد أحمد زينب
دخلان بركة الكرمة الذي تنشر فيه النجوم، واصطفاه وأدنه في مجالس درسه، ومكت
في المرمين لطلب العلم نحو خمس سنوات، وتلقى عن الشيخ علي السنودي المصري.

وما زال يرقي في سلم المعارف حتى بلغ أوجه، وشهد له علماء مصر والشام
والخرميين واليمن وحضمروت بالسبق في العلم والفضل والأعمال، وعاد من المرمين بعد
عام 1279 هـ وسنة نحو 41 أو 42 سنة.
وكتب فيه الكثير من العلماء الذين عرفوا فضله وخبروا اعاليه وعلمه، منهم السيد العلامة علوي بن طاهر المقداد في كتابه عقود الآلام، طبع منه جزءان ولم يكمل الثالث، جمع فيه كل ما يتعلق بشخصه. وذكره أيضاً في مختصر الطبقات العلمية، والعلامة الشيخ محمد بن عوض ما عسر وافضل في دنيوي الأغلال، والسيد علي بن أحمد بن حسن العطاس كتب في ترجمة حياته، طبع عام 1379 هـ (1959 م) فيه كثير من التفصيل والملحات، والسيد أبو بكر العطاس بن عبد الله المشيشي في ذكر الناس بأوجد من المسائل الفقهية وما تتعلق بها في مجموعة كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وحقن السيد محمد سالم بن أحمد حسن في كتاب دمганة الأبداد في الأوراد، والعلامة عبد الرحمن بن محمد بن عمر العطاس في دفاتر الأنفاس، وترجم له أيضاً منيفي الدبار الخضرية السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور.

كان الإمام أحمد بن حسن ذكياً في الاستنباط، يقضي معظم أوامره في العلم والمبادئ والصلاح بين الناس، كثير الاهتمام بالملوحة حتى لقد حول كتبته الكثير من نواحيها. وكانت صلاته برجال العلم والفضل مثينة جداً في كثير من البلدان التي زارها، ولهم مبانيات شيقة، وكان ذا صلة بشيخ السيد أحمد زكي دحلان عندما كان بالحجاج وبعد عودته إلى حضرموت. وفي آخر خطاب من شيخه شرح له جميع أحوراه، وما ألت من الكتب وما بحثه منها وما لا يزال مسودة، وما في بيته وما هو عند طلبة العلم.

كان دائماً على الدعوة ونجل التصيح في جميع أنحاء حضرموت والإصلاح بين الناس وتهدئة الفتن، وإذا علم بظهور فتنة بين القبائل المسلحة نشل لأخيدها راحلاً إلى حيث الفتنة باذال جهد حتى نبدأ التأثير، بحل عن عرقفة الجهاء والحماقة وبدارمهم. أصلب بين قبائل سباق في مكان يسمى البطل، وبي في إطفاء نار القتال عندما ثارت قبائل نوح بودي دعون على الحكومة الفقيرة، وأصلب بين قبائل نهل بني عامر بن فضائل، وأصلب بين آل العموذي والدولة الفقيرة، وأخذ العهود على القبائل لتأمين طرق المهاجرين والهجاج، إلى غير ذلك من الأعمال.

ذكر السيد علوي بن طاهر المقداد في عقود الآلام، إن بين قبائل نهد ثارات وحروب وتراثاً أندية وحديثة تقاتب به حتى أدت إلى خراباً جانبياً من الساقيا التي ت каждой شيخهم إذا جاءت البول، فصار الماء يخرج من الموضع المنزل إلى الوادي الكبير، واشترط فيهم على الهلاك، فسأ المحبب أحمد لصلاح أمرهم، وأقام بينهم

206
صلحاً لفترة خمس سنوات، وعرض عليهم أن يقوم هو بأعمال الباقية ويتقدم لذلك على أن يفوقهم من ثم النخل كل سنة عدفًا من كل خلة، وأصلح الباقية فعلًا، فوفوا في السنة الأولى بما أهداه عليهم حتى اجتمع لديه ما قضي به جنابًا من الدين، وفي السنة الثانية، امتنع بعضهم في ذلك حدث بينهم، فذهب السيد الهمي منتظلاً من قرية إلى أخرى جامعاً لهم وناصقاً، فأجروا على التفليس والتزموا به، الآقة واحدة منتظمة، فلما جاءهم ناصحاً أجبوها بالجفاء، وهو يلينهم وخرج ولم يستجيبوا له.
كان هذا الإمام يدعو الى الاهتمام بالكتب المتعددة السابقة، ويقول من أراد التقدم فعلبه بكتب المتقدمين. ومن أراد التأخر فعليه بكتب المتأخرين، وكان يحذر العلامة من التشدد في الدين على العامة، ويقول كل من شدد على الناس في العبادة إذا يصرفهم عنها، ويبني المصلح أن يضع إمامه سجادة أو مندلًا ليبعد عليه، ويقول إن بعض علماء العلوم كانوا يسخرون على الحصير، وقال في مسألة الماء وتنفسه: إذا غلب عليك طهارة فهو طاهر، ويبني عن الوسامة في الصلاة ويقول: إن الأولى أن تكون الوسامة في زكاة المال فيخرج زكاة ماله في السنة ثلاث مرات، فهذا ينفع الفقراء. ويستدله بأقوال بعض العلماء بأنه يجوز للمرأة المتوفى أنها زوجها كل شيء إلا النكاف، وان تُضِحِ الجمعة وان لم يكتم العدد أربعين، وكذلك في عدم تحديد الصلاة بأول الوقت، ومسألة للمرأة الأجنبية وغير ذلك ما خالف في وصف بعض العلماء في خلافة أقوال الشافعية، ويقول ان في المذهب الأخرى خالفة.
وكتب تلميذة العلامة الشيخ محمد بن عوض بافضل رحلته اللى مصر واجتذابه بالعلاء والاحتفاء الذي لقيه هناك، وما جرى من نكتات وأجوبة ومذاكرات وزيارته للصيد وشراوته الكتب. كما كتب عن رحلته عام 1325 هـ إلى مكة المكرمة في النفحة المسكونية في الرحلة الملكية وذكر فيها مراقبته ووضعها التي مر عليها، كما كتب السيد علوي بن طاهر الحداد عن رحلته الدويعية والترية.
توفي بحريضة في كل يوم الاثنين 1324 هـ.
مدحه السيد عبد الرحمن بن عبد الله بقصيدة مطلما:
عن الباكي فانى للهوى نامي لا تزغبني بذكرى بعد إينامي

* * *

257
السيد حسن بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس ولد بحضرته عام ۱۳۱۸ هـ ونشأ تحت رعاية جده الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وطلب العلم في حريضته وترم، وقام مقام جده بعد وفاته عام ۱۳۳۴ هـ وعمره ۱۲ سنة. كان مثالاً لأخلاق فاضلة، والزعة، والصبر، له اعتلال جليلة ومواقف مشهورة في الإصلاح والمحافظة على التراث العلمي والأخلاقي، غير أن دينه لا يخف في سبيل الحق.

له رحلات إلى المجاز وأفريقيا وجيران الشرق، وكان يخطب في إحدى المجموع ناصحاً ومشرداً، ومن خلطته الشهيرة ما تك화 في جمعية الرابطة العلمية بسورابايا التي تأسست عام ۱۹۲۸ هـ ونشرت جريدة حضرموت التي كانت تصدر في سورابايا. كان هذا السيد الجليل متصداً لمواجهة المظلم، باتاً سياج الأمن في مناطق القبائل المحلية، يتحمل بين التخصصين ويفوق بين التنافرين.

توفي في ذي القعدة ۱۳۶۱ هـ يوم الثلاثاء ودفن في مقبرة الشريف علوي بالمكلا عاصمة الدولة العثمانية آنذاك وعمره ۴۳ سنة.

السيد العلامة علي بن حسن بن عبد الله بن حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن العطاس

۱۱۲۱ - ۱۱۷۲ هـ

والده فاطمة بنت أبي بكر بن الشيخ شيان بن أحمد بن إسماع من قرية دين، ورلاً عادلاً في زعيم ديني لمنطقة الكسر وردي الصغير (سراة كندة).

ولد محلياً ونشأ تحت رعاية جده العلامة عبد الله بن حسن، لأن أباه الحسن توفي وهو في دور الطفولة عام ۱۳۲۱ هـ، عن جده بتربيته، وتخلي عن شيوخ العلم البارزين، منهم السيد أحمد بن زين، والسيد عمر بن عبد الرحمن البار، والسيد عبد الله بن أبي بكر خطير بيوت، والشيخ عمر بن عبد القادر المحروم، والشيخ عبد الله بن عثمان الصاوي، والشيخ أحمد بن عبد الله بن عبد بكلي باص، والشيخ محمد بن أحمد بامشوض، والسيد أبو بكر بن محمد باقيه، وغيرهم كثير.

له مكانتات مع علماء وسلطين ووجهاء عصره جمعت في ثلاثة مجلدات على شكل رسائل وأعمال.
رحل عن بلده حريضة إلى بضعة والمجرين، واخيراً أسس وعمر قرية الشهد، الميول سابقاً. والجدير بالذكر أنه بعد ان أسس «الشهيد» عقد هدنة عامة شاملة بين جميع توابئ حضرموت من بلاد المهرة شرقاً إلى بلاد بني عبيد والموالون غرباً وغيرها مدة شهر ربيع الأولى من كل عام بصورة دورية، وقد جاءت هذه الهدنة من قبل المنصب (نقاء المهد)، بل أخذت عهود على بعض قبائل نجران وحطان وبيام، وكذا عبيدة في حرب، ويبيت هذه العهود مرجعة بصورة إجابة إلى قدوة المستشار البريطاني «الجراح» عام 1957م، والوثائق، أي عقد الهدنة بين القبائل لا تزال محفوظة.

أما مؤلفاته فيحتوي فيها (1) سفينة البضائع وأمينة الضواحي، في مجلدين من القطع الكبير، وهي أوعى وأشمل كتابه (2) المقصد في شواهد المهد، جلب فيه الإشباعات والمواد التي صادفها إبان تأسيس قرية الشهد، فهو أقرب إلى كتب المنطق. أضاف إلى ذلك مشاهداته على أرض «الشهد» وما حولها من مناطق أثرية قديمة (3)

القرطاس في ترجمة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والكتاب هذا على قيمين، كل قسم في مجلد ضخم. وقد طبع المجلد الثاني، وهو شرح رابط السيد عمر بن عبد الرحمن الذكور، طبع بطبعة الدني بالقاهرة عام 1397هـ (4) ديوان «قلائد الهمان وفرائد النبان في مجلدين، معجمه من الشعر العربي (الهفني) وفيه قصائد حكيمة (5) المختصر في سيرة سيد البشر (6) الرياضة الفوفقة في الأفكار التفقرة، فيه تعرض للهود حضرموت الجغرافية بصورة دقيقة، كما تناول نفسيات بعض الحضام ووصف احوالهم بصورة لا تخلو من صراحة (7) العظيمة الفنون والمروية المرضية، طبع عدة مرات بطبعة الدني بالقاهرة، ووضوح الطريقة العلوية المستدلة من الكتاب والشهبة. علاوة على الأوراد (8) خلاصة المضم في الاسم انعم، طبع مع العظيمة الهفية (9) التسم شرح حكم لقان الحكم (10) أبعاد مقالات الحريزي، توافق نسخة بكلية السيد الشيخ بن سالم بن عمر العطاس في اندونسيا، وحاليًا لدى نجله عبد الرحمن.

وهو في كتبه يشير إلى بعض المصادر النادرة في تأريخ حضرموت، مثل تاريخ باعيض، وبابحارة، وحسن، وبامزروع. وهذه المصادر تكاد نسبياً، أو لدى بعض الجهلة حفظها في الظلم لأرضية وفجوة، كما يشير إلى تاريخ تحرير عبد الله بن عمر باخرجة، وقولدها النور في تراجم أعيان الدهر، وكتب النسب إلى المواضع والبلدان للطيب بن عبد الله باخرجة. كل ذلك ذكره في كتبه.
ترجمت له بتوزيع العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان الدواني المتوفى بالجريزة عام 1936 م وهو من كبار تلاميذ الحبيب هادوين بن هود بن علي بن حسن حفيد المرجع، وسمى كتابه "جوهر الانقاص في مناقب الحبيب علي بن حسن العطاس" كتيب متوسط الحجم فيه أوعى معلومات عن المرجع له، توجد منه نسخ بكتاب حضرموت، وفي السعودية نسخة لدى أحد الأخوان.

وترجعت له بإجازة الاستاذ خير الدين الزركلي في كتابه "الاعلام" ج 5/1947، طبع بطبعة كومانوس بالقاهرة عام 1955 م، وترجم له أيضا الاستاذ عم رضا كحالة الماعز الدمشقي في "جمع المؤلفات" 47/7 طبع دمشق، كما أثاره المشرف د.-professor د.بروكليان في "تؤثر الأدب العربي" بتناوله ذكر بعض المؤلفات الإدبية، ولمه الديوان. وذكره البروفسور د.ج.ن. في كتابه "هيرست" أو مصادر تاريخ حضرموت. بل اقتني بعض مؤلفات المرجع له، وإن رحلته إلى حضرموت.

كتب عنه العلامة السيد عبد بن هاشم آل طاهر في "تاريخ الدولة الكبيرة" ص 70 - 108 طبع القاهرة 1948 م. بشري من الأعجاب، لأنه زار الشهد ونقل عنه المؤرخ العلامة صالح بن علي الحمد في كتابه "تاريخ حضرموت" عن حدود حضرموت ص 8 طبع بيروت عام 1968 م تناول "الرياض الموتية"، الآن الذكر.

يصفه الاستاذ محمد بن هاشم بقوله: "وطيب على حسن دربة عجب في التأليف تدع الغارق، يبر بالكتاب من أوله إلى آخره، من دون أن يشعر بكلام أو سنة غلابة عبارته ونوع مواضعه التي يكتسبها تكدها من غير ترتيب ولا تنوبه، وإن يستقر من ضرور النقوش إلى ضروب أخرى تناسبية وبدون مناسبة. وإن يكتب بعلم طبيعي لا يعرف للتصنع أو التكلف معنى، فهو يخرق الأجيزة إلى الأبد، ويضطرب المجنون بدون استثناوه، ويفتر أيه على العامة كما يبت عليه الخاصة".

تلقى عنه عدد من العلماء منهم السيد جعفر بن محمد علي العطاس المتوفى بالغراب.

كان السيد زعيماً عالماً غيوراً جريئاً فداه منا، وكان يخط خطبة الجمعة وهو في عنوان شابه. وكان كثير التنقل في مختلف البلوج ويتزحف معه في رحلاته بعض الكتاب، وعلى رغم جاهز الواسع ونفوذته لقي كثيراً من الأدياء.

كانت "الخوارج" ومجلة "خونفة" مأوى النصوص وقطاع الطريق، فكثر ما كانوا

260
يهاجرون التوافل، حتى لقد هاجروا على السيد العلامة أبي بكر العدني المعدروس وهو في طريقه إلى الحكمين ونهبوا كل ما مهبه في القافة. هكذا كانت النيازور، ولكن الحبيب علي بن حسن غادر بنفسه، وسكن بذلك المكان الهفو، فإذا به يصيح مأماً للحكمين وللأسفل ملاذاً للمنقطمين ومفصداً لابناء السبيل ومعرّجاً للبارين.

نشر با العلم وبدل جهده في التوجيه والإرشاد الإيجابي،، وله استنب الأمان، فإذا بالمكان منازل وتعزب بخير بش بعد الأمن والانفصال عن شخص كرم النفس فسعت البتر باسمه باعتقاطه.

كان السيد واسع الاطلاع على الأحداث التي جرت بعد وفاة الرسول (ص) والتي لاست تولية الإمام علي للخلافة.

ولما قال الرياضي الارداسي 모ئل بن عمية الفضل بن عباس ابن الفرج الرياشي من أبين له:

لمنى عن ذنب بنى أمية
تناهي علم ذاك لا إليه
 اذا ما الله أصلح مالديه
لعمرك ان في ديني لتفضي
عليه في حياتي، اللهم
ولي بضائري ما قصد أنوه
رد عليه الحبيب علي بقصيدة مشكية:
لاقل للرياضي قد بدا ما
تفول بني أمية كتبت فيهم
ومنها:
ولو قلوا اباك لكنك قاضي
فلكنا أولاً قلنا سوفام
ومنها:
فالكل لا تبع بغير قوم
فلو كننا حضروا حين ضلوا
مع الجبه الذي فتح الصياحي
وكلنا كتبت ذي الممالي
وقال معين من كنست مولى

٢٦١
السيد حسين بن عمر بن هادون بن هود بن الإمام علي بن حسن ولد بالشهد، تذب وتلقى عن والده وعليه عصره، وقام بأعمال المنصب، كان توي العارضة، له أعمال جليلة في أصلح المحتاجين والتوافق بين التجاربين، في قضايا كثيرة لها أهميتها، من ذلك اخاده فتنة شعب أورها بين فخذيتين من قبائل الجماعة، واستمرت نيرانيا مشبوهة سنوات، هناك المال فيها والزروع، وهدمت حصون. فانيرو هذا السيد بكل ما لديه من نفوذ ورأي، للاصلاح ودامت مجهوداته سنين، والقوم في قتال مستمر، وأخيراً اتخذ طريقة طريفة استطاع به أن يمد في الهندة، مدة بعد مدة، حتى استشعروا بالأمن فخذوا المساكن، واشتق القناع بأعمال ما خربته الفتن، ولسيد أيضاً أعمال منها بناء مسجد بالموجة والزراعة، توفي عام 1324 هـ.

السيد أحمد بن حسين بن عمر بن هادون الطلاس (1378 - 1436 هـ) عين من الأعيان، ثم هام، مكرم الرجل والعائض، حليف الفضل الضيور، منصب الشهد، طلب العلم على والده، وعلى السيد علي بن محمد الجمالي في سيوون عدة سنوات، والهادي أحمد بن عبد اللطيف بن طالب الطلاس صاحب تكالونتن، وأحمد بن حسن الطلاس صاحب حريضة، وعلي بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن زيد، وعبد بن إبراهيم بلقيه، والشيخ محمد بن عوض الباذج وغيرهم، ورحل إلى الهند وجاوا.

نشرت مجلة "الرابطة" التي كانت تصدر في جاكوبتا (أندونيسيا) خطاباً بعث به بهذا السيد من المكلا بتاريخ 9 جمادي الآخرة 1347 هـ يشير فيها جمعية الرابطة الطلابية وبعد بيدل الجماد بكل ما يقدر عليه لمساعدة هذه الجمعية، وينبغي عليه السيد أبا بكر بن عبد الله الطلاس للانضمام إلى هذه الجمعية، وأنه كاتب الأعيان في جميع مبرراً بظهور هذه الجمعية داعياً إلى الانضمام إليها، وأن رجال الدولتين الثقافية والذكرية وسلافتها يؤديون هذه الجمعية.

رافق هذا السيد السلطان العالم صالح بن غالب القعيطي اليم مصر وغيرها، فليها من الأكمام وحسن الاستقبال والتواصى من الملك والحكومة المصرية شيئاً عظيماً.

ويذه الباحثي بجمعية الرابطة الطلابية أيها الكاتب شكر الحكومة مصر وملكها والشعب المصري، وقد وعد الملك أحمد فقد بأنه هو حكومته سيبيب الجهد في خدمة البعثات العلمية الخضرية.

واحتفت جمعية الرابطة الشرقية بالقاهرة بالسلطان صالح والسيد أحمد بن حسين.
ومنحت السلطان رتبة الرئاسة الفخرية للجمعية والسيد أحد رتبة عضو مراسل لها، وحضر الحفلة عدد كبير من الأعيان، بينهم رئيس الوزراء ذيور باشا، وعبد العزيز جاويش، والسيد توفيق البكري نقيب الأشراف، والشيخ طنطاوي جوهر، وشيخ الأزهر الظاهرية وغيرهم.

وأقامت جمعية الشبان المسلمين حفلة كبرى التي كان يرأسها الدكتور عبد الحميد سعيد، واستقبلها الملك قواد في قصر عابدين واكرمها، وكان السيد أحد هو المتحدث والخطيب باسم السلطان.

توفي السيد أحمد بالشهد، وله ابناء منهم السيد هادون الذي كان حاكما في مناطق حضرموت، تلقى علومه في تريم وبغداد، ورحل إلى عدد من الاقطاع، له مقالات وبحوث علمية في الصحف العربية، وله مؤلف "عاد في التاريخ"، مطبوع وغيره، والبقية تأتي، واستوطن بكة المكرمة، ولديه مكتبة حاوية كبرى، له أبناء نجباء.

السيد محمد بن عيسى العطاس شيخ السادة العلوين بكة المكرمة.

كان عضوا في الوفد الذي بعثه الشريف عبد المحسن إلى الأمير سعود بن عبد العزيز الذي وصل بجبهه إلى نحو ثلاثة مراحل من مكة المكرمة، يقول ابن بشير آتيم عسكرها في المثقفة المروفة قرب الربيع عام 1316 هـ(1).

والوفد الذي أرسله الملك نائب من العلماء الشيخ محمد طاهر نبيل، والشيخ عبد الحافظ الجميح، وشيخ النادة السيد محمد بن عيسى العطاس، والسيد محمد ميرغني والد السيد عبد الله متفق مكة، وذلك بعد حوادث الطائف وفي عام 1321 هـ حصل الصلح بين الشريف وقائد جيش محمد، وأرسل الشريف السيد محمد بن عيسى إلى الدرعية، وعاد بعد شهرين بالجواب إلى الشريف غالب(2).

وأما حدث التزاع بين الشريف عبد المطلب والشريف محمد بن عون كان السيد محمد بن عيسى مع الشريف عبد المطلب بالطائف، وله انتهى الخلاف وانتصر محمد بن عون وصلي بك قبض على أعوان عبد المطلب، وأرسلوا إلى مصر ومنهم السيد محمد بن عيسى، ثم أذن له محمد علي باشا في العودة إلى مكة المكرمة عام 1352 هـ.

(1) تاريخ مكة/2 لأحمد السباعي بتصرف.
(2) نفس المصدر 1352/3 عن خلاصة الكلام بدليل الفنونات الإسلامية وما بعدها.

٢٦٣
السيد سالم بن أحمد بن عثمان بن أبي بكر بن أحمد بن علي بن حسين بن عمر

الطباس (1427 - 1316 هـ).

ولد بجيزة وتلقى العلم عن علامة أكابر، ومنهم السيد صالح بن عبد الله، وأخذ عن علامة مكة المكرمة.

ومن الشيخ علي باصرين عالم جدته، وتلقى في مصر عن كثير من علمائها يفوقون المثة، واستوطن مكة المكرمة وتلقى عنه طلبة، وسافر إلى جهور وتولى القضاء، مكت بها سنين في عهد السلطان أي بكر بن ابراهيم، وكان حاد المزاج كا يقول الاستاذ عمر عبد الجبار في كتابه دسير وتراجم، ولكنه كان يتحرى الحق، ويعترف لم راجعه إذا كان عمقاً.

له فتاوى عفوفة في مكتبة إدارة الأفانت في سلطنة جهور.

السيد عبد القادر بن عثمان بن سالم بن عثمان بن عمر بن علي بن حسين الطباس

المولود في سياك، بومتر، تلقى على علامة مكة المكرمة، وتولى منصب الافانت في سلطنة جهور، بعد السيد سالم بن أحمد.

السيد أحمد بن شيخ بن عبد الله بن أحمد بن عثمان بن عمر بن عبد الرحمن

المولود بجيزة كان وزيرا سلطنة فاهنغ، ومستشار السلطان، له كتاب «المتى»، في الفقه، وهو الذي أشار على السلطان بناصرة سلطان جهور حينها نال الأذى من حكومة الاستعمار البريطاني، توفي بلاداً.

السيد العلامة عين الاعيان عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن طالب بن حسين الطباس

ولد سنة 1353 وترعرع في حجر أبيه وتربيته وصاحبته في فقره وحضره وتلقى عنه ومن عمه الورع طالب بن عبد الله بن طالب وغيره من شيوخ وعلاءه وصبره وشبع والده.

وسافر إلى الحرمين الشريفين بعد وفاة والده للحج والزيارة، وأقام بما نجو سبع سنين تلقى العلم عن علمائها منهم السيد أحمد زيني دحلان، وألف رسالة في ترجمة حياة والده أبي بكر سيا سلطة الفرغانة وجاهز الأسفانة.

وكان الحبيب أبو بكر المطاسب ناوباً أن يشيد مسجداً جامب البتر التي حفرها، ولكنه توفي قبل أن يشرع في البناء، فقام المترجم له بما نواع والده، وسافر إلى
أندونيسيا، فجعل يرسل الأموال بواسطة الخبيب علي بن عبد الحكيم وأولاده المسنين وأبي بكر بن طالب وابن أخيه سالم بن عبد بن سالم بن إبن المسجد حتى كماله، وأوقف مالاً جزيلًا على المسجد للعبادة والماء وغير ذلك، وما زال المسجد ممورًا بالصلاة، وبئس بيتًا بالمشهد الذي أسسه الخبيب علي بن حسن الطاس.
ثم عاد بعائله من أندونيسيا إلى حرية ثم إلى تريم، وأقام بها حتى وافها الأجل، لِه من الأبناء ثانية: أسهم حسن النبة والسيرة الرضية الحسين بن عبد الله، وأصغرهم السيد الطالب سالم بن عبد الله اللورد بعد وفاة والده.
توفي السيد عبد الله بترم سنة 1235 هـ ودفن جوار مدفن الفقيه القديم والسيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السائق.

* *

السيد الناسم العابد أبو بكر بن عبد الله بن طالب الطاس، سي جده السيد أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر، ولد في بني داود سنة 1282 هـ، ربي تحت كف والده عبد الله، وسلم بن أبي بكر، وجده الخبيب طالب بن عبد الله، وأخيه الأكبر حسن بن عبد الله، تلقى العلم عن علاء تريم وسيرون، وكانت له مكانة في المجتمع بحريضة، وله اليد الطويل في إصلاح ذات البيين.

عندما انتشر مرض الحمى وعم جميع دور حريضة وضواحيها، حتى لم يعد يستطيع أحد أن يستقي ماء للشرب فضلاً عن الطور، فقام هذا السيد وشداً مزدهرة وسهى باليبرق من بيت جده أبي بكر، وأخذ يطوف على جميع بيوت حريضة وضواحيها بالماء للسكان داراً داراً، هذا جانب ما يقوم بقضاء حاجاتهم، وقد يترعرع من جيبه حاجات من يحتاج إليها.

هذا مع ملاحظته على جميع الصلوات بالسجد المنبج إلى الخبيب أبي بكر الطاس، ومواسته الفقراء وعطافه على أرحامه، توفي بحريضة عام 1359 هـ.

الخبيب محمد بن سالم بن أبي بكر بن عبد الله الطاس (1293 - 1382 هـ) ولد بحريضة وتوفي بها توفي والده وهو في حجر الصبا، فنشأ وارتفع في حجر عمه العارف بالله عبد الله بن أبي بكر، وجده السيد ورع طالب بن عبد الله طالب، وشب تحت رعايته وهم تلقى وعلم عباء بحريضة منهم الخبيب أحمد بن حسن الطاس وغيره.
ولا اشتند كاهله ذهب إلى تريم وسيون وأخذ عن علبائها منهم الحبيب المقتى
الرحمن بن محمد المisher وابن محمد المisher وغيرها، وحاز قصب السباق على
اكرانه، ثم قام ببشر الدعوة في وادي عمد كما كان جده أبو بكر بن عبد الله يتردد
إليها حتى ناح. تولى التدريس بريدية بسجد جده، كما أقام التدريس العام (الروحة) كل مساء مع
أبناء منه السادة أبو بكر بن عبد الله وعبد الله بن محمد بن عقيل، وحسن بن علوي آل
العطاس.
كان هذا السيد العابد لا يفتر عن ذكر الله.
كان له أعمال باهرة في إصلاح ذات الدين، والتوفيق بين المتخصصين عموماً، وعلى
الخصوص بين القبائل خلة الطليخ عندما تنطبع نيران القتال، وتقطع الفتنة بقررتها.
وله في مكافحة الرداء بأسلوبه الخاص بالنظير والتطورية، حتى رفع أصحاب الرداء
عن غيرهم، فاستنتم وتركوا، كما كانوا يراؤونه، وكذلك كانت الدعوة التي أنتهجها في
الإمام للعودة إلى العبادات والصلوات، حتى لقد بنوا مساجد بعد أن تأثروا بنصائح
هذا السيد، رحمه الله وأرضاه.
السيد محمد بن سالم بن أحمد بن حسن العطاس بنغافروا، له مكانة مرموقة لدى
الجميع ومن أهله بناء مسجد، واصدار نشرات مفيدة من التراث، وطبع كتاب عقود
المال، تأليف العلماء السيد علي بن ظاهر الخداس، ورسالة الحياة السعيدة
بمضمونه وغييرها توفي في سنغافورة، وله بهاذرية.

* * *

السيد عبد الله بن عبد الرحمن العطاس، في بلدة دومبونغ، جاوا الشرقية،
شخصية معروفة،عالم يشارك في التدريس والحوزة في المواض الدينية، عتراً لدى
الجميع، وقد تولى القضاء في سنغافورة، تلقى عنه الكثير من العلماء.
وإبنته السيد الديبة العلم أبو بكر بن عبد الله في جهر، سبق له أن كن مدرساً
بالمدرسة الخيرية في سورابايا، ثم تنقل في البلدان إلى أن استقر في جهر، وصار محامياً
في المحاكم الشرعية، وداعياً إلى الله في أنحاء ماليزيا وبروني.

* *
السيد عبد الله بن سالم العطاس جاكتر، تلقى العلم في المدارس العربية بأندونيسيا وحضوره، ورحل إلى هولندا للدراسة، يجيد العربية والهولندية والإنكليزية، وعين نائباً عن العرب في مجلس الأمة في عهد حكومة هولندا.

له كتاتب في الصحف وتراجعت تأليف متعددة، وكتبت قد ترجمت بالتعاون معه مذكرات الرئيس سوكارنو من الأندونيسية والإنكليزية إلى العربية، وبعد الانتهاء من تبييضه حدث الانقلاب الشعبي الفاشل وسقط سوكارنو، فلم تظهر ترجمة الكتاب في عام الطباعة، له أبناء في جاكتر وأحفاد.

**

السيد الأديب علوي بن عبد الله العطاس درس في أندونيسيا وحضوره، كان جاداً في نشر وأحياء الحروف العربية والدعاية لها في أندونيسيا، غيروها على الشرف، كاتباً في مختلف المؤسسة، توفي في فكالونغ.

السيد عمر العطاس، ولد بكة المكرمة عام 1268 هـ وتلقى العلم عن علمائها، منهم السيد أحمد زبي دحلان، والشيخ محمد سعيد بابصيل، ولازم السيد بكري شطا، والسيد حسين الحبشي، درس في الحرم، ثم رحل إلى جاوا وزار ماليزيا، ومكت بجاوا سنين وعاد إلى مكة وتوفي بها.

السيد عبد الله بن علوي بن عبد الله بن محسن بن أبي بكر بن أحمد بن علي بن حسين بن عمر العطاس في جاكرتا، تلقى علومه عن علاء عصمه في البلاد العربية، كان ذا طموح في أنشاه الأمة، له أشعار اشتتهائية وآيات بيضاء، في عدد من الأمور الاجتماعية، منها إنه دفع للملاح أحمد دحلان أمام مسجد الجامع في جوكجا مقداراً من المال، قال له ابن السيد اسماعيل: ان البلغ كان عشرين الف روبية هولندية لإقامة جمعية لمواجهة التنصير الذي انتشر هناك. وقد ذكر هذا كتاب باللغة الإندونيسية تأليف صاحبه سلام الجاوي جاء فيه أن ثريًّا عربيًّا تبرع لإقامة الجمعية الهندية ببلغ كبير من المال، ولم يذكر اسم التبرع ولا البلغ.

وتبرع السيد عبد الله للكتابة جمعية الرابطة العلوية لجامعة كتاب، كما تبرع هذه الكتب أيضًّا السيد محمد بن عبد الله الناطري جميع كتبه، غير أن هذه الكتب ذهبت ضياعاً إذ استولت عليها السلطة العسكرية اليابانية.

للسيد عبد الله أبناءهم محمد المهندس عضو مجلس الأمة عن العرب، وهما
مهندس زراعي هاجر إلى تركيا وتوفي بها وله بها ذرية، واسع عريل درس في مصر وأوروبا وكان عضواً في مجلس الأمة قبل أخيه، وله عقب.

* *

السيد علي بن حسين بن محمد بن حسن بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس.

كان عالماً ذا مكانة عرضاً لدى عارفي فضله، يأتي الطلاب والراغبون في الاستفادة من علومه وأخلاقته إلى منزله. كان ذا هيبة وسكينة ووقار، يعذب غالباً لحضور الخلاف الدينية، وهو مؤلف كتاب "متحك الاعراس" في مناقب الحبيب صالح بن عبد الله العطاس، نظير فضله لكثير من شيوخ العلم ورجال الفضل ومن تسل من الشيوخ السابقين胳膊، وشجاع، وقرط البابا السيد السلام محمد بن مصعب بن زين الهادي المولود بترم والموتى في مدينة بوقور بجاوا عام 1382 هـ بقصيدة مطلعة:

"يا ابن الصديق صفاك الصفا في الامام، وع getchar بن عمار بن العطاس في الاستدادر، وضع البيبل بنجاج الوقاد، وكشف عن كثرة من العبادة.

ولما احتراق منزله بادئ أحد المهبة نو هو هوند مسلم إلى احضار منزل له بجاناً، فسكنت مع عائلته، ولما اختاز الله الله جواهر جدا، بعد مراع لازمه زمانًا نشرت الصحف نباً للوفاة منها جريدة "فلينا" في 17 ضرفر 1396 هـ (16 فبراير 1976 م) قالت:

"روى سكان جاكرتا أن خبر وفاة العالم العظيم الاستاذ الكبير الحبيب علي بن حسين Bungur العطاس في منزله شارع بونكور، وهو مولد في 68 عاماً وامضى من حياته، وقد بلغ من العمر 1386 هـ نشرت هذه الجريدة وصف تسبيع الجزاء، إذ شمع الوفد من المسلمين إلى مقره الأخير، وكان منزله منذ صباح يوم الوقفة يستقبل الجاهزية التي تأتي للتمزق وتلاوة القرآن، ودفن بقبر "كرامت باتي" مقبرة إله الخداد، وسرد بجثته سيرة الاستاذية تباعها الوفد القرر، ويتقدم النعش فرقة الخرس، واستقبلته صفوف متزودة من تلاميذ المدارس متمدة على طول الشارع، واللى عدد من الطلاب كانوا يتركون، ولقد السيد علي بن احمد بن طالب العطاس من فكالون، واشرف على كل ذلك الدكتور إدالم خالد، وكتب الاستاذ سيف الدين زهري الوزير الأسبق مقالةً مطولاً عنه في جريدة "فلينا" في 2/24/1396.

وقد ترك له في جاكرتا ذريه.

268
الاستاذ الدكتور السيد حسين بن علي بن عبد الله بن خسن العطاس

ولد في بورونديسيا عام 1928م وجعل تبعية ماليزية. الآن كاولد، تلقى دروسه في جهور بيار في الكلية الانكليزية، وفيها درس العلوم الاجتماعية. ومن عام 1958 إلى 1960م عمل في ديوان اللغة والوثائق، وفي نفس الوقت كان عضواً في مجلس شورى الدولة، واندمج في الحركات السياسية والفكرية وتولى رئاستها.

وكان قد تخرج في عام 1950م من كلية العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة استراليا، ونال الدكتوراه فيها برسالة قدمها بعنوان "Replications On the Theories of Religion".

في عام 1973م استقدمته جامعة ملايا الوطنية في كوالالومبور للقاء عناصر عن الإسلام في جنوب شرقي آسيا - وتولى رئاسة قسم الدراسات الثقافية وال马拉وي فيها. ومنذ ذلك اللف كتب علمياً عن الإسلام والتطور العلمي، ورسائل متنوعة وأبحاث اجتماعية، وقد صدرت مؤلفاته في لندن، واستراليا، ولاهور، وكيب تاون، والقاهرة، وجاكوارا، وكوالالومبور، وسنغافورة وغيرها. في اللغة الانكليزية وال马拉وي.

وقد حاضر في عدد من الجامعات بدعوة منها، في أمريكا والمملكة المتحدة، وصر والفلبين، واندونيسيا، وظهرت مؤلفاته في مختلف اللغات الفرنسية والألمانية، والاندونيسية وغيرها.

واشترك في عدد من المؤتمرات العلمية، وقد أصدرت اليونيسكو أحد مؤلفاته في باريس، وأعادت طباعته بعض كتبه مراراً.

وهو الآن يتولى رئاسة قسم الدراسات الملايوية في جامعة سنغافورة.

رب السيف والقلم الاستاذ السيد محمد نجيب العطاس

ماجستير جامعة مكجيل McGill في الفلسفة الإسلامية (جامعة لندن) وأستاذ اللغة والآداب الماليزية، ومدير مؤسسة اللغة الماليزية وأدارها بالجامعة الوطنية الماليزية.

ولد عام 1931م تلقى دراسته الابتدائية في جاوة، ثم في جهور الانكليزية. وفي
عام 1950م، التحق بالكلية العسكرية الأكاديمية الملكية ساندهيرست ببريطانيا، وتألف هناك لدى الفرقة الميليزية الملكية، واشترك في حرب الغابات ضد الثوار الشيوعيين. وفي عام 1957م، استقل بشرف من الجيش، والتحق بالدراسات العليا في جامعة ماليزيا. وفي عام 1962م، حصل على درجة ماجستير في جامعة ماليزيا. وفي عام 1963م، في إشراف وتشجيع كبار المستشرقين، من بينهم أ. ج. أربيري، البروفسور أربري من جامعة كمبريج، والسير مورتимер ويليام سير مورتимер ويليام من الأكاديمية البريطانية وغيرهما أعطاهم رسالة للدكتوراه.

في عام 1965م، حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية بامتياز في جامعة لندن، وعاد إلى وطنه ماليزيا عام 1966م، وعين رئيساً لقسم الدراسات الأدبية بجامعة ماليزيا، وتدرب في مركزه حتى أصبح في عام 1970م، مديرًا لجامعة ماليزيا، وقد ساهم في تطوير اللغة الماليزية وآدابها، وعملًاتين التدريس في الجامعة.

وفي عام 1975م، منحته إمبراطورية إيران درجة زمالة الأكاديمية الإمبراطورية للفلسفة تقديراً لأعماله في الفلسفة المقارنة.

اشترك في عدة مؤتمرات مقدماً أعماله المختلطة، ومنها مؤتمرات منظمة اليونسكو، ومهرجان المستشرقين في باريس عام 1973م، ومهرجانات في إسلام آباد عام 1968م، وغيرها. وفي عام 1979م، منحه رئيس جمهورية باكستان وسام اقبال بناءً على أعماله في دراسات الفلسفة الإسلامية والثقافة والاريخ. كما زار جامعات العالم، وأوروبا الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكيندا وأيرلندا وإيران، وكندا وأوروبا، وكندا وإيران، وكندا وأوروبا، وكندا وإيران، وكندا وأوروبا، وكندا وإيران، وكندا وإيران، وكندا وإيران.

هذا على جانب من جولاته التي نشرها كبريات الجيلات الثقافية في العالم، حول تاريخ الإسلام في ماليزيا، والشرق الأوسط، فقد أقوال المستشرقين مقبلاً نظرياتهم، للنودة ب שחור عقاب، وأصبحت مؤلفاته ومؤلفاته العملي منصداً لأدواره المعاصرة في الإسلام، والتاريخ الإسلامي، والآخريات عن تاريخ الإسلام في إندونيسيا، ولد مؤلفات كثيرة في اللغة الإنجليزية واللاتينية مطبوعة في مختلف الموضوعات والفنون.

270
أخطى محقق الكتاب في إيراد هذه الأسرة الشامية 
الفاضلة وفتح على آل ياعولى بأبائنا في غنى عنه

آل الأشامي

وهذه المناسبة أظل هنا ما جاء في دائرة المعارف لرؤوأ أمامي الشهابية المجلد 6 
طبع بيروت عام 1366 هـ ص 260 عنوان `أناشيم`، وذلك لتقارب إسمي أشامي 
وعطامي.

إن لقب أشامي، أو أشامي علم أسرة حمصية، قبل أنها من أصل تركي، ومن 
 الذين ذهبوا هذا الدرب الخيري صاحب دخل었습니다 الآثار في أيام القرن الحادي 
 عشر، الذي ترجم حياة أحد الأشاميم الميوه سنة 1044 هـ (1637 م)، وقيل نسبة 
 إلى آجال موقع بالحجاز، أتي إلى ذكره المخبر في `دور الخبين` في سيرة سيد 
 المريفيون، وقال إنه وجد بيدار هوازن، وقيل عطامي وأن المائدة عربية الهجدمية 
 الابناء في عروبيتها وأنها فرع من عائلة العطامي المعروفة في الحجاز والتي تقطن 
 المدينة، وما يтверд هذه التسمية ويؤيدها في أدعائها الصحة أن نفريما من المائدة 
 سكن شرقي مدينة حمص ما زال إلى اليوم محفوظا بهذه التسمية، وقراءة الأشامي من 
 العطامي ثابتة أكيدة، لأن نسب الفريقيين ينتهي إلى الشيخ إبراهيم الجامع بينها والذي 
 توفي سنة 1266 م (1859 م) والشيخ إبراهيم هذا ترجم خليل المزادي مفتى الشام في 
 مؤلفه  `سلك الدرو` في أيام القرن الثاني عشر، وهو بالنسبة إلى الإحياء الذين هم 
 من طبقه هاشم الأشامي جد جدهم.

وذكر أن خليل المرادي ذكر إبراهيم بن علي الأشامي `الامتد العالم الفقيه الفاضل 
 الإمام الامتد الكامل ولد سنة 1232 هـ (1819 م) وأنه توفي سنة 1196 هـ (1782 م) 
 وترجم للإمام الأشامي عمه`.

وذكر من التأريخين محمد خالد الأشامي (1835 - 1928 م) وابنه محمد طاهر 
 (1859 - 1946 م) وهاشم الأشامي (1872 - 1960 م) وترجم له بأسباب إلى 
 صفحة 174.

وهذا ما جاء في دائرة المعارف تنقله لتشابه اللقبين، ولم نعثر في الشجرات ما يؤكد 
 وحدة الأصل، والله أعلم.

ولما سأل هاشم الأشامي قال لا استطيع أن أثبت شيئاً لأن الداخل فيه والخارج 
 منه وليس منهم بالتأكيد ملموس.

1781
والله بن عبد الرحمن بن سالم (بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم) صاحب عينات (1) المتوفى سنة

(1) ولد بني عام 919 هـ وتلقى عن علماء منهم الشيخ عمر باشي زيد، أبو سلم بن محمد بن محمد سهل باشمر صاحب القرن، وعمر بن عبد الله باشرة، وأحمد بن علوي بمحدب، ومروان بن عبد الله باجي بن مهنا بن عبد الله باجي، ثم تخرج به كثير منهم أحمد بن محمد الحبيشي صاحب الشعر، وعبد الرحمن البيض صاحب الشه، وبوبس الناقد صاحب المرة، وحسن بن أحمد باشي بن صاحب الواسطة، وأحمد بن سهل صاحب هنول، وعبد الرحمن الدين صاحب التأليف، وعمر بن إبراهيم بن عبد الغنوي الحبيشي وغيرهم من تأليفه معروف الأرواح الأثناء النواحي الشعري، وفتح أبو الوليد بن عبد الله بن عبد الرحمن البيض مكتبة المطالب، ومنه سراج الوجه، ومنه سراج التوحيد، ومنه سراج الأطرى، وغيرهما.

كانت أمواله كثيرة لمهمة المحاكم والضيوف، وألف الشيخ محمد بن سراج الدين كتاب "بلوغ النور والمنافع في مناقب الشيخ أبو بكر بن سالم". أما عينات القديمة فقد بنيا جولاً آل كثير سنة 639 هـ، ثم بني السيد أبو بكر بن سالم منزله في مكان آخر، فبني الناس حوله منازلهم، وهذه هي عينات الجديرة.

أثنى عليه الكثير من العلماء منهم الشيخ عبد القادر بن أحمد اللحي، والعلامة علي بن جار الله بن ظهيرة، والسيد عبد الرحمن البيض، ومدحه بعض الفضلاء بقصيدة مظلمها:

إن جمعت عينات فحي ثراهما واستنثف العرفان من رباها

273
1992 هـ فلله أربع بنات: فاطمة وعائشة وعولوية وطلحة

وثلاثة عشر إبناً:
1 - عبد الرحمن
2 - وجعفر
3 - عبد الله الأكبر
4 - سلام، له ذرية قليلة انفرضوا
5 - والمسيح
6 - والهامد
7 - وعمر الحضار
8 - وحن (١)
9 - وأحمد
10 - وصالح
11 - وعلي
12 - وشيخان
13 - وعبد الله الأصغر

أما شيخان فله ابنان: عبد الله عقبه برخية ووادي العين والهند
وسورابايا

وحذله عقب بجاوا.

(١) المحسن ولد بعينات وأخذ عن علاء عصره وتولى القضاء، كان سخبا جدا، توفى بعينات
عام ١٠٥٨ هـ.

٢٧٤
أحمد بن الشيخ ابي بكر بن سالم، ولد بعينات وتلقى عن والده، وذهب إلى تريم مع أخوهان لطلب العلم على الشيخ أحمد بن علوي، وحج مرتين وليلي الأكبر، ودخل عدن وزيارة أحمد بن عمر العيدروس، وألقا الشعر فأقام بها. ومن أعهله أنه اتجأ إليه يومًا رجل من آل كثير لأن الحكومة تطبله فأوهو ثم أخرجه ليلا، توفي عام 1020 هـ في الشجر.

من سلاته السيد جميل بن محمد بن طالب الذي أصلح بين قبيلتين هما آل أحمد بن هادي وآل طالب بن هادي بعد حروب طويلة بينهما.

275
1 - ناصر والد الإمام العلامة أحمد بن ناصر المتوفى بالشجر سنة 1082 هـ. شيخ الحبيب عبد الله الخادم منقرضاً.
2 - وشيخ، عقبه بعينات وبالشجر مناصبها الآن (1307 هـ).

(2) ولد بعينات وزار الحرمين وأقام بالشجر مع والده وتوفي بها عام 1051 هـ.

آل الشيخ أبي بكر بن سالم

أسرة كبيرة ذات فروع وسلالات انتشرت في بقاع الألس، لها مكانة ورئاسة لكل من الفرعين آل الحسين آل الحمد، وهي دالة على القبائل المسلمة، مثل قبائل يافع وكدية والناهيل والهرة وغيرها، لمناصبه من الوصاية وقد تتخذونا للتوافق بين المتضامنين واحد الفتن أثناء اشتلاذها، فكانت لهم في تهدئة الفتن والخلاص بين الناس أدياي في عصر كانت الفوضى ضارية أطراباً.

كان الشيخ أبو بكر بن سالم كبير الاعتقاد وال/tty بالرشاد والتوجيه السليم، حتى لقد نصبه الشيخ عمر بن صالح بن أحمد بن علي هريرة قبل وفاته عام 992 ميلاداً ومرشداً ليافع.

وكان عينات ملجه مياً يأتيها المستنبون عر مشاكيلها، ومنذ اتنتهت الأمور وعاد الفوضى وهجر الناس مدينة تتماباً من وزاع القدم قادمة آل الشيخ أبي بكر بمجد الماعي إلى عدد من LOC المواقع للخلاص والنصيب.

وأيضاً عندما نعم بعض الاستياء والطين في آل الشيخ أبي بكر تدخل السيد الحداد لإزالة هذا الفوضى عام 1115 هـ، فالسلوكون لا يألون جهداً ما أمكنهم في النصائح والرشاد والتبني، بل منابحهم للحكام الظالمين، ومنذ صاروا يدخلون في السياحة الهزلية رغبة في تهدئة المواطنة واتراع السلام والخلاص بين القبائل المتسامية، وقد يقومون برفع المتندرين من مواصلة حلهم ما استطاعوا. ولآل الشيخ أبي بكر مساعدات فعلها للسلطان بدر بن محمد المردوخ الكبير في أواخر سنة 1115 هـ ويبعثهم وصلت جماعات من يافع للانضمام إلى الجيش الكبير، قبل أن تكون ليافع سلطة أو حكم في حضرموت.

وير جماعة من الكاتبة المروية والباء الواقع فإنه قد يشتم على بعض أفرادها، منهم السيد عمر بن صالح بن الشيخ أبي بكر، فقد قُتل ولم يعكه القاتل قرابة للمنصب، وذلك في العقد الخامس من النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري.

276
وفروع هذه الأسرة عرفت بأغلبها نسبة إلى أحد أجدادها وهي: آل الحسين، آل الحامد، آل حيدر، آل حسن، آل بن شيخان، آل عيدروس، آل عقيل مطهر، آل الهضار، آل الهدار، آل بن ناصر، آل بوفطم، آل صالح، آل علي، آل شيخ، آل الحييد... الخ.

أما عددهم في بعض مناطق إندونيسيا (في جاوا وجنوب سومترا والجزائر الشرقية وسولاوسي الجنوبية فقط) حسب إحصاء عام 1358 هـ بمعن جمعية الرابطة العلوية 797 شابًا. فهم يشمل الأشخاص مثل شال وغربي سومترا، ولا شال سولاوسي، ولا كالاتتن، ولا ماليزيا، وغيرها، فقد علم أن عددًا كبيرًا منهم في آخربه وفي رماديت سومترا، وقيل أن في حيدر أباد دكن بالهند نحو ثلاثة عشر شخص، وقد هاجر بعضهم إلى باكستان.
وأما صالح بن الشيخ (أبي بكر) فله ابن: عمر، عقبه ببيحان 
وبالهجرة قرب قم والفيظه والهند (وجاوا).
وأما عبد الله بن الشيخ (أبي بكر) فله ثلاثة بنين:
1 - هادي 
2 - محمد 
3 - وعلي، عقبه بركية وجردان وعمقان (وجاوا).
وأما عمر المحضار بن الشيخ (أبي بكر) المتوفي بعينات سنة 997 هـ 
المقبول قبل والده فله ثلاثة بنين:
1 - محمد، له إبنان انفرضا
2 - وعلي، عقبه منتشر بركه وبيحان بروضة بنى إسرائيل 
ورغبها (منهم أبو بكر الهدار بن الشيخ)
3 - وأبو بكر، عقبه ببيحان وخروج قرب شام والهند ودوعن وجاوا 
ومنهم السيد أحمد بن محمد (بن علوي)
بن محمد بن طالب بن جعفر بن
أبي بكر) ولد عام 1316 هـ (1) بالقبرة المتوفى سنة 1340 هـ له ذرية طيبة هناك (2).

(1) السيد أحمد بن محمد بن علي، ولد بلدة الرشيد بدوخ عام 1316 هـ وحفظ القرآن في السنة من عمره، كان ذكاءً فائزاً، تلقى عن عدد من العلماء في بلدان حضرموت ومكة المكرمة حتى برع في العلوم واقتعد غاربا وفطر ذره في الاقاف، وكثَر طلاب العلم بينده، وكان يثق عليهم وقد خصص لهم مكتباً، ونкоه آخرون يئزونه ليخوضوا دروسه، ويكتبوا من أخلاقه، وخرج الكثير عليه فانتفاوا ونفوذوا الأمة، وأقام في القبرة عام 1360 هـ، وكان كثير الامتناع بالشعر، ولا سا برجال الفضل والعلم، بل كان مخلصاً، وعالم لغة الفوقين بين المتخصصين، بهذة الجهد في سبيل الإصلاح، حتى كان له التوفيق العام والثورة السلمية، وكانت وفاته في القبرة ليلة الخميس 7 من صفر 1384 هـ وشيع المهاجر جئانه ورنتش الشهراء، وكان له مدائح في أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، له ذرية منتشرة مروعة، ومطلع قصيدته في أم المؤمنين:

في مراقبيه كم فترقى الناية
با خدجي من بنتها الزهراء
من يسأوا لك في كلا ودين
وأخرى مطلعها:

بشار سعيدا النا بشراك
آل الرسول بنوك من مولاك
(2) منهم السيد مصطفى بن أحمد بن محمد بن علي، بن طالب، ذو المقام البازم
السمح الكريم، اللطيف المشر، النوري الحا، منزله، معجزت الفوند، ونصف السيد علي
بن طاهر الغداغ في كتابه «عونات الأئمة» 162 بانه من بين البعثة المختار إليهم ذوي
المكانة والهيبة العالية، والهالة الرائعة، والواثق البذاع والأخلاق الكرم، والشهداء
والبذل للضماء، والتراكيز، والواضحين، وقليه يجلس ثشياً إلا ليوم أو يومين ثم يرى على
بند متعال أو طالب إم كان في اليوم الثاني.

ولا ألق الفتح واستمرت المَجاعة بفطر حضرموت في المين الماضي فتح بابه،
وما كان بطلق الناس، حتى بلغ الحال أنه لا يصل البار إلى الأطعمة والجبوب أو غيرها
إلا وداب بن يسفيه على أهل البلدة ومن حضر، ولا يناله إلا كواحد منهم، وأثر
فخذه تلك الأيام فكان بأمر خمه كل يوم بجي جانه من التمر ويفسه علي أهل البلد
بالسيبة، وأوّل من نزع إليه من الواقفين وصدى لهم كنفه، وقال لهم: اجلوا متنا
ويدعوك واحدة تعيش ماماً أو غنت ماماً، فنفيه هذه المواساة ذكر كب وابن

280
منهم الآن (1307 هـ) خليفة ابنه حامد
(بن أحمد بن محمد) له خلق حسن (1)

أمامه، وعطاء بهذا الجود جود حامد، وضرب مثلًا عاليًا لطلاب المكارم، وفاز بها دون الذين كتبوا الثورة يزال الماكين، وسموا بانتظار دماء المضحدين، والله يحب العدل، أهدهمًا بات جار له ساغًا، ولا نروى قال حان الجريج:
للسيد مصطفى في كتابة الرسائل أسلوب خاص مطراب في سمع غير متكلف ولا متصنع، بكتبه على الطبيعة.
زاوروه في بيته كل قادم، وكل طالب، وكل من ساح حضرموت من الأجانب، فكتبوا عنه وعن اختلافه وكرمه ومكانته.
ولا اختلافه الله عز وجل جميع من عرفه، ورثاء الشعراء، ومن رثاه السيد العلامة عبد الرحمن بن عبد الله السافق بقصيدة مطغية:
فلقد ملأت مساحري وجواغي مهلاً عدمنكي من نع جارج ومهن السيد عبد الله بن باهن بن أحمد الهضار الذي تلقى علمه بوطنه والغاهرة زمنًا طويلاً، ثم التحق بعمه السيد محمد بن أحمد الهضار في بندواساً بجاوا الشرقي.

(1) توفي بالقورة عام 1318 هـ، وله أبناء حسين وعبد الرحمن.

أما حسين فهو وزير الدولة القمعيطة المتوحع عام 1345 هـ، كان أولى صلته بالسلطان عبد الله بن عمر القمعيتي، وبالسلطان عوض وأبنائه في حيدر أباد بالمدينة، وتولى الوزارة في عبد الصمد عوض، ثم إنه غالب، ثم عمر بن عوض، ثم صالح بن غالب، وتحت عالم القمعيتي تتقن فيه كأنا يعطفون على السادة آل الهضار، فكتبوا بذلك الشهادات والمواقف لهم.

خدم السيد حسين الدولة القمعيطة بأخلاص، ووضع نفوذها وربطها بمعظم قبائل الجنوب العربي، ومنها التقرب بين السامعين القمعيتي والكثيرية، وعقد حلف الأخاء والصداقة (معاهدة عدن) وعقد المفاوضات مع أهم قبائل حضرموت، وبعد وفاته تولى الوزارة إبراهيم بكر، ثم استقال، فتولى حفيده السيد حامد بن أبي بكر بن حسين.

كان السيد حسين يسعى - كما يبدو - لتوحيد الجنوب العربي بأساليب مرنة، مع العلم بأن هذه أساليب بديئة تتغري زمنًا طويلاً، ولا يريد أن يريق الدماء باستعمال القوة، ولعله لو أراد لما استطاع أن ينال بالقوة مبتعه، ثم لم يكن ذلك في 281
مصلحة للأمة ولا للدولة القمعية.

السيد العلماء محمد بن أحمد بن عبد بن علوي بن محمد بن طالب بن علي بن جمفر بن
أبي بكر بن عمر الفضاز (1280-1344 هـ) ولد بالجبيل، ونشأ كأيماً كان ينشأ
أفراد الأسر العلوية والأسر العلمية غالبًا، انتاز بعدها وسخائه الكثير وجوده
الجم، منزله مأوى الأضياف، ومقصد الوافدين في بلدة بندواسا Bondowoso
الشرقية التي كانت متمتعة في عهده، كثيرة الرواد، منازها ومساجدها ومدارسها
عامة، تأتيها الوفود بلا انقطاع كأنها أعياد باستمرار.
كان باذلاً جهده في الإصلاح بين الناس، حاصلًا الأرباء على الأعراف الخيرية، ومك
كان سيجمع مدارس وديار أيتام ومساجد وغيرها.
كانت مكانته مرموقة، لا ترد له وسطة سواء أكانت للإصلاح أم كانت لغير ذلك
من أعالي الخير، وفي الكور لا يجارى، سحي فاق الأشتهاء، لا يغمر بين أحد من
الناس، يعطي العطا الجزيل.
وكان غيروا متوقدًا على الإسلام، ورسول الإسلام وأهل بيته والعلماء والصالحين
من الناس معرضاً على الحاسدين والمبتدين عليه أو على غيره.
كان بيج الطلعة، أبيض اللون، من راه هاب، وأحب، يلف الناس حوله في كل بلد
يصل إليه، فكان المجاهر حوله كسور، فكان مقبول القول، مضي الأرب عند
الجميع.
له مع عدد من العلماء والإعلام صلات ومداخلات ومراسلات، له مراسلات مع
الامام يحيى حيد الدين أمام اليمن عام 1427 هـ بالاشتراك مع السادة محمد بن علي
المحيد، وعبد الرحمن بن عبد الله المفاق، وسماح بن عقيل يحيى، كما له رسالة
أخرى خاصة إلى الإمام.
كان له البذاء البيضاء والمعنوي لدعم المدرسة الخيرية بسورابايا، ودار الابتداء ومدرسة
جمعة خير بجاكرتا، وهو الناضج في اقامة جمعية ومدرسة الفلاح عام 1332 هـ في
بندواسا.
لم تكن مكانته ومقامه ووقفها ممصورة لدى طائفة فقط، ولكنها عامة لدى جميع
أفراد الشعب المسلم في جاوة، ولدى الأمراء الجاويين والجاليات العربية والهندية
وغيرها.

283
أما قبل رحلته الى جاوة فكان هو وأخوه العلامة حامد فرسي رهان في القيام بما كان عليه والدهما الذي رحل الى دار البقاء عام 1344 هـ، وكان ذاك حين يستقبل الوافدين والزوارين ويكرمهم ويعطف على ذوي الحاجات يتحمل أعباء النفقات باستمرار، فافر الى سنغافورة وجاوا فاستقبله جاهز والتف حوله طاب الضبر وغيرهم، وعاد الى بلاده فاستقبل اعظم استقبال، وله اطالت الاحوال توجه أخوه العلامة السيد حامد الى الحرمين الشريفين، فله، فهد الأخ عام 1308 هـ توجه الى الهند مجدب أباد، ضيفاً على السلطان عوض بن عمر العقيبي، وهناك ازدهم عليه الناس من شتى الجنسيات، ومن مختلف الطبقات، ومنها الى بندوسيا، وفيها تلقي عنه عدد وفيرة من الطلاب واستمع الى دروسه العامة ومواعظه البارون، فكان ينقش بخاء باللغة العربية واللغة العربية، وقد قضى دين السيد علي بن محمد الحيد، وهو عشرون ألف روبيه هولندية، وهنا يساعد من يحتاج الى مساعدة وهو في ذلك لا يبدي ولا يفضح عن مراته، بسبب تعمم من يستحق منه التظلم، وأكرام من يستحق منه الاكرام، ومواصاة الصالحين والثبتين وال участникين.
قال عنه السيد العلامة عبد الرحمن بن عبد الله النافع:

"شئ فاتنا عمر النفي فانبه وارته ضرب لنا من وصاله فا هو إلا زهرة من غصنين في كالياب، وفي Pemalang، ومدينة الفيلانغ، وسوبون، وبراني، وكيلان، وبندوسيا، ومن أبنائه عبد الله وعلي وصلاح وحضير
توفي بليلة الثلاثاء 20 شوال 1344 هـ، ولم ينتشر نبا وفاته إنسان الناس من كل النواحي لتشيع جنازته وقد في سورابايا بقرية السيد حسن المهتي، موجهًا بالمراحل والخطب المريبة
له ديوان، ومن شعره، قصيدة مطهرة:

"بدت تنهدي في ملابسها المذده وأخرى مطهرة،
بلكوه الطفول معاً شاء مطره وأخرى مطهرة،
وان تنتوا الحشد منا فلك"
وأخرى مطلعاً:

ブرى لنا من جانب القدس العلي

ولله هذه الآيات:

أيما من حلول الأهواء منهاد

نهب نص الخدف من التعام

وكيف يكون مطوننا وفينه

 السيد علوي بن أحمد بن علوي، كان واسع الاطلاع، ذا أخلاق كرية،

منتحباً بالعلم وسلام الصدر والقلب والحنم في صغائر قليل نظيرها، سعيدًا في أمال الخير

والصلاح بين الناس ودشى من جمهير الناس في سبيل ذلك. كان مع والده في

بدءواسا، عاش زمنا طويلا في جاوة ثم عاد إلى حضرموت وقين في العام الذي مات فيه

السيدة علوي بن طاهر المداد، وعبد الرحمن بن عبد الله السقاف، ومحمد أمين الحسيني

من فلسطين، وجمعهم الجليل للباحثين كان السيد علوي فداً في الخفاء، وفي

البيته بالمعنى الذي توصله إلى الصلاح بين الناس، وإذا استنجد به أحد للصلاح

بادر إلى ما طلب ولد آخر مستبداً على نفسه. توفى بالقبرة عام 1379 هـ.

السيد سالم بن أحمد بن علي بن عمر بن عبد الله بن علي بن جعفر، ولد يدان عام

1360 هـ. وتنقل في طلب العلم في مدن حضرموت حتى وصل إلى عينات، ثم لزم

الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد بأرسال المغربية، ثم رحل إلى مصر والتحق بالجامع

الازهر والهرميين ثم رحل إلى جاوة، وتوفي يبان عام 1330 هـ. له مؤلف من مناقب

آل الشرفي يبيان.

أوام من هاجر من عينات إلى دوعن من السادة آل المضار هو السيد مساعد بن علوي

بن محمد المضار والسيد أحمد بن محمد، الذي كانت له مكانة ثاقبة والعلم الغزير

والنفوذ والكرم، كان منزله بالقبرة مقصدًا للزائرين وملجأً للطلاب وعونًا

للمحتاجين، وعينه على الله.

توفي جد السادة آل المضار سنة 886 هـ وهو الذي هاجر إلى حبان، جعفر بن أبي

بكر المضار، وأثبتت ثلاثة: عيدروس وأبو بكر وعلي بجان ودوعن بقارة المضار

واقيلينغ وبدواسا وفاتوروان وترنتونو وجمهور.

284
السيد حامد بن أبي بكر بن حسن الحضار، ولد عام 1323 هـ وتلقى علومه عن علماء عصره، وحفظ القرآن الكريم، وبعد أن حج عام 1347 هـ توجه إلى القاهرة لطلب العلم بالأزهر بالقسم العالي، وكانت صلة العلمية مثنيه بالشيخ محمود شلتوت، وعاد إلى حضرموت بعد فوزه بالشهادة العلمية، وكان في القاهرة عضوًا في جمعية الدفاع عن النادة الطليوين.

تولى الوزارة في الدولة القبيطية بعد استقالة والده السيد أبي بكر في عهد السلطان العالم صالح بن غالب، ثم ناحمه المطران المقرس المستشار البريطاني، كما خاصم غيره من رجالات حضرموت التاجي، حتى أقيل عن الوزارة.

للسيد حامد أشعار بليغة، وقد صدر له ذياب عنوان "النفسيات"، ومنها قصيدة عن الوضع الذي وصل بالسليطة القبيطية بسبب مكر المستشار الإنجليزي مطلماً:

وطني وقيت مكائد الحداد وحوجت من أحوله الصيد وطني بلادي حضرموت تحية من نازح ما انك في الاصطاد

أي أن قال:

واتى انجرام نائباً عنها فلا أهلاً به من جرّد بقدومه في شهيه وسوامه، وضع البلاد على شفا الانكاك

وكان انجرام قد ألف كتابه "Abadia Felix" ذكر فيها النادة والوزراء من آل الحضار ورجالات يافع وغيرهم، ثم نشر ملحقًا لذلك الكتاب، فرده عليه السيد حامد وكشف عن أخطائه وكذبه، وكتب كل ما يتعلق بالدولة آل الحضار والخلافة السياسية والاجتماعية التي شاهدها وعاصفها بتفصيل لا يعد في غير ما كتب، وعن حالة حضرموت والقبائل والساعي التي قام بها جده السيد حسن للتوقيف بينها وتوحيدها رغبةً في إيجاد نظام ثامن كالفنير المستقبل، وكان لذلك سدى لدى الشعب ورغبته في الوحدة، فهو كتاب تاريخ لزم من تاريخ جنوب الجزيرة.

بعد عزله عن الوزارة سافر إلى أسمرة للتجارة، ثم توجه إلى اليمن بدعوة من الإمام أحمد بن يحيى عبد الاله، وعينه قنصلًا عامًا لليمن في أثيوبيا، وأقام بها بضعة
أعوان، ثم توجه باذن الإمام إلى عدن وأقام بها، فكان يتردد إلى اليمن، ثم توجه إلى جدة بدعوة من الشيخ عبد الله بن خير وزير الإعلام السعودي آنذاك وعينه في الإعلام، وحضر جلسات تأسيس رابطة العالم الإسلامي، واستمر في المفاوضة في شؤونها وعينه الشيخ محمد مرور الصبان أمين عام الرابطة مرشداً، ثم عينه سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في حكومة المملكة العربية السعودية في مديرًا لفرع الخطوط الجوية السعودية بعدن.

وعني السيد حامد بأبنائه حتى تخرجوا من الجامعات البريطانية، وما زال مقيّاً بعيدًا إلى الآن يصرف كل وقته في القراءة والبحث والتأليف.

له مؤلفات قيمة منها "القول الشهير في أوردو" ابن تيمية وأبن القيم، و"المعتزون بالاثم"، و"من المال"، و"الاحتفال بذكر النعم واجب"، و"الذكرى النافعة في كلما جامعة".

۲۸۶
علوي بنت الفقيه المقدمة
آل الشيخ أبي بكر بن سالم

وأما الحاجم بن الشيخ المتوفى سنة 1030 هـ فله ثمانية بنين:

1 - حافظ
2 - ولي
3 - ومهيدي
4 - عمر
5 - عبد الله
6 - ومظهر
7 - وأبو بكر
8 - وعلوي

فأما علوي بن الحاجم فله عقب غير منتشر. في ظفار وغيرها.
وأما أبو بكر بن الحاجم جد حيدر بن عمر بن أبي بكر المتوفى بقسم
فذرته بقسم وجردان ورخية.
وأما مظهر بن الحاجم فعقبه آل عقيل مظهر بدمن واليمن وبيت
جبير وجوا وسيحور (وستافورا وفاليمباً) آل عقيل مظهر.

387
وأما عبد الله بن الحامد فعقبه بعدم ومنهم ابنه صالح بن عبد الله،
وبعينات والعوائق واحور (وجاوا).
وأما عمر بن الحامد السالك المنبرب فله ابن:سالم هو السيد الفاضل كثير
الأوراد المتوفى بعينات سنة 1116 هـ
والسلام (هذا) سبعة بنين:
١ - عبد الرحمن، له ذرية قليلة انقرضوا
٢ - عبد الله، عقبه بعدم، ومنهم ابنه السيد
الفاضل صالح بن عبد الله له مشهد هناك.
وبعينات والعوائق واحور ومنهم مهدي بن
حسن سيداً فاضلاً طلب العلم بحضرموت.
٣ - محمد، عقبه بسيحوت والهند وقصن وعينات
٤ - وقيل، ذريته بسقطرة والهند وقصن وسيحوت والغرفة
وبعينات
٥ - وحن المندرج، له ذرية قليلة بعدم
٦ - وعلى المندرج، عقبه بعينات ورخية وعياد ووادي عمد
بطيح والنعم.
٧ - والثامب ذو السيرة الحميدة القائم بنصب جده الحامد:
عيدروس(بن سالم) المتوفى بعينات سنة 1170 هـ.

(١) من عقبه السيد الفاضل حنين بن محمد بن سالم بن أحمد بن عيدروس بن سالم بن عمر بن الحامد، الذي أصلح بين قبائل آل فيض وآل طالب الواحد وجماع التجاريين وغيرهم، له
أعمال حسنة في القضاء على الرياح.

٢٨٨
呾منهم الفاضل حسين بن محمد الموتى سنة ۱۰۳۰ هـ و(منهم) بتارة
وجاوا وبحيرة ووادي ين علي وسويحه ورخية، ومنهم المنصب الآن
۱۳۰۷ هـ سالم بن حسن، هو وابنه بعد(۱).

(۱) سلالة عبدروس منتشرة في تارة وسويون وسويحه ورخية وجاوا.

والمعاصرون منهم للسيد المسن بن عبد الله بن علوى الهادي بترم هم، السادة علي
بن أحمد، كان عالماً كثير الأعمال الخيرية ساهمًا في تطهير مشاكل الناس وخدمة الكمبيوتر
وأبنائهم. وسأل بن عمر من تلاميذ السيد عبد الله الحداد، بهدف بن حسن الذي
أصلح بين متحاربين في حرب بين قبائل وحكام سبب اختلاف بين أهؤلاء في السلطنة
سنة ۱۳۱۰ هـ.

السيد العلامة حسن بن إسحاق بن علي بن عبد القادر بن أحمد، خريج رباط العلم
بترم على يد العلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري، له كتاب «النهر المورود في
مناقب فخر الوجود» انتفع به كثير من الطلعة والعمامة، وفي عينات اعزال رباط
العلم.

السيد العلامة الشاعر الأديب صالح بن علي بن صالح بن أحمد، له كتاب «تاريخ
حضرموت في جزئين وديوان، مطبوع، توفي بسبيون سنة ۱۳۸۷ هـ.

السيد صالح بن حسن الحداد (۱۳۱۲ - ۱۳۹۶ هـ) ولد في قرية باكرمان عارة
المحسن بوادي عصر، والده محسن كان صاحباً عابداً. وتلقى من صاحب زمانه، وسائر
الجواب عام ۱۹۲۱ م، وعمره ۲۱ سنة، وسكن قرية «تانيغول» بجاوة الشرقية،
ووصل بالطاعة في اندونيسيا وتلقى عنهم.

بني في تانيغول، من كتب يده مسرحاً، وفيه بدرس وبعض الناس، ثم بني
مسجداً آخر اسمه «رياض الصائمين» أرضه مهددة من الحاج عبد الرشيد.

كان منزله مفتوح الأبواب على الدوام للاضياف الذين لا يقطعون ليلة وبأناً
وأيام، ولا تخلو ساعة من ضيوف وزوار. كان متصفاً باللبن والتسيب والمسك في
الدعاة إلى الله، وإذا خطب أمام العامة بشر، وكان يكره التشديد والتخوف
والتهديد، ومحارك على شعور البتامي الذين يرقبهم في منزله.
وفي افتتاح المجد حضر المجمع الفقير من العلماء ورجال الحكومة والأهالي، وهو لا يفرق بين أحد من الناس، بين ذوي الرتب ويبين العامة، وبين الفني والفقيه في المعايير، متواضعاً للجميع، يجلس حيث يجلس غيره، لا يتفرع على أحد، يسعى في التوفيق بين المنازعين، وتزويج الشبان فكان قد المعالدات لزواجهم من جيبه، وقد يتوسط إلى ذوي اللب الأموات، ويستشير الناس في شؤون الخاصة بهم أو العامة. وهو من المثل في بناء المستشفى الإسلامي في سورابايا، لذلك اختير لوضع المجر الأساسي لهذا المستشفى ببه، وانتخب رئيس شرف وعضوياً في لجنة المستشفى، كما هو عضو في لجنة مسجد جامع مدينة جبر المهرية، وعلى بر الوالدين واداء الصلوات وما إلى ذلك.

كان ذا تأثير ونفوذ في تقوية العظام، حتى لقد تعلق به الوزير آدم مالك فناز بتعيينه بوزارة الخارجية ثم صار ثانياً لرئيس الجمهورية، بعد أن كان قبل ذلك وزيراً للتجارة المخلصة.

وكان كثيراً ما يتوسط لدى الحكومة لكنه يعتزم العدد الخالد من اليمن الجنوبي للدخول إلى إندونيسيا، مع أن الحكومة الإندونيسية لا تسمح ابن تعمال جوازاً من الجنوب العربي بالدخول، ولكن باعضاً، لا يرد له طلب، وهو في ذلك لا يفرق بين أحد.

٢٩٠
وأما الإمام الفاضل الحسين بن الشيخ أبي بكر (بن سالم) المتوفي بينيات سنة 441 هـ (1)
 فلا تسع بنات: علية وطلحة وسلس وفاء عائشة وشيعة وفاطمة الصغرى ومريم ورقيه.

وثلاثة عشر إبناً:
1 - سالم
2 - عبد الرحمن
3 - أبو بكر
4 - وصالح

لها ذريّة قليلة انقرضوا، بقي من آل أبي بكر:
 عمر بن عبد الله بن محمد

(1) العلم الشهير العالم التحرير، اشتغل بالمعلم، وحل محل راحله بعد وفاته، منزله مأوى الأضياء، ولملاذاً للأولاد، كان موصلاً للارحام، مكرماً للفقراء، قصد الطلاب والأكابر، عظى المجهود، يكره الجبايرة وأهل البدع، وكافح ضد التنباك ونادى بذلك في الأسواق، وله أعمال جليلة، منها اغاثته السلطان عبد الله بن عمر الكبيري حتى نجا.

توفي عام 444 هـ.

291
اما حسن بن الحسين فله ثلاثة بنين
1 - عبد الله، له ذربة انقرضوا بعينات
2 - وصالح، عقبه الجمور قبلي شام وبالهند (1)
3 - وأبو بكر، عقبه بالهند، وآل الحبيب بعينات
(وجاوا والحجاز)
ومنهم الآن (1307) علي بن عمر شريفا فاضلاً يجب
الخير واهلته.

(1) آل خور، لقبوا بذلك لسكنائهم بلدة خور القريبة من شام.

292
أما عمر بن الحسين فله خمسة بنين:

1- حسن، عقبه بوعش وجاوا (1).

وهم السيد الفلكي محمد بن صالح (3) توفي بالسواحل سنة 1305 هـ و(هم بجردان وسيون والقطن).

2- وأخذ عقبه بسناء والمخلا والغريب.

3- وعلي، عقبه بعين ساء والشحر (وجاوا).

4- وسالم، له عقب قليل بعين ساء.

5- وعبد الله عقبه بجاوا وعينات. ومنهم السيد غريب مختار بن سالم المتوافقة سنة 1305 هـ.

وهم ابنه عمران مختار وكيل الشيخ أبي بكر، وابنه الحسين.

وهم ابنه عمران مختار وكيل الشيخ أبي بكر، وابنه الحسين.

(1) منهم أحمد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن حسن بن عمر بن الحسين بن الشيخ أبي بكر وهو أول من نزل ببيت.

(2) السيد محمد بن صالح بن سالم بن عبد الله بن عمر، كان أول من أجرى المراكب بين جزائر الشرق والهجرة عابراً المحيط الهندي، وله شهرة في بحر البنزج. ولد بسيون عام 1305 هـ.
أوأما هادٍ بن الحسن فله إبنان:
1 - محمد، له ثلاثة بنين انفروضوا
2 - علي، له إبنان:
1 - هادي، جد آل الهادي، بن سالم بن سنة
2 - بعينات (وغيرها)
ومنهم السيد الكريم الفاضل صالح بن عبد الله المتوفى سنة
136 هـ.
وأبنا أخيه الآن (1307 هـ) عبد الله بن هادي شريفاً عفيفاً
ناسكاً، وجاولاً، والهند.
3 - وعبد الله (ابن علي بن حسن) الهدار، عقبة بعينات
ومنهم ابنه السيد أحمد الهدار، و(منهم) بالبيضاء ودثينة وجاولا
والهند والشحر والقطن وتارة.
وأما شيخان بن الحسن فله ثلاثة بنين: (توفي عام 1019 هـ).
1 - مهدي، له ذرية قليلة انفروضوا
2 - عبد الله، ذريته بالسواحل (وزغبار)
ومنهم السيد الفاضل المنصف أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر
خرج الى حضرموت سنة 1306 هـ، ومكث يطلب العلم والأدب
وهو أديب فاضل له المام بالخير وأهله.

= 1250 هـ وتوفي عام 1305 هـ، بالسواحل، جاء ذكره في كتاب الشامل في تاريخ
حضرموت، ص.42 للسيد علي بن طاهر المداد.
(1) جاء في حاضر العلم الإسلامي 180/3، طبع عام 1353 هـ: لأنه في عام 1299 هـ،
كان السلطان باتيح مخلوق من آل الشيخ أبو بكر بن سالم، وأن فرانا أخرجته من
ملكته، فسار إلى ميروث ثم إلى مدغشقر ثم إلى زغبار، ومنها إلى المكلا، وخرج إلى
سبيون، ومكث مدة يطلب العلم عند العلماء المحبب على المحيش، ثم إن فرانا.
3 - وسام، عقبة بعينات والبيضاء وأها عیدروس بن الحسین فله ثلاثة بني:
1 - زين، له ذرية قليلة انقرضا
2 - علي، عقبة بالشحر
3 - وأبو بكر، عقبه بسحنة
ومنهم الآن (707 هـ) عبد الله بن أبي بكر شريفًا فاضلًا
عابداً ( منهم ) بالهند وجاوًا...

= احتاجت إليه فارست مركباً حربياً للكلما ليرفع فيه، وأعادته إلى انفيزجه ملكاً عليها كما كان«
والذين تولوا سلطنة هنزوان أخيراً عام 1392 م عمر ثم ابنه محمد الذي نشرت صورته في مجله الهازل (12) وهو من ذرية الحبيب محمد بن سالم، إذ ذكر ان له عقباً بنيته في السواحل، وهناك قراءين أخران من كلام السيد علي بن سالم القدري المنشور في مجله الهازل 12 تؤيد ذلك.

وفاة الحبيب سالم عام 887 هـ (1776 م) في ذلك التاريخ بتاريخ ولاية السيد عمر نحو 220 سنة (اظفر أيضا مجله الرابطة الجبل الأول ص 238 - 335 و 393 - 1403).

ومن ذرية شيخان: أبو بكر، بني، لقب بذلك لأنه ولد في بنيه التي كانت ممورة بالطاف بالساحل الجنوبي لأفريقيا الشرقية، وهو أبو بكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبواب، وهو أول من هاجر من حصرموت (حاضر العالم الإسلامي 1878/3 132).

وجاء فيه أيضا قوله: «من أولاد شيخان بن حسين، بن الشيخ أبي بكر بن سالم عدد بلامو و롭جار، ولا ينسون الله وبكر بنه».
من الموجودين منهم الآن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أحمد بن بكر بن عبد الله بن شيخان بن الحسين. يجتمع مع أبي بكره في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبواب بن عبد الله بن شيخان بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم.»
وأما حزة بن الحسين (توفي عام 110 هـ) فله ابنان:

1 - عيدروس (توفي عام 170 هـ) له ذريت قليلة انقرضوا.

2 - وطلمب، عقبه بعينات والهند ومتشدو وجاوا

وأما شيخ بن الحسين فله عقب بيمه ودوعن بالجبيل (توفي عام 311 هـ)

وأما محمد بن الحسين فله ابنان:

1 - عمر انقرض عن ابن انقرض

 آل أجد

2 - علي، عقبه آل أجد بعينات

والآخرين جندان بعينات والهند (وجاوا) أبن جندان


Volk School

ولد في مدينة سورابايا ولقى دروسه في المدرسة الابتدائية الحكومية والثانوية، ثم المعهد Technical. وتلقى العلوم عن الكثير من العلماء، منهم الحبيب عبد الله بن بوبكر، والجدي عبد محمد بن أحمد الهضار في بندوسة، والكياي الحاج خليل بن عبد المطلب في بنكالان جزيرة موريا وآخرين.
قام بالدعوة في أعقاب جاوا الشرقية، وفي عام 1930م، دعي إلى جاكرتا فاستقبل استقبالاً رائعاً والنداء الناس حوله، وفي عام 1940م انتقل إلى جاكرتا، وصار يتنقل في عدد من المواقع للوعظ في أيام مفيدة علامة على التدريس في المنزل.

كان خطياً في المناحل العامة سماً في خطبه، قوي الحافظة، سريع الجواب، وإذا سرد حديثاً نبأ ذكر السيد ممنعاً، وإذا ذكر حادثة تاريخية أتى بها مفصلاً وإذا ذكر شخصاً في التاريخ ذكر سلسلة نسب كل ذلك من حفظه.

في عام 1935 - 1936م طاف جزائر إندونيسيا بدعوات من أهاليها، فكانت استقبالات الشعب واعيان البلاد وامرائها عظيمة جداً ولا استقبالات الملك، حتى كان أفراد الشرطة يتولون تنظيم الجماهير الماشدة بكل صعوبة.

وأقام السيد مسلم جعل فلمن ولليه من العلماء والطلبة في منزله الذي سماه قصر الوافدين، لتوجيه الدعوة والتعليم إلى كيفية الدعوة واستقبلهم وتفريدهم بالعلومات التي لا بد أن تحفظه صدورهم، وكان يحضر هذا الدروس للاستفادة عدد من العلماء المشهورين بالبلدان.

في منزله مكتبة ضخمة جداً مرتية في خزانات بأحسن ترتيب، أوقفها على الراغبين في المطالعة بما فيها المكتبة الفنية.

وهو مع ذلك يجلي العامة والخاصة، والسيووق والذين، وقد يكونون لناشتوه فيقبل مناقشاتهم ويرضوه. وكان في خطبه لا يجامل أحداً، ولا يهتف لرؤوس أو حكام أو حكومة.

وفي عهد الاحتلال العسكري الياباني الذي نبغ الناس على الركوع تجاه الشمس كل صباح عارض السيد سلام ذلك، فكان يخطب في كل مكان مختاراً الجماهير من الركوع لله، ففي عام 1943م الذي قضى عليه، وحكم في الاعتقال أحد عشر شهراً لكي خلاه التعذيب والتجويع، غير أنه خلال ذلك لب جيد عن مبديه، فكان يقاوم بلبلاء.

قال لسيد سلام: ان المدعو عبد الحميد أونو - وهو ياباني يدعو الإسلام - عمل في إدارة الاستخبارات العسكرية اليابانية كان يرهب ضريباً ولكي ويستهئي بالإسلام، فكان السيد سالم يجيبه بما لديه من استطاعة، وسجى في زنزانة منفردة لا وقعت فيها، وقد خرج الجناة أحياناً إلى الساحة ليركزوا للشمس، ولكن السيد سالم كان يصارعهم.
أن الحزن لم تكن إلينا.

وعاد الهولنديون إلى إندونيسيا، فكان السيد سالم يخطب الجاهزية بمجرد أن نجح في إصلاح منزلي وريطه في تجربته ليبدأ العيش في رحمة.

وفي عهد الرئيس سوكارنو كان يدعو الأحزاب الإسلامية إلى العمل لصلاحية الإسلام واشادة حكومة الإسلامية، وفي عام 1955 م اعتقل في مدينة جوكرجا 18 شهراً بتهمة العمل ضد الثورة ضد ما يسمى بالدالاسكيم، أي التعاون بين القومية والإسلام والشيوعية، وكان السيد سالم يهاجم الشيوعية ويقول أن سوكارنو لن ينجح لأنه يدعو إلى جمع التنافسات، وعندما كان في جامي بومترنا الجنوبية أجبر على مغادرة المنطقة بين فاسم باليابان ثم جاكرتا.

