越椾
＂



勉


p1997-181V

حقرق الطبع عغفظة


## 

أهدي هذا الكتّاب إلى أو لادي ... وإلى الأجيال القادمة دـن أبنـاء أمتنـا العربيـة العظيمـة ليفــروا بـأجدادهم العظـام الذيـن قــاموا بالفتوحـات في -بلاد الشام والجزيرة والعراق

واللّه الموفق

الهـي
عبد الثزيز حرفوشر

## المقدمة

يكاد يجمع أغلب المؤرخين على أن الجزيرة فتحت سنة IV الهـ ، في في


 عدد كبير من الصحابة

ومما يؤكد ذلك أن الروم حشدوا جيوشهم لغزو حمص مركز قيادة العرب
 لهم ، واتجهت الحشود نحو حمص ، فاضطر أبو عبيدة بن الجراح لضي الضم

 وطلب منه النجدة لأنه أُحيط به في حمص(r)

فأمر عمر ، عامل الكوفة سعد بن أبي وفًّاص ، أن يبعث جيشاً إلى حمص لنجدة المسلمين في الشام بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي ، فسار المير القعقاع في أربعة ألاف فارس إلى حمص ، وخرج عمر بن الخطاب من المدينة إلى الـيا الشام
 الفهري بجيش إلى الجزيرة لفتحها ـ لأنه علم بنجدات أهل الجزيرة للروم في
(1)(1) انظر تاريخ الطبري ع/ (1) ، وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للطباخ الحلبي . $9 \mathrm{~V} / 1$



حمص ؛ فخرج عِياضن بجيشه في إير القعقاع ابن عمرو فسلكوا طريق الجزيرة على الفراض(1)

فسلك سهيل بن عدي بجنده طريق الفراض حتى انتهى إلى الزقة : .فلما


 لأنه أمير القتالت (r)

وخرج عبد الش بن عِتُّان إلى نصييين بالمسلمين ، فتلقاه أهلها بالصضلح الصلى شروط صلح الـح الزقة (الجزية ) . فقبل منهم بعد موافقة غياض على

وتوجه الوليد بن عقبة بأمر الخليفة عمر إلى عرب الجزيرة ، كُقبائل تغنلب



أرض الروم فكتب الوليد بن عقبة بشأنهم إلى عمر بن الخطاب (8)
فكتب عمر بن الخطاب إلى ملك الروم كتابآ جاء فيه : ا إنه بلغني أن حيتّا

 وعليهم أبو عدي بن زياد ، وولم يقبل الوليد بن عقبة من تغلب إلا الإسلامِ ، ،
 وتمكـن أبو عبيـة بـن الجـراح وخـالـــــ بـن الـوليـد وجيـش المبـلميـن من

[^0]هزيمة الروم . قبل وصول القعقاع بن عمرو مع أهل الكوفة إلى حمص بثلائة أيام ، عندها أمر عمر بن الخطاب بإشر اكهـم في الغنائم تم جمع عياض بن غنم كتيبتي سهيل بن عدي وعبد اللّ بن عتبان إليه ، وأمرهما



 وكتب عمر بن الخطاب من الجابية إلْ عياض بن غنم ، بأنه بعـٌ إليه مدداً بقيادة حبيب من مسلمة الفهري ، وأمره أن يصرف عبد الله بن عتبان وسهيل بن
 على عجم الجزيرة ، والوليد بن عقبة على عرب الجزيرة (؟)

وذكر ابن الأثير ، أن أبا عبيدة بن الجراح استخلف قبل وفاته على الجزيرة
 منتصف شهر شعبان وكتب له بولايته فأتم فتح الجزيرة كلها (o)

وكان عمر بن الخطاب ، قد عزل خالد بن الوليد عن عمله في قنسرين وكتب
 أعطاه للأنُعث بن قيس الشاعر • ويروى أن خالداً وعياضاً أدربا في بلاد الروم
 فأعطاه عشرة آلاف ؛ فوصل الخبر إلى عمر فعزله(1) . وقدم خالد إلى الملى المينة

$$
\begin{align*}
& \text {. } \mathrm{H} \text {. تاريخ الطبري } \tag{1}
\end{align*}
$$

فحاسبه عمر . وكتب إلى الأمصار : إني كم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة ، ولكن الناس فتنوا به ، نخفت أن يوكلوا الثيا إليه ، ويبتلوا به فأحببت أن يعلموا آن اللّه هو الصانع" (1)

ونقل ابن الفقيه الهُمذاني عن الزهري قوله : لم يبق بالجزيرة موضع قدم ، ،

الرقة ، وحران ونصيبين وقرقيسياء وآمد وقردى وباز بدى وأرزن وسنجار (٪)
 ورأس العين بعد معركةً مرج رعبان ، ومقتل الملك شهريّاض ، على يد النعمان


وكان عياض بن غنم قائداً عاماً لفتوح الجزيرة ، وأن جيشه افتتح ما بيد




فحاربهم عياض وحصرمهم وأعاد فتح مدينتهم (1)
ولما كان فتح أرض الجزيرة ضرورة استراتيجية عليا من ألجل حماية
 أقاموا بها ، وطبعوها بطابعهم، ، وقسَّموها وسمُوا أقسامها بالسما السماء قبائلهم التي

$$
\begin{align*}
& \text { مـتصر كتاب البلدان صع الان } \tag{1}
\end{align*}
$$

. $900 / \mathrm{s} / \mathrm{r}$

$$
\begin{align*}
& \text { إعلام الكنبلاء 19/9 } \tag{0}
\end{align*}
$$

ما زالتت حتى أيامنا(") هذه ، وصارلت مسرحاً لمعاركك المسسلمين ضد الروم . ونهاية فتوحاتهم وانتعـار اتهمم في بلاد الشام •

وقال ابن حوقل : الجزيرة إقليم جليل بنفسه شريف بسكانه ، كانت معدن
الأبطال ، وعنصر الرجال وينبوع الخخيل (r)
وتشمل الجزيرة، الأراضي الواقعة بين نهري دجله والفرات ، وتبلأ من
تكريت على دجلة ، وتمتد إلى الحديثة وعانة على الفرات . ثم تتجه شمالاً إلى منابع النهرين دجلة والفرات ، اللذين يقتربان من بعضهـما عند المنابع ، وتقوم على ضفتي النهرين ملدن وقرى هامة تنسب إلى إقليم الـجزيرة وهي خارجة عنها ونائية منها
وتنقسم الجزيرة إلى مناطق ثالث ثفصل بينها ممرات مائية ، لاعتبارات
سكانية وسياسية وهي :
آ ـ ديار ربيعة ، وتضم كوراً ومدناً هي : بلد ، نصيبين ، باعربايا ، رأس
عين ، دارا ؛ سنججار ، قردى ، بازبدى ، كفر توثا والخابور وماردين (£) وتقع ديار ربيعة شرقي ديار هضر وتتألف من الأراضيي الواقعة شُرقي نهر الخخابور المنححلر من رأس العين ، والأراضي المحصورة بينه وبين نهر نصيبين المتجهه إلى دجلة)
وقرقيسياء ، مدينة هامة على الخابور في ديار ربيعة(1)
(1) (1) (Y)
(Y) صورة الأرض لابن حونل صQA| .
(Y)



$$
.0 T \mathrm{~N} / \mathrm{Y}
$$

(T)

9

ب - ديار مضر : وتقع في وسط اقليم الـجزيزة ، وتشمل السهولن القريبة من شرقي الفرات وقضبتها مدينة الزقة ، وتليها حران في الكبر ، وكانيانت بلنذ

(i) لها مدن سميساط وجسرمنبج وسروج

جـ - ديار بكر تقع أراضيها غربي نهر دجلة ، إلى بلاد الجبل المطل على

 ويتبع لديار بكر؛ ، ميافارقين وآمد ونصيبين واسعرد وحيزان ودبيسن
وجزيرة ابن عمر (r) .

وبعد أن قلمنا فكرة عن الجزيرة من الناخيتين الجغرافية والتاريخينة ، فإنه
 فتوحات المسلمين لبلاد الجزيرة كلها وبعض مدن إرمينية . هذا الكتاب : " تاريخ فتوح الجزيرة والخابور وديار بكر والعراق " " تنبع أهمية هذا الكتاب من كونه الكتاب الوحيد المستقنل في تأريخ فتوح

 إلى حمص ووفاته
في حين أن فتح الجزيرة.ورد في المصادر التاريخية الأخرى ، مختصر آللغاية مع اختلاف في الروايات عن تَاريخ فتّحها فابن اسحق جعله سنة 19 هـ وغيرّه

إلأرض لابن حوقل ص.ب• ب
معقم ألبلدان ، ، /

جعله سنة 1 هـه ، ولكن الواقدي ، بما عرف عنه من الدقة في ترتيب رواياته للأحداث ، وإيراده أسماء الرجال الذين قاموا بالفتوح ، وأسماء اللذين

 (1) 1 V

وقد أورد في هذا الكتاب أسماء أماكن ، وأديرة وبيع ، وحصون لم ترد عند غيره في كتب التواريخ والمعاجم الجغر افية ، كما أن رجاله من المقاتلين في الفتوح • ولم أجد ترجمة لكثير منهم في المصادر الأخرى ، وقد انفرد بذكر معارك خاضها المسلمون في الجزيرة وأرمينية ، لا نجدها عند غيره مثل معركة مرج رعبان الفاصلة ، التي أدت إلى انهيار مقاومة الروم بشكل نهائي ، وهزيمتهم ومعتل شهرياض ملك رأس عين ، ودخول المسلمين إليها ، وكذلك معركة مرج وسطان قرب خلاط في أَرمينية ، وأورد قصصاً وحيال ولاً وأساليب عسكرية لجأ إليها القادة المسلمين في فتح الحصون ، وأعطى ملك حلب السابق الذي أسلم وشارك في الفتوح بالجزيرة دورأ هاماً ( واسمه عبد الله يوقنا ) . ولكن نقلة الأخبار عن الواقدي ، أوردوا أخباراً خاطئة ولكنها محدودة وقليلة مثل : مشاركة يزيد بن أبي سفيان بفتح الجزيرة ، وهذا لا يستقيم أبداً مع سير الأحداث . حيث كان يزيد أميرأ على دمشُق ومات سنة 1 اهـ هـ . وأثركوا
 خالداً كان أميراً على قنسرين بعد فتح حلب وتولى حرب الثّ الثغور ، وأَدرب سنة IV ابن الجراح في حمص يصدر أوامره لجميع قادته . فليس مستبعداً أن يكون خالد قد شارك في فتح الجزيرة في سنة IV أهـ وقبل أن يعزله عمر بن الخطاب

عن عمله ، ويستدعيه إلْي المدينة ليحاسبه ؛ وربما عاد خالد إلى الشام من المدينة ، ليكون بإمرة اعياض بن غنم خليفة أبي عبيدة بن الجراح على حمصن وقنسرين والجزيرة . نخاصة وأن خالداً مات بحمص بعد نهاية فتخ الجزيرة بقليل (1)

ويشتمل الكتاب على ستة فصول دون مقدمة وهي :

$$
0 \text { ـ فتح حصون جزيرة ابن عمر وجبل مارون وشرق دجلة . }
$$

$$
7 \text { - فتح الموصل والاسماغيليات ونينوى وأعمالها . }
$$

النسخة المعتمدة :
 مقاسها 10 × 10 سـم, وعدد صفحاتها YY0 ورقة ، وفي كل صفحة سطر اً .