وكان مأمور الطلاء الذي عقد في باليابان قد قرر تحمي هذه التعاون في الوزارة، فدعي السيد سالم إلى المجال الاستشاري الأول له، رأى أنه في قرار مأمور باليينابن فجمع في 10 نوفمبر 1957 م في جاكرتا نحو 15 شخصاً للبحث في الموضوع في منزله. هناك كان السيد جريحاً في إبداء رأيه لا يباب شيئاً، وكان لا يفرق بين أحد من الناس جمع مع الشيوخ والشبان وأفراد الشعب والزعماء وغيرهم، غير أنه بصراحته قد يحدث له ما لا يُكره.

له مؤلفات كتبت بخط يده ومن حلسه غالباً. وفي 27 يونيو 1939 م، توفي بعد أن مكث في المستشفى عدة أشهر، وأعلنت الادعاءات الشمبية نبأ وفاته، وخرجت الجاهزية وتدريب نحو 150 ألف نساء لتشيع الجنازة، وغصت الشوارع وتوقفت المواصلات في طريق إلى أربعة كيلومترات، وشارك في التشيع الطلاء ورجال الحكومة. وقد خلف السيد له ذريته في جاكرتا.
وانا أحد (المتوفي عام 1061 هـ) بن الحسين فله عشرة بنيين:
1- عقيل (انقرضا
2- وعثمان
3- عبد الله، له ذرية قليلة انقرضا
4- عبد الرحمن، عقبه بشعب النور من أئمة الشعر، وبشيرة
(والسواحل)
5- محمد، عقب بعينات وجاوا
6- صالح (1067 هـ) عقبه بالسواحل بنزوان وبته والبيضاء
وبلغة ويفاف والهند
7- شيخ، عقب قليل يافع
8- أبو بكير، عقب بعينات (توفي عام 1153 هـ)
9- عمر، ذريته بعينات وجاوا والهند والسواحل وظفار

(1) ولد السيد أحمد بن حسين في عينات ونشأ تحت رعاية والده وعمه الحسن، ولا توفي
والده اتفق اهل بلده على تقديمه فقام مقام والده من أكرام الوافدين والصلى
للمنتحرين الفقراء والغرباء مناصبين، توفي ودفن بفقرة عينات الجديدة.

201
وشكر (توفي عام 1102 هـ)

1. والناصر من أولاد أحمد بن حسن: سالم الهاجر المتوفى بالفيض.
   سنة 1087 هـ.

فله أربعة ذكور غير المقرضين
1 - حسن، له عقب بظفار
2 - محمد عقب بالنفع، وبالواحل بته. وآل الديب
   (البي بعينات)
3 - وحسن ذريته بظفار والفيض والهند
4 - وعلى جد الإمام علي بن أحمد تلمسة القطب الحداد المتوفى في
   سنة 1142 هـ عقبه بعينات وهم ولاة الأمر بها.

وهم الإمام الكرم الحبيب إبنه أحمد المتوفى في السجود في صلاة
الظهر سنة 1177 هـ.
وهم حفيد حنيده علي بن سالم بن علي بن شيخ العالم ذو الفخر
والخمسم المتوفى سنة 1295 هـ.

(1) من ذريته السيد علي (قدري) بن أبي بكر (يعرف بـ حيدر إباد) بن عبد الله بن صالح
بن علي (عينات) بن عبد الروؤ (يشام 1181 هـ) بن عبد الله (في الفيض) بن عثمان.

السيد علوي الفلكي (حبيب علوي) الذي ترم كتب الرحلة المكونية في علوم الفلك، ثم هاجر هو وأسرته إلى مكة المكرمة،
وحضر مئين من المكانيات الفلكية التي عقدت في عدد من البلدان منتدباً عن رابطة
العالم الإسلامي.
والده الشهيرة فاطمة (شندلي بيم) بنت السيد أبى بكر بن عبد الله بن صالح.

(2) السيد علي بن سالم بن علي بن شيخ بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن سالم بن أحمد
بن المحسن (1244 - 1296 هـ) ولد بعينات في أواخر ذي الحجة، وطلب العلم في
ورغم ودمن وغيرها عن النادة محمد بن حسين بن عبد الله الحشي في قم، والشيخ رضوان بن أحمد بارضوان بافضل في عينات، وعبد الله بن علي بن شهاب الدين، وعبد الله بن حسين بن نجدي، وعبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن طاهر، وعبد الله بن عمر بن بخيتي، وابن بكر بن عبد الله بن طالب العطاس في حريضة. وسبق أن رحل إلى جبل يافع عام 1263 هـ، للتجارة وحج عام 1279 هـ وتوفي بعينات.

وسافر والده إليه ولد وجاز وبخيتي في سوربايا. وفي الشجرة الكبرى 437/7، فإن وفاته كانت عام 1296 هـ، وفي نسخة سوربايا ص 476، أنها كانت في عام 1295 هـ. السيد عبد الله بن عيدروس خريج رياض العلم بترم، ومدير مدرسة النجاح الإسلامية في جيبوتي، له مؤلفات منها دورة المين في الرحلة إلى الحرميين الشريفين، طبع مครع عام 1350 هـ/1930 م، وابن السيد أحمد بن عبد الله خريج كلية الشرعية والقانون مجالس الأزهر بالقاهرة.

السيد عيسى بن علي بن عبد الله بن عيدروس صاحب شرحلة، كان عالماً فلكياً، له تأليف منها تامين يتعلق بالشمسية والشمسية الكبيرة ودخول أوقات الصلاة، طبع جيد اباد 1312 هـ، وكتاب "الفقه الثاني" باللغة العربية، ومثله بالعربية، ومنظومة في الهناب.
آل علوي بن الفقيه المتقدم
آل مولى الدويلة

السيد محمد مولى الدويلة تقدم ذكره، وعقبه
1 - عبد الرحمن السقاف
2 - علي
3 - علوي
4 - عبد الله

أما السيد الراحل عبد الله بن الشيخ محمد مولى الدويلة، المتوفي سنة 818 هـ فله سبعة بنين لهم ذرية آل باذقن، وآل الأجعش، وآل العلم، وكلهم انقرضا من الذكور بعد الألف.

وأما الشيخ الإمام علوي بن محمد مولى الدويلة المتوفي سنة 798 هـ بترم شاهده بخط السقاف أخيه فله خمسة بنين:

(1) ولد علوي بترم في عهد راضع بن دوين، فكان هذا السيد يجاب الطالبين. توفي عام 778 هـ.

305
1 - علوي انفرضاً
2 - واحد
3 - عبد الله
4 - محمد حذيلات (توفي عام 827 هـ)
5 - علي العناني

أما الإمام عبد الله بن علوي فله ثلاثة بنين:
1 - سام، انقرض
2 - علوي الأعين
3 - عدي الرحمن مولى خيلة

أما علوي الأعين فعقبه آل مقبل بدروع بالدوحة وعمرته آل مقبل ومنهم الإمام عبد الله بن أبي بكر مقبل المتوفي عام 1195 هـ (منهم) بالشعر وظفار (3).

(1) أحمد بن علوي بن محمد مولى الدولة المتوفى في ربيع الثاني 959 هـ بتربة، اخذ عن عائلتها. كان وصاً للزمن صادعاً بالحق حتى قد حكم على السلطان نفسه في فضان.

(2) عبد الله بن علوي، كان أحد الضياء العشرة على التنبيه في الاتفاق الأول للملوبيين.

(3) من بنيه: محمد بن عبد الله ولد بتربم وصحب أباه وعمه عبد الرحمن العناني، وتلقى منها وعن غيرها، وفي المهرمين اخذ عن عائلاتها، ورحل إلى طفاح المحبوني، وعداء الله وطنه لنفع الصاد. وكان منزله فأوى القاصدين، وله صلة بالسيد عبد الله بن أبي بكر العبدرس، توفي بتربم.

وحين بن علي بن عبد الله، وحسن بن علي بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، توفي بتربم.

(4) منهم عبد الرحمن بن عبد الله بن علوي بن عبد الله بن علوي بن محمد مولي الدولة، ولد بتربم وتوفي بها.

وآل مقبل - كأ هو ذكر أعلى - ينسبون إلى السيد علوي الأعين بن عبد الله بن علوي، ويمنشرون في حضور وظفار والحجاز وغيرها.
وأما عبد الرحمن 1 مولى خيلة العالم اللبيب كثير الذكاء المتوفى بترم سنة 914 هـ فعقبه آل مولى خيلة بالنفجير بسيون ومنهم الشريف الفاضل محمد بن علوي بن محمد المتوفى هناك سنة 1165 هـ آل مول خيلة (منهم) بعرض آل خيلة ببور ويجاو والهند وأل بين سهل ترم ومنهم السيد حسين بن عمر شريفاً فاضلاً ذا عبادة وجود واجهاد، توفي بسيلة آل طاهر سنة 1303 هـ

---

1 أشتهر بلقب «مولى خيلة»، ولد بترم وأخذ عن علائهما، وعن نبم الحديث، كان تقياً صالحاً، رحل إلى الحرمين، وجاور بركة الكرمة سنين مرتين، وفي المره الثالثة سنين، فتلقى عن علائهما، وعاد إلى ترم وتخرج به علائهما.
(منهم) بالهند وجاوا وسيحوت ومكة والروم
ومنهم الآن (1307 هـ) السيد فضل بن علوى بن سهل شريفًا
فاضلاً وكان والده من كبار الصالحين توفي بلايبر سنة 1263 هـ (1)

(1) منهم عبد الله بن سالم بن سهل بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوى بن محمد مول
الدولة توفي عام 1288 هـ (المشرع) وفي الثورة الكبرى عبد الله بن سالم بن محمد بن
سهل بن عبد الرحمن توفي ترم عام 1271 هـ (76/9) سلاته في ترم وسيون وفجار.
ومنهم السيد علوى بن محمد بن سهل بن محمد بن أحمد بن سليمان بن عمر بن محمد بن
سهل بن عبد الرحمن ولد ترم سنة 1267 هـ نشأ بها ورحل إلى «منقر» بالهند وعمره
17 سنة بدؤوا خالص بن علوى بن شيخ بن حسن بن علوى بن محمد المجبري
واخيه شيخ، فرحوا من ترم إلى «كريكيت» فنزل علوى أولاً سنة 1183 هـ، أو
1181 هـ بدار خالص وتزوج بنت خالص بنجف، وتوفي سنة 1233 هـ، وله
بنت فاطمة تزوجها السيد علوى بن أحمد المجبري العالم الفاضل الصالح المرموق.
والسيد فضل المذكور أعلان في الأصل بن علوى بن محمد بن سهل امير ظفار، ولد
في ملأيس بالهند، وقيل في حضرموت، نشأ تحت رعاية والده وتلقى عن علماء. تولى امارة
ظفار في شعبان 1292 هـ بدؤوا من أهلها وتأييد الدولة العثمانية في استنبول، ثم
انفصل عنها بعساه خفية سنة 1296 هـ واقام في استنبول وكان له مقام علمي في
عبد السلطان عبد الحميد، وتوفي عام 1318 هـ، ودزريته الآن في مدينة اللاذقيّة
بسور.

ذكره الأمير شعيب ارسلان في تعلقته في «حاضر العالم الإسلامي» فذكر ان ابا
الهدي الصابي وله حالات عند مولاه (أي السلطان عبد الحميد) وقد أطع الامير
شعيب على شرعة من جانب الصابي تناول فيها ثلاثة من إخوته، السيد فضل
العلي امير ظفار والشيخ ظافر الدين الطرابلسي شيخ الطريقة الداراية والسيد جمال
الدين الامتيكي، وان ثلاثة كانوا من المرترين الى السلطان، ولكنهم نصب وافر
من الشرف والوقعة في هذه النشرة (2 - 1394).

وفي كتاب «في سبيل 앵كر» للاستاذ محمد عبد العاطر (مصادر 122 - 132)
ان خام عند كنت الحكمة رسالة جاء فيها: «وكان هذا سوف يوضع للمعلومة
التي يقدمها القميسي للسيد فضل بن علوى في محاولة الاستيلاء على ظفار أو محاولة

308
وضع نفسه تحت السيادة التركية» و«كان السيد فضل بن علوي وكيلًا للدولة العثمانية ويدعو إلى بسط نفوذه على حضب الجزيرة العربية وعُمان، وكان هذا الرجل وساطاً لدى «الباب العالي» اسفرت عن معونات عسكرية تركية للسلطان غالب بن خسن الكحلاوي، كما كانت له صلة بال عدم غرور عوض، وكان يَزَّن للتحقيق بسط نفوذه على اقليم ظفار تحت رعاية تركيا (ص. 143).

» دان وزارة الخارجية البريطانية تلقت رسالة من وزارة الخارجية التركية تطلب فيها السباح للسيد فضل بن علوي بالذهاب إلى المكلا بوصفه والياً عليها، لأن النقيب عمر بن صالح الكحلاوي أحد رعايا الدولة التركية طلب حماية دولته التركية، وان لإمارة الكحلاوي سوف تضم إلى اقليم ظفار الذي يحكمه السيد فضل المذكور باسم «الباب العالي» (ص. 141).

ويقول: أنه في 16 اكتوبر 1881 هـ اقترح حامد عبد على حكومته ارسال سفينة حرية للتحرك في ميناء المكلا لتحول دون وصول أي مدد تركي للنقيب، خاصة وأن الحكومة التركية بناءً على طلب النقيب - قد وضع المكلا تحت اشراف السيد فضل، والنقيب ينفي أنه طلب حماية تركيا، ولكن زعم إماراتي مكلاً.

وقال: »وتذكر الروايات المحلية أنه ولمية امارة ظفار بطلب من أهلها الذين ياويون اميراً عليهم، ثم وقع تحت النفوذ التركي، فانعم عليه السلطان عبد الحميد بوسام رفيع، وكان يتردد على الاستعانة وماه بها عام 1318 هـ.«

وقد لاحظت أن بعض السجلات البريطانية الرسمية تكتب اسمه عرفاً، فضل Molplawi واحياناً تكتب موبلاوي Molpalawi ملبلاوي.
وأما علي العنازي بن علوي مولى الدويلة فله ثلاثة بنين:

1 - محمد، له عقب قلة انقرض.
2 - وحسين، عقبه آل حسین مأجور بسحیوت آل حسین ماجار آل يحي.
3 - وحسن، جد آل يحي بسيلة آل الشيخ.

ومنهم الإمام العلامة عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن

(1) السيد العلامة عبد الله بن عمر (1209 - 1300 ه), بالسيلة، كان شجاعًا ورعاً،

شدأءًا على الظالمين رؤفاً بالمؤمنين، لقي أكثر علامة عصره بالين والمجاز وحضرموت,

وانتشه به الناس، ودخل الهند وجاجا، وله فيها حوارث وقصص. وفي مكة المكرمة,

عام 1340 ه, اخذ عن عدد من عائلتها وأخذوا عنه.

سعى في أصلاح حضرموت، وكان من وؤاصي العمل لاقامة دولة آل عبد الله

الكبرى ببلغ كبير من المال، وكان يدير السياسة للغالب بن عيسى مؤسس السلطنة,

وبالاشتراك مع السيد محسن بن علوي السناف وغيره.

بذل ماله وجده ودعوته للإصلاح، كما جمع كتبًا كثيرة مخطوطة، اكملها ابنه عقيل

فصائر مكتبة عظيمة بالسيلة. ترجمه في دعوى اليواقيت الجوهرية، وفي دليل

الوطن، للسيد محمد زابر الحسيني.
طه بن محمد بن الشيخ بن أحمد بن بخي بن حسن المتوفى بها سنة 1265 هـ.
وابنه الإمام العالم الفاضل عمر المتوفى سنة 1277 هـ.
لم ذرية مباركة هناك، وبغرف آل زيدان ورخيه وقوزرات ودي.
وبيكهم
ومنهم السيد الفاضل العلامة عقيل بن عمر المتوفى سنة 1200 هـ.
وحفيده السيد النبي الصاعد بالحق بلسانه وقلمه عثمان بن عبد الله.
ومنهم) مجاو بكلاسو وسورابايا وفكاليونق وجاكرتا وفاليمنانغ
وغيرها، وبالهند.
(1) في الشجرة الكبرى 4458/4 أن وفاته كانت عام 1242 هـ.
(2) ولد عام 1248 هـ وتوفي بجاكرتا عام 1332 هـ. وله ذريه.
(3) ومنهم السيد ابوبكر بن عمر بن بخي المتوفى سورابايا عام 1331 هـ. وابنه الأديب.
النيل علي بن ابي بكر، توفي في مدينة صولو مجاو الوسطى. وله ذريه ومنهم السيد
أحمد بن عمر بن بخي بنغافورا توفي بمجرموت.
(4) وابناء محمد العلامة النعوي، وعبد الله العالم خريج الازهر الشاعر الأديب وسيامي.
ذكرها ومنهم العلامة محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر (1279 هـ).
ولد بالسيلة وتوفي بالسين وسألي ذكره.
312
آل يحيى

اسرة متنوعة في مختلف الاقطاع في قواعد ودمنى وحيدر باي دجن وكير، أياد،
وفي اندونيسيا في بوقيس أرجو أسلف لوزان وفلاوراندموس وسياج وسياج، ومالابنزا وافغريب،
والمجاز وحضروم، ومن هذه الأسرة آل عقيل في المجاز سلالة السيد عمر بن عقيل.

وقد ذاب الكثير منهم في المجتمع الذي عاشوا فيه، وبلغ عدد من أحفاد منهم في
جاوا وصومبا الجنوبية وبعض الجزر الشرقية 85 نسمة. هذا ما علم منهم في عام
1358 هـ.

السيد الجليل اسحاقي عقيل بن عمر، كان شيخ السادة العبّاد بنك المكرمة، له
ذكر في حوادث المجاز وحضروم في عهد الشريف محمد بن عون أمير مكة المكرمة،
كان من أُناضل العلماء والأعيان تلقى العلم عن علائه، وتألق على علمه وجاهته كان
شاعراً، وكان ولاء الأئمة ينصرون به ويستثرون في أمورهم يعترض توصيات خاصة
تصلهم من كبار رجال السلطنة في تركيا، ثم هو صديق للشريف محمد بن عون، فكان
يعتبر في دار السلطنة بالوصية على شيخ السادة وضرورة استنارة وكان السيد
اسحاقي في وفاة الذي استشهده الشريف محمد بن عون إلى ضعفه حوالى عام 1165 هـ

ولما توفي الشريف عبد المطلب بذلك اشتدت عداوته لشيخ السادة، وعزله من منصبه
ثم ما لبث أن أمر بالقبض عليه في خصائصه بالبروج وإرساله إلى الطائف فلما علم الوالي
التركي كان بأيام ندب بعض الخيلات لإدركه في طريق الطائف فلم يستطيعوا.

وقد عزر شيخ السادة على أثر وصوله ثم سجن في القلعة بالمنشأة يومين ثم توفى
فانتس عبد المطلب بوفاته، نعزز ذلك من مكانته (تاريخ مكة لأحمد السباعي
1161/2 عن خصائص الكلام للدحلان 317).

(1) ففي كتاب خصائص الكلام ص 317 ما ملخصه: أنه نجت عدوانه في الشريف عبد المطلب، وبي
كامل بائعاً، فلما تولى الشريف عبد المطلب نزل السيد اسحاقي إلى جدة واستقبله ومدحه بعصيدة
وسامه، ونام الشريف عبد المطلب ما يراه من صداقة مع الوالي، فإن أنها بائعا كان مرناً،
للسيد اسحاقي يذكره في كثير من مرات الأمور، ثم بارع بعث بائعاً، وکامل بائعا كذلك،
وكان واشتهي بها، وتم مكلاه فيها إلى ضعفه من شيخ الإسلام بالوصية على السيد اسحاقي، وكان اشتراخ
تلك المكلاه في الصدارة ومن شيخ الإسلام، وسماة الشريف عبد المطلب، وابن الشريف عبد الله،
فنا رأى الشريف عبد المطلب اطلع السيد اسحاقي بالوالة، صار يطور له الكراهية، وعزله من:
ما جاء في خاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام مفرقًا أن السيد اسحاق
وتوفيق بننا وغيرها عام 1325 كانوا مع القوات التي يرأسها الشريف محمد بن عون معاً.
يرجى الدولة العثمانية إلى صنعاء.
لما وقع الخلاف بين الشريف عبد الله وبن كامل باشا أتهم عبد المعطي السيد
امشاح بأنه ييلي المداواة بينه وبين الوالة.
كان اسحاق متماثلًا للظام، وهو الذي سمع في سباق أمارا مكة من ذوي غالب
وجعلها في ذوي زيد نحن عليه الشريف.

السيد أحمد بن أبي بكر بن عقيل، ولد بكة الكركر، كان عالماً محققًا أخذ عن
عليائها حتى نبغ وتأوي التدريس، وكان عابداً صالحاً وفعلاً عام 1240 هـ وقد بلغ من
العمر 80 سنة، له إبان عمر وحنين.

السيد عمر بن أحمد بن عقيل في القرن الماضي عشر، كان منشего الشيخ إبراهيم
بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله مرهزمي.

السيد عمر بن عقيل المكي الولد، أخذ العلم عن والده وعن علماء مكة الكركر،
وندلد التدريس بالمسجد الحرام، وكان مقرباً لدى الشريف عبد المعطي أمير مكة، له تأليف
يتعلق بجميع القرآن.

منصبه سنة تسع وستين، وأقام في مشيدة الف Интерه أبا الامام عبد الله بن عقيل، وبعد عزله زاد
 официальн ليلا وراك من بين امارة الرملة تحت موسى، وزيد على ذلك أن
الناس الذين صعبهم بالطريق يقولون بينهم، فلما كان في امارة وعين الشريف عبد المعطي بالطائف.
وكان باشا عبد أرسل الشريف عبد المعطي من الطائر صرحاً من صور بهيشم على السيد
احصاء والطائف من الطائر، فجاء غنية من طريق المتنى والسيد اسحاق بداره المؤقتة
والمحبة قادمًا لباشا النجوم، وانتقل بالطائف، فلما جاء الفجر إلى مكة للثواب كامل باشا
أركوك النصر ليدركم، فلم يدرككم، فلما رصل السيد اسحاق إلى الطائر أركوك
هنا أصبر فيت، وكان السيد اسحاق طبلاً ذا هيئة مهيبة، وكان ذلك نزاريًا وطافوا به في
الطائف، وسواه وعمر بكاء والسيد مهيجون به، ثم جلوس في قلعة النا כאן دار الشريف عبد
الطلب الكبير، ثم بعد ليالي أخرى منها مدة، فصار بذلك نهاية على الشريف عبد المعطي، فمن
قاله أنه مات新中国، وقالوا إنهم عبروا خصيتهم حتى مات.

314
السيد علوي بن صالح بن عقيل، ولد بكرة عام 1263 هـ كان سيداً جليلًا عالماً صاحباً. تلقى عن علماء مكة المكرمة.

السيد عقيل بن عمر الذي اتفرع به الشيخ إبراهيم بن محمد بن سعيد بن مبارك.

الفنّة توفي عام 1300 هـ (ذكره عمر عبد الحبار في كتابهسير وتراث).

السيد صالح بن علوي بن عقيل (1302 - 1359 هـ) تولى الادريس في الحرم، وتولى نقابة السادة العلويين، وتربيته إخوناه وإدارة شؤونهم بعد وفاة والده، وهم زينب والهادي.

السيد عثمان بن عبد الله بن عمر آل يحيى ببلدة الغرف (1488 - 1332 هـ) له دور عظيم في الشؤون الإسلامية في جاوآ الغربي، وخصوصاً في جاكرتا، ولدته بنت الشيخ عبد الرحمن بن أحمد المصري، تلقى علمه في مكة المكرمة، وزار حضرموت ومصر وتوتون والقدس والقسطنطينية، ركز اهلاه في التأليف والتناوي، بلغ عدد مؤلفاته إلى أكثر من ثمانية وثلاثين ملايين الدارجة وهي منشورة، وكان يطبعها بطبيعته المجرية، له مكانة معتبّرة عند الجمع ولدى حكومة هولندا.

من شيوخه في جاكرتا الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الذي جاء إلى أندونيسيا للتجارة، وهو مؤلف كتاب "سفيّنة النجاة".

ولا بلغ وفاته كامل البشّار وهو جبّ جدّ عضياً شديداً وأرسله رمزى أفندي مدير الحرمين في دار السلطنة ليلبّغ هذا الحفر.

ولا كان شهير بالله من سنة اثنين وسبعين وصل إلى جبّ جدّ عضياً شديداً وأرسله رمزى أفندي مدير الحرمين في دار السلطنة ليلبّغ هذا الحفر.

وفي كتاب "مذكرات التأريخ المنشورة" 176.

بعد أن ذكر المؤلف المعاي التي بينها العلم لأصلاح حضرموت واتصالاً بالدولة العثمانية التي لها مكانة، قال: "وكان من نتائج تلك المنتسلات إرسال تعزيز سنة 1364 هـ من ناحية شمر الحديدة "هتجوز بضع مئات بقيادة اسحاق بن عقيل بن يحيى العلوين لفك الحصار الذي ضربه إمارت الكاكي والأتراك في البحر، على الناحية من البحر الذي يحتوي سلطنة عودوها السلطنة الكبرى، وللمعهودة هذه السلطنة العثمانية على أصلها ما يكون أصلاً يكون، وبما فإنها بيدان ما بيدان.

315
أما عبد الرحمن بن أحمد المصري فقد تعاطى التجارة في سومطرة ثم في جاوة، وسكن في حي فتامبوران، وبنى مسجداً ما زال موجوداً، وركز جهده للعلم والتدريس، له مقام لدى والي الهمودي بروكس، ولعله كان الواسع ليعرف حكومة هولندا بالسيد عثمان، توفي عبد الرحمن عام 1847 هـ ودفن بقرب مسجده.

كان بين السيد عثمان وبين السيد محمد بن عقيل بن عبد الله آل يحيى خلاف في بعض المفاهيم العلمية التاريخية، فتلقى السيد عثمان من السيد محمد انتقادات لاذعة في كتابه «نوبة الإيام»، بل تصدى له في الصحف العربية.

من أبنائه السيد العالم الأديب الشاعر عقيل بن عثمان بن عبد الله بن عقيل، ولد بالسيدة عام 1290 هـ كان لطيف الأخلاق متواضعاً، تجلب لطافته أيضاً في شعره، تلقى عن أبيه محمد بن عثمان وعن السيد عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى، ثم التحق برابط العلم برغم مدة طويلة، ورحل إلى جاوة بدعوة والده عام 1311 هـ.

كان كثير المطالعة في الكتب والصحف، له مقالات وأشعار نشرتها الصحف العربية في سنغافورة ومصر ولبنان والمغرب وغيرها، استناداً جيدة تبدو فيها إلى النهوض والأخير باست바يل التقدم الحديث، له قدرة خارقة على البديهية على التواريخ عبر البحوث، فقد ألقي قصيدة إرتجالية في مدرسة النهضة العلمية بسبيرونا لما زارها، وهي في:

انتقداً كذلك، ولكن لم يصحبها التوفيق لأساس طبيعية وموضوعية. وراجا بالحاول، ذا بعري السيد اسحاق بالذات كانت للعمل لترفته بحضرموت، كأ عين التربة محمد بن ضياء، بعلم الشيء، للجيش المتوجه للاحصاء اليمن، وقد فوز منه جيش حضرموت، وكان توجهه من المعرض نحوها والجبل حسب باشا الإيام.

وبعد المداولات مع أعيان حضرموت اتجهت الغزرة إلى بعض السواحل القريبة من برومو، ثم البحر شاندنا من الوجوه كثيرة... وأخيري الحروف السيد محمد بن علي بن عقيل معاً، على علم والأمة الذي هو السيد اسحاق بأن الحملة التي رواها السيد اسحاق نجحت في سفر شراعية وسما مدفأ فنزل أولها في شعر ثم التراث القبلي ثم توجه نحو النهر، فأخرج أمام اليمن على هذه الحملة على جنوب الجزيرة التي تعتبر جزءاً من اليمن، لذلك صدر الأمر إلى السيد اسحاق بالنسخة والعودة.
45. في بيت من تأريخ، مثل ذلك قصيدته في رياض العلم بترم، وفي مبنى
السيد عمر بن شيخ الكاف بترم كل شطر من القصيدة تأريخ. توفي بالمدينة عام
1344 هـ.
من شعره قصيدة مطالمة:

أينكم منصبت للنصيح واعي
إلى أن قال:
ترقص وانتهى في الارتجاع
ذلكم في فين فوقع في ارتجاع
وأخرى له مطالمة:
ولأن وادأب في تجسمه جدًا
يروج في سوقه المحاكمة الضدا
فهي السموم وذاريات الناس
صار الصفصاف
علم العلم على سياط الكاف
وذكره المؤرخ أحمد السبيعي تحت عنوان «الناحية العلمية» 1772 بأن كان في عهد أمير مكة
الشريف عبد الله بن عبد بن عون نقيباً للسادة العلميين ومن صدور أعيان مكة المكرمة.

* (نقل المؤلف هذا من مصدر نظري هو د. نور الدين الشتري)

ومن ذكرهم من بيوت العلم مكة في قوله: "أشهرت بيوت علمية من أبرزها آل الفاكيري وقد نبغ
منهم الشيخ عبد الناصر، والشيخ عبد الله بن أحمد، وأبو السعودات محمد بن أحمد، آل السفاف ومنهم
أبو بكر بن محمد، وأحمد الهادي، وعلي بن محمد علي، وعمر بن علي، وعبد الملك، وآل بن حجر ومنهم
رضي الله، وأحمد، وآل العباس ومنهم عبد الملك، وأحمد وحسن، وعبد الملك بن حسن، وآل...
السيد محمد بن عثمان بن عبد الله بن عقيل بن عمر بن عقيل، كان عاملًا نشيطًا غيورًا، عضو الهيئة المركزية لمجمع الراية العليا، شهيرًا في آرائه عندما يواجه من خالفه أو تعافه، على أنه عطله على من يحتاج إلى عطائه، ونجده لكل صديق له في الليل، له كثير من الأصدقاء من ذوي الوجهة والشخصيات المروعة، مقدم وكبري، قام بعاهل خيرية. له أبناء وأحفاد وحسب.

السيد علي بن عقيل بن عثمان، ترأس البعثات العلمية التربية في العراق، ثم في سوريا، كان من البارزين في حكومة الأتاسي، ثم عاد إلى حضوره وأصبح مسؤولًا عن إدارة التراث السني في حكومة اليمن الجنوبي، له قم سياح وشعر حسن.

السيد العلامة محمد بن عقيل بن العالم المحدث عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر (توفي بينما) بن محمد (البلاط) بن شيخ (في القارة) بن أحمد (في القارة) ودفن بئر عام 986 هـ، بنجي الذي ينسب إليه آل بيض بن حسن (عرف بالأحر) في عائل المازن علوى (توفي بئر عام 798 هـ) بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوى بن القميقدم (779 – 1350 هـ).

والدته السيدة الزهراء بنت الإمام عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم من عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن الإمام العلامة أحمد بن الحسين بن علي (قمحا).

قال شيخ العلامة السيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين: هو من بيت علم، ومنع الذكاء، وتفص阶 العفانة، وله في بحوثه، وتميز في مهدها، ونشأ في حجرها.

شيحان، وذكر أيضًا عمر الشهري، محمد الشهري، عثمان البليبي، سالم الشيخ، محمد بن شيخان (ص.110).

السيد عبد الله بن عقيل بن عمر آخر السيد ساحق، تولى بعد أخيه نقاية السادة العليين، ثم محمد بن ساحق في فهد الشريف عبد الله بن محمد بن عون.

وفجج السيد عبد الله هذا وبين حبيب باشا خلفًا، إذ أراد حبيب باشا أن يلتزم الأوقاف العثمانية من أديس الناس الذين اعترفوا فيها بالفراغات الشرعية لم يكثروا من ذلك، وأراد حبيب باشا شيخ دعوى على السيد عبد الله بن عقيل ليتنزع منه دارًا من بلاده بالقرب من الصفا.
كان والده عقيل من مشاهير العلماء ذوي الذكاء الخارق والدهاء، وصمة الصدر، وحسن الإدارة شجاعةً نموذجًا في الفنون، سابعاً في اتصال حضرموت، وقد قام بإقامة العمل الذي قام به أبوه عبد الله، وجرت على قضاء أمور وحوارات عظيمة الإثر في تاريخ حضرموت الأخير، أقام سدًاً منها لريًّ قسم كبير من حضرموت، وتوفي قبل إتمامه. وأُجري بجوار قرية ساء عينين لم تزل جارية إلى الآن، واتقى كباً جمهً عظيمة وبعضها من أقدم ما طب، وفيها أفاضل لا توجد في غيرها، مثل تاريخ ابن سُمْرَة اليمني، والخليفة لأبي نعيم وغناهها في ثمانية مجلدات من المترجم العلماء محمد بن حاشم آل طاهر. وقد استقدم السيد محمد بن عقيل نحو مئة وخمسين مجلداً منها إلى اليمن عندما ماجر إليها.

ولد السيد محمد بن عقيل في السنة الميلادية 1279 هـ ونشأ تحت كتالة والده حتى بلغ السادسة من عمره، وحفظ عدداً من مختصرات التوراة في الفناء والتحو ونسخ بعضه الدقيق الارشاد في الفقه لابن المقري وحفظ المللعة وغيرها، وبعض دواوين الشعر، ولتقى العلم عن عمه محمد عبد الله، وانتقل بالعامة العود السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين بحضرموت والهند وجاوا.

واما توفي والده عام 1294 هـ سافر في سنة 1296 هـ إلى سافروا وجاوا واستغل بالتجارة والزراعة فكان لها علاقات تجارية بناءة متعددة بين الصين واليابان والفلبين وحماية ويلان واليمن ومصر والثام والعراق وتركيا وأوروبا.

وأخلاها من الأخوات السلطانية، سافر السيد عبد الله إلا بطرق البر ثم منها إلى دار السلطنة، وبه المرة عصراً السيد عبد الله وفيه أخغام أميان مكة من العلماء والأشراق والداد وغيرهم شكاكين على حسب باشا، وقدمه السيد عبد الله إلى الحكومة، فصار الأمر يبلغ التعرض للأوقاف السلطانية، وبناء ما كان على ما كان بفرمان الملك عبد الحميد بن السلطان محمد، وعاد السيد عبد الله بن عقيل بالفرمان - وهو بالعربية - اللوجه إلى أمير مكة الشريف محمد بن عون، وبه الفرمان محفوظ عند السيد عبد الله البيرغني بعد أن سجل في سجل قاضي مكة، ثم عزل حسب باشا في شوال 1266 هـ.

(خليفة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام للسيد أحمد زبي دحلان ص315)
نامي في كثير من الأسف، وكُرر زيارَة بعضها وأقام في بعضها مدةً، زار الصين والميانمار وأوروبا، وحضور معرض باريس عام 1900 م.

وعاد إليها بعد ذلك، وتردد في خلال ذلك الاحضراوت.

كتبت عن رحلاته مِلَّحْصَه: سَافَر العبد (يشمَع نفسه) من حضراوت أول المحرم 1396 هـ إلى اليابان، ولم أزل في حُد وترحال، وقد تطوفت ببعض جزائر الأندشوب وعبرو وطراء وأطراف من الصين، وقد دخلتها مرتين، ودخلت مدينةً ويجلألًا في اليابان، وذهب إلى أوروبا مرتين، مرةً من طريق البحر الآخر فرسيليا، وحضرت معرض باريس عام 1900 م ومصر من طريق الصين فيسبيريا، وذهب إلى

وأما حقًا أنزال العلم البريطاني من السفينة الانكليزية بوفقة الوالي، نامق باشا عام 1373 هـ، ورفع العلمان عليه، ونشفت سفينة خريفية، ونزل العلمان. فهاج أهالي جدة وملقو الفصل الانكليزي، وغير من النصارى، وبعد التشاور توجه نامق باشا، وفراد كان فيه السيد محمد بن يحيى بن تغلب، نامق جدة، واتفقوا على إعادة الأمر إلى الدولة العثمانية.

وكان قد وصل في أواخر المحرم 1375 هـ، بأمور من الدولة العثمانية ومعهم أشخاص من الانكليز والفرنسيين للتحقيق، فأجريت التحقيقات في المهنين، فقالوا أن الذي حضرهم على القتل التجار، والخاضع عبد الله، شيخ الأعوان، وقال الخضار أمراً بذلك شيخ السادة السيد عبد الله باهارون وكبير الخضار الشيخ عبد الموتودي، وتسلمت التحقيقات، ونجى عن كل ذلك أن الأمر هو صحيح، وأتاق الأمور على فرض الأعدام على عبد الله المحسن، ومحمد الموتودي 14 من العادة، ونفذ فيهم حكم الأعدام، وعلى أن ينفي من جدة شيخ السادة عبد الله باهارون وقاضي جدة.

وأطبع السدرانهم عمر ديب وعبد بنفط، والشيخ عبد الفتاح، ويوسف بناج.

هذا جاء ضمناً في كتاب خلاصة الكلام.

السيد أحمد بن أبي بكر بن طفيل، ولد مكة المكرمة، كان عالماً عالياً أخذ عن علمائها حتى نبغ ونيل الشرف، وكان عابداً صالحاً توفي عام 1340 هـ، وقد بلغ من العمر 80 سنة، له إبنان عمر وحسين.

السيد عمر بن أحمد بن طفيل في القرن الهادي عشر، كان من شيوخ الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الله، شيخ السادة، الأمر المكرمة، يوثاب في التدريس بالسورة الراوية، وكان مربعاً لدى آخر عبد المطلب أمر مكة، له تأليف يتعلق بجميع القرآن.

320
الهند مرات كثيرة لعلها أكثر من العشر، وطعت في نواح منها، وفي جهة دراس ومسيور وسلاط، والسند ووصلت إلى لاهاور وما بعدها. ودخلت العراق وزارت من به من الأفنة عليهم السلام، وتكرر دخوله إلى الحجاز وأقام بها أشهراً، ومن المدينة ذهب إلى الشام من طريق تبوك، ثم ذهب إلى فلسطين مرات«.

تم حيكة دعاء منشأة فأمره حكومة المكلا بباراة البلاد إلى عدن في 2 جمادى الأولى 1347 هـ، وأرسل أهله إلى ضموموت، ومكث بعدن مدة، ثم انتقل بطلب إمام اليمن إلى المدينة عام 1349 هـ فأقام بها إلى حين وفاته صباح يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1350 هـ (28 يوليو 1931)«.

واحتلت حكومة اليمن تشيع جنازته، وسار مئات الجنود والأهالي، وقررت سور القرآن في المساجد، وأرسل الإمام الجديد وولي عهده تعايضا، وتوالت الزيارات والرسائل من كل مكان وكتب فيها الصحف في مصر والهند والعراق وجاوا وغيرها، وأقيمت الأمام.

نشرت جريدة المخفض المعدد 21931 يوم الخميس 29 ربيع الأول 1350 هـ (13 أغسطس 1931) كلمة السيد محمد العقدي التنظيمي شيخ السادة الثمينة، وجمة الدفاع عن السادة الطوبيين يتوقع الرئيس السيد عبد الله السماق والكاتب الأديب أحمد ربيع المصري، وكلمة العلامة صديق المرحوم الشيخ طنطاوي جوهر، وعبد الغني الراقي في المخفض في 30 ربيع الأول 1350 هـ والأمير عمر طوسون في 11 ربيع الثاني (25 أغسطس 1931)«... الخ.

وأقيمت في مصر حفلات التأبين أقيمت فيها كلمة الوفاء للأساتذة شيخ العروبة أحمد زكي باشا، والشيخ طنطاوي جوهر، والشيخ عبد الوهاب التجار، والشاعر الشيخ محمد عبد المطلب، والسيد محمد زارة أمير القصر بصنعاء.

كان منزل السيد محمد بن عقيل في سنافورة وفي المكلا وفي عدن وفي المدينة مقصدًا لطلاب العلم والطلاء يتباحثن معه ويتناشدونه.

(1) عن مجلة الرابطة بقم السيد العلامة علي بن ظاهر الخادم.
كان بينه وبين السيد محمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين صداقة مشينة ومكانتين مستمرة تكاد تكون أسبوعيًا، وعندما اضطر إلى مغادرة المكلا سعى السيد محمد بن عبد الرحمن في جميع المجالات كافية من آل شهاب الدين لجاكترات تبرعات له.

وبعد وفاة السيد محمد بن عبد الرحمن ببورابيا تعاونت أنت والسيد عيسى بن عمر ابن أخي ورجل ابنه في جميع الرسائل المرسلة من السيد محمد عن عقيل، وجعلنا ذلك في اضطرابين، وتنقلنا من بلد لآخر، وتوافق السيد عيسى وخبراً سلم السيد عبد الرحمن بن علي بن شهاب الدين رئيس الجامعة الإسلامية في مكاسر تلك الاضطرابين إلى، فأخذت في التناظر ما في تلك الرسائل ما ليس له علاقة بالشؤون الشخصية، وفيدت ذلك في كرامات.

للسيد محمد بن عقيل مؤلفات منها: التصريح الكافي لم يتولى معاوية طبع مرتين في الهند وطبع في العراق، وتناقش الأفكار في رؤية تركية ابن أبي سفيان، وله البحث الجميل على أهل الجرح والتعديل، مطروح، والخطوطة، أحاديث المختار في مقال الكراز موجودة بصورة في كتاب مسجد أورى بيت أحمد الصليبي، ومثارات المطالعة.

سمي السيد محمد بن علي عندما كان في سنغافورة لدته الحكومة الانكليزية لتأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي، وعدد إليه برئاسة، وغاباً المجلس تطبيق الاحكام الإسلامية في الموارث وغيرها. وكانت حكومة الاستعمار البريطاني لا تقر الموازية حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

له بعد في إصدار جريدة الأصلاح في سنغافورة (من شوال 1326 هـ إلى ذي الحجة 1328 هـ) وترأس غزيرها الشيخ سعيد كراوة بدر، وجمعية «الأئمة» بحلة اللابو والحرف العربية التي بصدرها السيد شيخ الهادي (من جاكي الثانية 1324 هـ إلى ذي الحجة 1326/1906-1908 م).

وأرسى خمسة إصلاحات في سنغافورة تولى رئاستها السيد محمد بن أحمد الصاف، فأنضم إليها العرب ممثلاً عاملاً، ومن رائكم في إقامة مدرسة إسلامية سميت «المقاولات» عام 1325 هـ.

وكان له صلاة ومرابحة، مع كثير من رجال العلم والسياسة، منهم السيد محمد سهيب العدر الصوفي الكافح ضد الاستعمار، والسيد العلاء محسن الأمين في دمشق.

٣٢٢
وكان بينه وبين السيد رشيد رضا صاحب الbanner، صلات أخرى مسيرة، وكان السيد محمد بن عقيل يكتب في مجلة الbanner، بإضافة متماثلة، ثم حاول بعض الجفاء لأسباب، غير أن والدة السيد رشيد المرأة الصالحة كانت شديدة العطش على السيد محمد، فأمرت إبناها رشيداً بالاستراحة فجاء إليه مسترضاً. وكان صاحب الممار في منزله يلقيه بالصديق. ولا توفي السيد محمد بن عقيل ابن السيد رشيد في منزله.

اجتمع السيد محمد بن عقيل بعض المستشرقين السياسيين وتباح معهم مداخلاً عن الملل في بعض المستعمرات، وكذلك مع بعض رجال حكومة الاستعمار الهولندي في أندونيسيا.

ربما كثير من الشعراء، منهم الكاتب الإداري محمد علي لقائن بعدد بقصيدة مطلعها:

ماذا الظلم على ربى الاقطار، فهل الكوف سري عليل الاقطار.

والسيد الشاعر محمد بن هاشم بقصيدة مطلعها:

هو المخض، لا العذاب الغزير يرده، ولا الملل في صيد الرجال يصدده.

والعلامة عبد الرحمن بن عبد الله السفاح بقصيدة مطلعها:

ماذا أقول وأفكاري مقسمة، وفي الحشا من جوى الأحزان نسيان.

والشاعر السيد عبد الله السفاح بقصيدة مطلعها:

لم يست من سي فتحي ها الملل، وفقي في هوى العذاب والمنكار.

والعلامة السيد عيسى الأمين بقصيدة مطلعها:

سالست دوع العين كالسيل حرناً لفقدت محمد ابن عقيل.

والعلامة السيد عقيل بن زين العابدين المغري في سورابايا تعجزاً وتصديراً لقصيدة السيد جهير الحلي.

(أطبى الردى انصلتي وهلا وريدي)

واختن منا شهعت في تبادد يبدي

ظعفت الخليل ولا نصيبر يرثي

(ذهب الزمن بعدي وعاد يبدي)
السيد إبراهيم بن عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر، ابن أخي السيد محمد بن عقيل، تلقى العلم عن أبناءه أكابر منهم عمه السيد محمد.

السيد صالح بن حسين بن عوض آل يحيى وبعض أفراد الأسرة.

الرسام الشهير الملقب «رادين صالح» جاء جده من حضرموت في بداية القرن 19 م وتزوج بنت أمير ليم Lasem وربنا Wiradesa وكان لديهم ابن في فكاوتنق، تزوج بنت أمير ديراديسا ورزق منها أربعة أولاد: إبنان وابنتان، يعرف أبناءه الأول بلقب سيبد، والإبن الثاني بلقب رادين.

ومن أفراد هذه الأسرة شخص يدعى طاهر، وصل إلى جزيرة فينانغ في أوائل القرن 19 م وتزوج بنت سلطان جوكيجا (1811 - 1816 م) في فينانغ، ثم رافق السلطان إلى جاوا وأقام في سارانج. هذا قال المستشرق الهولندي فردن بيرخ في كتابه عن المستوطنات العبرية. وقال: بقي اثنان من أبناء طاهر على عروquiries، أما الثالث المدعو أحمد فقد صار جاويًا وتطوع في فرقة النورس الهولندي باسم Dipanegara وقام بإدارته في حرب ديفينقاورا سوموديرجو، ولم يلقي عديدًا.

الملع عام 1830 ه أقام في فكاوتنق وتزوج إحدى بنات السادة آل بابوود. وتولى منصب جاكا (مديع عامي للأمازيج) في منطقة تالا جاب، ثم رئييًا للبوليس في فكاوتنق، ثم ترك الوظيفة واتردى اللباس العربي، وتزوجت بنته عربية من حضرموت، (ص 222).

وتولى نجله صالح داي للفيزيينية ولقب دارين سوموفورتا وتوالي منصب جاكا (مديع عامي للأمازيج) في منطقة تالا جاب، ثم رئييًا للبوليس في فكاوتنق، ثم ترك الوظيفة واتردى اللباس العربي، وتزوجت بنته عربية من حضرموت.

وفي مقال بقلم الكاتبة الجامعية إيريني كوباك "كونسنس"، جاء فيه ما يلي:

الرسام الشهير الملقب رادين صالح شريف بو למور، ولد في نوريا بالقرب من سارانج عام 1807 م، والده عربية مولودة جاوا تلقب «شريفة»، وأمها بنت دكريستمان، ابن حام ماجالينكا، تلقى العلم على الطرق العربية، ولم يبلغ من العمر 15 عامًا سله عمه آل الواجيف ديركة، في باتافيا (جاكرتا الآن) ثم عمل مع البروفسور داسترينجارد، مدير نظارة الزراعة قوم الفن الزراعي لعمل رسوم

34
نائباً، فأخذ صالح يتدرّب بمساعدة البروفسور.

دوماً قدم الاستاذ الهولندي فاين، اختص في فن الرسم لمساعدة برنيوارد، اهتم برادين صالح ثم رافقه في عام 1826 هـ في جولته بأيام جاوا، ف또ادت هذه الرحلة، إذ رأى كيف يرسم (فاين) المناظر الطبيعية. وفي عام 1830 هـ سافر إلى هولندا برفقة De Lang، مدير الفلاحة دلانغ، ليدرس علم الماحة والرياضيات جانب أعمال الرسم، وهناك عمل رسم الأمير ديفانفارا، حين اسر لوجود صلة عائلية مع الأمير، وهذا الرسم محفوظ الآن في المتحف الهولندي.

وخلال كا يدرّب عليه الرسم هو سخيلهوف، وكورنيلس كروسان، الأول رسام للمناظر الطبيعية، والثاني رسام حياة الآسية الملكة، فكان له الابتكار في رسم رادين صالح، وفي جاكرتا ما زال حي واسع يسعى جيري رادين صالح لعرض درية في كوبون، بجاوا الوسطى، وفوروروجرو، وقد ذكرت مجلة بلاي فوستاكر في 1937/15 نسبي هكذا.

صالح بن حسين بن عوض بن حسن المتوفى بترم عام 1998 هـ بن عبد الوهاب المتوفى برخي بن محمد المتوفى بجاوا المتوفى عام 1988 هـ بن مجيب بن علي العناز (عن جريدة حضرموت العدد 120 السنة 4).

السيد عبد الله بن أحمد بن عمر آل يحيى، تلقى علومه في سنغافورة سقط رأسه على أبيدي علماء منهم السيد علي بن حسين مديج، والسيد العلامة محمد عقيل وغيرهم، وفي ترم وسرون تلقى عن العلماء المرموقين، منهم الشيخ العلامة أبو بكر بن عبد الخطيب، والسيد محمد منصور الأزهري المصري من أهالي شبين القناطر.

في سنغافورة أنتخبته الجالية العربية رئيساً لجمعية الرابطة العربية غير مرة، وفي خلال الحرب العالمية الثانية تصدى للدعاية ضد الاستعمار البريطاني في سنغافورة نحو أربع سنوات ما دعا ذلك إلى إصدار الحكم عليه بالاعدام من السلطات العسكرية لللحفاء، فلجأ إلى أندونيسيا حينما اقترب الحرب إلى نهايتها، وظل فيها إلى سنة 1947 هـ حيث عاد إلى سنغافورة بعد أن أصدر اللورد «مونتيتان» قائد جيوش الحلفاء في الشرق الاقطي أعلن عن السياسيين.

كان قد أصدر مجلة باسم عكاظ في حضرموت وساهم في كتابة مقالات في.
صحف القاهرة منها جريدة البلاغ لصاحبه عبد القادر، وصحف سنغافورة وغيرها.

في سنة 1951 هـ مثلاً في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في كراشي، وانتخب عضواً في إدارة المجلس التشريعي في سنغافورة، ونائباً لمجمعية الشبان المسلمين بها، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية، ولرئيس الرابطة الإسلامية، والجمعية الباكستانية.

وفي نفس السنة هاجر إلى القاهرة حيث عين مستشاراً صحياً في المفوضية اليمنية بها، ثم مستشاراً، وتولى سفارة اليمن عدة مرات، وجعل حكومة اليمن في غو أربين مؤثراً دولياً وymologyاً، إلى جانب تمشيط اليمن في جامعة الدول العربية، وفي القاهرة انتخب عضواً في هيئة جمعية الخلاف عن الشعب مثلًا على اليمن.

في أواخر العهد الإمام عين منها اليمن في أندونيسيا، وما كان يلبسه للسفر إليها.

حتى تأتم الثورة اليمنية: ثم عين - بعد الثورة - مثلًا للجمهورية اليمنية في منظمة تضامن الشعوب السيبرانية والأفريقية.

والسيد عبد الله صالح مطر، حتى أنه يكتب أجناته وتقاريره شعرًا، ولم يتبقي إلى ذلك الأقل من عشرات السنين، وقد نشر كثيراً من أشعاره في الصحف العربية في أندونيسيا ومنغوليا ومصر وغيرها. وظل كثيراً من أشعاره في مناظر العالم في مهرة رسول.

له مؤلفاته منها: "الحج أو المراتب\\ كتبه يشمل على مقطوعات شعرية إلى أصدقاءه، ومن كل فاكهة زوجان، وغير ذلك.

وما يجسده ذكره أنه حين مؤلفه بعث الرسالة السيد أبو بكر عبد الرحمن بن شهاب الدين بدير البيتين مهناً والده السيد أحمد به:

لأحمد غلال فؤاد سعده وماء عبد الله فهو كحلا، وبالنال قد أرخت الإبن (أرثضي).

السيد محمد بن أحمد بن عمر آل معيشي، هو وأخو عبد الله الذكر، فرسا رهان علميٌ وأديب، وصلاح وهلال، وقد ألف كثيراً منها "الصحراء المرد في جمع المفرد"، ومصير الإخوان في "مختارات الألغاز"، وله أجود لغوية في المجلات العلمية، ومراحل مع كبار العلماء والفنانين، توفي ببرم.

٣٢٦
وأما محمد حذلفات الشريف الفاضل العالم النبي المتوفي بتريم سنة ۸۲۷ هـ (۱) بن علوى بن (محمد) مولى الدویلة.

فله ثانية بنين:

۱ - علوى
۲ - وأبو بكر

انقرضوا

۳ - وعمر
۴ - وعلي

۵ - عبد الرحمن

۶ - عبد الله الأصغر (بقي واحد: أحمد بن محمد فُقَدَ)
۷ - عبد الله الأكبر العاض، عقبه بادية حضرموت بالمسفلة

---

(۱) محمد بن علوى بن محمد مولى الدویلة، ولد بتريم وتلقى عن علائهما، منهم عمه السيد عبد الرحمن السماوات، ترهج الشيخ عبد الرحمن حسان، كان عالماً فقيهاً في عدة علوم، مكرماً للمناخ والواردين، ثم أقام في بحر الارشاد والتعليم.

۳۲۷
أما سهل فقهه آل زحوم بشر قرب قرب التي هود عليه السلام آل زحوم

آل صالح
والله صالح
والله فدعت
والله بالبطق
ومنهم آل بالبطق بلسوم وفغمه
والله بن سالين، والله بن زين،
بيت الهادي بفغمه
والله بن سمنطان بجاوا
والله بعده بفغمه والسوم
ولا عبد الرحمن بن أحمدي بحر فقهه آل رواس بجاوا،
والله الرحلة، والله بيت الهادي بالبادية
بالجزء وراطخ
والله بارزينه بالجزء وساء قرب هود
والله عضرم بفغمه وساء وجاوا(1)

(1) هذه الأسر المذكورة أعلى هي بالبادية وبعضها قريب من البادية، ولم يبر أعال
الأحساء، في جنوب الجزيرة العربية تفصيلا لسوم المعلوم، ففي تلك المناطق يكتنف
شحه من عرف اشخاصهم في الشعب. ولعل كذلك في عدد من مدن الجزيرة
العربية.
أما الشيخ الامام علي بن الشيخ محمد مولى الدولة المتوفى بتريم سنة 875 فله أربعة بنين:
1 - محمد، له ابن انفرض
2 - عبد الله عبود
3 - شيخ
4 - وحسن الورع
أما عبد الله عبود (بن علي بن محمد مولى الدولة) السيد الكريم النافذ طلق الهميا المتوفى بتريم سنة 834 فقبله آل شيخان باعبد بكية
ومنهم الولى سالم بن أحمد المشهور بكثرة التصانيف والعلوم المتوفى سنة 866 (1) (في مكة)

(1) هو سالم بن أحمد بن شيخان بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله عبود، الشاعر النافذ، ولد في 27 ربيع الثاني 995 هـ، له تأليف منها «مصابح السر اللامع من تفاح الجفر الجامع»، وهو البيان عن الزمان، و«العقد المنظم»، وإيوان المشهد الوصفي وغيرها. وله مدينه في رسول الله ﷺ مطلمها:

للك ذاك العلماء والاساء، بنبيّنا نوابه الأنبياء
ومنهم علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن باعبد، المتوفى ببر سعد الدين عام 942 هـ
قل لصنيئ أهل المفاخر والمجد، رضيعي لبنان نسيدي العلامة،
فاجبه بقصيدة مثلكما.

شامخ المرتفع، حيد المصالح،
في حُلة بـبرج الكمال.
المجد سالم بن أبي بكر بن سالم بن أحمد بن شيخان، ولد بركة الكرمة بالقرن
الحادي عشر، تلقى عن علائهما منهم الشيخ عبد الله بن معيبد باقثير، والشيخ علي بن
المجل، والسيد محمد بن أبي بكر الشني وغيرهم، توفي عام 1084 هـ، في حياة والده.

ومن شعره قصيدة مثلكما:

فُنح عرف الشميم من ناديك، يا رعيا على الانام مليك
السيد أحمد بن أبي بكر بن سالم بن أحمد بن شيخان، العالم الأديب، ولد بركة
الكرمة في رجب 1049 هـ، تلقى بها علومه عن والده وعلاء الخريجين تأليف عدة
فصول منها العربية والحساب واللمعات وغيرها ذلك ودرس بالمسجد الحرام، توفي يوم
الجمعة 17 ربيع الثاني 1091 هـ.

۳۲۰
آل علوية بنت الفقيه المقدمة
المحمد مولى الدويازة
والآل باعبد خرشاني في تريم وعنان وغرف آل زيدان وفقالونغ
والآل باعبد خرشاني
(1) سلالة آل باعبد منتشرة في اندونيسيا، واندمج عدد منهم في الشعب الاندونيسي، ولقبوا بالقاب جاويه.
قال "فَقَّن دن ييرج" في كتابه "المستوطنات العربية في الهند الشرقية" ص 222:
وصل السيد أحمد بن عم باعبد بن ضحروموت آل "فقالونغ" في بداية القرن
السابع عشر، وتزوج بنت أمير "وبيراديسا" ورزق منها ولدين، وتزوج كلاهما
عربية، الأول حسن بني ابناه عرباً، والثاني حسن كان في مقتبل عمره تاجراً
ودخل في خدمة الحكومة Raden Sura Atmaja منتقلًا، ثم لقب "راديغ سورا أتاجا
المدني وتول منصب "فانيه" وله أخ هو أحمد سلك مسلكه ولقب "راديغ سورا دي
فوترا" وأخوه الآخرون على وزين بقيا على عروبتها. وقد
النقيب فيها في "وبيراديسا" ولم ينسى اللغة العربية، وعندما يتحدثان مع اخوانها
يناديهم بالنامي الجاوية" أه.
تفرقت هذه الأسرة في نواحي اندونيسيا ومالزيا، وما زال بعضهم يعرف أصله
ونسبه آخرين. وفي مدينة جوكجا منهم كثير، وعلمت ان البروفسور الدكتور "سلمة
إيان سنغوسو" طبيب الأمراض العصبية منهم، وهذه الأسرة صلت قديم بسلطان
جوكجا وصول، ولم كان لاعرفها من اعمال وجهد للتوحيد وفرض النزاع أهديتهم:
331
وأما الشيخ الزاهد شيخ بن علي (بُن محمد مولى الدوينة) المتوفى بِتِرُم سنة 1391 هـ
فُقهُهُ آل المجدوب وآل البركات بالقوة.
وأما الإمام حسن الورع (بُن علي بن محمد مولى الدوينة) المقرب
آل البركات
قبل غيده السقاف شرقي والده، المتوفى بِتِرُم سنة 789 هـ
فُقهُهُ آل الهندوان بِتِرُم وروغه وجاوا والفيظة آل الهندوان
ومنهم الحبيب أحمد بن عمر (بُن أحمد بن عقيل بن محمد بن عبد الله بن

أرض واسعة وعليها بنوا منازلهم، غير ان المصادرات جلبت اليهم عائلات أخرى
للسكنى بينهم.

ألقاب آل بابوود
تنجد أسر مشابهة الألقاب تحمل لقب "بابوود" وهي:
آل شيخان بابوود، وآل بابوود خريثاني بنتسون آلي عبد الله (بابوود) بن علي بن محمد مولى الدوينة.
آل بابوود دجاج، بنتسون آلي دجاج بن أحمد الأكبح بن محمد بن عبد الله بإعالي.
آل بابوود منعون، بنتسون آلي عبد الله مفكن بن محمد مفكن بن عبد الرحمن بن أحمد بن عقيل بن عبد الرحمن بن عقيل بن عقيل بن عبد الله بن عقيل.

(1) السيد شيخ بن علي ولد بتيرم، ومن عقبه شيخ بن حسن بن شيخ بن علي، ولد بتيرم
وعيناً كي ينشأ معظم أفراد العائلة العلوية بانتبع طريقهم من نفع العباد واكرام
المحتاجين توفي عام 950 هـ.
وعبد الرحمن بن شيخ بن علي، ولد بتيرم وتوفي عام 1017 هـ في الهواء، كان قد
رحل الى النصر وأخذ عن جامع فيها.

(2) في الشرع الروى أن له كتاباً في مناقب السادة.
عمر بن أحمد بن حسن الورع الامام الفاضل المتوفى بتمبر سنة 1161 هـ
وابنه المهاب عبد الله المتوفى بها سنة 1173 هـ 
وحفيديه العلامة الزاهد أبو بكر بن عبد الله المتوفى بها سنة 1348 هـ 
وهم الآن (1307 هـ) السيد الفاضل علوي بن علي بن أبي بكر بروغه وخباية (2)

(1) الحبيب أحمد بن عمر ولد بتريم، وبعد أن أكب على طلب العلم رحل إلى الحرمين والهند، وفي كل مكان ينمزغ الفرصة لطلب العلم، واتصل بالسلطان عادل شاه في الدكن، وتوفي بتريم.

(2) منهم السيد عمر بن أحمد بن عقيل بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن حسن الورع.

السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله.

السيد علي بن أحمد بن عمر الهندوان بن أحمد بن حسن الورع.

السيد عمر بن عبد الله بن عمر الهندوان بن أحمد بن حسن الورع كان عالماً صالحاً.

توفي عام 987 هـ.

333
وأما الشيخ السيد الإمام عبد الله باعلوي بن علي بن الفقيه
المقدم(1) المتوفى برم سنة 731 الميلادي شرقي جدة الاستاذ الأعظم فله

(1) السيد عبد الله بن علي بن محمد الفقيه المقدم، ولد عام 1388 هـ وقيل عام 1400 هـ نشأ في حجر الفضل والعلم، وILTتلقى عن أساتذين العلم، منهم جده الفقيه المقدم، والامام أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد صاحب مرباط، والفقيه عبد الله بن إبراهيم باقشر وغيرهم، فروع في مختلف العلوم وتبجر فيها، ودخل إلى أحور واليمن والحرميين عام 768 هـ واخذ باليمن عن الشيخ عمر بن ميمون صاحب أحور، وأقام بالمدينة المنورة نحو عام، وجاور بركة الكرمة ثماني سنين، واستفسى به أهل مكة فأمطروا، وILTتلقى في الحجاز عن علماء أكارم وأجازوا في الافتاء والتدريس. وكان يتردد بين مكة والمدينة، أوقاتهما كلها في الطلب والاستفسار والباحثات. توفى أخوه علي بن علوي وهو في مكة كتب إليه اعيان حضرموت يطلبون وصوله إلى تريم، فتوجه إليه زيد فسمع بها عن عئاليها، ووصل إلى تريم، وهو أول من لقب الشيخ في حضرموت. وكان له ديوان مرتب بالعطاء باسم المحتججين وابناء السبيل وغيرهم من الحرم والمجران، نعم يتقربون في جزيل احسانه، وكان جامع من أهل تريم تأتيهم نفقاتهم إلى بيوتهم لا يدركون من هم، فإله تفقدوا ذلك.

نبذ في العلم نبوغه في الكرم، كان كثير العبادة بالمصالح العامة العلمية والاقتصادية، فنشطًا في الزراعة حاثًا عليها، ووقف على مسجد بني علي غنًا وأراضي وآبارًا، وعلى دار الضيافة ومقابر تريم وإدارة مصلحة المقاس بالسوق (القناب) أكثر من مئة الف
ثلاثة بنين:
1 - أحمد، له ابن هو الإمام الناسك عبد جل الليل مقدم تربة قسم المتوفر سنة 787 هـ.
2 - محمد بن هو عبد الله وعمر الله بن أحمد، انقرضاً.
3 - محمد، أمها أم مولى الدولة.

دinizار، ووقف على بلدة "صيفه"، السياحة بالواضحة قلماً وأرضاً، ما غير ذلك من سطبا، والشاي، كما انقى وأوقف قلماً وراضي للضيوف الواردين إليه بما فيهم تسمون ألف دينار، واعظ ملماه محمد بابسيب أرضاً. وحكى تجربة الشيخ علي بن محمد بن سلسل أنه أوُلِه. حسبه مهسأة دينازير فترتها في يومين، ولم يترك لأهلها منها شيئاً.

انفتى، به كثير من الناس، منهم الشيخ عمر باوزير الدغون بالجبل الأبيض، والشيخ عبد الله بن النقيب، وش.Qt محمد بن أبي بكر، وش.Qt محمد بن علي الخلات، والشيخ منح بن عبد الله بن هود، والش.Qt خليل بن عمر بن ميمون صاحب أعرور، والشيخ عادل الدغون في ميناء.

قال السيد عبد الرحمن بن محمد مولى الدولة، انقى أهل زماننا على أن السيد عبد الله باوزير قضاء المهندين، وقال الشيخ الكبير الشيخ علي سام المغلي جد آل بن سلم أنه كان السيد عبد الله باوزير بركة في رمضان يقومان بصلاة التراويح، وتوفي في عام 726 هـ وعمره 93 سنة أو 91 سنة.

(1) محمد جل الليل مقدم تربة قسم بن أحمد بن عبد الله بن علي بن الفقيه المقدم، ولد بتربة، ونشأ به، وأخذ عن عائلتها، منهم والده وأعمه. سمي جل الليل لقيامه بالعبادة كل ليلة مواطناً على ذلك. أقام أخيراً في بلدة قسم، فكان منزله مقصداً للواكفين وركناً للفقراء والمساكين. تخرج على يديه الكثير من الطلاب، وكان ينفق ما فضل عن حاجته للمحتاجين، لا يدخر شيئاً له، ومن مرديبه السيد جل الليل الثاني، والسيد عبد الرحمن السكاف. توفي بقسم عام 787 هـ.
أما السيد العلامة الزاهد الورع علي بن عبد الله المتوفى بترم سنة 284 هـ فله بنات:

1 - بنته زوجة السيد عبد الرحمن السقاف، أم أولاده الكبار
2 - وجفاطمة أم أولاد محمد جل الله ضِمَن أخمه وأربعة بنيان:

العبد الله باعلوي
ابن علي بن عبد الله باعلوي

انقرضا الثلاثة

3 - واحد
4 - وعبد الرحمن

(1) ولد بترم وأخذ ع والده ورحل إلى اليمن وعدن. فأخذ على علقين والحرمين وأخذ عن عدد من أهالي الطيء، وعاد إلى ترم وانتفع به الناس، وكان واسع الأنفاق للأخوان ولذوي الحاجة. وما حج صحبه كثير من الناس ينفق عليهم بسخاء، وقد أنفق في يوم وصوله بكة المكرمة عشرين ألف درهم.

٣٣٧
4 ـ وعبد الله له إبنان:

1 ـ أحمد انقرض عن ابن منقرض

آله شيبة

2 ـ وعليه الشيراليذبة، له ستة بنين،

اثنان انقرضاٍ

وأربعة بنين معقبون: عمر وأبو بكر ومحمد وأحمد قسنٍ

أما عمر (بِن عِلْوَي) فله ذرية قليلة بترم، انقرضوا

آل المسيلة

وأما محمد، فعمقه آل المسيلة بالسواحيل بينه والملل

والبروم (1) بدوعن بلاد اللاء وبالنند

وأما السيد العلامة أبو بكر السيدة المتوفى بترم سنة 887 هـ (2) فله

خمسة بنين.

(1) برعم اسم بلدة بالشمال الغربي من الجزيرة العربية، كانت عاشر، برز فيها علية

أفضل، منهم الفقيه العلامة الصالح محمد عبد الرحيم بحاجر بن مزاحم، توّلٍ

التدريس بـرة السلطان بدر في النهر في عهد إبنه عبد الله بن بدر، ذكره السيد

النافذ عبد الرحمن بن أحمد البيض في قصيدته التي مطلعها:

(2) السيد أبو بكر بن علوي السيدة بن عبد الله بن عليـ... الخ زلت بترم وتلتقي عن علية

أصره، منهم أمين، الحضار، توفي بترم.

السيد أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي بن عبد الله بن علي بن

عبد الله بن علوي بن نجد الخ يم، جد صاحب الشريع، ولد بترم واستغل بطل

العلم، وأخذ عن علية أصره، منهم أحمد بن علوي جدحب، وأحمد شهاب الدين بن:
أربعة منهم عقب وانقرضوا.
منهم الامام المجتهد أحمد حفص بن محمد بن عبد الرحمن المتوفى بترم
سنة 987 هـ.

عبد الرحمن، والقاضي محمد بن حسن، وتلميذه الفقيه علي بن عبد الرحمن بن محمد بن
علي السقا، والمحتد محمد علي خرد، وأخوه أحمد شريف.
زار الحرمين وأخذ عن علائهما، وأخذ عنه عدد صالح منهم إبنه، وعبد الله بن
سهر بافضل. توفي في رجب 1004 هـ بترم.

السيد أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي بن
عبد الله بن علي بن عبد الله بن علوي بن محمد الفقيه المقدم. هو أخو صاحب الشرع
وشيخه، كان عالماً أدبياً، ولد بترم عام 1019 هـ ونشأ بها وتلقى عن علائهما في عدد
من الفنون منهم السادة محمد الهادي بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، والقاضي أحمد بن
حسن، وأبو بكر وأخوه شهاب الدين إبن عبد الرحمن بن شهاب الدين، وعبد الرحمن
بن عبد الله باهرون، وزين الملكين العيدروس، وأبي أخوه عبد الرحمن السقاف بن
محمد العيدروس، والشيخ أحمد بافضل الشهير بالسودي وغيرهم.

ورحل إليه الهند وأخذ عن شيخ بن عبد الله العيدروس وأبي بكر بن أحمد
العيدروس، وجمفر العيدروس، وعمر بن عبد الله باشيبان.

إتصل به الملك عشير وتقرب إليه بعض الملوك، ورحل إلى الحرمين وأخذ عن
العلياء، عبد العزيز الزرموزي، ومحمد علي علان، وعبد الله بن سعيد باكثير، ومحمد بن
عبد المنعم الطائي، والسيد أحمد الهادي، وأحمد عبد الفلاحي المدني. وعاد إلى
الهند ثم إلى وطنه. كان حسن الأخلاق لطيفاً صبوراً. توفي بترم عام 1057 هـ.

آل بروم

أسرة معروفة شهرة تنتمى آل السيد حسن بروم بن محمد بن علوي بن عبد الله
الشهير بالشيبة بن علي بن عبد الله (اللقب بيا علوي) بن علوي بن محمد الفقيه المقدم.
كان السيد حسن من أفاضل العلماء، ولد بترم، ترجع له في كتاب "النار البارحة".
وتوفي في بترم عام 727 هـ، وأنشأ أفاضل هذه الأسرة في دومن والحرميين في الهند وجاوا،
وبرز منهم عدد من الأفاضل والشخصيات الظاهرة ورجال العلم والساعة. أُهال
المثير.
السيد أحمد بن حسن برومو بن محمد بن علوى، ولد بترم واجتهد في تحسيل العلم، حتى تأهل للتنغ المعلم، أخذ عن أكابر العلماء، منهم الإمام أحمد بن علوى جحدب، وأحمد بن حسن الإياديس وغيرهم. كان كثير الصدقات يتفق كل ما يفضل عن حاجته اليومية، يخدم القرآن، له مأثر منه عارضه لمجد بن يحيى جديد عام 1919 هـ، ونصب المسجد إليه، وكان صالحًا عابداً، توفى في جادي الأولى 957 هـ، له كتاب دجوهر الجوهر في مناقب السيد عبد الله العيدروس وتوفي أهواه عبد الرحمن وعمر عام 917 هـ بالطاعون الذي عم الخشبة، ومات فيه أكثر من عشرة آلاف شخص، ومن العلويين نحو عشرين شخصاً.

كان عبد الرحمن عملاً عائلاً إماماً فاضلاً.

السيد محمد بن أحمد بن حسن برومو، ولد بترم وتوفي عام 985 هـ جاء ذكره في هالباء الباهие، كان فاضلاً عابداً.

السيد عبد الله بن محمد بن أحمد بن حسن برومو، ولد بترم وتعلق عابداً، وقد ظهرت أثار الذكاء فيه وهو في السابعة من عمره، من شيوخه القاضي عبد الرحمن بن شهاب الدين، ومحمد بن عيسى بالغ اليد. وجال في اليمن وجاور بالهرمين عدة سنين يشتري من مناهج علاقتها، ثم عاد إلى ترم، وأتمنى به خلق كثير، وكان يفاق فضل العلماء في مشاكل الناس، ولاه السلطان علي أوقاف آل عبد الله باعلوي أمرتة بترم، فقام لما ينص عليه الوقف من إيضاح الفلالا المستحقين، وتقضي عنه الكثير منهم السيد عبد الله شيخ بن عبد الله بن الشيخ بن عبد الله العيدروس. توفي عام 1039 هـ وقد أتى على السبعين.

آل باروم في مكة المكرمة

يتحدث السادة آل باروم - كنا نتقل وتكتب الآن في المجاز - من ذريته السيد محمد بن عبد الله، زوجته المدينة زينب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حسن برومو.

ولقد أستقر محمد بن عبد الله بكة المكرمة في مطلع القرن الثالث عشر وخلفه ابنه ما حسن وأحمد، وقد تولى أحمد خدمة ضريح أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى بمع贤 من حكام مكة وقد خلفه في ذلك ابنه عمر ثم السيد عبد الله.

٣٤٠
وقد ولد السيد عبد الله بن عمر بكة الكرمة عام 1278 هجرية وتلقى عن علمائها وله برع في الهندسة في المسجد الحرام فكان له طلب أغرته من مناهج علومه وأخيراً أنفرد بنفسه وعُلم للعبادة، كان حسن العشر والفاكهة متكملاً فصيحاً ذكاء، وعقل وافر وهو من ناحية الأم ينتظم إلى البيت الطبرين الشهرین بكة الكرمة.

سلب الشريف عون الرفق خدمة ضريح السيدتين. أمنة وخديجة لتصدي أثاث الفننة عليه، فسائر إلى الأستانة (أستانبول) وتستع، ولي الشريف علي أمارة مكة، أرمحاً إليه حتى توفي في عام 1335 هـ.

أما السيدة آل الطبري الحسينية فقد كانوا بكة الكرمة منذ عام 560 هـ أو قبل ذلك، وقد ظهرت من هذه الأسرة عائلات فضائل كريات.

أما الأبناء الثاني للسيد محمد وهو حسن. فقد أنجب أبنا واحد هو السيد محمد، وكان ورعا زاهداً كثير الصدقات والميراث الأقربين والأبردين وقد توفي في عام 1241 هـ وقد أنجب ثلاثة أبناء وبنتان واحداً.

وأكبر أبنائه السيد حسن وقّد مات في حياة والده عام 1339 هـ وخلف ثلاثة بنات.

وأوسط أبنائه السيد حسن وقد كان حافظاً للقرآن منظماً لتلاوته ودراسته، دائم الخلوة بنفسه للعبادة والتأمل والذكر وقّد مات في عام 1335 هـ وخليف أربعة أبناء هم: زينب وإبراهيم وحسن وعلي، وبنتان، وقّد مات علي دون أن يتزوج، أما أخواته الثلاثة فقد أنجبوا أولاداً وبنات.

وأما أصغر أبنائه السيد محمد فهو السيد أحمد وقد كان ذا شخصية قوية ومكانة مرموقة بين أهله ووطنيه، وقد ورث عن والده حب الكرم ومد يده العون لكل المحتاجين والصديق خل الخلافات وإصلاح ذات البناء بين الناس بكل الوسائل والسبيل حتى غدا بيتاً موثقاً للضيوف وذوي الحاجات وكانت له علاقات روحية قوية بسندنها فكان كثير من حاجها وابنائها يقدرون عليه في مواسم الهجر لتلقى آرائه وتوجيهاته في كثير من القضايا الدينية والأجنبية والشخصية التي تعرض لهم أثناء أدائهم لمناسك الحج.

٣٤١
وقد توفي السيد أحمد في العشر الأواخر من رمضان عام 1355 هـ بعد أن خلفه خليفة أولاده وبناته: عبد الله، هاشم، حسنين، وكل أولاده قد ألبان ذريتهم البنيين والبنات ومنهم السيد الجليل:

* حسنين أحمد باروم:

ولد في مكة المكرمة في ذي الحجة من عام 1347 هـ وأدخته والده إلى مدرسة التلاّح بعثته، حيث أكمل تعليمه الأبتدائي والثانوي فيها ثم أرسل في بعثة دراسية إلى مصر عام 1364 هـ على نفقة حكومة المملكة العربية السعودية حيث التحق بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر وحصل على شهادة التخرج منها عن علوم اللغة العربية وأدابها عام 1368 هـ.

تقلب في بعض وظائف الحكومة أثر عودته إلى بلاده وأمضى النشر الأكبر من حياته الوظيفية في سلك التربية والتعليم حيث شغل مناصب قيادية متعددة في مختلف مجملات الإدارة التعليمية في وزارة المعارف حين رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز المعظم (أناذك) كأول وزير لها في عام 1373 هـ منها:

أ - مدير أدارة التغذية الفتي.
ب - مدير أدارة التعليم الأبتدائي والثقافة الشعبية.
ج - مدير عام التعليم الثاني.
د - مدير المكتب الثقافي في أوروبا ومقره الدائم في مدينة جنيف بسويسرا.
ه - مدير عام التعليم العالي.

وحن قام مشروع جامعة الملك عبد العزيز الأهلية في جدة أعربت وزارة المعارف عن خدماته في بداية عام 1385 هـ بناءً على طلب أعضاء الهيئة التأسيسية له ليعون مثله وكتابته في التخطيط العلمي والتوجيه العكاري والإداري لهذا المشروع، تأتنب بالأعمال عضواً في الهيئة التأسيسية وأميناً عامة لها.

كما أنه تخصص عضواً في لجنة التنسيق التي أتنحت الأولى لكيت الجامعة وهي كلية الاقتصاد والإدارة في بداية العام الدراسي 1387 - 1388 هـ فعند نهاية الوزارة المعارف مستميتاً لهذه الوزارة في المنطقة الغربية ثم طلب أحالته إلى المعاش في شهر رجب عام 1390 هـ ليتفوّق للاعمال فيرة فكانة دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة بجدة في عام 1393 هـ حيث أحسه وما يزال يجهد نفسه وذكائه للطابع والغلافات الواقعة في شعر الكتاب العربي الإسلامي وتطوير صناعة النشر في بلاده حتى يرجع بها.
المستوى عال يحقق لها النمو والازدهار إلى أبعد غاية ممكنة، ثم أردف ذلك بأنشاء
دار نشر أخرى أصابها عام المعرفة للنشر والتوزيع في ربيع الثاني عام 1402 ه لتكون
ظاهرة لدار الشروق في مختلف أنشطتها الثقافية من ناحية ولتتطلط بصورة خاصة
نشر وتوزيع الكتب العلمية والتكنولوجية خدمة لطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم
العليا من ناحية أخرى.

ولقد شارك السيد محسن أحمد باروم خلال حياته العلمية والعملية في المجال التربوى
تأليف مجموعة من الكتب الدراسية في مختلف فروع اللغة العربية أربت على أطراف
كتاباً للمدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية ومعاهد أعداد المعلمين مع أخيلة من
زملائه المربين وظلت الكتب مقررة في تلك المدارس والمعاهد لفترة زادت على خمس
عشرة سنة، كما أنه شارك في كثير من الندوات الثقافية والترفيهية والمؤتمرات الأكاديمية
العربية والدولية كعضو وتولى رئاسة وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر الثقافي
العربي الثالث الذي دعت إليه أطوارته جامعة الدول العربية في بعبدا عام 1379 هـ.

وقد وصفه أحد معاصريه الأستاذ عبد الله بعبدا من أوائل رجالات التربية
والتعليم في كتابه "الانفتاحية التعليمية في المملكة العربية السعودية" يقوله: (1)

ويتمتع السيد محسن أحمد باروم - من أعلام التعليم بل هو (ديناوس) وزارة المعارف في
مستهل عهدها في تخطيط المناهج التعليمية ل المختلفة مراحل التعليم المناهج الأبتدائية
والثانيوية والمتوسطة الخصوصية هو مخططها ورأسها ومدواها، دفعتها وحرك الدراسة فيها
وأشاع الحياة فيها بأدخال مواد تعليمية جديدة وصياغتها لتعليم احتياجات مصر
ومتطلبات التعليم وذلك عن طريق اللجان التي كان يشكلها من حين لآخر توليه
مهام التخطيط الفني للوزارة كما عمل على تخطيط مناهج التعليم العالي للكليات
(التابعة للوزارة).

وبصفة عامة جداً يعهد إلى جدارة المحترق في سبيل أعداد عمل
ناضج بناء خلاق وقد ينير الباقي الطريق لأغوار وأعداد ما يترك اليد من مهام وأوكال
ما يعهد إليه من عمل وأخواجه بالصورة الشرفاء التي يرضيها ويتمتع بها.
 فكل المناهج التعليمية الحاضرة في مراحل التعليم ثم مرحلة التعليم العالي مثلاً في

(1) الإنتفاضة التعليمية في المملكة العربية السعودية - أصولها - جذورها - أولياتها - صفحات
278 - 279 - الطبعة الأولى 1402 هـ - جهد.
كلمتى الشريعة وال التربية - قبل ضمها للجامعة - هي من أخراجه وأعداده وله الفضل الأول في تعديله بما ينتمى والسياسة التعليمية في عهد الوزارة لا سيما مناهج العلوم الدينية بمشاركة فضيلة الشيخ عبد الله خياط.

ونظراً لنشاط السيد محسن البارز في المجال الاجتماعي فقد أختاره الحاكم الشرعي في عام 1390ه ليكون أحد أعضاء أفواه الصادقين في مكة وحدة مع السيد الكبير عمار عبد الله عبد الله، وعمر الهادي بن عليه كأمين نشاطه الثقافي والفكري في الكتابة في الصحف المحلية والهواة المحترم في المواسم الثقافية من منابر الجامعات والأندية الفكرية ورابطة العالم الإسلامي كما أنه بجهوده الدائمة المخلصة في دعم نشاطات الحركة الإسلامية العالمية مادياً ومعنويًا وعن طريق ذلك تأثث عرى الودة والتقدير المتبادل بينه وبين كثير من قادة الفكر ورؤساء المنظمات الإسلامية في العالم.

والمسيس محسن أحمد باروم ولد بن بنتان وقد حصل سامي أكبر ولديه على بكالوريوس علم في الهندسة الكهربائية وواصل دراسته العليا في أمريكا منذ يناير 1984م لبلج درجة الدكتوراه كما أنه الآخر مازنما ما يزال في نهاية مراحل دراسته الجامعية لمفرع الهندسة الكهربائية أيضاً جامعة الملك عبد العزيز بمكة.

٣٤٤
آل علوي بن الفقيه
آل عباد الله باعلوي

والخماس (من أبناء أبي بكر بن علوي الشهية) عبد الله الشهير
بالشلي(1)، عقبه آل الشلي
ومنهم محمد (بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الله الشهي)

(1) وابنه أبو بكر ولد بترم، وتوفي بها عام 1957.

* وابنه أبو بكر العلامة بن أحمد بن أبي بكر، ولد بترم عام 1953 (1373 هـ) وهو والد محمد مؤلف الشرع. ولد بترم وتلقى عن عائلته. ومنهم الأدب عمر بن عبد الله الخطيب، ولا توفي والده كان هو دون البلوغ.

* وابنه أبو بكر عبد الرحمن بن علي بن عقيل السفاف، وأبو بكر بن علي المعلم، ومحمد بن عقيل مدمج، وعبد الله بن شيخ الميدروس، ثم جاور بالدينية المتزنة أربع سنوات، وأخذ عن عائلة المرميين.

* وعمه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الله (أي عم صاحب الشريع)، ولد بترم عام 1980، وتلقى عن عائلته من أمي السيد عبد الرحمن بن شهاب الدين، ومحمد بن اسحاق، وابنهم بكثير من العلوم متتالية لعلوم الحديث والفقه واللزجة، والفلسفة والحساب، وعلم المباني، رحل إلى اليمن أخذ عن عائلتها، وانقطعت بها مدة، ثم ذهب إلى آبائه وأتصل بسلطانها فآكرونه وأكرروه وزاروها، وترعرع بنت أحمد الوزراء، وله عقب.
مصنف الشرع، المتفنن المتوفى بِ سنة ۱۰۹۳ هـ وعقبه بها
ومنهم أبو بكرين عقيل عقبه بالحبشة فور وبر سعد الدين

وكانت في سلطة آنجلة سلطانات تولىّت الملك بالنواحي بين سنة ۱۰۵۰ إلى
۱۱۱۰ هـ، ويدعى السيدة، في عهد أول سلطانة التي هي تاج العالم صفاء الدين
التي حكمت من عام ۱۰۵۰ إلى ۱۱۸۷ هـ.

* السيدة أبو بكرين حسين توفي في آنجلة سلالة.

١) صاحب الشرع هو السيد محمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الله شهاب الدين، وعبد الرحمن بن إسماعيل، والناضج عبد الله بن أبي بكر المطيق، والشيخ محمد براء الشهير بمكار، والشيخ محمد أحمد باجيري، والسيد عمر عقيل، بن عمران باضر البغشري، والشيخ عمر إبراهيم الشهير بالطيب.

ارتحل إلى النافورة وأقام بها أربع سنوات، وصاحب بها السيد أبو بكر بن حسين صاحب بيجاً وهو وأخذ عنهم، ثم رحل إلى المرحيم فلازم علائها كالمشجع أحمد الزعيم، والشيخ عبد الله باشير، والشيخ علي بن الجيل وغيرهم كثير.

وتولى التدريس بإجازة شيوخ بالسجد المرام، وله تأليف منها: ذيل النور السافي في أخبار القرن العاشر، وعقد المواهر والتذر في تاريخ القرن الحادي عشر، والمشرع الري في منابع السنة ألي علي وشرح رحلة في الربع الجيب، ورسالة في الاصطلاح والرسالة في اتقان المطاف واعتلائها، ورسالتان في الميقات بالله.

له عدد كثير من الطلاب منهم إبراهيم ابن أحمد بن إبراهيم على الشاعر المتوفى عام ۱۱۲۸ هـ، وآمم الذين ابن أحمد بن عيسى المرشي مفتى مكة المتوفى عام ۱۰۸۵ هـ.

ومن شيوخه أيضًا زيدين الطاهري بن عبد القادر بن محمد بقية الطبري المتوفى عام ۱۰۷۸ هـ، والسيد أبو بكر بن حسين بن محمد بن أحمد بن حسين بن عبد الله الميدروس (۹۷۷ - ۱۰۷۸ هـ).

* السيد محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي، عم والد صاحب الشرع، ولد بتربٍ وتنقيع عن عائلته، منهم المهذب السيد محمد بن علي خردة صاحب كتاب الفروج، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بلحاج. رحل إلى عدن واليمنوافق في عن عائلتها كالمشجع محمد بن أحمد بافدل، وعبد الله بن أحمد باخرзадة. توفي عام ۱۹۷۱ هـ.
أما أحد قسم بن علوي الشيبة فله ستة بنين، أربعة انقرضا عن
عقب انقرض (1) 
5 - والخامس علوي، له عقب بقسم انقرضا، بقي شيخ بن عبد الله بن شيخ بلال
6 - والسادس محمد، عقبه آل بن جنيد بقسم آل الأخضر
والأخضر
ومنهم آل جنيد الأخضر بسيحوت وثينية. آل جنيد الأخضر
ومنهم السيد الشريف الناضل الناسك علي بن حسين بن علوي، طلب
العلم بتريم وكان يصوم يومًا ويفرط يومًا، ورجع الى بلده، وتوفي بجدة

(1) كان أحمد بارعًا في العلوم، ولد بتريم ثم استقر في قم، توفي عام 891 هـ.
واهله حسين بن أحمد قاسم بن علي الشيبة، السيد النضوي العالم المتفجر، استوطن
بلدة قم وتوفي بها عام 950 هـ.
(2) منهم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علوي بن أحمد قاسم العالم الناسك، ولد بقسم
عام 1015 هـ وتلقى عن علماء تريم والهرمين، واستفاد وتفتح، توفي عام 1085 هـ.
ببلدية المنورة، وما سقط. بعض تناديل الحيرة الشريفة أمر الخليفة العاصي بأن يختار
أهل المدينة أفضلهم لاستخراجها من الحيرة فاختاروا هذا السيد.

٣٤٧
سنة 1294 هـ منقرضاً
والشجر وأرض العوائق
ومنهم آل الجيلاني برخة ودوعن ورحاب وليسر
وأما آل الجيلاني وهربة من آل الجيلاني فهم حسنون
وأما الشيخ العالم العالم المجاهد محمد الشيخ عبد الله بعثاوي المتوف
بتتم سنة 743 هـ (1) فله أربعة بنين:
1 - علي، انقرض عن ذرية قليلة انقرضا
2 - عبد الرحمن
3 - وأحمد الأكشح
4 - عبد الله.

(1) الإمام العلامة محمد الإمام عبد الله بن علوى يضرب به مثل في الجود ومحاسن
الأخلاق، ولد بمريم وتلقى عن علماء عصره وبرع في العلوم، وعن والده، والسيد
أحمد بن عبد الرحمن بن علوى بن محمد صاحب مرباط، والشيخ عبد الرحمن بن علي
المطيب. ورحل إلى اليمن والخزف واتلقى عن علمائها وجاور بكة والمدينة، وكان
بعض المقرنين وبردد على الغرباء والمنقطنين وقبض حوائجهم، وكان لا يسك بيده
من الدهور شيئاً إلا أنفها تؤتي ليلة الأربعاء 10 شعبان 743 بتزم.
أما عبد الرحمن فله أربعة بنين:
1 - أحمد بابريك
2 - علوي المنون
3 - محمد جيدان
4 - علي ججب
أما علي ججب (بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله باعلوي) فله إبنان:
1 - عبد الله، له ذرية قليلة انقرضاً
2 - محمد المعلم (3)، له ابن: علوي (4)
(1) ولد بترم وتلقى عن الإمام عبد الرحمن السقاف وأولاده وعلاء عصره. كان صالحاً، توفي عام 817 هـ.
(2) منهم إبنه سالم بن عبد، ولد بترم وتفقه على علائهما.
(3) ولد بترم، كان متفناً للعلم. من تلاميذه أبو بكر بن عبد الله العيدروس.
(4) والسيد أحمد ولد بترم وتلقى عن علائهما وتولى التدريس فانتفع به الناس.
وتخرج به كثير، توفي في 10 رمضان 973 هـ بترم.
(4) علوي ولد بترم وتوفي بها عام 914 هـ كان من العلماء. من عقبة زين بن عبد الله بن
ولعلني أربعة بنين، أثنان انقرضا عن ذرة متفرضة
3 – الثالث نقيب آل أبي علوي الشيخ الأمام الحصوأحمد بن
علوي جحث المتوفى بمجر سنة 973
4 – والرابع عبد جدنون (1) عقبه آل
جدنون جحث بالحشة ببرر وأما أحمد بابريك فله ثلاثة بنين:
1 – الشريف العلامة حسن المتوفى بمجر سنة 885 هـ، له إبنان
انقرضا
2 – والنبي الراصق علي المتوفى سنة 989 هـ (2) ذريته قليلة
انقرضا بعده
3 – والثالث عمر، عقبه ببرد وسورت بالهنود
وعمنهم السيد الفاضل الكريم عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر، له
الإياض والصدقات (3) ومنهم ججاوا.

= علوي ولد بترمي ونشأ كن ينشأ أفراد الأسر العلوية من التقي، توفي عام 971 هـ.
(1) ابنه عمر بن محمد بن علي بن محمد المعلم، ولد برادي وتوفي بها عام 997 هـ، ومن سلافه
عبد الله بن عمر بن محمد جدنون.
(2) ولد حسن بترمي وأخذ عن عائلتها.
(3) في الشرع ان وفاته عام 990 هـ.
(4) ذي الميلاد عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الله توفي بسورة بعد المائتين
آل بابريك ينتسبون - كما هو مذكور أعلى - إلى أحمد بابريك بن عبد الرحمن،
أصبح منهم عدد صالح منهم عبد الرحمن بن علي بن أحمد المتوفى بزريل، وأخوه أحمد
يزيل، والشريف فاطمة في مدينة بادانغ المنتسبة إلى عبد الرحمن بن علي الرويلة لوقف
المغرب في حي دنانة ابناج، مجاكيرا حسب الببان الذي وضعه السيد أبو بكر
بن محمد بن عبد الرحمن الهنشي رئيس وقفية المغيرة المذكورة، وقد اوقف المغيرة الشيخ
الراقص محمد سعيد نمو مجاكيرا.

350
وأما علوي الحون (بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله باعلوي) فعقبه انقرضا سنة ۱۱۶۹ هـ

وأما محمد حيدان فله إبنان:

۱ - عبد القادر، عقبه انقرضا عن ذرية انقرضت

۲ - وعلوي خرد (بن محمد حيدان) ف ولعلوي خسة بنين، أربعة انقرضا عن ذرية انقرضت

والمخاطر علي (بن علوي خرد) له خسة بنين معقبين:

۱ - عبد الرحمن

۲ - وعبد الله

(۱) منهم محمد بن أحمد بن علي بن علوي خرد ولد بتمم عام ۱۸۴۸ هـ وتلقى عن عائلتها وعرض مخالطاته علي شيوخه وحقوقها وشرحها، من شيوخه الهندس محمد بن علي خرد، وعلي بن عبد الرحمن باحرمي، رحل إلى عدن وزبيد وأخذ عن عائلاتها والهرمين وجاور بها لستين سنة أخرى عن عائلاتها، وتوفي عام ۹۲۹ هـ بمكة المكرمة.

(۲) منهم إبراهيم بن علي بن علوي خرد، توفي بمكة المكرمة عام ۸۸۰ هـ، أبو أحمد الشريف والهرمين محمد، وتلقى عن عائلاتها، وجاور بالهرمين سبعين حتى توفي، ولادته
3 - أحمد الشريف الغزالي، تولى القضاء على غالب حضرموت، توفي بتربم سنة 967 هـ له ذريه قليلة انقرضاً أيضاً.

4 - وزين، جد آل خرد بتربم ومنهم الآن (1307 هـ) أبو بكر بن عبد الله حضينة فاضلاً فقيهاً، (منهم) بدوين ببضة.

ومنهم السيد علوي بن سالم ذو عبادة وتواعوض وتفشيف، المتوفي سنة 1297 هـ وبالمجد بلاء وجاوا (1)

5 - محمد الشهر بالهند العلامة المشهور الموت بترم ومنهم الآن (1306 هـ) عبد الرحمن بن عبد الله فاضلاً ناسكاً داعياً للفقراء.

(2) ومنهم: جماوا وفاليسمانج وكلاتين وسوملب وبالي (4).

---

بترم عام 901 هـ وتولى القدر وأخذ عن السيد أبي بكر المهدي الميدروس، وفي بريدة عن أحمد بن عمر الجمدي، والحافظ عبد الرحمن بن علي الدبيبة، والخليفة العودي صاحب ديوان الجامع، وفي المحمدي عن الشيخ محمد بن حيدان، وأحمد العجمي وغيرهم. كان واعز الرواة في الدرس والانساع، كريماً كبيراً، كل ما دخل عليه أنفه. على فقراء الطالب، آمناً بالمؤكد.

ومنهم الحارث الله بن عمار خرد في القرن الحادي عشر.

(1) ومنهم: زين بن محمد بن علي بن زين بن علي خرد.

(2) مؤلف كتاب خبرة النماذج الضوئ، ولد بتربم عام 890 هـ وتوفي عام 967 هـ (501 م) وسيأتي ذكره أسفل هذا.

(3) ومنهم: أبو بكر المعلم بن علي بن المذهب محمد بن علي بن علي خرد، أحد أعيان تربم.

(4) فاليسمانج مدينة تاريجية كانت قبل الإسلام عاصمة مملكة ديزي وجايا وهي الآن عاصمة سومطرة الجنوبية، وكانت بها سلطنة إسلامية، سلطنتها ذوو مجد وجبيل، والقابلين. منطقه في شبه جزيرة الملابو (مالزيا)، و سومرب، مدينة في مضيق، معظم سكانها من الهندوسيين (هنودي بالي).
آل خرد

يشتبرون - كما هو مذكور أعلاً - إلى زين بن علي خرد بن محمد حيدان بن عبد الرحمن بن عبد الله باعلوي، منشرون في عدد من الأقطار، في حضور

أرجاء الجزيرة العربية والهند وأندونيسيا، ومنهم السيد الفاضل السني علي بن أبي بكر خرد المتوفر عام 826 هـ في عدن.

* السيد المهندس علي بن علي بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله باعلوي (910 - 960 هـ) مؤلف كتاب "غزير البهاء الضوي"، وكتب له في الحديث حافظاً له ولرام الله. ولد بالترم وأخذ عن علمائها منهم محمد بن عبد الرحمن بلقفيه، وعبد الله بن عبد الرحمن بلحاج، والسيد حسين بن عبد الله العيدروس، وعبد الرحمن بن علي، وعلي بن أبي بكر.

رحل إلى اليمن وعدن وأخذ عن السيد أبي بكر بن عبد الله العيدروس، وفي زمن نجاح عبد الرحمن الدين، وسعى دايمًا مصنف كتاب "بجع المحافظ" وغيرها، وعن العلامه أحمد بن عمر المزجد صاحب العباب، وله في الحديثين أخذ عن جامع من العلماء الموظفين والواردين من مصر والعراق والشام. انتفع به كثيرًا منهم السيد عبد الله بن العلامه محمد بلقفيه صاحب المهد بكتاب المكرمة، والقاضي محمد حسين بن الشيخ علي، والفقهية فضيل بن عبد الله، والفقهية عبد الله بن محمد باقي صاحب القلائد، والشيخ شهاب الدين بن عبد الرحمن.

ألف كتابًا في مختلف الفنون، ككتاب الوسائل في الحديث، وهو مع اختصاره من أجمع الكتب في الفضائل، والشالات، و وغير البهاء الضوي في ذكر العلاوي من بني جديد وبصري وعالي، وغيرها من الكتب.

له قصائد أودع الكثير منها في كتاب "الفرز"، منها هذه:

أغلى عرجل ضمسي ذي الكتاب
وبعد همد ورمسية وجدية فتغث
بهدما، وهمي وهمي وهام
وقف جانب الربيع ورسة أهليه

352
لم نسبة زانت لو اثن غالب
وغاصوا على أسرار العالى خيال
بعلم لوحيد مشيئ لطارب
فهم بحور الهم بل هم شوه
بأذى شرع المطافى قد تسقوا
ببحث وتبديلا وفحص عفوق

وله هذان البيتان:

وفي سجود بني علوي سر
لمعتلي أن أس بجر وجهي

به بين الأنصام أظن سائح
مكأنناً مع قد يعابد

* السيد سالم بن علوي خرد العالم الشاعر الحافظ لكتاب الله، المخطيب المصفح.
* المثير السمي خير الناس، البري في آرائه، الجري في إبداء معلوماته، مع راحة ومدر، ولد بترم وتنا بنا ونفت عن عائلته منهم السيد العلامة عبد الله بن عمر الشاطري، علي بن عبد الرحمن المشهور، عبد الرحمن بن عبد الله الساقف، محمد بن عبد الرحمن الساقف، أحمد بن عبد الرحمن الساقف، الشيخ أبو بكر الخليل وغيرهم. وكان حين مزاولة طلب العلم قد يكلنه شيخه السيد عبد الله الشاطري في الرابط ليدرس من هو أطول منه مستوى في معلوماته.
* حاجر أخيراً الهاجز هو وأسرته وأقام بجدة، كثير التنقل في المدن العربية، يلمي الخليل في الجنوبيات، وزار مصر وبريس ولندن وأندونيسيا وغيرها. توفي بالمستنقع بمدة يوم 27 ربيع الثاني 1398 هـ، وله جهادية.
وأما أحمد الأکسح بن محمد عبد الله باعولی العالم التقی الراهم
المتوفی سنة ۴۱۴ هـ فله ثلاثة بنین:
۱ - محمد باربیع، له ذریة قلیلة انفرضوا
۲ - وعمر بارقابة
۳ - وعلي دیجان

أما عمر بارقابة فذريته آل بارقابة بتريم وسهل وجاوا وجامی وشرون وفیلیمبانغ وسیاک وریا وسورابیا وفیالونقن

وأما علي دیجان فله ابن واحد هو عبد الله عبود، جد آل باعوبود دیجان بقسم والغیظة وظفار وجواوا

وأما عبد الله بن محمد بن عبد الله باعولی

فله ابن هو محمد المنفرد، ولحمد هذا ستة بنین:

۳۵۵
1 - عبد القادر
2 - أحمد
3 - علي
4 - وعلوي
5 - والماس عبد الرحمن المنفر
6 - والهادس عبد الله وطب
أما عبد الرحمن المنفر (بن محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بعلوي) فقضى آل منفر بترم وملابس وجاوا
والله حامد بترم، ومنهم امام مسجد آل أبي علوى
الحبيب حامد بن عمر، توفي بها سنة 1309 هـ
ومنهم الآن (1307 هـ) علي بن حامد أمام مسجد آل أبي علوى
صالحاً فاضلاً، وملابس (وجاوا).

(1) في الشجرة الكبرى (187/8) ان علي بن محمد المنفر ذريه بلحج، ومنهم علي بن عبد الرحمن المنفر توفي بدور بالحبشة عام 915 هـ ودفن بجانب المجاهد السيد مرزق.
(2) السيد حامد بن عمر الذكر هو ابن علوى حامد بن عمر بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد المنفر (1255 - 1209 هـ) ولد بترم وتلقي عن والده وأكابر العلماء في مختلف العلم، ومنه خاله عبد الرحمن بن عبد الله بلغقه، وعم ابن عبد الرحمن البار بدعوه، ورحل إلى الحرميين وتلقي عن علمائه، وعليه زبيد، ذكره تلميذه
العلامة عمرو بن صفاف في "تفريج القلب"، ووجه ذكره في "نشر المحسن"، و"حدثات الأرواح".

ألف كتاباً في والده السيد العلامة عمر، وعمر هذا أخذ عن الحبيب عبد الله الخادم، وانتفع به خلق كثير، وكان متضلعاً في العلم. أثبت عليه العلماء. وكان ملافعاً
شيخه من صغره إلى أن بلغ الأربعين من عمره، وهو صهر السيد الحسن بن عبد الله الخادم. ومن تلقى عنه الشيخ الفقيه عبد الرحمن السلياني الذي جمع طائفة من كلامه، والشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي البصري مؤلف كتاب "ذخيرة الآل". وابنه العلامة
عبد الرحمن بن حامد بن عمر بن علوى بن حامد ومن آل بن حامد السيد الأدب الشاعر
حمدي بن محمد خريج مدرسة جمعية خير بجاكر في العراق والقاهرة وتقن بها، له ذرية.
وأما عبد الله وطبق بن محمد المنفر المتوفي سنة 884 هـ فله ستة بنين:

1 - علي حويلة، له ذرية قليلة انقرضا
2 - وأحمد مرزق
3 - وعمر فدغع
4 - محمد
5 - ومبارك
6 - وعلي المدرج

أما أحمد مرزق (بن عبد الله وطبق بن محمد المنفر) فله ثمانية بنين، اثنان انقرضا

3 - محمد (له ذرية قليلة بزيلع واليمن
4 - وعلي
5 - وعبد الله، له ذرية انقرضا، بقي واحد، احدهم محمد بصنماء، وعمحمد أحمد بالحبشة.
6 - وعبد الرحمن، عقبه بسقطرأ

357
7 - وعلوي الرقاق، له عقب بركة وته وبيجاطور
8 - وشيخ، عقبه آل مشهور مرزق بسبام

الآم مشهور مرزق
وبانقليجوا
والمرزق شام وجاوا
ومنهم السيد عمر بن حسين الفقيه، له معرفة تامة بعلم الحرف.

توفي سنة
وأما عمر فدقع، مؤذن جامع قسم بن عبد الله وطب المتوفى سنة

١٠١٠ هـ، فله سنة بتين:

1 - محمد

2 - وسليمان ثم ذريه قليلة انفرضوا

3 - وأحمد

4 - وعلي

5 - وعلوي

6 - وإبراهيم

أما علي فعقبه آل فدقع بالهند والقيروات وسقطوا

والآم أبي في بيوش بالحبشة والشحر وفكالونغن وغيل أبي وزير

وملاير وفوه قرب المكلا

وأما علوي بن عمر فدقع فعقبه آل فدقع بالهند، ومنهم الملك

الآم أبي في خليفة بقصير

وأما إبراهيم بن عمر فدقع فله ابنان:

1 - عبد الرحمن العلم، له عقب بقسم انقرضوا

2 - وعبد الله، عقبه منتشر في ظفار.

(*) منهم عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن العلم، ولد بقسم وانتقل بالعلوم، أخذ من العلماء في ترم ودوع وعبد والحرمين، وتولى التدريس في بلده وانتفع به الكثير.

وتوفي عام 1057 هـ.

358
ملائحة:

بِظَاهِرِ مَا ذَكَرَ أَنْ أَسْرَى عَلَيْ الْمَنْفَر، تَشَبَّتْ الْفَرْوُعُ:

آل مهَّشَر مرزق، آل فدْقَع، آل أَبِي نَيْمَيْنَيْ، آل مَطْهَر، آل هُدْيَج، آل بْنُ حَامِد، آل
مَدْهِر.

وَقَدْ أَحْصَى أَجْرَاهُ الْمَكَّةُ الدَّائِمَ لِإِحْصَاءٍ وَضَبْطٍ أَنْسَابَ
السَّادَهِ الْعُلُوِّينَ فِي بَعْضِ مَنْاطِقِ الْعَرَبِ الْمِلْيَةِ كَانَ الْعَدْدُ كَآَلِبٍ:
آل مرزق 31، آل فدْقَع 60، آل أَبِي نَيْمَيْنَيْ 249، آل المَطْهَر 45، آل هُدْيَج 128،
آل بْنُ حَامِد 8 ولا رَبِّ أَنْ الْعَدْدَ قَدْ أَزْدَادَ الآمِنَ.

وَهَذِهِ الْأَسْرَ منْشُورَةٌ فِي الْهِنَذِ وَجَاءَ وَالْحِمَازُ وَمَيْنَةُ وَأَرْضٌ الْواحِدِي وَأَحْورُ
وَجْيَانُ وَسَفْتَرَا وَغَيْرَاءِ وَمَنْ ثَمَّارُ إِلَيْهِمْ فِي الْعَلَمِ وَالْصَّلاحِ وَالْوَجَاهَةِ وَالأَعْلَاءِ الْخِيْرِيَةِ
مِنْ آل فدْقَع.

* السَّيِّدُ مُحَمَّد بن عَمْر المَتْوَفِّ بِقَمَّةٍ عَامٍ 1278 هـ.
* السَّيِّدُ عَلَى بن عَمْر أَمْام الْثَّانِيَة بِكَاتِبُ الْمُكَرِّمَةُ.
* الْمَلِكُ خَلْيَةُ بِتَغْرِيرٍ مِنْ ذُرِّيَةِ السَّيِّدِ عَلَيْي بِنْ عَمْر فدْقَع.
* السَّيِّدُ مُحَمَّد بن حَسَن فدْقَعُ، مَنْصِبُ آل فدْقَعُ فِي حَيَانٍ وَهَذَا، مَكْنُونُ مِنْ
الْمَتَّخَذِينَ آل بَانِيْنَغَ الذِّينَ يَتَوَلَّونُ القَضَاءَ وَالْتَعْلِمُ.
* كَانَتْ هُجرَةُ آل فدْقَعُ إِلَى حَيَانٍ مِنْهَا ثَلَاثَةَ قَرُونَ تَقْرِيبًا، وَأَوَّلُ مِنْ رَجْلٍ
جَدُهُ فدْقَعُ المَتْوَفِّ بِالْبُيُوتِ بِنْ مُحَمَّد بن عبد الله المَتْوَفِّ سنة 978 هـ مَيْلًا الْمَتْوَفِّ
بِتَرِمَ سَنَة 916 هـ بِعِبَادِ الله وَالْبَطَّ.

وَأَوَّلِ مِنْ أَنْتَقَلَ مِنْ حُضْرَمَةِ آل مَكَّةِ المُكَرِّمَةِ السَّيِّدِ عَمْرُ بْنُ حَسَنِ بْنِ عَلَيْي بِنَ
حَسَنِ بْنِ فدْقَعُ بْنُ عَمْرُ بْنُ عَمْرُ الله بِالْمَبْارِكْ جَاءَ حَاجَةً حَوَالَيْ عَامِ 1330 هـ فَحَبَّذَ
لَهُ الْشَّرْفُ غَالِبًا لِبِسَاعَةِ الْأَقْمَةِ، فَأَقَامَ وَتَرَكَ إِيْهُ أَكْبَرُ شَرَفَهُ وَابْنَهُ سَلِيمَ فِي
قَمَّة، وَكُونُهُ أَسْرَى فِي مَكَّةِ المُكَرِّمَةِ فِيِّرِقَ بِإِيْهُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالسَّيِّدُ عَبْدِ اللَّهِ هِذَا خَسَاء
بَنُي وَبَنَتِ.

* السَّيِّدُ عَمَرُ (1448 - 1313 هـ) خَلَفَ إِيْهُ عَيْسَانَ الْأَثَّانِيِّ سَافَرَ فِي حَيَاةِ وَالْدَّهَا
الِيْيُ قَدْ بِأَرْضِ عَلِيْي بِهَا ذِرَّةً. وَتَوَفَّ إِيْهُ عَيْسَانَ سَنَةَ 1349 هـ. كَانَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
صَالِحًا حَافِظًا لِكُتْبِ اللَّهِ، وَرَثَ إِيْمَامَةَ الْعَنَمَةَ بِالْقَامَ الْإِبْرَاهِيمِيَ بَعْدَ أَبِيهِ مِنْ عَامٍ
= 1290 هـ، إلى رفاته. وكان متصلاً بهمًا قائده في عهد سلطانها أحمد تاج الدين مكرم.

فَرَضَ ذلك.

وكان متصلاً بأحواله المراجعة بالشريعة مربم بنت السيد عثمان الذي أخذ عن المبيب عمر بن عبد الرحمن بالبار العالم نجاح، وعن السيد أحمد بن ادريس المدفون في صيباً.

والسيد محمد المهدي نقي بأخيه عمر، ثم سافر إلى جاهو عام 1315 هـ، وشهد له.

وقد فضل صلاح الدين أولي بن سهل أمير طفارة بأنها كانا على عمته أهل تيم.

وفي عام 1321 هـ، سافر إلى جاهو مستعمراً ابنه حسن، واجتمع بأكابر وعظام العلوين في فلسطين وجاها وستيفانورا.

ودرية آل أبي ثي في الشجر واللمة، جاهو وملابي وغيل باوزير.

السيد حسن بن عبد الله بن عمر، ولد عام 1309 هـ تقريباً وحفظ الرسائل الأربعة عام 1318 هـ لدى الشيخ محمد باصيل وهي الرسالة الجامعة، وطحق السموق والسماحة عبد الله صالح الرشيد، صحب أحدهما في رحلاته إلى جاهو وملابي. وفي عام 1324 هـ، سافر بنجده إلى قدح وستيفانورا وفلسطين وغيرها.

لقب على علاءهم من السيد حسن بن محمد الحنفي، والشيخ عمر حداد، والشيخ محمد سعيد باصيل، والشيخ عمر بابا، وفي المدينة المنورة عن السيد محمد بن جمفر الكافي، وكان في المدينة لأذ ذاك علاء يفعل من أهله ومن المغاربة ومن الطليبيين من شيخ السادة علوي السفاح، وعليم باقيه، وعلى بن علي الحنفي.

 достат حسن بعد وفاته والده إلى اللازي وأندونيسيا، وعندما عاد إلى مكة المكرمة اختاره الأمير فيصل بن الحسن بن علي اماماً خاصاً به، فرافقه في رحلته العسكرية وأثر إعلان الثورة العربية، وبقي معه إلى حين تنصيبه ملكاً على سوريا.

ثم غادرها أعتر انخبار الجيش العربي أمام قوات الاحتلال الفرنسي وإعلان الانقلاب على سوريا، وعاد إلى مكة المكرمة، وبيع بها إلى أن تعداد الشعب العربي في العراق باختيار الأمير فيصل ملكاً على عرش العراق، سافر السيد حسن مع الأمير فيصل إلى العراق ولازمه، ثم عاد إلى الحجاز في شوال 1340 هـ.
والسيد حسن معروف بدماثة أخلاقه وطيب عشته وحبه للخير وسماحة وصلته بالطهاء وأربياب الخير، وتسكبه بالآداب العلوية وغيره عليها، وساعيه قدمة من استمان به. وكانت له الروحة الإسبوعية.

توفي في أوائل رمضان 1400 هـ وحضر تشييع جنازته جم غفير من الناس وخلف أبناءه وأحفاداً موصفين بالأخلاق الرضية، وقام مقام والده ابنه السيد محمد حسن باختيار الحاضرين لما يرون فيه من اللياقة والكفاءة وحسن الخلق.
وأما محمد بن عبد الله وطبه فله خمسة بنين، ثلاثة انقرضا
4 - والرابع أبو بكر، له ذرية قليلة انقرضا
5 - والخامس أحمد مدهر، له إبنان معقبان:
 1 - مبارك، له ذرية بظفار
 2 - عبد الله مدهر، له ثلاثة بنين:
 1 - أبو بكر (بن عبد الله مدهر) عقبه بسورة
 2 - وسام، عقبه بدهلي وسورة
 3 - مبارك، له ثلاثة بنين:
 1 - شيخ (بن مبارك عبد الله مدهر) له إبن.
 2 - عبد الله، ذريته بظفار
 3 - وعلوي، عقبه آل مدهر بظفار ومكة

وهم العلامة الإمام عبد الله بن جعفر المتوفى
سنة 1104 (منهم) مجاوًا والهند والشحر
وآل مظهر بقسم.
ومنهم الشريف النجيب الساعي للعلاة والمحب لهم عبد الله بن عبد
الرحمن المتوفى بكتبة بعد التسعين والمائتين والألف.
ومنهم الآن (1307 هـ) عبد الله بن محمد شريفا نبيها مكرماً للوافدين (في
قسم (١))، وعمها المعرض عمر بن عبد الله و(منهم) بفونتيانق وسومباوا وسارانغ.
وعمها المعرض عمر بن عبد الله و(منهم) بفونتيانق وسومباوا وسارانغ.

----------

(١) ذكر السيد علوي بن ظاهر الحداد في مجلة الرابطة، رقم ١٧، أنه تولى زيلع السيد
الشريف محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله وطب، ولم يزل حاكياً بها
حتى توقي، وقرب عند الشيخ المزرا.

 آل مزهر

يكتبون - كما ذكر أعلاه - السيد علوي بن مبارك بن عبد الله بن أحمد بن
محمد بن عبد الله وطبيب بن عبد المنذر.
* والسيد العلماء عبد الله بن جعفر بن علوي بن مبارك الذكور أعلى (١٠٤٠
هـ) تلقى عن والده وأخيه علوي، وعن السيد عبد الله بن علوي الحداد،
والسيد أحمد بن زين الحضري، والسيد عمر بن عبد الرحمن البار، ولد بالشام ونشأ في
غيل بازير.

ومن تلقى عنه المهاجر القاضي علوي بن عبد الله بن حسن جل الله،
زار دلهي بالند وسكن بها نحو عشرين سنة، ولد بها تلاميذ منهم العلماء عبد
الرحمن بن مصطفى الميدروس.
وطاف قرى حضرموت فكان يستقبل في كل مكان أعظم استقبال من العلماء وغيرهم. ثم هاجر إلى الحجاز ودرس بالمسجد الحرام وتوفي بفكرة الكرمة.

من مؤلفاته: الآلهة الجوهرية على عقائد البنوقرة، وFilms السنية، وشرح ديوان الشمع السد شيخ ابن اعمال الكرمي الشهير، وفم
النور شرح الله يمي بالسرور، وأشرف النور وساه في سر ممّن الله لا تشيد سواه
و، النفحه المهداة بأنغاس العيدروس ابن عبد الله، و، الأخاء والوفاء بترجمة جعفر
MSCHRFXGHF HFHGDFGHDFGDFGHDFG

وصفت في مناسب السيد زين بن عبد الله بن علوه الحداد،

ومنظومة في أناس الطاعة العلمية، وغير ذلك.

والله مدهر الموجودين بفكرة الكرمة هم من سلاته.. ذكره الجبري في تاريخه
(244/1) وقد شرح المنظومة المذكورة السيد أحمد بن علي بن هارون الجريد المتوفى عام
1270 هـ، وساه زال المزهر على منظومة مدهر.

 آل المظهر

هذه الأسرة تنتمي إلى السيد علي بن مبارك بن عبد الله مدهر بن أحمد بن محمد.
عبد الله وطبر بن أحمد المنير. أفرادها في قسم الجحاز وفيونتيانس وسومباوا وجارانغ
وغيرها.

* منهم السيد عبد الله بن عبد الرحمن المتوفى بفكرة الكرمة بعد عام 1290 هـ كما
ذكر أعلى.
* السيد أحمد بن أبي بكر المعاصر للسيد الفرحان بن عبد الله الحداد والتصل به
كان بفكرة الكرمة.
* والسيد الجليل سالم بن أحمد المظهر، توفي بمدينة سارانغ جاوا الوسطى، كانت له
مبارات وأعمال خيرة.
* والسيد أحمد بن سلم، كان في فيونتيانس وتوت القضاء فيها، وكان له تنوذها،
معروفا لدى السلطان، وكوّن لها أسرة من أفراد السلطان. ثم عاد إلى مكة الكرمة
مع أسرته واخوته زين العابدين وبيبي، وهما من الأشخاص المعروفين في المجتمع.

٣٦٥
أما مبارك بن عبد الله وطب فله ثلاثة بنين:

1 - علوي  لما عقب قليل انقرض
2 - علي

3 - عبد الله، له ابن: محمد، ومحمد إبنان: هاشم (1) وفدع.

أما هاشم (بن محمد بن عبد الله بن مبارك) فله إبنان:

1 - مه، محسن
2 - محمد له ابنان بعدن

وأما فدع، فعقبه آل فدع بقسم آل فدع بقسم

ومنهم محمد بن عمر سيدا جليلا توفي سنة ١٢٠٧ هـ (٢)، بمكة

ومنهم عمر بن عبد الله إمام الشافعية الآن (١٣٠٧) في الصلاة

(بمكة)

(1) جاء ذكره في «حاضر العالم الإسلامي» ١٢٣/٣ ١٧٦٣ هـ بقم السيد محمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، قال فيه: «وكان من هو أقدم منه وصولا إلى آشي وهو السيد Acheh».

(2) في الشجرة الكبرى أن وفاته كانت في عام ١٢٧٨ هـ (ج ٨ ص ٢٦٩) ومثل هذا في نسخة الآلة المكتوبة ٥٥.
و(منهم) يجاور ويعطف ملفعة ورياض الولادي وأحور وحبان
وهدار قريب منها.
وأما علي الالندرج بن عبد الله وطيب فله ابن: شيخ، وشيخ سبعة بنين
ثلاثة انقرضوا
4 - هاشم (بن شيخ) اعقب ثم انقرض
5 - وعمرو، له عقب قلة بالقيروانات
6 - عبد الله
7 - وعقل
وأما عبد الله (بن شيخ) فله سبعة بنين:
1 - محمد
2 - وشيخ لهم عقب
3 - وأبو بكر لهم عقب قليل
4 - وعلوي
5 - وعمر
6 - وأحمد المجذوب، عقب بالشقاقي
7 - وأبو نفي عقبه آل أبي نفي بفيل باوزير
وأحور وكنيسة وسيون والقيروانات وائلة
يقال لهم آل الشاطري أبو نفي آل الشاطري أبو نفي

368
وأما عقيل بن شيخ (بن علي بن عبد الله وطبر) فله ثلاثة بنين:

١ - محمد المنقرض، صاحب مسجد مديج، المجهد الفاضل المتوفى في سنة ٥٠٠ هـ.

٢ - وشيخ، أعقب ابنين وثمان بنات بالقيروان، وانتقرضا كا في شجيرة الحبيب علي بن شيخ. وفي بعض النسخ أن الإبنين معقبان، فليحرر

٣ - والثالث عبد الله بن عقيل، عقبه آل مديج بتريم.(٢) آل مديج

(١) محمد بن عقيل بن شيخ، ولد بتريم وطبر على عقابها، منهم السيد محمد حسن، وحسن بن عبد الله بلجاح بالفاضل، وشهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن، وعلي بن عبد الرحمن، وأحمد بن عقيل حجيوب، له كثير من الطلاب ينجلون من منبهه، ومن نخرج على يده السيد أبو بكر بن علي خور، وعبد الرحمن بن عقيل، وعمر بن أحمد منفر، وعبد الرحمن بن عمر بارقية.

كان يحافظ على نظام أوقاته، يحب الفقراء، ويكرمهم، ويعلم العلماء ويدعوهم،

وعند وفاته شبع جنازته الجم الغفير الذين جاؤوا من كل فج.

(٢) من أشباهه عقيل بن عبد الله بن عقيل، كان عائلاً، ولد بتريم ورحل إلى الحجاز والهند، له مكتبة نفيسة، كان حلالاً للمشكلات، توفي بتريم عام ٩٠٢ هـ.
 منهم الآن (١٣٠٧) حسن بن عبد الله شريفًا سليم الصدر و (منهم) بالريدة وغيل بن يَمَنّ وجاوا وفاليمبانغ وبالهند واليمن بارض المكاير.

آل مديح

منشورون بترم وغيرها من مدن جنوب الجزيرة العربية، وجاها وسومترا والهند واليمن، منهم محمد بن عبد الله بن عقيل، وحسن بن عبد الله، والسيد العلامة علي بن حسن مديج كان في سنافرا ثم في المكلا وفيها اختبر من قبل السلطان أتولى الدرس التي افتتحت في عهد السلطان غالب بن عوض.

* السيد عبد الله بن علوي مديج في حيدر أباد دكت مدير المكتبة الآصفية، حديث الكتب ومصححاً وعلقاً.

* السيد الاميد الصالح محمد بن عبد الرحمن مديج في القرن الحادي عشر.

٣٧٠
أما الشيخ أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي، الشهيد بالغرفة (1)،
المتوفى بالجزر سنة 106 هـ فله أربعة بنين:
1 - محمد
2 - عمر
3 - يعلى
4 - أبو بكر الورع
أما عمر المتوفى سنة 142 هـ م بترم فله إبنان:
1 - محمد (بن عمر بن أحمد) جد آل بعبدو، انقرضوا سنة 94 هـ.

(1) هكذا في نسخة سروابايا بالغرفة، وفي نسخة الآلة الكاتبة ص 65 بالغرفة.

* السيد أحمد بن الفقيه المقدم ولد بتريم عام 610 هـ وصحب أباه وأخذ عن أخوه علوي وعبد الله، وهو أصغر أبناء أبيه، كان صالحاً حسن الأخلاق، توفى غريقاً فيمن غرق عام 706 هـ في قرية الجزر في سبيل جارف، ودفن بالقرب من مسجد الشيخ عبد الله بن إبراهيم بافشير.

ومن دخل آخر (أبيه) ناسراً للدعوة الدينية علي بن عمر بن علي بن عبد الله بن علي بن سالم بن محمد بن أحمد.
2 - علي باعمر، له إبن، عمر، ولمعمر إبن:

1 - أحمد قاية (بن عمر بن علي بن عمر)

2 - محمد الرخيلة

أما أحمد قاية (1) فله إبن:

1 - حسن، لهعقب انفرضاً، بقي منهم بقية بالمحمد (2)

2 - عبد الرحمن، عقبه بالهند والحبشة (3)

وال بكلية باعمر الوريدية

وأما الولي الصالح محمد الرخيلة، فعقبه آل الرخيلة باعمر بالمدينة

ووفار وجاب

وهم آل القشيري باعمر بسيرحوت

وفار (وجاراً)

وهم العلامة المتنفّن المتنقل في البلدان لطلب العلم عقيل

بن عمر باعمر المتوفى سنة 161 هـ وعقبه هناك (بظار) (4)

(1) أحمد قاية كان من فضلاء عمره، ولد بترم وتلقى عن عائلته وانتفع به الكثير، توفي

عام 399 هـ.

(2) منهم أحمد بن علي، توفي عام 410 هـ ابن أحمد توفي عام 397 هـ بن محمد بن حسن

أحمد قاية أغلب بأمه.

(3) وحصن بن حسن توفي عام 410 هـ بالشجر بن أحمد قاية، عقبه برزعل وزوره وبر

سعد الدين، انفرضاً.

(4) منهم عمر بن سالم بن عبد الرحمن (توفي عام 999 هـ) ابن أحمد قاية، أغلب بنواحي

بوش وسهرة وعبد الرحمن بن عبد الصمد بن عبد الرحمن، في زهيل وأوسه، وانفرضاً.

وعبد الرزقي بن أحمد بن عبد الرحمن، لم يعقب.

(5) السيد عقيلة بن عمر (عمران) بن عبد الله بن علي بن عمر بن سالم بن محمد بن عمر

أنجب الفقه الفقدم كنمه أبو المواهب، ولد بقرية الرباط من قرى ظانة الحموضي

عام 1001 هـ وتلقى عن العلماء.

(6) منهم السيد أحمد شاه الدين بن محمد الهادي بن شاه الدين بظار، ثم رحل إلى

(197)
والسيّد سالم بن محمد الله، طلب العلم بحضرموت، ورجع الى
ظفار سنة 1305 هـ
وآل البحري باعمر بالهند وخيل بن يُن وابن البادية
وبت مسلمة
آل البحري باعمر

السيّد زين العابدين الصيدلي، وأخوه شيخ، وأبن أخيه عبد الرحمن الشافعي
الصيدلي. محمد الهاوي بن عبد الرحمن، والسيد الشافعی بن حسن بن بلفق، وأبو بكر
المجید، والسيّد عمرو بن عبد الله باهرود بروغة، والسيدان حسن وحسن إينا
أبي بكر بن سالم، والشيخ حسن باشيب بالواسطة، ثم رحل إلى اليمن ثم الحرمين عام
1323 هـ، وآخذ عن السيد عمر بن عبد الرحمن البحري، والسيّد أحمد بن علاء، والسيد
علي بن عبد الله باهرود، والسيّد داري صيدلي باخشي، والسيّد عبد الله علي
الهوُذ ولازمه كثيراً حظي عنهب حق صار من خواص أحباه، ثم عاد إلى تريم،
وآخذ في الاستغادرة من العلوم، وعاد إلى تريم وانقطع عن الناس وأردأ وله. وتملَّى
عنته جماعة منهم السيد عمر بن علي عمه، وأبنه علي بن عمر بن علي المعروف في
ظفار. ومنهم أبناؤه أحمد وعله وزين العابدين، وقاضي ظفار الشيخ عمر بن عبد الرحمن
بارجاء الشهر بالطيب والشيخ الكبير محمد بلغنيف، وأبو الباشيب أبو بكر، والشيخ
أحمد حاسكي بن الشيخ عبد الوهاب الكلب شربوض، وغيرهم.

له مؤلفات منها «فتح الكرم الفائز في شرح خليفة الملاك»، والعقدة وهي منظومة
شرحها الشيخ أحمد بن محمد المدي الفلاشي، وشرحها تلميذه العارف بالله علي بن عمر
باخضر.

كان ذا جاه وساع، وصبرً ثامناً، منزله ملجأً للمواكين، وملاءً للواقفين، كريةً
جمع الناس جميعاً، صابرًا يغض الطرف عن أصابه وإله ويرفع عذر من اعتذر، توفي
بظفار في الحرم 1323 هـ، ودفن بقربة الرباط، ورثاه شعراء، ومنهم تلميذه السيد
علي بن عمر.

السيّد علي بن عمر بن علي بن عبد الله بن علي بن عمر بن سالم بن محمد بن عمر بن
أحمد الفقيه المقدم، ولد بظفار واشتغل بطلب العلم، وآخذ عن السيد عقيل بن...
والحكم عبد الله بن عمر بن بقية بن يحيى وبديته

"عمران، ثم رحل إلى مكة المكرمة، ثم الهند وجاوا، وعاد إلى وطنه، وسمي وجهده ازالت كثيرًا من المناسد، والتف حوله الناس وفوضوا إليه أمورهم، فدير البلاد وأصلح أحوالها، ثم حه وأقام بكة المكرمة جاورياً، وأخذ عن علائها منهم صاحب الشرع، وعاد إلى وطنه. كان كفأً للضعفاء، وصلاحاً للفقهاء والأيتام. توفي بضياء عام 1096 هـ."

٣٧٤
أما علوي بن أحمد بن الفقيه (القدم) المتوفى بمكة سنة 747 فله أربعة بنين:

1 - محمد الشهر بصاحب العائم المتوفى ب eldre سنة 767 عن اثنين منقرضين

2 - وعلي الشرفي المتوفى بمكة سنة 767 عن اثنين، علاء فضلاء

(1) ولد بتريم وتوفي بها، وفي الشرع (2/5/200) أن وفاته عام 743.
(2) محمد صاحب العائم نابغة في علوم عدة، تلقى عن علماء منهم السيد عبد الله باعلوي، وخرج به، وعبد الله بن فضل، وأخذ الطب والفلس والحكام عن الشيخ سعد الفقيه بن عمر بافضل، ورحل لطلب العلم إلى عدن واليمن وجاور بالحرميين وأخذ عن علمائها والواقدين إليها، وسار إلى إفريقية الشرقية، وأخذ عن الشيخ محمد بن عبد الله الجهوي، وعاد إلى تريم وانتفع به الناس من آل باغشير وآل بافضل وآل باحرمي وآل بايعوقوب وآل العمودي وغيرهم. ومن تلاميذه عبد الرحمن السنان، محمد بن أبي بكر باعباد، وعبد المطلب بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم، وأحمد بن محمد أحمد الله، وسعد المطلب باعيبد، وفضل بن عبد الله بافضل وغيرهم كان جواباً ينفق على بيت مكرماً للضيف، كثر العناية والتعهد لأصحابه، لا يرقد طالباً، فإن لم يجد مهما شئاً استمته حتى يحصل له ما طلب، صابرًا على الآلام، توفي في ذي الحجة 767.
الله نبأ: محمد. محمد إبنان:
ولعبد الرحمن إبنان:
أحد، عقبه بالشاقص
ووبر، منقرض، كتب عليه انقرض، لكن أتى إلى تريم
السيد عمر بن عبد الله من ذريته واثبت نسبه ونسب نبي
عمة محبة واضحة إلى عمر المذكور، فاعتقه من هناك من
السادة، كسيدي عبد الله بن حسين بن ظاهر، والوالد
أحد بن علي الجنيج، وذلك سنة 1207 ه فليعلم.
والسادات المذكورون في المقدمة والديس،
وأما أحد بإحداق (بن محمد عبد الله بن علوي) فعققه آلل الشيخي
والبار بقدفو وهر ونكة ودوعن.
(1) ما أبو بكر بن علي، ولد بترم وتلقى عن عائلته ورحل إلى اليمن وعدن وحج، وأذن
له في التدريس، توفي بعد
وأحمد بن علي، ولد بترم وتلقى عن عائلته، كان زاهداً، توفي في بعض قرى اليمن
غرباً (الشجرة الكبرى 526) أما أبوه علي بن علوي بن أحمد فولد بترم وتلقى
علومه الشرعية والأدبية والفقهية بها، ورحل إلى عدن واليمن واتصل بعائلته، وفي
مملكة المكرمة اتصل بعائلتها والصالحين فيها والواردين إليها فأخذ عنهم، وجاور بركة
سنين.
وفي خطاب منه لأبيه محمد حين وفاته والدته ذكر فيها أنه وجد بركة شيخاً كبيراً
بينا له المشبهات وحلوا له المشكلات نشلره عن الأهل والأولاد، وتلقى عنه عدد من
العلماء.
ومنهم الامام الفاضل العالم عمربن عبد الرحمن
البار (1) المتوفي بالقرن سنة 1158 هـ له
ثماني عشر إبناً وثمان بنات
ستة منهم انفرضوا من غير عقب
آل البار

7 - وصادق
8 - وطاهر
9 - عبد الله
10 - وطالب
11 - وحميد
12 - وطه
13 - وشيخ

(1) هو إبن عمر بن عبدالله بن علي البار بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن عبد الله بن إلياس بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي بن علي.

ومن تلاميذه حامد بن عمر المنفر، ومحمد بن زين بن سبطة، وعلي بن حسن المنفر.

ولد عام 1599 هـ بقرية القرنين بدعوين، انتقل والده من الشعر إلى هذه القرية.

عام 1599 هـ وتوفي الوالد عام 1116 هـ.

سافر إلى الحجاز ثم إلى ترم للتقلي عن علائها ولازم الحبيب عبد الله بن علي الحداد، وزار زبيد باليمن عام 1143 هـ، وتلقى عنه الطلاب في زبيد والحجاز، وأخرجهم الناس واحتفلوا به، وكان أمير مكة الملكة الشريف عبد الله بن عبد الرحمن بن الحداد.

بنى مسجداً بالقرنين، وتوفي بالقرنين حيث مسكونه ودفن بالقرنين عام 1158 هـ.

له أشعار. كان مستشاراً للشيخ الفاضل حسن بن عبد العزيز حامد دعوين السياسي.

377
14 - عبد الرحمن، عقبه بالقرنين، ومنهم العلامة عمر بن عبد الرحمن البار التوفي في إلاحظ قرب جدسة 1211 (1213 هـ).

وهم حسين البار بن علي الشريعي نوفي يقدو.
وبأبو بكير بن حسين بن علي،
واحمد بن علي بن علوي الشريعي، نوفي يختصر.

(1) ولد بالقرنين عام 1200 هـ ونشأ بيتًا، ثم تلقى العلم عن السيد حسين بن عمر بن عبد الرحمن البار، والعلامة الشيخ محمد بن باسين باقيًا وآخرًا من الطلاب. ورحل إلى هنصاب من أجل إعداء إخونه. وفي رحلته أخذ عن الشيخ محمد بن علي بانافغ، صاحب يشم وغيره.

رحل إلى اليمن والبحرين ومسقط وغيرها، وزار صناعة وزبيد وأخذ عن علائهما وفي حضوره تردد إلى تريم وغيره يقتبس من علوم العلماء.

وأخذه عنه عدد صالح من الطلاب، منهم الشيخ العلامة عبد الله أحمد باسوان.

ولا بلغه أن أستاذة السيد الشيخ الجبري سوف يغادر ملاجع للحج بادر إلى اللحاق به وصمه تلميذه الشيخ عبد الله أحمد باسوان على سفينة خشبية، فلقد قارب السفينة وادي دوفة الواقفة بين القندة والليث توفي عام 1212 هـ وُست السفينة في جبل ميناء دوقة، ودفن هناك، وصلى عليه تلميذه الذي كان مع السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين.

السيد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عيسووس بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن حسين بن علي البار بن علي بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن علي بن أحمد بن الطفيه المقدم.

ولد بالقرنين عام 1285 هـ وتمكن عن علماء أتافل علماء، ثم رحل أخذًا على علماء دوعوس وبيروت وهم كثير عن عده، ولزم على الأستاذ السيد العلامة أحمد بن عبد الله بن عيسووس البار إلى وفاته عام 1311 هـ ثم لزم عنه السيد حسين بن عبد الله البار إلى أن توفي عام 1321 هـ ثم لزم السيد عمر بن أحمد بن عبد الله البار وفاته عام 1343 هـ ثم السيد أحمد بن حسين بن عبد الله الطباسي. ورحل إلى عدن واليمن وزواج التجارة، وتلاسأ أيضًا على المجال العلمي، له تلاميذ أخذوا عنه. ثم عاد إلى الاقترن، وهناك كان له المقام العظيم والمكانة المرموقة، في هيبة ووقار حتى وفاته الأجل المتوم عام 1348 هـ.
له كتاب «معادن الأسرار والأنوار» في مناقب جده السيد عمر بن عبد الرحمن البار الأول، ومطلع الأسرار والأنوار، في مناقب عمه العلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله البار.
وله أشعار مجمعة في ديوانه.

آل البار

أسرة تنتسب - كما هو مثبت هنا - إلى السيد أحمد بن محمد بن علوي بن أحمد بن الفقيه المقدم. فأفرادها متواجرون في جنوب الجزيرة العربية ومصر والهند وأفراداً في أفرع متفرقة من دول القارة الأوروبية وأمريكا وأستراليا وأندونيسيا.

منهم السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد الله البار، له كتاب «تناجي العروض في مناقب العيدروس» ترجمة حياة السيد أبي بكر بن عبد الله العيدروس المتوفى عام 914 هـ.

البار، السيد محمد بن عبد الله بن محمد البار المتوفى عام 1318 هـ له كتاب «الدلائل البينات المتوضأ إلى أرباب المقامات».

البار، السيد عمر بن طه بن عمر البار المعاصري للسيد محمد بن محمد بن حسين بن محمد بن الحبيب عبد الله بن علوي الحداد.

البار، السيد حسن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن حسين بن علي (1132 - 1210 هـ) ولد بالقرب من دار الواسط، كان عالماً بفكره في العلوم، واعباً في الاطلاع، جاء ذكره في هضبة الأسرار، للشيخ عبد الله أحمد باسودان، وفي "معادن الأسرار" للسيد محمد بن عبد الله بن البار. كان يدرس بالمسجد الحرام مرتين، للدعاء إلى الله. وقام تلميذ الشيخ حسن بن علي الشكور.

والتلميذ السيد عمر بن عبد الرحمن البار. وقد جمع تلميذات سالم بن إبراهيم كثيراً من مكانتها. حاجر من بلده عام 1181 هـ واستوطن مكة والطائف حيث قاتلهم وناضج عليهم من مختلف طبقات العلماء والباحثين، ومعالج المktor، وكان منزله مزدحماً بالوفود والطلاب.

٣٧٩
السيد أبو بكر بن سالم البدر (1342 - 1384 هـ) تزوجه في كنف والده وأسرته، ومنه تلقى ثقافته، وأخوه الأكبر السيد العالم عيدروس بن سالم البدر، والسيد حسن الحضي مفتى النامية، والشيخ محمد سعيد باصيل، والشيخ عمر بانجد، وأجيز له بالتدريس في المسجد الحرام. ذكره عمر عبد الرحمن في كتابه دعاء وتراجم، بالتفصيل.

السيد عيدروس بن سالم البدر (1399 - 1436 هـ) تلقى عن والده وعن علائه مكة المكرمة، منهم الشيخ محمد سعيد باصيل، وصالح بافف، وعمر بانجد، وحسن الحضي، وعبد الرحمن الدهان، وسعد الدهان. كان عالماً عابداً، مرجعًا في العلوم، له أراء عُلِيَّة، درس بالحرم، بنته مأوى للطلاب بأنوثته لإستفادة ومن تلاميذه السيد عقيل بن أحمد العطاس.

الدكتور محمد بن علي البدر، ولد بديعة عدن لأبدين هاشمييين عام 1358 هـ (29/11/1369) اشتهى جده لأبته السيد حامد بن علي البار بالنقى والصلاح والثمرة على العبادة، وقيام الليل، له مباحث ووقار، وشتهر جده لأبمه السيد بعين بن أحمد الصافي مجدبه على الهتاجين حتى عرف بلقب "أبي الماكيين"، في عدن، ولم يكن بنته يلقى دوم في ليل أو نهار.

درس المذكور في مدارس عدن الحكومية التي خلق مناهجها من دروس الدين الإسلامي والقرآن الكريم إلى النزء الليبر، حسب سياسة الاستعمار، وكان متفوقاً في دراسته في جميع مراحله التعليمية، وكان أول من حصل على أحد عشر موضوعاً في الثقافة العامة جامعة لندن، ومن ثم ذهب إلى مصر ودرس في كلية الطب حيث كان من المتفوقين حتى تخرج عام 1384 هـ (1964) بدرجة الشرف، وعاد عام 1385 هـ ليعتبس من الطب في المستشفيات الحكومية وفي عياناته الخاصة حتى عن رئيسي الأطباء ومديراً لمستشفى الملكة إليزابيث في عدن (الجمهورية بعد الاستقلال) في عام 1387 هـ (1967) وعدى وصوله إلى عدن قام بتأسيس المركز الثقافي الإسلامي مع مجموعة من الشباب، وكان المركز يشجع إسلامي تفويتي وتربيتي حتى جاءت أول حكومة ماركسية فافظت المركز واستدلت على أنواع محصنة وانتقلت أعضاءه، ولكن صاحب الترجمة من الفرار قبل الاعتقال إلى القاهرة حيث يقضي في الأمراض الداخلية، وكان الأول في مجتمعه، ثم رحل إلى بريطانيا لزيادة من التخصص وحصل على عضوية الكلية الملكية البريطانية في عام واحد (في العادة لا يمكن الحصول عليها).
إلا... بعد أربع سنوات على الأقل) ثم توجه في عام 1971م إلى المملكة العربية السعودية حيث عمل كخبير في أمراض بطنية وقلب في مستشفى جدة الوطني، ثم في عيادة خاصة ولا يزال يعمل في جدة.

وترةت الإصلاحية كانت على يد أبيه في المنزل، وفي سن الثامنة قرأ على جده السيد حامد بن علي البار «بداية الهدية»، وكان شوفياً بالطلاقة في متناول أبواب المعارف، وقرأ معظم مؤلفات طه حسين والمعتاد والمähr ومكي مبارك وأحمد أمين وهو لا يزال في المرحلة الثانوية، وشوف في كتاب سيد قطب وكان له فضل بعد الله، وبعد نشأته في بيئة دينية في اهتمامه بالدراسات الإسلامية والدعوة الإسلامية، وفي جدة قرأ على يد عمامة الجهيد السيد محمود أحمد الناطري كتاب «الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس تأليف السيد أحمد بن عمر الناطري، وكتاب «التحفة السنية في شرح الأجريم»، في النحو، وقرأ على يد عمامة السيد أحمد مهدي الهنود معظم كتاب الإمام الحداد، وكتاب الجمل والمتأقئ من إحياء علم الدين للإمام الغزالي، وشرح المباني لليهود أحمد بن زين الحبيشي، والرسائل، وتعلن بجاليل العلماء والصالحين كلاً من نجحت له الفرصة لكثير من الأدب.

من مؤلفاته المطبوعة: «نهر بين العلم والفقه» المدرسة بين الطب وحديث المصطفى (صواب الله عليه وعلى آله)، والدراية في الصحة، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، دورة الأرياح، وله (عمل المرأة في الدين) وكتاب «المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ».

وتتمن كتبه بحاولة ربط المعلومات الطبية بما هو في القرآن الكريم والمحديث الشريف وكلام أمير البلاد الإسلام وبيان عظمة الإسلام في ذلك. وله مشاركة في الجلسات الإسلامية مثل المجتمع الكويتي، والإمارة الليبية والدولة الصربية، وفي الصحف والدوريات في المملكة العربية السعودية (جلالة رابطة العالم الإسلامي، إقراء الفيصل، أهل وهيئة المدن) كما قام بدورة ضد التدخين في الصحف والإذاعة، وفي معارضات للتطبيقات، في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة الملك عبد العزيز عن خلق الإنسان بين الطب والقرآن وغير ذلك من مواضيع.  

381
آل احصمد بن الفقيه المقدم
آل علوي بن احصمد

ومنهم الآن (1307) الشريف العلامة أحمد بن عبد الله بن عيدروه بن عبد الرحمن بن عمر البار، ولد عام 1322 بالقرين) عاملًا عاملًا لطيفة:

15 - وعلي
16 - وعلي
17 - وحسين
18 - وأبو بكر

أما أبو بكر الورع بن أحمد بن الفقيه المقدم المقبول في قبر علوي عم الفقيه (1) فله أربعة بنين:

1 - محمد (2)
2 - وعلي

(1) في نسخة سيراببا ص 74 ان من ذريته آل باهر وآل باعلوي.
(2) محمد أبي بكر بن أحمد، ولد بترم وتلقى عن علمائها، متغلب عابد، يسعى في منافع الناس ويرعي مشاعره كثير البر واللاحسن للمحتاجين، وانتفع به الكثيرون، وكان =

383
3 - وحسين، عقبه ال حسن الورع انقرضوا جميع سنة 1000 هـ
4 - وأحدن أبي بكر (الورع) له خمسة بنين
1 - عمر
2 - علي
3 - محمد كهداد
4 - وأبو بكر
أما محمد كهداد فله ابن عمر، وله رابع

موضع استئنات إرباب المشاكل ليجلها.

(1) من سلاطنة السيد محمد بن أبي بكر بن عمر بن محمد بن حسين بن أبي بكر الورع، ولد بترم ولتلقى عن عائلتها، ومنهم الشيخ محمد أحمد الزبيدي، ورحل إلى عدن واليمن ولتقي عن عائلتها، ثم جاور بركة المكرمة وأخذ عن الشيخ محمد الخطاب وابنه جهيد عدة فنون، والسيد أبي بكر بن عبد الله الميدروس، والشيخ عبد الرحمن بن علي، توفي بركة عام 997 هـ.

(2) أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن الفقيه المقدم، ولد بترم، كان سخيًا جداً يتفق ما يجد في يومه، سافر إلى الحاج وجاور بركة عدة سنوات وأصبح العلامة، وتوجه إلى حضرموت فكان وصل إلى اليمن مرض في بعض القرى فتوقف، وكان ممه أبوه عبد الله، ودفن في ربوية.

* وأحمد الذي استهر بالحديث بن أبي بكر بن حسين بن أبي بكر بن أحمد، تلقى عن عائلة ترم حتى أخذها له بالتدريس، كان صريحا في الحق وانكار المنكر وازالتها بعد الثامنة.

* عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن محمد بن حسين بن أبي بكر، أسره الأفرنج عام 933 هـ.

(3) عرف بلقب كهداد، نسبة إلى جبهة بالجيش لترديده إليها (مجلة الرابطة 1/126).

ومن هذه الأسرة حسين بن علوي الرضا بن حسين بن علي، سوق الصدق بن عمر بن محمد كهداد.

* والسيد محمد الخاطمي بن عبد الله بن علي سوق الصدق.

* والسيد أحمد المشهور بن عبد الرحمن بن أحمد الخاطم، قتله الاتراك في البحر ونهوا ما معه.

384
1 - علي سوق الصدق، عقبه انقرضوا
الجمع سنة 1104

آل خنيان

بقي منهم اثنان: محمد بن عثمان، واحد بن علي باليحيى يقال أن
لهم عقب هناك

2 - أحمد الخنمن، عقبه آل خنيان بتريم وجوا وقرسي، (وفاليمبانغ)
ومنهم السيد النبي عبد الرحمن بن محمد، طلب العلم وجد واجتهد
في تريم، توفي بفاليمبانغ سنة 1281 هـ.
وأما أبو بكر بن أحمد بن أبي بكر الورع فله إبنان:

1 - علي، جد آل مولى أهله بقسم، انقرضوا
2 - محمد باسويد، جد آل الهمال بالغيظة والهند
وأما عبد الله بن أحمد بن أبي بكر الورع فله ثلاثة بنين:

1 - محمد، له عقب انقرض بعدن. ويقال انلاساعيل بن علي عقب

بير سعد الدين

2 - وأحد الموت، عقبه آل برهان الدين، انقرضوا بقسم
واللهوت بالغيظة وجاشف بقرب ظفار
3 - والثالث أبو بكر الغيظة، عقبه آل الغيظة بظفار
واللهوت بالغيظة وجاشف بقرسي وبانقيل

- أباه محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم المتوفي بتريم سنة(١)٧٤٣ هـ فله إبنان:

1 - علي (بن محمد بن أحمد)

(١) في نسخة سورابايا ص٤٤ أن من ذريته آل الطويل، وهو ولد بتريم وأخذ عن علمائها،
منهم السيد عبد الله بن علي بن الفقيه المقدم، وعلي آل بافضل والحطباء، وآل
باحري، كان مستقراً عابداً.
فأما السيد الفاضل عمر بن محمد بن أحمد المتوفى بترم سنة 782 هـ فله ابن هو:

الآم الفاضل العالم الشهير بأبي مريم (بـن عمر بن محمد) المتوفى منقرضاً سنة 822 هـ (1)

والثاني على المتوفى بترم سنة 830 هـ له أربعة بنين:

1 - أحمد
2 - وحسن جبهان
3 - ومحمد
4 - وحسن (3)

فأما أحمد بن علي بن محمد الفقيه المقدم فله ابن: عبد الله السيد

العلامة المتوفى بترم سنة 873 هـ

ولخلف عبد الله أربعة بنين، ثلاثاء انقرضاً، والرابع عبد الرحمن

الاسق المتوفى سنة 891 هـ

ولعبد الرحمن الاسق هذا خمسة بنين:

(1) عمر بن أحمد بن أحمد ولد بترم، ومن شيوخه الإمام عبد الله باعلوي، عرف بالسخاء.
الفائقة مواصلًا لجيرانه يزورهم بيتاً بيتاً ويفتقد عليهم إذا احتاجوا، عطوفًا على الفقراء.

(2) محمد الشهير بأبي مريم، ولد بترم وتلقى عن علانيها، منهم محمد بن أبي بكر باعباد، والسيد
عبد الرحمن السلفي، محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم.

وكان يكرم الفقراء والإيتام والغرباء.

(3) من سلاته أحمد الطويل بن علي حسن، استشهد بالجبة، واستشهد ابنه أحمد المعين
يزحل عام 933 هـ واعقب بها، وانتقل عقبه إلى المدينة المنورة.

388
۱ - عبد الله، انقرض
۲ - وأحد 
۳ - وأبو بكر 
۴ - وعمر
۵ - والمفسر العالم النحوي الفقيه محمد الاستحقاق المتوفى ب görm ۹۱۷ هـ

له ثلاثة بنين:

(۱) محمد بن عبد الرحمن الاستحقاق ولد بترم وقيل عن علامة عمره منهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضيل، والشيخ عبد الله العيدروس بن السكران، والسيد محمد علي عبد الله، ورحل إلى عدن و اليمن وأخذ عن خاله الإمام محمد بن أحمد بن عبد الله بفضيل، والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باخرذة وأجازه الشيخ. وفي زبيد أخذ عن العلامة محمد الطبب الناشي، والعلامة محمد أحمد باخرذة، ثم رحل إلى مكة المكرمة وأخذ عن السيد عبد الله بن محمد صاحب الشبكة قديماً، وهو غير عبد الله بن محمد صاحب الشبكة الأخير، وأخذ عن القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن ظهرة، والمحفظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي. وفي المدينة المدرة عن جمعية فيها، ثم عاد إلى وطنه وأخذ بنشر العلم، وكثير الآخرون عنه وخرج على بنده كثير من العلماء، منهم ابنه عبد الرحمن وعبد الله، وفاضي القضاة أحمد شريف بن عبد الله، والشيخ عبد الله بن محمد بن سهل باخرذة، وأحمد بن سهل باخرذة، وأحمد بن عبد الرحمن باخرذة، وفضل بن عبد الله باهرل الله، وأحمد باصرع وجمة بن أحمد بن سهيل باخرذة، وسربر بن عبد الرحمن باهرل الله، وفضل بن عبد الله باهرل الله، وأحمد باصرع وجمة بن أحمد بن سهيل باخرذة، كتب أكثر من أربعين مجلدًا، وثاني عليه عارفه، منهم الحدث عدن على خرد بقصيدة مطلماً:

فقيه شريف حاز فضلاً ورفعة
له نسبة تعلو على كل نسبة
توفي في شوال ۹۱۷ هـ ورثاه كثير من الشعراء.
١- أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأسقعم انقرض.
٢- وعبد الله صاحب الشبيكة الآخر المشهور بالعلم والصلاح المتوفى بمكة سنة ٩٤٧ هـ، له عقب انقرضوا.

(١) في المشرع الروائي ذكر لأحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن العلامة محمد بن عبد الرحمن الأسقعم بترجم.

وصاحب الشبيكة الآخر هذا نزيل الحرمين، ولد بماء بأوائل القرن العاشر، ودرس علوماً كثيرة على أساتذة أخذاً، والدته الشريفة بنت محمد بن علي صاحب عبيد، وكان بارزاً بها لم يفارقها حتى توفيت، وسافر في عام ٩١٨ هـ إلى العلوج وأخذ بها عن علائه، ثم مكة المكرمة وجاور بها عامين يستزيد عن العلم، ثم إلى زبيد باليمن، ثم حضرموت ولازم القاضي أحمد شريف وأخاه الحمد بن علي خرد، له مصنف مروياته للكتب الشهيرة، ثم استوطن مكة المكرمة هو وعائلته. كان جواداً سخياً نافعاً للعباد، وذلك في عهد أمير مكة الشريف أبي جني عام ٩٥٨ هـ عندما حلت فتنة أمير الحج المصري في منى وأراد القبض على الشريف، وحدثت الفوضى ونهب الأعراب، وعرف هذه الواقعة عند أمر مكة بالله، توفي يوم الجمعة ٩ جامع الأولى ٩٤٧ هـ ودفن بالشبكة، وحضر جنازته الشريف حسن أبو جني.

وأما صاحب الشبيكة الأول فهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن أحمد بن علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن علوي، المتوفى بمكة المكرمة عام ٨٨٦ هـ، وسجني ذكره.
تمهم محمد علي بن عبد الله، بقية أثنان حسين وأحمد إبنا عبد الله بن الحسين

3 - والثالث عبد الرحمن بلقيه (بن محمد عبد الرحمن الاستعم)
المتوفى بترم سنة 969 هـ (1) 

آل بلقيه

(1) آل بلقيه أسرة عظيمة بأفرادها الفضلاء، اشتروا بالعلم والنقوى والوجهة، ينتمون
إلى السيد عبد الرحمن بلقيه بن محمد بن عبد الرحمن الاستعم.

* السيد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن، له كتاب المطالع
واللوامع في رجال جمع المواصلات.

* السيد محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن من رجال أواخر القرن الثالث عشر.

* السيد جعفر الدين بن عبد الله بن حسين (1245 - 1333 هـ) بن عبد الله بن
علوي بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن عبد الرحمن بلقيه.

* السيد حسين بن عمر، كان صاحبًا كثير الخدمات للناس والأعمال الخيرية، في
الإصلاح وفي خدمة المجتمع، أخذ من الحبيب عبد الله بن علوي المداد وابنه الحسن،
ولد بترم ونفوذ في المدينة المنورة.

* السيد محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن
عبد الرحمن الاستعم (1065 - 1105 هـ) بترم، كان عالماً ثقيلاً عارفًا. ذكره أخوه عبد
الرحمن في درس مشاهد الأسرار، بأنه انتفع به.

* السيد العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد
الرحمن بلقيه، ذو الثقافة العالية والعلم الواسع والمعرفة الشهيرة، والعمل الناضج,
كان مرجعاً موثوقة (1089 - 1122 هـ) تلقى عن أفاضل علماء حضرموت واليمن
والمحجاز، منهم الحبيب عبد الله بن علوي المداد وجدته لأنه السيد محمد بن عبد الرحمن
المدروس، و穴ه عبد الرحمن بن محمد العيدروس صاحب الدمشاء، وأخوه محمد بلقيه،
وثقله عليه الكثير منهم منادة صفاف بن محمد بن عمر الصف، ويابن جعفر باعّود
بالمدينة المنورة، والعلامة عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس، كان معطلاً مقبولًا في كل
رحلة السيد محمد بن إبراهيم بن فيلقه

ذكر السيد علي بن طاهر الحداد في مجلة الرابطة (1905) جادي الأول

1349 هـ هذه الرحلة من تريم إلى مكة المكرمة، بدأها السيد محمد بن إبراهيم بن فيلقه في يوم الخميس 4 شوال 1381 هـ والسيد الخنجر بن أحمد العيدروس بطرق البر وعذادة القبائل التي تم الطريق عليهم أن تكون في أمانهم، وأخذ على المهمة عليهم، وقد صحبها إبن السيد الحسن: عبد الرحمن وعبد الله وأخوه لأمه حسن بن عبد الرحمن بن علي العيدروس، والشيخ عبد الرحمن بن أحمد باسن عبد القوي، وعبد الله بن يوسف، وعبد بن عمر بارغينان وابنه عمر، وعقيل بن عوض باجري، ومحمد بن بدر باجري. ومن أهل تمليحة ونواحها صالح بن علي بن سراي، وعلي بن سلام بن محمد، وسماحة بن محمد، وسماحة بن علي بن سلام آل عجاج، وسلطان بن عبد الله بن صالح مغيز، والشيخ أحمد بن زهوة باجابر، وعبد بن أحمد بن سنكر وأمه بكران، ومحمد بن علي الرومي، وسلمان بن سلاين بن حنش، وابن أخيه صالح بن عبد الله، وسلمان بن علي بن شرقي.

ذكر أنهم باعوا في تمليحة آل عجاج فوجدوا قبائل تلك الجهة متحاربين، فمكّنا هناك حتى أصلحوا بينهم، وذكر التنقلات وقطع المسافات من أجل أخذ العهد لتأملين طريق الحاجة إلى قبائل ذو حسين وسلطان العيار، وفي صعدة لقوا زعيم آل سالم: ناصر بن علي بن سلام بن محمد بن الامام، وحسين بن علي بن الامام فأعطواه عهداً بالجوار. وكذلك الأشرف حسين بن محمد بن الامام، وحسين بن علي بن الامام فأعطواه عهداً بالجوار.

* السيد حسين بن محمد بن إبراهيم بن علي العيدروس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ولد بترمز عام 1365 هـ، كان من العلماء الاعلام تلقى عن أكابر وأساتذة العلم، ولتلقى عنه العلماء في تريم. وتوثوف به عام 1345 هـ.
السيد الباحث المدقق عبد الله بن حسن بلفقيه

أثبت هنا ترجمة هذا السيد بقلم الشيخ العالم الفاضل علي بن سالم محمد بكر، وقد
بعت بصورة إلى السيد الأديب علوي بن محمد باهر، من الدمام مشكورة، كما بعث
أيضاً رداً السيد عبد الله بن حسن على إذاعة لندن عن الإمام الشافعي بأنه غير قاشي،
وخطابه السيد سهاف بن علي بن عمر بن شيخ الكاف عن مقاله الذي نشر سابقاً بجريدة
حضورت التي كانت تصدر في سورا، وجلة الرابطة التي كانت تصدر بمراكش.

بعنوان "البيزة العلوية".

وصفه الشيخ علي بن سالم بأنه من أصحاب العقول الموضوعة والمحارف الواسعة.

التنوع، ومن الرجال الأنداد الفيلق.

نسبه: عبد الله بن حسن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي
بكر بن حسين بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم.

ولد برموم في النبهان 3 ربيع الأول 1314 هـ وتلقى مبادئ القراءة والكتابة
والقرآن بعلمه قضاة النسوية إلى العيدروس الأكبر، ثم التحق بالمعاهد الدينية
وزوايا المناهج التي كانت تلقى بها الدروس، ومنها رباط تريم ذو الشهرة العلمية، أو
كما وصفه بعض الكتاب بأنه أزهر بلاد الجنوب.

أعجب من علاه عمره منهم السيد العلامة علي بن عبد الرحمن الشهر، والسيد
الشافعي علي بن عبد الرحمن بن محمد الشهر، والسيد العلامة عبد الله بن عمر
الشافعي، والسيد العلامة حسين بن أحمد الكاف، والسيد الفاضل سهاف بن حسين
أحمد العيدروس، وقد أحاطه السيد عبد الله بن مفيد الدين، والشيخ العلامة الفاضل
أحمد بن عبد الله البكر المطيري، ولدنا العظيم الشيخ أبو بكر مفتي تريم وأخوه
عبد الله، والشيخ العلامة الفقيه محمد بن أحمد المطيري، والشيخ الفاضل عبد الرحمن بن
عبد الله المطيري.

وفي مطلع عام 1329 هـ رحل إلى جاوة وأتصل بشيخ العلم، فمن شيوخه النادة
العلم أبو بكر بن عمر بن مجي، وعبد الله بن علي الحداد، ومحمد بن أحمد الهذارية،
وعبد الله بن عثمان العطاس، وعبد بن طالب العطاس، وأحمد بن عثمان الهذارية، ومحمد بن
عبد الرحمن المبكي، وعلي بن سهاف السفاح، وعلي بن محمد المداد، وعلي بن محمد

294
إبراهيم السقاف. واتصل بالسيد محمد صالح الشواشي الباجي التونسي المعروف لتشجيع النهضة العلمية الإسلامية بجاوز، وهو من أقران الشيخ عبد العزيز جاويش، وحافظ وهبة، واستمر الاتصال حتى عاد صاحب الترجمة إلى تريم عام 1346 ه.

أعله في الهيئة الإجتماعية، كان من قادة النهضة الأصولية وزعامة نشط الحركة الدينية والوطنية في المهاجر وحضرموت، وفي جاوز شارك في حركة الأصولية العربية. وكان يكتب المقالات في جرائد الأقبال وحضرموت وغيرها. ويلي المهاجرات في الأندية والجمعيات، وقد نشر الكثير منها في الجلاب، بعضها باسمه وبعضها باسم مستعار مراعاة للظروف.

وفي حضرموت شارك في تأسيس نادي الشبيبة المتحدة ببرم بإلقاء الدروس والحاضرات، وكان عضواً في هيئة إدارية جمعية الحق التي خرج فيها كثير من رجال العلم والإصلاح، وحث على تأسيس مجلس للفناء الشرعي ببرم الذي كان يرأسه الشيخ العالم المرحوم سالم بن سعيد بابكر بارغيفان.

وأخيراً اشترك في تأسيس المعهد الثقافي ببرم، وكان أحد أعضاء إدارته، وهو الذي خرج فيه جلة صلاة من الفقهاء والمدرسين الحاضرين، ولم يبق في غير تلك الجمعيات الموجودة في ذلك المعهد باحثاً وارشاداً وتوجيهاً، وعاش بأدلاً نفسه وعلمه ورأيه لكل طالب وراغب.

وكان على أقوى روابط الصداقة مع أقرانه من قادة الفكر ورجال العلم في كل مكان، ومن أخص أصدقائه وجلائه فضيلة العلماء المرحوم السيد أحمد بن عمر الشاطري، والأستاذ الكبير محمد بن هاشم علي طاهر، والشخ العلامة سالم بن سعيد بابكر، والسيد علامة الأديب زين العابدين بن أحمد الجهيد، والسيد السيد حمزة بن عمر الميدروس، والعلامة المفتي عبد الرحمن بن عبد الله السقاف، والإمام الحكيم علي بن طاهر الحداد رحمة الله تعالى عليهم. وكان من جلائه السيد علي بن محمد يحيى مدير المعهد الديني بالفيل سابقاً، والمرحوم العلامة عمرو أحمد بن أيوب محافظ.

وقد أثرت المذكرات والاتصالات مع العلماء بحثاً وفؤاداً قيمة، فلم يكن الاستاذ محمد بن هاشم ليكتب رحلته إلى التغيرات بعمق تاريخي عليه لم يشر عليه صاحب الترجمة بذلك. ولم يكن كتاب السيد علي بن طاهر الحداد الموسوم بجني الشارح سوى جواب عن أسئلة في غوامض تاريخ حضرموت رفع إليه ذلك السيد عبد الله، إلى غير ذلك.

٣٩٥
تم تال الكتب - بعد أن أتاض وأطنب - تحدث عنه بعض الصحفيين عند زاره فقال أنه من يزن كلامه بيزان الذهب، ومنى هذا ان السيد بلقيه لا يرسل القول على علاته، وانها اذا تحدث وكتب فهو يعني ما يقول، وإذا تحدث عن واقعة وصفها بأشخاصها وزنانيا ومكانها مبالغة منه في الدقة والاحتباط. وتحدث عنه بعض المستشرقين من هيئة الإذاعة البريطانية فوصفه بالبحث المدقق، وقال عنه السيد علي عباس المالكي علامة الحرمين الشريفين: أنه عام تريم وبدرها المؤرخ الداعي إلى العلم.

أعمال ومؤلفاته. يرجع إليها اهتمام السيد عبد الله بأعمال التاريخ الى السنة 1332 ه وآخر أعماله في تحقيق التاريخ المجري إلى جانب اهتمامه بعلم النفس، وما ينصل به. وتقدر الإشارة إلى أن ما لم يتم ونشر في أعماله أكثر مما نشر، وفي رأي أم مؤلفاته هو كتب عن الإمام أحمد المهاجر بن عيسى أصل دواحة السادة المجريين، وقد بينت هذا الكتاب صحبة الدجاير عن حياة الإمام أحمد المهاجر، وكان يرى أن المهاجر من المذهب، وأظهر السيد علي بن طاهر القدسي في كتابه أدب البصائر في البحث عن مذهب الإمام المهاجر، ولكن السيد عبد الله لم يكتب كتابه لعدم توفر المراجع كما يقول.

من مؤلفاته التي نشرت (1) استدلالات وفريارات على تاريخ حضرموت في شخصيات (2) تنقيح مراحل الشيخ صالح البكري (3) نفاذ وتحليل وتفهيم عن اللقب بالنافذ من بنى عيسى التنقيب (4) تاريخ رباية ترم (5) النواه الجليلة عن مدى المذهب في الجمعية الهلنستية.

وما ثم ونشر نحو المدخل الى التاريخ المجري (2) بحث في التاريخ المعاصر للحياة الثقافية منذ وقيل قديم المهاجر (3) جلاء المفتي وتقسيم النقل على كتب صلة الأهل (4) لها من زاوية التاريخ المجري.

هذه خلاصة ما كتبه الشيخ الفاضل علي بن سالم بكر بزغيفان برغم في 1397/12/3. وقد وصف السيد علي بن طاهر الحداد السيد عبد الله يقوله: "العلم المؤرخ الجامع المندب والأعلى من غرائب التاريخ بالغريب المعبج، الكاتب النادر، والناصع على نفاس الجوهر".
آل أحمد بن الفقيه المقدم

فلعبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن الاستع بن عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد (بن أحد بن الفقيه المقدم) هذا ستة بنين:

1 - علي
2 - وأبو بكر
3 - وعلي
4 - محمد
ولهم ذرية قليلة انقرضوا

أخروهم محمد بن عبد الرحمن بن محمد سنة 1137 هـ.
وعبد الرحمن هذا الشهر أبو جال هو الإمام العظيم الشهر بالدنيا صاحب مسجد النوردرة الموفى بتريم سنة 1111 هـ.

5 - والخادم حسن
6 - والسادس أحمد
أما حسن بن عبد الرحمن فله ستة بنين:

1 - عبد الرحمن
2 - علي علوان
3 - القاضي الفقيه
لهم ذرية قليلة انقرضوا

أحمد الشهر الموفى سنة 1048 هـ.

(1) هو ابن حسين بن عبد الرحمن، ولد بتريم وتلقى عن عجليها ورحل إلى الحرمين وأخذ...
4 - أبو بكر
5 - محمد
6 - عمر عادل
وأما أبو بكر العالم الفقيه المتقن صاحب بيجافور المتوفى بها سنة 1076 هـ نفعه بالله Dien كيمر والقام وغيرها (1)
وأما محمد حسين بلقيه فله إبنان:
1 - علي، عقبه بسقرا
2 - وحسن، عقبه آل الدويعي بدوهن وجاوا والهند
وآل بلقيه بسقرا وسجوت وظفار وتريم آل الدويعي بالخلف
ومنهم السيد أحمد بن عبد الله بن عمر فاضلا متواضعا توفي بترم سنة 1299 هـ.
ومنهم الآن (1307 هـ) محمد بن أبي بكر، ذو عقبة في أهل الخير.
وأما أحمد بن عبد الرحمن بلقيه بن محمد الأسق المتوفى بترم سنة 1013 هـ فله أربع بنين.
1 - أبو بكر 2 - عبد الرحمن 3 - عمر 4 - عبد الله.

عن علائهما، وأجيز له في الانتفاخ والتدريس، وتخرج به الكثرة منهم أحمد عمر الببيعي،
وعبد الرحمن بن عبد الله باهارون، وأحمد عمر عبيد، عبد الله بن زين باقفيه
وأحمد الشلي وغيرها، له شتاوي مرارة، وعين للقضاء في تريم.