وهي مصورة عن مخخطوظة سراي أحمد الثالث رقم • Y / Y
 الأستاذ فؤاد سنركين في كتابه تاريخ التراث العربي / المُجلد الأون/ الجزء



 يبكين على أبي سليمان وأظهر علبه جزعاً . / انظر تاريخ اليعقوبي / / / / / /

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { ـ فتح أرض الخابور ومدنه وقراه } \\
& \text { Y Y } \\
& \text { r ـ ـ فتح ديار مضر . } \\
& \text { ع - فتح بلاد أرمينية }
\end{aligned}
$$

$$
\text { الثاني من ص + + } 1 \text { ـ } \text { + } 1 \text { عند ذكره لآثار الوامدي المخططوطة . }
$$

 وصفحة العنوان مزخرفة بزخارف إسلامية ، وفي وسط الصفحة وردة مثمنة كتب داخلها " تأليف العلامة قاضي القضاة محمد بن عمر الواقدي رحمه الشا " . وفي أعلى الصحفة شريط مستطيل كتب عليه بخط جميل " كتاب فتوح الجزير الجريرة . والخخابور وديار بكر والعراف " "

 أستطع قراءتها . والمخطوطة كتبت بخط واضح ولم الم نجد في متنها أو نهايتها

 كانت على التمام والكمال بلا زيادة ولا نقصان . ولا تلا تخلو المخطوططة من التصحيف والأخطاء ولكن ليس فيها سقط
 المخطوطات العربية رقم في كتابه تاريخ التراث العربي

عملي ومنهج التحقيق
قمت بنسخ المتخطوط ، وصححت وضبطت نصوصه ، وقسمته إلى ستّة فصول بحسب الموضوعات الواردة فيه ، وقسمت الحانُية في كل ورقة إلى
 من الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب ، وشرحت الكلمات اللمات التي تحتاج إلى شرح ، ورجحت الصواب وبحثت عنه وأثبته . وصنعت جميع الفهارس المطلوبة في نهاية الكتاب.لتسهيل وتيسير

الاستفادة من الكتاب للقارئ وللباحث .
 ما استطعت على تصويبها وتوثيقها ، وخرجت الأخبار والأحاديث والأثنغار
 ضنميري ، ولا يكلف: الله نفساً إلا وسعها والكمال لشه تعالى ـ و'الحمد لهه على كل حال ـ ـ

عبد العزيز فياض حر فوشت
دمشق في ه رجب 1917 119
تنرين الثاني 1990م YV

## ترجمة المؤلف

هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي السهمهي الأسلمي بالو الو لاء ،
 وينسب الواقدي إلى جلى واقد . وأكده تلميذه وكاتبه محمد بن سعد في كـي كتابه

 اللمدينة يتلقى العلم على أيدي علمائها ، في سن مبكرة واهتم بالمغازي والمي والميرة
 والشام وغير ذلك .

وروى ابن عساكر عن المسيبي قال : كان الواقدي يجلس إلى اسطوانه في

 عن أماكن استشهاد ذويهم . وذكر الخطيب البغدادي وابن سيد الناس ، عن




 أعلام النبلاء

 أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه ، ولقد مضيت إلى المريسيع فنظر إليها . وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعاينهي (1)
وحدث عنه كاتهه محمد بن سعد ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو حسنان
 وقال الخطبب إلبغدادي عن إلواقدي : هو ممن طبق ذكره هر شرق الأرض وغربها ، وسارت بكتبه الرككبان في فنون العلم ، ، من المغازي والسير والطبقات








 ورغم كل النقد والجرح الذي تعرض له الواقدي ، فإن له متزلة كبيرة بين

$$
\begin{align*}
& \text { عيون الأثر ، لابن سيد الناس } \tag{६}
\end{align*}
$$

العلماء من أصحاب السير والمغازي ، لعنايته والتزامه بتطبيق المنهج التاريخي
 للحوادث بطريقة منطقية ، ويذكر قائمة طويلة عن الرجالي النيالي الذي نقل عنهم
 تفاصيل جغرافية عن المونِ المراد فتحه مدينة كان أو حصنا ، ويتبا وانِ أسلوبا
 وتاريخها وأميرها ، واسم الأمير المستخلف على المدينة المينة المفتوحة الما
 قصة فتح كل مدينة بإسناد جامع ، حيث يجمع الرجال والوال والأسانيد في متن


 وربط الحوادث والفتوح بها ـ وتميز الواقدي عن غيره من المؤرخين بإيرادي الئره

 والاقتصادية في البلاد المفتوحة ، نلمسها عند تحا تحليد ألمير المير الفتح لمقدار الجزية
 وقال ابراهيم الحربي : الواقدي آمن الناس على أهل الإسلام ، وكان أعلم

الناس بأمر الإسلام" (1)
 المدينة ، فما يفيدني ويدلُّني على الشيوخ ، إلا الواقدي(r)

وقال محمد بن إسحق : والّ لولا أنه عندي ثقة مأمون ما حدثت عنهـ وقال ابن المديني : إلى الواقدي المنتهى في المغازي والسير والأخبار ، ، وأيام الناس والوقائع والنفهـهي (r)
ويكاد يجمن المؤرخون ومن عاصره ، على أنه محدث حانظ مانظ مؤرخ ، أديب


 وقال بعقوب بن ثيبية : لما تحول الواقاقدي من الجانب الغربي إلي الجانب

 بصحبته وزيره يحيى بن خالد البرمكي ، فالتقاهِما بالمدينة المينة ودلَّهما على قلى قبور


 ترك الحجاز وتوجه إلى العر اق لكثرة ديونها
وذكر ابن سعد في طبقاته ، 'قصة حج الرشيد وزيارته إلى المدينّة ولقاتيأه بالواقدي ، وخروجهم جميعاً بعد عشاء الآخرة على الشُموع ؛ بوزيازتهم

$$
\begin{aligned}
& \text {. TVA/1A معשج الأدباء (1) (Y) } \\
& \text {. YVV/A1 (Y) } \\
& \text { ( } 90 / 11 \text { ( } \uparrow \text { ( }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. IV// عيون الأثر لابن نُنيد الناس (V) }
\end{aligned}
$$

لجميع المواضع التي سأل عنها الرشبد ، ودام مسيرهم حتى صلاة الفجر ، وأن
 واستقرت بنا الدار إن شاء اللّ" (1)
وشجعته زوجته على المسير إلى العراق ، والقرب من أمير المؤمنين



 فتوجه الواقدي بإحدى السفن إلى الرقة ، فلما وصلها ، طلب الإذن على



 وقد حدد البغدادي تاريخ خروج الواقدي من المدينة إلى بغداد الماد بسنة

 نفسه بقوله : كنت حناطاً بالمدينة في يدي مئة ألف درهم للناس أضارب بها ، فتلفت الدراهم فشخصت إلى العراق(7)

$$
\begin{align*}
& \text { الطبقات ، لابن سعد } \tag{Y}
\end{align*}
$$



 وعاش الواقدين في بغداد معززاً مكرماً من الخليفة والبرامكئة ، وركان


 زاد في تكريمه وولاه منصباً هاماً في القضاء ، إذ جعله مرجعاً في اللقضاء في


إن الواقدي ولاّه قضاء جرجانَ وهو في بغداد (0) .


وناته :
اختلفت الروايات في تحديد وفاة الواقدي ، ولكن المقبول منها ، زؤواية



vv/v/الطقبات ، لابن ستا


 تاريخ جزجان للنسهي ص، 1 .


وقال عباس الدوري : مات الواقدي وهو على القضاء وليس له كفن ، فبعث المأمون بأكفانه ، وقضى دينه وصلى عليه قاضي الجا الجانب الغربي من من بغداد (1) محمد بن سماعة التميمي

مصادر ترجمنه :


 لياقوت الحموي YV/A^ ـ تاريخ جرجان ، للسهمي 170 ـ البداية واللنهاية



 للزركلي آثاره وكتبه :
اهتم الواقدي بعلم الحديث النبوي الشريف ، فجمع عشرين ألف حديث عن الرسول أحوال السلف ، وما حفظوه من أخبار وروايات وأحاديث (r) ووصفه تلميذه وكاتبه ابن سعد بقوله : كان عالماً بالمغازي والسيرة


. $0 / r$


والفتوح ، واختلاف الناس في الحديث والأحكام واجتماعهم على ما اجتمعوعا عليه ، وقد فسر ذلكُ في كتب استخر جها ووضعها وحدّث بها وذكر 'ابن النديم في الفهرست كثب الواتدي وهي :
 § ـ كتاب التاريخ إلكبير 0 ـ كتاب تاريخ الفقهاء 7 - كتاب أزوأج النبي V -世 17 ـ كتاب سيرة أبي بكر ووفاقه IV ـ كتاب الترغيب في علم القرآن وغلط

 والجماعة وذم الهوى £ Y ـ كتاب مولد الحسن والحسين ومقتلز الحبين O O ـ كتاب مراعي قزيش والأنصار في القطائع ووض القبائل ومراتبها وأنسابها Y Y ـ كتاب المناكح YV ـ ـ كتاب مقتل الحسين

 فيما أورده من مؤلفأت وتصانيف للواقدي ، مع اختلافات بسيطة ،، وأخافـ الصندي كتاباً باسم ( ذكر الأذان ) وأورد صاحب كاري كشف الظّينوبن وهدية العارفين ، نقط اسم كتاب ( تفسير القرآن ) وهناك كـنا كتابان لا يشكُ الباحثون بنسبتهما للواقدي وهما : كتما : كتاب المغازي وكتاب الردة (ب)
الطبقات لابن سعذ 0/ \&اM .


ويبدو أن كتاب الواقدي ( التاريخ والمغازي والمبعث ) من أهم كتبه وهو
 منه ، كما أن ابن سعد والطبري وابن كثير نقلوا عن الواقدي ، أخباراً قبل البعثة النبوية وبعدها (1)
فالطبري أورد أخبار الجاهلية ، وما قبل الإسلام روايةَ عن ابن سعد عن

 أما كتاب الردة والدار ، فهو كتابان لأن الفاصل الزي

 أبرز مؤرخ إسلامي في المغازي والأخبار وعلم تراجم الرجال(ث) .