(1) السيد أبو بكر بن حسين صاحب بيجافور توفي عام 1074 هـ من شيوخه الفاضي عبد
الرحمن بن أحمد شهاب الدين، وعبد الله بن الشيخ العيدروص وأبنه زين العابدين
وبنوه، رحل مرتين والهند بسرت واجتمع بالملك عسير، ثم إلى بيجافور واتصل
بسلطان محمد بن إبراهيم عادل شاه.
أما عبد الرحمن فانقرض عقبه
وأما أبو بكر فعقبه بالهند
ومنهم حفيده أبو بكر بن محمد صاحب بيجافور الشريف الفاضل
الكريم الذي بنى قبة نبي الله هود عليه السلام ومسجد بلقيه بالرضيمة بتريم، المتوفى سنة 110 هـ و(منهم) بالهند ومان كيسر وآخيه.
ومنهم السيد الفاضل الشهر أبو بكر بن حسين المتوفى بها سنة
١٠٠٠ هـ (١)
وأما عمر بن أحمد فعقبه بتريم، ومنهم العلامة النحسي ذو التصانيف العديدة والفتاوي المفيدة عبد الله بن حسين بن عبد الله بن علوي بن عبد الله بن عمر بن أحمد المتوفى بها سنة ١٢٦٦ هـ (٢)
(١) السيد أبو بكر بن حسين توفي يأسي (آخيه) كان كريماً نافعاً للمباد.
(٢) السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله صاحب التأليف العديدة، نشأ بتريم وبلغ الدرجة العالية في تحقيق الفقه، وله فتاوى في مطلب ضخم، وله لهدياً السنية لأهل المحمدية، وبذل النحلة في تهيل سلسلة الوصل إلى سادات أهل القبلة، وعقود الجبان والدرر لأخيار الزمان (شعرًا) وغلاة الأخوان لغلا غرائب الديوان.
واكبه عن حيداب علي فاضلاً، توفي سنة 1280
وأما عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بلفقيه فله ابن، أحمد، ولأحمد

ثلاثة بينين:
1 - علي علي عقبه قليل انقرض
2 - وأبو بكر، له ذريته بالهند
3 - والثالث السيد الفاضل العالم عبد الله المتوفي بتريم 1043 هـ

له إبنين:
1 - محمد، انقرض
2 - وعبد الرحمن العالم المشهور المجتهد المتوفى سنة 1163 هـ عقبه بتريم (وجاوا)

ومنهم الشريف المعرمو ذو الخلق الحسن والعبادة والكرم محمد بن
إبراهيم المتوفي هذا العام سنة 1307 هـ وجاوا
وأما حسن جهان بن علي بن أحمد بن أحمد
بن الفقيه (المقدم) فعقبه آل الجهان
ومنهم السيد السند المؤرخ علي بن أحمد، حسن الخط والضبط المتوفى
بتريم سنة 997 هـ(1) انقرضوا

بقي إثنان منهم بالهند، عبد الله وأحمد إينا سالم بن أحمد
وأما حسين بن علي بن محمد أحمد بن الفقيه (المقدم) فله اربعة بينين:

(ديوان الدور) وغيرها، أخذ عن أكثر من أربعين عالماً منهم والده.

له حوادث ومناقشات علمية يرد بها على معاصره حاكم تريم عبد الله عوض غرامه
ندر على غزارة علمه، وكان في مواقفه صريحاً لا تأخذه لومة لائم في قول الحق، حتى
لقد أوقف الحاكم عن حده.

(1) في الشهر ان سنة وفاته 971 هـ كان عالماً مولعاً بالكتب جميعها وينسخها يخطه الجميل
وبيرمها لطفة العلم.

(2) نسما في الشعرة الكبرى هكذا: إينا سالم بن أحمد بن عبد الله بن
أحمد بن علي بن حسن جهان.

400
هنا عقب قليل انقرض

ولهاب مكرب، انقرض عقبه، بقي عدن الرحم بن أحمد، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله دوبد بالسواحل. هل لهما عقب أول؟ والظاهر انقرضهما، لأنه لما مات محمد بن يحيى بالمدينة ابن ابن عمهم ورثه حسين بن عوض البيض، فدل على أنها انقرضت قبل. إذ ها اقرب محمد بن يحيى من حسين بن عوض فليحرر 

(1) ومنهم حسين أو حسن (كما في النبتة) بن أحمد بن علي بن علي بن حسين جهان، كان نقيباً متضلاً، ولد يتم وتوثقي بمرصد الدين عام 934 هـ، تلقى عن الفقيه أحمد بن خرد القاضي الشريف، وعبد الله بن محمد باقي صاحب القناد، والفقيه علي بن عبد الرحمن باحرمي، والفقيه زين بن عبد الله بافضل.
* ومنهم السيد عبد الرحمن بن أحمد المتنو في النبتة عام 1001 هـ (النور النافر 336).
* ومنهم علي بن حسين جهان، استشهد بالدببة وعقب بزيغ، وانقرض ابنه محمد عام 923 هـ وحسين بن أحمد بن حسين توفي بالطاعون عام 924 هـ.
* وعبد الرحمن بن عبد الله دوبد بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن
الفقيه المقدم، العلامة الصالح، توفي عام 900 هـ.

401
목차

1. مقدمة المحقق
2. مقدمة المؤلف
3. ذكر ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
4. ذكر عقب الإمام الحسن سبط رسول الله
5. ذكر ولد الإمام الحسن سبط رسول الله
6. ذكر ولد الإمام علي زين العابدين بن الحسين
7. ذكر ولد الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين
8. ذكر ولد الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر
9. ذكر ولد السيد علي الريفي
10. ذكر ولد السيد محمد بن علي الريفي
11. ذكر ولد الشريف عيسى بن محمد بن علي الريفي
12. ذكر أولاد السيد الشهر أحمد بن عيسى
13. ذكر ولد السيد العاري الله عبد الله بن أحمد بن عيسى
14. ذكر ولد الشريف علوي المبتكر بن عبد الله
15. ذكر ولد الشريف الكبير محمد صاحب مرباط
16. ذكر عقب الشيخ علي بن محمد صاحب مرباط
17. آل علوي بن الفقيه المقدم

18.
أولاد محمد مولى الدوينة .............................................. 83
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل الستاف) ........................................ 85
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل العيدروس) ........................................ 93
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل علي بن أبي بكر السكران) ............ 129
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل شهاب الدين) ........................................ 137
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل حسن بن علي بن أبي بكر السكران) ........................................ 181
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل أحمد بن أبي بكر السكران) ........................................ 187
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل السقا) ........................................ 199
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل العطاس) ........................................ 247
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل الشيخ أبي بكر بن سالم) ........................................ 273
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل مولى الدوينة) ........................................ 305
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل محمد مولى الدوينة) ........................................ 329
آل علوي بن الفقيه المقدم (آل عبد الله باعلوي) ........................................ 335
آل أحمد بن الفقيه المقدم ........................................ 371
آل أحمد بن الفقيه المقدم (آل علوي بن أحمد) ........................................ 375
بِنَبِيِّنَكَ مَا كُنتَ تَفْخِيرًا
آل أحمد بن الفقيه المقدم

(بقيادة أبناء حسن بن علي بن محمد بن أحمد)

4 - والرابع عبد الرحمن بن حسن بن علي) عرف بالجزيرة المتوفى
بترم سنة 884 هـ

ولعبد الرحمن هذا أربعة بنين:
1 - حسن، له ابنان انفرضاً
2 - محمد، له ذرية قليلة انفرضاً
3 - وحسن، له عقب بالطريه

4 - والرابع الإمام العلامة أحمد البيض المتوفي بالشجر سنة
945 هـ

عقبه آل البيض بالشجر والريدة وبيجارور وآخيه
والسواحل

آل البيض

(1) ولد بتريم وتلقى بها العلوم عن علماء أهلها في مختلف العلوم، وزار اليمن والجزيرة
لطلب العلم، ومن العلوم التي اتقنها غير الفقه: العربية والفلسفة، ورحل إلى الشجر
وأقام بها وأتت عليه الناس، وتوفي بها، وعقبه بالشجر والهند والسواحل والجزيرة
وأندونيسيا.

وابنه عبد الرحمن ولد بالشجر عام 955 هـ ثم قصد تريم وعينات واجتهاد في طلب
العلم، توفي بالشجر عام 1001 هـ.
ومنهم السيد الفاضل علي بن الحسين المتوفى سنة 1276 هـ
ومنهم حسين بن أبي بكر بن سعيد فقيهاً نبيباً ذكياً منقناً، توفي
بالشهر سنة 1285 هـ
وأما محمد بن علي بن محمد أحمد الفقيه المتقدم فله أحد عشر إبناً:

1 - حسن
2 - وعلوي الأكبر
3 - وعبد الله الأكبر
4 - وعبد الله الأصغر الشهر بول
الشبيكة (1) القديم المتوفي بمكة سنة 886 هـ

5 - وعلي
6 - وعلوي الحاذق (2)
7 - وحسن المعلم
   مبارك بن عبد الرحمن السلطن
8 - وعمرو شنه
   حسين المعلم له ابن وبيت بكداد
9 - وابراهيم الحرات
10 - وعبد الرحمن
   أعقاب هوا
11 - وأبو بكر جفر
أهتمهم الحرات فعقبه آل الحرات وآل الزحماي وآل باخير
انقرضوا، بقي منهم بالهند ان كانوا (3)

---
(1) تقدم ذكر السيدين المعروف كل واحد منها بصاحب الشبيكة، هذا القديم عبد الله بن
محمد علي بن أحمد الفقيه المتقدم، أقام في مكة المكرمة 14 سنة وتوفي بها.
(2) ولد أولي الحاذق بن محمد بن علي بن بكر، وتوفي في تمر بالهند، ودفن جنوب قبر ابن
أخيه عمر بن عبد الرحمن صاحب الخمار فيها.
(3) منهم علي بن عبد الله المتذر بن ابراهيم الحرات، توفي بالهند وسامع بن أحمد بن
ابراهيم الحرات، استشهد بالهند.

404
أما عبد الرحمن بن محمد، فله ابن هو السيد الإمام الشهير الكريم الفائق عمر الشهر بصاحب الحمراء المتوفى بتعز سنة 889 هـ عقبه بلحج (1).

وهو صاحب الحمراء بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد الدقلي المقدم، ولد بترم عام 822 هـ وأخذ عن عائلته، وفي الشحر وسعد ولحج واليمن والخمراء (من قرى اليمن) ومكة المكرمة ونشر بها العلم وزال البدع بالحسين.

له مؤلفات منها: فتح الرحمن الرحيم، ورسائل أخرى. وكان كريماً جداً، أهدي للسيد عبد الله الميدروس داراً واسعة ذات ثلاثة أدوار منها ثانية آلاف دينار، وأهدي لشيخه عبد الله بن عبد الرحمن بلحج بافضل داراً عظيمة اشترىها بميسان دينار وحديقة خلف وما ورثه من أمه مزنة بنت أحمد بن عبد الله بأفضل. وكان ينقق على غيره من شيوخه، وسعى في خدمة الجماعة واشتهاء اللهو، توفي بتعز عام 889 هـ.

ومنهم أبو الفيث، ذريته آل الفيث بلحج. وكان السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داوود الظاهري يعظه، وكان وهو في الحمراء ملحاً للمسجدين وأوًى للصافدين، ذكره العلماء الطيب بن عبد الله بن أحمد باختمار المتوفى بعدن عام 947 هـ.
آل أحمد بن الفقيه المقدم

(بقيت أبناء محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم)

أما أبو بكر جفر الجفري فله ثلاثة بنين:

١ - أحمد

٢ - علي الخواص

٣ - عمر الجفري

أما أحمد (بن أبي بكر جفر) فله ابناً:

١ - أبو بكر، له أربعة بنين انقرضاً

٢ - محمد كريكة. ولخادم كريكة إبنان:

١ - عبد الله، عقبه قلة انقرضاً

٢ - أحمد الكاف (بن محمد كريكة)

ولاحد الكاف هذا المتوفي سنة ٩٤١ هـ إبنان:

١ - أبو بكر

٢ - محمد

فلأبي بكر (بن أحمد الكاف) أربعة بنين انقرضاً(١)

آل الكاف

(١) هم: علي وزين محمد وعبد الله (السورة الكبرى ١٨٥/٨٠).
والململ سالم العالم المشهور (بن أبي بكر بن أحمد الكاف) المتوفي
بتاريخ سنة 988 هـ
وعقبه آل الكاف بالله وظفار ومرباط، ومنهم محمد الهادي عقبه.

هناك.

آل الجفري

= آل الجفري. أنصرفوا منتشرون في مختلف الأقطار، في حضرموت وعدن ولحج
والهند ومالزيا واندونيسيا والمجزر وغيرها، وعدهم في بعض أنحاء اندونيسيا حسب
المساحة جمعية الرابطة العالمية عام 1358 هـ (1938 مهـ) ولم يتم الإحصاء في بقية
جزر اندونيسيا والكورية. اشتهر منهم كثير من الأعيان والعلمياء والفضلاء. وذوى
الطاعة والخير والتفوق، منهم:

* السيد شيخ بن محمد بن شيخ بن حسن بن علي بن محمد بن أبي بكر بن
عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن أبي بكر الجفري (1137 - 1322 هـ) ولد بترم، كان
عالماً صالحاً، أقام في كاليفونيا، بلير، ورحل إلى ترم واخذ عن الحبيب
الحسين بن عبد الله مجدداً، وعن شقيقه عبد الرحمن، وكان وله وأجداده الي علي
جده الثالث قد أخذوا عن الحبيب عبد الله مجدداً، كما أدركه عمه علي بن شيخ
иأخوته عبد الرحمن وأحمد وغيرهم.

وبه تلائم الشيخ عبد الله بن أحمد بوسوان، ذكره في كتاب "حائد الرواح"،
وفي ملبار أخذ عن محمد بن حامد بن عبد الله بن علي المستف صاحب الوهاب، ورحل إلى
الهند وتردد بين مدنها زمناً، ودخل منفقت والفتن والمات، ثم مصر. ذكره أيضاً السيد
عبد الله حاجي جل الله في "تاريخ ثمر البحر"، وله في مللي جاه وتماثل، منهم
السيد عمر بن عبد الرحمن مولي جلابل.

له تأليف منها "كنز البراهين الكبيرة والدراسات الغريبة لدائع مانح الطريقة
المجلية الورقة، وتلبية أشكال فضائل ملك جوهر الجهورية، ووهذان سلطان
منح الطريقة المعمورة القدارية، وطب الكوكب الدري في نس الناقة آل أبي علي
ولا سي آل الجفري، ومضاره الزمان، ومقاماته، وشرح قصيدة الحبيب عبد الله
الجاد، وغيرها، وله ديوان، كما له أدب في هيئة عمران بن حبان الذي مدح

408
عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قاتل الإمام علي بن أبي طالب، مطلعها:

"فاعل فعله أئمة في عجل مدرسه وأولها خراز، وللمرادي وعمر "السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن علوى بن أبي بكر الجفري، ولد ببريس عام 93 هـ وتلقى العلم عن علامة عصره، ورحل إلى الخرمين للاستغزادة من العلم وتوفي ببريس عام 1037 هـ، وفي المرة أن وفاته كانت عام 1037 هـ. كان عالماً مصلاحاً مرتداً داعياً إلى الله، علماً من الأعلام.

* السيد العابد أبو بكر بن سعيد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الجفري، المتوفى عام 1087 هـ.

* السيد علوى بن عمر بن سالم، تولى الفضاء بشام، عام 1200 هـ.

* السيد العلامة حسن بن صالح بن عبيدروس بن أبي بكر.

* الهادي بن سعيد بن الشيخ بن علوى بن عبد الله التريسي بن علوى بن أبي بكر الجفري.

ولد في "خلع راشد" الخوطة عام 1191 هـ ونشأ أباه، فكمله جده السيد عيدروس بن أبي بكر، ووالده، في "ذي أصب", وكان أول مدرسية الشيخ عبد الله بن سعيد بن جبر الذي ذكره في كتابه "قلادة النصر".

تاقي بعد ذلك على السيد عمر بن سعيد في شام، وتلقي عن علماء أهل بيار في ترم وسياح وبريس، والقرافة والحوطة.

وعنده أخذ معظم العلماء بأموره، كالعلامة السيد حسن بن علوى بن سقاف، والسيد حامد بن عمر بن سهيل بن سقاف.

نذى على سنين في علوم الدين واللغة، وما زالت السنون تجري به حتى افتتح مركز الثقافة والعلم، حتى لقد طلب منه مفتي زيد العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهل، عندما كان مقيماً بمكن، أن يكتب رسالة عن " فلاحة المقربين"، وأعجب به العلماء في الحجاز وغير الحجاز، منهم العلامة السيد أحمد البأس الحسيني الغربي.

كان مسكونه في الأصل في ضاحية ذي أصب، ثم اختار السكنى في نفس ذي أصب وبنى بها مسكنه عام 1213 هـ. وهناك علم عنه وعن صفاته وعباداته، ولا سيما الذين رافقوه في رحلاته، ومنهم السيد أحمد بن علي الجندي الذي رافقه في رحلته بين مكة والمدينة وكتب عنه في "النور الظاهر".

409
كان السيد كثير الوج، كثير الطواف حول الكعبة، كثير التلاوة للقرآن الكريم، وكان إذا دفعت له أموال من أحد بادر إلى إنشافها، منها ما أرسل إليه أخوه السيد عمر بن علي في 50 ريالًا فذا هو يوزعها على المحتاجين. كان ذلك مرسلاً من نفسه.

ومع شغفه بالنسك والتحنث فهو يعمل للمصلحة العامة، وخصوصاً للتوهيف بين القبائل المسلحة.

كان السيد حسن شهراً يزعمته وكرمه وانتساب علاءء عمره إلى التلقين عنه، وكان من أساطين العلم الافذاد، وقضيته مع الجيش الكبرى ينجم التعبيرى مشهورة ذكاريها الكثيرة، تكذَّر فيهرٌ ابن حيد الخشبو وعهد النور وعهد الهوى، وقلادة النهر للعلامة عبد الله بن سعد بن سمير توفي عام 1273 هـ.

* السيد الشيخ علي بن محمد بن عبد الله بن عظيي بن أي بكير جن. ولد ببريس وتلقى العلوم من علاءء عمره، ورحل إلى الهند والساحل والموسى وأدأ في الاستمدة من العلوم، ثم أقام بالبحر وتولى الدراسة بالمرسة السلطانية وخطابة الجامع، ثم تولى القضاء، توفي عام 1462 هـ.

* السيد عبد الحليم بن ضيف بن محمد بن عبد الله بن خليج بن علي بن عبد الله الرئيسي، ولد ببريس عام 1207 هـ ودرس على علماء معرفين، والده والشيخ أحمد بن عمر بن محمد بن قاضي باكتر الرئيسي. ورحل إلى بعض البلدان، واتصل برجال العلم في صنعاء وغيرها، وله في ترس تلاميذ، درسوا عليه، ونُلذ فيه العلماء، ولا كف بصره يوفر بداخله علوم السيد عظيي بن ضيف، حتى إذا وافى أنَّ أجاه الأجل عام 1273 هـ تفرد السيد عبد الزعامة. وقوي في 11 شوال 1284 هـ.

أما والده السيد ستيف بن محمد بن عبد الروؤس المتوفى حوالي عام 1239 هـ فله كتاب "الفصول السديد في الأسحك المتصلة بالصيد"، كتاب "النهر المتوق في حقائق عمدة الحقائق"، وهو شرح منظومة في اصول الدين.

* السيد عبد الرحمن المتوفى في ماحر بن سالم بن عبد الرحمن بن أحمد (الردعي) المتوفى ماحر عام 1133 هـ بن علي (بسبون) بن محمد بن عبد الله الرئيسي، ذريته.

= 410
السيد عبد الله الثني بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوى بن إبراهيم بن عمر بن أي بكر جنر، ذريته بمحر.

السيد حسين بن عبد الرحمن العالم الإديب، ولد بركة الكرمة وتلقى عن علمائها.

وُلد في ها عام 1258 هـ.

السيد عمر بن عبد الله الجفري المدني، من شيوخ السيد حسين بن محمد بن حسين الهبيشي المتوفى عام 1320 هـ.

السيد محمد بن عيدروس الجفري، آخر وزراء سلطنة جامى في سومطرة في عهد السلطان طه، حارب هولندا عام 1917 م.

السيد علوى بن سكاف الجفري صاحب الفتاوى، جاء ذكره في "عقد اليوتية".

السيد عبد الله بن حسن بن صالح صالح بن عيدروس بن أبي بكر.

السيد عبد الله بن حسين بن علوى بن عبد الله النبوي بن علوى بن أبي بكر الجفري.

(1260 - 1321 هـ)، ولد بقرية ده أصحم، وأخذ عن والده، وعن السيد عمر بن محمد بن عثمان بن مصطفى، والسيد عبد الله بن حسن بن عبد الله الجذاد، والسيد عادع بن علوى بن سكاف السقاف، والسيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بن ملك، والسيد عيدروس بن عمر الهبيشي وغيرهم، ومن أخذ عنه السادة طه، عبد القادر ابن عمر السقاف، وأخوه محمد بن حسن بن صالح البحر، وصالح بن عبد القادر بن حسن بن صالح البحر، وعبد الله بن أحمد بن جعفر الهبيشي له مكانة عظيمة في المجتمع، دمت الأخلاق، ذو مساجداً كريماً، وكرم وسماء لكل واحد، عام للإصلاح. توفي بذه اصحم.

جاج ذكره في كتاب معاينة الأسرار للسيد محمد بن عبد الله الباز.

السيد سالم بن علوى بن سكاف بن محمد بن عيدروس بن سالم بن حسين بن عبد الله بن شيخان بن عبد الله النبوي (1265 - 1332 هـ) ولد بترس وتلقى عن علماء عصره منهم السيد حسن بن علوى السقاف، وعبد الرحمن بن علي بن عمر بن سكاف السقاف، وعبد بن إبراهيم بن إبراهيم بن إبراهيم، وعبد الله بن حسن بن صالح البحر، وعبيدروس بن عمر الهبيشي، الذي صحبه وثقفت عليه، ومن ثم تخرج عليه السادة عبيدروس بن سلام، وعبد بن سكاف بن علوى الجفري، وعلي بن محمد مكارم، وعبد الكريم بن سالم بن حيد.
أُقام هذا السيد العامل عُلَمْة مؤسسة مدارس المخرجات في أول يوليو 1960م (حوالي عام 1379هـ) كان دُرَّابًا في عمله، خصيصة في الدعوة، وفي حقل التربية والتعليم عُدُودًا. حيث انشر المخروجون في هذه المدارس في أنحاء البلاد، وتكونت هذه المؤسسة التعليمية فروعًا أربعة على ٧٠ مدرسة في أنحاء أندونيسيا الشرقية، في سولاويسي وكاليمنتان وإبرنيان الشرقية والجزائر حولها، فيها ألوه من المدرسين والطلبة. وهي مدارس من رياض الأطفال إلى الابتدائية العامة والمدارس الدينية ومدارس المعلمين، ومدارس تربية المعلمين في المدارس الدينية.

بنيت هذه المدارس بجهود الأهالي من أتباع هذا السيد، بارتشاته وتوجيهاته، ولم يدعه إلا أي جهة معتندة على الله وعلى نفسه وعلى أتباعه الكثير عددهم الذين يف máximo وجيلونه.

وأبنية هذه المدارس مختلفة حسب الظروف والإمكانيات، بعضها بشكل مؤقت أو متمجل، وبعضها جيد البناء، وحوالي ٨٠ في المئة من هذه الأبنية ملك المؤسسة، وحوالي ٢٠ في المئة بالإيجار.

والأهالي اهتم عظم بهذا المدارس، وقد جعلت لها أوقافًا هي عبارة عن بساتين الزيتون، تتصرف أئمة مساجدها للفتات هذه المدارس، علاوة على التبرعات.

في عام 1964م (حوالي 1384هـ) أافت المؤسسة جامعة إسلامية، بها ثلاث كليات، الأدب واللغة والشريعة.

المخروجون في مدارس المؤسسة يقومون بالدعوة أو التدريس، في حين ترد طلبات كثيرة من كل الأجزاء للحصول على مدرسين، لذلك أخذ طلاب الجامعة يُشغّلون بأوقاف التدريس في مدارس المدن والقرى.

والجهاد الذي بذله السيد عيدروس لا يمكن أن تحوي ترجمة مختصرة، فإن له من الأعمال الكثير التي ينبغي تدوينها ليكون قوةً لغيره، فقد بلغني أنه باع ممتلكاته في ستافوربا من أجل الدعوة وإقامة المدارس.
يتجلب هذا السيد في القرى النائية بين الوثنين والنصارى للدعوة إلى الله، يقطع المافتات الوهرة على عرابات البقر، أو مثبتًا على الأقدام، معتمدًا على جنبه الخاص، وقد أسفل على يده الكثير. كان يقصد الجزائر الصغيرة البعيدة على ستانبيه صيد الأسماك الصغيرة، لا يرافه أحد غير الجنف، وقد يكون معه أحد أتباعه من الطلبة أو غيرهم، صارًا على مسيرة رحلات البحر الوهر، وأسوار البحر الخطرة. يرضي بالطعام والمكان الذي يجدوه متجهاً الرفاهية، يستخدم ماله وطاقته وما يملك في سبيل الدعوة، لا بالعكس. قبل لي أنه اعتقل في عهد الاحتلال الياباني العسكري، كما اعتقل في أوقات مختلفة عدد من علماء المسلمين، وقد علمت أن أحد أتباعه وعجبه طلب إليه أن يرافه في إحدى رحلاته البرية، فنصمه السيد لا يكلف نفسه المثاقة، ولكن الحاج أصر راغبًا في الأجر المنوي، فوافق السيد في رحلته قال الحاج: ركنا عربية تجرها البقر، تنفس الهواء في الطريق المموجة بين الغابات، ترفع الال نجاح، وتخفض إلى الوداص، تتأرجح بناء المرية بلا انقطاع، وقد نالتي التعب، ولكن السيد لم يشك تعباً قط، وقام بدعوته بنشاط. هكذا قال الحاج تقريباً.

أشن السيد عبدوس الطلبة على الطريق المتبعة في حضرموت حسب التقاليد في الأوساط العلمية، وقد حق منهم البعض وحضروا الخلافات الدينية بكة والمدينة فاعجب بهم من احتج معهم، وهم كثير في إندونيسيا يؤدون ما كلفوا به، وقد صار بعضهم في مراكز ممولة ويتعدون المثاب.

ولا اعتبار أنه إلى جواه خرجت الأمة قاطعة تشيع جنازته، والدموع تسيل من الآمال، ولم ينخف أحد عن اختيار، عشرات الألف خرجوا بين التكبير والتهليل والدموع.

للسيد عبدوس ابن هو محمد، ولم ابن هو سام، وثنت هي رفوان من زوجه الشريفة بنت حسن بن أحمد البحر بمصر وله أسباط وأحفاد.

نشرت مجلة "فمينا" التي كانت تصدر في جاكرتا عن هذا السيد في عدد أكتوبر 1970 ببكرم لانودا.

نشرت مجلة "قبلة" التي تصدر في جاكرتا عنه. وما اثبت هنا هو ملخص ما في الجلتين مع ما أعرفه عن هذا السيد.
آل الكاف

بنتسبون - كما هو مشت في الأصل - إلى السيد أحمد الكاف بن محمد كريكز بن أحمد بن بيكر بن جنر، استهر منهم عدد كبير من الأتافل والعلماء والصلحاء والوجهاء، وانتشرت ذريتهم في أنحاء حضرموت وبلدان الجزيرة العربية والمغرب، وآفريقيا وجزائر الشرق الأقصى. نذكر هنا من علماء من مشاهيرهم:

* السيد سالم بن أبي بكر بن أحمد الكاف المتوفى عام 888 هـ ذريته بظفار والمغرب.
* السيد العلامة علي بن عبد الله بن أحمد الكاف، مكث في دمشق ثلاثين سنة بطلب العلم.
* السيد عمر بن سالم بن عمر الكاف البازل جهده للعلم والنفع، توفي عام 1247 هـ.
* وابن أخي السيد العابد أحمد بن عبد الله بن سالم، كان سناً للإصلاح بين الناس.
* السيدان أبو بكر وعلي إبن علي علوي بن محمد، كانا من ذوي الكرم والنساء لهما مأثرة وأعمال خيرية.
* السيد الفقيه محمد بن عبد الله بن علي علوي بن محمد أحمد، كان عالماً آثراً في الموهوب.

وابنه العالم العاملي الداعي إلى الله يقوله وفعله البازل جهده لنفع الناس أحمد بن محمد، ولد بتبني عام 1247 هـ وتلقى علومه، كما تلقى عنه عدد من استقى من معه، فكانوا دعاة إلى الخير ومسائل هداية، له مكانة مرموقة، توفي عام 1317 هـ.

وابنه حسين بن أحمد الفقيه الصالح، تولى قضاء ترم مرتين، توفي عام 1333 هـ كان سيداً نبيهاً عالماً.

* السيد علوي بن أحمد بن عبد الرحمن العابد الصالح كان وصولاً للأرهاح.
* وابنه أبو بكر بن علوي، عالماً ناسكاً سخياً.
* سالم بن عبد الرحمن بن أحمد الكرم الوصول للأرهاح.
* السيد الفقيه علي بن محمد بن علي، وأبنا أخيه: عبد الرحمن وعلي إبن أحمد بن محمد علي عالماً فقيهاً.

* السيد علوي يسر بن أحمد بن عبد الرحمن الفاضل النافع له صلات بقرابته،
ومن سلاته آل يسرئ في فاريمانغ، ولم بها حارة سبيت به يسرئ، لقيهم إلى الآن.

* السيد علي بن أحمد بن محمد، ذريته بالمحرر بحضرموت، منهم:
* السيد القاضي علي بن محمد بن علي المتوفى سنة 1266 هـ.
* السيد أحمد بن حسن بن علي بن محمد بن علي، كان عالماً نبيلًا مستقيم الطريقة، ذريته في فاريمانغ.
* السيد عبد الله بن صقر بن محمد، متوفى سنة 74 هـ، ذريته بحضرموت والهند وحجر.
* السيد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، ذريته بترم وجاوا وباريمانغ.
* السيد أحمد بن محمد المتوفى سنة 1300 هـ بترم، كان داعياً إلى الله باذالاً نفسه لمنح العبادة.
* السيد محمد بن علي بن محمد، كان عالماً فقيهاً.
* ومن آل عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن علي:

* السيدان أصحاب المرات العظيمة شيخ عبد الله إبن عبد الرحمن، كانا عصاميين، جماً ثروة عظيمة في سنافورة وأندونيسيا، لما أعمال خيرية واسعة وأوقاف تعددت كبيرة، للمغنين، وأسماً مشاريع ومدارس، تصل خيراتها إلى بيوت تريم وما حولها، غير ما يوزعه أبناءهم من الأوقاف أسبوعياً.
* السيد العالم الآدبي حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد أحمد بن محمد الكاف، ولد بترم عام 1397 هـ وتوفي بهده وهو في سن الصحة، فعين به الأخوة حسن عبد الرحمن، وهم السيد شيخ بن عبد الرحمن. وجد في طلب العلم يضحي إلى دروس العلماء في الزوايا وفي المساجد وفي رباط العلم حيث يلتقي كبار العلماء دروسهم الخاصة والعامة، وكان كثير الطالعة والاستقراء والبحوثات في الكتب، كما له ولبالأشعار والاطلاع على كتب الأدب والفلسفة.

أما شيوخه فكثر في تريم وغيرها، وهم معروفون في عصره. حتى بلغ درجة عالية من العلوم الدينية والثقافة العامة، وكان ذا شخصية مؤثرة وقشار، مكسوة بالخلق الحسن، هادئاً للتزود من العلماء، له مكانة متميزة في المجتمع لجهة بين العلم والأخلاق والثروة. لذلك لا ترد له وساطة، يستغر في كثير من الأمور، ومكتبة الضخمة.
مفتتحة لن يرغب في الإطلاع على ما فيها، وقد سادها عام 1331 هـ وتوفي ليلة 19
عم 1346 هـ بترم. له أشهر حسنة.
ولأخوه عبد الرحمن وعلوي وحسين ذريه في حضرموت وسنجافورا وأتباع الجزيرة
العربية.

* السيد عبد الرحمن بن شيخ بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد بن علوي، ولد في
سورابايا جلالة الشرقية هو واخوته، ونشأ في تريم وأقام في سنجافورا ردحاً من الزمان
ينتول مروءة اعتامل السادة آل الكاف ومتلكاتهم في سنجافورا وجاوا. له عناية بالشؤون
المهرية، والاهتمام بالنهج، وإبرام الضيف، وأنجع الشعب، والغيرة على الإسلام
ورسوله وأهل بينه. سبق له أن ترأس جمعية الرابطة العلوية فرع سنجافورا، وكان من
العاملين في مؤتمر الإصلاح المجري الذي عقد في سنجافورا يوم الثلاثاء 25 شوال
1342 هـ، له صلات سنة برهن الإصلاح والطهار والصلاح، شارك في بعض
المشاريع الحريصة، وكان هو عبيد الأمة، بذل الكثير فيا ينفع العموم.
ذريته في تريم وسنجافورا وعدين وأتباع الجزيرة العربية.

* السيد أبو بكر بن شيخ بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد بن علوي، الذائع
الصبر، المنتشر ذكره في كل مكان، ذاع كرهه وسخاءه الحلم، مكماً لكل وافد،
وكل ذي حاجة، صابرًا على خشونة البادية أشياء البادية الذين يقصدونه، عطوفًا
على الضفاء، يعمل كثيراً للإصلاح، له صدقات سرية للمعترض أو الأشخاص من جمهه
المالك.

بذل أموالاً عظيمة جداً لتعليم الطريق من حضرموت الداخل إلى الساحل، وهو
طريق كود صعب المرتفع نقله بدأه بقطع سفح الجبل لتمييز طريق يرقي إلى أعلى
الجبل في أخناتة جبلورية، ثم تهيد الطريق الممتد في هضاب حجرية جرداء ووداد
كانت ورقة. وهو أول طريق يعد بحضرموت لمرور السيارات، يقوم به فرد واحد
وعلى نفسه الخاصة، لا تقوم بذلك إلا حكومة، ولكن السيد أبي بكر الغوية
ورغيته في رفاهية البلاد التي هو فيها وقوه، هي التي أعظمت الجبال. ليسهل
للمزارعين السفر، بعد أن كان المزارع بلباك الإطارات والثقات على الجبال
والخيري لبالي وأيامًا. وقد مرت الأحقاق على تلك الاعتقاد الشاق، ومضة التروين على
ذلك، فإذا همة السيد أبو بكر تبرز للعمل حتى حقق المهمة لصلحة العموم وخدمة
الوطن والمجتمع، وليس له من ذلك نفع خاص، كأنه لم يكن التعبد سهلاً ميسراً، فالطريق المراد تعبيده ير على قيائل في البادية لم ينفوذ في أمكنهم، فاتصل بهم وأرضاهم وتفاقم معهم وقدم لهم المعونات، وحفر لهم الآبار، وكتب عليهم الوثائق أن لا يتعرضوا للمالكين ويؤدوا السبيل، وفي سبيل ذلك عانى صعوبات في ترضيهم والتنغل على جناحهم وشراهم.

كان السيد أبو بكر يشرف شخصياً على أعمال التعبد كلما سنحت له فرصة، وقد وضعت له الطريق خريطة بطلبه في ثلاث سنين، وكان القائم المباشر ل أعمال التعبد رجل يلقب بالتفريق، كما عملت خرائط بطلبه للطرق الأخرى والأودية من ترم إلى الناحية الجنوبية إلى سهاء، وكان ذلك حين كان الشيخ الفاضل الطيب السامي ممتنع.

ومن مساعيه الأصلح بين سلطنة ترم والمادة آل العيدروس حتى تم ذلك عام 1349 هـ وقتم منصب آل العيدروس إلى ترم فاستقبل بجفوة وأكرام، وحل الوثام واستبشر الناس، وجاءت فرائض الشعراء بالأشعار منها قصيدة للأسطاذ محمد بن هاشم بن طاهر مطهم.

هئوا الكرم.Portions بات للثالث، ونستمروا فاليوم يوم التعاون.

* والسيد أحمد بن عبد الله السقاف بقصيدة مطلماً:

صوت هذا البشير في كل نادٍ سر أحباؤكم وغاظ الأعداء
كان السيد أبو بكر يطمث في أن يتعاون الجميع في الإصلاح والانجاز الوطن، من ذلك أنه اجتمع مرةً بين مناصب المادة العلوين ورغبهم في التعاون ليكونوا يبدأون واحدة في خدمة المجتمع.

كانت منزله مقصداً ومكاناً للوفادين، وملجأ للغرباء الناجين، ومن نزل عليه زمنًا طويلًا الشيخنشئ الفقير الطيب الصالح المكي الذي بذل جهداً كبيراً في خدمة المجتمع المضمر، ونزل عليه المهندس عبد صلاح الدين الشيخ عبد الوهاب التجار المصري الذي اندمجه حكومة المانيا مع نفر من الطيارين الألمان إلى اليمن، فجاء إلى ترم بعد انتهاء مهمته في اليمن بإشارة السيد محمد عقيل آل بخي، كما نزل عليه بعض الشباب من مصر على أنهم خبراء زراعة، وكذلك بعض أهل المدينة المنورة.

= 417
ومن أغلبه أنه أمر باحصاء سكان مدينة ترم وعدد منازلها، فكانت نتيجة
الأحصاء تقد في دفتر كبير يذكر فيه كل منزل وعدد سكانه، بدأ بذلك بحارة
المُفَلَّف.

كان السيد أبو بكر من رجال المؤثر الحضري الذي تقرر فيه التنسيق بين
السلطتين الفيسبية والكثيرية وتعاونهما لصلحة حضرموت.

عقد المؤثر الأول في المكلا وافترك في التوقع على الخطاب الذي يصفه سلاطين
حضرموت وونف الاصلاح بتاريخ 25 جمادي الأول 1342 هـ وله إفادة أن مندوم
الشيخ الطيب السامي سبب إلى جزائر الشرق للفوضى، وذلك أن السلطان صالح
بن غالب الفيسبى استدعى إليه سلاطين آل عبد الله وعدماً من الاعيان، فعقد أول
مؤثر اصلاحي في المكلا على أن يكون المؤثر الثاني في الشرق، ووجه الدعوة إلى
المجتمعات الحضرية والأعيان، ووجه الشيخ الطيب إلى سنغافورة، وتوجه وفد من
جاجوتا لحضور المؤثر في سنغافورة في 32 شوال 1346/4 إبريل 1928م وعقد المؤثر
في 25 شوال واستمر إلى 10 ذي القعدة (أول مايو 1928م) وصدرت القرارات،
ولكن كل عمل اصلاحي كثيراً ما تصادفه عراقيل ولا سيا من ذوي الاهواء.

كان للسيد أبو بكر نفوذ سياسي كبير في الجنوب العربي، وآراء في الاصلاح
السياسي والاجتماعي، وتوفي في منزله ببلدة مرية.

الجمعية الطولية

في 8 ربيع الأول 1338 هـ فكر رجال من الطليطي في إقامة جمعية لهم وشيعتهم،
وقد نشرت مجلة الرابطة جاجوتا في محرم 1347 هـ ص 344 - 346أ نص الخطاب
الذي وقع عليه السادة حسين بن أحمد المهاجر وزير الدولة الفيسبية، وعبد الرحمن بن
شيخ الكاف، وعلي بن طاهر المداح، وأبو بكير، شيخ الكاف، وحمد بن علوي
البار. جاء فيه هذه المجلة ونقرى التدابير على ورقة معاوية وثيقة من أنصار
الادة الطليطية من السلاطيين الكرام القيام بمساعدة هذه الجمعية وتنفيذ مطالباتها
ورشعت المجلة المتعهد من السلاطين غالب بن عوض الفيسبى في مساعدة الجمعية
واعطائها النوم والحراسة في نفس التاريخ.

418
وأما محمد بن أحمد الكاف فله إبنان:

1 - إبراهيم، له ذرية قليلة انقرضوا

2 - وأحمد. فلأحمد هذا ثلاثة بنين:

1 - علي، له عقب قليل انقرضوا

2 - وحمد

3 - وعلوي

فأما علوي (بن أحمد) فله إبنان:

1 - أحمد بالمجرن، ومنهم السيد الفاضل علي بن محمد بن علي المتوفي بها سنة 1310

ومنهم الآن (1370) إبنأ أخوه عبد الرحمن وعلوي ابنا أحمد فقيهين فاضلين، وابن ابنته أحمد بن حسن على ذكيا نبيها متشفقاً.

و(منهم) بفليمبانغ.

2 - والثاني: عبد الله بن علوي المتوفى بالخريبية سنة 1074

له ستة بنين:
فأما أحمد (بن عبد الله بن علوي) فعقبه بوادي عمَّان بالحبوب والمرية.

ومنهم الآن (1307ه) أحمد بن عبد الله سلام فقيه ورعاً (بن عمر بن عبد الله بن علوي بن أحمد).

وأما علوي بن عبد الله فعقبه بالمرية وباحتنه ولهج وحجر وكنيته

وأما محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد الكاف فله ابنان،

1 - عبد الله، له غبة قلة انقرضوا
2 - وأحد، ولأحد ابن هو محمد له ثلاثة بنين:

1 - حسن له ذرية قليلة انقرضوا
2 - وعلوي المتوفى بترم سنة عقبه بترم وجاوباليمبانغ منهم أبو بكر وعلي اللذان لها الصلات والآثار بترم، منها مجدها

بالسحيل ومنهم أبن أختها: أحمد بن محمد كان على جانب من الطاعة وله

معرفة بالاسم المتوفي بترم سنة 1300 هـ. 

وأبن ابنه الآن (7130ه) محمد بن علوي بن أحمد فقيههذا ذكيا يجب

العلم وأهله

وابن ابنه عبد الرحمن بن أحمد ذو صلة وثروة.

(1) في نسخة سورابيا ص 167، وكان أبن عبد الرحمن ذوي صلة وثروة، وفي النسخة بالآلهة الكاثانية وابني ابنه عبد الرحمن بن أحمد: محمد وشيخ ذوا صلة وثروة ص 42 والواقع أنها عبد الله وشيخ كلا تقدم، وإليهما ينسب السادة آل الكاف في ترم وسَقَفَان. 

420
آل أحمد بن الفقيه المقعد

(بقيت أبناء محمد أحمد بن أحمد الكاف)

3 - والثالث أحمد بن محمد عقبه بترم أيضاً

ومنهم الآن (1307) أحمد بن محمد عبد الله شريفاً عفيفاً داعياً

إلى الله باذاناً نفساً لنفع العباد

و(منهم) بالناليمبانغ

ومنهم الآن (1307) علوي بسرهن (1) بن أحمد بن عبد الرحمن بيداً

فاضلاً ناسكاً له صلات لقراباته بترم

وأما عمر الجفري بن أبي بكر جفر فذريته بحجر

وأما علوي الخواص بن أبي بكر جفر فله أربعة بنين:

1 - أحمد
2 - محمد
3 - عبد الرحمن
4 - عبد الله التريسي

(1) تقدم ذكر حارة بسرهن في فاليمبانغ باسم لقب علوي بسرهن أحمد بن عبد الرحمن، وكان للسادة آل الكاف بسرهن سفن يلكنها. وسأتي ذكر السفن والملاحة.
أما عبد الرحمن بن علوى الخواص الجفري فعقبه بالخريبة والمدينة وهم الإمام الفاضل عمر بن عبد الله بن محمد المتوفى بها سنة ١٢٨٩ هـ
(وهم) بالهند ووادي عمد والحريبة ومنهم الآن (١٣٠٧ هـ) عمر بن أبي بكر بن محمد شريفًا كبيرًا الصمت دائم الذكر ومجير والعوائق وجدية والعضلة وفوقًا.
وهم آل صادق الجفري بالخريبة والعضلة وجاوا آل صادق الجفري
وأما عبد الله التريسي بن علوى الخواص الجفري فله ثلاثة بنيين:
١ - عبد الرحمن (بن عبد الله التريسي)
٢ - عمد
٣ - علوي
فأما عبد الرحمن فعقبه بترم ومنهم حسين بن أحمد بن عبد الله شريفًا فاضلاً لطيفًا توفى سنة ١٢٩٤ هـ وهم بلاير.
وهم أخوه علوي فاضلاً كريماً توفى بها سنة ١٢٩١ هـ.
الاحسن بن الفقيه المصمّم

وأم أبيه السيد الكامل الشيخ بن محمد الجنفي المتوفى بكاليكتوت سنة ١٣٢٢ هـ (منهم) بقسم
والسيد الماهر كثير المحج أبو بكر بن سعيد المتوفى منقرضاً سنة ١٠٨٩ هـ (منهم) بجاوة بقريسي وجامي (٢)

(١) مؤلف دكتور الراجحي، وقد تقدم ذكره।
(٢) أبو بكر بن سعيد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن أبي بكر... الخ
ولد ببلدة قضم وتلقى العلم بترم عن عائلته ومنهم السيد عبد الله بن الشيخ العيدروس،
وابنه زين العابدين، وعبد الرحمن الساقين بن عبد العيدروس، والضائي أحمد بن حسين
بلفطي، وأبو بكر بن شهاب الدين، وأحمد بن عبد الله الباوض التهمي السويدي، وزيد بن
حسين الباوض، وصاحب عينات الحسين والمحمود الحمادي أبناء الشيخ أبي بكر بن سام,
وحسن بن أحمد باضيب. وفي الشهر أخذ عن السيد حسين باصرى، والسيد ناصر بن
أحمد، وفي عدن عن عائلتها، وفي الوهاب عن السيد عبد الله بن علي وفي الحرميين عن
عليه، وفي الهند وترم، توفي عام ١٠٨٨ هـ - كذا في الشروع.

* والسيد علي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علي.. الخ
ولد بقسم واتتم بالتجارة وأقام بالشام بأرض المهرة، ورحل إلى السواحل والمهرد
واليمن ومصر وغيرها، وزار الحرميين، كثير الصدقات، ثم أقام بترم بعض حاجات
الناس، وتوفي بها عام ١٠٦١ هـ.
وأما علوي بن عبد الله التركي الجفري فله إبنان:
1 - عبد الله جفران (بن علوي)
2 - وشخان (بن علوي)
وأمضا عبد الله (جفران بن علوي) فعقه بترس
وهم السيد العالم علوي بن عمر بن سالم، تولى القضاء بشام
المتوفي سنة 1200 هـ

وإيما عم جده: عيدروس وعبد الله إبنا أحد فقهاء أشيروتفي
الأخير سنة 1164 هـ
(منهم) بالقرب وبلاد الديري باليمن، وبالهند
وسيون والموالق وجأوا
وأما شخنان بن علوي بن عبد الله التركي فوقعه آل الجفري مجاوا
بسورابايا وقدح وبهان بالمدينة وترس
وهم القاضي العالم العارف علوي بن سقاف بن محمد المتوفي بهسنة
1272 هـ
(منهم) بدعن برحاب وذي أصبح وبكهة
وهم القطب الكامل حسن بن صالح ذو الكرم الفائض المتوفي بها
سنة 1273 هـ
وخلفه الآن (1307) ابنه السيد العابد المتواضح عبد الله.
(منهم) بفرقة بعباد وبالرباط بدعن.
وهم آل الصافي الجفري هناك وبصوع
والصافي الجفري
وأما محمد بن عبد الله التركي فله أربعة بنين:
1 - علي، له ذرية بالهند والشحر

(1) منهم ابنه السيد شيخ الجفري بن علي بن محمد بن عبد الله التركي.
2- وأبو بكر، له ذرية بترس وظهار
3- عبد الله، له ذرية برداع وحجر
4- والرابع الامام الفاضل عبد الرحمن، فلشهور صاحب
المرشة بتريم المتوفي سنة 1307 هـ.
فللشيخ عبد الرحمن هذا سبعة بنين:
1 - عبد الله
2 - أبو بكر
3 - والهادي
4 - والصادق
5 - وعمر
6 - وعلوي
7 - محمد
فأما أبو بكر فعقب فسيرهم بسيعون ومكة وملابس وسوارانغ
وأما الهادي بن عبد الرحمن فعقب بدلي
وآل البهيل بالقنفذة واليمن
ومنهم السيد الفاضل الحسن بن علي صاحب القرن قرب تريس
المتوفي بها سنة وذريته هناك وجاوا
وأما عمر بن عبد الرحمن فذريته برخية ودومن بالرباط
وأما محمد بن عبد الرحمن فله ذريه قليلة برازفور بالهند (راجبور)

٤٢٧
أوأ أ بن عبد الرحمن فَقِيض ببريس وأراضي العوالق وملاور
وأما أ بن عبد الرحمن فَقِيض بيسطرا وارض العوالق بيشم.
وأما أ بن عبد الله(١) بن عبد الرحمن فَقِيض بهيان (فَاهانج) ومكة والمدينة.
وهم أبنانهم (٢) السيد صافي بن عبد الرحمن ذو جاه وحشمة.
وهمهم الآن (٣) وثروة بالحية وتبريس ودوعن بليسر بالحوفة.
وهمهم الآن (٤) أرحنين أحمد بن أحمد شريف متواضعا وهمهم.
بقيدون والقنددنج وجاوا وساردنج والضلة وعجل وحرة وسياوء.
وهمهم السيد الورع الفاضل عقيل بن حسن بن أبي بكر المتوقي سنة
١٢٦٢.
وهمهم الآن (٥) ابن أخيه (٦) محمد بن عمر وعقيل بن حسن فضلاء.
معبون للخير. وهمهم سنغافورا.

(1) انظر "السادة آل المجمري بلحج وبيضب، بالفاحه.
(2) في نسخة سودانيا ص ٥٨ زيد اسم أحمد، وليس كذلك في النسخ الأخرى وفي الشجرة.
(3) الصحيح هو إبن أخيه عقيل بن عمر، محمد بن عمر، منهم عقيل بن حسن (الشجرة
الكبرى ١٨٢٧/١١) وفق مسفيت بعد اسم عقيل الذي هو ابن عمر لتشابه الإسمين
عقيل بن عمر وعقيل بن حسن.

٤٢٨
السادة آل الجفري في لحج وقُطْمٌ

السيد علي بن علي بن علوي بن علي بن أحمد بن علوي بن عبد الرحمن مولى المرحة
الدفنون بريس، كان صالحاً حاملًا لواء الدعوة والإصلاح بين القبائل المسلحة، حتي
صارت قبائل الموالق تندين له بالتنصير. سلاته في الموالق ولحج ودُينه وسائر المنطقة
العربية من الجنوب، توفي باخا وقبره بجوار مَجَدَه انتقل والده؛ مع أبيه علوي إلى
الموالق بطلب أهله، وتوفي في بشم، كان يقوم بالدعوة إلى الله والتعم والاسلام بين
القبائل ما أكسبه هو ودَرْيتِه نفوذًا في تلك المنطقة، خصوصًا في عهد حفيده علي بن
علي الثاني.

سافر الحمداني الحرمين في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري، وعند
مروره على الحماية عليه وأهلها للإقامة بها، فأقام بها، وصار يتردد بين الحماة وأرض
الموالق ماراً بلحج وعدن وسائر المناطق العربية. له لدى السكان مكانة مرموقة.
له من الأبناء: عبد الرحمن وعلي وسライフ، ولذل ولد في نشر الدعوة وقد انفرضوا
وله أيضاً من الأبناء حسين وعبد ابن علي، وبعد وفاته لم تنس القبائل أعاليه
الإنسانية فكانوا يستعدون ذكراه كل عام.

وقام بعدة إبنائه حسين ومحمد بالدعوة إلى الله والإصلاح، فأزدادت العلاقات توطداً
بينها وبين القبائل والسلالين، وكان سلطان لحج في طيبة رجال الجنوب الذين
أجوبوا فاغلوا عليها بالإقامة في لحج، وكرر السلطان فضل بُن علي سلطان لحج عام
1297 هـ دعوته له بالإقامة بها، فاتفق السيدان على أن يكون حسين في لحج وعلوي
في بشم.

السيد حسين بن علي بن علي الجفري كان قوي الشخصية، مرهوب الجانب، ذا
خلق وأدب وعلم، وله مجلس يستقبل فيه زواره. وعندما كان في الحماية عليه حكام
البيضاء الأثران أدرك أن يكون والياً على منطقة الحماية فقل ذلك ثم اعتذر واستقال،
وأما وصل إلى لحج استزوته السلطان فضل بُن علي بقية عمره حتى سنة 1315 هـ وتولى
السلطان أحمد فضل فاستوزره أيضًا طول حياته، وخلال ذلك كانت له صلات شنيعة
بسائر قبائل وشخصيات المنطقة العربية من بلاد الواحدلي لحج.

وفي عام 1327 هـ أوقفه سلطان لحج إلى شريف مكة الحسين بن علي ليتوسط لدى
الحكومة العثمانية أن يمنح سلطنة لحج الامتياز بصدفة حديد من عدن إلى تعز، حيث

439
كانت الحكومة الإغاثية تعزم منذ بداية الحرب الأولى بعد ذلك سنوات قليلة. وتزعم السيدة حسن بعد عودته من مكة المكرمة عام 1327 هـ ودفن بشهج وخلفه أبناءها هو السيد علوي. وفي يوم التمزيق الذي حضره قبائل الموالق وغيرهم ورثاء الشعراء وأبنائه الخطباء قال الشيخ رضي بن غريب ناصر العوالي رجلاً وقت العرض.

والجيش مجزر من رضما الصعيب
الروح في بيت وقُتلّ في اليمن

وقل كن الوقت قريب بعمر باليمن عن لحج وعد.

* السيد عبد بن علوي الشقيق الأصغر للسيد حسن، كان ذو نشاط وجاء ونفوذ عظيم في لحج والموالق والمناطق الغربية الأخرى داعياً إلى الله مصلحاً بين البدائل والسلطانات، وكان كأخيه في النشاط منذ عهد والده، ومن أبرز نشاطه إصلاحه بين سلطنة لحج وسلطنة العوالي السفلى في عهد السلطان علي محسن فضل والسلطان منصور أبي بكر العوالي عام 1372 هـ، بعد أن تآمر الخلاف بينهما حتى قال يشب القتال، وكان سبباً للألفة بين السلطانين. وهكذا كان وجود السادة آل علوي بن علي ونفوذهم دائماً مصدراً لا ينافس ما قد يعود من غزوات وأجاجات كل منطقة الأخرى.

nice بالدعوة إلى الله في الموالق العليا والسفلى وخلية قبائل الفرسان وسلطان الفهدية، بها، كان دائم التردد بين لحج والموالق حيث توجد قبائل كثيرة وشيوع وسلاطين، فهرشهم الالغاء ويفضل بينهم فيها يختلفون فيه.

وما حدث في وقته أن السيد أحمد بن عبد القادرين علوي الجنري أوجد هجدة بين الموالق وبيتي خليفة، وكررت جنرية الهجدة بقتل رجل من آل خليفة، فنفض السادة واستعملوا نفوذهم حتى جاوراً خاضعين.

توفي عام 1326 هـ وخلفه خميس بن علي: أحمد وحسن وعلوي وحسن وعلي.

وقد ذكر بعض ما تقدم الأمير أحمد فضل بن علي بن محسن العبدلي في تاريخه هدية.
الإسم في أخبار ملوك لحج وعدن، طبع بصر، يصدق فيه وفي الحسن بن علوي قول
الشاعر:

ـ روت عنه أخبار العالي عامةـ
ـ فوجئه له بشر وكفف له عطاـ

السيد علوي ابن علوي بن علي الجفري، ولد بدينة المها في الثمانيات من
القرن الثالث عشر الهجري بعد وفاة جده علوي بن علي بسنوات قليلة، ونشأ في منزل
كله صلاح وتهاني ومنتدي لأهل العلم والأدب والفضل، وفي عام 1327 هـ انتقل مع
والده واستمر أفراد العائلة إلى لحج وأقاموا بها - كما ذكروا في ترجة والده وعميه
حسن محمد ابن علي - وفيها أكمل دراسته، وكان سنداً لوالده الحسن بن
علوي عندما كان وزيراً للسلطان فضل بن علي ثم السلطان أحمد فضل عسر. وبعد
وفاة والده عام 1327 هـ استوزره السلطان أحمد فضل حتى توفي، ثم استمر السلطان
علي بن أحمد بن علي بن حسن الذي تولى السلطنة قبل الحرب العالمية الأولى، ثم غادر
لحجاً شأن كل رجاليته تقريباً إلى عدن، وأثناء مغادرته استشهد برصاص الجيش
البريطاني الذي كان يدافع عن حج جنوب الجيش التركي بقيادة سعيد باشا.

وانتخب عبد الكريم فضل بن علي سلطاناً على لحج خلفاً للسلطان علي بن أحمد،
فاستؤثر السلطان السيد علوي ابن حسن أيضاً.

كان علوي هذا صدراً جليلاً ذائع الصيت منذ شبابه أيام والده السيد حسن بن
علوي، وكان هو عميد آل علوي بن علي - بعد والده - في ناحية وحج وعدن، وكان
مُنذره في لحج مقصداً للأضابين من رجال اليمن، كما كان مندداً يومياً لرجال لحج من
أهل العلم والفضل والإصلاح. زار مصر والهند عدة مرات والقدس وما حولها، وحج
وبين الله الامام يحيي حيد الدين ملك اليمن مراسلات، وفي مقدمتهم الفاضي
عبد الله المرشدي، ووزير الإمام، والقاضي راغب ووزير الخارجية وأمير مكة المكرمة قبل
الثورة العربية وعدها، وعدد من رجال التام مصر والغرب، وقد حدث نسب
الخطوات من منزله بعده عقب الاستقلال ففقدت، وأبدى الكثير من تاريخ الجنوب
العربي واليمن، وقد منحه شريف مكة الملك حسين عقب استقلاله وعام الاستقلال.

وفي عام 1340 هـ أوفده السلطان عبد الكريم فضل سلطان هج إلى صنعاء، بعد
أن استنجد الأمور للإمام باليمن ليستعيد جزءاً من أرض لحج كانت جيشه اليمن قد
احتلته، وهو وادي معاول وما حوله، فاحتفى به الإمام يحيى كما استقبل في كل
كان أحسن استقبال، وعاد يحمل خطاباً رسمياً (يسمى في عرف ذلك الزمن بالرمقة) عنواناً بِمِنِّبِيمَة الإمام اقراراً بأن هذا الجزء تابع لسلطنة للحج، وأمر بالنسب الجنود الإامية منه، وعاد السيد من صنعاء مكرماً، وكان وقع ذلك لدى الأهالي في لحج وسلطانها وقفاً حسناً.

وهكذا استمر الحال للآله علي بن علي إلى أن عزل السلطان عبد الكريم من السلطنة من قبل الإنجليز عام 1958 م وتولى بعد السلطان فضل بن علي في ظروف كان هي، الإنجليز فيها موجهاً إلى الجنوب. وكان الوضع يوفر صدور الإنجليز فحاولوا مرازاً بالإغواء والتلويخ بالانذار لكل من السلطان عبد الكريم ثم ابنه فضل وابنه الثاني علي كي يتخلوا عن استشارة أي فرد من آل علي بن علي في بنقل بالأمور التي بينها، ولكن السلالتي لم يذهبوا بكل ذلك، بل زادهم اصراراً وثقة.

للسيد علي بن حسن من البنين، عبد الرحمن وعبد الله وعلي وحسن، وتوفي علي قبل والده.

لم تفت قدرات أبناء السيد أحمد علي بن علي على مارسة المهام تولوا الأمور مباشرةً ونضوا بالمؤسسات الدينية والإصلاحية، فأكرموا الفئات والآباء ورأوا العوائد، وأعادوا الغائب، وأبدوا الفئات ما فيه صالحهم، قاموا بكل ذلك وهم في طور الشباب، وكان مقر الممثلة في الحج والمعارق كشاعيب يضفي، على المناطق من حدود الوادي شرقاً إلى باب النديب غرباً.

السيد أحمد بن محمد علي بن علي، توفي والده عام 1307 ه وهو في يافع، تلقى العلم عن عدد من العلماء في الموانع وحج وأوغو في التعليم ونشر الدعوة والإصلاح بين الناس ودورة الملاك والراجح بَينِ السُلَميين. كان كثير الرحلات والتجوال في المناطق، فكان له أن يعود خصوصاً في منطقة باكازم، وله حكايات وجهائزة في هذته، سافر مراراً للحضرة ليتلقى عن علائهما كالهيب أحمد بن حسن العباسي، والهيب علي بن محمد المشي، والسيد مصطفى بن أحمد المهاجر في الغيرة وغيرها - كان السيد متواضعاً، أسفره منشئية مع خلاله، ومن أبرز موافقتنا هو وابن عمه السيد علي بن حسن هذه المادحة:

كان الإنجليز يتلممون مواقعهم في الجنوب لتقدم بقائتم في الجزيرة من احتلالهم لعدم عام 1838 ه وقبل الحرب العالمية الأولى، وقبل وفاة السيد أحمد بن محمد عرضوا =
عليه أن يكون هو المستمد لكل من يفد إليهم من العوائل إلى عدن، وكانت هذه طريقتهم لدعم شخصية ما في المنطقة، وبالتدريج يمد هذا الشخص نفسه مسؤولًا عن هذه المنطقة وقد عملوا مثل ذلك في كثير من المواقع من أصلعوا بعد ذلك من روساء الجنوب، رغم عدم تأملهم لذلك فلم يكن لهم نفوذ فيه، ورفض السيدان علوي بن حسن، وأحد البن علوي هذا العرض فحول الانكليز وتجهتهم إلى شيخ العوائل عيسى بن فريد بن ناصر ووكلوه الأمر.

توفي بلحج عام 1322 هـ قبل الحرب العالمية الأولى، ودفن بجوار عمه حسن بن علوي في الحجرة مقررة أسرة آل علوي بن علي، بجانب مدقن الشيخ صالح مراحم بلحج عام 1322 هـ. وقيلت فيه المرافع.

قال الحبيب مصطفى بن أحمد الهضر:

الحمد لله وولاANA على ما حكم
وما حكم به رينا ما ظلم
أحمد ربيب الملك في ديماج الظلم
وتوعي بالقادر للوعول الصم
والآن ما عاد حاجة لهم وحاول أن
ما يعود إلا الفحول若 أهل النقى والكريم
تبت يد الموت ليوخذ كبار الصم
لو شاور الموت بانطفيه جلجان جم
وأعقب محدًا وعبد الرحمن الصاف، وتوفي عبد الرحمن الصاف عام 1394 هـ.

* السيد عبد الله بن محمد بن أحمد، مع معظم أفراد آل علوي بن علي في جدة، بعد أن درس في مصر وخرج في كلية الشريعة.

* السيد حسن بن محمد بن علوي بن علي المغربي، ولد بيضم عام 1392 هـ ونشأ تحت رعاية عمه الحسن بن علوي وابن عمه السيد علوي بن حسن، وتلقى دراسته الأولى في بيض ومحوئات ومر، وكانت زيد بايهم الأصل، وتميز وسيون محبون تمج بالعلم والادب، وصاصبه علم ودعاية في هذه الإصلاح وإفريقيا الشرقية والهند وغيرها، لذلك أرسله عمه الحسن بن علوي هو وأخوه علوي بن محمد إلى زيد لطلب العلم عام 1314 هـ ومكنها بها إلى عام 1317 هـ.

وأستمر السيد حسن بن محمد في اتيا حضيلته العلمية حتى صار علماً في مكة.
الجنوب من أعلام الشريعة، بلجأ إليه في الاختناص وحل الخلافات. كان صريحا صادقاً بالحق حازماً. قوى الإرادة، دا عقل راجح. له كثير من المواقف المشرفة في العوائل، ولازم السلطان عبد الكريم مدة سلطته، وكان عضواً في هيئة التميم الشرع في لجع، وكان بجانب أخاه يُعتمد على جهدي في الكسب كبيره وأسلافه، فإنا كانوا نرون خدماتهم أن نجربهم إلى مغن أو كب دنيوي، فهم يصرفون من أموالهم الخاصة. توفي في 14 شعبان 1379 هـ (1959 م) ومنفده في يغيب وجوار قبور الأسرة، وقيل في الروائي من قبائل مم والموالق وخليلها وحير وغيرهم. له من البنين: عبدالله وإبراهيم وإبراهيم ويتزوجها ابن عمها علي بن علي بن محمد.

السيد علي بن محمد بن علي بن علي، نشأ تحت رعاية عمه الحسن بن علي وابن عمه علي بن حسن، درس مع أخيه حسن بن محمد في زيد أكثر من ثلاث سنوات، وبعد عودتهم بنجل جهد، مع أخوهان للإصلاح بين القبائل، كان دمت الإصلاح صبوراً حلياً حسن المراة، تقوي مجاله الشعراء والأدباء، وهو شاعر بالألوان الشعري وله في هذا النوع مساجلات مع الشعراء، منهم الأمير علي بن أحمد فضل والسيد علي أبو نمي وعبد الله باشا.

وقدما وكانت البنادق تتفت نيرانها بين آل سلم وهي قبيلة من آل علي بوادي يشم وبين آل باراس في قرية دقلة، سعي السيد في ابقاق القتال حتى كانت تصبحه رسالة. توفي عام 1353 هـ (1934 م) وعقبه: أحمد وعبد الله وعلي وعبد وحسن.

السيد حسن بن محمد بن علي بن علي، تلقى دروسه في يشم، وكان جهده عصرياً في الزراعة والبناءة، ومشاراً في الحج الشرعي للتجارة، توفي في يشم.

السيد علي بن محمد بن علي بن علي، أصغر أبائه السيد محمد بن علي، ولد عام 1303 هـ والدته الشريفة الصالحة مزنة بنت أبي بكر الحداد من نصب، ترعى مع أخوه في كف يمه الحسن بن علي، تلقى معارفه في يشم ولحم، وكان منزل الأسرة في لجع مني لاهل العلم والأدب، وكماً للتنافس السياسي والتجار في القضايا الممدة، وكثيراً ما يحضر السلطان هذا المنبر السياسي، كما يحضر عدد من أركان السلطة. ففي هذا الجو عاش السيد علي بن محمد كأخوته عندما يكونون في لجع، وكان السيد علي ليباً ذكياً جريئاً تنتظر له حصيلة كبيرة من المعروفة والإطلاع العام والتقاليد الفنية والأدب العربي والتاريخ وأحوال العالم ووسائل علاج المضاعفات في.
عنوان شابه، فكان يتحم هذه الأمور ويشارك في حلها وكلما تقدم به السقوط شوكة.

كان مضيفاً سخياً، كما كان المرجع في فصل الحصولات وأطر العواقل، عربياً لدى القبائل مهيباً، وطالما تحد رجال القبائل الأشداء إذا ما رأهم يحاولون الالتباس في الظلم وأخذ الحق نبأ البلاء أو ارتكاب شخص ضيف. وكان سلاطين لم يأتون إليه ويستوره في العضلات القبلة والاجتماعية، وإذا وقع العواقل في مشكلة مع أحد جيرانه لجأوا إليه لاتقادهم ما هم فيه، وكذلك تنقل القبائل الأخرى، كالخلافات بين الواحد والموالق يخص ظباين، وبين الموالق وكلية، وبين سلطان الموالق وآل فريد شيخ الموالق، وأمثال ذلك.

حج مرتين زار القدس الشريف، وفي احدى الزيارات عقد الشريف حسين أمير مكة المكرمة مؤخراً لزعاء المسلمين وأعيانهم الذين حجوا فكان السيد علي مثالاً لمقاطع الجنوب العربي.

ما نسبت الحرب العالمية الأولى كان هو في لمح، وكان سعيد باشا القائد التركي يمتلك الجيوش للزحف على لمح وعدن، فابتغى السلطان علي بن أحمد بن علي آل شيخ الين الأسفل وهم ذوأس وقوة ونفوذ ليقعنهم بالانكشاف فلا تراقب دماء المسلمين، وإن لم يضلو الالترك الذين سيذعنهم الله أتون الحرب ضد الأتراك فإنهم سيكونون الضحية الأولى، وتبقي عدن مكاناً للقبض على المواضيع المستورة لليمن فاقتتع المشاهد بذلك، ولكن القوات التركية هاجت لجأها واحتلتها، وحاولت احتلال عدن فلم تطلع، ووقفت في منتصف الطريق بين الموتية (عاصمة لمح) وبين حدود منطقة عدن في مكان يسمى "هير ناصر" واستمرت المعارك طيلة الحرب. وكانت مهمة بريطانيا حايلة عدن فقط وتحجج القوة التركية الموجودة في اليمن في هذه المنطقة، وتحت خلفها، وفي نهاية الحرب استلم سعيد باشا وقواته للإنكشاف. توفي السيد في 14 صفر 1374 هـ (26 م) ولم من الأبناء: محمد وعبد الله وعولوي وأحمد وعبد الرحمن، ومن البنات خدجة وزهرية.

بعد وفاة السيد محمد بن علوي بن علي احتضن السيد حسين بن علوي أبناءه، وعين من شرف على موغ-content من آل باشقري (فخيرة من آل سالم) رئاسة وهي قبيلة ملاصقة مساكنها يشي عاصمة العوائل، ثم انتقى إلى قسمين، قمن نزل إلى الحد ثم إلى أخرون وهؤلاء سلاطين عوائل السفلى، وقدم انتقل إلى نصاب وسموا سلاطين =

435
الموالقات العليا، وفريق صغير استمر في وادي يسيم ووضعوا السلاح واشتبوا بالزراعة، ويبكون أهل الخيمة.

وكان السيد علي بن صن بن ينوب عن أبيه في المهات فذهب مرات إلى الموالقات، وفي عام 1320 هـ ألقى السديد الأخوان حسن محمد وقد ذوف على العشرين، وعلي بن عبد الملك في ATTACKE عشر من عمره، اتفقا على التكتاف والنهوض باللهجة من رعاية الأقارب وأراك الضيف، وإصلاح وفصل الخصومات وحاتمة الضيوف، على أن يبقى كل منها ستة ونصف سنة أو ستين في بلد الموالق وكميلاً في ملح بالتناول، حتى لا تبقى المراع خالية في الحين الذي لا يستغني الناس عنها، معتمدين على أنفسها فإن كل منها يكتب من كده في التجارة والزراعة، وما يكسبه يصرف لأداء هذه الرسالة، وتوفياً ولها على الكثير من الناس مبالغ كثيرة.

قبل تواجد الوعلي بن علي في يسيم كانت هذه المناطق تعيش في جاهلية، رغم قيام كثير من الناية ومن شيوخ العلم بحاولات جادة لتبصيرهم شؤون دينهم، من أمثال الشيخ عبد المنعم بن عبد الملك بن نافع أحمد مسعود الشيخ أبي بكر بن سالم، والشافعي آين سباي والجرب وغيرهم فقد كان الخلاف بين الرجال والناس مشاععاً في ساعات الرفعة. ولهذا تأخر العلي بن علي على تسيير الصلاة قليلاً بوجود هؤلاء السادة، وكانت الفحشاء متنفسة خاصة في بعض قبائل آل باكير وبقايا الكرن كشك دكشوف، فقضى عليها السادة في اليوم. وكان في الموالقات العليا، وخصوصاً في منطقة مين، ينفع الطريق مطلقاً، فأصبح شيئاً منكراً لدى القبائل تستنكر السكان بنعم العلي بن علي. وكانت كل بيئة تجبر عائلة من العائلات ساكتة النوبة من الحدادين والتجار والتجار والمغنين وغيرهم، فذا اختلفت قبائل مع قبائل أخرى مضيفة عليها، وكان هذا أهون الشعر، أما الشعر الآخر فكان من القبائل نفسها على جيرانها فاستقبلها إلى أقصى الحدود، فعل السادة على علي بن علي على حياة هؤلاء القبائل، وأخبر男人 أبنائنا أي تختص هذه العائلات المضافة الواحدة بعد الأخرى بدف مبالغ للقبيلة للتحلي عن هذا الجوار، فيصير هذه الظاهرة إلى نبالة.

ف القاهرة، جبل متموج في الارتفاع يحبس على الغرية والوادي، وفيها مساكن آل علي بن علي، فأعلن السادة أن القاهرة حولته كل من لما إليها فهو آمن.

الحرب بين القبائل هي القاعدة، والصلح استثناء لها، فإذا ما نشب عراك بين
قيلت نحن أخوه علوي بن علي في مكان الحکومة فد فطرت نفسي من العودة إلى مسکنه، وطالما نجحنا في كثير من المتاعب، وإذا قلت قبیلة فردًا من قبیلة أخرى بادر السادة إلى أعلامهم، نعه اليوم في الموافقة. 

في العشرين سنة الأخيرة قبل دخول الانكليز إلى أرض الموافقة اتبع نطاق الحروب بين القبائل حتى صارت تحدث في الفخیذة الصغرى نفسها التي تتجاوز منازلهم فلا يستطيع أحد أن يخرج حاجة ما. فكان السادة يبدعون في الأمر ويرفضون الصلح بأيامًا حتى جعل أفراد القبيلة مشاکلهم، أو يذهب أحدهم إلى منازلهم ويصبحهم القرية ليستقلوا حاجاتهم ثم يعدههم إلى منازلهم.

إذا أعلن السادة صلحًا عامًا فان هذا الصلح في كثير من الأحوال يجعلونه عامًا بين القبائل. ويوم الصلح يشمل المنتكلات الزراعية والحيوانية وغيرها، والإصلاح لم يكن مقصوراً على القبائل في خلافها بل يتناول السلطات والمشيخات. كان كل فرد من آل علوي بن علي في يُسلم أو لح سندًا للآخرين منهم في مجاله في تفاهم وحسن تصريف.

* السيد عبد الرحمن بن علوي بن حسن بن علوي بن علي المجفري أكبر أئمة والده ولد عام 1306 ه ونشأ تحت رعاية والده ووجهه واشتغل زمنيًا في التجارة، وبعد الحرب العالمية الأولى وعودة العائلة من عدن إلى لحج استقبل الصلح بالزراعة وصار وكيلًا لوالده على إمكانيته، له من الأبناء: محمد وعلي وعبد وعلي وعمر وحمرة وصغيرة ومتنزه، وتقى ابنه أحمد بالقاهرة وهو يطلب العلم وقد نال شهادة كلية الامتيكا وكلية اللغة العربية بالزهر، و.Fields في مбережة آل بازرة. واستشهد ابنه عمر في أبين بعد أن نال شهادة الليسانس جامعية القاهرة، واشتغل مدرساً في أبين عام 1967 م كما استشهد شقيقه علي في عدن وانقرض الآخرين من البنات.

كان السيد عبد الرحمن فاضلاً محوباً اجتماعياً في لحج، قام مقام أبيه في المنتمي والمضيفة سنوات طويلة، مجاب فروسيته وخبرته بشؤون الخيل. توفي بجدة عام 1393 هـ (1973 م) بعد أن استقبل معظم أفراد العائلة من الجنوب.

* السيد عبد الله بن علوي بن حسن بن علوي بن علي ولد بلحج عام 1308 هـ نشأ وتعلم لدى والده ووجهه، وحفظ القرآن الكريم، ومارات النحو ووقعة الشخصية بادية على وجهه. منذ شبابه، كان طموحاً ذكياً سريع القيادة، اشتغل بالتجارة والزراعة.
كتير الإهتمام بالشؤون العامة. وكان السلطان أحمد فضل الذي توفي قبل الحرب العالمية الأولى كثيراً ما يعتني عليه في كتابة الرسائل السحرية التي يتبادله مع حاكم عدن وغيره مع صغر سنه.

كان من اثنين المثير البهيب بالبحث خلال الحرب العالمية الأولى في عدن، زار بلاد الموالق وأهله برفقة والده مع السلطان أحمد فضل قبل الحرب. وفي غضون الحرب كانت العائلة تسكن في عدن، فاشتغل بالتجارة مع الصومال وغيره، ولم يتولّى السلطان عبد الكريم فضل وهم في عدن بعد مصر السلطان على ابن أحمد على (ابن عمه) استورز السيد علوي بن حسن، وكان السلطان يتمتع على ثمانين بارزاً هما الأمير علوي بن حسن فضل (أبوه) والسيد عبد الله بن علوي بن حسن.

وهدأت الحرب العالمية، وعادت العائلة وعائلات للحج إلى الحرم كان السيد عبد الله بن علوي من الشخصيات المرموقة يقدم الأمير العامة على الخاصة، وكان السلطان عبد الكريم يكلمه المهام الكبيرة معتدناً على خبرته جانب والده السيد علوي بن حسن الذي يستشره، وكان ياراً بالبلد مطيعاً له إلى حين وفاته عام 1956 م.

وفقد جاوز السيد عبد الله حينذاك الخمسة والستين عاماً.

له في الحج منزل له مكانة، و منزل آخر جعله منتدى ومضيف، له أصدقاء كثير من العرب في الأقطار العربية ومن الأجانب الأوربيين، ومن مسلمي الهند وغيرهم. وقام بأدوار سياسية للسلاطين عبد الكريم ثم فضل عبد الكريم ثم على عبد الكريم، وفي المهات الدقيقة في العلاقات الخارجية مع بريطانيا وغيرها يوكليه القيام بها.

آثار السيد عبد الله على السلطان - في الأربعينيات من القرن العشرين الميلادي - باستタイム مدرسين من مصر فواقف السلطان، واستطاع السيد عبد الله لحلته الواسعة يصر أن تكون نفقات المدرسين على الوزارة المصرية، وعلى سلطنة لهج تذكر فيهم وسكاهم.

وفي عهد السلطان فضل عبد الكريم اقنعه السيد بزيادة عدد المدرسين، حتى بلغ عدد المدرسين الـ12 مدرساً تدفع لهم حكومة مصر رواتبهم، وتدفع لهم لحج مثلها، وبواضخ هذا السيد أرسل الكتب المدرسية الابتدائية والإعدادية للمدرسة المبنية.

وتفقت السيد عبد الله مع وزارة الزراعة المصرية بإبتداء خبير زراعي إلى الحرم بنفس الشروط والتسهيلات التي اتبعت مع المدرسين، وأخذت النهضة التعليمية تأخذ

438
مسارها، وانشتر المدرس في لحج والوهط والصبيحة. واستكملت المدرسة الأعدادية بلحج، وانشئت مدرسة أعدادية في الوهط، وفي 1957 م بدأ اعداد بناء مدرسة ثانوية. وكانت تبدأ الدراسة في أكتوبر 58 لولا احتلال بريطانيا للحج وعزل السلطان علي، واعتقال السيد عبد الله بن علي بن محمد الجفري مدير المعارف حينذاك. وقد تولاه منذ عام 1953 م وهو خريج كلية الآداب في السودان، وكان السلطان فضل عبد الكريم ثم علي عبد الكريم يشجع هذه النهضة التعليمية.

وأول بعثة تعليمية تبارح البلاد لأكمل الدراسة في مصر كان على السيد عبد الله بن علي الجفري. وعين للبعثة مديراً مصرياً هو السيد طاهر علي الزواوي، ووعيد إلى وزارة المعارف المصرية تسهيل الأمور للبعثات التعليمية اللحجية.

في 1947 م تقدم السيد عبد الله بن علي جفري باسم سلطة لحج بمذكرة إلى مجلس الجامعة العربية بواسطة أمينة عبد الرحمن طالب، مما قبض سلطة لحج عضواً في اللجنة الثقافية بالجامعة، وذلك بعد تهدئة واعٌ لدى المسؤولين فيها فرحوا به وكان هدفه من ذلك:

1 - ربط لحج وبالتالي سائر الجنوب بالنشاط العربي العام فيدخل الجنوب عملاً في المجتمع العربي، وكانت السياسة البريطانية في الجنوب بدأت تدخل طوراً جديداً قبل الحرب العالمية الثانية محاولة حذاء من هذا النشاط العربي العام.

2 - إن قبول لحج في اللجنة الثقافية سوف يتولى اهتمام الجامعة ودولاً بنشر الثقافة فيها وفي جنوب جنوب وكانت الخطة تنتج لولا اعتراض الملكة اليمنية المتوكلة على ذلك فقامت معركة في دهليز الجامعة العربية ودولاً دولة، بل انتقلت إلى الصحف المصرية، وبا ان قرارات الجامعة يجب أن تتخذ بالإجماع ولأن الجامعة كانت تسلك سبيل المجالات لاعضاءها فقد جد طلب سلطان لحج.

وفي مجال الصحة انشأ السلطان عبد الكريم فضل مستشفى صغيراً في لحج وتولى السيد عبد الله بن علي جفري تأسيسه فكان يجري الاتفاق مع الطبيب الذي يختاره وينص الشروط اللازمة عليه والبلغ الذي له زيارة المريض وأجري إتفاقية مع إدارته الصحة بعدن لشراء أدوية بسر التكلفة من الشركة المنتجة مع مصاريف النقل.

وفي الزراعة قدم السيد عبد الله مشاريع للاصلاح الزراعي والري وانتهاء المجلس.
الزراعة والمواد الزراعية لفض المنازعات حسب العرف في لحج، وآخر مذكرة قدمها في ذلك عام 1948م حيث حددت فيها الحقوق والواجبات والمعاقات بين الملك والمستعدين والاسبقية في رئي الأراضي... الخ والاستجابة والثقة من قبل السلاطين كان الأثر الكبير في نادرة هذه الخدمات.

كانforme السيد حسين علوى والده السيد علوى صلات مثمنة ومكانة في عدن وساعدها وعئف النواكب مباشرة. وكانت والدته عائشة ابنته الشيخ علي حاجب أحد أعيا عدن توفي بعد الحرب العالمية بضع سنوات فورث عن جده مكانته.

اسم السيد عبد الله مكتباً تجارياً مع الشيخ سالم بن أحمد باسودان، وفي ذلك الحين بعد الحرب ظاهرة في نادي الأدب العربي، وأنادي الإصلاح بضمان غابة من أبناء عدن ولحم وحضيرموت.

* السيد عبد الله هو مؤسس النادي ورشح لرئاسته ولكنه اقترح أن يكون الرئيس أحمد فضل على آخر سلطان لحج، وهو الوزير والأديب والشاعر صاحب النهضة الوسيفية الحديثة في الجنوب، وتتخب السيد عبد الله مكتباً، وكان هو مؤسس نادي الإصلاح جمع غابة أخرى من أبناء عدن يرأسهم أحد محمد الاصبح واتصل النادي بالصحافة العربية وبعض رجال العربية وما كان الإكليل يشرون بالرضا بهذه الحملة فتحت مشادات بين النادي وحكومة بريطانيا فكان السيد عبد الله موقفًا قويًا أمام الإدارة البريطانية حتى لقد هدد أكثر من مرة بهم من مزاولة النشاط في عدن، أندي رياضية أخرى. وكان نادي الأدب العربي يعنى باهل العلم والأدب في عدن وانهاة الاقتراب العربية.

كان السيد يقوم برحلات كل عام إلى مصر ولبنان والقوقاز وسوريا والأردن والعراق والكويت واليمن والسعودية وشرق أفريقيا والمغرب وسنغافورة وماليزيا واندونيسيا لمثل الصلاة في إندونيسيا عمل على اتباع الرئيس سوكارنو وبعض أواجهه بعد أن رواد لصلحة العرب ورجع رجال الجامعات العربية وحاول التوفيق بينهم بتأليف جمع مشتركة دائمه نداء عن حقوقهم، غير أن البعض لم يجد ذلك ويرى امكان تأليف جمع إذا بدا أمر ضروري تكون اللجنة وقية.

كان السيد عبد الله يطلب الإقامة في مصر لأن مصر كانت مركزًا للمناطق العربية وزعام الراجحي من نهر الاستعمار، وكان يشترك في ندوات مصر، وربطته صلات بزعماء العرب والمسلمين أما أن السيد محمد أمين الحسيني، وأحمد حلمي باشا،
محمد علي الطاهر، والرئيس الحبيب بورقيبة، وعلال الفاسي ويعقوب الفص، ومصطفى النحاس، وأحمد ماهر، والنقاشي، محمد صالح الدين ومكرم عبد، ومحمد مهدى، ومحمد حسن هيكول وغيرهم، والأخوان المسلمين وحسن البناء، وعبد الحميد سعيد، وصاحب حرب باشا والشيخ عبد الوهاب النجار، واللفتازاني والزنكلوني وغيرهم كثير جداً. وفي سبيل القضية العربية. لم يكن يفقه به يستطعه خصوصاً قضية فلسطين فكان يشارك أصحاب كل قضية في نزاعاتها ظاهراً أو مستراً وكان ينفق على كثير من الأجانب، وترأس لجنة فلسطين في عدن يجمع التبرعات لها ويساندها وكان في مقدمته الذين يستقبلون ويبتنيون وفود فلسطين حتى اواست السبعينيات.

كانت بينه مراسلات مع الملك عبد العزيز آل سعود والإمام أحمد ملك اليمن والملك عبد الله والملك حسين بالأردن والملك حسين بالمغرب، وغيرهم ولديه وثائق مجتمع بها. في عدن لهذه المراسلات هو ووالد السيد علي الكريمي وتقيد مذكراته اليومية ولكن النظام الجديد استولى على كل ذلك من منزله وعلى مكتباته الكبيرة ومكتبة حياته ومكتبة إبن أخته السيد محمد علي المغربي رئيس أبناء الجنوب العربي وهي مكتبات قيمة جداً.

وكان حريدًا على أن يواكب آل علي في علي أسلوب العصر في خدمة بلادهم وأن يواصلوا أداء الرسالة التي تحملها بها أجدادهم وقد أرسل إبن أخيه أحمد عبد الرحمن وأخيه محمد علي الأصر، وتخرج في كلية الشريعة بالجامعة الأزهرية وكان الشهادة العليا والتحقيق الأول بتخصص التدريس بكلية اللغة العربية ووافقه المنيا وهو في آخر سنوات تعلمه وما السيد محمد علي فاتحقق بتخصص القضاء فنال الشهادة ثم التخصص في التدريس فنال الشهادة مع اجابة التدريس ثم عاد إلى وطنه وقام السيد محمد علي محمد بن تأسس الحركة الوطنية فتكوين رابطة الجنوب العربي والهجر كلاً من إبن أخته عبد الله علي محمد، وأخيه محمد عبد الله علي علي في مدرسة جيل جديد وهي مدرسة أنشأها الانكليز لتعليم أبناء الإخوان والمخت في الجنوب وهي إبرهيم بالإنكليزية. ثم أرسلها ضمن البعثات إلى السودان حتى تخرج الأول في كلية الاداب بجامعة غودرون والتحقيق ابنه محمد بالجامعة الأمريكية ببيروت ثم انتقل إلى باكستان حيث تخرج في كلية الزراعة.

وما زار الإمام أحمد وعلي عبد اليمن عدن كان يتردد الأمير علي عبد الكريم، والسيد حسين علي علي بن حسن في زيارة ورافع الإمام عند عودته إلى تعز ومكث بها اياًماً في ضيافته.
كان عضواً في نادي الآداب العربي، وفي رابطة الجنوب العربي عام 1950 هـ، واشتغل بالتجارة وكان وكيلًا لعدد من الشركات.

اضطر إلى مغادرة الجنوب بعد تحوّل الأحوال بتدبير الانقلاب وقصف الملكة العربية السعودية كسائر أفراد آل علوي بن علي، واختتم عمله تجارياً في لندن، فصار يتردد بين المملكة ولندن وكان منزله في لندن ومرتدي للمدب للعرب.

له ابنه المهندس هاشم بن حسن خريج جامعة البتروлев والمعدان بالظهران ويعمل في شركة بترولون مجددة.

* السيد محمد علي الجنفي، رئيس رابطة الجنوب العربي طلب العلم بريطانيا تريم عدة سنوات ثم التحق بالأزهر وتخرج من كلية الفلسفة العربية، وعاد إلى لج وتولى رئاسة الفضاء والهامش الشرعي، وشارك في كثير من الأعمال الإيجابية واسع هو ومؤثر، حزب رابطة أبناء الجنوب العربي، وانتخب رئيساً له للاند توفي عام 1940 وود تقدم ذكره له كتابات إسلامية جيدة نفه بريطانيا من عدم وحياها لمعبه في استقلال وطنه.

ثم أرسل ابنه علياً وابن أخيه علي بن عبد الرحمن إلى مصر وبعد نيلها الثانية ارسلها إلى باكستان ثم إلى مصر ثانية وتخرج في كلائها.

توفي السيد عبد الله بن علي بن حسن في يونيو 1977م (رجب 1397 هـ) في القاهرة ودفن في مقبرة السادة آل البار حيث دفنت أم أولاده الحاجة نورا المتوفية في 1 مارس 1391م (1971 هـ).

له من البنين: محمد وعلي، ومن البنات خديجة زوجة ابن عمها محمد بن علي بن محمد بن علي.

* السيد عبد الله بن علي بن محمد علي الجنفي، ولد عام 1920 في يشعبة تلقي بها وبلغ العمل ثم بتم عام 1949م والتحق برابطه الشهير غير سنوات ونبح وفاق أفراده حتى عين رئيسي للطلبة حسب المادة المتاحة في الرابط في تقديم الأجزء من طلبه ليكون صلة بينهم وبين ادارته وشيخه كما يقوم بالتدريس حسب توجيه المحب عبد الله بن عمر الثانيري. وفي عام 1952 هـ عاد إلى لج وليت بها بضعة أشهر نولي التدريس في الجامع وفي ديوان المملكة وتزوج بنتم عمته الشريفة فاطمة أحمد بن محمد المقببة بجمهده وكان يقوم بالوعظ والارشاد، وفي نفس الوقت بعاون عمبه حسناً وعلياً ابن محمد علي بن علي بن علي في أعماله الإصلاحية شأنه كسائر إخوته = 442
السيد حسن بن علوي بن حسن بن علوي بن علي الجفري، أصغر ابنا وابنه، ولد عام 1922 م (حوالي 1341 هـ) ونشأ في كنيف والده وأهله بلحج والتحق بالمدرسة الدينية بها، وعندما افتتح السيد حسين الدباغ المجاهزي مدرسة الفلاح في عدن بعد أن ترك العمل في مدرسة لحج التحق بهذه المدرسة ثم التحق بدرسة مستراحينافا وهي مسلم من الهند افتتح مهدآ جاهزًا مؤهلاً لإعداد «المعلم التجاري» والتعليم الأساسي فيها بالانكليزية ثم احضر له والده عدداً من المدرسين في مقدمتهم الشيخ صالح باشا الاستاذ بدرسة الفلاح سابقاً.

وفي عهد الشاب الأول برزت شخصيته وصار من شبان عدن البارزين واتسعت صداقاته واحتك بنفسه بالجتمع وأواصلت المسؤولين عرباً وغيرهم، وكانت تربطه برجال الجنوب قنابة روابط، وعرف الجميع أغنيته وكرمه فقصده الكثير من أرباب الحاجات فلا يرد من قصده حتى لقب "أبو الابناء".

ولما طعن والده في السين كان السيد عبد الله وابنه حسن يقومان بالمهات.

وقد هاجر جميع أفراد هذه العائلة المرموقة إلى المملكة العربية السعودية.
وأما الشيخ علي بن الفقيه المقدم المتوفى سنة ۶۷۳ هـ فله ابن:

هو الفاضل حسن، المشهور بالتراي لشدة تواضعه وتشفه المتوفى بتريه سنة ۶۲۱ هـ (1)
ولحسن ابن واحد هو الشيخ محمد الشهر بأسد الله المتوفى بتريه سنة ۷۸۸ هـ (2)

ولحمد أسد الله هذا ستة بنين:

1 - عبد الله انقرض
2 - وعلي لها ذرية قليلة انقرضا (3)
3 - وحسين
4 - أبو بكر باشبان
5 - وأحد

(1) ولد بترمي وتلقى عن علائها كان عالما متقشاً، كثير الانفاق بكل ما يأتيه.
(2) ولد محمد أسد الله بترمي وتلقى عن والده وعلاء عصره كثر العبادة محبوبا لدى الناس.
توفي يوم الثلاثاء 11 شوال ۷۸۸ هـ.
(3) انقرض عقب حسن، حفيده حسن بن محمد بن حسين، ولد بترمي كان جاداً في طلب العلم.

علي صبر وتواضع.

445
أما السيد الإمام أبو بكر باشيبان (بن محمد أسد الله) المتوفٍ بعد
الثامنة فله إبنان:

۱ - محمد، له ذريَّة قليلاً انقرضوا
۲ - وأحد، عقبه آل باشيبان بقسم

ومنهم حفيده العلامة الفاضل عمر بن محمد (بن أحمد بن أبي بكر)

نبشان المتوف سنة ۹۴۵ هـ وعقبه بالمهندي بلقم والدنك (وجاوا).

(1) ولد السيد المعتمد أحمد بن محمد حسن، الشهر بلقب جلالة السيد، ولد عام ۷۶۵ هـ. ولد في بقايا عصره عصره منهم محمد بن أحمد بن النقية القديم، والسيد الشيخ محمد بن أبي بكر بايعان، ومحمد بن عمر بن محمد أحمد بن النقية القديم، والشيخ محمد حكم باهتَشي وغيرهم كان يربي المريدين

(2) من أعيان نزيل تلقى عن علامة عصره ولد به، كان عظوظاً على الناس ولا سيما الحضريين.

(3) ولد عام ۸۸۱ هـ بقم له كتاب "التراث التثأب، أو ترايات القلوب الواف بيناقب الأشراف"، يوجد منه خطوط في المتحف البريطاني في لندن، له ابن هو عبد الله بن عمر. ولد عام ۹۱۴ هـ بقم كان عالماً تقياً انتفع به الناس.

ومنهم عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر، ولد بالمهد ولتلقى بها العلم، ثم سافر إلى ترم بلقب العلم والحرمين وجاور بها عدة سنين، وعاد إلى ترم ثم إلى الهند، في سور وازكوه الملك عمير الابن توفي. ثم السلطان عادل شاه وأقام في بيجافور عدة أعوام ثم استوطن بلقاق وتوفي عام ۱۰۶۶ هـ.

ومنهم علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي بكر عقبه بزيغ والمهد وجواوا.
آل باشيِان

القرن الثامن عشر الميلادي، فهو أول من دخل من آل باشيِان الي جاوا،

1 - سلالة الملقب فينِغِران كانيبارا، فاسوروا في موجاً فونغ وتوفي بها، وقبره مروف، وعقبه في فالتونغ وناقلب وسوماترا وغيرها.

2 - عبد الرحمن توفي في جافارا، وله عقب منهم حفيداً من ابنه علي الامير في جافارا، وثاني ابنه محمد الباقر في كراياك، ودرومووارابه عبد الوهاب في ماقلاب وفالتونغ، وقد بلغ عدهم ما يقارب السنة.

3 - والد الرحم، ابنه عبد الرحمن، وهو المسمى عارف توفي في ستافورا (عن كتاب علي خير الدين المخطوف المسمى «قدوم العرب الي جاوا من حضرموت») قال الحاج علي خير الدين في كتابه هذا: أن له إخاً هو عمر سافر إلى الهند وسكن بلقاب في ملاير ونتوفي بها، وله عقب في كاليكوت وتشنان وبلقاب.

ومن أبناء سليمان (1) عبد الوهاب المجاد الذي حارب البرتغال وهولندا (2) أمير حسن الملقب فينِغِران أفونغ، له معارك مع الهولنديين، له ابن هو عبد الله الملقب
وذكر في اليم من بيرج الهولندي في كتابه "المستوطنات العربية في الهند الشرقية": ان لم ينتجل الذي مرتج بنت أمير "دانورجو" باذاعة ولاية جوكجا ابن عاد الل كرافيالك في شيخوخته وتوفي بها.

Raden, Wangsa
وذكر أن أكبر أبنائه الثلاثة (1) هانم ويلقب رادين وانفسارجو
و(2) ابده الله ولاتها في جوكجا يجتمعون مناصب عالية في السلطنة منهم من
عار ونانا حكا وهو مركز في الدولة للشؤون العامة (3) وعليه، دخل في خدمة
الحكومة البريطانية ثم تولى منصب درخينت في مالانغ، ويلقب رادين وتكون دانو
وخليل ابنه عام 1826 مفهد
(ويلقب نفس لقب ابنه) ثم ابنه سعيد بعد استقالة ابنه عام 1822 هـ وهو الثالث
(ويلقب نفس اللقب) عام 1827 هـ ثم لقب رادين وتكون دانو كوسوموا...

قال في اليم من بيرج أنه واجه عندما عاد من الجح في فبراير 1881 هـ على باخرة
قادمة من ستافوردا، لم يكن في حسابي أني أواجه عربياً مولداً، بل أميراً من أمراء
جاوا القدام (ص 321) .

وقد رأيت عدداً من أفراد هذه الأسرة في مناصب حكومية وعلمت أنهم جميعة
أو نقابة تخضع شجرة أسد، تنازل على السيد حسن - وهو آخر الأمراء - إلى أن
رئيس النقابة قد انتقل من سارانغ إلى جاكرتا، فلذا ذهنا - أنا وطارق شهاب إبن
أقي إلى منزل الذي تأثر إليه وجدها خته (زوج ابنته) وهو طبيب فحار بنا
ودعا زوجته، وهذه بدورها دعت عدداً من السيدات جاراتها وهم من هذه الأسرة،
فأشاروا علينا أن نذهب إلى بوقور حيث ينضم رئيس الجمعية ولكن حالنا ظروف
دون الذهاب إليها.
نسب آل دانو نينفرات آل باشيابان
عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن أحد باشيابان المتوفي عام 973 هـ
عبد الله
سياني المتوفي في آجيه له عقب في دكن وبلقام
عليه عبد الله هاشم
أحمد توفي عام 1066 هـ
علي الوهاب علي حسن
آخر أمراء آل دانو نينفرات
توفي يحاكرا

للسيد حسن هذا أبناء منهم:
1- المهندس عبد المطلب تولى وزارة شؤون المواصلات البحرية، ثم عين سفيراً لاندونيسيا في السويد وقد أوعز إليه والده أن يصوّر لي من الشجرة التي لديه، ولكن مثابغة حالت دون ذلك.
2- والبروفسور الدكتور محمد سعيد طيب 3- وحيد 4- وويليام وغيرهم.
ولا تزال سلالة آل باشيابان معروفة، بتي جانب منهم على التقاليد، واغترط
آخرون في سلك الوظائف الحكومية الهولندية، ثم حكومة إندونيسيا.
ومن عرف من علائهم كياس منصور بن طه بن محمد باقر بن ماجد بن علي أصغر بن
علي اكبر بن سليمان المدفون في «موجواكونغ» بن عبد الرحمن بن عمر...الخ.
أما السيد عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن المتوفي في بلقام بالهند فكان شهيراً عالمًا
 يعمل لنفع العام، وكان الملك عادل شاه قد سوع له خراج حرام (موضع قرب بلقام)
 وذلك بعد أن أقام مدة بجوار الملك عبر ملك الدكن.

449
ولد بالمدينة بعد ولد أبيه عبد الله حسن بن أحمد، فوقع في القياسات في شوال.

(1) منهم السيد علي بن عبد الله شبل حضرموت وعمر مولى أبي الحسن، وأسعد بن عزيز بن أحمد، نشأ كأبنائ أفراد الأسر العلوية في العلم والسياسة. ورحل إلى زيلع وبر سعد الدين، وجاور بركة سنين وتوفي عام 932 هـ.

(2) منهم حسن بن علي شبل بن حسن بن أحمد.
آل الشاطري

الأساد: علي الشاطري

ابو بكر الحشي

أما علي الشاطري (ب علي بن أحمد بن محمد اسد الله) فله أربعة بنين:

1 - أبو بكر
2 - علي
3 - محمد
4 - عمر

فأما عبد العلاء حافظ إحياء علوم الدين المتوفى بعدن 897 هـ بن
علي الشاطري فعقبه بعدن ولحج وغيرها

وأما عمر بن علي الشاطري فله ثلاثة بنين:

1 - هاشم
2 - عقبه بزيلع ولحج
3 - والثالث: أحمد له خسة بنين

(1) من سلالة محمد العلمي بن عمر بن علي بن أحمد بن محمد اسد الله ولد بتريم وتوفي عام 829
(2) ولد بتريم، كان فقي الخاطفة سريعها مختص من مرة واحدة، كان عاملًا عابداً مشاركًا في
العلوم، كثير الأسفار، أقام في زيلع واستوطن في عدن للتجارة. ومن سلالة صديق بن
محمد المذكور علي الشاطري ولد بعدن وتوفي غربًا في البحر وهو قاسد إلى البحر
سنة ألف من الهجرة.
آل الناطفي

تنتمي هذه الأسرة - كما هو مثبت في الأصل - آل السيد علي الناطفي.
علي بن أحمد بن عبد الله بن حسن الناطفي، على نقيه المتقدم.
أسرة ضمت عدداً من الأفذاذ ذوي الفضل والفكر والعلم والتقي، ورجال الدعوة والجهاد، من شيوخ وضامرون ومحتضرون وعدن ولحم ولحهج ماليزيا واندونيسيا وأفريقيا.
وقد أحتضن جمعية الرابطة العلمية عدهم في جاوة وفالمبانيغ وسوما وغيرها.
فكان 113 شيخاً عام 1358 هـ ولم يقم الإخاء جموع جزائر إندونيسيا ولا ماليزيا.
وهم علماء من المرموقين منهم:

* السيد محمد علي الناطفي المتوفى عام 897 هـ
* السيد محمد بن عمر الناطفي المتوفي عام 1974 برزيت وأضعفاء بها
* السيد محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن علوي، الذي دخل آثري (آجيه) في أواخر القرن الماضي عشر الهجري، وأثار ما انتشر بها في ذلك الحين من القول بالتنبيه. كان كثير الاطلاع مميزاً في العلم، ولد بترتي ودرس في كثير من الكتب على أيدي آثري، منهم السيد عبد الله بن أحمد العيدروس.
* السيد علي بن علوي الناطفي أقام بكدام بالحمية. وتوفي بها وأعقب وانقرض.
* السيد حسين بن سالم بن حسين بن أحمد الناطفي، في أوس.
* السيد أبو بكر بن محمد الناطفي واخوه.
* السيد العلامة عبد الله بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن علي.
* السيد علي بن محمد بن أحمد بن عمر بن علي الناطفي (1390 - 1361 هـ) أستاذ الجيل وعلامه ترأضاً في حياته في طلب العلم، ونافذة أعداد العلماء والعلماء في رباط العلم بترتي والقيام بالدعوة تخرج على يديه علماء أعلام من مختلف أنحاء البلدان في الجنوب العربي واليمن وأفريقيا والهند والشرق الاوسط وغيرها.

ولد بترتي وስلقة عن شيوخ أجدامرون منهم السيد العلامة المتفق عبد الرحمن بن محمد.
حسين المشهور، والسيد علي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور والسيد أحمد بن محمد.
عبد الله الكافي، والسيد عبد الله بن علي المشهري صاحب ثبي، والسيد علي بن عبد الرحمن المشهور، والشيخ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيبي، والسيد عبد الرويس بن
أحمد بن حسن الطاس، والشيخ محمد سعيد باي بليس، وعمر بن أبي بكر باجند، وأبو بكر بن محمد شطا صاحب "إعانا الطالبين"، وغيرهم.

سافر بينه والده عام 1310 هـ للحج والتلقى عن العلماء ومكت هناك، ثم عاد إلى ترم عام 1313 هـ وتوفي والده عام 1350 هـ.

وأثر عودته من الحجاز انتدب للتدريس في رياض العلم، التدريس الخاص، ثم التدريس العام في سنة 1344 هـ ثم تولى بعد والده شؤون الرباط إدارياً.

كان هو معانوه على نهج من تقدمهم من شيوخ العلم في التبرع بالتدريس مجاناً لوجه الله فلا يرسلون ما هو مقرر لهم من الرواتب لحول ذلك لمصالح الطلبة واعاشتهم.

كان هذا السيد هاديّ البال، متواضعاً مستقيماً مخلصاً في أفعاله وطبيعة في المعاشرة، واعظاً مؤثراً له ديوان سحر مطبوع ورسائل في القواعد النحوية وغيرها.

ثقله عنه الكثرة الكثرة من الطلبة وتخريجهم على يديه علياء لهم في مجال العلم والدعوة جولات، وهم من مختلف الاقطارات والمنحدر والقرى.

قام هذا السيد بإصلاحات عامة، منها قيامه في تخفيض محور القبائل البدوية من الحجوم وغيرها، حيث مكث بينهم أو وفاضلة العلماء الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطب، وتغذوا من مهتمهم واسلامهم ودروعهم المثير، وكان كثيراً ما يستدعي سلطان ترم معين بن غالب الكبيري ويرجعه للعمل لازالة النكرات.

ومرة بناء وجود السلطان علي بن منصور بن غالب الكبيري في درسه العام، كان ضمن الوعظ الذي ألقاه السيد عبد الله موضوع العدل في الرعية وما ألي ذلك.

كانت وفاته ثمة وخارجة عظيمة، ولتعلم هذه السيد جلاله محمد سالم بن حفيظ كتاب ترم فيه الشيخ ترجة خاصة به أساط " منها الطب الطاهرية ".

ومن شعره رائع في شيخه السيد عبد الرحمن بن محمد الشهر المتوفر برم عام 1320 هـ مطلعه:

السيد ذرفوا الدماء وأحروا شفوا الجيوب لما ألم ومزقوا
وله قصيدة مطلعها:

"بما نآتها في التي من أعاجا ودح دار السوء من أغراكا..."
المهند العلمي (الرباط) بترم

للسيد البحاتة المرحوم عبد الله بن حسن بلقبه رحالة عنوانه "ذكرى الباحث المحترف في شؤون وتاريخ الرباط" انتهى من جمعها في شهر 1378 هـ اطلع الكتاب بصور في 84 صفحة تنتظف منها ما يلي:

كانت مواضع التدريس بترم في مطلع القرن الرابع عشر هي مدرسة آل عبد الله بن شيخ العبدروس يتولى التدريس فيها الحبيب أحمد بن محمد الكاف، وزاوية الإمام الشيخ علي بن أبي بكر السكاك في الرباط، فيها العلامة المهيب المقتف عبد الرحمن بن محمد المهنجر، وكان يدرس أيضًا في السحيل وفي بيته الذي يعرف بدار القراء وزاوية جرجيس وتولى التدريس فيها العلامة الشيخ أحمد الخطيب وزاوية نفيع يتولى التدريس فيها العلامة الشيخ أحمد بن عبد الله البكري الخطيب بعد وفاة شيخه المؤسس لها الحبيب العلامة أحمد بن عبد الله بلقبه سنة 1399 هـ وبعد وفاة الحبيب أبي بكر المهنجر، ومسجد سربة الذي يتولى التدريس فيه أيضا هذا الشيخ أحمد المدكور، وسجد بني حامض المروف الآن يسجد عاشق ويقوم بالتدرسك فيه الحبيب العلامة علي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الشهر، وزاوية الشيخ سام بن فضل بن فاضل يتولى التدريس فيها العلامة الحبيب أبو بكر بن عبد الله المهنجر المتوفي عام 1312 هـ.

ثم جعى التبرعات من ترم وسنافورة وجاوا، من آل الحداد وآل سري وآل الحنيدو آل غزان لبناء وقفية مهيد الرباط لوقف عقارات سنافورة لها، وأوقف كل من السيدين رفقاً بترم ها السيد محمود سالم الساري، والسيد أحمد بن عمر شاطري وجعل النظر في ذلك لبناء التأسيس على بيوت وعقارات في سنافورة، وتم البناء عام 1304 هـ وأسند الأشراف التام والرئيسة العلمية إلى السيد المقتف عبد الرحمن بن محمد الشهر، والإشراف على العارة وأمور الطلبة إلى السيد عمر بن أحمد الشاطري الذي قام بالخدمة جامعًا أكثر من 35 سنة وآواض الدرسين في العلماء الإمام السيد علي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الشهر، والسيد التقي حسن بن أحمد بن عبد الله الكاف، والعلامة الشيخ أحمد بن عبد الله البكري الخطيب، والعلامة السيد حسن بن علي بن شهاب الدين، والعلامة الشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الله البكري الخطيب والشيخ محمد أحمد الخطيب.

ولما تولى العلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري كان من مساعدته السادة علي بن= 455
أي بكر المحرر، والشيخ محمد حسين البيضاوي الهشامي والخيب علوية عبد الله شهاب الدين، والحسن إسحاق الجماهير، وعلوي عبد الله الهشامي، وعلي عبد الله شهاب الدين والشيخ العالم سالم باحيد والفقهية عبد الرحمن بن عبد الله الخطيب، والسيد أحمد عمر الشاطري والسيد حامد محمد السري وعبد الله بن الشيخ بلفقية محمد بن حسن شهاب الدين، والعلماء سعيد حداد، وأحمد عمر العزف ثم زين العابدين الجنيب والشيخ سالم بن عبد ركين رئيس مجلس الأقناه أخيراً، محمد بن سالم بن حافظ ومحمد علي الكاف ومحمد سالم بن عثمان والشيخ عمر بن عوض حداد، والسيد محمد أحمد الشاطري، والواقعة محمد عبد الله بن عمر الشاطري.

واخيراً ببهجة ووجاهة السيد علوية عبد الحداد جمعت ترعة من أجل رباط تريم طريق الشيخ أحمد العزف واشتيعت عقارات، ولكن لا نعلم مصيرها ومصير غلائها طوال السنين، وبلغني أن أدي أخرى اندت.

* السيد أحمد عمر عوض بن أحمد عبدي أحمد عبد الحداد:

محمد أحمد عمر علوية الشاطري بن الكابي علي الراقي أحمد بن محمد أحمد الله بن عبد الرحمن بن شهاب الدين تربى وخرج على أيدي أساطين الفضيلة ونشأ نشأة مستقبلية وتربي تربية دينية أخلاقيه بوأنه المكانة التي احتلها في أدلة مواطن واعجابهم به.

كان عنبر الروح، طفيه العش، طلق الديك الصورة وفي طلبة خلاله العالية غيرته على الشرع وغيضة الدين عند التلاعب بأحكامه. ومن أجل صفاته تخانه في خدمة الإنسانية وإخلاصه في نعيم من يستعين به في حل مشكلة أو قمع نزاع.

درس في المعهد العلمي (الرابط) بين يدي العالم عبد الله بن أحمد الشاطري وتألق كثيراً من الفنون والمعارف الدينية وعربية ورياضية وجعل يبني من الغرائب في الجد والاجتهاد حتى بد ألقانه في فجر التعليم وحفظ كثيراً من المتون في الفقه والجه واملاء الأدب وغير ذلك، والجمه بالطالعة كثيراً من الكتب المبسطة والقصص القديمة والمحدثة في الحديث والنسور والفقه والأصول واللغة والأدب والإجابة عن عناية بالظاهرة الصحف والمجلات على اختلاف أنواعها.

وقاد منصب التدريس وبرز على ذلك المرح مربياً خيراً واستاذاً قديراً، فكان
يتولى تدريس الحلقات بالرباط، وكميراً ما ينوب عن شيخه الإمام عبد الله بن عمر الناصر فيه.

وفي سنة 1328 هـ تولى التدريس بدرسة الحق بترم فأدخل فيها من الفنون خلا الفقه والنحو والحساب المالي والبيان والتاريخ والجغرافيا والمنطق واللغة، وبلد بها سنوات ثم استمعتي من المدرسة وعند دروساً للاضادة جلها في الفقه كان يتنقل بها بين مأثر ترم الغناء وشرف بقاعها فطوراً في الرباط وآيتاً في مسجد الجامع ومدرسة في مسجد الشيخ عبد الرحمن السقاف وأخرى في بيته وهكذا.

كانت دروسه مثناً بالروح الحية أشبه بدائرة معارف عامة وتاريخ هذا الدروس وأطلوها بقائها درس ما بين العشرينين فقد ختمت به عشرينات الكتب المبوبة نذكر منها شرح النهج وحواشيه وبغية المسترشدين مع أصولها وتحرير البخاري، وموقعه في الفتوى والكتابية أمر واضح من أن ينشر وقائمه على وقائع الأحوال طافحة وقد دون دفعة منها ما يقرب من عشرة كراسا.

قال الاستاذ محمد بن هاشم آل طاهر في كتابه "الحريت شرح منظومة اليواقيت" للسيد محمد بن إبنه: "أما والاهمة ناظم فوسي أحد بن عمر الناصر، من أهلي النجاح في علوم الشخصيات البارزة بترمي علمًا وذكاءً ونيلًا وعرفًا وراعة وسيدة ورlando هو على جلالة قدره ونظامه ومنا في التواضع، كاذب المحبة، في الفتيا والأحكام بجلس الافواه الذي هو أحد أعماله، وله بيضاء تكلف بها كثير من شباب ترم المصادر، فقد قام في المدارس والجامعات مقاماً مشكوراً له أثره الحميد ونتيجة الأمولة وقد جمع بعض دروسه في فنون متعددة فكانت خير نيراس ينتهي به الدلون في طلب العلم الشريف".

شويخه: العلامة الجليل عبد الله بن عمر الناصر، والسادة الأفضل علي بن عبد الرحمن الشهير، وعلي بن عبد الرحمن الشهير، وعلي بن محمد الحبيش وأحمد بن حسن الحبيش، وأحمد بن عبد الرحمن السقاف، وعبد الله علي الحبيشي وعمر بن صالح الحبيش، وعبد الله بن عبد الودود، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين جداً لأهم.

مؤلفاتنا نيل الرجاء شرح سفينة النجاح طبع بصر، وله تلميذات مهمة على فتاوي مفتي الدوائر المضرمية السيد عبد الرحمن الشهریة بقية المسترشدين حقية فيها وأبان الكثير من القيود اللازمة التي خلت عنها ما لا يصلح للعتمد على البغية أن

457
يطلماها، بدون هذه التعليقات، وله دروس مدرسية في جميع الفنون التي تولى تدريسها،
وله كتاب "الياقوت المركزي" في مذهب الإمام ابن ادريس، طبعت بصر عام 1327 هـ.
وقد تقرر تدريسه في بعض المدارس كمدرسة جمعية الأخوة والمتعاونة بترم وقد أتى
عليه وقته علاء حضوره أمثال الفلاحة عبد الله عرب الناشر الذي ألتقى
بناه، والسيد عمرو بن جعفر بوبتي مفتى الساحل وشيخ رباط النيل والشيخ عبد
الله بكير رئيس القضاء الشرعيين بالمكلع والسيد علوين عبد الله المقاني نظام
سنيون، والشيخ المفتى سالم بن محمد بكير والشيخ علي بن عبد بكير، في غرفة القاضي
النيل، والشيخ محمد عبد الله بن أحمد قاضي المكلع.

أعماله الإنجازية. ما خلا التدريس ونشر المجلة، تأسيس جمعية تحرير الفضائل عام
1337 هـ التي من غايتها ترقيت المستوى الاختلاقي والموضوع والتعاون على كل ما فيه
صلابة عامة، ووفق ادوارها التشجيعية فتحت أربع مدارس في أربع مدن شرقية
وأوقفت الوفود إلى ضواحيها أسبوعياً لشراها الدعوة الإسلامية، كما تفعل جمعية الأخوة
والتعاون، ويتولى ذلك مشاركته في تأليف نادي الشبيبة بترم وقائده الدروس على
أعضائه.

له في الأدب القديم والحديث مكانة، وفي مجاله تجيش ذاكرته الجميلة في أنواع
الأدب وفنونه، له في المثير كلاً لمنها في موضوع مختلفة، وفي النظم كثير من
القصائد والمساواة الأدبية والطرح الشعري.

لم يتج له السفر إلى خارج حضوره ولا إلى خارجها، ولكنه مطلع على المعلومات
الぷيقة عن جميع الأقطار الم주رة، وملوكها ووزرائها وعوامها وأحوالها، وبعض من
تاريخ أوروبا وأمريكا الجديدة ومعرفتها ما لا يعرف الكثير من شاهاذها، ويشكل عن
البلد العربية، بالاختصار ما يشغف ويثير، حتى أن بعض الرحلات حين يقابله لا
يخبر بأنها لم يحركها إلا البحر.

توفي يوم الجمعة 6 ربيع الثاني 1360 هـ وهو مكتمل القوى العقلية، وأقامت له
جمعية الأخوة المتعاونة حفلة تأبينية كبيرة (بدار الفقه) اشترك فيها جل علّاء وشراة
وأدباء الوادي، والفتى عشرات الأدب والقصائد، وقد جمع كل ذلك في كتاب
خاص.

(نُقِّلَ عن كتاب الياقوت المركزي، في ترجمة حياة الفقيه بقلة ابن العلامة السيد
محمد أحمد الناشر، بصرف وانتظام، من أراد التوسع فليرجع إلى ذلك الكتاب).
السيد العلامة محمد بن أحمد بن عمي عبد الله بن أحمد الشاطري، ولد بِالمغرب في عام 1361 هـ. تلقى علومه في رباط تريم وأكبر المعاهد الدينية في جنوب الجزيرة العربية. ومن العلامة الفقيد عبد الله بن عمر بن أحمد الشاطري، ووالده العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري، والدته عبد الله بن عبد الرحمن الشاطري، وعبد الباري بن شيخ المعبروس وغيرهم. ودرس في جمعية الحق بترم وعن أبرز مديري الكتب الكبير الاستاذ محمد بن هاشم آل طاهر، واشتبث بالتدريس في مدرسة الكاف، وواصف بهدف المدرسة جمعية الأخوة والتعاون التي أسسها عام 1350 هـ وهي الجمعية الوحيدة التي لها نشاط واسع وإشراف على مدارس تريم ونشر الدعوة إلى جهات البادية، بل خارج حضرموت.

وطّلب لتأسيس مدارس بلاد المواليد فازفرته، وفي عام 1384 هـ (1964 م) طلب للمشاركة في تأسيس مدرسة ثانوية في سبأوات والتدريس بها، وهي أول مدرسة ثانوية تأسست داخل حضرموت على حساب حكومتها القطرية والكبيرة.

ومن أعماله شمل في تأسيس شركة المياه الوطنية بترم، وانتخب أول رئيس لها، وله أيضًا أول بلدية لترم انتخب رئيسًا لها.

في عام 1355 هـ (1936 م) أندب لتدريس درس الدين الإسلامي بسنغافورة، واشترك في إدارة النادي العربي الإسلامي هناك، وهو النادي الوحيد في ملايا من نوعه، ومن كبار مؤسسي السيد إبراهيم بن عمر السعاف، وسافر إلى جاوة بوصفه رئيسًا لجمعية الأخوة والتعاونة مع بعض أعضائها لشرح أهدافها بين الجالية الحضرمية، وعاد إلى تريم عام 1359 هـ (1939 م).

وفي عام 1363 هـ (1944 م) عُين نائباً لرئيس الجملي العالي في المكلا وهو الهيئة القضائية للنقض والإبرام في الأحكام الشرعية، وتولى التنفيذ بالمحاكم الشرعية في السلطة القضائية. ثم عُين مفتشًا للدولة الكبيرة حوالي عام 1364 هـ (1945 م) إلى أن استقال من هذا المنصب احتجاجًا على عدم تنفيذ الأحكام الشرعية.

وعده رحلاته إلى بلدان الشرق الأقصى فقد زار اليمن وعدن ومصر، وله «منظومة الفوائض في فن المواقيت» وعليها شرح الاستاذ العلامة محمد بن هاشم آل طاهر أباه الخيري على منظومة الفوائض طبع عام 1367 هـ، و«آداب التاريخ الحضرمي» جزآن طبع في بروت عام 1392 هـ (1972 م)، و«مولد الرسول».
الإقليم بالحروف المهللة، وكتاب عن مؤسس مدارس الفلاح بالحجاج بعنوان محمد علي زينب رائد نجية وزعم إصلاح مؤسس مدارس الفلاح، طبع دار الشروق عام 1977 م، ومؤلف اليمن من الرجعة الجاهلية مطبوع، وديوان شعر "القطع في الجنية من رياض الأشعار الناظرية" عام 1401 هـ. وله كتب لم تطبع بعد: دروس التوحيد، وسيرة السلف، ورواية المباني.

هاجر عام 1393 هـ إلى المملكة العربية السعودية، وصار مستشاراً ثقافياً في مدرسة الفلاح الثانوية بجدة، وله في جدة مجالس علمية دورية يعقدها للراشدين في العلم.

ذكره عدد من الكتب منهم الاستاذ أحمد قبيش في "تاريخ الشعر العربي الحديث" طبع سوريا. وقيل ناجي الرازي في كتابه "شعراء اليمن المعاصرون" طبع بيروت. والمستشار سراج الدين من أستاذ جامع كبردج في كتابه "عساوة حضرموت م" والعلامة الشيخ محمد سالم البحائي في كتابه "أناشيد الأذان"، والعلامة أحمد الرحمان عبد الله النصافي في "معجم حضرموت" وغيرها.

460
آل علي بن الفقيه المتقدم

(أبناء السيد أحمد بن علوي الشاطري)

1 - عبد الله، عقبه بالسواحل
2 - علي، عقبه مجد وعاصم ولحج
3 - علوي، له ذريه بابن
4 - وبركات عقبه بالسواحل وصول وجزيرة باليانغ (في ماليزيا)
5 - والخامس محمد أحمد بن علوي الشاطري، عقبه بترم ومنهم السيد سليم الصدر ماهر أحمد بن عمر المتوفى بها سنة 1307 هـ (منهم) بجاوا بفاليانغ والهند وأما أبو بكر الحبشي الفقيه المتوفى بترم سنة 857 فله ابنه: علي، ولعلوي خسنا بنين.

1 - حسين، له ابن انقرض
2 - وأحد، يقال له عقب ابن وبنت بالحبشة
3 - محمد الأكبر، عقبه انقرضوا
4 - وعلي له عقب بالمدينة. ومنهم الآن (1307) علي بن علي بن حسين
5 - والخامس محمد الأصغر المتوفى بترم سنة 874، ومحمد الأصغر

هذا أربعة بنين:
الغزالي العالم الفاضل المتوفى في مكة سنة ١٠٥٢ هـ

وعلي، عقب بئكة قليل

والفلك، عبد الرحمن

والثالث عبد الرحمن

والرابع أحمد صاحب الشعب (المتوفى عام ١٣٠٨ م)

أما عبد الرحمن بن محمد (الصغر بن علوى بن أبي بكر الخشمي) فعقبه بُتْرُم

منهم عمر المتوفى سنة ١٣٥٥ وعلوي المتوفى سنة ١٢٧٢ ابن زين بن عبد الله الخشمي الامام الفاضل الفضلاء ومخوناتهم وذريتهم

ومنهم الآن (١٣٠٧) بُشِي عبد الله بن علوى المذكور فقيهاً نبيهاً. و(منهم) بجاوا بجاوي وقلمبان وعلوي وعلي والرشيد بدوهن. ومنهم الآن (١٣٠٧) الإمام الفاضل العلامة سالم بن محمد بن عبد الرحمن.

١٦٨

(١) جمع عند عمر، ولد بترم واتصل بالعلاقاء ورحل إلى المرمنين وأخذ عن علاقائها واستوطن

(٢) ولد بترم وسنغ على العبادة وثقل على علاقتها ورحل إلى اليمين والهجاز وثقل في

(٣) ومنهم ابنه حسين بن عبد الرحمن بن محمد، ولد بترم وثقل عن علاقتها، وانتفع به

(٤) ومنهم السادسة حسن المتوفى في صولو بجاوا الوسطى، وستاق المتوفى بئكة المكرمة وحسين

جامع كلاهم البجبي على بن محمد الخشمي، وأبو بكر عباس مؤلف كتاب "تذكرة الناس

من كلاهم الحبيب أحمد بن حسن الخشمي (مطوع) وصالح النابة، وكلهم علاء

أناة أبناء فأضل، وقد سبقهم إلى رحلة الله أخواهم علوى وزين، وكل منهم ذريه

صالحة عامة.
أما الشيخ أحمد صاحب الشعب (ابن محمد الأصغر بن علوي بن أبي بكر الحبشى) الامام جلالى الحال المتوفى بالحسىّة هناك عند سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى سنة 138 هـ فله غير المنقرضين تسع بنين:

1 - عمر له إبن
2 - وعيدروس، عقبه بياشع والهند
3 - وشيخ، عقبه بلحج ودثينة
4 - حسین
5 - وحسن
6 - والهادي
7 - وهاشم
8 - محمد
9 - وعلوي

أما حسين بن أحمد صاحب الشعب الحبشى، فله إبنان:

1 - الصادق، عقبه بحضرموت وسورابايا وملاكا

وهم الوالي الصالح عيدروس بن علوي المتوفى بها سنة 1387 هـ.

٤٦٣
٢٠ - والثاني محمد، عقبه بكة

ومنهم العلامة مفتي القاهرة محمد بن حسين بن عبد الله المتوفى بها

سنة ١٣٨١ هـ

وابنه الحسين شريفاً فاضلاً ذكياً نبيها (توفي بكة عام ١٣٣٠ هـ وله

أبناء محمد وأحمد ومحسن)

(١)

(1) السيد حسين بن محمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن محمد بن حسين بن أحمد
صاحب الشمع مفتى مكة وابن مقتبيها، ولد بسيون عام ١٢٦٨ هـ، ونلت في المدن
الادانة على يقوم، وهاجر مع والده إلى مكة الكرمة، بإشراف من شيخه العلامة
السيد عبد الله بن حسين طاهر، وبا تلقي العلوم على عاليها وهو كبير حديث في
هذه المدينة المقدسة وفي مدينة الرسول صلي الله عليه وسلم، وما زال يرتقي في عالي العلم، من منقول
ومعنوي، حتى سما وصفي، في حين كان ملازمًا لوالده حتى توفي بكة الكرمة عام
١٣٨١ وكان له بكة الكرمة أفرادًا من العلماء ورجال الفضل، وهم كثير لا يسع
القلم ذكرهم ولا ذكر جميع شيوخه ورحل إلى اليمن والأقامة في القنفدة لنشر العلم،
ولما توفي أخوه عبد الله عام ١٢٩٩ عاد إلى مكة الكرمة، ومارت مكاتبه العلمية
تليمها، وأعمال مله وبينة، ويهصد الطلبة من كل صوب، والنازلون في مسكته
من الراغبين في الاستفادة من علمه، وتولى الانتهاء ورئاسة العلماء، وكون له مكتبة
ضخمة فيها نفائس الكتب ونوادر المخطوطات

له تلاميذ كثير عدهم من حضرموت واليمن والهند وجاو وأمصار والشام والمغرب
والهند، وبيضي عليه من أخلاقه وиеوده وجهونه، فعذامته لهم وعدم
الفرق بين أحد منهم، توفي عام ١٣٣٠ هـ عن ٧٣ عامًا. ورثه تلاميذه الشعراء.

(2) السيد شيخان بن محمد بن حسين بن حسين بن أحمد
صاحب الشمع، ولد بالفرقية عام ١٤٠٩ ونشأ في أجذض والدنه وجهد من أمه عبد
الله بن حسين بن عبد الله بن طه المداد، وتلقى على العلوم الدينية ورحل إلى
الحجع عام ١٣٨٣ هـ وقام بكة الكرمة أربع سنوات، وتلقى عن علماء الحجاز، وعاد
إلى موطنه الفزعية وانتزع به الناس، توفي بسيون عام ١٣٢٤ هـ، له إشاع منها قصيدة

يدكر الحجاز مطمساً

بباحادي العيس إن جمت نعانا

وأخرى في الموضوع نفسه مطمساً:

٤٦٤
وبيوضون، ومنهم الآن (١٣٠٧ هـ) علي بن محمد بن حسين ولياً كريماً،

ذاعجه يحب الخير وأهله (١١)

لمع السباق على أطلال مي وصفي الوداع، هضبيات لؤي

(١) السيد العلامة علي بن محمد بن حسين بن عبد الله، ولد بقلم عام ١٣٥٩ هـ كان والده قد انتقل إلى قسم يلهم شيخه السيد عبد الله بن حسين آل طاهر، ثم استوطن مكة المكرمة بأثره أيضاً، وبقى الأبناء في قسم وظل الفما بعد الانتقال إلى بيوت علي عليه أجلاء، وظل الفما مكة المكرمة على علامة يعني، والده مفقه مكة المكرمة النقوي في عام ١٣٨١ هـ وعلى السيد أحمد زين الدين دلّان، و السيد محمد بن علي السقاوي والميد أبي بكر بن عبد الله بن طالب بن حسين بن عمر السماك، والسيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاق، والسيد محمد بن علي بن علي بن عبد الله السقاوي.

ثم عاد إلى بيوت السقاوي ينشر العلم ويبذل الناس، وذاع صيته على كل مكان، والمدينة والمدينة، وأثاثها، وأثاثها، وفبب بيوت السقاوي وتلقي العلم وسبع الرماد عام ١٣٩٩ هـ، وصوت السقاوي عليه نتفه في الرباط على نتفه في الرباط، ومن له السيد محمد عمر بن أحمد بن عمر السقاوي، والسيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاوي والشيخ أحمد بن علي سكرم، والشيخ عبد السام بمليع، والشيخ أحمد بن عمر حسان، والشيخ محمد بن عبد الله بن زين بالسلام.

كان واعظاً مؤثراً في الجاهلي، منزله لأوى الوفاقين، وقد جمع تلميذه عمر بن محمد سقاق مولى خيله النتوق بيوتون كلاه عام ١٣٤٧ هـ في خصى مجلدات، والسيد حسين بن عبد الله الحبسي صاحب تي، كتاهم ذكره.

توفي الحبيب علي في ٢٠ ربيع الثاني ١٣٣٣ هـ ورثاه كثير من الشعراء.

كان السيد علي شاعراً مطيعاً، له ديوان مطروح، وشعره دائح في البلدان الإسلامية، وله كتاب مشهور في فقه الموقد النبوي.

له أبناء عبد الله ومحمد بيوتو، وأحد توفي بصولآ، وعلي توفي في فاليماين ودفن بصولآ عام ١٣٧٣ هـ (١٩٥٣ م)، وخلله في منصب ابنه محمد المعروف بسماه واطلعا في العلوم العربية وفقهه الثقافية، وجاهه.

ولد السيد محمد بيوتو ١٢٩٩ هـ ونشأ في أحد السحايا وفي بيئة العلم والصلاح، وتعلم عن علماء مدينته وتوغل في دراسة العلوم حتى بدأ، وظهر كرهما وحسن استقباله للضيوف وعائبه برعاية العلم ومن فيه من الطلبة.

٤٦٥
والغرفة، ومنهم الإمام الإمام الذكي النبي الخالل شيخان بن محمد بن شيخان وشمام والهند وجاوا بفكاكونق وغيرها وأه على فقبي بسيون وسارانغ (1).

كان واعظاً قوي التصغيل، مؤثرًا في الجاهلية. معظمًا، زار الحرمين الشريفين، ورحل إلىجاامرين، واقام في مقطور، وكون أسية، وعاد في عام 1341 هـ إلى حضموه. وبعد وفاته قام مقامه ابنه عبد القادر بن محمد. ومن احتفال الحبيب علي:

أحفاد ع(chr)沃ٌ المطرف بعضاً اطلاعه في العلوم العربية.

السيد شيخ بن محمد حسين بن عبد الله شيخ بن عبد الله، ولد بتبريم عام 1274 هـ، وقد هاجر والده إلى الحرمين عام 1266 هـ تلقي عن علماء تبريم وسيرون وغيرها وفي الحجاز، وكان ملازمًا لأخيه السيد علي طول حياته، ورحل إلى جاوا عام 1292 هـ واقام سنوات في سورابايا مرتاً، وعاد إلى وطنه عام 1310 هـ ومعه اسرته، وكان قد حج عام 1328 هـ، وزار مصر ولبنان وسوريا واسطنبول وتونس.

بتناه هذا السيد بروحه الأديب أفكاكه وطرب مشره وحسن شايته. له أبناء وبنات ولاء أشعار منها قصيدة مديحة لأخيه السيد علي مطلماً.

تفسير بالومسوى وانزل بربع المارد بالضح من وادي المقيق، وثهمد واخرى في مدح الرسول (ص) مطلماً:

تفسير بالقيق ووقف صب واله وانشد قواداً ضاع في أطلالة (1)

(1) من ذريته علي الورش صاحب الدجنين حسن بن علي بن طه بن حسن، وأبو بكر بن محمد عبد الرحمن بن هاشم بن أحمد بن علي بن طه بن حسن، وعلي بن عبد الرحمن بن هاشم توفي بسيرون عام 907 هـ.
آل الحبيشي

منشورون في حضرموت واليمن والحجاز وأفريقيا والمغرب ومالزيا واندونيسيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة وغيرها.

لقب السيد أبو بكر الحبيشي لأنه أول من دخل الحبشي في القرن التاسع وأقام بها عشرين عاماً، وينطق بهذا اللقب في حضرموت والشرق الأقصى بفتح الحبشي وسكن الباب الحبشي، وفي الحجاز بكسر الحبشي، والذين في مكة ينتسبون إلى محمد المتوفى عام 1052 بن عمر بن محمد الأصغر بن علي بن أبي بكر الحبيشي.

في المشرع الروي الطبعة الأولى، ص 2:53 ذكر السيد أبي طالب بن أحمد بن محمد علي بن أبي بكر الحبيشي، ولد بلدة مريحة، وتلقى عن علماء عصره في فنون كثيرة ورحل إلى أفريقيا الشرقية (السوائل) وتلقى عن علماء فيها، ثم إلى الهند واتصل بعلاتهم، ومر على عيان وافق بها زمنا، وبها وافاه الأجل عام 1055 هـ.
وأما الهادي بن أحمد (صاحب الشعب) فله إبنان:

1 - عبد الرحمن المتوفى بتريم سنة 1098 هـ عقبه بسيون وبور وتارة بالسحيل القبلي وتريس (1).

2 - وعيدروس، عقبه بسيون، ومنهم آل الشيخ (2). آل الشيخة.

والمدينة ومنهم السيد الطيفي محمد بن حسين بن هاشم سنة 1281 وجدت وجاوا.

ومنهم الولي الصالح نوح بن أحمد المتوفى بسنافورة سنة 1287.

وأما هاشم بن أحمد (صاحب الشعب) المتوفى بالشعب سنة 1038 هـ فله

(1) منهم السيد الداعي علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المتوفى مجاكرتا. وسيأتي ذكره.

(2) منهم السيد العامل المخلص هاشم بن محمد الحبشي الباجل جهده وما له وفكره لخدمة المجتمع، والخصوص المجتمع العلمي والإسلامي، ولم يأخذ قط لاتمامه أجرًا مادياً، اشترك في كثير من الأعمال الخيرية، وفي حركة الرابطة العلمية كان في فرعها ثم في هيئة المركزية حتى انتخب رئيسًا لها، وترأس وفقية وإدارة دار الإيتام والمكتب الدائري للإحسان والناسب، وتولى إدارة جمعة الرابطة التي كان يصدرها السيد أحمد بن عبد الله السقاف، كان في كل أعماله نشيطًا طموحًا في تأدية الخدمات توفى مجاكرتا في 29 مارس 1980 بعد أن لزم الفراش زمنًا.
ابنان:

1- عقيل، عقبه بذي أصبح وسارانغ وفاليمبانغ وبنجر (ماسين)
ومنهم عيذروس بن حسن بن عقيل اسماءً فاضلاً ناسكاً توفى بها
(أتي بنجر ماسين) سنة 1296

و(منهم) بتارة ببير المير وبور والهند وسورابايا
2- الثاني السيد الفاضل أحمد بن هاشم المتوفى ببور سنة 1115 هـ
المقلب بالحسيصة في الفاضلة البحرية يسار الداخل، عقبه
بترنقانو واجيه وبنجر (ماسين، وجفل وظفار والشحر وحوره
والهجرين ومكاير)
وأما محمد بن أحمد (صاحب الشعب) فله ابن: عيسى الإمام العالم المتوفى
خنفر من وادي عمد
فعقبه بالرحاب بعدم وبالريدة وسر وعنق والفرحة
ومنهم الآن (1307 ه) الإمام الفاضل العالم عيذروس بن عمر بن
يعدروس بن عبد الرحمن

و(منهم) خنفر وقيدون والهند وحيدر اباد وسورابايا وفاليمبانغ
ومنهم الشريف الصالح عب الحائر أحمد بن حسن بن عولي المتوفي
بها (أتي فاليمبانغ) سنة 1304 هـ
ومنهم باجيه والحضيرة
وأما علوي بن أحمد صاحب الشعب فله ابنان:
1- عيذروس، له ذرية، بالأحساء والقطيف
2- والثاني زين الولي الفاضل كثير الذكر المتوفى بالفرحة سنة
1100 هـ

فلزن هذا ابنان:

(1) سباني ذكره

470
1 - حسين عقبه بالغرفة، ومنهم الإمام عبد القادرين محمد بن حسين المتوفى سنة ١٢٥٥ هـ ذريعة طيبة

2 - والثاني الشهاب العلامة الربعي صاحب المقام أحمد بن زين
صاحب خلع راشد المتوفى بها سنة ١٠٤٤

له ثانية بينين:

(١) السيد الإمام أحمد بن زين بن علوي بن أحمد صاحب الشعث (١٠٦٩ - ١١٤٥ هـ)
كان أمامًا في العلوم العقلية والنقدية، له تأليف كثيرة، تلقى عن أكابر العلماء في شبابه وتربى وسبوع وتربي، منهم السادة عبد الله بن أحمد بن عبد الله بلغقيه وعبد الله بن علوي الحداد، قرأ عليه أكثر من سبعين كتابًا حتى وفاته عام ١١٣٣ هـ والشيخ محمد بن عبد الله باجل، وأحمد بن عبد الله باشرابل، وعبد الرحمن بن محمد بن عمر القاضي باكثير، ومن أصدقائه من العلماء الشيخ عبد الله بن عثمان العمودي.

وفي تلاميذه السادة: محمد بن زين بن مهبط الذي أنشأ مسجد كثيرة في عدد من قرى حضرموت وعمرين عبد الرحمن الباز الأول، وعلي بن حسن العطاس، وعلي بن عبد الله بن عبد الرحمن الثقاف وغيرهم.

من تأليفه: شرح العينية، وهو كتاب يشتمل على تراجم العلماء والشيوخ المذكورة. أُسَابِيْهُم في عينية الحداد الشهيرة وقد طبع الكتاب أكثر من مرة، وله رسائل مطبوعة في فقه الشافعية وغيرها. هو الذي اختط بلدة حوطة أحمد بن زين الملؤ بحضرموت.

واشتق مساجد في قرى متعددة وفي بلدة الغرفة أيضاً.

ومن سلاته السيد عبد بن عيدروس بن محمد بن أحمد بن زين بن علوي بن أحمد صاحب الشعث، ولد بجزيرة الحوتة عام ١٢٦٥ هـ ونشأ تحت رعاية أبيه، لأن والده توفي وهو صبي، وتلقى عن الكثير من العلماء وحج عام ١٢٨١ و١٢٨٢ هـ وأقام في مكة المكرمة للاستزادة من طلب العلم وأخذ عن علماء الحرميين، وسافر إلى الهند وسواحروا وجالوا، واندمج في المجال التجاري ولازم من بها من العلماء يلتقي عليهم، وكان منزله مأوى للقضائيين يكرمهم ولهم من الينامى والدروس يكتبهم في بيته، ومع ذلك فقد استمر في التجارة ليقوم منها للمحتاجين، أقام في بوقور ثم في فوراكترة.
وكان ينتقل في بلدان جاوا للوعظ والدرس، وتبقي سوريًا عام ١٣٣٧ هـ، ودفن في مدائن آل الحبش في حي المضيل، ورثاه الشعراء. ومن أخاه بناؤه الساجد في عدد من بلدان جاوا وحضرموت، وإقامة مدارس، وله ديوان شعره.
آل علي بن الفقيه المقدم

(أبناء العلامة السيد أحمد بن زين بن علوي بن أحمد) آل أحمد بن زين

1 - عمر
2 - علي
3 - عبد الله
4 - علوي الشهر
5 - وحسن
6 - أبو بكر

لهم عقب انقرضا

7 - محمد، عقبه بالفرقة وجاوا والمدينة

وهم السيد الفاضل هاشم بن شيخ بن هاشم المتوفى (بالدينة)

سنة 1296 م
8 - والثامن السيد النبيل الجليل العالم جعفر بن أحمد المتوفي

بجلِّع راشد سنة 1290 م

(1) السيد جعفر ولد ونشأ بجلِّع راشد، له جاه ومقام عظم، منزله مأوى للأضياف.
له غير المنقرضين أربعة:
1 - سالم، عقبه انقرض
2 - وعلي عقبها ابن جعفر
3 - وحسين
4 - والرابع الامام الفاضل أحمد بن جعفر، عقبه منثِّر بِجلع آل أحمد بن جعفر
ومنهم الشريف الصدر الفاضل ابنه محمد بن أحمد المتوفى سنة 1253 هـ لم يذكر مباكرة
ومنهم الآن (1307 هـ) ابنه عبد الله بن محمد بن أحمد فقيها
نبها تولى القضاء
(منهم) بسيون وجوا ولهند.

- والهناجين وأبناء السبيل الذين أثناو ابتكار النغلف العثوي والمادي غزير العلم واسع
الأطلال في مختلف العلماء، له تلاميذ كثير كان معجباً باشعار الشيخ عمر بن عبد الله
باَنظمة، وتلقى عن والده وعليه عصره منهم السيد محمد بن زين بن سفيان وشعير بن
عبد الرحمن البار، له ديوان شعر.
(1) من سلالته السيد سالم بن طه بن علي بن محمد بن أحمد بن جعفر بن أحمد، ولد بِجلع راشد
عام 1270 هـ وتلقى عن علائه أكابر، وتوفي عام 1344 هـ، ومن تلاميذه فاضي زَجْبار
السيد عمر بن أحمد بن بكر بن سيف مؤلف كتاب "المفاهيم الشاذية" كان السيد
سالم كريما عطوفاً هادئاً في الناس أجمعين.
* السيد عبدروس بن عمر بن عبد الرحمن بن عيسى بن محمد بن أحمد
صاحب الشعوب، ولد بالزغبة عام 1377 هـ ونشأ بها تحت رعاية والده ومعه محمد
عبدروس، وتلقى عن علائه أكابر وهم كثير في أي مكان يصل إليه في حضراوتو
والرئيسيين الشريفين وغيره، وفي كتاب "عقد اليافع" ذكر مشاربه فلا حاجة إلى
تعدادهم هنا كلم، ولا تعداد من أخذ عنه، مع العلم أنه قام بالدعوة إلى الله وله جاه
وينظف حتى قد يشتهر السلطان غالب بن محمد بن أحمد الكبير. كان متثأداً هادئاً
ثاقب الفكر، توفي سنة 1314 هـ، ورثاه الشعراء.

كان هذا السيد مُجلَّلاً عند الجميع لما له من الصفات العالية والنفوذ، حتى لقد
أعجب به الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الباقى الشعاب المدني لما اجتمع به فبكي.

474
وكان ذكره ابن حيد في تاريخه وأحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف في أملائه.
من مؤلفاته: منحة الناظر بالاتصال بأساسية السادة الأكبر، وعقد اليوسفية
الجوية بذكر طريق السادة العلوي وعقود الآلية في أسانيد الرجال (طبع بطبعة لجنة
البيان العربي بالقاهرة عام 1380 هـ).

* السيد محمد عيدروس بن عمر بن عيدروس (1265 - 1322 هـ) ولد بالفرصة
ونشأ تحت كف والده، وتلقى عنه وعن علاء عمره، ولما توفي والده حل محله في
خدمة المجتمع وأكرام الوافدين وطلاب العلم وتوفي بالفرصة.

ومن أحفاد السيد عبد الله محمد بن محمد علي بن محمد، مدير الكتبية العامة بصنعاء
سابقاً، مؤلف كتاب «الأزمة المتجددة» وغيرها، والمشرف على طبع كتب التراث اليمني
والعربي.

* السيد المارف بالله زين العابدين (توفي عام 1159 بترم ) بن علي بن محمد (توفي
عام 1057 هـ) بن علي الأدبي الراوية للشعر والأدب (توفي بترم عام 1013 هـ بترم).
بن عبد الرحمن (محوطه بلجاف بلحج) بن محمد الأصغر (747 بترم) بن علي (توفي عام
800 هـ) بن أبي بكر الحبشي. اخذ عن الحبيب عبد الله الحداد، والحبيب أحمد بن
زين الحبشي، جاء ذكره في كتاب «هيئة الفؤاد» للسيد محمد بن زين مبيض، وفي
كتاب «الفرطاس»، للحبيب علي بن حسن الغطاس وفي سفينة البضائع له أيضاً، وكتاب
«الثور الزهر»، شرح قصيدة مدهر للسيد أحمد بن علي الجنيد، فأثمدوا بعلميه
وسلوكه وأخلاقته. اتښع به الناس. له ابنان عبد الله وأحمد.

فالسيد عبد الله زين العابدين عرف صلاحه وقائة وسعيه في لقاء حاجات
المحتاجين تلقى عن علاء عمره، ومنهم الحبيب عبد الله الحداد، والحبيب أحمد بن
زين الحبشي، والحسن بن عبد الله الحداد.

ذكره السيد علي بن أحمد بن حسن الحداد في كتابه «المواهب والمن ج» كان يزور
الشيخ سعيد العمودي، وكذلك أخوات اللذان أمنا ببناء المكان الذي بدأ به والدها
في شعب النبي هود (ع).

توفي عبد الله عام 1162 هـ في البحر قافلاً من الحج قريباً من القندية في جزيرة
النهرود، وله أربعة ابناء هم: عبد الرحمن وعلي ومحمد وزين.

475
المسيح عبد الرحمن بن عبد الله زين العابدين كان ذا نقاء وأخلاق فاضلة، واصلاً للأرحام كريماً، أوقف أموالاً محضوراً لاعمال الخير توفي ببلدة جامي بسومترا، ودبى جانباً أخاه علوى وابن أخيه أحمد محمد.

أما علوى بن عبد الله وأخوه محمد وزيين فقد ورد ذكرهم في الموارد والمنّ، وقال أني السيد علوى انتفع بالحيب حسن والحيب أحمد. أقام في ملبار وحج مراراً. وكانت صلاة متينة برجال العلم والصالحين. وذكره السيد أحمد حسن بن عبد الله الحداد في ذاكرته. له عقب في ملبار. وعاد إلى ترم عام 1188 هـ ثم عام 1195 هـ.

السيدان محمد وزيد إبن عبد الله زين العابدين تلقاها عن السيد الحسين بن عبد الله الحداد في الحديث والفقه وقرأ عليه مؤلفات الحبيب عبد الله الحداد والموطأ والأربعين الأصل للغراني، وشرح عثرة أبي فضل لابن حجر، واصفاً وشرح المنهج للنور وقرأ أيضاً على السيد أحمد الحسن وأولاده.

المسيح أحمد محمد عبد الله بن زين العابدين، فقه عود حافظ للقرآن الكريم، تولى التدريس وانتفع به الناس. له صلات بالعلماء الفاضلين من آل أبي الفضل وأل الخطباء وغيرهم من علماء ذلك العصر وهم كثير.

كان ساجياً في جمع الكلمة ونشر العلم والاصلاح بين الناس بحضر عماله معظم العلماء من آل العيروس وآل بنفية وآل الحداد وآل شهاب الدين وآل طاهر. ودا خدالة من آل المهاوي ونهى وافتراً في سنة 1335 هـ وتوفي في جامع عام 1338 هـ. له مقدمة في التوفيق عليها شرح العالم عبد اللطيف مجيد ومندرج في مطوية الكتاب، الصورة الشريف، رسالة التوضيح في الصلاة الصحيحة. ذكره الشيخ العالم رضوان بن أحمد باروضان بأفضل.

حج عام 1316 هـ ونفق من السيد محمد حسين البطاح الأهلد، والسيد عبد الرحمن بن معياد بن عمرو، والسيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي المثوي في ديوان مخلص، وأما الذين تلقى منهم واتصال بهم في حضرموت فكثر.

أشن خزاعة للكتب فأنثى الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر شرعاً مهنياً، ومؤرخاً في 476 بينه مطلعه
تعالى الله صمَّم الوالي امتنانه علينا أمة شرفت مكانه
ثم ذكر بياناً بحسب الجمل وهو:
والجمل تاريخ اقتناء بها أكرم وأثمن من خزانية (سنة 1219 هـ).

السيد زينب عبد الله بن زيَّين علوي، من أعيان تريم وعلاقتها، أثني عليه
الطيب عبد الرحمن المشهور في شجرة الإنسان، وله إبناءهم، علوي وعمر وحسن.

وشيخ:

السيد زينب شيخ بن زيَّين عبد الله بن زيَّين علوي، العالم الفقيه تولى
التدريس العام في ثي، وتخرج على يديه جاعة، وكان يدعو القبائل إلى الله والعودة
إلى الحق، تمثل عن علماء منهم السيد أحمد بن عمر بن سيّب، وطاهر وعبد الله إبنا
الحسين بن طاهر، وعبد الله أبي بكير بن سالم عبيد.

في عام 1201 هـ انتقلت هذه الأسرة من النويدرة بتم إلى الحاوي لعدة فترات
وأتقنها ما ستة أبناء ولهم ضلر تلك الفترات إلى الحاوي فانقل السادة آل الحداد
من الحاوي إلى مكان آخر، وانقل آل الحباشي إلى ثي.

السيد عبد الله بن زيَّين الحباشي، كان علماء ورأي، كثير المواقف والعطف.
التضرين وذوي الحاجات ضياءاً، أمرأ بصدق وهكذا عن المثابرة والحسن بالأخلاق
السمحة، عطفاً على الضمان، ومن سخائه أنه إذا رأى فيه فصول في وسعه على
المحتاجين حتى لا يفتي لديه إلا الضروري. توفي سنة 1242 هـ إنبل السيد زين بن عبد
الله بن زيَّين كان عالماً صالحاً توفي بجاوة.

السيد عمر بن زيَّين عبد الله، العالم التقى الكريم، له اتصال بالعلماء والأخذ
عنهم، وفي ديوان السيد طاهر بن حسين بن طاهر إشادة فيه، كما أشاد فيه عدد من
العلماء.

وابللاء زينب بن عمرو زينب كان علماء كثير الطالعة والبحث والاجتهاد في دراسة
العلوم، له صلات متنية بالعلماء، كان متصلةً في الفقه والتحوي، ألف كتاباً جامعاً
في النحو وكان مولعاً بالدعوة وارشاد المجندين والصالحين كثير الصدقات حتى مُعيه، وكان يعلم أبناء البايدة ويرشدهم باسلوب حسن جاذب توفي عام 1253 هـ.

أبو طاهر يزيد بن عبد الله، العالم الصالح. كان يستنار في كثير من
الأمور لفرط ذكائه وأثاثه تلقى العلم عن جهاذة عصره في خضروات واليمن.

477
والمخلص، وسافر إلي جاوا وانتفع به الناس، وكان واصلاً للأرحام معاً للتوقيف بين الناس.

ومن العلماء الذين تلقى منهم الشيخ الجليل عبد الله بن أحمد باسودان، وآلي أبي الفضل والخطباء، والسيد عبد الرحمن بن أحمد الزواوي الحسيني الماليكي في مسقط، وعهود بن الشيخ أبي بكر بن سالم في ملاكا، والسيد محمد بن حسن العطاس، والسيد عمر بن عبد الله الجعفي بالمدينة المنورة.

بعد أن استولى السلطان غالب بن عيسى الكحري على ترمو بعدها يسيرة جاء إلى السيد علي بن زين فنصمه السيد بالتزام الاحكام الشرعية والمساءة بين الناس وحسن السيرة... الح.

وكان قد هاجر من ثي آلي الأرتش ببساطة الفتن وانتفاضة البل واستيلاء العسكر على بيته، ثم عاد بعد إنهاء الفتنة إلى ثي وإلا وفوت عام 1322 هـ.

ومن أخذ عنه وعن أخيه عمر بن زين الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي كما في كتابة دعاء الوقيت، والسيد علي بن عبد الله وزين.

* السيد عبد الله بن علي بن زين عبد الله، ولد في ترم (1372 - 1343 هـ) كان عالماً ورعاً نوّى التدريس والدعوة العامة وأقام المدارس. وكان يجلس للعامة يقلهم أمور الدين بأسلوب مهبل مبسط، ويعظمه وكل أوقاته مشغولاً بالتدريس والمطالع أو الكتابة وقراءة كتاب الله أو مصلحة بين الناس.

أخذ عن كثير من العلماء أكثر من خمسين عامًا، وله حلقات مسيرة بأفضل العلماء. منهم الشيخ عبد الله بن مروّف بالجاهل، والشيخ صالح بن عبد الله العاموشي الفامي مقيم جده الشيخ مارف بالله سعيد بن عبيبي المماليكي، جمع بناته في عليه السلف من العبادات والعادات بإحتراء بعض شيوخه، منهم السيد العلامة أحمد بن حسن العطاس، وسافر إلي جاوا بإحتراء بعض المادة في عدن فانتفع به الناس، خصوصاً في هابسبانغ، وكان بها السيد عبد الله بن عيروس بن شهاب الدين وقام بالتدريس بطلب أهلها وعاد إلى حضرموت عام 1399 هـ.

* السيد زين بن عيسى بن زين عبد الله (1411 م - 1302 هـ) كان عالماً صوفيًا ناسكاً جامعاً للفقه والعوّام والحساب والطب والشعر. نظم مولد البرزغي وسلم التوفيق للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر أرسله أهل بدر، وحسن هميزة الأويصير، وله
ديوان تولي التدريس بعد وفاة والده، كان مرشدًا عطوفًا على المظلوم

السيد حسن بن عبد الرحمن علي (١٩٠٠م - ١٣٨٨ه) تلقى عن كثير من علماء ترم، وجزءًا من بينهم السيد العلامة علي بن محمد حسن الحشبي، والسيد العلامة أحمد بن حسن عبد الله الطاسخ، والد عائلة أحمد بن حسن عبد الله الطاسخ.

كتب منشور كلام الحبيب الحشبي في نحو عشرين كرامة، ومن كلام الحبيب أحمد بن حسن الطاسخ في نحو تسع كرامات، وألف كتاب "تعريف الذريّة الحشبية بآثار أهلهم المرضية" بمساعدة وتحرير أخيه السيد أبي بكر المثل بالطاسخ، بن عبد الرحمن علي، وقد شهد علاء عصمه له بالعلم والنفوذ، وتولى التدريس والدعوة بعد والده وكان أدبيًا شاعراً. وحج وزاه عام ١٣٢٣ه.

السيدان الصالحان عبد الله وصالح إبن محمد أحمد الحشبي في أواخر القرن الثالث عشر.

السيد العلامة علي بن الحشبي بالمدينة المنورة.

السيد الصالح علي بن هاشم بن شيخ بن هاشم بن محمد أحمد، بالمدينة المنورة.

بأواخر القرن الثالث عشر.

القاضي العلامة أبو بكر أحمد الحشبي بقيادة المكرمة (١٣٠٠م - ١٣٧٤ه).

السيد حسن بن عبد الرحمن (١٩٠٠م - ١٣٨٨ه) تلقى عن والده عبد الرحمن بن عمر وغيره من علماء سبزوار، ورحل إلى اليمن وتمثل على السيد محمد عبد الباري الأهل. وفي مكة المكرمة لازم السيد أحمد زيني دحلان، وأخذ من الشريف محمد ناصر عدة فنون، وتصدر للتدرّس في المجد الحرام عام ١٣٧٩ه ثم اعتزل التدريس ولازم بيته في جروه، واخذ عنه علاء مكة ثم عين مفتياً بعد السيد أحمد دحلان ثم عزله الشريف عون وعين الشيخ محمد سعید باصيل ولم توفي الآخر عاد السيد حسين للافتقاء مرة أخرى إلى أن توفي (عَلَيْهِمَا سَلاَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلَّهِ). وعُنَى عليه.

السيد محمد بن عمر بن محمد الأصغر علي بن أبي بكر، وقد تقدم ذكره في الأصل، ولد بترم وصحب السيد عبد الرحمن علي وفاضل عبد الرحمن بن شهاب الدين، والسيد عبد الرحمن بن عقيل، وأحمد بن محمد الحشبي، عبد الله سالم، والشيخ محمد بن اماليك، بفضل، وفي الحرمين تلقى عن علمائها، وتوفي بقيادة المكرمة عام ١٠٥٣ه ذكره.

الشاعر في الشعر ١٦/٢ والعشي في خلاصة الآثار.

٤٧٩
* السيد الداعية علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن حسين بن عبد الرحمن بن حسين بن عبد الرحمن بن هادي بن أحمد صاحب الشعب، ولد مجايرتا. كان والده مصايرًا للسيد العالم النفي شيخ بن أحمد بن بفيقه، ورثه الله يمامة من زوجته صلى من أهالي جاكارتا هو السيد علي هذا في 20 جادي الأول 1286 هـ (20 أبريل 1869) وتوفي الوالد وابنه في الاحتراء من عمره فرسطته والده إلى حضرموت ومكة المكرمة لطلب العلم، وفي سبيل ذلك باعت ما تملكه من حلي لأجل سفر ابنه.

تلقى في سيؤول على الحبيب علي بن محمد المحيطي، والهبيب أحمد بن حسن العاطس وغيرهم، وفي مكة عن الحبيب حسين بن محمد المحيطي والسيد بكري شتا والشيخ عبد سعيد بابسيل والشيخ عمر مجدان وغيرهم.

وعاد بعد ست سنوات ونصف سنة إلى جاوا، وأخذ في التدريس والدعوة في حارة كوتانغ جنوب مزاوالته التجارية وكان مجلس وعده في كل يوم أحد، ودام على ذلك نحو مسين عامًا يحضر عشرات الألف من الناس بأنون اليه من كل فج، وقد شملت دعوته أغاه أندونيسيا وسنغافورة ومالزيا، وفي كل عام يقيم حفلة ذكرى الولد النبي (ص) يحضرها مئات الألف من المسلمين ويقدم للجميع موائد جلية عامة، ويوزع مثل ذلك على الجيران وغيرهم.

قام برحلات في لبنان والقدس وسوريا والعراق ومصر والمغرب وإندونيسيا وباكستان وغيرها.

وحج عدة مرات. من أعياله بناء المسجد الجامع في ذلك الحي على ارض تبرع بها السيد عبد الرحمن بن شيخ الكاف على حساب شركة آل الكاف وأقام مدرسة ساها عنوان التفتيح تخرج بها كثير من الطلاب.

ينازع السيد علي بأخلاقي حسنة، ولطف العافية لكل شخص حتى يتجاوز من لا يعطف عليه، كما امتاز بطاعته واليده التي توفيت عندما بلغ السيد ستين عامًا من عمره.

تو في يوم الأحد 20 رجب 1388 هـ (13 أكتوبر 1968) في منزله مجة كوتانغ.

وقد بلغ من العمر 106 عامًا بحسب القمري، وخلفه ابنه محمد في ما كان عليه والده.

* السيد أبو بكر بن عبد الرحمن المحيطي هذا السيد نشاط في أعمال الخير مما يتوفر لدى الكثير من الناس ينادي بالخلاص في أعمال الهجرة بصورة فلز نظيرها بتحشب في أعماله العامة لا يتالف الشرع بدعائه غريزي، ومن أعياله:
بناء مسجد جامع ثانى أبانياً

بعد أن كان مصلوًى صغيرًا يتعين لنجح ماليًا شخص مبنيًا من الخشب، والوصول إليه لا يبد من الدخول في أزقة ضيقة، والمعتم المحجب المنازل حولها. اتفق هذا السيد مع الشيخ أي بكر بن سالم بن سنكر من سكان أنه سيبني على أن يهب الشيخ أي بكر قطعة الأرض التي يملكها المسجد المراد بناؤها، فقبل الشيخ الطبول على شرط أن يتوالى السيد مسلى عمارة المسجد ثم اجتمع باصحاب الأراضي المجاورة لل🏡 وطلب منهم بيعها للمسجد وهم من أسرة واحدة وما زالت الأراضي باسم جده المتوفى ولم يتحول إلى اسم الوارثين. وقد مر على ذلك 125 سنة وبعد أخذ ورد وتوسطات أشترى الأرض ببلغ 300 روبيه، وبلغت نفقات تحويل الاسم من الجد إلى الوراثيين نحو ثلاثة آلاف روبيه، دفعها السيد أي بكر من جبهته وصار الوقف من السيد أي بكر بن محمد والشيخ أي بكر بن سنكر، وكتب صيغة الوقفية.

ثم استأذن السيد من البلدية لبناء المسجد، وكان المهندس هولنديًا بدعى مستولى القباب الروبية، وألف السيد أي بكر بن سنكر لجنة من أشخاص إخبارهم، وسعى في جمع التبرعات، فكان أغلب تبرع من ورثة السيد علي بن عبد الرحمن بن هاشم الحبشي، وذلك نحو سبعة عشر ألف روبيه، ومن السيد عبد الله بن علوي العطاس وغيرهم من السادة العلوين مبالغ حسنة، ومن غيرهم من العرب مبالغ قليلة، ومجموع تبرعاتهم أحد عشر ألف روبيه واتبرع الأهالي باللغة قليلة جداً، أكبر مبلغ ذهباً عشر روبيات.

وهم بناء المسجد، فسمي السيد أي بكر مرة أخرى لدى الشيخ أي بكر بن سنكر، فوجه الشيخ أي بكر قطعة أرض في زقاق يسمى دكان عبد الله جواس، فبنى عليها المسجد بيتًا واحدًا ونافذتين ببناء من جزء المرحوج السيد علي بن عبد الرحمن بن هاشم الحبشي، وصيحتها، والخريجة رقية بنى عبد الرحمن بن هاشم الحبشي، ومن السيد أي بكر وغيره، وتكفل البناء 1300 روبيه، ثم بيني بيتًا آخر على هذه الأرض وساعده الحاج حسني في بناء البيت ببلغ خمسة روبيه، واتبرع أشخاص من الطوائف ب ארبعين روبيه، ومن صندوق المسجد 200 روبيه، ثم زيد في توسع المسجد واصلاه وطلب السيد أي بكر من الشيخ سالم بن محمد بن طالب أن يتبرع بأرض يملكها جانب المسجد، وبعد سنوات تبرع المذكور بالأرض، وجمع التبرعات من أهل الخبر يبلغ 8500 روبيه للبناء والتوسع، واخيرًا صار المسجد من كبار ماجد جاكرونا.

2 - مبنى مدرسة جمعية خير، كان لجمعية خير مدارس، ومركزها في حارة «فوكوجان»

481
فلطلب أهالي ودانة أباني، أقامت فرع للمدرسة فسمى السيد أبو بكر PEKOJAAN. في تحقيق الطلب واستجابة بيته من السيد عبد الله من عز أو الملاس ببلغ 55 روبية شهرياً. فكان السيد أبو بكر يدفعها من جيبه وكان المدرس فيها محمد الطوني بن عثمان مكي، ثم الشيخ سامي السوداني، ثم عمر بن سكاف السقا، ولم يرض مالك البيت أن يغتنف الإتجار، واستمر الأمر كذلك إلى سنة 1919 م فطلب المالك إخلاء البيت ثم جرى

كتاب من السادة بيكر بن عبد الحكيم وأيبي بيكر بن علي بن شهاب الدين وأيبي بيكر بن عبد الله الطناطس وعيدروس بن أحمد بن شهاب الدين والشيخ أحمد بن عبد الله بالسلامة وعبد الله بن حسين عبد الرواس فاجتمع مبلغ خصى الآف روبية في خلال ثمانية أيام فاشترى السيد أبو بكر بيته يملكة هولندي بشرة الآف روبية وزياد في البناء من البامبو. إنصرف نغمس في آخر الغمر إلى الحرب الآف وانتقلت المدرسة إلى هذا المكان الصغير فسمى السيد أبو بكر في تجربته أحمد الحضار وأولاده من بنداوسة، ووجاهة السيد الحضار تجتمع في الآف روبية وزيداً ثم زاد المبلغ من المذكورين انفسهم بعد ذلك ومن غيرهم واستغرقت التكاليف نحو خمسة وثلاثين ألف روبية للبناء فقط.

2 - وأيما بيبي مدرسة جمعية خير للبنات، فقد سبقتها مدرسة فكوين إلى ذلك وكان التعليم مختلفاً بين البنين والبنات، فتكروا في عزل الجنسين، فاشتري السيد أبو بكر أرضًا من الحكومة تبرع ببنائها ثلاثة أشخاص من الطبيين والطلويات واستغرقت تكاليف البناء نحو ثلاثة الآف روبية.

3 - ومسجد قرية ماسينغ، كان مصل عشبي عام 1922 م (حوالي عام 1350 هـ) فعزم السيد أبو بكر على بنائه وليس لديه مال فاضل حيث تحت أفراد عائلته على العمل فخرجت زوجته الشريفة وبناتها إلى النهر لعمل الأحجار منه لتكون أساسًا لبناء المسجد، ثم رأى سكان القرية ما فعلته الشريفات خرجوا كلهم رجالًا ونساءً إلى النهر يحملون الأحجار.

هكذا بدأ السيد أبو بكر في العمل، وبنى المسجد من الحجر وتكلفت البناء نحو 24000 روبية محتملة منه ثم بني جنب المسجد مدرسة باسم فرع مدرسة جمعية خير، معظم النفقات منه، وتيعر بعض المواد أهل الخير، وما زال المسجد عامراً إلى الآن ولكن المدرسة ذهبت بعد الاحتلال العسكري الياباني.

4 - ومسجد حارة جحيوي في شرق بالفي، وهي قرية بأعلى مدينة بوتوق بنحو CHIAWI.
ثانية كيلومترات كان ذلك المسجد متداعي الأركان من القدم وصغيرًا، فسعى السيد أبو بكر في بنائه من جديد وتتكفل البناء ثلاثة آلاف روبه حتى صار مسجداً جامعاً تصل فيه صلاة الجمعة وما زال عامراً. 

تكلف السيد بثلث مبلغ البناه والثلث الثاني من القاضي والثلث الثالث من عامة الناس.

5 - أما المقرة العامة فكانت موقوفة لكل المسلمين، قسم منها للعرب وقسم آخر لغيرهم، أما المسجد العربي فقد أهمل فأندثرت البلدة أنه إذا لم يكن عليها مسؤول يعنى بها بالتنظيف والتنظيف وال Política الموضعية للمعابر فان البلدية مستولي عليها فبادر السيد أبو بكر إلى إعداد وقتية وأقام لجنة لتطبيق الأنظمة وأما القسم الآخر فقد أهمل من زمن بعيد واستوالت عليه البلدية وقد كنت تأريخ هذه المقرة والوثائق المتعلقة بها من لسان السيد أبو بكر ومن الوثائق المحفوظة لديه في كرامة وأخيراً سلم السيد أبو بكر ما كنت عليه إلى اللجنة.

وأخيراً أمر رئيس بلدية جاكرتا الدعو على صادقين بتخريج القيار وبنائها وتخويل أرضها إلى فراع، ثم بنى عليها مسجداً ومدرسة بعد أن قامت ضجة من قبل الشعب ولكنه استعان بالجنود والمصنفات.

كان السيد أبو بكر هذا رئيسا لبعض هيئة خيرية لجنة مسجد تانا اباني الذي يناء، ومجمعة الرابطة العلوي ووقف مدرسة جمعية خير والمرة العربية ودار الانتباه، ومسجد جامع مسكيج ومدرسة قرية جي آوي.

وعندما تجمعت الأموال لمجمعة الرابطة العلوي وتقرر بناء أو شراء مسجد عند تندو لها دخل تولى السيد أبو بكر أعمال بناء مسجد للجمعية، فكان يبادر كل يوم للإشراف على أعمال البناء قبل مباشرة أعماله الخاصة حتى تم البناء على يديه.

العلامة القاضي السيد أبو بكر بن أحمد الحبسي ولد ملكة الكرمة عام 1320 هـ وسافر مع والده إلى مح لزيارة جده السيد علي بن أحمد السفاح وعاد إلى ملكة الكرمة عام 1323 هـ، ونشأ في حجر والده ووجه السيد حسن بن محمد الحبسي من فئة المسرفة المتوفر عام 1330 هـ، وعاد إلى مح لتزعت رعاية جده السيد علي السفاح وقلي بمدرسة الفلاح عن استيذن من الطالب وفي عام 1343 هـ انتقل بالتدريس بمدرسة الفلاح بجدة وعاد إلى ملكة الكرمة عام 1344 هـ مدرساً في مدرسته، وفي عام 1345 هـ سافر إلى حضرموت مع والده فهرب ما فيها من علامة أعلام فأخذ يتنقل من...
منهم السيد شيخ بن محمد حسن الهشتي والسيد محمد بن علي بن محمد حسن الهشتي والسيد محمد هادي الصفاف، والسيد حسن بن محمد بلفقيه، والسيد عبد الله بن عيسو العيدروس، والسيد عبد الله بن محمد الحداد، والسيد محمد سالم السري، والسيد عمر بن محمد مولى خيله، والسيد زين بن عبد الله العطاس، والسيد محمد سالم بن أبي بكر العطاس والسيد عمر بن طاهر الحداد، والسيد عبد الله بن هادون العطاس، والسيد مصطفى بن أحمد المحضار، والسيد عمر بن حسن الهشتي والشيخ سالم بن أبي بكر باسودان والسيد عبد الله بن علي البار والشريعة سيدة بنت السيد عبد الله بن حسين بن طاهر، والشريعة خديجة بنت السيد علي بن محمد بن حسين الهشتي والسيد عبد الله بن طاهر الحداد، والسيد حسين بن أحمد البار، والسيد أحمد بن عيسى الهداد، والسيد المعلم علي بن حسين البيض والسيد علي جندي والسيد عبد الرحمن بن محمد الشيخ أبي بكر بالمكلا.