## كتب الفتوح :

أما الكتب التي ألفها الواقدي في الفتوح كما أوردها صا صاحب الفهر
 منهما ليس للواقدي ، وإنما كتبت في فترة متأخرة على يد تلاميذ ابن سعد كاتب الواقدي(2)
فالبلاذري وهو من تلاميذ ابن سعد نقل معلومات هامة عن الوااقدي في كتابه فتوح البلدان ، كما نتل الطبري أحداثأً وقعت في القرن الثاني الهجري

$$
\begin{align*}
& \text { الروض الأنف }  \tag{Y}\\
& \text { مقلمة كتاب المغازي ، تحقيق مارسدن جونسن ص1Y } 10 \text {. }  \tag{r}\\
& \text {. IV/r تاريخ الأدب العربي بروكلمان المان }
\end{align*}
$$

لأن الوواقدي كان معاصراً كتاريخ وقوعها
في حين نقل ابن كثير عن كتب الواقدي ، خوادث سنة عTهـ فـي العهج (الأموي بكل تفاصيلها وأخحداثها
أما بخصوص فتوح الجزيرة فقد دوتّها الواقدي ورويت عنه ، "ويمكن ملاحظة أسلوبه ومنهجه في إيراد الأخبار وروايتها ، فهو يرتب تفاصيلي



 غنم وذكر بعض الحوادث وأنسماء الرجال والقبائل (r) مصادر الواقدي
اعتمد الواقدي في المغازي والسيرة6على كتاب المغازي لمحمد بِّن مسلم

 تلامذة الز هري ، وأخذذُوا عنه وكان الثلاثة المتأخرورن منهم ( أبو معشر ومْعمر بن

 الواقدي لمعرفته الواسعة بالمغازي والأخبار (0)

واقتسس الواقدي ونقل عن علماء سبقوه ، كموسى بن عقبة ومعمر بن راشد وأبو معشر ، وكانت لهم كتب في المغازي ، ونقل روايات في الفتوح





وكانت أهم كتب موسى بن عقبة الأسدي المتوفى سنة ا § ا ، ، التي اعتمد عليها
(r) الواقدي في نقوله (كتاب المغازي) الذي فقد في القرن العاشر الهـجري الهري وكان ماللك بن أنس يقول : عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة
 الحداني، فككان ممن ولد في الكوفة ، وكتب السيرة ، ويعتبر حلقة في
 الواقدي وابن سعد من كتابه المغازي


 في المغازي، ومغازيه تشبه إلى حد كبير مغازي موسى بن عقبة وأخذ عنه

تاريخ الخميس ، الديار البكري ٪/ •T .

الفهرسّت لابن ألنديم صـז1 ا .










 با بْنَيْمَ


 —— بَ -
 . ! كَتَتْنَّدِبِيَا َاَكَانَ




## الفصل الأَوَّل

## فتح أرض الخابور


 حدثني سليمان بن عوفي عن جده عبد العدين العزيز بن سالم العبدي قال : حدثنين وهبان بن هارون الصَّرْفيني قال :
سمعت الفتوح كُلَّه على محمد بن عمر الواقدي من الجانب الغربي
قال : جدثني عَدْلَان بن غَنِّيَ الحازميُّ ، عن مَعْمر الجَوْتيّ ـ وأيضاً من طرين سيفِ ابن مَعْمر التيميّ والأسدي ، عن المهلب عن طلحنِ طلحة ومحمدِ قالوا
(1) الرملة : مدينة تقع في نلـطبن إلى الشمال الغربي من القدس تنسب عمارتها إلى
 " الزلازل والحروب " القاموس الإسلامي


(
 ولاه القضاء في الجانب الشُرفي وولاه المأمون الثّضاء في عسكر المهدي " انظر


جميعاً : ومن قال منهم : إنه لمَّا فُتح الشُام على يد أبي عبيدة عامر بن بن الجراحِ وخالد بن الوليد ، نتحت أرض مصر على يد عَمرو بن العاص كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، إلى أبي عبيدة بن الجراح كتاباً يقونل
 إلى عامر بن الجراح ؛ سلام عليك فإني أحمد إليك اله الذي لا إله إلا هو هو ؛ وأصلي على نبيه محمد




 ابن وائل ؛ وإني أرجو من الله سبحانه وتعالى المعونة ، وأن يفتحها على

انظر نص كتاب الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح بشأن فتح الجزيرة



أرض ربيعة : تقع في بالاد الجزيرة بين الموصل ورأس العين تم إلى نصيبيين ودنيسنر

 " 11 .
ديار بكر : بلاد وامبعة تنسب إلى بكر بن وائل وحدها من دجلة إلى الجبل المطل علمّ

 الأعثم الكوفي 1/ .
$\qquad$

يديه ، وأَوصه بتقوى الله والاجتهاد في طاعة الله ، ولا يلحقُّهُ من التواني في


 وبر وكتب كتاباً إلى عياض بن غنم يأمره بالولاية والمسير إلى أرض ربيعة

الفُزس وديار بكر (1)



 الكتاب الآخر إلى عياض بن غنم الأشعري . فلما قرأ أبو عبيدة كتاب عمر قال :
السمع والطاعة له وللأمير ؛ ثم جهز عياض بن غنم لمسيره إلى الجهاد وعقد له عقداً على ثمانية آلاف ، ومن جملتهم ألفان من الصحابة ، ومن ومن



انظر فتوح الشام للواقدي r/ 9 ه .
(r) تقع مدينة طبربة ا


ألذي ذكر نا متقدماً عند تدومْمه على أبي عبيدة بعد فتوح مصر ، وكانِ قدومهم . في شوال سنة سبع عبر من الهجرة

## 1 ـ فتح الرَّقَّة

وقفل عياض بن غنم من طبرية ، يريد أرض الجزيرة"(1) وعلنى مقذنته


 العين

 مقامكم بين حرب هؤلاء التوم م الت فبعثوا إلى عياض بن غنم بالصلح نصالحهم (1) على ما وقع عليه الاتفات

أرض الجزيرة : بُمْ الأرض الواقعة بين نهري دجّلة والفرات . الظر صورة الأرضض

 بالس : بلدة بأرضّ اللشأم بين حلب والرقة وهي ( برباليوسن ) القديمة على الضنفة


ربضها يسمى الرافقة وفقيل لها البيضاء الا صورة الأرض
البلدان

 وهي ذات أسوأر: قوية ويتبع لها قرى عرابان وماكسين پامعجم البلبدان



وارتَحل عياض من بالس ، ونزل على الرقة البيضاء ، وفي ذلك قال سهيل بن عدي حيث ينشد ويقول(1) [ الوافر ]:








## Y - فتح القلعتين زبّاء وزلابيا

قال الواقدي رحمه الها تعالى : ولما فتحت الرّقة البيضاء صلحاً ، عَوَّل


 كلبٍ (7) الأِياَدي ، من إِياد الشمطاء في ثلاثين ألفاً من قومهم ، وقد اتصلت بهم
. = الأبيات انظر ها في : فتوح الشام للوا القدي .

 جملين : قلعة هامة وحصينة في ديار مضر ويتبع لها أراض واسعة ، ا الألعألاو

الخططيرة ז/
انظر : فتوح الشام للواتدي / • • .

جهضم ابن كلب الايادي : لم أعثر له على ترجمة .

الأخبار بفتوح الرقة ، والمسلمون قاصدون إليهم في غسكر عياض بن غتم









$$
\begin{align*}
& \text { الحرسة : : ومم التُرَّاس } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. دارا : انظر ص } \tag{0}
\end{align*}
$$

ومثههورة في منتصف الطريق بين رأس العين ونصييِين على قمة جبل "إبن بطوطة حران : ملينة قذيمة ، قُصبة ديار مضر لها سبعة أبواب وفي شرقيها قلعة حضبينة . .







وخيامه ، وكذلك فعلت الملوك والحجَّاب والأمارة ، وأقام يتنظر عياض بن غنم . قال : حدثني عبد اللا بن مسلم قال : أخبرني عاصم بن عبد بالشا بالش ، قال :











 على بركة الهّ وعونه .
 فيمن أُنْفِذُ معهما من المسلمين . وبعد الفتح إن شاء الهُ تعالى تنزلوا على على قرقيسياء ${ }^{(0)}$. فقال يو ونًّا : استعنًا بالهُ وتوكلنا علهه : ثم أخذ معه غلمانه ولم

$$
\begin{align*}
& \text { الأشعث بن عويلم المزني : لم أعثر على ترجمة كه . } \tag{1}
\end{align*}
$$


وانظر : الفتوح لابن الأعثم الكوفي / / "

(0) قرقيسياء : هي تصبة كورة الخابور وتقع عند مصب الخابور في نهر الفرات ويتع لها
( ماكسين وعرابان والمجدل ) الأعلاق r// 01 . 0 .

 الخانوقة(r) ، فوجدوا هنالك ألفاً من الأرمن جماعة مُكْمِنين وهم في سلانح وعدة، ، وهم على خحالة التجريد ، فلما أشرف عليهـم يوقنَّا وسمعوا قَعْعْعة






 بأطرابلس (گ) وصور (0) ، وليس نأمن إليه فكيف ترى أيها الوزير


 بدير مترهباً ، وهو مأ بين بألس وحلب ، فتعبَّد فيه زمانآَطويلا" حتى بُّاع ذكره

> بَّكاً : جماعة الإبل الكثيرةَ ومشردها بارِكٌُ |" المعجم الوسيط "، . زملا" : جمع ومفرده زمل ، والزاملة بعير يستظهر به المرجل يتحمل متاءعه وطلطعامه عليه
" مختأر الصحاحاح" .



 والأعلاق الخطير:

بالرهبانية ، ثم إنه بعد ذلك أخبر الروم بانه قد وقع بحافر حمار المسيح ؛ فكانت الروم تنذر له النذور والصدقات وشاع خبره ، وسما ذكره ، وسُمئِ ذلك اللدير بدير حافر .





 فقال : من العرب . قال الراهب : قد علمت الي ذلك ولك ولكن سؤالي ، على ألي أي

 فقال له البدوي : نعم أنا على ذلك الـي


 إلا بِسجِ في كلامه .
وكان الأمين أبو عبيدة ، قد وجهه لمَّا كان بحاصر حلب إلى صاحب الرقة

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : تصمة الر اهب والأعرابي في : نتوح الشنام للواقدي } \tag{1}
\end{align*}
$$





يدعوه إلى الالسام م فقال الراهب وكان اسمه شرخوب"(1) بن كيوان : 'قد

 وعيسى ، وأريد أنْ تبين لُي حقيقة ذلك . فقال ورقة بن الصامْت : أنمع
 الملكوتِ اجتمعوا بغرنغة البيت المعمور ؟ و ووقع بينهم الجدال في تصاني

 من ضرام النار ، البازع في خدمة العزيز الغفار ، أين أنتم من وقو فئي علعى أقذام الاهتمام ماية ألف عام ، وتعبدي في السّهوات وأكنافها ويُروجها ، وانها ، وأعرافها
 والابتلاء ، وصرفه عن محجنه والأفتخار والادعاء ، و وقال له : ما ألنت من من المُخر
 طال اشتياقنا إليه، ، ووعدنابالخير فيمال لديه وجعل نهاية عبادتنا الصلاة عليه. قال: فأيقن في المفاخرة بالنزول، ومن إطلاع شمس ادعالثه بالألؤولّ.


 التمكين، إِإِكَ لمن المرسلين| . فخلع (r) عنه ملابس العمل، وأستعمل

$$
\begin{align*}
& \text { (1) ورد اسمه في فتوح الشام للوأقدي شوجوان بن كربان / (1/T/ والفتوح لابني الأعثم } \\
& \text { YO1/ } \\
& \text { الأسباط : أَبناء يغقوب عليه السلام }  \tag{Y}\\
& \text { ( ابظر : ( } \\
& \text { • }
\end{align*}
$$

أجنحة الأمل ، وألفى تلاوة الادعاء ، ونكس تاج الكبرياء ، واستعد لقوادم الطلب ، وداخله من قول جبريل غايةُ العجب .
 يا له العجب ، أنا مع صدق طويتي في المعاملة والأنابة ، وخلوص سور سريرتي









 الإيثار ، حتى تميز بين النار والأنوار .
قال : فسار بمعنى التجريد على قدم مطايا التفريد ، حتى اخترق ما بين


 على خدمة سيد الدنيا والآخرة ؛ فلما علم معنى عباداتهم ، تحقق آلاد آلار
 يا رب أين يكون وأديه ؟ أم كيف السبيل إلى التوصل إلى ناديه ؟ فقيل له : انظر
(1) انظر : فتوح الشام للواتدي K/r

إلى نهر السلسبيل ، تتجد هناك إلى نظره سبيل . فسار تحتحت مشيئة القهر ، إلى

 الاستغفار ، لأنه صاحب" المفاخر ؛ وكلما سبَّحُوا وأَمَّنوا يستغفغزون للذين




 الملائكة بخالص مجاهدته ؟ وإذا بالنداء : معاشر الملائكة ، دعوا الما النظر إلى



 وزينة دينه ، وأعلام يقينه ، فأول عين هي عين التصديق ؛ والثانتية هي عين التحڤيق ؛ والثالثة همي عين الحياء والتوفيق ؛ والرابعة هي غين العين العلم والنشّويق
نعين التصديق لِِدِّيقه (r) وعين التحقيق والعدل لفاروقه( ${ }^{(r)}$ ، و'عين الحياء لصهره(8) ورفيقه ، ا:وعين العلم لأخيه( (0) وشقيةه ؛ فانظروهم بعين التبجيل

$$
\begin{align*}
& \text { صديقه : أبو بكر الصـديت }  \tag{1}\\
& \text { فاروقه : عمر بن:التخطانب . } \\
& \text { صهره : عثمان بن عفان : }  \tag{६}\\
& \text { أخوه : علي بن أبي طالب . }
\end{align*}
$$

والوقار ، وأكثروا لهم الدعاء والاستغفار ، فأنا الذي قلت فيهم ؤ الصابرين والصادقين والقانتين والمنغقين والمستغفرين بالأسحار هـ [آل عمران : . [ IV
قال : فلما سمع شرخوب كلام ورقة بن الصامت ، ، لم يردَّ جوابآ ولا أبدى خطاباً ، غير أنه علم الحت فكتمه ؛ ولم يزل شرخوب في في الدَّير حتى غلب












 أخاف أن يبطش هذا اللعين بأبيك ، واعلمي أنه ما اتبع هؤلاء العرب إلا وقد

يوقنا : هو بطريت حلب وملكها ولما فتح المسا المسلمون حلب البا اعتصم يوقنا بقلعتها حتى


سرب : طريت أو مـمر سري نحت الأرض

تحقف عنده أن دينهم هو الحق وتولهم الصدق • فقالت له : ما تقولٌ في دين

 لنفسه ، ولكن اكتم ما معك وإلا عَطْبْتَّ" (1) .





 فإنهم ملكوا أرض الشام وأرض مصر ، ما تنغيَّوا عن طباعهم ، وأنفسهـه





عطبت : هلكت .
(Y) (Y) اليكة : هي مدينة غكا بفلنسطين على سانحل بحر الشام وهي كبيرة وحصينية فتحها المسلمون سنة 10 هــ بقيادة عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان . معجم البلبان . $1 \varepsilon \varepsilon / \varepsilon$
انظر : فتوح الثـام للواهدي جـY صبّ والفتوح لابن الأعثم الكوفي / Y01 . .

انطاكية : مدينة ساخلية هامة كانت قصبة الثغور الشامية ولها سور منيع له سنبعة أبوأب

 مَرْيُحَنَّا : هو القددِّن يوحنا ، أَو النبي يحبئ عليه السلام المعمدان .

ولست أظن أن أُنَّى من درن الذنوب ومساوئ العيوب ؛ ثم أظهر البكاء والتتخشع والشُكوى . فلما عاين اكشفاط ما فعله وكشف قوله اله ، انطلى عليه كلامه تم قال : أيها الملك إن كنت قد ندمت على قبيح فعلك ، ورجمع إلى إلى الدين الصححيح بقلبك ، فأبشر بقبول التوبة ، وزوال الحو الحوبة ، واعلم أن باب



 ومعنا النذور والشمع والستور ، وقناديل الذهب والفضبة ، نُنُرُ المُويرة
 فقال يوقنّا : ليس من مُهلة إلى عيد الصليب، فإني لا أدري متى الموت الموت ، ولعله
 قرياقس ، ليس يحضر في ديره ، إلا في الأوقات المعظمة والأعياد المكرمة .

 (1) شِهْرِباض . فلما سمع يوقنًا ذلك من كارحِ
 نفسي ساكنة . فقالت له ابنته : يا مولاي لست أدعك حتى أتملأ بك ، وبالنظر

$$
\begin{align*}
& \text { أشعيا : أحد أنبياء بني اسرائيل }  \tag{Y}\\
& \text { بحيرا : هو الراهب بحيرا راهرامب ملينة بصرى الشّام قبل الإسلام }
\end{align*}
$$

" ابن الأثير الكامل / /

بيعة مارجرجس : انظر صو انظر : فتوح الشـام للواقدي

إليك فقد رجعت لهتتي عليك . ثم ونبت وتبَّلت الأرض بين يدي اكسشفاط ،


 كنت في نعمتك وخيزك وجودك . اعلم أيها الملك أنٍ الملك يو وثّا كثير ا الشوق إلى ابتته ، وله زمن ما ما رآها


 . الثانية ، وعَبَرَ أصحابِهما في المعبر إليهـا
 صُحبتك لهم ونصحك إليهم . أرأيت أن القوم على الباطل أو أن دينك الون الأول


 أن قلعتي كانت أمنع من كل قلعة في الشام ، وقد ملكتها العرب ، ، وأزاحوا
 من يد الزبانية ، والجِحيم الحامية ، وألخلود في الهاوية ، وارجعي إلثى الشّ من

 المسروع ، رجل يقال له : بولص وكان عالماً من علماء اليهود فحِيَّهم عن


$$
\begin{align*}
& \text { بياض في الأصل } \tag{1}
\end{align*}
$$



 [ النبا : IV ] . فارضي لنفسك ما رضي ابوك ، ولا تتبعي ما كان عليه أهلوك .
قالت : والشّ ما قلت شيئَّا إلا وأنا عارفة به ، وقد رضيت لنفسي ما رضيت


 ما أتيت إلا لتنصب"(1) عليه . قال لها يو قنَّا : فإذا كان الأمر على مانى ما ذكرتِ

 أيدينا وفي قبضتنا ، ونسلم ذلك لأصحاب نبينا . ولعله تحنـ تحصل قرقيسياء في أيدينا وفي قبضتنا ، ولعل الشّ يفتحها على المسلمين . فقالت له ابتته هذا هو الرأي
قال الواقدي : فلما ولَّى الليل بظالامه وأقبل النهار بضيائه ، أمرت غلما ولمانها

 إلى القلعة الثانية ووقفت أمام اكثفاط وصفقت له ، فقام لها إعظاماً وقال لها لها :
 البارحة من تفكيره في القيامة وأهوال الجحيم ومآلها ، ولقد أراد اليوم المسير

$$
\begin{align*}
& \text { تنصب عليه : تحتال عليه }  \tag{1}\\
& \text { التسماط : الطعام يوضع على مائدة كبيرة }  \tag{Y}\\
& \text { انظر : فتوح الشام للواقدي }
\end{align*}
$$

إلى مدينة قرقيسياء ، وأن يِصهد الراهب المعظم قرياقس ،، ولقد أخرته إلى
 إليك لتحضر بنفسك وخخواص تومك لأكل طعامي ، وشربّ مدامي . فأبي




 فقام الوزير عند ذلك على قدميه وفال : :قد أجابكُ إلى ما سألثِّك"



, ${ }^{(r)}{ }^{\text {(r) }}$
ولما نزل في السَّرُب . فالن الوزير : إنه ما يعود.
 وقد وصاهم بما يصنعون : فلما التقت العين بالعين أقبل يوقتّا ليعانتق اكشثفاط





$$
\begin{align*}
& \text { سبقوه أو جاؤوا بعذه . }  \tag{1}\\
& \text { اللثمـع المكوفر : هُو البـمع المنقوع بالكافور }  \tag{Y}\\
& \text { الشمـع المعنبر : هو ألْنمع المنقوع بالعنبر } \tag{}
\end{align*}
$$

التوحيد ولم يتلعثم ، وقال : والش أنت هو يا عبد الله ، فلقد شرح الله صدرك لالإيمان في سريرتك ، وأرضيت المطَّلع على حسن سيرتك ؛ فجزاه ويو وتَّا خيراً وقعد على سرير اكشفاط ، وجعل يدعو بالرجال ويعرض عليهم الإسلام فمن


إلى صاحب قرقَيسياء . فيحدثّهم بما صنع يو يونّا .
قال : ثم بعد أيام أشرف عليهم عبد الله بن عتبان وسهيل (1) بن عدي في ألفي فارس فأراهـم يو قنّأما (r التمنع والأعراض ونا علم أن ذلك حيلة . ثم بعث إليهم في السر يعلمهم بما كان والقلعة في قبضته ، والليلة نسلمها لكم وأَنوي الهربـ إلى ملى مدينة قرقيسياء ، فلعل الله تعالى يفتحها عليكم ؛ فلما كان من الليل أمر شرخوب ألم أن يسلم زبَّاء إليهم ثـم رجع إلى القلعة الثانية ، والمسلمون قد أعلنوا بالتكبير والتهليل ، ووقع الصياح من كل جانب ، وأشهروا القواخب ، (r)

قال الراوي : وفي ذلك اليوم وصل رسول صاحب قرقيسياء بالهدايا




 أححُ بني ربيعة بن ماللك حيث يقول : [ من البحر الطويل ] .

سهيل بن عدي : انظر : أسد الغابة / / انظر : نتوح الشهام للواقدي القواضب : السيوف .
(§)




 وحامَ على الملُعُونِ صاحبَ قلعةٍ وملَّكَـنـا للقَلْعَتِــن نِ
 قال سيف بن عمر التميمي : حدثنا الأسدي عن المهلب قال : أخبر ألمبا



 القلعتين ، وكيف غدز'نهم العربـ .
 لا تحخف فنحن نقاتل :بين يديك حتى نقتل دونك ، وإن نزلوا عليك يريدون
 إليك بسوء . قال : فُوثق بقوله وخلع عليه وطيَب قلبه وأنزله في دارِ بِإزاهُ دارِ
 أرض (£) ربيعة إلى رَآّس العين يستنصره علنى العرب ويعلمه بأخذ العربـ زبّاء

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتوح الُشام للواقدي }  \tag{1}\\
& \text { القنعتين : هما قلعتا زبا وزلابيا الـا }  \tag{Y}\\
& \text { قواصر : أي قاصرإت الطرفـ }
\end{align*}
$$

وزلابيا(1) . وأن الرجل المعظم يوقنَّا قد هرب منهم بعد خدمته لهم ، فسار

 الحصار ، وزاد في عرض الخندق ونصب خيامه وسرادة غئه غرباً منها على طريق






 يريدون أن يزاحمونا على ملكنا أو يخرجونا ميا من أرضنا ، وقد علد علمتم أن أن القوم

انظر فتوح النـام للواقدي Y/ Y .




$$
\begin{equation*}
\text { وأسواق لا هعجم البلدان / / } 0 \text { ه ه . } \tag{r}
\end{equation*}
$$

الُنُقب : موضع يقع عرب رأس العين





 أبحناكم : أي سمحنا لكمم باستباحة ارضنا مرعى ومنز لآل لكم ولمواشيكم .