وتابع إلى الهند للعلاج عام 1348 هـ وعاد إلى المدينة المنورة عام 1349 هـ فأخذ عن علاجها ثم تولى إداره مدرسة الفلاح ببيعة المكرمة عام 1350 هـ ثم تولى القضاء عام 1361 هـ.

ومن شيوخ بيعة المكرمة السيد محمد حسن الهشتي وأمين سويد الدمشقى وعبد الله زيدان، وعمر حدان وسيد عبد الحليم الكتاني وشيخ عبد الله غازي والسيد أبو بكر بن سالم العطاس.

من مؤلفاته "خلاصة السير لسيد البشر"، ألفها عام 1340 هـ ورسالة صغيرة للمشتهنين الصفار (عن تراجع وسير لسير عبد المبارك).

* السيد سالم بن محمد الحشتي، له تأليف منها "شرح تقرر المباح في حكم ارث vowت، وشرح فتح الرحمن وغيره" توفي سنة 1330 بدو عن.
وأما الشيخ حسن المعلم بن محمد اسد الله بن حسن بن علي بن الفقيه
القدم المتوفي بتريم سنة ٨٩٧ ه فله ابنان:
١ - أحمد المعلم، عقبه انقرضا. ويقال أن محمد بن علي بن أحمد عقب بقدمو
٢ - والثاني الشيخ الامام الفاضل محمد الشهير بجمل الليل باحسن المتوفي بتريم سنة ٨٤٥ ه لابن: عبد الله وعلي.
أما عبد الله (بن محمد جل الليل) الفقيه العلامة المتوفي بتريم سنة ٨٩٧ ه فله ابن واحد، أحمد.
وأحد أربع بنين:
١ - سهل، جد آل بن سهل بتريم ومنهم العالم الورع المدقق حسن بن عبد الله بن أحمد سهل وابنا أخيه أحمد بن محمد جل الليل، وشيخ بن محمد جل الليل

(١) في الشرع ٢/٣/٥ وفاته سنة ٨٩٧
وليان فاضل، توفي الأول سنة ١٢٨٦ هـ ومنهم الكريم ذو الآثار الحسنة والفضلاء المستحسن حسن بن عبد الرحمن بن سهل المتوفى بالسواحل سنة ١٢٧٤ هـ. والثاني عبد الرحمن عقبه بترم ومنهم العلامة الفاضل المقرض زين بن عبد الله باحسن المتوفي بالسواحل سنة ١٠٨٠ هـ وتوفي بالمدينة.

١) منهم سهيل بن أحمد بن عبد الله محمد جم جل الله، ولد بترم وبرع في العلوم وتولى القضاء توفي بترم عام ١٠٧٦ هـ ومنهم سهيل بن أحمد بن سهيل بن أحمد، ولد بترم عام ١٠٥٥ هـ في المدينة عام ١١٩٠ هـ تلقى عن علماء ترم والمدينة المنورة، ومنهم السيد شيخ بن جم جم بأعوج وبعث الله جففر مدهر.

٢) حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أحمد بن أحمد بن سهل، ولد عام ١٢٤٣ هـ وتوفي عام ١٢٤٨ هـ بالسواحل شهر بشير بكره وقفة عزمه قام بإلادت سياسية مع حكام ترم وساحل حضرموت من مشاعر يرفع وشرح في مدينة ترم من حاكمه عبد الله ونسوب غرامه فاتته من الظلم والصف فلهك أنه منا هو عليه في الحكم، له وقائع عجيبة في الكرم والأحساء والشجاعة والإصلاح ومواد الفقراء.

سافر إلى الشرق الأقصى وزار مدينة فونتينيتو وتزوج بنت أحد السلاطين وزاوادة التجارة وكانت له سنة خالبة للبضائع التجارية حتى أثرى وعاد الى وطنه. وفي البحر بنى مسجدها الجامع من جديد بعد هدمه القديم على نفقاته الخاصة وأعمال أحد السادة من آل سيدي من شام على السفر وعليه ديوان دفع السيد حسين كل ما عليه من دين ورد أن اهدي الله ثاة وعاد إلى بلده، وهو الذي ضرب العملة المنسوبة إليه جمجل والتي كانت متداولة زمناً طويلاً في فاساً وغزالة سنة ١٤٥٨ هـ واستمر التعامل بها حتى ناقشت بعد مرور زمن فصل السيد شيخ بن عبد الرحمن الكاف عنته عام ١٣٤٧ هـ على غرار عملة بن سهل وهو الضايصيب الصاحب عمله عمله جاء ذكره في مجمع الحبيب عبد الله بن حسن آل طاهر وكتاب إدوار التاريخ المجري ١٨٧/٢، وابنه الهم المقدم عبد الرحمن بن حسين له أعمال جريئة ورحلات وشغله زار استانه واستقبل السلاطين العتيقين واكرهه ورحل إلى عدد من الاقطار وقاسم زمانا في إندونيسيا له عقب في ترم وجاوا.

٣) ولد السيد زين بن عبد الله باحسن بلده رويه وأخذ عن علماء ترم ورحل إلى الهند.

٤٨٦
3 - والثالث عبد الرحمن باحسن، له عقب بآشي (عجيه)
4 - والرابع محمد (بن احمد) له ابن:
عقيل الشيخ العالم المشهور صاحب مسجد روغه المتوفى بها المقرب
بترم سنة 1059 هـ عقبه بروغه
ومنهم العلامة الفاضل محمد البقري بن عمر بن عقيل المقرب بترم سنة
1089 هـ (1)
(ومنهم) بركة وصف بدوغن وجاوا ولحم.

في سور وحج عام 1017 هـ وكانت له مكانة لدى عظاء الهند، ورحل إلى المدينة
الثورة كان يعقد الولائم ويطعم الطعام للفقراء الذين يعوض┐ه، وين بغ أو الفقراء
باليته، ومن غزير انفاقه تكآثرت عليه الديون، ولكن الأرزة تأبه فيها توفي
بالمدينة عام 1058 هـ.

السيد محمد البقري ولد عام 1026 هـ بترم وترقى عن عائلتا ورحل إلى الحرم.
الاستراحة من عائلتها، ورحل إلى الهند مرتين وكانت له صلة بصاحب الشرع عندما
كان بالهند، ثم عاد إلى م волн حل والليب عبد الله الحداد، توفي عام 1079 هـ

* السيد العلامة علي بن عبد الرحمن بن حسين بن عبد الله بن أحمد بن
سهل بن أحمد بن سهل بن أحمد بن سهل بن عبد الله بن محمد بن محمد بن حسين بن
محمد أسد الله.

ولد بترم عام 1265 هـ ونشأ وتلقى بها معلوماته ورحل إلى عدد من البلدان لطلب
العلم، وأقام في سيدون ورحل إلى سيفاقورة بعد ان غداه بالعلوم شيوخه بترم
وسيدون، ورحل إلى الحرمين عدة مرات، له أعلاه خيرة نبض من ماله الخاص الذي
يأتيه من سنغافورة فطبع كتاب «البرقه المشقة» و«مراح الهداية» للعلامة السيد
علي بن أبي بكر السكرين، كتاب «بعية المستثندين» فتاوى العلامة السيد
عبد الرحمن بن محمد المشهور، و«تعميق السفر» للعلامة عبد الرحمن بن مصطفى العبدوس،
وديبان بالشعر الحميمي، وكان عالماً كابناً وأديباً له صلات برجال العلم، ومقالات في
الصحيفة وترويق على كتاب «النصائح الكافية» تأليف السيد محمد بن عقيل يتوقد عاية
على الإسلام والمسلمين والرسول وأهل بيته، توفي بترم عام 1349 هـ وله عقبه بترم
وجاوا وماليزيا.
وأما علي بن محمد جهل الليل باحسن فله خسة بنين:

1 - محمد
2 - وعلوي
3 - وأبو بكر
4 - عبد الرحمن
5 - وحسن

أما عبد الرحمن (بن علي بن محمد جهل الليل) فله إبنان:

1 - محمد، عقبه انقرض
2 - وأحد، فلهما ابن هو سالم، ولسالم ابن: محمد المغروم، ولل محمد إبنان:

1 - عبد الرحمن، عقبه قلة انقرضوا
2 - عبد الله باحسن المغروم

فلمعبد الله (بن محمد سالم ابن أحمدين عبد الرحمن بن علي بن محمد جهل الليل) أربعة بنين:

1 - محمد البوري، عقبه آل باحسن بالمدينة
منهم السيدان العالمان زين بن عبد الله بن محمد البوري، توفي بها. ومنهم بالشحر والهامي.

1 - والثاني عقيل القدري (بن عبد الله بن محمد بن سالم) عقبه آل القدري بخيل بن يحيى.

ومهم السيد عمر بن علي الداعي في الله توفي بها سنة 1790 هـ.

3 - والثالث سالم له ابنان:

1 - أبو بكر، عقبه بالشحر وملابس وفكاونغ وسواحل وهم سلاطينها الآن (716 هـ) لهم الصولة والدولة هناك.

وبحائر.

(1) زين بن عبد الله بن محمد البوري، توفي بالشحر عام 1350 هـ، وقد سافر إلى زبيد.

(2) سنة 1790 هـ خطأ مطبعي، وفي النسخة بالأي 1297.

(3) منهم السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن محمد بن سالم بن أحمد، ولد بالشحر عام 1788 هـ، وتلقى مماذبه علومه بالشحر ثم على علمائها ثم في سيرته حتي حرف مالت العلماء من علماء تريم، كان عالماً اديباً محبوبا لدى سكان الشحر، وهو مؤلف تاريخ شغر الشحر، توفي عام 1347 هـ.
آل جمل الليل

أسرة واسعة الانتشار تنسب إلى السيد محمد جمل الليل بن حسن المعلم بن عبد أحمد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه المقدس.

وقد تفرعت هذه الأسرة إلى عدة فروع، يحل كل فرع لقبًا عرف به، فمن هذه الأسرة تشتهر أسرة آل بن سهل آل باحسن، آل القدري، آل باهارون، آل السري، آل الجنيث وغيرهم، وما زال البعض يحمل اللقب الأعلى جمل الليل.

ومن أعلام هذه الأسرة التي تُحمل لقب "جمال الليل".

* السيد محمد بن عبد الله باحسن جمل الليل رئيس القضاء في الدولة القعيطية.

* رسالة في نظام الدولة القعيطية.

* السيد علي بن محمد باحسن جمل الليل، الزاهد الصالح، كان معاصرًا للسيد الحسن بن عبد الله الحداد وابنه زين العابدين.

* العلامة السيد محمد الباقرين عمر بن عقيل باحسن جمل الليل المتوفى بترم عام 1079 هـ.

* السيد علوي بن عبد الله بن محمد بن سالم بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد جمل الليل (105 هـ - 1117 هـ) كان علامة في مختلف العلوم، ولد بيتيم وتلقى عن علاقتها، وحاز رتبة الحافظ وصار يعرف به، له أعمال إصلاحية إجتيازية. تولى قضاء الشارع الآن توفي بها. ومن تلقى عنه العلامة عمر بن حامد بن علوي المفتي والشيخ العلامة علي بن عبد الرحمن باكثير.

* السيد جلال بن علوي بن حسن (صاحب الشارع) كان معاصرًا للسيد الحسن بن عبد الله بن علوي الحداد.

* السيد زين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد جمل الليل، أخذ عن السيد محمد بن عبد الله اليدروس صاحب كتاب "أسرار علوم المقربين".

* السائد علوي بن عمر بن عقيل بن محمد بن أحمد بن عبد الله، ولد بقرية روغة.

491
وتلقى عن علاآ عصره ورحل إلى الهند فاستقبله بعض وزراء السلطان ريجان، وفي
المرة الثانية أكرمه السلطان ريجان، وحج وأخذ عن علماء الحرميين الشريفين، وكان
مولعاً يمنع الكتب بحثه الميلم، وله رسائل، توفي في عام 54 هـ.
* السيد أحمد بن علوى بن عمر بن أدم بن محمد بن عبد الله، يلقب باحسن
كفره، وقد برزه وجدّ في طلب العلم وبرع في الفقه والحديث والاصيلين، ورحل إلى
الهند ومكة الكرمة وأقام بها برهة وأخذ عن علائهما وعاد إلى الهند.
* وأخوه زين العابدين بن علوى بن عمر بن عقيل بالمدينة المنورة عام 335 هـ.
* السيد أحمد بن علوى باحسن الشهر جمل الليل معتق الشافعية بالمدينة المنورة،
توفي عام 1216 هـ.

آل جمل الليل في إفريقيا الشرقية
كان النشاط العلمي بارزاً منذ زمن بعيد في السواحل (إفريقيا الشرقية) بالجهد
الكبير الذي قام به السادة آل جمل الليل، والمسافات للشيخ أبي بكر بن سام
وبعدهم الذين قدروا من حضرموت وكذلك السادة آل الإهدل الذين قدروا من اليمن.
قد أهم الأولون منهم في أوائل القرن العاشر تقريباً، ثم تتابعت الجاليات الأخرى،
واسمه الجميع في نشر تعاليم الإسلام في مختلف البلدان، كما نشروا الكتب باللغة
السواحلية، بل حلووا مشاعل الذين حتى بلغوا الأفاضي وأسوا المهاجرين أبناء حلوا,
فلم النظر في انتشار الإسلام في تلك المناطق وأعتناد أهلها الإسلام، كأ أن للعلماء
من الشيوخ في لاموموساما ورغببار مثل آب الحمودي وآل العاوي وآل يوني وغيرهم.
فصل كبير في نشر تعاليم الإسلام متأذرين مع السادة المولدين.

من قادة آل جمل الليل في إفريقيا هم من آل عبد الرحمن بن أحمد بن
الجلم بن محمد بن جمل الليل، وآل أحمد بن عبد الله باحسن بن محمد بن سام، والسيد علي بن
محمد جمل الليل صاحب رده وغيرهم. وعليك بعض أفذاذ آل جمل الليل العامليين من
بعدهم.
* السيد صالح بن علي بن عبد الله حسن بن أحمد بن عبد الله (صاحب
الطيور) بن أحمد بن حارون بن عبد الرحمن جمل الليل، قدم هذه الأعلى على عبد
الرحمن من حضرموت في القرن العاشر واستوطن «بني» إحدى القرى الممورة حينذ
بالسلطة والعلم في السواحل.
ثم هاجر جده الرابع الحبيب عبد الله (صاحب الطيور) إلى الجزيرة جزائر القرم المتوفى بالبحر، فوصل ابنه السيد أحمد بن عبد الله ابيوفي في الجزيرة، وكون له بها أسرة وأمضى حياته في الدعوة والإرشاد.

اما السيد علوي بن عبد الله المعروف بـ: فندي علاوي، فقد عاش حياته في شر الدين وبث العلم في «مموتين» وعمر قرناً ونصف، توفي عام 1311 هـ وخلف أبناء أشراه الحبيب الصالح.

ولد الحبيب الصالح في مسقط أخزاجته سنة 1279 وأمه مرية بنت علي موان. من قبيلة أتى رجب، تلقى عن والده مبادئ الدين والعلوم، وعن العلامة السيد أبي الحسن الكبيرين أحمد بن محمد الليل، وشوخ عرفى، ثم عاش تحت ظل عمه الحبيب علي بن عبد الله جل الليل المتوفى في إيران عام 1274 وعمره 35 سنة.

وهاجر الحبيب صالح من موطنه عام 1287 هـ بآذان والديه الي لاموتة فلُقاها مكتبة الملاك، منهم الحبيب العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن الحسيني والسيد علوي بن أبي بكر الشاطري، والسيد آمعدل بن أبي بكر الأبدل والشيخ علي بن محمد المعاوي والعلامة الشيخ أبو بكر المعاوي وغيرهم، فأتهم عنهم فنائماً متنوعاً ومن ابرز مشاهده عمه العلامة علي بن عبد الله جل الليل.

لا يقلي الحبيب صالح في جهاده شتى العراقي كيا بلاقى ذلك غالبًا المجاهدون المخلصون فشاعماً وصبر عظيماً نشر العلم للعموم وجعله في منتناول الجميع حقاً مشتركاً بعد أن كان وارياً عند البعض ضناً منهم وخشيته تلاعب السفهاء به.

كان أعظم إجتهاده يقيمة سنوياً هو يوم ذكرى المولد الرسولي بحضور الجم الفغير. يأتي الناس من أشعار شتى، وهو يوم التأهيل والتميز وال.Mvcادل الآراء بين الماضين، وهو موسم الدعوة إلى الله، كما هو موسم اقتصادي كبير جداً بالنسبة للبلدة لامو وما حولها.

وتكررت السماتات ضده حتى جناء البعض من الناس، وهو صار على ما يلبى. ثم عادوا إليه لما ظهر لهم موقفه الحق وخلوته نيته، أجازوه وعاونوه، ومنحه السيد منصب الحسيني قطعة أرض كبيرة فأسس عليها مسجده وسماه «رياض الجنة» وكان البناء بالحب وال👀ين والمصروف بالتراب النقي، وبنى كوكبة السكنى بالجريدة والسقف، ثم بعد مدة عزم على بناء المسجد بالفخار وساعد الفلاحين الأشخاص فاكمل البناء في عام 1219 هـ ليلة ذكرى المراح. فصار مسجد الرضوان أول مهد لنشر العلم;

٤٩٣
الثقافة الإسلامية في أفريقيا الشرقية ومنه تفرعت معاهد ومدارس وزوايا للعلم.
كان الحبيب صالح كلمه صالحاً زاهداً يرضى بالقوت المبسور، كثرة رغيف وبوبهاء، يكن مسجد، ونام لنفسه توضماً، ورُعِّا عابداً يقضي الليل في العبادة.
واعتكفت عام 1345 لِمدة سنة كاملة.
كان نغيري الدل فضح اللسان سلماً في العربية دوّوب الطالعة، ولم زرت بيه لوجدت وسائل وخدمات من ليف وسرير بالحبال عليه حصير، توفي يوم السبت الثاني الرمم 1354 هـ.

من تلقى عنه العلامة الحبيب أحمد بدوي، وأخوه الحبيب عبد الواسع: حسن وعضاً، والعلامة الشيخ عبد الله بن محمد باكثير وأبناه، والشيخ سالم بن جهان القصري والشيخ علي بن حسن القمري، والشيخ عبد اللطيف بن عثمان الكرمي وغيرهم.

* السيد أحمد بدوي، الحبيب صالح (1305 - 1358 هـ) ولد بلامو، والدة
فاطمة بنت أبي بكر الشرابية من ديناموكودو، من قبائل الجزيرة، ربي وناما تحت رعاية والده على سيرة حسنة في بيته عليه وكان بارزاً جداً بوالده يقضي أوقاته في المطالعة والتعليم، وحضور الدروس، والسعى في خدمة المجتمع، ولا سيما الأرامل والمحتجزين حتى أنه يذهب إلى السوق لشراء ما يحتاجون إليه كراماً منه، يرشد الضال بالحق، لا يفتر عن عمل الخير، والإصلاح بين الناس، جواداً كريناً منفقاً، أمواله في سبيل الله.

تلقى ع نوالده وعن صهره العلامة الشيخ عبد الله باكثير والشيخ فضل بن عبد الله الرازي والعلامة منصور الدين. كان من بين Who بئس الطب العربي فكان يجعل المرضى، تلقى هذا عن والده وعن السيد محمد أمين الطبيب أحد علماء مكة في لامو، وكان الحبيب أحمد حبيباً، عمداً لدى الجميع وأذا وعُز أثر في القلوب يقول الحق ولا يداني أبداً ولا سلطة، بجانب كراهته لدارس الحكومة الإنجليزية بأمر بالعرف، وجل أوقاته في منافع الناس كان حسن العاهرة لطيفاً مع طلبه حتى أن كل واحد منهم يعتقد أنه أحيد اليه من غيره.

توبيت يوم الأحد 11 صفر فحم الحزن لوفاته، بعد أن تخرج عليه علماً من بينهم السيد محمد بن عبد الرحمن السبحة على تفاوت معلوماتهم، السيد محمد أحمد السيف وأخوه السيد عمر، والشيخ سعيد بن عبد الله البيض والشيخ سعيد بن أحمد مكلشدي، والداعية في دار نانا، الشيخ عمر بريك الرازي، وأبناء =

494
الشيخ عبد الله باكثير

السيد علي بن أحمد بدوي ولد في لامو عام 1324 هـ، أمه عائشة بنت الشيخ عبد الله بن محمد باكثير تشتهر ب(STA) والده وجدته الشيخ محمد علي العماري، وعن أخواله الملاء أبناء الشيخ عبد الله باكثير وغيرهم.

جامع صنودا من المعلمين حتى نقد ساء الطلبة الشيخ علي بن حسن القمري وتاج هام الشريف، وهو أول من درس درسية اللفظ في مومباسا في حياة والده وأول من درس درسية النجاح في لامو، وكان تعلم على والده في التدريس وهو تعلم في مقتب البلاء.

وعين قائماً للقضاء في كينيا.

كان خطيباً مصطفىً زينة المضى، يطاو الفن بأهاجها أكثر مما يطاو الفن غالبًا شاعراً له جليداً رائعة وكان أعجوبة زمانه في الحفظ وسرعته نظم نحو 120 بيتاً من الشعر في سن الوضوء.

من مؤلفاته: تحية النظر في عم مصطلح الأثر، بأمر والده وهو نظم لغة الفكر للفلكلمة ابن حجر، والطريقة النهيلة في أوقات النعمة، والبليدة الأروما في توريث ذوي الأرحام، وغير النمسا نحو نظم قطع الندى والبلاغة وغيرها. فهو عام أفريقيا الشرقية في وقته قام مقام آبائه في مسجد الربان ومعهد الذي يضم نحو 150 طالباً يتعلمون العلم جامعاً بما في ذلك عيشهم والنفسة والسكن.

من تلاميذه إخوانه وابنه المسجد محمد باحسن والشيخ مصطفى مأمون النهافي، وجلق قضية كينيا وقد اثني عليه الحبيب عوين أنهم سالم.

السيد محمد الباقرين أحمد البديل، عليه السلام، العروف محمد دين، كان يتعاطى الطب العربي الذي تلقاه عن والده وعن عم عبدروس صاحب، والشريف محمد الصباح، وعيسى البجيري، وسائح تدريس العلوم في مسجد الربان، وسائح تدريس اللفظ، وال렇فة للمرض بعقلهم نظرة، وكان تحساً للفضية في جمع قرائه للجهادين في عهد حكومة الاستعمار البريطاني في كينيا، وهو آراء حكمة وقليمة واستدامة.

السيد عبد الرحمن مشهور خاتم السيد أحمد صالح، كان يدرس في الرياض ومدرسة النجاح يتعاطي الطبيب في لامو ومومباسا، وقد دعا إلى عدة بلدان في الخارج لل обуч، ويدرس في مسجد آبائه في مومباسا في التفسير والسيرة.

495
السيد بنو مزي موني، وحسن الثقافة. كان يدرس في مسجد الرياض، ثم في مدرسة النجاح بلامو وها مع غيرها يشرفون على هذه المدرسة الأهلية التي أسسها أهالي بلامو، وفاسا ومعهم بناءاً ومعبداً برهان بناء الصفا في لامو لتعلم وإيواء الطلبة ذوي الحاجات. وبنى السيد بنو في لامو بيتاً للضيوف ومكتبة للمطالعة، وكان يلتقي الدروس في مسجد شيخ البلد، وفي بيته أسبوعياً.

كان فصيح اللسان في إنقاء الدروس وفي خطبة الوعظة، له مؤلفات مدرسية في الحساب والتاريخ والجغرافيا وغيرها.

السيد بنو في دار السلام في تنزانيا واشتغل بالتلميح وتقدم المدارس يساعد أخوه الأصغر، أحمد بدري، تأسس مسجد ومدرسة في نادرة دار السلام في زغرب، وهناك أخذ في تعلم العلم غير أن الانقلاب والثورة في زغرب اضطرته إلى الانتقال إلى يوغوسلافيا، وذلك في 1960 ميلادي، في غرب النيل أسس المدارس ونشر الدين معتداً على التجارة صوتاً لنفسه عن الحاجة. غير أن الانقلاب الأخير في يوغوسلافيا جعله يترك أوروبا، ومدرسته وممتلكاته ويلجأ إلى زاير (كونغو) تأسس بها مسجد ومدرسة.

السيد أحمد بنو كان يدرس بمدرسة النجاح بلامو، وفي مسجد الرياض، ثم ذهب إلى دار السلام ليساعد أخاه الحسن، الذي يعلم برامج التدريس وينظم رحلات الدعوة وهو خطيب بلغ، بعد مغادرته تنزانيا جاء إلى فيزيو ليدرس في مدرسة النور، وينظم رحلات الدعوة في ربوكن كيبا حتى أسلم عليه الكثير من البوذيوس والمسلمين. وفي عام 1382 هـ، جمع بعدة من رابطة العالم الإسلامي وحضر المؤتمر الأول الإسوي الأفريقي في نواكشوط، ومؤتمر التعليم الأول في مكة المكرمة.

ولد يوم وفاته، في بالغه وله شرف والده، ويشارك في تأسيس وبناء عدد من المدارس والمدارس في بلادنا. كان يجمع الأعانات المالية للمساجد والمدارس من الخارج.

مثل مسلم يكتب في عدة مؤتمرات إسلامية، له رسائل مدرسية في الصحة وفي العلوم وغيرها.
نسب آل جمل الليل في أفريقيا الشرقية

* السيد صالح بن علوي بن عبد الله بن حسن بن أحمد بن عبد الله (صاحب الطيور) بن أحمد بن هارون بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد جمل الليل

ابناوه: (١) أحمد بدوي (٢) وعيديروس المتون في جادي الثانية (٣) وعمر الهضار: لم يعقب.

السيد أحمد البدوي.

ابناوه (١) علي الحبيشي المعروف بعلي بدوي (٢) محمد الباقر المعروف بحمد دين (٣) عبد الرحمن مشهور المعروف بعبد الرحمن بدوي ختانم (٤) علوي بدوي المعروف بزي موني (٥) حسن بدوي المعروف بالقلق (٦) حسين بدوي المعروف بابي عبد الله (٧) أحمد أحمد بدوي المعروف بعلي بابا.

* السيد علي الحبيشي بن أحمد البدوي بن صالح جمل الليل

أبنوه (١) محمد باحسن المتون في ١٥ ذي القعدة ١٣٩٩ هـ درية (٢) الطاهر (٣) عبد الله (٤) صالح لم يعقب (٥) محسن (٦) الحسين (٧) علوي (٨) جعفر

* السيد محمد الباقر.

أبنوه (١) علي دري (٢) علوي دري (٣) أبو بكر دري (٤) أبو بكر دين له درية.

* السيد عبد الرحمن ختانم

أبنوه (١) أحمد سليم (٢) عمر الحضار (٣) علوي له درية (٤) محمد الباقر (٥) علي زين العابدين (٦) عمر العطاس (٧) أحمد شهاب الدين (٨) عبد مناف فياض (٩) صالح (١٠) سعود (١١) الجنيد (١٢) السفاح.

* السيد باحسن محمد بن علي بن أحمد بن صالح جمل الليل.

أبنوه (١) الشيخ (صالح) (٢) عبد القادر (٣) علي الحبيشي (٤) أحمد بدوي (٥) الحسين (٦) عبد الله (٧) الحسين (٨) علوي (٩) عيدروس (١٠) الحضار (١١) عبد الرحمن المشهور (١٢) أبو بكر المنصب.

* السيد علي علوي دين بن أحمد بنصالح جمل الليل

أبنوه (١) محمد (٢) الحسين (٣) صالح (٤) أحمد بدوي (٥) السيد علوي دين بن أحمد بنصالح جمل الليل

٤٩٧
أنباءه (1) عبد الصمد (2) صالح عز الدين (3) محمد الباقر (4) عبد الله الشهير (5)
المحسن.

السيد أبو بكر دين بن محمد بن أحمد بن صالح جل الله

ابناءه (1) عيدروس (2) أحمد بدوي (3) عمر سبطة

السيد علي بن عبد الرحمن خنام بن أحمد بن صالح جل الله

ابناءه (1) سالم الحششي (2) صالح

السيد أحمد بن علي مزي موفي بن أحمد بن صالح جل الله

ابناءه (1) علي زين العابدين (2) العباس (3) عبد الله (4) محمد

السيد علي الحششي بن علي مزي موفي بن أحمد بن صالح جل الله

ابناءه (1) محمد (2) الحسن (3) الحسين.

السيد أحمد بدوي بن حسن الثقف بن أحمد بن صالح جل الله. إنه محمد

السيد صالح بن حسن الثقف بن أحمد بن صالح جل الله

ابناءه (1) علي (2) عيسى بدوي (3) عيسى عيدروس

السيد أحمد بن حسن الثقف بن أحمد بن صالح جل الله. إنه محمد.

السيد علي بدوي

ابناءه (1) أحمد بدوي له ذرية (2) علي الحششي له ذرية (3) عبد الله (4) محمد الباقر

(5) حسن بدوي (6) الشيخ صالح (7) عيسى عيدروس (8) باحسن (9) علي العلياني.

السيد حسن بدوي الثقف بن أحمد بن صالح

ابناءه (1) أحمد له ذرية (2) صالح له ذرية.

السيد حسن أبو عبد الله بن أحمد بن صالح

ابناءه (1) أحمد بدوي له ذرية (2) علي بن زين العابدين (3) الشيخ (4) علي

5 - عبد الله 6 - صالح 7 - حسن 8 - محمد 9 - شريف كرامة 10 - عبد

الرحمن.

السيد أحمد بدوي بن صالح

ابناءه (1) شيخ أحمد (2) محمد الباقر (3) علي زين العابدين (4) علي

5 - وجه الدين عبد الرحمن مشهور 6 - عمر المختار.

٤٩٨
في جاكرتا القديم

«Manga Dua» في جاكرتا القديم يوجد مقابر للسادة آل جل الليل بجانب مسجد قديم وقد رأيت على شواهد هذه المقابر ما يدل على أنها كانت في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي تقريباً - كما أتذكر - غير أنه لم يتح لي أن أفيد الإضاءة والتاريخ في ذلك الوقت، وبلغتي أخيراً أن القبور أزيلت الآن.

آل جل الليل في آشي (آجي)

الذين تولوا السلطنة في آشي ينتمون إلى السيد عبد الله أحمد عبد الله بن عبد جل الليل بن حسن المعلم.

كان لسلطنة آشي تاريخ مجيد رفط في سلم الزمن، واقتضت أوج القوة وشحنت بالعلم والعلاء، وجببت الأعداء، وجلت في الكفاح برآء وجرأ وكان من سلطاتها إسكندر الثاني (100 - 1088 هـ أو 1411 - 1493 م) فمثّل توتل زوجته بنت السلطان أسدود و_gb_ لقب ناجي العالم صفية الدين باباجع العلماء، ورجال الدولة ثم تولى السلطانان الواحدة بعد الأخرى إلى السلطانة كيلات شاه التي تزوجت السيد هيثم جل الليل، ثم تولى بعدها ابنها السيد بدر العالم الشريف إبراهيم ولقب بين العابدين ابن السيد هيثم إلى عام 1114 هـ (1702 م)، ثم تنازل عن الملك للشريف هيثم ولبقة «فركس» عالم شريف نتوء إلى عام 1703 م، ثم الشريف جال الدين البدر المنبر ابن الشريف هيثم إلى عام 1726 هـ (1329 م) في عهده استردت آجي عظمتها.

ثم تولى السلطنة بعد هؤلاء السادة شخص آخر يلقب جوهر العالم عاد الدين من أصدقاء وأعوان الشريف جال الدين، وتولى على الملك من سلاته عدد كانا موالين هؤلاء السادة آل جل الليل وأوصى السلطان زين العابدين بن عبد الرحمن يمتد منصور اللقب علاء الدين أحمد شاه مهراج ليلة (1725 - 1735 م) إنه السلطان علاء الدين جوهر شاه باحترامهم وقد تلتزم هذا السلطان على السيد أبي بكر بن حسين.

كان السيد حسين جل الليل وأمه بنت السلطنة كيلات شاه قد انتقل منذ صباه إلى سلقصور ثم إلى فينانغ Penang Selangor في عام 1790 م (حوالي عام 1505 هـ) واشتغل بالتجارة وكانت البضائع التي بصرها الإجية (آجي) معروفة عن الروم باعتباره من الأسرة السلطانية فلا تولى السلطان جوهر العالم آزال هذا الامتياز ولكن السيد حسين كان قوي الصلة بعش، آجي عميولي لديهم في حين كان = 499
السلطان غير مرغوب فيه في بعض المناطق قتارت هذه المناطق ضد السلطان واعتبار
إبن السيد حسين لمولي السلطنة هو السلطان شريف سيف العالم، وعزلت السلطان
جوهر العالم عام 1815م (حوالي 1331هـ) وطرد الآشوري المستشار البريطاني
فندوكي، وكان هذا السلطان ميالاً إلى الانكليز فاتجأ إليهم في فيانغ، فلم يقبلوه. ثم
عاد السلطان جوهر العالم إلى عرشه بمساعدة صهره دتنورقيه بعد أن كان متناوبًا
له.
واستولى على مملكة السلطان شريف سيف العالم جمل الليل وأسر السيد علويًا
ابن أع السيد حسين وكانت تنحية السلطان الشريف جمل الليل بمساعدة الانكليز الذين
أحرزا للشريف ستة آلاف ريال سنوياً على أن يكشف عن المطالبة بالعرش والآشوري
تنخذ القوة ضده.
ذكر دوينكو هاشم، في ماضيه الذي أعطاه في الندوة التاريخية في ميدان أن لديه
خطوطًا ينقل دوان موليك السيد عبد الله جمل الليل،
وانتشرت سلالة آل جمل الليل في أنحاء آسيا وغيرها.

سلطنة فرليس

تغت هذه السلطنة في أقصى ماليزيا الماليه، سلاليةها من السادة آل جمل الليل.
جاء السيد أحمد حسين بن عبد الله بن عقيل بن عبد الله بن محمد بن أحمد
باجيشين عبد الرحمن بن علي بن محمد جمل الليل، ومعه ابنه قازان من مواليد
فلبينا، ألتقى في شبه الجزيرة الملايو.
تزوج السيد أحمد الأثرية صفية بنت السلطان ضياء الدين المتوفر عام 1350هـ
(1867م) وكان قد عينه حاكمًا في دوينكو عام 1312هـ (1897م).
توفي أحد عام 1363هـ وتوفي ابنه قازان عام 1350هـ، وللسيد أحمد ابن هو
السيد حسين فكان أول من تولى السلطنة على قرطاس من آل جمل الليل، ولد في عام
1242هـ (يناير 1826) ونشأ تحت رعاية جده ضياء الدين وتررت على مزاولة شؤون
الدولة مع السلطان أحد تاج الدين.
في عام 1821م هاجم ملك سيم ليفور البلاد فدفع السيد حسين والوزير دوين
محمد أشده فارند المهاجرون وهم من السايتين والصينيين فطاردهم المسلمون حتى

500
وصلوا إلى سينغورا، ثم انقلب الأمر وانتصرت سياح ويونت حكومة سام وكيلًا لها على قلح وكانت فرملس تابعة لقبح، وبعد سنوات اتفقت الوكلول تانكو أنمو وهو أحد أقارب السلطان مع الأسرة والسيد حسن على أن يكونوا وفداً إلى سام وتم الاتفاق على إعادة البلاد إلى السلطان قبح وإطلاق الأسرى.

ثم توجه وفد إلى جزيرة فينانغ وفي الوفد السيد حسن لدعوة السلطان أحمد تاج الدين للمعودة إلى قبح، وبعد لأي عاد السلطان وعين أمراء للمناطق ومنهم السيد حسن على ديكانغ، وأقام في أرو التي سميها فرملس وتوفي في 10/1/1326ه (11/11/1873م) بعد أن حكم نحو 30 عاماً.

وتولى بعده ابنه أحمد، وهو الثاني على فرملس وتوفي في 5/5/1387م فخلفه ابنه علوي ولكن نفي غريبًا فخلفه ابنه السي صافي علوي وهو الثالث.

بعد وفاة السلطان أحمد تاج الدين سلطان قبح اختفى ابناؤه على السلطة فتدخل السيد صافي بن علوي ملل الخلافة وعين على قلح تانكو عبد الهميد حليم.

وفي عهد السيد صافي تقدمت فرملس وازدادت عرائها، ورتب أنظمتها، واعتدت الشوارع وحفرت قنوات المياه للزراعة، وبنيت الجسور وابتهرت الطلاب للدراسة في الخارج، منهم ابنه علوي وحزة وحسن وكانت الأحكام تنفذ بدقية وبغض على بعض الجنود خدمة الزراع وكان القاضي إذا جنب الأخلاق الحسنة يفصل عن وظيفته.

وحالفت القوات اليابانية وسيطرت على ماليزيا كما استولت على جميع أنحاء الشرق.

من عام 1941 إلى 1945م، وسلمت لملكة سام هذه المناطق إلى أن انتهت الحرب عام 1945م.

لم يكن للسيد علوي ابن يخلفه فعين ابن أخيه السيد حسن بن محمود خلفاً له في 12/12/1934م ولكن الخلف توفي في 10/1/1935م فعين حفيد أخيه خلفاً له هو هارون بن السيد فوترا.

كان السيد علوي صافي، وانبو حرة وغيرها من الوزراء والأعيان قد أنشأوا مدرسة عربية إسلامية سميت "المدرسة المحلية الدينية"، واستندوا لها أساندة من الأزهر بصر، وكان السلطان كثير الاهتمام بنشر العلم وباحة التعليم الديني للجميع وفي هذه المدرسة تدرس العلوم العربية والدينية واللغة الإنجليزية، وهو الذي وضع الحجر الأساسي لبناء المدرسة عام 1355هـ (1937م) ووضعت لها أنظمة.
وفي عهد الاحتلال الياباني صار منى هذه المدرسة مركزاً لقيادة العسكرية. وفي هذه المدرسة تخرج عدد من الطلاب واصروا دارساتهم في الخارج في مصر والهند ومكة وغيرها من بينهم الشهير Ubuntu بنت السيد هاشم حيث التحقت بالجامعة بصر. وتوفي السيد علي عام 1943.


واعتقدت سلطات ماليزيا في دولة واحدة ملكية بتناول السلاطين الملك فيها فكان السيد فوترة الملك الثالث على "تاج دولة ماليزيا" في 194/1960 م. الى عام 1965 م. وهو الملك الوحيد الذي تأل أعلو وقام التنقيد من حكومة ماليزيا. وعندما كان الملكاً على تاج ماليزيا كان يدير سلطنة فرنسا مجلس مؤلف من أربعة أشخاص برئاسة الدكتور السيد محمد بن حسين جمل الليل.

كان السيد فوترة كثير العبادة بالعلوم وابتعاث الطلاب واقامة المدارس والمساجد كأجزاء إصلاحات الزراعة والري. وهو أول من حث على انشاء اتحاد الزراع كان منهجاً بأحوال الناهب وتفقدهم في السابق القرية بعد قرية، وكذلك كانت حريته عطوفة على ربات البيوت، تزورون وتتفقد أحوالهم - أي غير ذلك من مجهوداته وجهوداهما. لذلك كان تجربة لا في فرينس فقط بل في عموم ماليزيا. وهوChanceification من أهمية واهتمامه بعمله كان مواظباً على أوان من الدين جنباً إلى جنب ما يختلف الشريعة من مسارات أو فار قليلاً كان متواضعاً ويقول في لمحة الاعلام ساعي بين الناس بين السلطان والرعاية وملك أبناؤه سلكه مع أنه كان كثير المزاحاً مختلف الحركات الرياضية بل شارك في مباريات دولية. وأكبر أبنائه السيد سراج الدين هو ولي عهده.

آل القديري

يسنون - كما مذكور في الأصل - إلى السيد عقيل القديري بن عبد الله بن محمد المرموصي سالم بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد جمل الليل بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي بن محمد القفيه المقدم.

٥٠٢
وهم منتشرون في أقطار مختلفة في غيلين يميين، ومالزيا واندونيسيا، وأفريقيا الشرقية، ومنهم سلاطين "فونتيانق"، وكان منهم سلطان جزيرة سومبا (باندونيسيا الشرقية) إلى حين استيلاء الهولنديين وذريته هناك معرفون. وكان هناك السيد عبد الرحمن أبي بكر القرمي في "ويناغافو" KUPANG نفتها هولندا إلى كوفانغ، منها بأنه يدعو إلى الثورة ضدها.

وكان في موالي جزائر القرم سلاطين من آل القدري منهم السلطان عبد الله الأعمي في هنزلان، وفي عهده دخلت فرسان إلى هنزلان عام 1300 وتولى بعده السيد غلوي.

ومن مشاهيره السيد الداعي إلى الله عمرين على الموثب في عام 1079 هـ في غيلين يميين، والسيد حسين بن أحمد بن حسين بن محمد (الموثب عام 1179 هـ بترم) بن سالم بن عبد الله بن محمد الغرباء هاجر مع رفاقته إلى اندونيسيا وتولى القضاء في دمانان، و"مماة" ومن سلاته سلاطين فونتيانق (انظر "الشبان الأربعة في هذا الكتاب.")

* السيد أحمد بن حسين بن أحمد بن عبد الله (الموثب عام 1020 هـ) بن محمد بن سالم بن عبد الله بن محمد الغرباء، ولد بكتوه (أفريقيا الشرقية) وقتل بها في غارات البرتغال على أفريقية الشرقية.

في كتاب أصدرته الحكومة المحلية في "فونتيانق" بمناسبة مرور مائتي سنة على تاسيس سلطنة فونتيانق، جاء فيه ان السيد حسين القرمي كان ضمن جاعة من الشبان الذين رحلوا من ترم، وانه وصل اولاً إلى ترناغافو مع رفاقته ومنها تفرقو ما عدى عبد الرحمن كريش، فقد توفي بها، وان السيد عبد الرحمن بن حسين القرمي في "بنجر ماسين" يسمى "شهوانوم" والمكان الذي وصل إليه في ناطش نبر بنتي وصل الظهر في مكان يسمى الآن "كلاها تينجي سقودنغ".

"KELAPA TINGGI SEGEDONG"

أما مؤسس سلطنة فونتيانق فهو السيد عبد الرحمن بن أحمد بن حسين بن سالم بن عبد الله القرمي، توفي عام 1371 هـ وله من الأبناء: قاسم وأبو بكر توفي عام 1377 هـ وثاني وثاني ذكره.

وتقع مدينة فونتيانق في الناحية الغربية من كبرى جزائر اندونيسيا كاليانتن (وترتف عن قبل جزيرة بورنيو) بحيثها خط الاستواء، فيقسمها قسمين، كثيرة.
الاعصار والأمطار والانساق.
والسيد عبد الرحمن بن حسين (1155 - 1331 هـ) كان حسن هاجر والده إلى دمياط سنة 16 سنة (سنة 1172 هـ)، وتزوج الأميرة أورين كنداش ميديا، بنت سلطانها حينها بلغ الثامنة عشر، وزوج منها قاسم وعبد الرحمن.

في سنة 1188 هـ سافر إلى بعض الجزار، وكتب به سهرين، ثم إلى فلسطين وأقام بها أحد عشر شهراً، وعند عودته أخذ له سلطان فلسطين زورقاً ومنه بيكول من الرصاص، وأخذ له وجهاء العلويين فجي رياض، وبعد أن أمام في دمياط ثلاثة أشهر سافر إلى فلسطين، ثم بنجرمانين، وأقام بها أربعة أشهر، وتزوج الأميرة دانيلا، بنت سلطانها (سلطان سقو)، وعاد بعد عامين إلى دمياط، حاملاً لقب «فنيوران شريف» عبد الرحمن نور الغالب، واتخذ يتردد إلى بنجرمانين، ورغم له ولديه ها علوي وسلمي، وعاد في 14 ربيع الأول 1285 هـ إلى دمياط، وقد توفي والده فاجتمع مع أبنائه والشريف حامد باعubo وقرروا الهجرة.

في رجب 1285 هـ توجه الشهير عبد الرحمن مغرباً في سفينة الأطلس فونتينانق، وتجلغ في اليوم الثاني في النواحي الداخلية وتقدم واتباعه إلى البر وقطعوا الاتناف الضخمة في الغابات الكثيفة وبوت المنازل والمسجد.

ثم عاد إلى دمياط، وأخذ معه سفينة كبيرة ما يحتاج إليه وسافر بها إلى بلدها الجديدة في يوم 4 رمضان وأكثر من بناء المنازل وشق الشوارع حتى أتمت وزحت.

وفي جاود الأخرة سنة 1191 هـ توجه إلى سانكو، وأهلها وثنايا ومعه، 40 سفينة صغيرة فصنعه أميرها من الدخول فصم الشهير عبد الرحمن على الدخول والتحم القتال، ثم تأخر الشهير عبد الرحمن إلى فونتينانق، وأخذ في صناعة السفن، فتست عربتها في ثلاثية أشهر وشحها بالعدد الخفيف وسار إلى عدوه في 3 الحرم 1192 هـ في أصول مؤلف من سفينتين ضخمتين وسفنين خاصة، و28 سفينة صغيرة، فاكاد يصل إلى سانكو، حتى تصدى له العدو في دامن، والتحم القتال وتفجر العدو وتقدم المسلمون، فحدثت معركة أخرى في كايبونو، يوم 26 الحرم، وانهزم العدو إلى الجبال في 11 صفر، ودخل المسلمون البلدة وأقاموا بها 12 يوماً.

LABI، وبعد عودة الشهير عبد الرحمن إلى فونتينانق، مر على سيمانة لابي، ودبيها حسبًا جعل فيه سنة مذفع، وكانت تكاليف البناء، مناصفة SIMPANC بينه وبين راج حاجي الذي عاد معه إلى فونتينانق.
وبعد أيام أمر راج حاجي بالنشوة في الناس فاجتمعوا وخطب فيهم فبايته
الراجح الشريف عبد الرحمن على السلطنة في فونتيانق، وفي يوم الاثنين 8 شعبان 1212 هـ قدم الأمراء والأعيان إلى فونتيانق وعقدوا اجتمعاً خطب فيهم راج حاجي
خطبة مشهّرة وخم خطابه بقوله: وانتي انتهى هذه الفرصة لأعلى لك من أمير دين
منصب أو راع ذي هيئة ولا سيا سكان هذه المنطقة بان الشريف عبد الرحمن بن
الجبير حسن القدري سلطان على فونتيانق فهو مؤسسها وأول سلاتها والذي شرع
في بناء المسجد وجدهد السلطان عثمان.

يُعتبر تأسيس سلطنة فونتيانق يوم الأربعاء 20 رجب 1185 هـ (1771 م). بعد أن تُوفي الشريف عبد الرحمن عام 1361 هـ تولى إبنه الشريف (3) قاسم (1880 م) ثم عثمان (2) (1819 م) ثم حامد (4) (1855 م) ثم يوسف (5) (1872 م) ثم محمّد (6) (1319 م) وهو الذي ادعى اليابانيون عندما احتلّوا اندونيسيا في الحرب العالمية الثانية وأعدموا أسرته ودفندوا جيبًا في مقبرة جاجوية وبذلك قضى على هذه السلطنة وكان السلطان الشهيد ممروفاً بصلاحة ورئياً عبّباً لدى الشعب وله إبن نَّاً في هولندا واسمه عبد الحليم (بنفشه الهلال حامد) جاء إلى اندونيسيا مع الجيش الهولندي بعد انتصار اليابان. ولهّنحث ولايات اندونيسيا عين وزيراً في حكومة
اندونيسيا غير أن أخلاقه وتصرفاته جعلته مقبولاً عليه و حوكم وسجنت عدة سنوات.

استشهد السلطان الشريف عبد المقدري
في 23 أبريل 1943 ألقي القبض على عدد كبير من الشخصيات المتمردة والعملاء والعلماء والشباب واعدة كلفهم في مكان مجهول ما عدا السلطان عبد المقدري فقد علم
محتله أخيراً. وكان السلطان محمد يكاد يتجه يومياً بالحامدو الجامعي الياباني (أيزومي)، فيقطع عشرة ها على زورق الخاص، وفي صباح اليوم المذكور حوالي الساعة الثانية
اندفع جند اليابان يحاصرون دافع القديمي، ومحاكمة الأسرة، ويفضّر عدد هؤلاء
الجنود نحو المائين ويشتت قوادهم أمام المطلوبين من أفراد الأسرة وصورهم ثم جمعهم
ومن أнул اسمه عزل في مكان خاص وربطوا يديه إلى خلفه، ووضعوا على وجهه
فتناً.

ثم دخل أفراد من البوليس السوفيتي الشهور برسومتهم إلى القصر ودعوا السلطان
للخروج من غرفته الخاصة به فلم يعرف أحد رغم تكرار الدعوة فحظموا الباب فذا
هم بالسلطان أثناء صلاة التهجد التي يصليها كل ليلة.
ولا حاولوا ربط بديه ووضع القناع على وجه رفض السلطان ذلك وطابعه بأنه لن يهرب فلا حاجة إلى ذلك وفي مكان آخر كانت فيه حر السلافة المتبقية تатегорن، فحدث بعض العناصر قالوا بالضرب على رأسها، ونبيه الجليل وكل ما هو مشهور، وفي الطابق الأعلى من القصر توجد ثيتة مصنوعة من الذهب والكعبس، ومنها أسلحة مهددة للسلطان، ونها مطعم بالإحجار الكرية والمسائل.

قالت إحدى كريات السلطان تذكر الحادثة وهي ترقبها من خلف السعار المدلون على النافذة من غرفتها: إعلانها بدون المليت عليهم طبياً لما لديهم من أوراق قديل أن بقواهم وهم بقرب عقودهم، ووضعوا على كل صدر قطفة وردي مكتوب فيها كلمات يعرف باكية. ورأت أباها يلتفت بعينا وشيئاً إلى نواحي قصره كأنه كان يعوده الوداع الأخير.

وهناك آخرون شاهدوا سير الحادثة اللامعة هذه ورأوا الزوار المكو بالطرابل وهو يقطع النهر العريض وفيه السلطان الشريف محمد وسنوشاً من أسرة آل القدر.

اضطراب الناس هذا الباب الذي انتشر الرياح ولكن الخوف مهدد الألسنة ولم يثير أحد على أن يسأل عا جري فأنهم يعلمون أن من سأل يكون مصيره مصير هؤلاء الذين لا رجعة لهم فيه.

وفي مكان آخر حول مركز القوة البحرية اليابانية جنود حراسة، لا يجوز لأحد أن يمر بالقرب منه فضلاً عن الوصول إليه، وحسب الناس أن ذلك معتقل المقيض عليهم من الأموار والكبراء ليتدربهم.

كان التعذيب بجري عندما يقوم الجنود بمناورات حرية بالذخائر ليلة فدوي الطلقات وانفجار القنابل والإطارات العام يستمر ما يفعلون من تعذيب المنتمين.

وتباين الناس بالإشاعات وهو لا يعلمن شبيئاً عن مداخ هؤلاء الشهداء حتى أواخر عام 1945م عندما أخذت الحرب العالمية الثانية قبل إلى غير مصلحة اليابان.

وفي أواخر مايو 1945م احتلت قوات الخلفاء عدداً من البلدان واستسلمت اليابان بدون شرط وسقطت فوتينانق.

ثم جاء السلطان عبد الحميد (ويعرف بالسلطان حامد)، إذن السلطان الشهيد محمد، مولد في فوتينانق 7 شعبان 1331هـ (12 يوليو 1913) وتوفي باكيرتا في 20 ربيع الآخر 1398هـ (3 مارس 1978).

506
هو برتبة ليونانت جنرال للقوات البحرية فدعا فائد البوليسى الشرفي الياباني الكابتن
"باماموتو" وهو في أمر الحلفاء وسأله عن مصير والده فذاذ "باماموتو" بالتجاهل عن
مدفن السلطان وغيره من الأهرام وأشار إلى أن الليونانت الياباني "ناقاتاني"
والقومدان اليونانى كوبنيل "باماكا" من عرف الناس بصقر الأسرى، ولكن
"ناقاتاني" قد قتل، و"باماكا" قد نجا بنفسه إلى س법افوا، وألقى السلطان عبد
الهميد على "باماموتو" أن يفتح دم ملكه فلما ليخبر بالواقع، فأجاب أن الجندي الياباني يفضل
الموت على أن يكشف ما يجب كراه.

وعند ذلك ظهر رجل من الأهلية اسمه محمد، ودعى يوميا "ملك كابانغ" وواجه
السلطان وأخبره بأنه يستطيع أن يدله على مدفن والده فقال السلطان كيف تستطيع أن
تؤكد بان والذي قد تقل؟ قال: أنا أمرت من قبل "باماموتو" هذا أخذوني من
السجن وأمروني أن أحفر حفرة تحت حراسة جنود مسلحين لدمفن السلطان وصدفة
هخل مطر غزير في تلك الليلة وقضت الرعد بالزودي. فانتهت الفرصة وهرقت
و وسلمت والحمدا لله.

فلا سمع الياباني "باماموتو" ذلك انتجر ضاحكاً وهو راعف أنه كبيرا، فهذا الذي
كانت المفقودة كان مجوناً، وكان المقرر ان يكون هو من الضحايا ولكنه نجا.

وهكذا اكتشفت المفقودة بعد ستين تقريباً وذلك في مقرة النصارى الكاثوليك
بالقرب من مثال عيسى عليه السلام، قال الدليل "ملك كابانغ" أن جتان المرحوم له
في مسجد حراء، فأمر السلطان عبد الحميد الثاني بجفر الجتان، وبعد نحو متر ظهرت
السجادة الحمراء، وما اشدها السلطان عبد الحميد وأعضاء الأسرة حينها رأوا
الجتان لم يفتح ثيبي فيه كافت قبر منذ يومين، وعاينه الدكتور "وداسو" في المستشفى
العام في "سونتى جاوي" "جتان" في العمر وأجري له ما
يجري عادة لوتي المسلمين، ثم حل إلى المسجد الجامع، وهو مسجد السلطان عبد الرحمن
أول سلاحين فونتيانق، واشترى في التشيع المسلمين الذين جاؤوا من اخاء فونتيانق،
ودفن في مقرة السلاحين في حارة "باتو لاينغ"، وأخذ الناس
يقيمون الأمان التي تذكر فيه آيات الله عدة مئة يوم في الجامع المذكور، وتبدع المقرر عن
فونتيانق نحو عشر دقائق بالزوره النهري.

أما الأسرى الآخرون الذين أعدموا فلا تعلم قبرهم حتى الآن، رغم محاولات أمر
الشهداء والجيش العسكرية التي حاكمت مجري الحرب، فان السجناء الذين امروا
بمجر المقاير الجايغة للشهداء كان مصيرهم كمصير الضحايا فلم يبق منهم باقي، وهذه= 507
الحدودة أحدى المصائب التي عاناه أهالي فونتيانف في عامي 1943 و1944م.
(نقل عن كتاب "فونتينفاو مندوزة تأليف د.ماوري رفاعي نطب بجاكرتا عام 1978م)

السوان الأربعة

سافر أربعة من الشباب من تريم بعد أن أذن لهم شيوخهم من أجل الدعوة إلى الله
في أقطار الشرق وهم.
1 - السيد حسين بن أحمد بن حسن بن محمد القدري بن سالم بن عبد الله بن محمد
بن سالم بن أحمد بن عبد الرحمن من سلافته سلافين فونتيانف.
2 - السيد عثمان بن عبد الرحمن بن حسن بن عمر بن حسن بن علي بن أبي بكر السكرين. من سلافته سلافين سياك. المروفين بالأل شهاب.
3 - محمد بن أحمد كريطة
4 - عيدهروس بن عبد الرحمن بن علي بن حسن صاحب الريضة بن علي صاحب
ثي بن عبد الله صاحب الطاقة بن أحمد بن حسن بن عبد الله الميدروس، سلافته أمراء
كوبر جزيرة كالباتن - بورنيو.

وصل هؤلاء الأربعة إلى ملايب بالهرود وأقاموا بها أربع سنوات يتزبدون من العلم
لدى السيد محمد بن حامد (العله ابن عبد الله بن علي الصافي) والسيد شيخ بن محمد
الجيري، مؤلف مكن البراهين.

كأنوا يتردون بين كولينيدي وكاليكوت، ثم أذن لهم شيوخهم ل-ftوجهوا إلى
جزائر الشرق، فأقام محمد كريطة في ترفنانو ينشر الدعوة، وتوفي في مارانج، بالبيلا،
وهما توفي، ويلقب هناك دنونان بمار
ACEH.
وأقام السيد الميدروس في أشي.

آلم

ووصل السيدان عثمان وحسن إلى سولاويسي.
حتى غادراها إلى كالياتن ومسلمون سكانها من قبائل الداياب البدائية، وفيها قليل من
السلاطين أخذوا ينشر الإسلام ثم سافر عثمان إلى سياك في سومترا في عهد سلطانها
عجبن رحمت (سياسي ذكره). ووصل السيد حسين إلى أشي وأقام بها زمناً ثم جاكرتا
وأقام بها سبع أشهر، ثم مارانج وأقام بها ستين، وهناك لقي عرباً يدعى الشيخ سلام
حتيث وكان السيد في انتظار سفينته تنقله إلى الشرق فما عده الشيخ سلام بنحو مائتي= 508
ربى أشترى بها بضائع للتجارة. وأشار عليه الشيخ سلام أنه لا يتجاوز في سفره
بماتان.
وفي ليلة غبت الشيخ سلام فامتنع السيد جواهد باحثًا عنه في ظلية الليل حتى
غاب عليه تحت زورق في نوريايا ملطخا بالوحل، فسأل: لماذا تعمل في هذا الليل
danes? قال: لأن البحر بارداً يكون في حالة المد، فقال السيد: هذا يكون طالب
الدنيا، إذن ل أنغمر وما ترتك ونلن هذا فتخذ اشتريته من البضائع، فراحه
الشيخ سلام وعرض عليه مبلغًا أكبر فلم يرضى.
ويجد السيد الدعوة وسافر إلى بماتان، ومعه الشيخ سلام فلقا هناك السيد
هاشم بن يحيى، ويلقب هناك بدي لحية الخمراء، وكان معروفًا بالشدة لا تقارنه عصاه
المدفية، فلا يرى رصية ولا تقبل حطمه.
داعا السلطان السيد حسين ورفقته الشيخ سلام والسيد هاشم بن يحيى إلى مأدبة
حضرها رجال السلطة والأعيان وكانت التقاليد تسمى أن تقدم أولاً للضيف أوراق
التبول، فقدم ذلك في طبق من ذهب وعلى مفص من الفضة لقص القوفل، وبرأس
القص مثال ثمان من صنع جزيرة بالي فلما وقع عليه نظر السيد هاشم أخذ القص
وهشه ببعض الحدادة في المجلس، ولم ينس السلطان بنت شتا وعند انتهاء المثقال
سأل السلطان وراءهم عن أرائهم في السيد فقالوا أن السيد هاشم يدعو إلى التشديد
في الدين مثل هذه الشدة وينكر البدع بعصبة، وأن السيد حسين يدعو بالحسن
فأسلموه أجدى.
أحب الناس السيد حسين وزوجه السلطان ابتها الملقبة نبأ توية، فرَّق منها
أربعة أولاد: خدجية وعبد الرحمن (ولد في يوم الاثنين 15 ربيع الأول 1150) وعلوية
وعلي (الملقب توان بوجانج).
PENAMBUN
وبعد سنتين أو ثلاث جاء رسل سلطان متهاو دانينغ فنامبون
DAENG في سفينتين يطلب قدمه إلى مثناو، فاعترد.
كان في مثناو غبار غريب بينهم رجل يدعى أحمد مودا، ذكرنا أنه اعترف على
أمروة بسوء فضب السلطان وعزم على قتله غير أنه فوض الحكم على السيد حسين
لأنه الكفلي بإصدار الإحكام فحكم عليه بغرامة ووجود استثباته وصدقل السلطان على
حكمه. ثم استأذن الناجر أحمد مودا للعودة إلى بلده فنافس مع رفاقه ورجال من قبل
السلطان في سفينتين فلما بعدا عن البر هجم رجال السلطان عليهم ون버وا ما معلم ثم
قتلوهم فاستنك السيد حسين ذلك على السلطان، فضل الرحيل وكتب إلى سلطان
= 509
مقاوا يذكره بكتابه الذي بعثه مع الوفد مشترطاً للاقامة في بلده أن يبني مسجداً على ضفة نهر، فجمع سلطان مقاتاً الأمراء والوزراء وأبناءه وأعلن لهم سروره بقدوم السيد، وقال أن من العسير وجود أحد من آل بيت رسول الله في هذا البلد فقدومه سعادة.

بئي المجد وال منزل في الحي المسى الآن كلاه هيبرانغ.
وأرسل السلطان إليه دوقوسي حاجي، وئلة من الجند في سفينتين إلى ماتان، وفي الهجرم 1160 هـ توجه السيد حسين وقد زوده عمه السلطان بثلاث سفن شراعية بعد أن قضى في ماتان نحو 17 سنة.
وأقام السيد حسين مع أسرته في منزله الجديد، وأخذ في تدريس العلوم للطلاب الذين قصدوه من كل ناحية وصار منزله مأوى للغرباء ومقصداً للأضياف، كما صار الموقع مدينة علم وتجارة.

توفي السلطان قتله ابنه دوقوسي حاجي، ولقب هنمباهن آدي ويايا.

PANEMBAHAN ADWIJAYA.

وفي عام 1166 هـ جاء وفد من فاليمبانغ برئاسة السيد علوبين محمد شهاب الذين طلبوقدوم سلطان مقاتاً للاجتماع به مدة ثلاثة أشهر فاجتمع السلطان بالوزراء والأعيان فقرروا عدم تلبية الدعوة وكتب السيد حسين لرئيس الوفد معتذراً، وعاد الوفد إلى فاليمبانغ.

كان في فاليمبانغ حينذاك السيد عيدروس بن عبد الرحمن عام 1168 هـ (1753 م) متزوجاً أحد السلطان ومنها رزق بنتاً فاضراً مقاتاً من دون رضا السلطان، فأرسل السلطان عياًً النبي بكر وجامعة معه من العلماء والوزراء يطلبون من سلطان مقاتاً أن يعده إليه السيد عيدروس وابنته كافدروا جميع على تحكم السيد حسين فأمر السيد حسين بأعادة البيت الشريفة مزينة غير أن الوفد ألحق بالعوبة أبهي منها فوقع خلاف دام زمناً طويلًا وأبدت سياك موقف فاليمبانغ فانتصرًا معاً على مقاتا وهمبر عيدروس.

توفي السيد حسين القدري في 3 ذي القعدة 1184 هـ وعمره 64 سنة.
ال✍العلي بن الفقية المقدم

(بقيه أبناء السيد عبد الله بن محمد بن سالم بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد جل الليل)

4 - والرابع أخذ، له عقب بالسواحل.

أما حسن بن علي بن محمد جل الليل فله ثلاثة بنين:

1 - أبو بكر الفصن، عقبه بتريم انقرضا، بقي ثلاثة في الهند أو غيرها (1)

2 - والثاني محمد حدون، عقبه بالهند وعدن قلة.

3 - والثالث هارون الولي الصالح (بن حسن بن علي) المتوفى بتريم سنة 500 هـ.

(1) من ذريته محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن بكر الفصن، يلقب كلبه بالفصن لحسن اغلاقه، ولين جانبه، وصلاحه، ولد بتريم، وتألق عن علائناها، ففي عبد الله بن سالم صاحب خيلة كان صادقاً بالحق صديقاً لصاحبه الشرع، توفي بتريم، وأخوه حسن الفصن بن عبد الله توفى بتريم.

* السيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن علي بن هارون، ولد بتريم، واصتقلا بتحصيل العلم، ورحل إلى الهند والهند، وكان له حظوة لدى بعض الوزراء، توفي بتريم عام 1070 هـ، تلقى عن علاه من النحاس، الشيخ أحمد بن عمر عبيد، وعبد الرحمن بن علي بابقه، عبد الله بن الشيخ عبد العبد، وآخروه بابقه، الشيخ عبد الرحمن الساطع، ومحمداً بن شهاب الدين، وأخو أبو بكر بن شهاب الدين.
له أربعة بنين:
1- أحمد عقبه آل باءارون، بالحا ومقدوش(1).
2- عبد الرحمن، عقبة انقرضا، بقي واحد (هو ابنه عبد الله بن عبد الرحمن الشهير، بالتحوي لتضلله في علم النحو، ولد عام 948 هـ ونشأ في أحسان العلم كمعظم أفراد العلويين توفي عام 984 هـ بروغة).
3- وعلي
4- وعبد الله الصالح
وأما علي بن هارون (بن حسن بن علي بن محمد جمل الليل) باحسن، فمقبه آل باءارون بتيرم(2).
ومنهم خفيرة محمد الإمام الفاضل الأولي المستور بن عبد الله صاحب مسجد باءارون بتيرم المتوفى بتيرم سنة (منهم) يربط وبلاد البوقيس وذينة والسواحل والغيوش ونجد وأحور والهند وسارانغ وسورابيا والحا واليمن والمغيرة ومقدشو.
وأما عبد الله الصالح بن هارون باحسن فله ستة بنين:

(1) بعث الله السيد علي بن محمد بن هارون مشكورا خطايا بتاريخ 1398/1/15 من الدمام مرفا بصورة خطيتين من والده السيد محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بداءارون المهررين في 1397/2/20 آل السيد الحفيد عبد الله بن حسن بن محمد بلغايه بسهم وجواب السيد عبد الله في تحقيق النسب بما ينفي فجزى الله الجمع بكل خير وأرقف ذلك شجرة السيد محمد بن هارون بن عبد الله الوري، وترجمة حياة السيد عبد الله بلغته ترى ذلك في موضه في هذا الكتاب بالهاش.
(2) منهم إبنه هارون بن علي بن هارون (982 هـ)، ومحمد بن هارون، وحفيدة عبد الرحمن بن أمين بن علي بن هارون بن حسن بن علي بن محمد جمل الليل، الذي ولد بتيرم واشتغل بنجمع العلم والأدب تلقى عن عدد من العلماء توفي عام 100 هـ.
1 - هارون، عقبه انقرض
2 - عبد الواحد، له عقب قلة
3 - وعبد الرحمن
4 - وعبد الاصغر
5 - وحسن

(1) من سلالة السيد حسن بن عبد الله في المنها وديثة.

* السيد محمد علي باهارون صاحب روغة كان متصلًا به السلطان محمد بن عبد الله بن حسن بن عبد الله بن عمرو الذي تولى السلطنة عام 910 هـ.

* السيد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هارون بن حسن بن علي، وله بترم وله عقب بقدشو

* السيد محمد بن حسن بن عبد الله بن حسين بن حسن بن علي، وله بترم وتلقي من علائها سافر إلى زيلع، واقام بها يدرس أبناء السيد الجليل محمد الشاطري. كان كريماً كثير الصدقة للمحتاجين وقصد الحرمين، توفي غريناً.

513
العلي بن الفقيه المقتَدَم

1 - والسادس عمر بن عبد الله الصالح بن هارون، له إبنان:
2 - علي السري، جد آل السري بترم منهم السيد الفاضل علي بن أحمد السري المتوفي بها سنة 1298 هـ.
3 - أبو بكر الجنيد، عقبه آل الجنيد بترم (2) منهمائم الفاضل العلامة المشهور بالكرم والإصلاح جلالي الحال
4 - أحمد علي بن هارون الجنيد المتوفي بها سنة 1375 هـ له ذرية مبارك

1 منهم السيد محمد بن سالم بن علي بن أحمد السري، ترجمته بعد هذا. وابنه العالم
الثائر الشهاب أحمد بن محمد السري المتوفي بدينة مالانغ بجاوا الشرقية، له ذريته
ومعروفة والمحاز، له كثير من الشعر الجيد في مختلف المواضيع.
2 منهم السيد الجنيد بن علي بن الجنيد بن أبي بكر، الملود بقريته روعة، تلقى عن
العلم من عبد الله وأحمد إبن عقيل الإندواني وعبد الله بن شيخ الميدروس وابنه
زين العابدين، وعبد الرحمن بن محمد الميدروس، وأحمد بن محمد المحشي، وعبد الله بن
محمد باروم، وأحمد بن عبد الله الوادي تفضل، وحسن بن أحمد باشيب، ومحمد بن حكم
باشير وغيرهم، عرف السيد الجنيد بعلمه ووقاره.

515
بتايم وأخوه عمر المتوفى في سنغافورة سنة 1369م الكريم المواصل
للارحام الفاضي بنفسه ل حاجات الانام ذريته هناك
ومنهم آل الجنيد بالحساكي.

آل الجنيد

برز في هذه الأسرة عدد من رجال العلم والتنقية والوجاهة، وهم على تربتهم
المراكز المرموقة علمياً ووجاهةً قد يعرض لبعضهم بالذات، شأن حوادث الدهر بذوي
الفضل، من ذلك أن السيد المصر أحمد بن علي الجنيد بتريم اعتقل حامث تريم عبد
القوي عبد الله غرامة سنة 1300هـ كما تعرض آخران لأمور أخرى من قبل ياغع
وقبلة آل سلمة بأن احتلوا منازلهم عام 1363هـ واعتقلوا الرجال والنساء ونهبو
أموالهم وأشيائهم.

نقل السيد أحمد بن علي علومه عن عدد من العلماء منهم الإمام محمد بن علي
الشوكاني بعضهم، توفي تريم عام 725هـ ولد بها ذريته، له كتاب «النور المزهر شرح
قصيدة مدرة».

وأخوه السيد عمر الذكور أعلم كان من أمير السلطان غالب بن محسن بن أحمد بن
محمد علي بن بدر بن عبد الله بن عمر بن أبي طورق لإحياء السلالة الكثيرة بعده
مدافع مكثوف عليها أم الجينيد، وبثلاثين من المالك، وبغلف كبير من المال، كا
ساهمهم الآخرون بالأموال العظيمة والرأي والدعاية وال نهائي.

و قد نظم العلامة السيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين في محاكم سنغافورة
وفي مهد السيد عمر الجينيد المتنار إليه وأخيه وغيرهما قصيدة جاء فيها:

«نهب في الأرض فقط لما ضربنا
معاها ترى السلاح الرحب
اذا رزت الجيند وجدت حيرة.
سري النصر في الجبل وك ردود
وان تصدت أبا بكر ف허رة.
كريم النفس والأخلاقية طبعا».
لهان المجيد فادعها دبيبًا
نم جلا مقامًا أن ينبرًا
على الثمانية ماظره الصبيا
لجيبه لم يلد إلا غيبًا
فلما ناطقًا إلا مسيبًا
كفى بآبائنا وله حبًا

ما فرحا الرهبان لها رضيماً
ودائناً نبرًا فلبيك المانًا
ويه عماد الرحمن واهبًا
بني كأبي نه أحمد برج عز
مكين في العلم وفي المانسي
يقول الملق إبرامًا ونقضًا.

* السيد عمر المجيد في سنافورة.

سلم إلى السيد علي بن أحمد عبد القادر الجنيد سكة الكرمة معلومات تحصل
عليها من سنافورة أرسلت إليه نسخة مصورة من مكتبة التحف باللغة الإنجليزية
وترجتها في العربية عن أسرة آل الجنيد سنافورة أثبت بعضها هنا ملخصًا:

ذكرت الوثيقة أن السيد محمدًا كان تاجرًا في فاليمياغن قبل أن يستوطن الانكلير
سنافورة، وأن مجموعة صغيرة من التجار العرب يتاجرون في مواني جنوب شرقي
آسيا، وكانت سفنهم تخلد البحر تحمل البضائع من جميع أنحاء العالم، وتأتي السفن في
كل لحظة إلى فاليمياغن تحمل الأحجار، فتاع خبر ميناء جديد فتح بعرفة الانكلير، هو
ميناء سنافورة المحر، فالتاجر لا يدفع رسمًا جمركية على البضائع.

* كان السيد محمد من الأوائل الذين وصلوا إلى سنافورة، وبدأ عمله في سوق
قريب من النهر، واستدعي إليه ابن أخي السيد عمر من فاليمياغن، وكان السيد عمر
زعمًا دينياً مرتبطًا مربوضًا بين العرب في جنوب شرقي آسيا. وعلم السيد رافلس
الانكلير بقِدم السيد الجنيد ومكانته وعظمه وشرعه وحسن سمعته، فصر به أملًا في
أن يجد في العرب حضوة لتزدهر التجارة في سنافورة.

وحصل السيد عمر على قطعة أرض بين الطريق المرنع وبين النهر فشيد عليها
منزلًا أجاها سور مزدوج، وشيد منصة أمام منزله دائمة متوقفة عن الأرض مكشوفة
من جميع جوانبها لتكون علا لاجتماع أتباعه من المسلمين، وهم كثيرًا ما يجتمعون
للاصغاء إلى حديث السيد الجنيد، كان هذا السيد قوَرًا أنه ينافى في عامه المضره
وثوب الأبيض النفاض.

ثُم ذكرت الوثيقة المذكورة التي جرت بينه وبين السيد باسمن من مواليد قاهانغ.
كما ذكرها أيضًا الكاتب عبد الله بن عبد الفادل منشي في كتابه "حكاية عبد الله بن محمد الجند".

وجاء في البيان المرقق بالوثيقة المرسلة من سنافورة أن السيد عمر بن علي الجند هاجر من حضموت إلى فاليبانغ ثم إلى سنافورة، ثم تبعه خاله السيد علي بن محمد الجند للدعوة إلى الله وللتجارة حوالي عام 1320 هـ، وبالسماح فسمحت وصية لدى الجمع، الحكومة واللاعبين والهنود والصينيين لحمايته في أعمال البر، وكان مقره في شارع "هاي ستريت" على نهر سنافورة بجوار منزل خاله - وكان أخوه السيد أحمد بن علي الجند الناشئ بتميز صابراً على ما لقيه من أذى واضطهاد من حكام تريم.

نويه ومصاغه في "أبو الفقي" غرامة، إذ سجنه مدة طويلة، وكان أخوه عمر يحتج على السفر إلى أي بلد آخر ولكنه كان يرفض السفر.

كان السيد عمر مواساً للقراء والمتجاورين والعرب الذين يزورون بفترة، بجانب المسجد عمرو في "أيام سان"، وفي "هاي ستريت" أمام مسكته، وأوقف مسجد في شارع "أيام سان"، وفي "بونجول ستريت"، وسمي الآن مسجد بنقله، وفي "أيام سان"، ومسجد آخر في "ساوث بيج"، وورد بناء السيد علي بن محمد الجند وهو أغلى مسجد في سنافورة، ومقره لل المسلمين في "تاميلنجن"، التي تمسى "بونجول ستريت" أوقتنا السيد علي بن محمد، ومقره للMuslim، وجبلها مدرسة ثانوية حربية لأبناء المسلمين، وقد خرج فيها عدد كثير من سنافورا، وملابس وأندونيسيا وسراواك وبروني والفلبين، ومنهم سلطان ولايتيقب فنالينين شريف.

وتعليداً لأعمال السادة آل الجند سنافورا سبب شوارع بأساليم منها: الجند رواد ومعرورو، وهناك شوارع أخرى استبدلت بها أجواء أخرى.

وخان أراضي واسعة أوقتنا السيد علي بن محمد الجند للمجتمع والمساكين، وما أنه لم يذكر في وثيقة الوقف أنها لقراء المسلمين استولت عليها الحكومة فصارت علاتها.

(1) حكاية عبد الله، طبع في الأصل باللغة العربية وتمنى اللاتينية، وأخيرًا، طبع باللغة اللاتينية في جاكرتا عام 1953 م.

518
السيدة محمد بن سالم السري (1766-1342هـ) ولد يسنفورا وتوفي ببتيم. ذكره العلامة الشيخ أبو بكر أحمد الخطيب في رسالته في ذكر من توابع المطابقة الجمعية بتيم، ووصفه بقوله: "وبدع فقد سألي وندبلي سيدي وشيخي الصفوة القدوة المحدث السيد الرحالة العلامة الوليد السيد الشريف محمد بن سالم بن علي السري".

وذكره السيد العلامة أشهر معاصره علامة المغرب السيد محمد عبد المحسن الكدائي في كتابه "فرس الفارس والآتات" ، المطبوع بناء عام 1347هـ حيث قال: "مسند تزييم مسند اليمن".

وذلك يرجع إلى ما هذا السيد من الأسانيد العالية والتقدم في علم الحديث، وأخذ عنه جمعة الأسانيد العالية في المسلاط وأمهات كتب الحديث، فكان يقصده العلماء والطلبة إلى بيتته لتمكينه من العلم.

519
أبو علوي بن محمد صاحب مرباط المتوفي بتربم سنة 113 هـ المقبور في قبره أبو بكر بن أحمد بن الفقيه (المقدم) فله أربعة بنين:

1 - عبد الله، انقرض (ظهر اخیراً ان له سلالة مهاجرة).

2 - وأحد، له بنت هي فاطمة أم الشيخين علي وعبد الله ابن علوي بن الفقيه (المقدم).

3 - عبد الملك، له عقب منتشر بالهند، ويعتبرون بالآل عظمة خازن آل عظمة خازن.

4 - والرابع الفاضل حافظ كتاب الوسيط عبد الرحمن بن علوي المتوفي بتربم سنة وقبره معروف يجري قبلالمحضار، له ابن واحد هو العلامة أحمد بن عبد الرحمن المتوفي بتربم سنة 720 المقبول في الرصة.

(1) الإمام علوي بن محمد صاحب مرباط معروف بوفرة الفن والعلم والفضل والثروة، مقبول الشعاعة، غير أن رجال العلم والفضل معرضون دائماً لأذى، حتى أن السلطان المعاصر له والذي هو صديق دس له السم مراراً، خشية من نفوذه في الشعب يعادل نفوذه نبكي من ظله.

(2) سبأني ذكر آل عبد الملك بعد هذا.
وقبر في قبره محمد صاحب عيدان(١)

١٠* السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد صاحب مرباط العلماء الشهير، ولد بترم وتُنَبِّى فيها، ورقي في مراوي العلم درجات، أخذ عن والده وعن الفقيه المقدم محمد بن علي، وعلي بن أحمد باسروان، وخاله الشيخ علي بن محمد الخطيب وغيرهم من العلماء. برع في ذلك وهو نقي.

وأخذ عنه الكثير وغزروا على بديه، منهم أبناؤه عبد الله وعلي وعبد النقيب، وأنباء الفقيه المقدم علي وعبد الله علي وأحمد، والسيد عبد الله باعلوي، محمد في الخطيب ابن خاله.

ومن صفاته أنه كان يكرم الفقراء ويؤوي الفقراء، ويومنهم جبان عبادته وورعه,

توفي يوم الأربعاء ١٣ ربيع الأول ١٢٠٠ هـ بترم.

* السيد محمد أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد صاحب مرباط، ولد بترم وتُنَبِّى بها، وناب عنها، منهم وأباه أحمد، وسافر إلى الشحر وأقام بها بركة من الزمن، ثم في النجية، وعمل في زراعة البليمون من ثين ثانها لحاجاته وآكرام النازلين.

آل عبد الملك

* هاجر السيد الإمام عبد الملك بن علي الشهير بكم الغني المقدم. وانشترت

سلالته، ثم اشتهرت في جزائر الشرق الأقصى.

قال المستشرق الهولندي فرنان دن بيرخ في كتابه "المستوطنة العربية في الهند الشرقية"، ظهر القد، إذ تساقط بعض الأسر العلوية بفسيفساء ولكنها لم تقرض هذا، فإن شجرة آل عبد الملك موجودة بالله، وتلقب هناك بالغبط خان.

وفي شجرة أبناب الملوليين الكبرى الموجودة في مكتبة الأنساب بجمعية الرابطة 

العلوية بجاكرأ وفرعونها في سورايا وفلكانونق وفاليماينغ وغيرها، الموجودة منها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي في ١٥ مجلداً. في هذه الشجرة ذكر للسيد عبد

الملك وهجرته إلى الهند.

وفي شجرة أبناء سلطان فاليمانغ ذكر له ولسلالته، وهي شجرة كتب عام

١١٦١ هـ منوقة عن أصل قدم جاء فيها ما تجرته عن ولاية:

* Talang Sura كان في...

٥٢٢
قصر السلطان عويم بدر الدين بن السلطان منصور، يدرس في علم أصول الدين والقرآن وغير ذلك من العلوم، ففي هذه الشجرة جاء ذكر السيد جلال الدين السمعي بن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن المهاجر... الخ.
وفيها أن جبال الدين السمعي سبعة أبناء، وذكر ذريته زين الأكثر فنسب إليه ملوك فالييماين والملامين للقب فنجران، ورادي في فالييماين، وذكر محمد بن بينة اللقب «سون قرئ».

كانت جمعية الرابطة العلوية قد احتفلت بصورة منها وعملت أكليشية وطبت نسخاً كثيرة منها، وكانت لديها نسخة منها تُنقل، فكتبت للسيد هاشم بن محمد الحبيب أسرته تأجج بأنه لا يوجد لديه شيء منها، وأن الأكليشية بيد السيد النسب إلى علي بن جعفر الصاف، وقد أوصى قبل وفاته بتسليم كل ما يتعلق بالموضوع وتبنيهاته في إحياء الطليين الذي كان يجريه جاهداً في رحلاته إلى السيد علي بن عبد الله بن محمد الصاف، وقد توفي السيد على الصاف، عليه فيلس لدى جمعية الرابطة شيء منها.

ولكن شرط صورة منها مصغرة في ترجم كتاب «المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى» للسيد علي بن طاهر الحداد، المرجع إلى اللغة الأندونيسية.

ذكر السيد علي بن طاهر الحداد أنه اطلع على شجرة قدمها إليه السيد سالم بن أحمد بن جنداة استعارة من شخص من آل الخطب فيوجدها مثل شجيرة فالييماين حرفًا بحرف بأرجعها إليه. بما يُؤسف له أن فضيلة السيد علي بن طاهر لم يأمر بأخذ صورة لهذه الشجرة التي تقنمها إليه السيد سالم بن جنداة.

ومن ذكر هذا أيضاً أبو حطاني محمد عرفان في كتابه «سون قرئ»، كتابه «مولانا ملك ابراهيم، والمحاجر علي خير الدين» في كتابه باللغة الجاوية، ترجم بعضها إلى العربية، وفي نشرة مسجد أميش في سورابايا عن علي رحة الله بن ابراهيم جاء فيه أنه ينتسب إلى جبال الدين السمعي بن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك، وفي شجرة سلاطين شروان والشجرة التي لدى كهفي Sepuh مسلم محمد صالح المنصور إلى سلطان شروان، والشجرة التي لدى كهفي رادي مين رائد زين بنات أتين التي ربطها نوباكوس اسحاق محمد، وأحمد جافيلوس من بابن.
مقدم آل عبد الملك إلى الشرق

في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، قرر السيد عبد الملك من تنبر إلى الهند، ثم تفرق أفراده إلى كمبوجا والصين وتبليز. في أوائل القرن الثالث عشر الهجري (الثاني عشر الميلادي)، نزل الخفافيس في كمبوجا وعانتهم من الجمود. جاد الكبير أوجاد الأكبر. له رود فريل (F.DE. Road De La Faille) إبنه إبراهيم وإلي نور الدين أو نور العام ذكرًا (عن ذكورة) أن الشيخ جال الكبير ينتمي إلى الإمام علي زين العابدين، وأن أكبر أبناءه أوجاد. ولكن المروج أن إبراهيم هو ابن إبراهيم بن المحسن جال الدين الأكبر. والمدفون في منطقة واجي ببلدة سينكانغ قريتة توسورا.