رأيتم أن تقاتلوا عن دينكم وأهليكم ومالكم ، فنحن نكون يداً واخذة ،







 وعابدين (V) ، والسنّن (N) والسويد|(9) ، "أنفذه مع أربعة آلافف فارسن فلمًا قُدم


آل غسان : ومم النسانئنة سكان جنوب الشام وحوران وينتبوبن إلئمازن بن بالأزد

انظر : خبر تحالفـ شهرياط مح ربيعة وإياد في : فتوح الشـام للو.اقدي ז/ / 70 وإعلام

تل المؤزر : قلعة هامة وحصينة في كورة الموزر قرب نصيبين وهي بين المين ديار مضير
تل عربّ : إحدي الحصون القريبة من نصيبين / نفسه .

عابدين : بلدة بن أعمال نصيبين في تركية حالياً وهي تصبة كورة وانبُعة وسكانها (V) (V)

/ معجم البلدان \& / \& وبلدان الخلافة \& IT/ /


 السويمدا وهو خخطأ.
 وكان للجسر أعمدة من الحديد وعليها السلاسل ، وعلى السلاسل رما رماح وذلك


(r) ${ }^{(1)}$

Y ـ فتح قر قيسياء في سنة IV هـ
قال الواقدي : ولما ملك عبد الشا بن عتبان القلعة الغربية حين سلمها إليهم







 ووليَّا على القلعة الغربية الأَخْوَصَ بن عامر المزني (o) في مائة فارس ، وعلى
(1) نهر الخابور أحد رواند الفرات وينب من كورة رأس العين ويصب في نهر الفرات

وانظر فتح قرقيسياء في الكامل في التاريخ لابن الأثير / / / / .

انظر فتوح اللشـام للواقدي 70/Y ، وانظر قرقيساء في كتاب معجم ما استهجم

$$
.10 \pi A / r
$$

(0) الأخوص بن عامر المزني : نفسه .




 الصُّنع ، وإن كانت علينا وانصرفنا عنكم ، شكرتمونا على عدلنا فيكم فأجاب القوم إلى ذلك .
'قال : حدثني هلال بن عاصم عن يحيي بن جبير عن سوار بن طّزيد





زياد بن الأسود اليربوعي : ثفسه .

ماجن : إحدى إلقرى القريبة من قرنيساء على الجانب الشبر تي من الفرابت ، الفتوح :
لابن الأعتم Ton/T .

الدحوله : إحدى القرى القريبة من قرقيساء على الجانب الشثرقي ، الفتوح لابن

البلديل : إحدى إلقرى القريبة من قرنيساء على الجانب الشرقي ، الفتح لابن الأعثم
YON/I
 وبجانبها مرج وابنع وكورة هامة/ /الأعلاق الخطيرة 101V الميني


 :عرابان : بلدة بالخخابور من أرض الجزيرة في ديار ربيعة وتقع على تل مرتفع وبها قلعة: =:

كان بالقرب من ( السَّمانيَة ) ${ }^{\text {(1) }}$ فخرج عليه نَوفلُ بن مازن الإِيادي ، وهو أحد إِيادى الشُمطا (ب) في في خمس
 لأصحابه : اعلموا أن العدو كير وجمٌ غفير ، وليس يُنجيكم إلا صدق













 وألسنتهم تنطق بذكر الرحمن (£) ، ولم يزالوا في قتال ، وحربب ونزال ، إلى أل






$$
\text { انظر : نتوح الششام للواقدي ب/ } 7 \text {. }
$$

فُقِدَ من المسلمين بُلانون رجلاً، وأُسر ثلاثة وعشرون رجنلاً من جملتُهم

 لديهم وقالوا : اكتمو! الأمر بحتى لا يشمت بنا با أعداء اله .










$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ( انظر : فتوح الشام للو|قدي } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الشريد بن ساعد : لم أعثر له على تلم ترجمة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (IY) المسيب بن خاللد : لم أعثر له على ترجمة الا }
\end{aligned}
$$








$$
\begin{align*}
& \text { الحصين بن وائل : انظر أسد الغابة / / / / / }  \tag{1}\\
& \text { بكار بن عويمر : لم أعثر له على ترجمال الما }  \tag{Y}\\
& \text { صاعد بن عياش : لم أعثر له على ترجمة } \tag{r}
\end{align*}
$$

(ا) ضرار ابن راشد : لعله أبا الأزور المّي كان في جيش أبي عبيدة بالشام /الاصابة . / / /
. /Yv/V مياس ابن عامر /الاكمال (V)



(II)
. (IY) (IY)
. طاعن بن عمرو : لم أعثر له على تر ترجمة (IY) (IY)


(IT) (17) أسد بن حامد : لم أعثر كه على ترجمية .
. (IV)

(19) قدامة بن حنظلة : هو فسامة بن حنظلة الطائي وجاء اسمه مصحفاً / الاصابة . KYO/r
(Y•) نديع بن ماجد : لم أعثر له على ترجمة
 الحديبية(1) والعقبة(1) وبني النَّضير (r) ، وممن حَجَّ معه حَجَّة الوداع










 الفتى بقلبي ، فسألنُ الملك فيه فوهبني إياه . ثُم قال : خذيه إليكّ ؟ قال :
 عمرة الحديبية ووادع أهل مكة لمضي خمس سنين وعشرة أثهر للهجرة /معجم البلدان ب/ •سبر/
 أهل المدينة بيعة العقبة الأولى والثانية . وفيها يزمي الحجيج حمرة العقبة / معجم

بنو النضبر : جماعة من اليهود سكنوا حصناً قرب المدينة نتحه النبي في تهنيب الأنسابب / /

انظر نتوح الشام للواقدي ب/ ז1 .
هو صاحب حصن:كفرتوثا / نفسه/

فأخذته الجارية وألقته في بستان لها . فلما كان في بعض الأيام دخلت إليه وإذا








 هو أخوه وابن عمه وصاحب سيفه عليُّ بن أبي طالب






 حيث يقول فيهم رضي الله عنهم : [ البحر الطويل ] . رجالٌ من الأحباب تاهتْ نفوسهُم

$$
\begin{align*}
& \text { فتوح الشام للواقدي } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر الخبر في : فتوح اللشام للواقندي }  \tag{Y}\\
& \text { انظر الأبيات : فتوح الثـام للواقدي } \tag{r}
\end{align*}
$$




 دعوة نبيكم في المشرق والمغغرب ، وتملك أمته المشرق والمغرب ، ورا و وإنهم


 زوجته عائشة رضي الشّ عنها : كانت ليلتي من رسول الشا
 والمردة تحترق بالشهب الثواقب ، وسرادق الليل قد مَدَّ جناحه ، ، وأحالِّلِ








 رأيته يتنْس بحرقة ويقزع بسبابته جوهرة سنه . فقلت له : يا سيد الونجود إ

$$
\begin{align*}
& \text { IV/T/ انظر : فتوح الشـام للؤواقدي }  \tag{1}\\
& \text {. انظر الحديث في فتوح الـُام للوأندي الشا }  \tag{Y}\\
& \text { انظر : الحديث في فتوح النُّام للواتدي TV/r/r } \tag{r}
\end{align*}
$$

وأطيب الآباء والجدود ، إن العرب لا تقرع سنَّها إلا لأمر مهم ، أو شأن مُلمّ

 بكى


 بجارك ، أنت الذي اخترقت معالم معاني الملكوت ، وحُمِملتَ محفوفاً إلى





 وعدك رب العزة المقام المحمود ، واللواء المعقود والحوض المئى المورود ؟ وسوف ترى رواق السَّعلِ على أمتك ممدود ، وسحاب التوفيق عليهم

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الحديث في فتوح الشام للو|قدي TV / TV }  \tag{1}\\
& \text {. سورة السجدة الآية }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الفتح آلَية }  \tag{r}\\
& \text { سورة التوبة الآية }
\end{align*}
$$

معجم البلدان / 19^1 هـ عرفة إلى تصر آل مالك . ورق ورية عرفة عند موصل النخل وعل بعد ذلك بميلين وبها دور منى : بلدة تبعد عن مكة فرسخأ ، وتعمر بموسم الحج ويقع بها النحر من الحجاج










 وإنما ذكر سهل بن بّساف للجارية ، هذه المناقب لعلَّلها ترجع إلى دين الإسلام (1)



 اساف وتع الككام بقلبها ، وأصغت إليه بجامع لُبُّها وقالت : أنا أشهد أن لا إلهِ

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران الآية • 11 }  \tag{1}\\
& \text { سورة طه الآية Y با } \\
& \text { سورة الشرح الآلية } 1
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرقان الآبة هع ع . } \tag{l}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء ، الآية 11 الـوح } \tag{0}
\end{align*}
$$

إلا الشا وحده لا شريك له وأنهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال : ففرح بإسلامها . فقالت له : اكتم أمرك إلى الليل وأسيرُ معك إلى عسكر الإسلام
 وتد أتَي عمر بن الخّاب بخابِ ائن رأس عين وأموال الملك شهرياض
 وزاداً ، وأخذت من مال أبيها ألفـ دينار . فلما جنَّ عليها الليل أتت إلى باب








 نحو القوم إلى أن أشرف عليهم ، فإذا هم اثنان وعشُرون فارساً فحقِّقَهُم سهل ، فإذا مم أصحابه الذين قتلوا بين يدي ملك الروم (0)

$$
\begin{align*}
& \text { لأْتُنين : لباس المحاربو وعتاده . } \tag{1}
\end{align*}
$$




$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتوح الشام للواقدي } \tag{६}
\end{align*}
$$

قال : فدنا منهم وسلم عليهم وقال : سبحان الشه ألم أشهلد قتلكم بين يمي
 وإنما هي نُقْلَةٌ من دابِّ إلى دار ، وإِ ظيـوز مـن طيـور الجنـة وريـاضهـا يـأكلـون مـن تُمـرهـا ؛ يـا سَهـلُ اقـرأًا : (1) (1)
 وكانت ليلة النصف من شعبان سنة سبع عشرة من الهجرة .









 استوجبتُ ذلك النعيم ؟ قالوا : بتوحيدك الرببً العظيم وتصديقك اللبّبي الكريم . قال : فصاحْت صبيحة ، فإذا هي ميته رحمة الله عليها . قال : فدفنها سهل بن اساف وغاب الشهداء عنه ، وأنه سار إلى عسكر

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران الآيةية } 179 \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعراف الآية } 9 \text { § . } \tag{r}
\end{align*}
$$

عبد الله بن عتبان وسهل بن عدي وحدَّثهم بأمره ، فازاداواو ايماناً وعاش سهل تمام الأربعين يوماً ومات رضي الله عنه .

قال : حدثنا صغوان بن عامر عن خويلد عن عبد الر حمن بن النعمان بن ياسر عن من حدَّثّه عن فتوح أرض ربيعة الفَرَس قال : فلمن

 قال : واتصلت الأخبار بعياض بن غنم رضي الله عنه ، وقد عبر إلى جانى جانب

والرُّها ) فقال له خالد بن الولَيد (r) :



 بلقائك وهو صاحب رأس عين ، وتُوتا صاحب كفره( () ، وطرياطس صاحب


$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الكامل في التاربخ لابن الأثير } \tag{1}
\end{align*}
$$

rOA/ الأعثم ( الفتوح )

$$
\begin{align*}
& \text { نصيبين : مدينة قديمة ويتبع لها كورة واسعاني }
\end{align*}
$$

صاحب التل（1）، وشُامس بن ميخائيل صاحب جَمْلِين ، وأرمانونس ضاحبّ



 العدو إلا بأهلنا وأولادنا ختى إذا رألى العدو وألأراد أحدنا الهُزيمة ،ا ذكر ألها أهله وولده فيبت دون الفرار ، وقد رحلوا عن الر الروم والأرمن مرحلة إليكمي ．فلّما







 الروم ．فلما توجهتٌ إِياد الشهطاء إلى بلد الروم ، ووصلت ثُعلبةُ（1）وبِبو ربيعة

$$
\begin{align*}
& \text { تل بسمى : بلدة هاملة في ديار ربيعة من ناحية شبيختان وفيها قلعة حصينة / معخجم } \tag{Y}
\end{align*}
$$

> (1) (1) ثعلبة : لعلها ثعلبة بن سلامان من قبيلة طيء وهم بالثـام /معجم. قبائل العرُب八ミ0/ノ

إلى جيش عياض بن غنم مسلمُهم وكافرهم . رحَّب بهم وطيب تلوبهم ،




 للمتقين (8)

 الششططا إلى بلد الروم ، كتب إلى عمر رضي الشّ عنه بذلك فكتب عمر إلى هر إلى إلى
 نَّهْرَاني عندنا ا" .
قال الواقدي : فلما وصلت رسالة أمير المؤمنين إلى ملك الروم أنفذ بهم إليه(V) . قال : وعزم عياض بن غنم على لقاء الملك شهريا من صاحب قرقيسا فإنه جمع بطارقته إليه وقال لهم : اعلما مالموا أنه بلغني أنه من



$$
\begin{align*}
& \text { انظر : خطبة عياض بن غنم بزعماء ربيعة في : فتوح الشـام للواقدي }  \tag{1}\\
& \text { م ا بين حاصرتين ساتطة }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النجم الآية }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأعراف الآية 1YA } \tag{}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتوح الشام للواقدي } \tag{0}
\end{align*}
$$

القوم دخل في قلويُكم أم لا ، وبعد هذا إذا سدعتم كلامي فارجعوا إلى

 إليكم ، فإذا غفل القوم عني تفزت على أميريهما فآتلهما في الليل ، ، وأنا أعلم أن القوم لا يتأهبون لي ثي ثم أْنزم إليكم
 المسالك ؟ وإن فعلت ذلك لا نأمن عليك من العرب ، ون ونخاف من الملك

 في قوله وكيف نتركك تسير إليهم ؟ ولكن أنا آدبُر على القوم تدبيراً أهون من





 الصلح ، وتتول : أَنْفِوا النا عشرة من عماليقكم (r) حتى نرى حقيقة ما ما تريدورن



 وارتحلنا عنهم اللى' بلاد الروم . قال : وإنما أراد يوقنًا بهذا الكلام حالين

$$
\begin{align*}
& \text { عماليق : يقصد السادة والزعماء . مفردها عمليت . } \tag{1}
\end{align*}
$$

أحدهما ، أنه يُريهِم محض النصيحة ليطمنُوا إليه ، والثاني ان يحصل عشّرة من أصحاب رسول اله ينفذون إلينا صعاليك العرب من لا يُؤبَّهُ به ، أو من الموالي
 منهم في قتالنا ، ولا يرحلون فكيف نصنع ؟ و قال : فألاراهم يوقنًا الغضب والحرد وقال : وحق المسيح لقد دخلت هيبة القوم في قلوبكم ولن تفلحوا
 اللركبان في سائر الأرض والبلدان ؛ ولو


 والغربب والخابور من جانب الفرات ومن جانب آخر ؛ ومن أراد الها ونه والمسيح



 كعبج

$$
\begin{align*}
& \text { بالتبني . صحابب شهد كل مشاهد النبي والفتوح /ابن سعد الطبقات v/r و }
\end{align*}
$$





 وأضعف قلوبكم وأقل حمينكم في دينكم . وإذا طالبونا القوم بالرمهائن ،


 أَمر بطارقته وحجَّابه أن يأمروا أصحابه بالحرب . ففعلوا ذلك فلسِونوا السلِّح

قال : فلما كانْ من الغد ، خرجوا في عُددهم وحديدهم : فُلما رآمُم
" نوفل بن كثير : : لِم أعثر له على ترجمة ..

الأسود بن قِسِ ألهالي : ابن سعد ، الطبقات / / / / /
( ) الهيثم : هو أبو أفيس الْسلمي الصححابي . أسد الغابة /V0/0 .
. (1 (1احة بن قيس : لم أعبر له على ترجمة

(1) مالك بن نوبه : :لم أعثر على اسمه في نراجم الصحابة
(9) (9لامة بن عامر :؛ هو سِلمان بن عامر ، وسـلامة تصخيف . انظر ابن سعد الطققات

$$
\varepsilon \_\wedge \varepsilon / \wedge
$$

(1) (1) انظر : فتوح الشنام بلواقدي
(11) (11) هنكام جيل : كلمة فاربسية تعني : الوتت والزمن ، والنُجاعة والقوة / أنظر المعجم!

(Ir) (Ir)

عبد الهّ بن عَتبان متأهيبن للقتال ، أمر أصحابه بالركوب فركبوا وخرجوا على الهِ باب الخندق الذي حفروه ، واستقبلوا عدوهم بهميم وتالوالوا : اللّهم انصرنا عليهم كنصر نبيك يوم الأحزاب . ثم إن عبد الشا بن عتبان عبَّأ صفونهم ورتب


 الجسد ، وإنما ينتظر المؤمن إحدى الفرصتين ، وإحدى الحسينين الحين ، غنئ أم
 يدعوكم إلى الطاعة والجماعة ، والخوف إلى المعصية والفرقة ، ولا تلتبعوا الهوى فيهوى بكم ، ألا وإني حامل نحو طاغية التوم وصليبه فاتُبَوني ، فإن

 فحمل عبد اله بن عتبان على عسكر قرقيسباء ، وكان الان صاحب لوا لواء الماء المسلمين



 طحطح (8) العساكر وهزم الدساكر (0) ، فحمل عليه النعمان ولم يعلم أنه

النظر : فتوح الشام للواقدي v/r/r v/ وانظر فتح قرقيسياء في : المنتوح لابن الأعنم



ط طـطح : كسر وبدد وهزم
اللدساكر : كلمة فارسية وتعني الجهة أو الجانب .

صاحبالبلدة، بل زعمْمَنه مُتَدَم بزيه فحمل عليهوأنشديقول(1" : [البحر الطويل]
 نُحَامي عن الشَّرع الْقويم نصونه




 قال : ثم أطبق عله بجملته وفاجأه بطعنته . وألقاه صريعاً ، يمنجُ
 وتحصنوا في بلدتهم، ، وخافت الملكة أرمانوسة ، ودخلا الرعب فيّ قلبها من
 المسيح مالنا أحدٌ سؤاكُ يسوسُ أمرنا ويدبرّ حالنا . نقال لها : ألها أيتها إلملكة أنا
 على أصحابه وقال ؛ اعلموا أن هذه المدينة قد صار حكا المكها إليكم ، وقد


 رسول الهُ

> (1 (1 انظر الأبيات في : فتوح المنام / v• .


يمج نجيعا : بلفظ وبيصق دمأمن نمه .




 ترقيسياء ضيقآ شديداً . فقالت أرمانوسة : أين ما وعدت بـ با الملك شهرياض في في









 بين أيديكم ، ما رأيت منكم إلا الخير ولكن طالبنتي نفسي فرجعتُ إليها وليها ،

 ممن أثق أنا بقولهم وأسمِّهم فيحلفون لنا ، ونحلف لهم النكم إذا فتحتم رأس

$$
\begin{align*}
& \text { المنذر بن عاصم : لم أعثر على ترجمة له . . }  \tag{1}\\
& \text { انظر : فتوح الشام للواتدي V•/rov/ } \tag{Y}
\end{align*}
$$

عين سلمنا إليكم ونعقد (1) . الصلع بقية هذه السنة ، وقد بقي منها اربعة
 أُجبناكم إلى ذلك ، فَمَنْ العشرةُ الذين تريدون ألن نُوجِّهُم إليكمّ ؟





 أيتها الملكة إنَّ الحيلَ في آلحرب من العّ

 وملوك ، وهم يستضعفون شأنك بعد بعلك ، وأيضاً ينظرون إليك ،بعين




انظر : فتوح الثشام للواقدي
وانظر : فتح قرقِينيأه في ( الفتوح لابن الأعثم الكوفي ( YON ) .
 دجلة : كانت غاصمة الَآنوريبن وسميت بهذا الاسمم بسبب عبادة الآلّلهة نينا فيها / /بلدان الخلافة المشر فية /117/




بن صالح صاحب الكهَّارية(1) ويتفافم الأمر . قالت : فما الني ترى من






 قد حصَّالهم في البرج . وغداً أوقفهم بأعلاه وأقول : إما أن ترحلوا أو نتتلهم
قالت : فكيف نصنع برهائننا إن فعلنا بأصحابهم ما ذكرت ؟ يفع إنلون


 وكم يطلبون منا في الصلحّ

 والتكبير ، وبادرووا إلى الباب فكسروا أثفاله وفطَّكوا ساسله .