صحب إبراهيم أبوه المحسن إلى سيم، ثم وصل على ابن إبراهيم بن المحسن إلى جاوا وهو اللقب سونين أمثل، قال سالم هارهاب (ص 42) أن عليا رحمة الله وصل إلى فرنسا، وقد سمح داعية عربي يدعى جاد الكبير (أي جال الدين الأكبر).

تزوج إبراهيم بن المحسن (اللقب إبراهيم أميان) بنتًا من كمبوجا تدعى Chanda Wulan، وحذى وولن. كان إبراهيم ينشر تعاليم الإسلام في هانوي، يدومًا، ثم صار يتردد إلى جاوا الشرقية، ومن الصدمة أن مرضت الأميرة دوبي كارادودو، بنت ملك بلامبانغن. مرضًا شديدًا، وبعد أن أُعيدًا أباه للبحث عن الحال، لم يُلْبَثُ في Belambangan مساعدة. طلب من إبراهيم أن يعالجها، ووعده إن هي أبلغت من مرضها أن يزوجه. إياها ويتمق هو الإسلام ويصل إلماؤه، فلم تنهت الأميرة تزوجها إباقح، ولكن لم يلم الملك، فالتق عليه إباقح لفي بوعده، فاستاء الملك من الحالة نظره، وأقسم ليقتن من نية إبراهيم من زوجها إباقح، فلم ولد عام 1275/1276 أرسل طلبًا إلى فرنسا ووضعت ترنيته وكفاحه إلى مواجهة سلالة هي دنوي تقية نيتاهي، أزمة الأمير، دي هذه سيموجا، المدفونة في حارة كيوسوان وغيرها معرفة) 4(، وسي المولد عمدا، ولقب عين الدين، ولقب الأهالي داودين فاكو، وعرف أخيراً بقلب سونين قوري، نسبة إلى الملك الذي هو فيه بعد بنائه للمسجد.

(1) شجرة كمبوجة سونين قوري تأليف أبو نظامي محمد عرفان.
(2) سالم هارهاب ص 46 عن بوند.
ولا بلغ الثانية عشرة أرسلته مربيته إلى عمها على رحمة الله في أمييل، فدرس عليه.

ثم تزوج ابنه عشيقة «اللغبة راتوآياموسي» أو (ديوي ماتاميان). هذا عن محمد عين البقين بن أسحاق بن إبراهيم بن حسن جال الدين.

أما على رحمة الله بن إبراهيم أضواء فقد وصل إلى جاوة عام 1351م (751هـ) وعمره 70 سنة، فعمل أولاً على فاليسابانغ ونزل ضيفاً على أميرها، أربادامر، فاستلم الأمير وسي عبد الله، وكان لدى الأمير شاب ترعى في كتبه يدعى جاوبا ويشنو، فاستلم أيضاً وسي عبد الفتاح.

توجه على رحمة الله ومعه عبد الفتاح وأخوه حسين إلى جاوة، وتزوج على بنت أمير توبان السماحة نياي آنغ مانيلا (لقب سونن درجات) وابراهيم (لقب سونن بونانغ) نسبة كل منها إلى الملك الذي يقيم فيه حسب العادة المتبعة في تلقيب الأشخاص بالإضافة إلى الملك.

وصل على إلى قصر ماجاكاهيت، فاستقبل استقبالاً حسناً، وتلقته زوجة الملك الأميرة دوراواكي، بنت أمير جامبا التي هي خالته، أي أخت نجولاون، فكانت صلته بالقصر حسنة لهذا السبب، ثم جعل له الملك نفوذاً على بضعة آلاف من الأسر في أمييل (سورابايا) لذلك لقب سونن أمييل.

أما ابنه هاشم وإبراهيم فقاما بالدعوة في الشواطئ الشرقية، على الشمال، مع محمد عين البقين في الدعوة. سكن محمد عين البقين بعد خمس سنوات من زوال مملكة ماجاكاهيت - كما في بعض المصادر - وتوافق إبراهيم بعد ثلاث سنوات من وفاة محمد ودفن في توبان.

وصار عبد الفتاح الذي رافقه أس للرحمة الله أول أمير على مكة، أول دولة إسلامية في جاوة، وقد هم مرةً على حرب الوثنين فمنعه استاءذة على رحمة الله. وتوافق على بعد وفاته زوجته ملك ماجاكاهيت بنحو 19 سنة ودفن جنب مسجد وقبره مروف.

السيد هداية الله ابن عبد الله (عمة الدين) بن علي (نور الدين) بن الحسين جال ابن عبد الفتاح، فانصل به تيرنجانا، الدين الأكبر، كان معاصرًا للسلطان ترينانا وكان له حظوة وفي عام 1527م (934هـ) جرت السلطان جيشاً إلى جاوة الغربية فتوبي الشريف هداية الله قيادته.

525
أما مقدمه فكان في أول الأمر من كمبوجا حيث ولد هناك من أم من أسرة ملكية، وسافر إلى قامي سوميترا ثم إلى جاوا. ذكر هذا من كتب عنه، وسرميه البرتغاليون. فالتيهان، ويوطن البروسور حين جاوا دينيسنرات أنه عرف من فتح الله والперفيف وتسجيف في الأساطير.

علم هديه الله كما بقيته البرتغاليون على المسلمين بمساعدة ملك فاجاجاران، ملك جاوا الغربية، فقاد هديه الله جيجه واستولى على سوندا كلاخا، التي ستمت بعد ذلك فاجاجارا.

وصل القائد البرتغالي هنريك لي، فتصدى له الترفف هديه الله قمع النصر للسلاحي في منتصف مارس 1527 هـ ثم وصلت قوة برتغالية أخرى فخاب أملها.

يقول الدكتور سوكاتو: أن الترفف هديه الله أطلق اسم فاجاجارا في 27 يوليو 1527 هـ فقد هجى المسلمون على سفينة برتغالية في أواخر مارس وأبادوا من فيها، وقد جاءت السفينة بقيادة ديفرانسكيودا، لتنفيذ المعاقدة التي أدركت بين البرتغال، والملك فاجاجارا.

ولكن البروسور حين دينيسنرات برى أن ذلك في أواخر ديسمبر 1526 هـ أو أواخر يناير 1527 م، وقال أن هديه الله رجل عامبوزم ديني والسلطان البرتغالي، وصبره، والجنين الذي بعثه السلطان من أجل نشر الإسلام والدفاع عنه مؤلف من المختارين المروفين بالقوى الدينية الموثوقيهم، لينزلوا عن هديه الله في الظروف المروعة، وها هي أن زوجته أخت السلطان كانت بصحبيته، فإذا كان استيلاوه على سوندا كلاخا في وقت قريب من يوم عيد الأضحى فانا أن نعتبر أن هديه الله ومن معه كانوا يحمدون الله ضيهمين بالنصر الذي لم ينالوه عنوا.

ثم قال: إننا على يمين بأن الأعياد الإسلامية كيد ذكرى مولد الرسول ﷺ.
وعيدي الفطر والجنين يملك بها المسلمون في كل مكان يوجد فيه من يثول ذلك، خصوصا إذا كان الملك مسلمًا، فمن المؤكد أن المسلمين قد اختلوا بعيد النصر في ذلك العيد، فإن أقرب عيد وقع في أواخر ديسمبر 1527 م (أو أواخر يناير 1527 هـ) هو يوم 16 ربيع الأول 933 م الذي كان في يوم الاثنين 17 ديسمبر 1526 م.

(1) كتاب 50 داري كاجاكرتا، تأليف الدكتور سوكاتو.
قال في عام ۹۵۲ هـ (1545 م) استولى هداية الله على قالوه فأصبحت جاوا
العربية تابعة لسلطة دماك فعينه السلطان ترتقاناً ورئيضاً عليها.
كانت سوينت أورانغ زعيمة أعداء المسلمين تاجها قراهم وتشتت الغارات على
قرسي، وأحرقت قري، لذلك حاصرها المسلمون مدة طويلة، ثم استولى عليها هداية
الله يجلي، وذلك أن المسلمين أطلقوا إلى المدينة أصاباها من المهاجم عليهم بأذى
مشتعلة ناراً، وقعت على أوكوس القش فباحرت وسرت النيران التي غربها وارتدت
اللهب فاضطرแปลก السكان فدخل المسلمون المدينة.
وفي عام ۹۵۳ هـ نفسه توجه هداية الله على رأس قوة لحرب فاسورون
والتحمت معارك عنيفة مسط فيها كثير من الجنسيين، وجرح هداية الله. وفي يوم وقع
نفر من الوثنين أسرى في قيمة المسلمين، واجتمع المسلمون لإيواء إلي بيات
الأسرى فإذا يد غلام في المرة من عمره تتم ببطونة أصاب صدر السلطان، وحلت
جنته إلى دماك، ورفع الحصان.
في سنة ۹۵۹ هـ (1553 م) فوض هداية الله إلى إبنه خان الدين إمارة بانتان
وابنه الثاني ئفانين إمارة شيربو، وانتقل هداية الله للدعوة حتى وفاته الأجل
عام ۹۷۷ هـ (1570 م) تقريباً وتمارسه معروف في رابية تونغجاني، فضّ له
الأهلية ذكرى جليلة وحفظوا له أحسن العطاف وخادموا ذكره، وأطلقوا على إحدى
المجامع الإسلامية الحكومية اسم جامعة الشريف هداية الله.
وتأثرت إمارة شيربو حينئذ على أن زالت من الاحماية الشكلية بعد الحرب العالمية
الثانية، وأما بابتان التي أسندت إلى خان الدين الذي وصل الدعوة إلى الإسلام
بالحكمة والحسن فقد توارثها سلطان مصر، وكان لها شأن عظيم ونتاج

---

(1) مجلة مسائدة، ابسطاء، عدد أكتوبر ۱۹۵۶ هـ.
مـ جمع، وكان آخر سلاطينها محمد رفع الدين، نفي إلى سوراوايا عام 1249 هـ (1833 م) وبها توفي عام 1900 هـ ودفن في حارة سموت بقرب محطة القطار الآن.

وقد ألف السيد زين بن عبد الله الكاف المتوفى بدينة قرسي كتاب "الأفلاط في تراجم الفرع الثاني من سلالة الإمام علوي عم الفقيه وهو السيد عبد الملك وأولاده، وما زال مخطوـتاً.

قال إنه اطلع على تأليف الوزير الجاوي علي خير الدين تابعًا منه بيد الأئمة خير الدين بن حسين بن عبد الله الحامد، وملحمة بيد الآخ أحمد بن حسن العطاس نزيل جاكرتا.

بتحرير واحد، أخبرنا الأخير بأنه أخذ من مكتبة الاستاذ محمد التوني المتوفى ببلدة صولو.

ثم قال: ذكر الحبيب العالمة أحمد بن أبى بكر بن مسيف في شرح لاحية الحبيب عبد الله عند ذكره لأولاد الإمام علوي بن محمد صاحب مرتب ما أن لعوين بن محمد إبنين، أي المقنين من أولاده، عبد الملك وله عقب منتشر بالمدينة وعروف بآل عزهم خان، ثم ذكر الإمام عبد الرحمن بن علوي وأولاده، واجه أيضاً في مكتبة للحبيب أحمد بن حسن العطاس من السيد محمد بن أحمد الجنوي وأمين بن السيد جعفر عاشم يتضمن سؤالاً عن آل عزهم خان فأجابه بعد كلام: وعرفت من طرف أئمة حادة آل عزهم خان أولاد السيد عبد الملك بن علوي بن محمد صاحب مرتب، وقد ذكروا في الأشعار بأيدي العطاسين، هذا اصل الشعرة أضاً أصابها فإنان أطاعهم على، ولا هي مثبتة في شجرة العطاسين، والذي نصمه أن الأئمة المذكورين آل عزهم خان في ورقة بأرض الهند وغيرها من تلك الجهات.

ويبدو أن استشهد المؤلف بما ذكره الوزير قال: وذكرت هذه السنة أيضاً في شرح قراءة سونتي شربون الذين نزلوا جاوا وسومت، وبقين وسام وكمبويا، وكانت هذه الشعرة هو المسمى كهون في عهد السلطان محمد سليمان عام 1311 هـ، وذكرت هذه السنة الكبيرة يشري أو يبوري في إيجاب في كتابه "تاريخ الأولياء"، صفحات 36، وذكرت هذه السنة أيضاً في "رواية الملك إبراهيم" تأليف مريخي ومحمد علائين للفظم بقرى جنوب أم صوبك بني مانير، تحت اسم "نسب الملك إبراهيم"، صفحات 10، وذكرت هذه السنة أيضاً "نورة جنة حول الملك إبراهيم" عام 1375 هـ في الصفحات الثانية والمائة، ومثلها، في الشعرة الثانية التي وُضعت على المضي، للتحويل، وذكرت أيضاً في سنة الكبيرة أحمد دحلان، اطلعنا عليه منذ عشرين سنة، 1311 هـ.

528
ذكر المؤلف أن هذا النسب ذكر في شجرة ذريعة الإمام عبد الملك بالهند، وأنه نقل أصل قراءة الإمام هديرة الله المهندس رادين صفوان من حفدة سلاطين شربون سلالة الشريف هديرة الله عام 1311 هـ.

شجرة آل عبد الملك بن علوي بن محمد صاحب مرباط

عolate
عبد الله
أحمد
جمال الدين الحسين

ابراهيم

بيركات علي نور العالم
ملك أحمد عبد الرحمن
عبد الله
هديرة الله
الرومي
سلاطين
صاحب ماجا شربون وبانتن

تهمان
أحمد حامد
دنور
درجات
زهير الصادق
دمال
جعفر العابدين
محمد عيسى داوكوسيما

529
شجرة أخرى لحلاة أحمد بن عبد الله بن عبد الملك بن علي بن محمد صاحب مرباط للأجد من الأبناء: فاضل، علوية، نور العالٌ، قمر الدين، زين العابدين، جعبر، الدين، محمد الدين، ثناء الدين، جلال الدين الحسين.

لجلال الدين من الأبناء:
1 - عبد الملك 2 - ابراهيم 3 - نور العالم 4 - بركات.

أما إبراهيم فله ثلاثة أبناء:
1 - اسحاق وعلي رحمة الله 2 - الرضي

لإسحاق أبناء: محمد عين البقين (سون قرية)، ابراهيم، رقية، حيدة سلمى.

حيثة زوجة هاشم، وحيدة زوجة سلطان بانين، وسلسلي زوجة سونن لوماجنج.

ولعلي رحمة الله من الأبناء:
1 - مطمنة: ابراهيم (سونن بونانغ) هاشم (سونن درجات)، جعفر الصادق (سونن قدس) أحمد (سونن لامونغ)، زين العابدين (سونن دماك)، علوي زوجة هداية الله وعشيقة زوجة محمد عين البقين.

أما نور العالم فإنه هو عبد الله، ولعبد الله ابن هو هداية الله، وأولاده.

1 - فسار بين سلاته سلاته شروان، حسن الدين سلاته سلاته بانين، خديجة

زوجة السيد عبد الرحمن باشيبان.

أبناءه عمر، عبد الرحم، وسليمان المدفع في موجو أفونغ.

هذه الصُلة ترجمتها طبق الأصل الذي هو تحت عنوان البطل المسلم أمين رادين أحمد. وهنا فيه بعض خلاف فإن اسم سونن أمين علي، وهنا أحمد، ولعل أحد تعريف رحلة.
آل علوى بن محمد صحاب مرباط

ولأحد (بن عبد الرحمن) هذا ثلاثة بنين:

1 - محمد النقي، له بنتان فقط
2 - وعبد الله
3 - وعلوي

فأما عبد الله بن أحمد (بن عبد الرحمن بن علوى بن محمد صحاب مرباط)
فله إبنان:

1 - أبو بكر الفخر
2 - محمد

أما أبو بكر الفخر فله إبنان:

1 - محمد له ذرية قلة انقرضا
2 - علي، وعلي هذا المتوفى بتريم سنة 838 هـ ابن هو:

علوي الشهر بعوهج الولي المواظب على السن الشرعية المتوفى بتريم سنة 887 هـ

(1) من ذريته آل منصور.
(2) علي بن أبي بكر الفخر بن عبد الله بن أحمد، ولد بتريم وتوفي عام 838 هـ.
(3) في الشرع 207/2، أت وفاته عام 889 هـ.

532
فلعلو هذا ثلاثة بنين:

1 - أحد الواعظ الفقيه الجليل المتوفى بتريم جدآل عوهج بالسيلة.

2 - علي جد آل البيت عوهج ببيت مسلمة انقرضا بقي منهم اثنان هل لهم ذرية أولاء؟

3 - وعبد الله القرشي الولي الصالح جدآل عوهج بلحج وحنفر باليمن.

وأما الصالح محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن فله ثلاثة بنين:

1 - حسن طويل.

2 - علي صاحب الخوطه.

3 - وأحمد مسيرة.

(1) ولد بتريم وتفقه على العلما، وأجاز له في الافتاء والتدريس، كثير الواعظ كلما سنحت له فرصة.

(2) عبد الله القرشي ولد بعدن، كان عالما صاحبا كريعا عظفا على المتاجين، توفى بعدن عام 903 هـ.

وزين بن عبد القادرين عبد الله القرشي، كان عالما غريبا، ولد بتريم فما تلقى العلم.

عبد الله بن عبد القرشي، ولد بعدن وبرع في العلوم الطبية والحديث والحساب والبيات وغيرها. انتفع به أهل عدن، وتوفي بها عام 979 هـ.

آل البيت

هذه أسرة تحمل لقب البيت، من ذريته عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد صاحب مرباط، وتوجد أسرة أخرى تحمل نفس اللقب تنسب إلى أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن النفق المتوفى عام 875 هـ.

ومن آل البيت عوهج السيد عبد الله المتوفى عام 1077 هـ بن محمد بن عمر بن محمد البيتي بن علي بن علي عوهج، وابنه حسين بزيلع.
فأما حسن الطويل فله إبنان:
1 - محمد، جد آل باحسن الحديلي (1) بالقارة قرب تريم، وبالقمر والهند
2 - باحسن الحديلي

(1) * منهم زين بن عمر بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن محمد بن حسن الطويل.
وزين بن محمد بن أحمد (الوترية) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الله...

ولد بترم وتوفي بالها عام 172 هـ، أخذ عن علماء بلاده وعدن والوهظ والحرمين الشريفين والهند.
وعبد الرحمن المتوفي بالقاهرة عام 371 هـ، ينغلب بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حسن الطويل وله بترم، كان عالماً أديباً مرجعاً للمشكلات العلمية، وكان هو والسيد عبد الله بن محمد بروم فرسي رهان، وأقام بالقارة فكان منزله مأوى الغرباء والفقراء ينقف عليهم.
وعبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حسن الطويل، توفي

بشيام.

ومحمد بن سهل بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الحديلي بن محمد بن حسن الطويل، كان فتحاً جارياً بركة المكرمة، مشاركًا في فنون كثيرة، أخذ عن علماء تريم منهم عم عبد القادر بن شيخ ورحله الهدنة، ولازم السيد عمر بن عبد الله باشبان، والحرميين تردد على السيد محمد بن علوي، والشيخ عيسى العلياوي، واستفاد منه كثير من طلاب العلم.
2 - والثاني: أحمد المعلم، عقبه آل بافوغ، وآل بقرواش، انقضوا آل الولاج وآل الولاج ببفسو وقلب آل باصرة وآل باصرة بهين ودون بن بمسر والحديثة (1) بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد صاحب مرباط.

(3) الامام الفقهاء العلامة محمد الشهر بصاحب عيدت المتوفي بتربة سنة 872 هـ.

(1) جاء في حاضر العالم الإسلامي 187/2 أن من عقبه آل بافوغ لا بافريقية الشرقية، ومنهم هناك آل خلف بن نورين أحمد بن علي لا، وآل أبي بكر بن علوش بن نورين أحمدين علي لا.

وفي مجلة الرابطة 28/1 أن من ذرية الإمام حسن الطويل آل قوتو بكداد وقلب وقد انقضوا.

(2) في الشعر الروي أنه عام 838 هـ.

(3) السيد محمد بن علي صاحب عيدت، ولد بترم عام 760 هـ، وتوفي عام 852 هـ. كما هو الأقرب - تلقى عن عدد من العلماء منهم الشيخ محمد حكم باكثير في قسم، والفقيه عبد الله بن فضل بلجاح، وعبد الرحمن السفاف الذي لازمه نحو عشرين سنة، وأخذ عن أنباء السفاف، والسيد محمد حسن جل تلكي باحسن، والأديب الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخطيب، وغيرهم، وخرج عليه عدد من العلماء منهم السيد عبد الله العيدروس، وأخوه علي إبنا أبي بكر السكران، ومحمد أحمد بافضل، والماري بالله محمد أحمد بابكر أشهر هذا السيد بالكرم والآنسة للاحتفال حتى لقد تصدف bật شرفية بنت حسن بن الحكيم، ملأها من الأعمال، سكن وادي عيدت ونفي مسجدًا، ثم نبتدع عليه بيوت فصارت قرية معمورة، لذلك نادر بالله عيدت. وقبر في قرر جده الأعلى محمد بن عبد الرحمن بن علي، ومن رثاء السيد عمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء بقصيدة مطهها:

"رعي الله عمرا بلالج مَجَالًا وعينا خلا من بعد ما قد لنا ملا.

السيد محمد بن علي بن الفقهاء محمد بن علي صاحب عيدت، تلقى عن الفقيه أحمد بن مهني بشيد بعدن، والشيخ عبد الرحمن بن علي وكان صالحا عالما زاهدا، توفى بعدن عام 924 هـ."

536
فلمحمد هذا اربعة بنين

آل باقيه

1 - علوي (باقيه)

2 - عبد الله الأعين النساخ باقيه

آل زين

3 - عبد الرحمن باقيه

4 - وعلي عيد أحمد بن محمد صاحب عيد أحمد بن الطيب باقيه

اما علوي باقيه فانقرض عقبه بترم، بقي اثنان سنة 116 هـ

اما عبد الرحمن باقيه بن محمد عيد أحمد فعقبه آل زين وآل الطيب باقيه

بسوت والشرح وقيل باوزير (2)

(1) في الشرع جاء ذكر عبد الرحمن بن علوي باقيه بن أحمد بن علوي بن محمد مولى عيد أحمد، ولد بترم وتوفي عام 1047 هـ تلقي عن عائلتها منهم الشيخ محمدابن لطيف، والخاض عبّد الرحمن بن أشقر الدين، وسالم بن أبي بكر الكاف، ومحمد بن علي بن عبد الرحمن وغيرهم، نشر العلم وأخذ عنه معظم علماء عصره. كان ناهيًاٍ عن الملوك تغادًا.

(2) من عقبه ابنه زين بن عبد الرحمن، ولد بترم، ونشأ كأ بناء معظم أفراد الأسرة من سلوك وتعلم، توفي بالشرح، وحقده عبد الرحمن بن زين بن عبد الرحمن (973 - 950 هـ) بترم، وعبد الله بن زين بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن زين.

من أبناء عبد الرحمن باقيه: الطيب بن عبد الرحمن، محمد الطيب باقيه مؤلف تاريخ الطيب ولد يترم بالشرح، وأبو بكر بن محمد بن الطيب باقيه توفي عام 1011 هـ.

537
واما عبد الله الاعين النساخ بافيقية بن محمد عيدين فله إبنان:

1 - حسين له عقب بالقرم بجزيرة مولاي

2 - والثاني أحمد (توفي غريقاً قافلاً من الحاج ودفن في المكلا)

فلاحم أحمد إبنان:

1 - سليان، عقب بلحج وحجر والشحر وخبر وجبيلة باليمن

2 - والثاني علي بن أحمد بن عبد الله، له ولدان:

1 - عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن عبد الله، له ولدان:

2 - محمد رحلة حال الهند بكتور وتوفي بجريداباد، له خمسة بنين:

= وأبو بكر بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله باقيه، العلامة العابد، ولد بقرم وتلقى عن عائلته ودبوا عن حيث أقام بها برحة، ثم اتقلد وانتفع به الناس، وكان كثير التوسط للإصلاح بين الناس. توفي بقيدون سنة 1005 هـ.

* السيد أحمد بن حسین بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد، ولد بقرم وبها تلقى علومه وبالحرم، وتولى القضاء بقرم، وتوفي عام 1048 هـ.

1 - حسين بن عبد الله ابنه، سليان بن حسین، ولد بقرم وتبقيه بالغًا سنة 1009 هـ.

وايته أبو بكر بن سليان، كان سلطانًا بجائنر القمر.

وباية عبد الرحمن ابن أي بكر بن سليان، تولى السلطة بجزيرة مولاي بجائنر القمر.

4 - وصيف فيها.

(2) حدث في نسخة سورابابا ونسخة الآلهة الكاتبية م Slate، وعلى إبناه، أحمد هم: سليان، وعلي، وعلي إبنان هما: عبد الرحمن بن علي عقبة بجر وبرومد وكتيبة: محمد بن علي وهما وها خمسة بنين كذا ذكر أعلي.

* منهم السيد محمد بن عمر بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط، ولد بقرم وتلقى عن عائلته، ثم سافر إلى مدينة كنوز بالهند واكرمه سلطانها عبد المجيد، وصاره باينه، وانتفع به الكثير، ثم تولى عبد الوهاب أخو عبد المجيد بعد وفاته، ثم ابنه الصغير، فكان المبادر وزيره، والسيد بينهم معززاً ثم هاجر إلى حيدر آباد وتوفي بها.
أه وعم وحسين وأبو بكر وعلي
فأنا أحمد (ب ما محمد) فاليمن. هل أعقب أولهم (1)
واما عمر فعقبه بالهند، ومنهم السيد العلماء ابنه محمد المتوفى مجيدríاد
سنة 
(منهم) بدلي والخانقات والحريرة بدوون وصنعاء والقندسة. 
وفيهم الفاضل حسين بن أحمد بن زين (بن علي بن زين بن علي بن 
حسين بن عبد الله بن عمر) المتوفى بها (القندسة) سنة 1365 هـ.

(1) في الشجرة الكبرى (ض).

* السيد أحمد بن علي بن حسن بن أبي بكر بن حسن بن عبد الله بن 
محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله الاعين الذي وقف مكافاحاً مع السيد عبد الله بن 
عمر بن يحيى، وذلك ان حكومة الاستعمار الهولندي بعثت شرطتها للقبض على السيد 
عبد الله وأحاطوا بالمحل الذي هو فيه، ولم يسلموا بل تمكنوا من النجاة ليلاً على 
سفينة سراعة توجهت بها إلى فاليبالغ.

توف السيد أحمد بجدة عام 1277 هـ.

539
أما حسین بن محمد الورع الصالح المتوفى بترم سنة 1040 هـ فعقبه بكنور وغيرها. (1)

(1) السيد حسين بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد مولى عيد، ولد بتريم
كان عالماً حالاً للشروح العلمية، ثم تولى القضاء بعشي السيد زين العبادين
العيدروس، وكان دأب السيد حسين السعي في الاصلاح بين الناس، له ثلاثة بنين:

1 - أحمد بن حسين، ولد بتريم وطلب العلم من صباه متنقاً عن علماء بلاده وبرع فيها تلقاه
وانتفع به الناس، وكانت له تقييدات كثيرة، ورحل الي الخرمين ومكث بها سنوات
وتلقى عن علمائها، توفي بمنحة المكرمة عام 1052 هـ.

2 - علي بن حسين. نشر العلم في الجزائر الجنوبية في فلبين: باويان وميندانو، وله
وسلالته أعين عديدة هناك.

3 - وعبد الله بن حسين، ولد بتريم، وكان شيوخه من أجلة علماء تريم، وعني بالأدب،
ورحل الي الهند وفيها تلقى عن علمائها، وكان الوزير صاحب كنور عبد الوهاب
بكره فزوجها ابنته وأجلسه في الصدارة، وانتفع به الناس، له تأليف منها شرح
الأجريمية، وشرح اللغة وعفتها. وله أشعار حسنة غريبة التوليد، كان عالماً
بمختلف العلوم ومنها الكيمياء، ثم هو رياشي فارس. وتوفي بالهند.

في الشجرة الكبرى (616/15) أن أبناءه: أحمد وعبد الله وأبو بكر، وان لأبي
بكرا هذا ذريه.

541
وأما أبو بكر بن محمد باقيه الإمام العلامة الفاضل المتوفى بقينون سنة 105 ه.

وفيهم البلد السيد الفاضل الناصر عبد القادر بن محمد.

وبهند

وأما علي بن محمد باقيه فعقمه بالخريرية وشام وجوا وكويلندي بلابر.

وبالشحر

وفيهم حفيده الشيخ بن عبد الله المتوفى سنة 1186 ه (بن الشيخ بن عبد الله علي).

وفيهم حفيده أحمد بن عبد الله بن الشيخ العلامة، و(منهم) جواوا منهم السيد الشيخ بن أحمد المتوفى سنة 1289 ه (1)

(1) من ذريته أبو بكر بن محمد بن عبد القادر، له ابنان: محمد وعبد القادر في توبان، جواوا الشرقية.

ويبعد أنه وقع شيء من السقط هنا، والصحيح أن يوم باقيه سلالة، منهم شيخ ملك الله على المتوفى بالخريرية عام 1132 ه (2).

والسيد شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله باقيه المتوفى بالشحر عام 1286 ه، ملك البلاد، وهو المذكور أعلى.

(2) السيد شيخ بن أحمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله باقيه.

ولد بالشحر عام 1212 ه تلقى بها علومه على أيدي علماء فاضلين، ثم رحل للهجرة لاستزادة من العلم، فأقام في أم القرى ومدينة رسول الله سنتين عدة، ويرتبط فيها من رحيل العلماء بين أيدي كثير من العلماء في الدينين المقدستين اللتين كانتا مليشتين بأكابر العلماء، الذين يرون إليها من أقطار العالم الإسلامي.

من شيوخ الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد القادر المطاطي، والشيخ محمد صالح الربيز برقم بركة، السيد أحمد بن علي جل الليل، والسيد عبد الله بن محمد باحسن جل الليل.

ورحل إلى القاهرة يطلب المزيد، إلى الأزهر، حيث منابيع العلم فيه ثروة.

542
وأما الولي الصالح علي عيدى المتوفى سنة 919 هـ بن محمد مولى عيديد فله ثلاثة بنين:
1 - محمد المهوج
2 - عبد الله
3 - عبد الرحمن.

فاستقي منها، ثم رحل إلى الشرق الأقصى سنة 1350 هـ.

ومر بكثير من البلدان حتى وصل إلى ملاكا وغيرة، وفي ملاكا التف الناس حوله،
ذكره عبد الله بن عبد القادر مشني، والمستشار الهولندي "فردن بيرخ".
قال عبد الله مشني في كتابه "حكاية عبد الله"، بلغة الملالي والحرف العربي،
قبل أن تنتشر الحروف اللاتينية وتطغى على بلدان الشرق، قال: أن السيد شيخ بن
علي (2) باقيه كان عالماً عظيماً بجميع اللغتين العربية واللاتينية، جاء إلى ملاكا،
فاضبق الناس بسمة علمه، وحسن حديثه، فطلب الأهالي منه أن يقيم بينهم ليستعنا
به، فدرس عليه مع الأخوان وغنى خصين أو ستين شخصاً. كان يدرس علم الأصول في كتاب "أم البراهين"، والفقه والتاريخ وغير ذلك. وبعد عام تفتحت
الأنكار والمقول في ملاكا، وما كان فيه قيل ذلك من يفه، ثم سافر إلى جاوا، وما
زال يعيش لدى سلطان سومب ويدرسه.

هذا ما ذكره عبد الله مشني في ذلك الزمن، وعبد الله هذا من أصل عربي من
اليمن من أم هندي.
قال فرن بيرخ الهولندي عن هذا السيد بأنه ولد بالبحر واستوطن سورابايا، ثم
أصبح، متعاطياً التجارة البسيطة، ونجوم ذلك كان شغوراً بالعلم فترك التجارة،
وغلي للعلم، وصار له طلب وأتباع، ومقام كريم، واحترام عظم في مدينة سومب
بجزيرة مدرارا.

«مكت نحو 25 سنة جبوار سلطان سومب، وما توفي السلطان اضطر ألى الاستدانة
من الصينيين والأوروبيين، فقد كان جواداً كبيراً باسط المدين، فإن تكلفت الديون
دغد أنباء السلطان وهم تلاميذه جميع دينه».

«أقام في جاكرتا عشر سنوات وأخذ في التدريس والدعوة، ولكن ألمة مسيطة
لا تملك الدراهم الأكبا يسق الماء الغرابيل، وعاد ألم ما كان عليه من الاستدانة».
وقوع له في جاكرتا مثل ما وقع له في سومب فساعده أصدقاؤه وأحباؤه. 

ثم رحل إلى سارانغ ومكث بها إلى سنة 1871م، وكان يمتاز بأرائه الحرة 
الانتكارية بين مرتين، وانثر شيته وعظم احترامه، فكانت له آراء حكيمة جبان 
حين عرشه ولبائه، منحياً بالشرف، يُسلك بكل الناس ومنهم الأوربيون، ولكنه 
عاد إلى ما كان عليه فتراكته عليه الدين، ولم يستطع أن يغيب بها فكان نصيبه 
السجن.

ثم انتقل إلى سورابايا وها توفي ودفن في مقبرة «باتونغتيه» وهي 
مَقْبِرَة أَمْرِرَة الرخينت (الأمراء)، ودفن أخوه جانبه.

وكان له تلاميذ من الجاويين يشغلون مراكز دينية كثيرة في سارانغ يدرسون بين 
يديه بعد صلاة العصر.

وكان سلطان سومب السلطان «فاكناتا نينغرات» (1812 - 1854) ممن 
هواة الأدب العربي والجاوي، درس علم الإسلام في شبابه على السيد عبد الرحمن 
الباني الذي قدم من حضرموت وتعلم في مكة، وقد تأثر به عندما كان أميراً، فاتهم 
بدراسة الحضارة العربية كا أهيم بالمواطنين العرب، واستقدم - إن كان أميراً - 
العرب ليكونوا طبقة عليبة. وكان يتحدث العربية بكلمة، ولديه عقلية، وكان 
مؤلاً بعلم الفلك، ولديه شخص متصل في العلم هو السيد عمر باهرون، كما كان متصلًا 
أيضاً بالشيخ عبد الرحمن بن أحمد المصري، والشيخ سليمان سمير في جاكرتا (فن دن بيرخ 
187 - 188).

لهذا السيد تلاميذ درسوا عليه بالشعر أهورهم العارف بالله الموقن بالشعر 
شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن علي بافيه.

ومن آل بافيه عدد معرفون، ثم في مجال التعليم ومبادئ العلم جولات، وقد 
اجتمعت بأحد أفرادهم في مدرسة بالهند، عندما جاء من وطنه وقف ويلي، في تل أبيب 
هو السيد حسين بن زين بن عبد الله بافيه. كان واسع الاطلاع، حيد الصفات، بعيد 
اللغة العربية، سبق له أن اخترى في سلك الدنفية بالجيش المصري مدة طويلة، له ابن 
في مدراس، ولديه أعمال تجارية واسعة.

وفي كتاب «تاريخ الإسلام في الهند» بالمانيص ص 28 أن في كاليفو عائلة آل 
بافيه، وإن عميدها السيد عبد الرحمن بافيه رئيس الحزب الإسلامي.
ومنهم السيد أحمد بن عبد الله بافقيه ولد بمكة المكرمة وتلقى عن علمائها، وله ابن هو السيد شيخ.

والسيد علوي بافقيه الملكي العام الشاعر تلقى عن علماء عصره، وله تأليف، توفى عام 1247 هـ.

ومنهم السيد الأديب الثقف الشاعر العام، أحمد بن عمر بافقيه، له جولات في عالم التدريس، وفي الصحافة، والسياسة والكتب ضد الاستعمار. أصدر في سنغافورة صحيفة السلام، وتولى إصدار جريدة في عدن، وهو أحد رجال متابعة أبناء الجنوب العربي، واخترى هاجر إلى المملكة العربية السعودية، وأقام في جدة، وله ذريته بها.

وفي إندونيسيا السيد حسين بافقيه ولد بسورابايا وتخرج في المدرسة الخيرية على يد الاستاذ العلامة عبد القادر بلطفي في زمرة من أقرانه. كان كاتباً ينشر المقالات في الصحف، وأصدر جريدة «البراء بارو» و«المهجر» باللغة الإندونيسية جانب أعماله التجارية، كان معروفًا بحسن أخلاقه وذكائه وطموحه، وكان مตولًا لإدارة الجريدة الثابت النشط الثقفي خريج المدرسة الخيرية عوض بن علي بن مزروع.

توفي السيد حسين في سورابايا.
أما محمد المهندب فعقبه آل عيديد بينقراباد بالهند وبلغيرا وآشي
وفولو فينانغ
وأما عبد الله بن علي فعقبه باليمن بقطاعية، ومونوب، والشمر
ومنهم الآن (1307) السيدان الفاضلان الداعيان إلى الله عبد الله
وعبد إبنا سالم بن عبد الله، وبالهند ببنقاله والساوحل والخماني، وجاوا
وآشي
وأما عبد الرحمن الفقيه النبي بن علي بن عبد صاحب عيديد المتوفى عام
976 هـ فعقبه آل عيديد بترم
ومنهم حفيدة أحمد بن عبد الله صاحب مسجد أحمد عيديد (بن عبد
الرحيم بن علي بن عبد صاحب عيديد)
وحفيدة أحمد بن عمر العلماء المشهور المتوفى بترم

(1) أحمد بن عمر بن عبد الرحمن بن علي بن محمد مولى عيديد، ولد بترم وطلبه العلم بها، ورحل
الي المجاز وجاور بركة الكرمة سنين، وتقى عن عيانها، وبرع في كثير من العلوم،
وجيز له بالتدريس، ثم عاد إلى ترم، وهناك تلقى عنه الكثير من الطلاب الذين أتوه
من مختلف البلدان، وكان يحضر مجلسه الأجلاء، ألف كتابًا منها تحرير القول لما وقع
لما كرم ترم إذ ذاك في دخول شوال، وذلك في خلاف حدث في إثبات رؤية الهلال، توفي
بترم.
وهفيده أيضاً عبد الرحمن بن شيخ بن عبد الرحمن الامام العلامة المتوفي
سنة 1068 هـ
وابنه الفاضل الصالح الخصور شيخ بن عبد الرحمن صاحب مسجد
النويدرة
وبنهم العلامة اللامي حسن الحلق عبد الله بن أبي بكر بن سالم المتوفي
1255 هـ
واخوه العالم الفاضل الشهير سالم بن أبي بكر المتوفي سنة 1229 هـ
وابنه الفاضل الفقيه أحمد بن عبد الله المتوفي سنة 1299 م
وبنهم الشريف الصالح محمد الحسن بن أحمد بن أبي بكر، له ذريئة
مباركة في تريم وجاءوا
وابن عمه المجذوب الزاهد الخصور زين بن عمر المتوفي سنة 1298 هـ.

آل عيدان
أفراد هذه الأسرة المتمنئة إلى السيد محمد صاحب عيدان المتوفى عام 1962
منشورون في بلدان حضرموت والحجاز واليمن وأفريقيا والمملكة ومالزيا واندونيسيا،
منهم مشاهير وعلماء فاضل نذكر منهم عن علماء من علمنا عنهم:
* السيد محمد علي بن محمد صاحب عيدان تلقى عن علماء تريم ووطنه، وانتفع به
الناس، توفي عام 1982.
* السيد العلامة حسن بن عبد الرحمن عيدان بيتة الكرمة.
* السيد أحمد عيدان رئيس اتحاد الأعمال العامة والتدريبات التجارية في ملايا (عن
جريدة أوتونس ماليص 5 في 20/8/1975 م.
* السيد علي بن عبد الله بن علي، توفي بزيوة.
* السيد حسن بن عبد الله عيدان، استشهد في سواكن.

548
السيد عبد الله بن أبي بكر بن سالم بن زين بن محمد بن عبد الرحمن بن شيخ بن عبد الرحمن

كان هذا السيد العلامة مستشارًا للسلطان عمر بن عبد الله بن علي بن مقيص الأحدي في داخل حضوره، وذلك لما تكاثرت الفتنة وترشمت البلاءا على الناس واضحت البلاد فوضى؛ أخذ العلويون يعملون بكل جهد لانقاذ البلاد، غير أنهم أبكون ان يتواروا الملك بأنفسهم، فغاية جهودهم أن تزول الممالك وتمتع الاضطرابات، تتشونوا بكل وسيلة يستطيعون أن يمارسوا، فأخذوا من يحسنون فيه الظن، فكان أحدهم هو عمر بن عبد الله بن مقيص هذا، فجمعوا له الأموال والسلاح ليكون دولة عادلة تزيل الفساد وتنسك بالشيرية وتنشر العلم للجميع، وقد سكب بذلك عهدا بينه وبينه، وجعلوا السيد عبد الله بن أبي بكر عديد مستشارا له في عام 1243 هـ. ولكن السلطان هذا لم ينجح في أفعاله، فقد تزداد رغم شجاعته، وواجه مرد قومه، فقال السيد الشاعر:

عبد الله بن أبي بكر هذا قصيدته:

ولما رأيت لهجة الهياج تبرقع فانك مثل النسا لقد هانها الله من دولة ال أن قال:

Ňخوا البندقية أرماؤها وقولوا على الله ينصف لنا ويرجم أعداءنا بالحصي وذابت هذه الدولة في نفسها، وخثبت الآمال، وأخذ رجال الإصلاح يرون وجههم العبير.

وصل هذا السيد إلى جاوا، ثم أثر العودة إلى وطنه، وانشأ هذه القصيدة:

فحلاً وانضاح خصي وضعت للك عقدين من بصيص تربت على الدجر والخنفس

وحلوا البندقية أرماؤها وقولوا على الله ينصف لنا ويرجم أعداءنا بالحصي وذابت هذه الدولة في نفسها، وخثبت الآمال، وأخذ رجال الإصلاح يرون وجههم العبير.

ريحيل المرء من ذي الأرض أولى تلال المنبر قبل تلاف نفس فلا إن عشت ترضاهام مثأرنا ومن عدادتنا الإنسان ينمي محتشه الذين دعوه بملا مقيماً لا يجل العيش فيها

549
وبأيام العقل ذلك لو تولى تصوير علل الآذان ففسلاً
وفي الأيدي الى الاعتقال غلا
ولا هو يستطيع لذلك حلاً
مداهنة لانتمنا الإجلاء
بإحدى الأمر في أي الأحلام
يضحك الفضل من يعد إلا

لفافننا بما خبيثاً وهتلا
كما بطي الذي كتب الجبلاء
وضرب الوج في الجنين طبسة
إلى غير حوى شرفنا وفضتلا

وان كانت على الإجاد علا
تراباً صار للعينين كحلاً
وتنثره على الجلاد فنلاً
وأفعل غيرا به صلاً وبغلا

أما مولده ففي تميم عام 1195 هـ تلقى بها علومه على شيوخ أعلام منهم السيد
العلامة عبد الله بن علي بن شهاب الدين، وعبد الرحمن بن علوي مولى البطاح، وأبو
بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد الهندوان، وأحمد بن عمر بن سيف، وطاهر
بن حسين بن طاهر.

ورحل إلى عدن واليمن وأقام في صناع سنوات تلقى العلم ومات السدة
المكرمة وأخذ عن علائهما منهم العلامة الشيخ عبد الله سراج، والشيخ عبد الباقي
الشعاب وغيرهما، وفي جاوا الشيخ عبد الرحمن الصري.

تلقى عنه عدد كبير في كل بلد يزوره، ومن البلدان التي زارها مافوراً وعطاراً
وحاوا ومستقب في عيان، وكانت الظروف في حضورات مليئة بالمطلع من حكام يافع،
كان السيد هذا لا يكتنف عنها، حتى عاصم، وقتلوا أخاه سالم بن أبي بكر، حتى تنتقل هذا السيد إلى بلدة السوادي، ولعل هذه الأحوال هي التي جعلته يركب البحار إلى الاقطار البعيدة- توفي في السوادي عام 165 هـ ودفن بتربة.

ومن شعره قوله:

ِّتِبَّتُ وِقِدَتْ شَفِنُي مَا تَرَى
أجوب البقاع عَلَى زَامْلِ
أرَجُي بِافِضْلَا لِكِم اَتْنِي

وله هذه الأبيات من قصيدة:

فَأَ لَأَمَّ سِنَّةَ وَاجِهَةَ سَكْتُنَا
ألا شَوَاءُ مَهْمَدْ وَعَلَّد
يَدُمُ كَلَ جَبَارْ عَنِيَّ د
يَبِيَشَ جَفَّةُ لَيْبُ أَيْتُم
يَفْقَحُ هَامَةَ الْأَعْدا بَنْصُل
وفي الهجاء، رشف دم الاعدا

551
وأما الشريف الفاضل أحمد مسرفة بن محمد بن عبد الله بن أحمد (بن عبد الرحمن بن علوي) عم الفقيه فله ثلاثة بنين:
1 - حسن باسكتوه
2 - وفرج
3 - وابو بكر
أما حسن باسكتوه، فعقبه انقرضوا، بقي منهم أثنان:
1 - أحمد الهامل بن عبد الله بقدشو والحبشة، يقال أن له عقباً هناك (1)
2 - وابن أخيه يوسف بن محمد حدون
وأما فرج بن أحمد مسرفة فله أربعة بنين:
1 - أبو بكر، له عقب انقرض
2 - وعلوي، له إبنان بقلب. يقال أن له عقباً هناك

(1) من ذريته السيدة حسن باسكتوه: محمد بن أحمد بن حسن، ولد بتريم وتلقى من عائلتها، ثم أخذ في الأسفار والرحلات، كان كريماً جواداً عطوفاً على المتاجين حباً للعلماء والصالحين مكرماً لهم. وكان عامرن بن عبد الوهاب ملك اليمن يحبه ويكرم، ويعترمه، وبواسطته صار الملك ينفذ على المستحقين وفوض إليه عارة أشياء كثيرة في ترم، منها عارة الجامع فجده، وعارة جاعري سيل نبي توفي بعدن عام 953هـ.
سنوات 1331 هـ و حينه حامد بن عمر العالم الناسك كثير الأوراد الأوراد المتوفى بها سنة 1392 هـ للذريه مباركة بها (2).

(1) هكذا العبارة في نسخة سورابانيا، وفي نسخة الآلة الكاتبة كما يلي: صاحب الراتب الذي يقرأ بسجد آلي أبي علوي المتوفي بالجزيرة. في لعل العبارة الصحيحة هكذا: صاحب الراتب الذي يقرأ بسجد آلي أبي علوي بترم المتوفي الجزيرة قرب دهلك، ودهلك جزيرة مواجهة لبناء مصوع (صحيح الأعشى 327/5) وهي الجزيرة التي أقام المسلمون فيها قاعدة حرية حوالي عام 83 هـ (702 م) وفي عصر الإمويين صارت منفية لم يخطوا عليها.

(2) ومنهم أحمد بارج بن عبد الله، وفي عاضرة الفاها السيد علوي بن طاهر الحداد أن من ذرية الحبيب عبد الله الذكر المتوفى عام 872 هـ أدرك دين وعقيل ونور بنو عبد الله بن محمد بن عبد الله الذكر. وعاقبهم بزيل وبقل وقتشو وهده، وبها عقب عمر بن فرج بن أحمد صغر. من أولاده هاشم وعبد الله ومحمد ولأحمد الوداد وهم كثرة بن تلك النواحي (مجلة الرابعة 28/1).

وفي سطاق السيد محمد بن عبد الرحمن بن شاب الدين في حاضر العالم الإسلامي (1283/3) أن من آل بارج نور ومحمد بنو عميان بن بكر بن نور صادق بن أحمد بن صادق بن أحمد بن نور بن سعد الدين بن محمد بن الشيخ بن محمد بن عثمان بن أحمد بن الشيخ بن محمد بن عبد الله بن محمد (الصحيح أحمد) بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مباح.

564
والله أبو بكر الطويل بن أحمد مسرقة فله إبنان:

1 - عبد الله، ذريته قلة انقرضا
2 - واحد الحداد (جسد آل الحداد)

ولأحد إبن: علوي

ولعلوي ابن هو محمد، وله محمد هذا إبنان:

1 - علوي، له عقب باهند
2 - وعبد الله

فلعبد الله هذا إبنان:

1 - عبد الرحمن، له ذريته قليلة انقرضا
2 - والثاني أحمد الحداد (ابن عبد الله بن محمد بن علوي بن أحد الحداد)

له ابن هو محمد، وله محمد هذا إبنان:

1 - سالم، انقرض
2 - وعلوي، ولعلوي هذا الولي الفاضل المتوفي بتريم سنة 1072 هـ
اربعين بين:

1 - حامد، له عقبة قلعة انقرضاً
2 - علي (1)
3 - عمر
4 - والرابع القطب عبد الله الحداد
وأما عمر بن علي فعقبه ببيان وأرض الرصاص والحنيد وجاوا
وسيعون
ومنهم السيد العلامة الفاضل عبد الله بن حسن بن عبد الله المتوفي
بها سنة 1285 م ودبوهن (2)
ومنهم العلامة عبد الله بن طه بن عبد الله المتوفي سنة (3)
ومنهم الآن (1307 هـ) علي بن محمد شريفاً عفيفاً بغرفة باعباد (4)

(1) علي بن علي بن محمد كان مستشاراً للملك عنبر بالهند.
(2) السيد عبد الله بن حسن بن عبد الله بن طه بن عمر بن علي ولد بالحرة سنة 1288 هـ وتلقى عن علماء حضرموت في ذي أصبع وخلق راشد وشام ويومن وسمن والمين ودرهم وغيرها، والحجاز واليمن توفي عام 1325 م.
(3) في حارة كلاة بانائه من ضاحية جاكيرتا جامحة من السادة آل الحداد ينسبيون إلى السيد عمر بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن أحمد الحداد.
(4) ومنهم حفيدة العالمان السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله مؤلف قرآة اللؤازر بمناهج الحبيب محمد بن طاهر، ولد في بيدرون عام 1298 هـ وتلقى عن علماء في دوعن وعبد جواسير الشرقية بحضرموت والحجاز وغيرها، ومهم كثير، ورحل إلى جاوا واتصل بعالمه. وفي قيدون له طلبه وكتب مناقب كل شيخ من شيوخه.

واخوه السيد علي بن طاهر، تلقى علومه في حضرموت، وساهمه ذكائه وثقافته في الطلبه وملازمته لأكبر العلماء المجهدين حتى بلغ الثروة، وجمع من العلوم التقليدية والمقالية، نازع بها على الأقران، بل كانت له استنادات واجتهادات دقيقة، تقرر أذهان البعض عنها، له تأليف كثيرة ومحوت في الصحف في مواضيع متنوعة في التأثر الاجتماعي والسياسي والعقيدة والتاريخ، وتواه تبلغ نحو 13 ألف سورة. وطالما خطب وحاضر في المجتمعات العامة وفي الجمعيات. وقد طبعت عاصرته التي تاما في
جمعية الشبان المسلمين، وظهرت مطبعة باللغتين العربية والاندونيسية. وكان زعم
الحزب الإسلامي الشهير عمر سعيد جوكرو اميتاندو متصلاً به، فلما ألف كتابه في السيرة
النبيّة باللغة الاندونيسية عرضه على السيد علوى فراعي وكتب مقدمة له. وطبع
الكتاب أول طبعة على نفقة أهل الخبر، وآخرًا ظهرت الطبعة الثانية.
كان السيد علوى بن طاهر من مؤسسي جمعية الرابطة العلمية باندونيسيا، وآخرًا
اختاره سلطنة جهور بالغزيا لتولي الافتاء، وبالعامية سنة 1382 هـ، ولله ذرية انتقلت إلى
جنوب الجزيرة العربية. منهم ابنه العلماء السيد طاهر والمها جاسم. وبالإضافة
والدهما - كا قيل - مفصول ومنذكراً.

* السيد طاهر بن عمر بن أي بكر بن علي بن علوى بن عبد الله بن علوى بن محمد بن
أحمد بن عبد الله بن محمد، ولد بقينون عام 1449 هـ، وتلقى عن أكابر العلماء
في مختلف العلوم، كما تلقى عنه وخرج عليه عدد من الأفضل من جنسيات
مختلفة وجهات متعددة، كان يتنقل في القرى للدعوة إلى الله فيصل إلى الأودية
والبادية صابراً على المكارة، واعن الاعتقال بين الجانب كريم الإحقاق توفي عام
1319 هـ.
اليد العلامة شيخ الإسلام علوبي بن طاهر عبد الله الحداد

العلامة العلوي، الكاتب البلغ والمؤرخ الباحث، إذا خطب في موضوع جع
أطرافه، وعززه بالأدلة العقلية والنقلية. كان غيوراً على الإسلام، مدافعاً عن آل
بيت رسول الله (ص) محلاً برهان العلم في كل مكان من العالم الإسلامي، مترفاً عن
الاختلافات المذهبية، ويمكن أن نعرف مبلغ معلوماته من تأليفه، وهي كما يلي:

1. القول الفصل في بيو هامش وقريش والعرب من الفضل
2. فتاوى التي تبلغ أغلى عشر ألف سالة
3. أثار القرآن في الهد على دجال قادي با (جزيئ)
4. رسالة في استبدال الروح العربية بالروح اللاتينية
5. رسالة في حكم عدم جواز ترجمة القرآن، عدة كرابات
6. إقامة الدليل على غلاط المالي في نقد للحبيب الجميل
7. دروس السيرة السوية في جزئين صغيرين
8. كتاب في احكام الانكماح والقضاء بلغة المليو طبع جزئ
9. اعتاده الناهض في علم الفراش
10. رسالة في حكم المال الفضائ
11. مراعاة لآلة رسول عديروض بن عمر الحربي
12. ضوء القرية
13. الرد على ابن نعيم في رفع الزكاية إلى السلطان
14. الرد عليه أيضاً في سالة أخرى
15. الكلمات الجامعة في تخمير سورة الواقعة (لم يتم)
16. الخلافة النافية في الأسانيد العالية
17. منصوب عند الآلة لسيد عبد الله بن عمر الحربي
18. الأمالي في التوحيد (لم يتم)
19. الأمالي في علوم الحديث
20. الأمالي في علوم القرآن، هو كراسين
21. مجموعة من علوم الفكر في مجال ضخم
22. الموارد التلويحة في القواعد النحوية
23. مجموع هماراته في موضوع دينيه وتاريخه
24. مجموعة مقالاته التي كتبها خلال تغلده وظيفة الاقتقاء بجهور، في عدة أجزاء

558
26 - الرد على دجال يافع أحدهم عطاء الحرازي (لم يتم)
27 - مقالاته في الرد على القادم.
28 - مجموعة مقالاته التي نشرتها مجلة الرابطة
29 - مجموعة ما كتب من خطب
30 - مجموعة مكتبات ذات الفوائد العلمية والتاريخية
31 - النشام في تاريخ حضرموت طبع نحو 220 صفحة
32 - جمي التاربخ جواب أسله في التاريخ
33 - رسالة أخرى في جواب أسله في التاريخ
34 - عقود الألماس، طبع في جزآن
35 - غنصر تاريخ حسان
36 - الطبقات العلوية
37 - ترجة جده عبد الله بن طه الهادر الحداد، في معخمس كرايسي
38 - تطبيق وتنفيذ عن المكتب بالنقاط من آل النقبيب
39 - المدخل إلى تاريخ دخول الإسلام إلى جزر الشرق الأقصى (طبع)
40 - تاريخ الإسلام بجاوا وسومترا ولفين، نحو أربعمائة صفحة
41 - أخذ البصائر في مذهب الهاجر، كتب منه في أربعة كرايسي (لم يتم)
42 - الرد على ابن خلدون في قاعدته في النسب ونقضها، يوجد منه كراسان
43 - رحلة الشيخ الثانية السياحة في الرحلة الترجمة
44 - رحلة الشيخ المبيب أحمد بن حسن العطاس إلى دوين السياحة: الرحلة الدموية
45 - ما كتب من كلام الشيخ في كرايسي
46 - نقول علميه وتاريخية في عدة أجزاء
47 - ما بقي من شعره في ديوان صغير
48 - ألماني في تاريخ الإسلام (لم يتم)
العلوي بن محمد صاحب ميرباث
آل الحسناء

واما علي بن علوي (بن محمد بن أحمد) الحداد فعقبه بسورة وملابر
أما القطب الفرد عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد المتوف
بتاريخ سنة ١١٣٢ فله ستة بنين:
١ - زين العابدين، انقرض (٧)

(١) زين العابدين ولد في الحاوي بتمة عام ١١٠٥ ونشأ في حجر والده ولمه اتقن
معلوماته وسهره جائحاً إلى التصوف، مع التفكير في الشؤون العامة والإحسام بآرائه،
ورحل إلى مختلف الأقطار، ووصل إلى العراق واعجب بكتبة البصرة ثم غادرها وأقام
ببلاد ١٢٨ في عين، وكون له بها أمور وورق أولاداً، وانقرض بها عام
١١٥٧ وفد النسيب عبد الله بن جعفر منذر رسالة في مناقبه، ومن شعره
قصيدة مطلقة:

فلنافذلبه منالاً بنادي

وأخرى مطلقة:

١٧١

١٧١
أما علوي السيد النبيل المتوفى بمكة سنة ١١٥٣ فذريته بتريم.
ومنهم حفيده السيد النبيل كثير الحق والزيارة عبد الرحمن بن علي بن علوي المتوفى بالحنا (عام ١٣٤٨ هـ) و (منهم) مجاوا وفالمباغ وقيدون.
ومنهم السيد الفاضل حسن الخطي عمر بن ابي بكر المتوفى بها (بقيدون) وخلف الآن (١٣٠٧) ابنه الناسك الكريم الفاضل طاهر بن عمر، له ذريعة مباركة هناك (١)

١- منهم الحبيب محمد بن طاهر بن عمر بن أبي بكر بن علي بن علوي بن عبد الله بن علوي، ولد فيديون عام ١٢٧٣ هـ وتوفي والده رعاه وهويته، وتلقى عن أكابر العلماء حتى برز في العلم واقتعد المقام العامي، فمن شيوخه الجادة أحمد بن محمد بن علوي الضراء، وأحمد بن عبد الله بن عيدروس البار، وأحمد بن محمد بن حزينة العطاس، محمد بن صالح بن عبد الله العطاس، عيدروس بن عمر الحبشي، وعبد الرحمن بن محمد الشهر، ومحمد بن حسن الخداد وغيرهم.

٢- ذاع صيته في الأرجاء، وقصده الطلاب برشلون من منهله، فأخذ عنه علامة بارزاً، كان سخياً جداً يفقه بغير حساب حتى تراكمت عليه الديون ففضاها عنه أتباعه وطلبه، كان كثير التصدق والإطعام، ينزل في الدن والقرى للدعوة والإفادة، والإصلاح بين الناس والتفوق بين الخاضعين، حج وزار عام ١٣٠٥ هـ ومعه أتباعه ورفاقه، وزار الهند عام ١٣١٥ هـ فكان موضع حفاوة وإكرام، وأكرمه رئيس وزارة حيدر أباد، ولكنه كان كلاً دخل إليه شيء من المال وزعه حالاً على المحتاجين، وأسلم على يده كثير من الوصيين، وزار سنغافورة وبلدان جاوا فاستقبل في عام ١٣١٦ هـ بعد وصوله بأيام Tegal كل مكان بالأفراح، وتوفي في مدينة تقل محدودة، أفرد له بالترجمة العلماء السيد عبد الله بن طاهر الخداد في كتابه مدرسة النافي، واثنى عليه السيد العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شاب الدين.
و (منهم) بالصبر وصبر وظفار وأبي (آجيه) 
وأما الإمام الفاضل العالم المجتهد الحسن (1) بن القطب عبد الله الخداد 
المتوفى في رمضان بتمم سنة 1188 فله ابن هو العلامة أحمد المتوفى 
بتتم سنة 1304 فعقبه بتتم (2) 
ومنهم ولده عمار وعولى من العلامة الفضلاء النجباء الكرام، (منهم)

= بقصيدة.

له أبناء صالمون منهم السيد العلامة الصالح علوي بن محمد طاهر المولود عام
1299 هـ بقيدون، ونلتقي عن علاء في قيدون وتمم وسوسون والحوطة وغيرها في مكة
المكرمة وجاوا. ورث الجواد عن والده، بكرمه الجم، مئروف بغزارة علمه واطلاعه
ومعرفته بأنباء العالم وحوادثه المعاصرة، كان يقرأ الصحف التي يشترك فيها أو تأتيه.

بلقي دروساً على الطلاب الذين يانونه في أوقات معلومة كل مساع، منزله مأوى
للفاعدين والمستفدين، وكان يعي في الإصلاح بين الناس وخدمة المحتاجين، وجمع
التحليت للأعمال الخيرية، منها سعيه في بناء رباط العلم في قيدون وانتشاره له عقاراً
لذا المعهد العلمي ي延 له بدء، ومنها سعيه لجمع تبرعات لرباط العلم بتمم بواسطة
الشيخ أحمد العزب اشتري بها عوارض بكاء. وكانت مدينة قيدون قلعة الماء، يستفي
أهلاً من أبابعده القفر جداً، فآهل والده أحبب محمد طاهر بإيصال الماء إليها
من عيون بعيدة، لكنه توم قبل أن يبرز العمل، فسمي ابنه السيد على بن محمد
والسيد عبد الله بن طاهر آل الحداد في إبراز المشروع إلى جهت الموجود، وتبرع الشيخ
الحسن الكرم أحمد بن عبد الله بسماه بالوفير حتى الأمر، وبنى في تنقل مسجداً،
وعدد عقدة مسجد الجامع في بوقور، ومسجد طوبان، وتوفي السيد علوي بن محمد في
بوقور عام 1237 هـ، له أشعار في الابتهاج والاستغاثة بالله والتبسل، وقد جمع كلامه
السيد كالح محمد علي بن سنابين حسن الهايدي تزيل بوقور والمتوفى بها.

أوأخوه السيد الأكبر الشهير حسين بن محمد، استغل التجارة ونجح فيها، وكان مع
ذلك كثير الصلة يأخذه في بوقور، معروف بسمو اخلاصه لكل من بلقاء، يكرم الوافد
وعين إليه، له صدقات سرية، ثم هو عزير النفس لا يقبل عطاء.

(1) ولد الحسن عام 1098 هـ وتوافه عام 1188 فكان علامة ذا حتفة وتقوى وسعاء
عظم جدًا، حتى فقد انفق عندما حج على سبيل شخصًا راففه. جاء ذكره في عدد
من المجلات والتراجم.

(2) سيأتي ذكره.

563
بنصاب وجاوا وفونتيانق وبدعون ومنهم الآن (١٣٠٧) بتريم خليفة آبائه القائم بنصبهم الفاضل علي بن حسن (بن أحمد بن الحسن) (١)
والعلامة الورع الناسك عمر بن حسن بن عبد الله (بن أحمد بن الحسن) توفي بتريم سنة ١٣٠٨.

(١) ابنه عبد الله في «باقيل» بجاوا الشرقية (١٢٦١ - ١٣٣١ هـ).
وأما محمد القطب عبد الله الحداد فعقبه بترم
ومنهم الإمام محمد بن عبد الرحمن بن حسين (بن محمد) المتوفى بها سنة
1264
و(منهم) جياوا بيانقيل وبيهر بالجبشة والهند
وأما حسين بن القطب الحداد المتوفى بترم سنة 1136 فعقبه ببيان
بالصبر وبوجرارات والحادي والمكلا
وأما علي بن الفقيه أحمد بن عبد الرحمن بن علي الهمشهر بعم الفقيه
(المقدم) فله إبان:

1 - محمد، له ابن: عبد الله انقرض
2 - والثاني أحمد، فلاحده إبان:

1 - عبد الله الذي عمر مسجد الجامع بترم، وجعله لستة

أضاف من قبله

2 - عبد الرحمن، صاحب مسجد بابطينة

ولعبد الله (بن أحمد بن علي) ثلاثة بنين:

1 - سعد، جد آل باسعد بموزع، انقرضوا سنة 1075

565
2 - وعيسى بابطينة، عقبه بزيالع والشحر والهند انقرضا أيضاً
الهاشم
سنة 917 هـ
3 - والثالث هاشم، عقبه آل هاشم ببر سعد الدين باللبسة
وملايو ويجاوا وبنجر وبيا وب بعيد
وأما عبد الرحمن صاحب مسجد بابطينة بن أحمد بن علوي (بن أحمد بن
عبد الرحمن) بن علوي عم الفقيه
فله أربعة بنين:
قله حقيق:
1 - أحد خديجة، ذريته قلة بلحج وقلب
2 - والثاني عمر أجر العيون، فعقبه آل حقيق;
والآل النصير
(1) ذكر السيد محمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين أن الذين دخلوا آسي (آيية) هم من
ذرية هاشم بن عبد الله هذا (محاضر العالم الإسلامي 166 و166، مجلة الرابطة
163/4)، منهم ياسين بن محمد بن هاشم، استشهد بزوربة باللبسة. وأخوه هاشم أعقب
بقرة دعني قرب بلاذكر.
(2) جاء في محاضر العالم الإسلامي 182/3 أن جدهم عبد النصير بن عبد الله بن عمر
ابن السنجه وهو اللقب بأجر العيون بن عبد الرحمن صاحب مسجد بابطينة بتريم بن
أحمد بن علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي عم الفقيه المقدم، وهم ينتمون مع بني
عمهم آل هاشم في أحمد بن علوي بن أحمد، وهؤلاء موجودون في بنجر مايام بمجرية
بورنيو وفي سيلان.
566
السيد العلامة الحبيب عبد الله بن علوى الحداد (١٠٤٤ - ١٢٣٢ هـ)

نادرة الدهر، وعلامة الفصيرة، ذو الأعالي الجماهيرية، والآثار البارزة الباقية، والآراء المختلفة، ولد بالخير من ضواحي ترم، وكتب بصره وهو في الرابعة من عمره، وحفظ القرآن الكريم والإرشاد وغيره من المتون، عن أبيه والده ووالدته بتربيته وتدنيبه، فنبغ وفقًا غيره، وتلقى عن علماء وطنه، منهم السادة عبد الله بن أحمد بن يثبي، وسهل بن أحمد بنحسن المديلي، والداعية عمر بن عبد الرحمن العطاس، وعبد الرحمن بن شيخ مولى عبيد، ومحمد بن علوى السيفي الكي المتوافق عام ١٠٧١ هـ.

كان عابداً مً كان رائعاً، فصارت العبادة خامراً روحها، شفوفاً، مختلف العلوم، بُل الابد والشر، وحكذا ما زالت ترتيق به معارفه، وتوسّع به مداركه حتى أضحى لا يجري، ولا يتره له غبار، بل رتبه الاجتهاد، ذا معارف نادرة، ومعرفة خلاصة.

ألف كتاباً كثيرة ما زالت إلى الآن متادرة. طبع الكثير منها عدة طبعات، وتلاعف به خلاق، سواء أكان انتقاءً مباشرةً أم غير مباشر، كان قوي العارضة، متين المحلة، وتقرب على يديه الكثير من رجال العلم.

كان كثير الاهتمام بشؤون المجتمع، عاملاً للإصلاح، يكتب الأعيان والحكم، والصلاحيين، يرشده وينصده عليه بعض الناس ما لا يرضى الله تعالى، كما ينبغي أن يكون، بل ينقد العلامة والمخزون من أي طائفة أو طبقة كانوا، لا يسكن على كره، بل ينقد بعض المتصوفة الذين يختلفون عباراتهم، له آراء قيمة وجرأة أودها كتبه ومكتباته، وكثيراً ما يوجه أهاجه للإصلاح بين الفئات المختلفة، ويندخله في الأصلاح بين آل العمودي عندما احتاج articles ودخلوا في عرائ مسلح.

لم يكن السيد الحداد كذلك فقط، بل كان يرشد الزراع في شؤون الزراعة، وهو شخصياً يملك مزارع وبراري الزواج، هذا جنبًا إلى جنبيه للاحتراف وسخائه للقاصدين والطلبة والأقارب، يرعي الإيام وينصح عليهم في ماله، بل يحب أرباب الأمور على الاتفاق للسفر والمسافات البعيدة، وتشيد السجاد والمنامات وغيرها.

له أشعار حكيمة جمعت في ديوان مطبوع، وقد شرح إحدى قصائده في المياس بالعينية تلميذة السيد العلامة أحمد بن حسن الهشيشي، كما شرح السيد أحمد بن أبي بكر بن سميط في زخارف إحدى قصائده، وآخرون شربوا ما شربوا من قصائده أو رابتها أو أوراده.
أما رحلته إلى الحرمدين فكانت في عام 1079 هـ حيث أقام هناك ما أقام، وكان كثير التنقل في حضرموت، فقد ذكره زيارته لشيخ السيد عمر بن عبد الرحمن المطئ عام 1072 هـ وتوفي شيخه بعد أيام من هذه الزيارة.
ولذي السيد المهدد ما لقي من النغصات حتى انتقل إلى الحاوي تباعداً من اضطهاد يافع حكام تريم.
وقد قال:
قد كنت يا وادي الأروى مشخصاً بالفغور والخيار
حتى دهنا زمان البار
وقال أيضاً:
هم شوهدوا عيش وادين
الجو والظلم والطغيان
من فخريهما قصيدة يقول فيها:
تعرف البطحا وتعرفنا ونلست بالفسخ
ومنا المعق وخيصف من
من لا خبير الأسانب أن
واليسين البطن ننشبي
وله مدبه غراء في مدح سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم.
أسلوبه الكتابي، في عباراته وجمله بل معاينة قوة ورفعة وبلاغة ووضوح، وإذا كان معظم كتاب عصره وبلده زمنه قد يذهبون إلى السجع ويبقون مع الهبات النظيفة، ويرمون أقرب إلى القلب وأقرب في السمع فإن الترجوم قد جانب السجع المتكرف، فهو قال يجري على لسانه إلا ما يأتي عفوًا من القول، وجاءته به السليقة، فعظم همه في عنيه ما يقول، ليأخذ السامع إلى الغاية النافعة من روح العبارة وسمو المعنى، في أسلوب سهل تصنع، وألفاظ قريبة الأخذ.
إذا شرح موضوعاً علمياً فصله ما يفهم العادي كما يفهمه طالب العلم، وقد ذكر ذلك شخصياً فقال: "إن الواقع على هذا العلم من غير أهله إما أن ينكروه فيكون عند الله من المكذبين إذا لم ييطروا به علناً، وإما أن يصدق به ويعفوه على غير الوجه المراد منه فهذا في أديان الخطا (ص 11 من إملاء السائل).
ومع ذلك فهو يرى بنفسه أن يترك العلمي على جهله، والطالب البدين، في حبره، =

569
قال: "ويزعم الشيخ والعالم إذا سأله مريده أو تلميذه عن شيء يضر علمه أو لا يُأثر فيه أن ينظر، فإن عرف من حال السائل أنه إن أخبره بعدم أهلته لا ينكر عليه إيكاراً بشره في ذهن، ولا ينفر منه نفرة يعرض بها عن مطلعه في خبره، إلا
فليننزل له في جوابه إلى حد علمه وفهمه.

ومن أصالبه الرصينة ما ينجل في مقدمته كتابه "إحاط السائل" من بها
الحمد لله الذي لا يحبه من أهله، ولا يرد عن سأله، ولا يقطع من وصله، ولا يبخس
من عامه، ولا يبلب من شكره، ولا يجذل من نصره، ولا يوهش من استانتى بذكره
ولا يلم من لم يستلم له، ولا يكل من توكل عليه، ولا يهم من وثق به والتجأ
إليه، ولا يضل من استنبط بكتابه، ولا يذل من لاذ بجنياه... النه.

كان معانيها ثبتت من عام الغيب، وانبسطت من معين الأعيان، وانفرطت من
عقد لا تلمس بالجواس.

ولا بفوتنا أن نشير هنا إلى أنه يختار لكل مقام مقالاً، لكل ظرف ما باليه،
وكل شخص ما يقارب فهمه، وهك كتبه الجوامع إلى السلطان عمر بن جعفر بن علي بن
عبد الله الكتيري يقول فيه: "وقد سار ابن عمك السلطان علي بن بدر الله طفاح يحذ
كثير ولايات وعدد، وقصد أن يبلغ الجبل على القرى بفعلهم، فوقدت أومر
كله عليه ورجع يطلب الطوف ويصالح القرى على ما في خواطرهم. وربما أن الواقعة
على بكاء، فعلى تلك أهل حضورتهم أن يعمع على طفاح وقصد أن يفك
الرهم فقطع المهال، ومن بعد ذلك إلى الآن ما عاد صالح للفرحال، ولا استقرت للولاة
قدم يطلب، وطفر خير من حضورتهم كلها، يكون ذلك منك على بال، (جلة الرابطة
97/3) في ذي الحجة 1347 هـ. القراء هم بادية طفار ما بين مراقب وطفار.

ذكرنا هذا على سبيل المثال فيا يتخذ هذا السيد من أصلبه حسب مقتضى
الحال.

أما تواضعه وعلمه فإنه رغم من سعة علمه ومكانته الإجتهادية يقول: "ثم أني أعترف
عن علم وتعين لا عن ظن وثمين باطل وخلو من حقائق أهل الله...".

وكذا من ازداد علمه، وارتفع في القلم مواقع إزداد تواضعاً.

أما علمه فعالله عليه كتبه وأحاديثه، ويذكر ما كتبه مغني الديار المصرية سابقاً
وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشيخ حسين محمد علوف في مقدمته لكتاب
العالم الداعي إلى الله الشريف عبد الله بن علوى بن أحمد الحداد رسالة موجهة في آداب سلوك المريد أملها في سنة 1071 هـ ورث رسالة أخرى تشتمل على فصول علمية وأصول حكيمية توجد فيها علماً غزيراً واسعًا ونوراً يضيء، به الصادق، ويهديه يا الهادئ، في بيان سهل تمعن، وأسلوب جزء رجاء، تشفي المكدوس، وعمر النحو، دقيقتاه، يروج العصي الجائع، ويدننه من موهب النافع الصالح، إلى أن قال: "أولئك هم سلف الأمة التي جعلها وسطاً بين الأمم.

وقد ألف الاستاذ محمد التونسي بن عنان مكي المقيم زمناً جحايا كتاباً عن العرب في أندونيسيا، بذل فيه جهداً، ومعناً على مصادر عظيمة وطيدة، وساعده في مهنته بعض الأخوان العرب، وقد رأيت ما كتبه، وما قال في أن السيد عبد الله بن علوى الحداد جاء قبل أوانيه، فهو ضغط علمي يجب أن يقارن بأعظم علماء اليوم، وثني غير مطمع مثالي، لا تعتني به صلة ما، لذلك طلب من السيد علي بن حسن الحداد أن يوصلي به فأذني، وقبل أن الكتاب صار طعمة النار بعد وفاته.

* السيد أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوى الحداد (1157-1204 هـ) رجل بارز بين العلماء والرمشدين والمتفين، شويخ السادة عبد الرحمن بن عبد الله يلفقه، وعمر بن حامد بن علوى المنفر، وشيخ بن مصطفى الميدروس، وعلي بن عبد الله بن عبد الرحمن النافع، وأحمد بن زين الحبشى، ومحمد بن زين بن سبت، وفي المقدمة والده الحسن فقد لازمه طول حياته، وتلقى عن علاء الحرميين ما استزاد به علمه.

تتلمذ له عدد كبير من رجال العلم، كما أن عدداً كبيراً من الأكابر أخذ منهم وأخذوا عنه.

له كتاب النوادر السنية في ذكر من ينتسب إلى السلسلة النبوية القاطنية بالديار المحرمة، ومنفية الأراج ونهاة الأفراح، وتختصر مسج الطناوي لأبي زرعة، وله مجموعة ملتقطات في الأدب والتاريخ، وديوان.

* السيد علوى بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوى (1163-1232 هـ) من مؤلفاته: "أحسن القول والخطاب في بيان أفضلية الأصحاب" و"الحاوي لأهل ينوي" و"القول في دعوة الآم من العوام" و"البرهان في صحة صلاة الجمعة بيني الصد صد لأمر السلطان" و"مصالح الآم" و"المصفى الناز" "السيف الناز" "لمتق النظر على الأكابر" و"السيف والنسيب من حكم النافع والهندسة على مذهب إبن عدنان" و"القول الواضح".
في معرفة القاف، ودوض المنيل في سنة إعادة الظهر بعد الجمعة في مذهب ابن عدنان، ولون الوالدين والمن في مناقب الحسن، وغتنص تشييع النجوم وغير ذلك.

* السيد زين بن عبد الله (1157 – 1167 هـ) رحل إلى عدد من الاقطان، والبصرة وعاص واقام بها، وهكذا تلاسما وأتباعاً، توفي في بلدة صير، له ديوان "أبو علي، يتضمن إشاراته الكثيرة، مطروح.

* السيد علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن أحمد الحداد، توفي بتربة عام 763 هـ وهو والد الحبيب عبد الله.

* السيد علي بن علوي الحداد في دولة أباد، كان الوزير عنبر وزير السلطان حسين سالم متقلاً به.

* السيد عبد الله بن أحمد بن الحسن بن عبد الله الحداد، كان متقدماً في العلوم، أديباً بلباكاً ذا أخلاق كريمة عشبوياً لدى الجميع، له صدقات عديدة.

* السيد علي بن أحمد الحداد التوفيق عام 1817 م (1233 هـ) له كتاب "بقبة أهل العبادة" وكتب المحاكات الباهثة، والكراوات، البينات.

* السيد عمر بن حسن بن عبد الله بن أحمد بن حسن بن عبد الله، كان يدرس ويعمر درس كثير من كبار العلماء توفي عام 1308 هـ.

* السيد عمر بن أحمد الحداد بالحاوي، كان من أهل الفضل في أواخر القرن الثالث عشر الهجري.

* السيد حسن بن عمر بن حسن بن عبد الله بن أحمد بن حسن بن عبد الله (1266 – 1374 هـ) ولد في تيمان ونشأ تحت كف والده وعئيته، ومنه تلقي الكثير من الفنون حتى توفي الولد عام 1388 هـ، تأخير عن عدد من العلماء، خلف بأمره في مكانة وصار منزله عناصر للنازعين ومقترحاً للفوائد.

* السيد أحمد مهدي بن علي بن عبد الله الحداد، ولد في مدينة قيدون عام 1325 هـ ونشأ في بيت علم وصلاح مفتشاً مبادئه العلمية تدريباً وتقييماً على كثير من كانوا أمثلة محتشمة في التربية، وقدوة صالحة، فهذيء طفلاً وتغتف باباماً، كانت أمه الصاعدة السيدة صافية بن عبد ذو القدرية من عمر الحداد المدرجة الأولى له، كانت من الأمهات AVLQWEYWA، خاصفة لكتاب الله فطنته ملياً ولي تلحو، وكان أول ما أخذ سمعه فصيح الذي أدركهم من أثاث العلم والصلاح.

572
أما شيوخه بحضرموت ففي طييعتهم السيد العلماء عبد الله بن طاهر الحداد، وأخوه الجهيد علي بن طاهر الحداد، وعلى هما كان جل انتقاؤه وتلقيه في معهد الروباط الذي أساه بلدة يدوان سنين عديدة ومنهم السيد صالح بن عبد الله الحداد، والسيد أحمد بن محمد الحداد، كما سمع من الإمام أحمد بن حسن العطاس. هاجر في عينوان شبابه إلى جاوا للاستزادة والتعلمي على شيوخ أهلة ولاقت عيشاً صعباً، أيضاً، ثم عاد أدرجه ودرس التفسير والحديث والفقه والأصول والتصوف وعلوم العربية والتاريخ، وظهر أخيراً خطباً وشاعراً، ومع ذلك كان مستديم التلقي من شيوخه فعرفه الوادي عملاً أديباً، بعد تخطيه دور الشباب بارح قيدون أيقوناً الشرقية.

كان موزعاً أوقاته في الطاعات والعبادات، وفي الإصلاح الاجتماعي، وفي الدروس التي يقوم بها في الماجد وغيرها ويعضها العديد من العلماء والمصلحين والطلاب. كان منزله ندوة يرتاده الشباب فتلمذ عليه شباب كثير، وقد هدى الله به خلقاً كثيراً فاسل الميم من الوثنيين والسيحيين، وكان مخط الأنظار من كل أبناء الجاليات الإسلامية على اختلاف مشاركاً، كما كان لوجود أثر في رد القضايا الاجتماعية والدينية إلى سبيله من القوم، فقد كانت هناك عادات متطفشة استحکمت في النفس حسبها من الدين كتبت النفس والأخلاق الرجال يناسبهم في المناسبات وانتهاك حرمة الناس كما ينافى الآداب الشرعية حتى أن كثير من آثار تلك الجاهلية بالحكم والموعظة النفس، وكتبت ما ناهت التدريس بين السلف فانتف حول المعاهج، وكان يتقارع بالحجة النحلة القديمة التي تبرعت إلى الكثير من العلم واللهب في بؤسنا، وقد عاصر الترجم له أخاذتاً وتيارات عقدية احتت تلك الديار فهرب يهاج مستخدماً ما وبيت الله من ذهية علمية، بأسلوب لطيف حسن.

له مجموعة من النكاتات المشنيرة في كل فن، ورسالة في معنى التشويش الذي عنه في الصلاة، له مجموعة من الخطاب المرتبطة التي يلقيها في الماجد، ومجموعة من القصائد الإجتماعية، ومجموعة من عصر الرسائل الأدبية. أما ذكره في القرآن الكريم فله في معاني فهم أسلامية، وفي السنة النبوية وما أثر عن السلف الصالح، وهو شديد التنورة من معارضاتهم حريض على افتراق آثارهم.

ملخص عن ترجمة السيد أحمد مشهور الحداد بقلم ابنه السيد محمد في مقدمة لكتاب والده مفتاح الجنة).
آل علوى بن محمد صاحب بيرباط

1 - عبد الله عقبه انفرضوا، بقي منهم محمد بن عمر بن محمد بالهند سنة 1097 هـ

2 - محمد سليمان عقبه آل سليمان بتريم ومنهم القاضي الفاضل والورع علوية بن أحمد بن علي المتوفي بها سنة 1375 م (كان قد أقام بشيام)

ومنهم الفاضل عمر بن زين بن عبد الرحمن المتوفي بها سنة 1307 هـ (حفيده أحمد بن حسين بن عمر فقيها ناسكاً)

1 - وابنه حسين الحافظ، كتاب الله الاديب، تلقى علومه في وطنه بتريم وأقام زماناً لطلب العلم بالخرمين ورحل إلى جاوة وزاول التجارة ونجح فيها. وشارك في جمعة الرابطة العلمية، له أعمال خيرية توفي بها إبنه عبد الرحمن وأحمد سياطي ذكرها.

ومن ذريته محمد سليمان علي الشهري المذكر أحل السيده أحمد سليمان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي الشهري ولد بتريم، بحثاً حدود الأسر العلوية بتريم في طلب و
و (منهم) بارية وجاوا وشمام
ومريح الامام الاعلام الفاضل محمد بن زين بن علي بن سميط
الموفى بها سنة 1172 (1)
ولأخوه الفاضل عمر
(شام) سنة 1302 م (الله 1277 هـ) (2)
ومريح القطب المجدد الداعي إلى الله أحمد بن عمر المذكور الموفى
شام سنة 1357 (سياسي ذكره)
وأبن أخيه الفاضل عمر بن محمد (ب عمر) الموفى سنة 1285
وابنه الخليفة الآن (1277) عبد الله بن عمر
والسيد الفاضل طاهر بن عبد الرحمن (3) ومنهم
بكلتاين.

= العلم وعجالة العلماء، رحل إلى المرهنين الشرفين للاستراحة وآتاه في جده وتوفي بها
عام 1337 م.

(1) محمد بن زين بن علي، ولد بتريم عام 1100 م. ونشأ تحت رعاية والده، ودرس على
علاء مدينته في مختلف العلوم الشرعية والأدبية وغيرها. من شيوخه الشيخ أبو
علي الحداد، وعبد الله بن زين الحشمي، وانتقل إلى شام بإشراف الشيخ الحداد عام
1135 م، وبانتقاله إليها انتُمشت شام وتوفي بها عام 1177 م.

(2) كان مرجحاً ومدرسًا في عدة أماكن، وتخرج عليه عدد من الطلاب، منهم السيد سكاف
ابن محمد بن عمر السفاف.