الكهارية : وتسمى قلاع الهكارية القريبة من الموصل / الأعلاق الخطيرة r/ 197 . 197 .
برج المنذر : هو البرج الكبير في سور مدينة قرقيسباء / فتوح التـام للواقدي

و"خرج(1) بعض أصحابَ يوقنًّا مسرعين فأعلموا المسلمين ، فبادروا من
 في الملمينة فسفط ما بأيديهم ، وأرادوا الهزيمة إلى البرج الأعظم فرأوأوا فِيه العشرة من أصحاب رسول الها






 قال : وتجمَّع من أسلم من أمل قرقيسياه ، وأتوا إلى الأمير عبذ الهّ بُن
 وكرومنا وبساتيننا . نقال عبد الها بن عتبان : هي بحكمي الأمير عمر بن الخططاب




 في مواضعهم وأحسن إليهم كلً الإحسان وحبَّب إليهم الإيمان ، كلُّ ذلك

$$
\begin{align*}
& \text {. VI/r انظر فتوح الشام للوإتدي } \tag{1}
\end{align*}
$$

ليسمعوا أهل البلاد فيدخلون في الإسلام .
قال عطيّة عن مَنْ أدرلك ذلك . كان فتوح قرقيسياء أول ليلة من شهر رمضان سنة سبعة عشر من الهجرة ، وأخذ كنيستهم المعظمة وهي بيعة مارجرجس (1) ، فاتخذها جامعأ ، ولم يبرح حتى صلى فيه وأطلق الرهائن ؛ وترك عليها والياً شُرحبيل بن كعب في خمسين رجلاً وعوَّل بالمسير اللى
 ترجع إلى قلعتها . فقد جاوت الوصية لنا في حقها من قبل الأمير عياض بن غنم . قال : فعادت الثى قلعتها .

ع ـ " فتتح ماكسين والسَّمانية "|
قال : حدثنا زهمانُ بن رُقَيم عن الصَّلت بن مجالٍٍ قال : لما ارتحل عبد اله عن قرقيسياء بعد الفتح نزل على ماكسين ففتححها صلحاً على أربعة آلاف دينار حُمرِ هرقلية ، وعشرة آلاف درهم من نقد بلد بلدكم ، وكا وكانت دراهمهـم بالهرقلي وألف حمل من الحنطة والشعير وما قدروا عليه فصالحهم علم

 ماكسين ، ثم ارتحل إلى المجدل(1) وملكها صلحاً وأقام هناك (1) ينتظر ما يرد
. بيعة مارجرس : وهي البيعة الكبرى في قرقيسياء / الأعلاق الخطيرة 101 (1) (Y)



اللشمسانية : إحدى المدن الوانعية على نهر الخابور بالجزيرة في ديار ربيعة / مراصد
الاطلاع r/ •/ .
(I) الدجدل : انظر ص•r

 إليه الكتاب أْنْفَدَ إليه، عياض

 الخابور صلحاً وأقام بُالمجدل . أنشد قيسُ بن أبي حازمِ (r) البجليّ، وجيعل يقول شعراً : [ البحر 'الطويل ] .






 نهر البليخ : أحد أنهار الجزيرة وتجتمع فيه عيه

 / النتوح لابن الأغثم /

 البلدان r/r / / / الغياهب : الظالام' .

## الفصل الثاني

## فتح ديار ربيعة

## ـ ـ ـ ( فتح قلعة ماردين )





 مُلِكَتْ ، وقلعتَين والعرب المتنصرة مضت عنَّا ؟ فقال البطريق توتا ونا صاحبَ

 مارية ابنة الملك أَريسوس بن جارش ، صاحب ماردين (Y) ، فإنك إن تصاهر المرت
 ${ }^{(r)}$ )

> مرج الطير : سهل فسـح على بعد أميال من مدينة رأس العين / نتوح الشـام للوافدي

ماردين : مدينة في تركيا تقع فون منطقة جبلة بها قلعة شماء مشهورة وتقع بين رأس
العين ونصيبين وتتتهر بصناعة الثياب الصوفية والسجاد فتحها المسلمون / بلدان

ثلعة المرأة : إحدى القلاع الحصينة في ماردين وتقوم على قمة جبل عالِ على الطريت


تال الراوي : والسبب ني بناء القلعتين الذي ذكرناهمما أنّ هذا أريسوس بن بن









 أريسوس بنى بيت الناز واتخذه حصناً

 وأحوالها فيها ؛ وكانت كلما خطبها أحد تراه دونها ، ونها ، لأنها من بيت المملكة ، ،




طبرندة : بلدة كبيرة من أعمال أنطاكية

جبل مارورت : هكذأ ورد بالأصل ، وهو تصـحال
 (Y) انظر : فتوح الشُام للوافلي . /ore/r ناجك : كبير كهنة بيوت النار أيام وثنية الفرس

حال الخفاء فسلَّمته إلى دايتها ، وقالت : انظري كيف تُدبِّبي أَمْ هذا الغلام دون أن تقتلبه ، فاني لا أحبُّ قتله ، وإن علم أبي بقصتي تُتلني ، ثم استخرجت من ذخائرما جواهر لها قيمة ، ووضعت بها بها عصابةً وشدَّتها على

 اليمنى ، وإذا فيها زيادة . قال : فأخذته الداية ونزلت به به ليلا" ، وخادمٌ معها



فال الواقدي رحمه الاّه . وكان من تضاء الشا تعالى وقدره الن الن صاحب



 شأن ، ثم إنه وصَّلَ رسالة صاحبه لصاحب ماحب ماردين ، ، ثم ارتحل إلى إلى رأس

 تسلمه إليَّ فإني ليس لي ولد يخلُفُني في ملكي هذا . فسلَّمه إليه فأخذه الملك

$$
\begin{align*}
& \text { تماط : : حزام من فماش يستخدم في لفتُ الطفل الرضيع }  \tag{1}\\
& \text { انظر : نتوح الشام للواقدي الماي } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 المعتم وانتصر المسلمون علم الم الروم وحلفائهم . / تاريخ الموصل سعيد دوجي ./ra، ra/l
سحراً : أي قبل طلوع الفجر •

فأعطاه للحواضن واللُدايات . فريُوه( (1) بأَحسن تربية إلي أن كبر ونشأ وترعرعَ






 أربابَ دولته في أمر أصحاب رسول الله








 وطلب (r) منه في الصَّداق مائة ألف دينار ، والبارعية وجملين ، وعشرين رجّلاً
 ذلك ، وأجأبه إلى ما طلب . فعندها ركب أرسيوس إلى القلعة الثانية ، ودخخل

$$
\begin{align*}
& \text { قَرْبُوه : فَرَبَيْنَّهُ }  \tag{1}\\
& \text { :Vr/r/r/انظر فتوح الثـام للوامدي } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. انظر فتوح الشام للواقدي }
\end{align*}
$$

علي ابنته مارية وأعلمها بالحلديث فرضيت بذلك ، فخرج من عندها فجمع


أحكام القضاء والقدر
قال الواقدي رحمه اله : ورجع توتا إلى شهرياط وحدثه بالأمر الذي انبرم، وحدثه بما شرط عليه أرسيوس من المال ، والقلعتين البارعية وجَمْلِين ، ومائة ألفـ دينار وعشرين أميراً من العربا . ليقرّبهم قرباناً ليلة

 بمارية ابنة أرسيوس بن جارش . وقال له : اعلم يا بني أن عليً باقي الصًّداق

فعلِيك بتجهيز العساكر إلى لقاء هؤلاء العرب .
قال الواقدي رحمه اله : تم إن الملك اقتطع من جيشه عشرين ألفاً وبعث هعه تُوتا البطريق صاحب كفرتوثا وروُوِسن بن كَيْلُوك صاحبَ لهما : إن قدرتما أن تكْبسَا العرب فافعـا

عسرين ألفَّ فارس
قال الواقدي رحمه الش : واتصلت الأخبار بعياض بن غنم الأشعري من
 ( كَفرتوثا ) ، وعَمودا ابن الملك في عشُرين ألفاً وهم يريدون الكبسة عليكم
 واستشارهم في أمره . فقال خالل بن الوليد : نمِّذ من وقتك هنا إلى على عبد الهِ ابن عتبان وسهيل بن عدي ومن معهم من المسـلمين . أن يسيروا بعسكرهم ؛ ويُنّْدوا إلى عسكر العدو عيونهم ، فإذا قرب العدو منهما يُكْمنان له حتى أنى
(1) القسوس : جمع ومفرده قس : إحلى المراتب الدينية لدى الكنيسة النصرانية .
 ( انظر فتوح الشام للواقدي (Y (Y / لابن الأعثم /rov الوح

يفوتهم ، ويصير أصحابنا من وراء ظهر مهم ونكمن نحن لهم من أيمانهم وعن شمائلهم نم نطبق عليهم . ثال : فاستحسن رأيه وجرّذ معه ألفي فارسي من






 بعث ألفآ عن يمين الطريق وأمرَّر عليهم سعيد بن عبيد القاري (0) ، وكان مان ممن حضر فتوح الجزيرة ثم انتقل إلى فتوح العراق . قال الواقدي رحمه الشا :

 سعيذ بن عبيد القاري وأخذ خالد عن يسار الطريق ، وأمر نجيية (Vبن سعيد بن

بجيلة : قيبلة عربية كبيرة تتسبب إلى أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي الأزد بن
 صاحب النبي
السكاسك : قبيلة يمانية وهي بطن من كندة شاركت في فتح الشابم / اللباب لابن الأثير
. $1 \mathrm{rr} / 1$
حمير : تبيلة عربية يمانية كبيرة جداً شاركت ني نتوح الشام ومنها كعب الأهبار
/اللباب //rهج /
سرافة بن دارم العلذري : لم أقف على ترجمته .

في التاريخ لابن الألئير / غ/ lor .




عبيد القاري ، أن لا يبنعدوا وبتَّ عيونه أيضاً .



 عتبان من ورائهم فيمن تبعه وصار خالد عن أيمانهم ونجيبة بن مار سعد عن


 وليوث الطعن والضرب وترك الخمسمائة الأخرى مع عَدي بن سا سالم الها الهالي

 بمن معه ورفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير . قال، : وسمعت الروم أصواتهم

 عمودا ابن الملك .

 إليهم ، وتالوا : رودوس يكفينا أمرهم . ثالل : فبينما مهم فيما هم فيم فيه إذ صاح خالد بن الوليد بعدو الهُ رودس وانْحط عليه كانحطاط العقاب على صيده . وأنشد وجعل يقول (r) : [ من البحر الطويل ]
(1) هلال النغ : تيلة: النخع من القبائل اليمانية وهي من مذنجّ ونزل أكثرما بعد فتح

$$
\begin{align*}
& \text { انظر نتوح الشام للواقدي }  \tag{Y}\\
& \text { انظر الأبيات في : فتوح النـام للوافدي Y } \tag{r}
\end{align*}
$$





 قال : ثم تصبد رودوس بحملته وفاجأه بطعنته بأَلقاه صريعاً، ثم نز نزل




 وجانب ، وكان التؤفيق للصحابة خير مجانب ، فما قدرت الروم أن تركب على الِّل




 وأيامهم قد انصرمت : فاستشار أرباب دولته ، فقالوا : أيها الملك مُمتَامنا على




$$
\begin{align*}
& \text {. VE/Y انظر خبر الوتعة : نتوح الشام للواقدي } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { مرج رعبان : بهّل فسيح يتبع لمدينة رأس العين ، وجرت فبه المعركة الْكبرى بين = }
\end{align*}
$$

كانت لنا وانهزمت العرب ، أخذنا عليهم سائر الطرقات ، وقتلناهم حيث إنـي
 وتل توتا(1) والبارعية وتل القرع والصُّور ، ودجلة الجبل ونأمن على أنفسنا .
 ورتب آلات الحصار وترك في المدينة عشرة آلاف فارس مار مع مَريَمْتُوسُ بُ بن
 شهرياض . نلما وفن أموره ، رأ رحل حتى نزل مرج رعبان .