(3) وأخوه أبو بكير توفي بالسواحل عام 1190 هـ. ومِنْيَ ذكر السيد طاهر بن عبد الله.
وحفد الاعلام عمر بن أحمد بن أبي بكير صاحب الرحلة إلى حضرموت المحطة
النفخة الخضراء من الديار الخضراء.

السيد حسن بن أحمد بن زين بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله
بن محمد سميط (1345 - 1370 هـ) ولد بسيور ونشأ بها وشمام وتلقى عن عائلته،
منهم الشيخ العالم عبد الله بن ميروف بالجار، وعبد الله بن محمد بن عمر بن زين بن
سميط، وحسن بن صالح البحر، وحسن بن علي السفاف.
وقام مقام ووالده بعد وفاته عام 1382 هـ، عالياً وعملاً وكفاً وخدمة وخدمة

576
للمجتمع توفي بشجاعة:

السيد عبد الرحمن بن محمد بن زين الدين علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد سبيع، ولد بشام عام 1164 هـ، وتوفي والده وهو طفل، ونشأ تحت رعاية عمه السيد عمر بن زين، وأخذ عنه وعن كثير من العلماء، وتوفي عمه عام 1207 هـ، فقام مقامه في كل أعلاه نجاة المجتمع والأفادة الحسنة والمادية والمنوية، وكثير تلاميذه والآخون عنه، وسطع اسمه في بشام وغيرها، ولاسيا ما ظهر من سمو نفسه واخلاصه السحرة، وتوبيع عام 1232 هـ، وله أشعار حسنة، منها مديحية في السيد الطالب عثمان بن علي، علوه الهداد مطلقاً:

يلهم بن هام التواد صبابأ عطفأ على دصر جفا طيب الكرى

الميد المارد بالله أحمد بن عمر بن سبيع (1183-1257 هـ)

نشر هذا السيد الدعوة مبناة على رأي ثاب وعلم واع، كما قام بمعالجة أمراض الهجرة، فتشدد مثل من سببه في ضمائه، كما شدد على كل عام ومتم ويلمه في ترك الدعوة، ولا يتركه حتى يأخذ عليه العهد بالدعوة، فإذا جاءه ثانياً سأله عما فعل.

أخذ يرسل الدعوة ويطلب لهم المعونة المالية، فاستقصى القرية قربة بعد قرية، فكان الدعوة يجوبون طرقها ويتبادلون بها على المناور وبعد الصلاوات، ويتوفون في الطرق أول الليل، وقد يصعد منهم جامع على مزيدة جامع القرية فيدعون الناس إلى الله فيجتمع الناس في مطروحين يسمعونهم ويتعلمون منهم، وقد ينادي أحدهم من المريدون الصلاة جامعاً، فيجتمع أهل القرية في المسجد فينطلق فيهم ويعلمه.

ثم أخذ السيد في تعميم الكتب البالغة للتعلم ووضع لها نظاماً، وخصوص البوادي يزيد من العناية، وجعل البوادي التي لا قرى لها، أو كانت بعيدة القرى لا تبلغها اقدام الدعاء، جعل لهم ليالي تعلم ودعوة إذا جاوزوا إلى نزاع بقوافلهم، وكان الدعاء بتأويله ليلياً، فقرون في مطروحهم على الرمل، فكان الأعرابي يأتي وانه في خزامة الشيطان، فينقلب مبصراً بنور الآيات.

* كان السيد يرى وحيب تنفيف البنت، فالتفت ما لا علم لها ولم يتمكن الآيان في قلبه لا تستطيع أن تؤدي أطفالها ولا أن تزورهم على الأداء وحب الجرب، فاجتهد

577
في تعلم البنات، فلم قض ما جيدة حتى كانت البيوت تبح بالتعليم والقراءة، وصرح مهابز للرجال إلى أغلال الخير، وطالما عبرتهم على النظام وقبلهم على ما يرتكبون منها.

ثم أخذ يدعو إلى إقامة الإجادة، وبحث على أصلاح الوادي كله بوجود الواقل العادل، فكان ينير رأيه في كل مكان وفي مجاله وخطبه وأشعاره، وناقش أهل الفضل وذوي الرئاسة، وبينص عظم الهمة الملكة على عواطفه وثقل العبء الذي وقته الله إليهم، ولكن لا بد للوايات من مال تقوم به الدعوة والدولة، في حين ينفق الناس من أموالهم في الكفاح، فبحث عن الاقتصاد وعدم الأسراف في الكفاح.

ثم أخذ في تخسيس الشؤون المالية في أهل بلدهم، فجاجي أصحب رؤوس الأموال فقرر لكل واحد منهم فقرأً ليقاضيه، على التمويل رأس المال وعلى الآخر العمل وضم الربح بينهما، فتركهم على ذلك سنة ثم استدعاهما وقد توفيت أرباحهم. فكلهم دعا وشكر متباطباً بما صار لهم من تاجر وعامل.

سأل رجل لمد ينقي في العمل، وقال لو كان في البلد مراب كانت التجارة على أحسن ما يرام، فالعمل في الشهر يرسل إلى الشخص بضاعة ثم يجول عليه بفترة بعد عشر، فتأتي الحوائجة قبل تصريف البضاعة ووجود النقد، فلو كان في البلد مراب لا يمكن أن تأخذه منه الدراهم فنسلم مقابل الحوائج وننتظر بالبضاعة إلى وقتها ولكننا قد نضطر إلى بيعها في غير سوقها أو بربح قليل أو خسارة لننفع مقابل الحوار، فافترح السيد أحد أن نبيع دراهم بقدر ممتن في/Shibak عند النائل هذا وكيكون مرصد للاقترض من يحتاج إلى دراهم لبيعها إلى جرم ملح أو حوالية معجلة، وعلى أنه يرد ما اقتضه في مدة معينة. ويريد معه شيئاً من الدراهم من عنده بشفاعة وقفة دائم برسم القرض، حتى إذا توفر من ذلك مبلغ كاف يرد رأس المال لأهله وتقلي الدراهم الموقعة لغير المنتهاج كه. فأجتمعوا دراهم وافرة، وأخذ أهل المال رؤوس أموالهم، وانتفع الناس بذلك، على أنه مكث أربعين سنة على ذلك يدعو بالمسمى فكانت النتيجة مشيرة (من مجلة الرابطة بصرف).

بقي من آثار هذا السيد في شام أمور حسنة، منها أن المرن بعد أذائه للصلاة يتو سورة الفاتحة والكُرُر بصوت عال فتجمع ذلك ربات البيوت فيحفظ ما يسمعه بالتذكار. وقد يلتو المرن غير ذلك مما يفيدن، ولذلك فان النساء والغنم لا يضرب.
عنهم شيء من ذلك.

ومن آثاره أن المرأة يجب أن ترتدي سروالاً طويلاً إلى القدم تحت الثوب، ولم تعد المرأة هناك تغني الأغنية الخلاعية حين تراول أعلاها، ولكنها تلو ما يفرها إلى الله من الإناشيد الدينية.

كتب السيد أحمد بن عمر بن سيمط آل السيد محمد بن ابراهيم بلقيه بهذه الأبيات:

وقد أوجب الديان فرضاً عظيماً علينا نقم والآية نعذر
لنهي و أمر و اتباع شريعة بعين لد التقوى و الفضل يثير
اقامته ضم و عيش مكدر
وقطر خلا منه فاعده ضائعاً

ولا عظم الخطب أخذ السيد يستنكر الظالم ويقاوم الطالبين علناً. ولكن الخوف قد استحود على النفس لدى الأكثراً، فانها في المجرة عن شام حتى يرتد عظام.

من تأليفه كتاب "فتح الرحمن" وهو مطبوع.

* السيد طاهر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن زين بن علوي بن عبيد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن سلطان بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط (1321 - 1351 هـ) ولد بشام، ودق على والده المتوكل عام 1277 هـ وغيره من العلما في شام وسيون وترم وغيرها.

حتى أصبح من أكابر الأعلام، وانتفع به الناس.

* السيد أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن زين بن علوي بن عبد الرحمن البنغ، ولد بلدة الخيرية في أفريقيا الشرقية في 1277 هـ وهو والد السيد عمر بن أحمد، تلقى عن أبيه المتوكل بالسواحل عام 1298 هـ أثناء قضائه، وعن كثير من علماء حضرموت فقد رحل الىها ثلاث مرات عام 1302 و1316 و 1323 هـ، وتولى القضاء في زنجبار عام 1303 هـ. أما شيوخه فكثر في حضرموت والمجاز ومصر وستانبول، والذين تلقوا عنه أكثر وهم من أبناء أفريقيا الشرقية من أقطاها الزناك إلى أقطاها الجنوبي على اختلاف جنسياتهم، وبرز من المتروحين على يده علاء أفاضل.

من مؤلفات السيد أحمد "المطالبة السية" حاشية على النصائح الدينية للسيد...
عبد الله بن علوي الحداد، ومنهل الوراث من فضي الامام، شرح أبيات القطب الحداد، وهي القصيدة التي مطلعها: "مرحبًا بالثادن الغزل، والكون الزاهر شرح نسيم حاجر، ومنهل الفضائل ومعراج الأفاضل، شرح القصيدة التي مطلعها: "أجتنا بنجد والصحيح، حاشية على فتح المواد، ورسالة صغيرة كشرح على صيغة الشيء، والابتهاج في بيان اصلاح النهج، وعمليات في النواحي الصوفية. ولله تعالى واشتهار.

كانذا أخلاق كريمة واسع الصدر كثير التنافض عن السياحة، يعيش في وجه ناظره، توفي يوم الأحد 33 شوال 1343 هـ بزغبار ودفن بالمغيرة جنوب المسجد الجامع بجي ماليندي.

* السيد عبدالله بن طاهر بن عيسى بن عبد الرحمن بن محمدع بن زين... الخ
(1321 – 1377 هـ) كان عالما جليلًا وعينا نبيلا، ولد بشام وتلقى عن السادة: حسن بن أحمد بن نسيم، وأحمد بن حامد بن عمر بن زين بن نسيم وعبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر الحمدي ، والشيخ عبد الرحمن بن عيسى عبد الله حيد باشراحل، وعبد الله بن حسن الحمدي، وعبد الرحمن بن محمد بن حسن المشهور، وأحمد بن محمد بن عبد الله الكاف، وأحمد بن حسن العطاس، ووالده الذي لا زمه واصفيه منه.

ومن الأخذين عنه السيد عمر بن أحمد بن أي بكر بن زغبار ومغنيها وغيره، دخل زغبار عام 1347 هـ كان شيخًا سماحًا تجاهم الغربي، وذوي الزيادة. ذكره العلامة الشيخ عبد الله بن محمد باكير في كتابه "الإشارات القوية"، والسيد عمر بن أحمد بن نسيم في "التفاحة الشنية".

* السيد العلامة محمد بن أحمد بن حسن بن عمر بن نسيم، تكرم سيادته بقبول رجالي بترجمة حياتها ابتهاها هنا شيء من الاختصار.

ولدت بترم سنة 1388 هـ وعند بلغها الجامعة التحقت بكتاب العلم بالحرمي، ثم التحقت بمدرسة جمعية الحق بتريم حتى بلغت السنة قبل الأخيرة بالمدرسة، وأتناغي فيها العامة الفقهية أبو بكر بن محمد السري، والأديب الشاعر محمد بن حسن بن علي عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن شاه الدين، والد زغبار نفيق آماني، والد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شاه الدين.

580
وأخذت أيضاً من العلامة إمام تريم السيد علي بن عبد الرحمن المشهور، والعلامة
المتبحر السيد علوي المشهور، وفقيه تريم الشيخ محمد بن سالم الخطيب، والداعي إلى الله
السيد علوي بن عبد الله بن شهاب الدين، والسيد الداعي الجليل عبد الله بن عمر بن
أحمد الناطري، والفقهية المتبحر السيد أحمد بن عمر الناطري.

سافرت مع أخي السيد حسين بن أحمد بن سفيان إلى إندونيسيا والتحق بدرسة
جمعة خير أشهر مدرسة عربية في إندونيسيا، وتعلمت على السيد عمر بن ستاف
الساق، وaxiese السيد محمد بن ستاف، ولازم متلذذاً ألاستاذ التاجر أحمد بن
عبد الله الساق، حتى سافرت إلى أوروبا ثم إلى مصر.

كانت مردأً ملازمًا للعلامة إمام الطنفيني السيد علوي بن طاهر الحداد في سنة
1927م، حتى سنة 1937م، سواءً عندما كان مدرساً بالقسم الثانوي بدرسة جمعية
خير ثم خارجه عندما سكنت مدينة بوقور التي يسكنها، وكانت بيني وبينه مكاتبات
احتفظت بالكثير منها شملت مسائل علمية وتاريخية واجتماعية، وكتب أعبره أباً
وإمامًا وقدوة، ولا اقدم على شيء إلا بعثته حتى سفري إلى أوروبا فقصر، وحثني
على طلب العلم مصر، والاطلاع على بعثة جمعية الرابطة العلمية بصر، واستمرت
المكاتبة بيني وبينه حتى نشبت الحرب العالمية الثانية، ثم استظفنت.

في سنة 1937م قمت بالتدريس في جمعية الخير حتى سنة 1937م ثم استقلت
لمريضي مدة سنة، ثم استأنفت التدريس بها، واخترت نيابة لناصر مدارس جمعية الخير
(السيد أحمد بن عبد الله الساق عام 1928م) وفي هذه السنة اختارته الهيئة المركزية
للرابطة العلمية نائباً للعثماني العام (السكتري العام) بالهيئة حتى نفري إلى أوروبا.

كانت مراهلاً خاصة بالشرق الأقصى لجزيرة الأهرام من سنة 1937م إلى سنة
1937م، واستمتع السيد النبيل هاشم بن محمد الهشمي كثافة جمعية الخير باسم
كثافة الرابطة العلمية وانضمت إلى الكثافة العامة باندونيسيا.

وفي سنة 1937م وجهت لكثافتنا دعوة لتمثيل الجالية العربية في المؤتمر الكشفي العام
(جيبور) الذي عقد في يونين من نفس السنة في هولندا، واحترقت عليه الهيئة أن
تستقر البعثة بعد عودتها من هولندا في مصر ووقفت الهيئة على ذلك. وقضت البعثة
6 من الطلاب، منهم أربعة بالبعثة التعليمية بصر، وقد استمرنا في دراستهم حتى
تخرجهم، ثم ضمت بعض الطلبة من الجنوب العربي.

581
إشترك مع المرحوم السيد الشهيد عبد الله بن علي الجفري العلوي في تأسيس نادي الطلبة العلويين، وكتب سكرتير النادي، السيد محمد بن علي الجفري زعم جهية جنوب اليمن رئيسي، وكان النادي ملتقي للطلبة العلويين بالطلبة المقربين. القبض فيه محاضرات منها محاضرة الشيخ حسن البناء زعيم الأخوان المسلمين، والدكتور عبد الوهاب عزام خبير مصر في السعودية والاستاذ بالجامعة، والعلامة الشيخ الزنكلوني وغيرهم.

التحقت بدار العلم بعد بدء الدراسة بثلاثة أشهر واستمرت تحت إشراف لجنة من دار العلم وتحصيت بالأزهر القدر العام في نفس الوقت وتقدمت بعد ستة نهال العاليا وتحصيت.

قامت الحرب عام 1339 م وانقطعت صلاتنا باندونيسيا، وكانت منحة الملك لأربعة من الجامعة، أربع جنوبات فقط للجميع، ولطلبة الأزهر جنوبان لكل طالب، وهذا لا يكفي الأم بدعم من جمعية الرابطة العلمية وأولى أمور الطلبة، فتقدمت الى وزارة التربية والتعليم، وكان الوزير إذ ذاك الدكتور محمد حسين همك مؤلف "منزل الوفي"، و كنت قد نالت دبلوم دار العلم عام 1441 م والتحصيت بكلية الآداب لمواصلة دراسي العليا، فأمر الدكتور طه حسين على أن التحق بالسنة الثالثة بعد امتحاني في الانكليزية وتحصيت فيها، وتخرجت من كلية الآداب عام 1443 م ثم الماجستير عام 1456 م، وحضرت الدكتوراه ولكنها هزتني من تبليبي منها بعد وفاة زوجي.

أسانتني من المصريين في الأزهر ودار العلم والجامعة، الشيخ علي سرور الزنكلوني، الشيخ عمر كردية، الشيخ علي حسب الله، الشيخ أحمد المراغي شقيق المراغي شيخ الأزهر، الأستاذ زكي المهندس، الاستاذ الناعم علي الحارثي، الدكتور إبراهيم سلامة، الدكتور فؤاد حسن، الدكتور طه حسين، الدكتور أحمد أمين، الدكتور عبد الوهاب عزام، الشيخ أمين الخولي، الأستاذ عبد الوهاب عويدة، الدكتور طوني ضيف، الدكتور عبد اللطيف حرة وغيرهم كثير.

عينت عام 1459 م ملحقاً ثقافياً بسفارة مصر باندونيسيا، ولكن قبل صدور قرار التنفيذ يوم واحد سقطت الوزارة الوفدية بسبب حريق القاهرة.

ثم صدر قرار بانتدابي مدراً للمركز الإسلامي المصري برجيما شمال الصومالي وكتب هناك سنة، فلما أُشتد مرض زوجي اضطررت للاعودة ثم الاستقالة لأكون.

582
إلى جانب أولادي، ورفضت كل ترقية خارج القاهرة لهذا السبب، وبقيت في منصب المدرس الأول المشرف.

لي أولاد: بنت تخرجت من كلية التجارة وتزوجت من مهندس مصري، وابناء حسن تخرج من كلية الهندسة شعبة ميكانيكا انتاج، وبعد اداء خدمة الجيش توظف بشركة التفتيش الدولي الهندسي. والثاني أحمد تخرج من كلية الهندسة شعب مدفيه.

والسيد محمد هذا الذي خن بصدمة ترجة حياته منطق اللغة العربية وكان يترجم منها واليها، والسريانية. ومن اللغات الحديثة غير العربية الإندونيسية والهولندية والانكليزية والفرنسية. وهو أول من استهل الإذاعة الموجهة من مصر الي اندونيسيا، واستمر بها سنتين. وتوفي في القاهرة عام 1400هـ الموافق 1980م.
العلوي بن محمد صاحب ميرباق

4 - الرابع (من أبناء عبد الرحمن صاحب مسجد بابطينة) محمد
مغفون بن عبد الرحمن
له ثلاثة بنين:
1 - أخذ، بقدوش
2 - عبد الرحمن
3 - عود (عبد الله)

فأما عبد الرحمن فعقبه آل طاهر بن محمد هاشم بالسيلة (مسيلة آل الشيخ)
والألطاهر
ومنهم العلامة الشجاع طاهر بن حسين بن طاهر المتوفي ب(END) (2)
الشيخ سنة 1241 هـ

(1) برس من سلاته أفاضل، منهم السيد شيخ بن جعفر باعيوب (1099 - 1169 هـ) ولد
ببور وتوفي بالبلدية المثورة، تلقى العلم عن خال والدته العلامة أحمد بن هاشم بن أحمد
الجامي وغيره من علماء تريم كالمسيب عبد الله بن علي الحداد، وجعفر بن مصطفى
الميرباق. هاجر في شبابه إلى المدينة المنورة واستوطنها، وفيها تلقى عن السيد عبد
الرحن بن عبد الله بلقبه وأي بكر بن أحدين أي بكر السقاف. ذكره تلميذه عبد
ال الرحمن بن مصطفى الميرباق في ديوانه، وجاء ذكره في «عقد البايقت».

(2) سأني ذكره

585
وأخوه الأوحد عبد الله بن الحسين المتوفي بها سنة 1372 هـ
لله ذريه مباركه طيبة بالسيلة وجاوا (وسنافنونا)
وأما (عبد الله) عبود بن محمد مغفون (بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي)
فله ابن واحد:
العلامة العلم محمد باعيوب مغفون المتوفي بتريم سنة 1375 (1) الذي عمر
مسجد باحبيل بتريم
وعقب ببور وفكانونق والمدينة
ومنه السيد الفقيه علي بن محمد بن عبد الرحمن المتوفى ببور بعرض
آل خيلة سنة 1391 هـ
ومنه السيد الفقيه الداعي إلى الله محمد بن زين بن محمد المتوفي بجدة
سنة 1397 (2)
رضي الله عن الجميع وعنا ونفعنا بآسرارهم وأنوارهم وحشرنا في زمرتهم
بجاه مشرفهم سيد الكونين آمين الله آمين.

(1) هكذا في نسخة سورابيا وغيرها. وعلل الصحيح سنة 1375 هـ

(2) ومنهم عوض بن سالم بن محمد عبود المذكور، ولد بتريم واستفاد، توفي بتريم سنة
1397 هـ.

السيد محمد بن عبد الله (عبود) بن محمد مغفون، كان عالماً فقيهاً ولد بتريم
ونشأ بها وتلقى العلم عن علماء كرام حتى تأهل للإفادة، وكان شلفاً بتعمير الساجد من
مال جارته حتى عمر مساجد كثيرة وأوقف عليها الأوقاف، وكان كثير التحمل والصبر
لاجلام العود.

السيد محمد بن زين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن زين بن شيخ بن علي بن
عبد الله بن محمد عبود ولد ببور عام 1313 هـ ونشأ تحت كنف والده وتلقى العلم عن
علاء في الليلة وتريم وبسون ومي، أصبح وشام، حتى برزت مواهبه، وظهرت أثاره
العلمية وأخذت له في التدريس والافادة من قبل شيوخه وهم كثير في زمنه، واستمر في
التدريس والإفتاء والإرشاد والتوجيه ثم انتقل إلى تاربه، ثم إلى عينات مستوطناً،
والتقى عنه عدد كبير من طلاب العلم. كان عظيم القدر، رفع المقام، وزار الحرمين
الشريدين وتوفي عام 1397 هـ بجدة.
آل طاهر

ينتسبون الى السيد طاهر بن محمد حسنون بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد من منتشرين في جنوب الجزيرة العربية و سورينانيا وغيرها.

ولقد طاهر بن محمد حسنون هذا عام زاهد، كان داعيًا الى الله سراً وجهرًا، توفي برمم عام 1163 هـ له تأليف قيمة، وكان كثير النصح والأرشاد للسلطان عمر بن جعفر، ثم تخلُّى عنه كما تخلَّى عنه غيره من العلميين لأخذته ب/datَة سوء وقد صار به ذلك في كتاب بعض به اليه يعانيه.

السيد الأمام طاهر بن حسنون طاهر (1184 هـ - 1244 هـ) ولد برمم قام هذا السيد بأعمال جليلة، وهمة عظيمة وطموح للعمل و الماض مع إخوان له لإقامة دولة عالمية وحدة، شخصية فذة، مثالية، وذلك بعد أن اكتمل نضجه العلمي و توتسعت مداركه اذ تلقى عن علماء كانوا من العلم والبحوث في ترم وغيره وفي المحجاز.

كانت قبائل يافع قد انتشرت في حضرموت وقوية نفوذها وتغلبت على الحكم وتقامت النفوذ على مناطق، وانشترى المظلوم والعوضى والفنق بين القبائل نفسها وبين غيرهم، فاضطر كثير من الأسراء الى الهجرة الى الأماكن القريبة أو البعيدة وكان من هاجر أسرة آل طاهر الى سوريا وزادن بن بعدها دمر جلة ثقيلة بقيادة ناجي بن خليفة عام 1234 هـ. فقام هذا السيد لتوحيد الأمان وأبابه، وبايع الناس، وعبره عامًا م، في الوقت الذي لم يجد القوم من علماء الدين والأعيان من تسمى به همته ليكون كثيرون من أبناء اللات للنسبة ذات العصبية القبلية بما رئاه، ويتصدى لنفسهم، فنوه هذا السيد بأعمال الدولة بنفسه، تعلقت به الأمال والتفاؤول حوله، وتقلد كثير من العلميين السلاح تحت رئاسته على خلاف تقاليدهم، وانضم إليه كثير من القبائل لنصرة الحق وتنفيذ أوامر الشريعة الإسلامية وحماية الضعيف.

وقد كان لنشأته في ترم في بيت علم وتقى وصلاح أثر في هذا السلوك الذي اخذه لنفسه، ولITTLE مثله أم كلثوم بنت طاهر بن محمد حسنون وهي من فضهات النساء وأكونها في العلم وتوجيهاتها نافذًا للفهم، وظنه من الاستبدادات التي صادت.

وقد وصفه العلماء عبد الله بن أحمد بن سودان العاصر له في لشرح خطة الحبيب.

587
طاهر بنها: إنه آية في الذكاء والفهم، جيد الحفظ. وأكثر العقل حسن التصرف في علم الآثار والرسم كاملاً لخيبة المختار وسلمه آلافن.. الخ. كان ساعياً في الإصلاح بين الناس وإطفاء نيران الفتن ونشر أعلام الحق. فكما منتهى دراهم وبدعه امامها فجاءت فكرة الثورة على الأوضاع ووجوب توحيد الأمة واحياً الشريعة الإسلامية.

ووضع الطويقين في ذي الحجة 132 هـ، وثيقة الاتفاقية من الحاضرين وهم السادة:
عبد الله بن علي اليمودوس، محمد بن عبد الله آل يحيى، وعبد الله بن حسين بن أحمد شهاب الدين، وأحمد بن علي بن شيخ آل شهاب الدين، وعمرو بن أبي بكير آل يحيى، وأحمد بن أبي بكير عبيد، وعبد الله بن أبي بكر سالم عبيد، كل منهم عن نفسه وعمن رضي من أخوه وأصحابه وقبيله.

ووقع على هذه الاتفاقية السادة: علي بن محمد بن عبد الرحمن اليمودوس، وعبد الله بن محمد بن شهاب الدين، وعبد الله بن أبي بكر عبيد، وأحمد بن علي بن شهاب الدين، وعمرو بن أبي بكير آل يحيى، وعلي بن أحمد اليمودوس، وأحمد بن أبي بكر عبيد، وعلي بن عثمان اليمودوس، وأبو بكير بن علي بن عبد الرحمن اليمودوس وحسن بن مصطفى بن حسين اليمودوس، وعبد الله بن عمر بن أبي بكر آل يحيى. وعبد الله بن حسين بن عبد الله شهاب الدين، وعبيد بن أبي بكر سالم عبيد، وحسن بن أحمد اليمودوس، وجعفر بن زين اليمودوس.

ثم عند اجتماع آخر ووضع وثيقة وقع عليها عدد كبير من الطوائيين في المحرم 1326 هـ. ثم عند اجتماع بين السيد طاهر بن حسين بن طاهر وبين قبايل آل تميم، ووضع الاتفاقية وقع عليها زعامة قبايل آل تميم على أن ناصره على الحق وتثبتي الشريعة الإسلامية والان كل خصى أوتلا أو غير ذلك قبل التاريخ يكون فيه هدنة لمدة ستين، وما يقع بعد هذا التاريخ مرده إلى حق الشريعة الإسلامية، وهذا بايع الحاضرون السيد طاهر كما شهد على الوثيقة من حضر من الطوائيين.

ثم توجيه السيد عبد الله بن علي اليمودوس الى السير وشمام نائياً عن الإمام طاهر ووضع الاتفاقية بينه وبين آدم كثير على المبايعة وإقامات الحق وردع الظلم وعاهدها على ذلك في المحرم 1326 هـ. ثم أخذت البيعة من آل جابر ووضع الاتفاقية ونظيناً معاهداته. وخطاباته مع القبائل صورة حسنة للغة النحاطب التي تكتبها.
المعاهد العسكرية مع بلاغة الأسلوب وقوة العبارة بالنسبة لصره.

ومع ذلك فإنه آتى للتدريب والتقييم والتربية في الوقت الذي يزاول فيه تجمع وتوزيع جنوده وبروفا على التدريبات العسكرية وكان يجعل لتعليم هذه حصة للتدريب على الرمية، ثم حصة بعدا للقراءة في الكتب العلمية، يقدم في الأخير الأسرع فالأسرع في إعداد بندقية الرمية في الأول فيكون الرامي الأول في التدريب هو القارئ الأول في الدرس.

ووجه إلى كل من الكسائي وأبى بريك أمير الكلا والجحش مندوب وكتب له إصلاح الحالة ومنع التوتر بينها، فلم لا أراد، واصبح بين قبيلتين محاربتين، هما آل عبد الشيخ وأهل مرسوان ونقد حكمه في مناطق تابعه كلها فكان من القتل ورفع من الظلم ووعود من نشر العلم وإنعاش الزراعة. وحاصر مدينتين تزير طويل لأن شيوخ يافع الموجودين فهم من قبلة لبعض، وكبرهم عبد الله عوض غرامة أوصروا على التاري في الطغان والظلم فيها، ثم أمر جيشه بنكل الحصار وكذلك ان بعض المجازر خرجين إليه يبكون ويتنكرون بأن الحصار إذا أصاب الماكن الأبرياء والبرهات أعوان - ويقال أن عبد الله عوض غرامة هو الذي أوعز إلى تلك السنة بتمثيل ذلك الدور.

وتصدى الإمام طاهر بن نفسه مرات لاعتقاله من غرامة ليلة في الغلم حيث يخرج لصلاة الفجر يجد السكان قرب قصره يفجع مما ليس في الحساب من الصدف التي تقع من ذلك.

وما يؤسف له أن هذه التماسة المباركة لم تدم طويلا، فكان عمرها أقل من عمر.

وإذا أراه أمام عينه أن الظروف غير صالحة، وأن هذه التجربة غير مجدية، وألف لجنة من زعيما العلويين وزعاء القبائل التي ناصره للسير في الطريق التي اختطها، وكتب لهم بذلك تعميات وتحصيات ولكنهم لم يستطيعوا في النهاية تتحمل العبء الثقيل فحبطوه عن كواهلم.

أما الإمام طاهر فبعد أن استوفى من مهمته السياسية كرس ما بقي من وقته في التربية والتعليم والعبادة وغيرها من المفاوض حتى توفي. وقد بلغ من العمر سنة 57 في الميلة.

589
(مقتبس ما ذكره الاستاذ محمد هاشم آل طاهر في كتابه "تاريخ الدولة الكبيرة" ومن كتاب "أدوار التاريخخضرمي" للسيد محمد أحمد الناطري 178/2 وما بعدها وغيرها).

* السيد الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر بن هاشم (1191 - 1277/1278 هـ) كان من آكابر العلماء والقادة المتيجين المحاسين المذاكيين الله كثيراً، كرم الأخلاق كثير العبادة عظم الورع، أخذ العلم عن كثير من العلماء، وأخذ عنه كثير، وانتفع به جم غير. ولد بترم وتوث في المسيلة.

له مجموعة الرسائل النافعة، المعروفة بمجموعة الجحيم عبد الله بن حسين، وله نشرة مطلوبة بثها وأشاعها للعوام بمثابة "ذكرى الموت" بما بثه به سيد الرسل، يدعو فيها إلى الرجوع إلى الدين والأعمال الحسنة والإخاء والتعاون والتفاني والنسج.

بعد أن تلقى عهده وطنه رحال الحجاز وأقام بالهجريين الشريفيين سنوات، وسَرَّد فيها من المعارف عن شيوخه منهم السيد عقيل بن عمر بن عقيل بن يحي، والسيد علي البكي والشيخ عمر بن عبد الرسول الطيار، والسيد أحمد بن علي جل الليل وغيرهم.

كان في مقدمه السيد الطليبيين الذين نضموا للثورة ومهدوا لها ضد النظام واللغو، والاستعدادات عام 1265 هـ، فهم الذين بذروا بذور الثورة ونجحوا بعد زمن وكان أحد الذين عملوا في إزالته السلطة اللطين غلبة على كل الشرير، والذي أشتري حكم تريم من عبد الله عوض غرامه الباقي، وجرى عليه الاتفاق في بيت هذا السيد وتحت إشرافه في 30 ثمانية 1267 هـ. وكان من الذين بعثوا أخاه طاهر عندما قام بهذهه ونادي بنفه خليفة على الجميين الحضرميين عام 1274 هـ. وكانت وفاته بالسيلة.

أعمالياً للاصلاح وإخاذ الفتن

كانت الفتن قد ضربت الجريانها، والاضطرابات والظام قد تغلبت على معظم أقطار الجنوب العربي فكان أرباب القوة يتبادلون في إنشاع أهوائهم، غير أن هناك من العلماء من لا يمض الطرف عن هذه الحوادث المدمرة، فكانوا يسعون جهدهم لإخاذ الفتن وإزالته ليطلب عليها لما شمل من مكانة علية، وروح الإسلامية فكانوا ينادون أولئك الفئة الطالبين للرجم إلى الأطمث، وترك نمادجالبالإخاذ والابناء إلى الله، فكانت هذه النداءات مغتمة أحياناً، أو مزيلة أحياناً لتيارات الفتن التي ذهبت ضحيتها نفوس وأموال وأعراض.
رأى العلويون أنه لا بدّ أولاً من الدعوة الصارخة إلى أولئك المعتمين حتى تبدأ الأموات، ورأوا أنه لا بد من دولة جامعة تضم الجميع، يختار لها من يتوسون فيه المهر والصلاح، ولكن لا يريدونها لأنفسهم فهم مشردون لا حاكورون، داعون إلى الخير والتمسك بالدين ونشر الأمن فماذا اشتهل انحزاب الحرب واد أرباب النفوذ منهم إلى السعي في إخادها، ووضع هدنة تكمل الأمن ولو مؤقتاً. ومع ذلك كله يترعرع أجرين لذوي أو لقلت أومي، فقد قتل الطلمة السيد سالم بن أبي بكر عبيد، عام 1239 هـ حتى اضطرت عائلات الهجرة من ترم كالأهل شهاب الدين، وآل بلقش، وآل الحبش، وآل الكاف، وآل المشهور وغيرهم.

وأول من هاجر من ترم السيد علي بن محمد المهرب، وهو الجسور الصريح في النهي عن المكر، وضد المظالم ضد التشبيه الكامل فهاجر إلى اللكس، ثم عاد بعد انتهاء الفتنة وتوفي عام 1236 هـ والسيد عبد الله بن أبي بكر عبيد بعد مقتل أخيه سالم هاجر إلى السويسري، إلى ذلك من الهجرات عن ترم إلى بعض القرى هذا غير الهجرات البعيدة إلى خارج حضرموت.

ومن أجل استنذاب الأمن وأقامة المعدل كانوا يمرون لإيجاد دولة عامة، ففي أوائل القرن 13 قام السادة آل العطاس آل البار وأل الحبش وغيرهم من سبق أن ذكروا بعضهم وكالسيد أحمد بن عمر بن سبيط الذي سعى بالدعابة لدولة آل عمر بن جعفر الكرم، ولكن الأمر خاب فالنفوذ والانتفادات والمطلع مستمرة من الداخل والخارج، كان بن نجل وملك الكرم الذين صنعوا الأرض بالدم، وبذروا وخوفوا، وهذا ما حدى السيد طاهر بن الحسين بن طاهر، إلى ثورة بتأس دولة، ودعوته إلى حل السلام ووضع المواقيت لنصرة الشريعة ومكافحة الفوضى كما نقدم الحديث فيه.

وقد تمكنوا بعكنهم أن يجعلوا أنصاره بن قلهم يعودون من حيث أتوا، وترى كيف وقف السيد أحمد بن زين سيب، وصاف بن محمد الصلاحي هادئين نحو الكرم حتى اقتبلت عليه الأحوال.

ثم إنه لم يأتي جهداً في البحث عن أي مصير يستطيع أن ينجبه وينقذ البلاد من هذه الهوة التي سقط الشعب فيها، فكانت مهاد علي باشا وعلي مسر جداً الأولى المذجيبة حتى أصدر فرماناً للمقدم على عمر قروص بشارة السادة الطويلين وعاب الأم، وكتبوا إمام اليمن فلم يجدوا منه ما يطمحون إليه لتخليصهم من البلاء، وكتبوا الدولة العثمانية في استنبول.

591
وكانوا يُؤمِّلون في السلطان منصور بن عمر بن جعفر بن عيسى بن بدر بن عمر بن بدر بوبوايزة، فأخذوا يؤدّونه بالتوقيعات والأركادات والأرآء، من بينهم السيد العلامة الحسن بن صالح البحر، ولكن خاب الأمل فيه كا خاب أملهم في دولة بن مقبص.

قال السيد العلامة الحسن بن علوي القطفي في منصور:

أيما من تمعّنائم في نفسه وعنى تكونى وعنى شرد

الك ان قال:

وأضحى عن النصّح في منزل وطيننته عجنت بالهد
وظن العباد له شمسة خصوصاً رجعته في البلد
ولقد بطر الهيج ملتمسًراً ولا يرعى إن هسباً أحده
إذا ممّا دعوه لطرق الرشد
وقد غرّبه بالآلهة الغرور
فزاد بابذلك المنور الأود
وسي الطويون في التوفيق بين القطفي وابن عبد الله الكثيري، وقد تقدّم الكلام في هذا.

وكتب الحسن بن صالح البحر نصائجه كما شافه الأمير عتود بن سالم بوجوب الاتفاق مع القطفي، لمؤازرة منصور، ولكن جرت الأمور على المكس فكان ذلك وبالأس.

وكان رجال من النادة الطويون، منهم أحمد من آل الشيخ أبي بكر، سعوا في تعزيز دولة القطفي، كما سعى السيد الحسن بن علوي القطفي وعده في إجاد فن سيوين حين هجوم يافع على سيوين، وسوا في ترم، ومنهم السيد أحمد الجنيبه، للتوفيق بين منصور وآله عبد الله، ولكن الن tônوس غير واقعة بنصور فلم يصل النفي، والنجاح.

هذا بعض النصائح التي بذلها في سبيل التوبة، تكتب هذا الخاتمة والآله.

فايُهذا يطول.

* السيد حسن بن طاهر بن محمد بن حاشم آل طاهر، العالم صاحب المهيب المتوف

بترم عام 1240 هـ وفي عهده كانت المظالم منتشرة، والغوغاء سائدة، لذلك هاجر من ترم هو وأسرته فكان أول من هاجر حينئذ ثم اتخذ الأمر تاجر ترم. هاجر السيد حسن إلى خليج وبنى بها داراً، وكان الأهالي على جانب من الجهل فقام السيد 592
وأثناء المراجعة التي فيها آل طاهر وأآل يحيى، ومنهم طاهر بن حسين، فدافعوا عن اثنين وصدروا، وأخيرا استطعنا أن ينفرجوا الهاربين بالرحيل.

* السيد الأستاذ العالم الشاعر محمد بن هاتف بن عبد الرحمن بن عبدالله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاتف... الخ ولد بالسيلة عام 1300 هـ ونشأ في كنيف أسرته ورجال العلم وتعلق عنهم في السيلة وتربت وسبعون عن علماء منهم السيد عبدالله بن عمر بن أحمد الشاطبي الذي تنشأ في آل طاهر وآله بچي صقله وقبس شبله ذكائه، وكيف لا يكون كذلك وجدوه عبدالله بن الحسين امام عصره في العلم والعبادة والصلاح، وآخوه ذو الحمة الشام طاهر بن الحسين الذي بابه الناس.

رحل الاستاذ محمد بن هاتف الى اندونيسيا وزاوول التجارة، ثم تولى إدارة مدرسة النور في فاليبانغ، ثم مدرسة جمعية خير في جاكرتا، ثم مدرسة شبل المدى في فكالونغن، ثم مدرسة حضرموت في سورابايا.

كان يكتب في الصحف العربية في مصر وماريا وأندونيسيا. وعندما كان في فاليبانغ اصدر مجلة البشير، له مقالات متمنية في جريدة الايام التي كان يصدرها الشيخ الحاج محمد بن سليمان باي فيها في جريدة حضرموت التي تبناها السيد عبداللهم بن عمر المشهور في سورابايا، وفي مجلة الرابطة التي يصدرها السيد أحمد بن عبد الله السند بايكرتا، وفي فكالونغن بتوسطه أصدر المدرسة مجلة "المدرسة".

له في الكتابة اسلوب خاص رائع جداً، أعجب به الآباء، وألف الكتب المدرسية باللغة العربية للمدارس الإسلامية في اندونيسيا وقد طبعت منها "مملوكة" وهي "ملاء" علم الطبيعة، ووضع الاشخاص المدرسية، وأدخل اصلاحات واسعة في المدارس والتعليم على أحدث الأساليب في ذلك الوقت، وما كانت المدارس الأخرى تتخذه بعد.

ومنذ اللغة اللاتينية والإنكلزية كتابة وخطابة جانب اللغة العربية، وكان عيباً لدى الجميع حتى من كان متأثراً الآن بأثره وطيب عثره، يزور من لا يعطوه عليه.

له في فكالونغن أصدقاء من بينهم صديق ورب هو المرود عبد القادر خوجة. لهذا

593
الصديق بستان كبر فيه مبنى متواضع جبل وخدم، ففي يوم أهاب الاستاذ عبد بن
هاشم بكبار الطلبة ولا سيما الذين في القسم الداخلي أن يذهبوا إلى ذلك البيت،
فذهوا إليه مشاه، فإعلم صاحب البيت بذلك فرح كثيراً وأرسل إليه بائع مايس
كريم، متجول لتناول الطعام منه، ثم أرسل بيد خادمه الدعوة زاهر عدداً كثيراً من
الطبيع الخلو.

أثار الاستاذ على بعض الطلبه أن يكتبوا بعض أبيات لشكر الحاج عبد القادر،
فحاولوا فإ استطاعوا، فقال الاستاذ مرتجلماً:

بلغ علمي نعو عبد القادر
واضحك راحلات بالقمم الناخر
لا ينتظرون وصف شكر التاكر
تللنج والطيب وفانا بيه

وامضوا ذلك اليوم في مسات لطيفة، وكان الاستاذ يعليهم الإباحي التي
يجترها سعادته، وبلاطهم كفاحته العادية، فنى كان هادي الطبع، طفينا مع كلا
اثنا وطلبه وكان سخي جداً يبذل ما لديه بلا حساب ولا يذكر شيئاً.

ترأس بعثة من طلبه إلى مصر حيث التحقوا بختلف الدارس، والفي في القاهرة
عده محاضرات في عدد من النوادي، فكانت محاوراته تقابل بالأعجاب والاستحسان،
وأهديت له دار الفنون فنناً في رسم جيل، كتابة فيها اسمه، في القاهرة كان متصلًا
برجال الفضل والعلماء واستمرت هذه العلاقات حتى بعد سفره إلى حضرموت، فكانت
رسائله تأتي إليه.

مكث زمناً بزمري وتولى نظارة إحدى مدارسها وادخل فيها أنشطة جديدة، ثم تولى
سكرتارية السلطنة الكبيرة، ثم تولى المدرسة السلطانية ببييون، وهناك ألف كتابه
تاريغ الدولة الكبيرة، وه الخريج شرح منظومة اليواقت، للسيد محمد بن أحمد
الناطيرو، وهو رحلة إلى الغرين.

لهشعر بلبيعة، منها قصيدة في شريف مكة المكرمة الملكحسين بن علي أوائلها
ما يلي:

فلم يذكر زمن صباها
ذكرة فغادرها اللو فكترت
نفيها الذوق الليم حباها

594
الورق تصبو وهي أطلِف رقْنة
وله تشير أبيات للشريف الرضي:
(ما عذر من ضربت به أعراقه)
وسرت به أصابع مجد باذخ
(أن لا يلدل الكحرين باؤه)
ففضل في ذلك الخمار مقعاً
(متحلقة حتى تكون ذيلته)
وتكون خفاً أخصبه وتعلبه
ومن شعره في رثاء السيد عمر بن محمد السقاف صاحب سيفاهورا المنتَقَو بسوكابومي
مطلاع:
دعني وعنى اليوم عُرَاثي—لا
فالتخطب أسي من لنده جليلا
وله هذه الفصيدة الداعية إلى الاتحاد:
فانتهلت من أرواح النداء
(صَبَح الوسيط نعمان ولا
بانية هَا من غو الحمي
لست لو أهديت سكاك أذفناً
ذكريات عهد أهّام الصبا
حين كان العمر غضباً والموى
ذاك دهر ما شكينا خلّة
ما اشتكينا قط ضفنا أو عني
ما لنا والليل مرخ سُلّه
منذ أثار الفقود طالما
فاستحالت من حالت الورى
ليست شري والأمي في حلة
أو ترى عينّي ما أرجو من
أي شيء ببيجي منا الأول
يا بني الأحقاف هوا إنكم
لا على رغم العدى قوماً كراماً وهي تنمو بيننا عامة فعلاً فعمل ماذا تفرقنا على ما ما جاء قاتل الله الطاغما صوته تورث الشعب القويما يبلغ البغي به اللوت الزويا ببني الزهرا جياماً واحتراماً لا غنى أيضاً لهم عنكم دوماً من معي غياً إلى الشر وهماماً لم يكن الأ لكن صلى وصاماً منصف يجلو عن الحق الطالما ويغلب علصيتي برني صالماً أن بزيروا عن فم الصلح اللطاما ذروة الانتصار أن يجلو القتاماما ووقى من جد في الصلح وقاما ولصاموا بعضاً وكو طالت الشحناء حتى أصبحت أوم نشر عهد السفا قتالله الهوى حيماً إذا كدروا صفو ربانا وامتطوا إن جهل المشهور وربه وقفاً بنا بني الأوطان شدوا ازركم لا غنى عنهم لكم كنا كنا فاضروا كأنت التصاف واندروا رب ذي نسك افيز زاويماً هذه أبدى بني الزهرا فهل يصدع الريش برأي حازم إن لي في آل همدان رجنا ولننا في غريهم من سوا رحم الرحمن مننا ورعنا نشرت هذه القصيدة جريدة الاقبال في العدد 40 من السنة 4 في 9 شوال 1338 هـ و26/6/1920 م.

الإشعار لم يتبع تقليع وقيل أن لدى تلميذه المور محمد عبد الله الموجه في سارانغ مجموعة من اشعاره وصوره. توفي الانتاذ برم سنة 1380 هـ.

وقد مدة الشعراء منها قصيدة للشاعر الكبير أحد بن عبد الله السقاف ذاكرًا

اعماله وفضلاته مطلعها:

(1) وقد طالبه أحد النادية آل السقاف برد كتابه الذي اعاره بقصيدة مطلعها:

أردت كتابي لا تريدن آند لايحدب الهنادور والمحورا
نتجنن كأثاث بقصيدة مطلعها:

فاجاه الاستاذ بقصيدة مطلعها:

إن كنت ترعى في البلاحة جرعة إنن لبلع أبى ويجولا

596
السيد عبد القادر بن أحمد بن طاهر بن حسين بن محمد بن هاشم، ولد بالمسيلة عام 1249 هـ وتوفي والده عام 1251 هـ وهو صبي، فرعاه جده السيد عبدالله بن حسين بن طاهر، وعنه تلقى علومه وعن علماء آخرين وهم كثير في عهده، حتى بلغ التعمق في العلوم التي تلقاها في ترم وسبرون وحريضة والشجر وغيرها، ثم جاوا وعاد إلى المسيلة، وتوفي عام 1314 هـ له ديوان شعر، ومن شعره قصيدة مطلعها:

أثبى أقبل واجلس عنا الكرد وأتاحة مولانا المهين بالظهور جاد الآله لنا باهوى على رغم الحسد وزخرح الله الكـادر

597
الألقاب المشتركة والمثنىة

من آل علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط.
من آل أحمد بن عبد أسد الله.
من آل عمر بن أحمد بن الفقيه المقدم.
من آل علوي بن عبد الرحمن السقاف.
من آل عبد الله بن السقاف.
من آل عبد الله بن عبد الله السقاف.

(أ) آل أحمد،
آل أحمد بن زين الحشي،
آل أحمد قاية،
آل أحمد بن علوي،
آل إبراهيم،
آل بن إبراهيم،
آل الباز.

(ب) آل الباز،
آل الباز،
آل برومو،
آل بوفلط،
آل البيكقي،
آل البيكقي،
آل البيض،
آل أحمد البيض،
سلاسة أحمد بن عبد الرحمن.
بن عبد الرحمن الجزيرة،
(ج) آل جل الليل،
آل جل الليل،
آل جنيد باهارون جل الليل
آل الجنيد الأخضر،
آل الجنيدي.

(ح) آل حمدون باحده،
آل حمدون باحسن،
آل باحسن الفقيه،
الرحلة.

= ٥٩٨
من آل عبد الله بن محمد جل الليل السفاح.

من آل عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوى بن محمد صاحب مرتب.

من آل علي بن محمد جل الليل.

من آل أبي بكر الورع بن أحمد بن الفقه المقدم.

من آل محمد جل الليل بن حسن العلم.

آل حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم.

آل حسين الطويل.

آل حسين معار،

آل حسين الكربي،

آل حسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم.

آل حسين طه،

آل بن حسن،

آل الحامد،

آل بن حامد،

(خ) آل خيلة،

آل الرخيلة،

(ز) آل الزاهر الشهر بن شهاب الدين.

آل الزاهر بن حسين بن شهاب الدين.

آل الزاهر بن زين بن عبدرؤوس.

(س) آل بن سهل،

آل جل الليل.

٥٩٩
من آل علوي بن محمد مولى الدولة من إبنه محمد حسنات.

ذرية أحمد بن أبي بكر السكران:
 آل أحمد مرية بن علوي السقاف.
 آل علي بن عبد الله.
 آل إبراهيم بن عبد الله.
 آل حسين بن طه.

آل عقيل بن السقاف.

من آل عبد الله بن السقاف.
 من آل عبد الله بن محمد مولى الدولة.
 من آل عمر الفقيه.
 من آل مولى الدولة.

من آل أبي بكر بن محمد بن شيخ بن عبد الله السقاف.

من آل علي بن الفقيه المقدم.
 من آل عبد الله بن عبد الرحمن السقاف.
 من آل عبد الله بن عبد الرحمن السقاف.
 من آل الشيخ أبي بكر بن سام.
 من آل الشيخ أبي بكر بن سام.
 من آل عقيل بن سام.
 من آل علي بن محمد مولى الدولة.
 من آل إبراهيم بن عبد الرحمن السقاف.

آل طه سبوعن من علي بن عبد الرحمن السقاف.
 من علي بن عبد الرحمن السقاف.
 من محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم.

(ش) آل شبيلة،
 آل الشاطري أبو غي،
 آل الشاطري،
 آل شيخ الملام.
 آل شيخان،
 آل بن شيخان،
 آل شيخ،
 آل شيخان بن عقيل،
 آل شيخان،
 آل شيخ بن إسحاق.

(ص) الصافي، آل عمر الصافي،
 الصافي، آل عثمان بترم،
 الصافي الجنري،
من آل عبد الله باعلوي.
من آل علي بن محمد مولى الدويلة.
من آل علي بن محمد صاحب مرباط.
من آل الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم.
من آل عبد الله بن عبد الرحمن السقاف.
من آل عبد الله بن علي بن الفقيه المقدم.
من آل يحيى.
ذرية عقيل بن عبد الرحمن السناف.
من آل أحمد بن أبي بكر السكرا.
ذرية عبد الله بن أبي بكر السكرا.
ذرية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحسين.
الشيخ أبي بكر بن سالم.
ذرية عيدروس بن عبد الرحمن بلقفيه.
ذرية صالح العيدروس بنعلي بن زين.
من آل أحمد بن أبي بكر السكرا باليمن.
ذرية عمر بن عبد الله بن الشيخ العيدروس.
ذرية عمر بن أحمد بن الفقيه المقدم.
آل عمر مؤذن بن عبد الله وطب من آل
عبد الله باعلوي.
ذرية مبارك بن عبد الله وطب.
من آل علي بن محمد مولى الدويلة.
ذرية محمد فقيه بن عبد الرحمن بن علي بن
أبي بكر السكرا.
ذرية الفقيه محمد بن عبد الرحمن الأسقع.
من آل أحمد بن الفقيه المقدم.
ذرية الفقيه محمد صاحب عبيد.
من آل علي بن أبي بكر السكرا.
من آل عبد الله باعلوي.
من آل أحمد بن أبي بكر السكرا.
من آل حسين بن عبد الرحمن السناف.
= (ع) آل باعبد ديجان،
آل باعبد خريشاني،
آل باعبد مغبون،
آل عقيل مطهر،
آل عقيل بن سالم،
آل عقيل مداح،
آل عقيل في الحجاز،
آل باعقيل،
بيت عقيل،
آل العيدروس،
آل العيدروس،
آل العيدروس،
آل عمر،
آل باعمر،
ف) آل فدوع،
آل فدوع،
آل فدوع،
آل الفقيه،
آل الوفاء،
آل بلقفيه،
آل باقفيه،
م) آل مشور بن شهاب الدين،
آل مشور مرزق،
آل مساوي مقف،
آل مساوي باحصين،
آل مساوي باحصين،
آل مساوي باحصين،
601
العسر مكنون،
من آل علوية بن عبد الرحمن السقاف.
(هم) آل المدعي بن شهاب الدين،
آل المدعي بن عبد الرحمن بن
شهاب الدين.

لبث المدعي,
آل هاشم، آل باحسن الفقيش.
آل هاشم بابطنية،
من آل علوية بن محمد مولى الدويلة.
من آل عبد الله بن عبد الرحمن السقاف.
من آل علوية بن أحمد بن عبد الرحمن بن
علوية بن محمد صاحب مرباط.

والأفراد العلوية المستوطنة في إفريقيا الشرقية وجزائر القمر

آل محمد المجذوب بن حسن بن علي بن أبي بكر السقان وهم كثير بزغبار وثمة

وسيوي.

* السيد أحمد بن أبي بكر بن علي بن أبي بكر
      استشهد بزغبار.
* السيد علوية بن أحمد، من آل أحمد بن أبي بكر
      توفي بزغبار.
* آل أبي بكر بن أحمد بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، بإفريقيا الشرقية.
* آل محمد بن سام المهاجر بن أحمد بن الحسين،
  جزائر القمر.
* آل صالح بن أحمد بن الحسين،
  هنزوان وثمة.
* آل عبد الله بن عبد الرحمن السقاف.
* السيد محمد رطاس، توفي بزغبار عام 957 هـ،
  له عقب بزغبار.
* السيد عبد الرحمن بن عبد الله
* السيد شيخ المعلم بن عبد الله، توفي دير الدير له عقب بزغبار.
* السيد عبد الوهاب بن عبد الله السقان وبنوه عبد الله،
  وحمد ونور بالبحيرة،
  وأعقب بزغبار.

* السيد محمد بن عبد الله بن حسن بن عبد الله السقاف،
  وبنوه عبد الرحمن وعامر
* وحسن وعبد الله، عقب بزغبار وكداد وهدية بلاد القالة.
* وعمه محمد بن حسن، وبنوه عمر وعبد الرحمن وعبد الله.

٦٠٣
 وأخوه عقيل بن حسن بقلم وعقبه بها، وأخوه علوي بن حسين في هديته.

* السيد عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن المتوفي عام 940 هـ لعقب بقلم.

* السيد عمر بن أحمد بن علوي، من آل عبد الله بعلامى، قتل شهيداً في سعد الدين.

* السيد المجاهد أحمد بن أحمد بن أبي بكر شهيلة بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف، توفي بالحبشة عام 916 هـ وأعقب بها.

وابن أخيه أبو بكر بن علوي بن أحمد، توفي عام 955 هـ بعدن.

وأخوه عمر وعثمان بالحبشة.

* السيد نور بن عقيل بن علوي بن علي، من آل عبد الله بعلامى، توفي عام 231 هـ ببراء.

* السادة عبد الرحمن القاري وأخوه أحمد إبنا إبراهيم بن عبد الله السقاف، توفي الأول بالحبشة عام 941 هـ.

* السيد علوي بن أحمد بن أبي بكر شهيلة بن عبد الله السقاف، أعقب بيلد بوش بالحبشة.

ابناؤه محمد وعبد الله وعبد الرحمن وعثمان.

* السيد جعفر (بقدمو) بن علي الشهير بشيخ الشهر.

* السيد عبد الرحمن الأخضر، توفي بالحبشة، بن عبد الله بن حسين بن عبد الله السقاف، يقال أن عقيبه بقلم وكداد.

* السيد علي بن عبد الرحمن وإبنته عبد الرحمن، من آل محمد بن عبد الرحمن السقاف.

* السيد حسن (ولاي كيلو) قتل شهيداً عام 1055 هـ بن أحمد بن عبد الله، المتوفي عام 1021 هـ بن محمد بن سالم.

له إبن في بيئة استشهد بالجزيرة الخضراء القريبة من زغبار.

* السيد جعفر بن أبي بكر بن شيخ، استشهد في حرب الإفرنج بزليغ عام 1098 هـ.

* السيد عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن السقاف، توفي عيان.

* السيد عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن السقاف، في كناد وعقب وإنفرض.

* السيد علوي بن علي المتوفي عام 1023 هـ بن محمد عثمان بن علي المتوفي عام 503.
١٤٨١ هـ في مدين الصحابي عبد الرحمن المتوفى عام ٨١٦ هـ عن عبد الله
باعلي، وأخوهم عثمان وحيدون.

* السيد عبد الرحمن ابن عقيل بن عبد الرحمن نعقيل بن أحمد، توفي بالمحبة
من آل إبراهيم بن عبد الرحمن الساقف

* السيد عبد الرحمن بن المعلم محمد بن إبراهيم، له عقب ببر سعد الدين وهنزوان
* السيدان شيخ وإبراهيم إبراهيم ابن عبد الرحمن بن إبراهيم، عقبها ببر سعد الدين
وكلاد

من آل حسن بن عبد الرحمن الساقف

* السيد علوي أبقوين أحمد بن حسن، استشهد عام ٩٩٤ هـ
* السيد حسن بن عمر بن حسن، استشهد في زورة
* السيد عمر بن حسن بن محمد، توفي عام ٩١٥ هـ
* السيد حسن بن عمر، قتل بها عام ٩١٥ هـ
* السيد عبد الله بن محمد شقران، وابنه، استشهد في حرب الأفرنج بزيل واحدة
وجائعة من البطوليين ومعظم أهل زيل واحد
من آل علي بن عوبي بن الفقيه المقدم.

* السيد أبو بكر بن أحمد الله بن علي بن محمد بن حسن بن علوي، عرف بالمحشي
جد النادرة آل الحبشى له عقب بالحبشة ببلاد شوا
* السيد أحمد بن علوي بن أبي بكر، توفي بزيل عام ٩٧٥ هـ وأعقب بها
* السيد علي بن علوي الشاطري، توفي ببکداد بالحبشة وأعقب وانقرض
* السيد محمد بن عمر بن علوي الشاطري، توفي بزيل عام ٩٧٤ هـ وأعقب بها
* السيد حسن بن سالم بن حسن بن أحمد الشاطري، في أوسه
* السيد أبو بكر بن محمد الشاطري وأخوه علي
من آل مولى الدويلة

* السيد عبد الرحمن بن أبي بكر بايعود مولى الدويلة، توفي بجنسان بالطاعون عام
٩١٧ هـ وابناه أبو بكر محمد وشيخ

٦٠٤
السيد سالم بن علي بن عبد الله، من آل عبد الله بن محمد مولى الدولة، توفي ببر
عام 1972هـ.

السيد حسن بن علي المكي بن أبي بكر بن عبد الرحمن، توفي ببر سعد الدين عام
1232هـ.

السيد علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن باعبد، من آل علي بن محمد مولى الدولة،
توفي ببر سعد الدين عام 1942هـ من آل المنفر.

السيد محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المنفر، كان حاكمًا في زيلع الذي كانت مكان
المهيئة والتعليم وعمه السيد علي بن عبد الرحمن المنفر، في دوار بالمدينة عام 915هـ.
سيد جليل قبره جاسوس المجاهد محمد مرزق.

السيد العلامة محمد بن أحمد مرزق بن عبد الله وطيب بن محمد المنفر كان مجاهاذاً في
الحروب وأجوبه عبد الله.

السيد عبد الله المتوفى ببرم عام 1086هـ بن هاشم بن عقيل بن محمد حاكم زيلع
المذكور وهذه الأسرة من قادة الذين دخلوا جزائر القمر كأسرة آل بن حسن
من آل باقيه، آل حسن بن عبد الله الأعيان النساء باقيه.

السيد أبو بكر بن حسن بن سليمان بن حسن بن عبد الله الأعيان النساء، استول
على جزائر القمر وطرد البرتغالين منها، وابن عبد الله بن أبي بكر، كان سلطانًا
بجزائر القمر، وعاقب في مالي (مالي).

السيد العالم محمد علي بن أحمد الفقيه المقدم في مقدار سنين طويلة ملازمًا
لشيخ جال الدين بن عبد الصمد الحموي.
من آل أحمد قاية المتوفى عام 842هـ بن عمر بن علي بن عمر بن أحمد بن الفقيه المقدم.
السيد عمر بن سالم بن عبد الرحمن المتوفى عام 999هـ بن أحمد قاية، عقب
بناويح بوس وشرمه.

السيد أحمد بن علي المتوفى عام 1046هـ بن أحمد المتوفى عام 977هـ بن محمد
بن حسن بن أحمد قاية عقبه بارسه.

السيد محمد بن عبد الصمد بن عبد الرحمن، في زيلع وآويه انفرض =

605
السيد محمد الزيلكي بن أحمد بن عبد الرحمن لم يعقب
السيد حسين بن عبد الرحمن عام 1910 هـ بالشرين أحمد قاية، عقبه بزيلع
وزير وبر سعد الدين انقرضاً
من آن البيت آل عم الفقيه القديم
السيد عبد الله المتوفى عام 1772 هـ من محمد بن عمر بن محمد البيتي بن علي
علي عوجهم، وبانه حسين بزيلع
من آن محمد عبيد
السيد أحمد بن علوى بن محمد مولى عبيد
السيد علي بن عبد الله بن علي بن علوى توفي بزورة
السيد حسين بن عبد الله عبيد استشهد في سواكن
من آن حسين الثالثي آل علي عمي الفقيه
عائلات انفرست في كداد وقلب من آن أحمد المعلم بن حسن الطويل.
ومن ذريه محمد بن زين المتوفى بصعاء عام 1942 هـ عبد الله المتوفى بترم عام
1702 هـ علي بن عبد الله محمد
آل الولاج في كداد وبر سعد الدين ومقدشو وخلاوي ودهله
آل بفرح بن أحمد بن محمد عبد الله بن الفقيه أحمد
السيد أحمد دين، عقيل ونور بنو عبد الله بن محمد عبد الله المتوفى بجزيرة
قرب دهلك عام 1722 هـ اعتقوا بزيلع وقلب ومقدشو وهدهله
من آن حسن باسكته
السيد الحاج بن أحمد بن عبد الله حسين
قيل ان له عقباً
السيد عيسى بن عبد الله حسين بقدشو
من آن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن علي بن الفقيه أحمد
السيد ياسين بن محمد بن حامد استشهد بزوره
واخوه حامد بن محمد بن حامد، اعقب بقرية دعنين قرب بلاد ذكر
من آل الشيخ بن الحسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم في لامو وزغبار
ومن آن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن الفقيه أحمد عقبهم بزيلع
السيد أحمد بن عبد الرحمن معون استشهد بركة وعقبه بقدشو
السيد عمر بن محمد النصير عقبه بقدشو وهدهله وهنزوان
وبين آل أبي بكر باشيبان المتوفى عام 857 هـ

- السيد علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي بكر عقبة بزيلع وانتشر عقبه بالهند

- وجاوا السيد أحمد بن عبد الله بن أحمد باهارون بن حسن بن علي البابي عقبه

- بفندفو السيد عبد الله بن علوية شيخ باهارون، أسره الافرنج هووابه عام 1110

وتوفي في الأسر من آل علوية بن أحمد بن اللفيق الفقدم

- السيد أحمد بن علي بن علوية شريفي توفي بجنازة

- وأخوه حسن فزورة وأيو بكرين علي بالهيبة

- السيد حسن البار بن علي شريفي بالهيبة

- السيد أبو بكلية حسن بن علي البار توفي وأعقب بها السيد علي بن محمدين علي البار من آل حسن المعلم محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن اللفيق الفقدم

- السيد علي بن عبد الله بن حسن المعلم في قبلي أن له عقب في قلب وقبل

- انقراض

- السيدان مبارك وأبن إبنا عبد الرحمن بن حسن المعلم لها عقب بقلب وكداد

- وبر سعد الدين

- السيد محمد بن أحمد قسم بن حسن المعلم استشهد بزيلع في حرب الافرنج

- ومن آل إبراهيم المرحلة، من آل محمد بن أحمد بن اللفيق الفقدم

- السيد علي بن عبد الله المنذر ابن إبراهيم المرحلة توفي بالهيبة

- السيد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم المرحلة استشهد بها من آل باحسن روغه

- السيد حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الرحمن بن أحمد باحسن روغه تلك بولاية (مهلي) بجازائر الغمر من آل سعف

- السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد تردد إلى زيلع وانقراض عقبه
من آل حسين بن علي بن مَهِدَّ بن أحمد بن الفقيه المقدم

السيد أحمد الطويل بن علي بن حسين استشهد بالحبة

وابنه أحمد المفقّي استشهد بزيلع عام ٩٣٢ه واعقب بها، وانتقل عقبه إلى المدينة المنورة

من آل حسن جهان بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم

السيد علي بن حسن جهان استشهد بالحبة واعقب بزيلع، وانتقل ابنه محمد عام ٩٣٢ه.

السيد الفقيه حسين بن أحمد بن حسن توفي بالطاعون عام ٩٣٤ه من آل أبي بكر الورع بن أحمد بن الفقيه المقدم

السيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن حسن بن أيي بكر الورع أسره

الفرنج عام ٩٣٢ه.

السيدان أحمد وعلي إبن أبي بكر بن الفقيه أحمد المعلم في قلب

السيد محمد بن أحمد بن أيي بكر الورع كداد في كداد

السيد حسين بن علي الرضا بن حسين بن علي سوق الصدق في كداد

السيد محمد الفاطمي بن عبد الله بن علي سوق الصدق في اماعه بالحبة

السيد أبو بكر بن أحمد بن أيي بكر بن عبد الله بن أحمد بن أيي بكر الورع

أعقب بسر سعد الدين من آل الحداد

السيد محمد المفخّم عمر اعقب بالسواحل

السيد عبد الله المتوفى عام ٩٣٣ه بن عمر بن محمد المفخّم. له عقب

من آل النبي السيد محمد بن عبد الله بن عمر المعروف بالصنعية عقبه بالهد

وقدشو

السيد عبد الرحمن بن شيخ بن إسحاق الداعية إلى الله في هنوان

السيد أبو بكر بن علي بكر توفي ببندار بالحبة عام ٩٨٥

السيد أحمد بن علي بن عبد الله بن علي بن سالم بن أحمد بريك بجراز

العمر ووالده السيد علي كان أول داخل الليثا

السلطان أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن سالم القدري، ولد في كلوه وقتل

بها ولعل ذلك في غارات البرتغال على افريقيا

السيد أحمد بن عيدروس بن الشيخ عبد الله بن علي صاحب الوهط، أقام في

٦٠٨
أوسع بالمئذنة وبئس مسجد وترمز اخت امام أوسه وعاد الى تزوي وسافر الى الحرمين
والنذر، توفي عام 1116 هـ
* السيدان عبد الرحمن وعمر إبن حسن برومن بن محمد بن علي الشيبة توفيا
بتماير عام 997 هـ
* السيد أبو بكر بن عقيل الثلي قتل شهادا بأوسه
* وأخوه إبراهيم وعبد الله بير سعد الدين وهر
* السيد عبد الرحمن أبي بكر بن علي الشيبة، توفي بالمئذنة وله عقب هناك
* السيد محمد بن أبي بكر بن علي الشيبة، توفي بالمئذنة وله عقب هناك
* السيد محمد بن أبي بكر بن أحمد شله، أمام في هرم، وله بها جاه عظم وقيد جليل
* السيد عبد الله الصافي بن عمر بن علي الشيبة، توفي بزيزع ويدها أخوه أحمد
* بالمئذنة
* السيد عطية بن عبد الرحمن بن محمد بارقية، أعبث بير سعد الدين. وكان ابنه
* خطيبا في ختام
* السيد أحمد بن عبد الله أحد مرقص اعقب بشرقه
* السيد عمر بن محمد بن عبد الله الشيخ بن علي الرقاب بن أحمد مرقع، اعقب
* بركة
* السيد عثمان بن عبد القادر بن محمد عبد الرحمن، المتوفى عام 816 هـ
* السيد عبد الرحمن بن علي خردن بن محمد بن عبد الرحمن، استشهد بير سعد الدين
* عام 816 هـ
* السيد سالم بن الفقيه علي بريك، أعقب بير سعد الدين

ملاحظات
(1) آل الشيخ أبي بكر بن سالم دخلوا الى جزائر القرم لعلم بعد جهاد البحر
* النذكر العام الذي نؤدي به في حضور عوام 1207 هـ في حريم مع البرتغال، ومن
* استشهد عبد الله بن محمد بن أحمد الفقيه علي بن المعلم عبد الرحمن بن محمد بن علي بن
* عبد الرحمن الساقط. ففي ذلك العام نفر كثير من المجاهدين الفلسطينيين، وغيرهم من
* الخضرم في حرب البرتغال لما استولوا على البحر سنة ونصف سنة، فهزموا البرتغال،
* واستشهد في هذه المعركة عدد من الغزاة.
السيد عبد الرحمن بن علي بن بريك توفى بزيلع ودفن بمقبرة الشيخ إبراهيم
السيد علوي بن عبود بن علوي جعحب، اعقب بجوهر بالجبيلة انقرض
السيد علي بن محمد حدوت بن علوي جعحب، أقام في هرسم وتوفي عام 1043 هـ
آل محمد بن سبط بن علي الشهري بزغبار.

(2) تكرر اسم «مبر سعد الدين» وهو اسم أطلق على بلاد النومال نسبة إلى الملك سعد الدين، ومن ذريته الملوك الذين دافعوا عن الإسلام وجاءهم المبشرين من اليمن وحضرموت، وبلاد المهرة وساعدهم عمّة اليمن بالسلاح والخيل وأوسع مملوك آل سعد الدين.
النقابة

قال أبو الحسن المارودي في كتابه "الأحكام السلطانية" في ولاية النقابة على ذوي
الانساب: هذه النقابة موضوعة على صيانة ذوي الانساب الشريفة عن ولاية من لا
يكافيهم في النسب ولا يباوهم في الشرف لكونه عليهم أقرب، وأمره فيهم أضي،
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنها لا
قرب للرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد بها إذا وصلت وان كانت بعيدة".

إلى أن قال: "والنقابة على ضرين: خاصة وعامة، فالخاصة هو أن ينتصر بنظره
على مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلّ حكم وإقامة حقد، فلا يكون المسمى بما
شروطها".

وعدلبه في النقابة على أهل من حقوق النظر إثنا عشر حقاً: 
أحدها حفظ أدبياً من داخل فيها وليس منها، فيلزمه حفظ الخارج منها كما
يلزم حفظ الداخل فيها.

الثاني: تميز بطونه ومرعة أسانيد حتى لا يبقى عليهم بنوات ولا يتدخل
نسب في نسبه ويشتمل في ديوانه على تمييز أسانيده.

الثالث: معرفة من ولد منهم من ذكر أو اثني فيفيته، ومعرفة من مات منهم
فيذكره حتى لا يضع نسب الموت إن لم يباوته، ولا يدعو نسب الميت غيره إن لم
يذكره.

الرابع: أن يأخذهم من الأداب ما يضاهي شرف أسانيد وكرم عتهم لتكون
حتمهم في النفس تموية وحرمة رسول الله ﷺ فيهم محفوظة.

الخامس: أن ينزلهم عن المكاسب الدنيا، ويستممن من المطالب الحبشية حتى لا
يسلفو من مبتدأ ولا يضموا منهم متذل.

السادس: أن يكونهم عن ارتكاب الآثم، ويستممن من انتهاك الحارم، ليكونوا على
الدين الذي نصروه أجبر، ولمنكر الذي أز الله أنكر، حتى لا ينطق بدمهم لسان، ولا
يتشاء عن إنسان.

السابع: أن يمنعهم من النساطر على العامة لشرفهم، والنشطط عليهم لنسبهم فيدعوهم
ذلك إلى الفت والبض، ويعطتهم على الناكورة والبعد، وينبهم إلى استعفاف القلوب.

611
وتألف النفس، ليكون الميل إليهم أوٍف، والقلوب لهم أصفيٍ.

الثامن: أن يكون عونًا لهم في استيفاء الحقوق حتى لا يضعنوا عنها، وعونًا عليهم في أخذ الحقوق منهم حتى لا يمنعوا منها، ليصيروا بالمونة لهم منصين، فإن من عدل السيرة إنسانهم وانتصابهم.

التاسع: أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربي من الفيء والغنية الذي لا يختص به أحدهم حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله تعالى لهم.

العاشر: أن يمنع أيامهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء، لشرفهن على سائر النساء.

صيانت فلسطين وتعظيم حرمهم أن يزوجهن غير أولاد أو ينكحن غير الأكفاء.

الحادي عشر: إن يقوم ذوي الهنوات منهم في سوى الحدود بما لا يبلغ به حداً، ولا بنهر به دماً، ويقبل ذا الميئة منهم عرطته، ويغفر بعد الوعظ زلته.

الثاني عشر: مزاهرة ووقوفهم بحفظ أصولهم وتنمية فروعها، وإذا لم يرد إليها جبايتها راعي الحياة لها فما أخذوه. وراعي قسمتها إذا قسوها، ورسال المستحقون لها إذا خصته، وراعي أوصافهم إذا شرطت، حتى لا يخرج منهم مستحق، ولا يدخل فيها غير حقه، إنه.

وفي كتاب "حلة البشر في أعيان القرن الثالث عشر"، كلام في النقاية مفصلًا بشرحها ومفاصلها، تأليف عبد الرزاق البيطار، 28 ص 184، والكتاب موجود بكتبة المرمونة بكة المكرمة.

العقد الذي كتب بين المادة العلوين

الاتفاق الأول: في عهد الإمام عمر المختار، نقيب المادة العلوين، وهو أن يقوموا بالحق بقضي كتاب الله وسنة رسوله بينهم له وضعهم، وأقاموا الإمام عمر المختار رئيسًا لهم ونفيًا عليهم بنزارة نقيب النقيب، وجعلوا معه عشرة من النقيب عليهم يدور محرشة في صلاح الأمور، ويرجعون في أمرهم إلى النقيب الأكبر، ثم جعلوا على كل فرد من العشرة المذكورين خمسة كتلة عليه بقيام للعمل في صلاح الأمور بالله، والاجتهام، ويشمل الاتفاق على أنه إذا اختلف العشرة في أمر يكون الأرجح ما وافق عليه النقيب الأكبر، وإذا خالف أحد العشرة ما تعبد به أبدًا مكانه غيره، وإذا ظل أحدًا من النقيب ولم يقدر أن يزلل المظلمة في جميع العلويين عونًا له، والتحري.
في إخراج صدقات مساجدهم، إذا غاب النقيب الأكبر أم كلثوم رجلًا ينوب عنه، وإذا وقعت مظلمة على أحد العلويين من غيرهم ولم ينصفه منها فعلى النقيب الأكبر هجرانه، والضمان على ما في العقد - زيادة على ما تقدم - كل من يتولى حصن نريم من آل يحيى أو غيرهم».

وقع هذا الاتفاق حسب استقراء العلامة السيد علوي بن طاهر الحداد في حدود سنة 821 هـ أو 1421 هـ.

عقد الاتفاق الثاني: في 25 ربيع الثاني 743 هـ حضره من العلويين أكثر من أربعين رجلاً. ففي هذا الاتفاق انتخب السيد النقيب محمد المصطفى (المتوفى 7 شوال 1110 هـ) بن زين العابدين (توفي عام 1041 هـ) بن عبد الله (توفي عام 1019 هـ) بن شيخ بن عبد الله العبدروس.

ويشمل هذا الاتفاق على وجب التناسيح في الدين والتعاون على البر والثقة.

وعلى اجتياز الكلمة، والتأم بالعرف والنهى عن التكرار والضرب والتناسيح والتعاون على ما يوافق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وأصلاح ذات بين، والقيام على العقد حتى يردوه إلى الحق بالحسب، وأن يكون تدهم واحدة على من خالف الحق وأصر عليه، وأن يكونوا عن الغيبة، فلا يذكر أحد من ورائه الآخرين، وإذا ظهر من أحد ما تبيبه في دينه يعرده في وجهه، وإذا نابته تأبهة إجتمعوا للتشارف ولا يفردون أحد منهم بصلة بسبوقها إلى نفسه وهو قادر أن يشرك إخوانه، وإن لا يحكموا أو يتباغضوا أو يتدافعوا، وأن يكون كل واحد بمسلم الصدر على أصاباه، يحب لهم الخير ويكبر لهم الشر، وكل أمر يوجه إليه من الأمور العامة يرجعون فيه إلى وإلى أمرهم وهو السلطان إن كان فيها يرجع إلى حب السياحة المروفة، وكل أمر ينقضه السياسة المهدية التي لا جور فيها ولا خروج عن العدل سلمونه، إلا أن يسمع له أو للبعض منهم بذلك، وإذا حصل على أحد منهم من إخوانه نادة ما يكرهه يدعو إلى تركه، فإن تركه ولا يرفعه من الذي رضوا بتقديمه منهم، وإن حصل على أحد منهم جور من الدولة رفعوه إليه وعرفوه به وسألوا منهم لكشفه.

كبار النقياب
أولهم سيدنا الإمام عمر الحضار بن عبد الرحمن النسف، والسيد عبد الله العبدروس (توفي عام 875 هـ) وابنه السيد أبو بكر (توفي سنة 914 هـ) والسيد أحمد بن علوي باحجب (توفي عام 973 هـ) وزين العابدين علي وابنه محمد المصطفى.
النقيب العشرة في الاتفاق الأول والضمان:

1 - عبد الله بن عبد الرحمن السقاف (التوفي عام 857ه)

الضماناء: إخوته علي (توفي عام 840 وابراهيم (توفي عام 875) وحسن (توفي عام 852) وعقيل (توفي عام 871) وأحمد بن عبد بكر السكران (توفي عام 865)

2 - عبد الله بن علي بن محمد مولى الدولة الذي أرسل الكتاب إلى أبناء السيد عبد الرحمن السقاف وجميع الطوئين يذكرهم بهذا العقد.

الضماناء: أحمد (التوفي عام 873ه في يبهر) بن محمد حنفي بن علي بن عبد مولى الدولة (ابن أخيه).

علي بن علي بن محمد مولى الدولة (أخوه)
علي بن محمد حنفيات (ابن أخيه)
علي بن عبد الله بن علي بن محمد مولى الدولة (أخوه)
علي بن عبد الرحمن بن محمد حنفيات

3 - محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن الفقيه المقدم (المعروف بالمينار).

الضماناء: ابنه علي بن محمد

عبد الله بن عبد شمön
محمد بن علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن الفقيه المقدم، عليه آل السيلة وآل بروم
 seri بابريك بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن علي بن الفقيه المقدم.

علي بن أحمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن الفقيه المقدم

4 - حسن بن علي بن محمد مولى الدولة بن علي بن علي بن الفقيه المقدم

الضماناء: إخوته علي بن الشيخ، جد آل الشيخ بن علي بن الشيخ بالحما

علي بن عبد الله (عبد) بن علي بن محمد مولى الدولة
علي بن عبد الله (عبد)
علي بن حسن الورع بن محمد مولى الدولة

614
الفقهاء حسن بن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الأباهش بن عبد الله

الضنياء: حسن بن عبد الله

علي بن عبد الرحمن (بأذقين) بن عبد الله، ابن عمه

محمد بن أحمد بن عرف بقمش بن عبد الله، ابن عمه

علي بن أحمد بن حسن الورع

حسن بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم

الضنياء: حسن جهان

عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم (ابن أخيه)

سعد آل باعر صاحب الرجراء

حسن بن محمد بن علي بن محمد. جد آل السلطنة. والل غرم

أبو بكر بن محمد بن علي بن محمد. جد آل الكاف وآل الجهري

علي بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم

ابنه حسن

محمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر الورع

أحمد باعر بن عمر بن أحمد بن أبي بكر الورع

علي باعر بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الورع

أخيه أحمد بن عمر الملقب بالهاشم، جد آل الحاشم

علي بن محمد الشهر يحمل الليل باب الحسن بن حسن المعلم بن محمد أسد الله بن حسن بن

علي بن الفقيه المقدم

الضنياء: حسن بن علي

حسين بن القاضي بعدن أحمد بن محمد أسد الله

حسن بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله

علي بن أبي بكر (المروج باليشكي) بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله

حسن بن عمر بن علي بن عمر بن أحمد بن الفقيه المقدم.

الضنياء: بعودون، من آل عمر بن أحمد بن الفقيه المقدم

ابنه علي

615
أحمد بن عبدون بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن أحمد

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن أحمد

10 - محمد (المتوفي عام 867 هـ) بن علي (صاحب الموطأ المعروف بصاحب عبد) بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي (المعروف بمعروف بن الفقيه) بن محمد صاحب مرباط

الضمناء: محمد بن الطويل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عم الفقيه جد آله باحسن الحملي

فرج بن أحمد (يلقب بمحرره توفي عام 872 هـ) بن محمد بن عبد الله بن أحمد، جد آله بافرح

سعد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن أحمد، جد آله باسعد

عبد الرحمن (صاحب مسجد بابطينه) بن أحمد بن علي بن أحمد

حسن بن أحمد مسفرة

(عن مجلة الرابطة 70 في جادي الأول 1343 هـ بقم السيد علي بن طاهر الحداد بتصرف في الترتيب)
الوثيقة التي كتبها بين الطلوع في 1263 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمدًا يحصل به التعاون على البر والتقوى، وصلى الله على سيدنا محمد
وآله وصحبه الفائتين بالحق في السر والنجوى.
اما بعد فلما كان التعاون على أحياء معالم الدين، والقيام بأوامر شرع رب العالمين،
فاثب الانبياء، والمرسلين، والصحابة الأخيار والتابعين، ومن بعدهم من العلماء
الصالحين، اتفقت الحفري عبد الله بن عمر بن أبي العاص وعالم الفاسل سالم بن عبد
الله بن ورد، والسلطان المولى المختار عبد الله بن محمد بن أحمد الكافر علي التعاون على
هذا الأمر الذي وقع في ذلك المكتب. فلعل الله والملك أرضاد السلطان
وعمل به وحابته وتقويته وعلى السلطان الامتثال والانقياد لما يلقونه إليه من أحكام
رب العباد، فاللزم السلطان المذكور له بأمره لا يصدر في جميع أموره المتعلقة بعاصته
وأمانه وجوهره ورييته وتدبير ملكته الأعلى رأي العلم سالم والسيد المذكور، ولا
بلتفت لرأي غيرها من قريب له أو حبيب فضلاً عن الجهال والرؤساء من قبائل
وغيرهم. واللزم على أن يجمع حشيته وعبيديه ومن تتعلق به مجالس العلم والتعليم
والتفقه في فتا فريضه العزيز الحكم، وعلى تنفيذ أوامر الله على كل منهم فيما شير بينهم
بمجرد الله، والباجئة التزم السلطان لها بالامتثال والقيام بهذه الأحوال والله على ذلك
شهيد وقريب وهو الكفيل والمحبب، جرى ذلك سلك رجب سنة 1263 هـ.

شهد بذلك الفقير إلى مولاه شهد على ذلك حضور ذلك الفقير إلى ربه
حسين بن صالح البحر علي ويسافان بن محمد بن طاهر الجنري.

اقرأ بها ذكر
السلطان عبد الله بن حسين أحمد

(عن مجلة الرابطة ج 1 ص 49)
مصادر المكتبة
<table>
<thead>
<tr>
<th>المحتويات الكتب</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آل علوي بن الفقيه المقدم</td>
<td>445</td>
</tr>
<tr>
<td>آل علوي بن محمد صاحب مرباط</td>
<td>531</td>
</tr>
<tr>
<td>آل علوي بن محمد صاحب مرباط (آل الحداد)</td>
<td>566</td>
</tr>
<tr>
<td>مراجع الكتاب العربية المطبوعة</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>مراجع الكتاب العربية المخطوطة</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>المراجع الأجنبية</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس الأعلام</td>
<td>423</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس الأماكن والمواضع</td>
<td>745</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس القبائل والأقوام والأسر</td>
<td>775</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس أسئلة الكتب والرسائل والدواوين</td>
<td>785</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس محتويات الكتاب</td>
<td>801</td>
</tr>
</tbody>
</table>