 زبّاء زلابيا وقرقيسياء مع حبيب بن صَهبان ، وضمّ إليه مائة فارس من اليمن •
= المسلمين والروم بقبادة شهرياض صاحب رأس العين، وعباض بن غنم أمير جيش

 / معجم البلدان ع/ /
 الخحس : يقصد خهس الغنائم التي كان يغنمها المسلمون وهو نصيب بيت المال . بالمدينة ويرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب

ولما قرب عيَّاضُ بن غَنم من عين وردة وأراد النزول عليها قال له خالد والنعمان وعبد الرحمن بن مالك الأَشتر : أيها الأمير ليس هنا ونا صنا ونوأباً ، وإن
 جميع الأحوال وهي: فُرضة أهل ربيعة ودار الملك بها بالِّا ، وليس يُسِلِّلِّوها أبداً








 مثل ذلك . ولقد رأيت رأياً يكون فيه الصلاح (1) . فقال : يا بنية وما هذا

 أُسْلِمُ على أيديكم ،، لرؤياً رأيتها وهي أن المسيِح رأيته الليلة في البنوم ومعهع






(1 انظر : فتوح الشام للواقدي vo/r ، والكامل في التاريخ لابن الأثير r/ عشه .

لي بعلي . قال لها أبوها : تريدين أن تلقي نفسك للهلاك والعرب ما ما تتم عليهم


 قال : فنزلَتْ في الليل وتصدت مرج رعبان ، ومعها خادم لها وأربعُ مماليك يسوقون بغلين عليهما هدايا وتحف ، وأموال وطُرف أَحَذَتْهُ معها هدية لعياض بن غنم

فلما وصلت إلى قرب العسكر ، التقت بغلمان أبيها وحاجبه معهم أربعون










 ابن نقولا وجرجس قد أقبلا بميرةٍ عظيمة لعسكر شهرِياض الملك ، ومعهما
(1) (1) انظر : فتوح الشام للواقدي (1)
. 7 •/ (Y)
العطير بن قاسم الهمداني : لم أعثر على ترجمة لـ .

نلاثة آلاف فارس مقتْغين (1) بالحديذ ، فلما وقعت العين على العين ، ونظروا قلة المسلمين لحقهم الططمع فيهم فأطبقوا عليهم من كل مكان فان فأخذوهم وأتوا



 يدها ، وإذا نَفَّدت إليك العرب في طلبهم ، تقول لهم : إنهم في الموضم الفلاني ، فليس هم في أسرنا ولا نبالي بمن عندكم من أصحابنا ، فيكون أغظم للحشبة وأثبت للهييةة ، وأيضاً إنا لا نبالي بكم : قال : فاستصنوب زأيها
 الحاجب أن يوصلهم إلي القلعة فنعل ذلك ، وسنارت هي إلى ألى وأن وصلت إلى









$$
\begin{align*}
& \text { انظر فتوح الـــام للؤاقدي } \tag{1}
\end{align*}
$$

تصمته ه . قال : ومارية تسمع كلامه وتثهم ما يقول ، لأنها كانت فصبحة بكلام العرب . قال : فلما فرغ من كاللامه مالت : أيها الأمير إن الها بهذا

 رأيت المسيع في نومي والحواريين" ") ، وأمروني باتباعكم م . وقد أتيت إليكم



 وحديثه كذا ؛ فلما سمعت الحديث منه الحنطف لونها ونها وتزعزع لونها ـ و وقال :






 ني تولي الذي جئت به . قال : وإن الغلام نظر إلى أمه فتحرك اللدم بينهمها فوقع أيضا مغشياً عليه . فلما أفاق ، بكيا جميعاً بكاتُ شديداً ا .
 عليكما به ، فإنه يزيد الشاكرين ، ورحمته قريبة من المحسنين ، هو ولا يُرَّدُ

$$
\begin{align*}
& \text { الحواريون : هم تلاميذ السيد المسبح عليه السلام } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ولم أجد هذه الرواية في مصادر أخرى . } \tag{r}
\end{align*}
$$

بأسه عن القوم المجرْمين










 وأملك بهم القلعة إن شُاه الله تعالى . فقال لها عياض : ولثّد صَعُبَ علينا أبنر


 طلب مني البرهائن ، وإذا حَصَلْتِ عند أصحابنا فافعلي ما فيه الصَّلاحِح
 إلى ماردين ، نوجدت أباها قد نزل على مرج رعبان ، لخدمة الحاجبا

 ترأوا التوراة والانجيل ، وكان راهباً في مبدأ أمره: وكان له صومعه بداره ، مْمًا
(1) إنظر نتوح الشام للوافدي VT/r (1)

يلي شرقي المدينة بالقرب من المنشار (1) ؛ وكانت الصومعة عموداً من الرخام









 الطول والعرض . إذ كتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنينكر ، وتمر وتردُون



 على أوامر شريعته ، ولم يتبع هواه بلغ من عمره ما يتمنى ، ومن جار وظلم

- المنشار : اسم موضع بجانب مدينة ماردين
 والكامل في التاريخ لابن الأنير ب/ \&
الابريسم : نوع من الختُبـب والكلمة فارسية الارية الأصل .
سِكُّتان : مجريان لتنيبت السلم في الأرض .

أبامنا . والكلمة معربة .
سَوْرة العَجَم : هي غُضبِبَ العجّم وسطُوتهم













( مادة غشـرم (

أو رأس الحلقوم أنظر : لسان العربـ مادة غلصـم Y فتوح الشيام للواقدين






رهبان كثيرون / معنجم البلدان Y/ - •0 .
(1• (1) بيعة سرجي : الحدأديرة ديار بكر . انظ رفتوح الشام vV/Y .
. بيعة الأنوار : أحدأديرة ديار بكر انظر فتوح الشُشام VV/T (il)
( بيعة يوحنا : أحد أديرة ديار بكر ، انظر فتوح السام VV/Y)

كريان(1) ، وبيعة الذَّهب( () ، وبيعة ماريُوش (r) ، وبيعة انطَسيس (!) ، فصلى

 وما زال مُذْ نزل عن صومعته يسير حتى وصل إلى نصيبين ، وخرج إلى إلى لقائه الملك قرياقس ، فترجل له وصانحه ، وسار بين يليه إلى البيعة المعظمة



 الدير الكبير على الجبل وصلى فيه ، ونَعَّدَ أهله للجهاد وكذلك بمَعْرين(11)


/الأعلاق الحخطِّرة r/ YO^ وهناكُ بيعة مريم في مدينة آمد .
انظر : فتوح الشـام للواقدي vV/r . .
والكامل في التاريخ لابن الأثير r/ \&or or

 (1•) بيعة قليان اليوناني : أحد البيع الهامة في نصيبين . انظر : الأعلان الخطيرة . rOA/r
(II) (II) (IY) (II) كندة المشهورة

$$
\begin{align*}
& \text { بيعة كربان : أحد أديرة ديار بكر . انظر فتوح الشـام }  \tag{1}\\
& \text { بيعة انطسيس : أحد أديرة ديار بكر . انظر فنوح الـير الشـام }
\end{align*}
$$

كندة . وكان يقال له : دير القربان ، ثم اششترى له لأْمَةَ حرب وجواداً وتصند


 عبد اللمسيح . والتقته مارية في الطريق على ما ذكرنا ، وأمرته أن يمضي بها بهم إلى قلعتها . فلما انْحرف عنها لقيه أبوها في عسكره ، ، وهو يطلب عسكر







 عبادتهم وصلاتهم ولجودة تلاوتهم فاقبل عليهم ميشا ، وقال : أخبزوني كم
 اليوم والليلة فمن أتى بهنَّ بإتمام ركوعهنَّ وسجودهنَّ على الكمال
 الوسطى (r)

المحمديون : المُسلمون أتباع النبي محمد بن عبد اله
انظر فتوح الشام للواقدي vV/r .

وانظر ابن الفقيه الهممداني مختصر كتاب البلديانص وابن الأثير ، الكامْل في الكاريخ 10 \&or سورة البقرة : الآبة

وقبولُ الأعمال وبركةٌ في الرزق وراحةٌ في الأبدان ومهادٌ في القبور وجوابِ مع
 إلى الجنة ه .
وهذه الصلوات فرضت على جميع الأمم ، فردُّوها وتصَّروا فيها حتى

 المصلُّي لا ياكل ولا يشرب ، وزاد عن الصي الصيام بمناجاته لربّه وفي الصًّالاة



 هذه الصلاة انترضْتُها على جميع الأنبياء ، وأمروا الأمم أن يمتئلوما ، ، فلم يأتوا

 وقال


 المغرب والشُمس قد غربت ونال هذه المغرب نم صلم بلى بي عند مغيب الشئفق وقال هذه العِشاء الآخرة . ثم صلى بي الفجر وتال هذه الصبح " وفال

$$
\begin{align*}
& \text { سورة العلن آلآية } 19 \text {. } \tag{1}
\end{align*}
$$

. /ヶ71.7/9,




 بين العبد وربه ، وأما الزكوع فهو أن العبد يقول : أثنا عبدكُ إنا عبدكُ ،




 على اليمين اللهم, أعطني كتابي بيميني والسِلام على الشُمال ولا تُعطه





 فلما سمع الراهب ميشا قول غبد الهّ بن عتبان . قال : أشهه آن دينكم

$$
\begin{align*}
& \text {. VV/Y انظر فتوح الشـام } \tag{1}
\end{align*}
$$

## 

 وبعد أيام وصلت مارية من عسكر أصحاب رسول الشا
 أبيها ، وباتت على تلق من ذلك . فلما كان من الغد ، دخل علي اليها ميشا بنا بن عبد المسيع ، فسلم عليها وباسَ يديها ، فقالت : يا ميشا ما الذئي صنـا


 السمع والطاعة . ثم خرج من من عندها وخلَّصهم ، وجعلهم في الئلم البيعة كما رسمت ، فلما كان من الليل خرجت من دار أبيها ، ودخلت البيعة ، ونظرت الئ





 بيان ما ذكرت ؟



انظر فتح مأردين في : ابن شداد الأعلاق الخطليرة


وقالت" : اجعلهم في"موضع خفيٌ إلى الليلة الثانية ، ودبر كيف تقبضض علي


 فلما جنَّ الليل وكانت 'ليلة الأحد ، صلى:الوالي وأصحابه معه في بيعة القلعة"، ،

 فاخرجو اعليهم إن شاء الهّ تعالى ، والهّ يوفقكم وينصركم
 القلعة ، وصعد هو ؤأصخابه وخواص قومه إلى البيعة للصـلاة ، وضربت اليت






 بلغه ذلك ، سجد شُكراأله تعالى : ووصل أكثر المنهزمين إلى الميلك شهرياض، وأعلموه أن فمارذين قد مُلكت ، فصعب عليه وكبر لديه وأُيفّ بتلفُ

$$
\begin{align*}
& \text { بيت المذبح : هو إلمكان الذي تقدم فيه القرابين في الكنائس والمعابد } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { وانظر معجّم البلدأنْ ، يأقوت } \\
& \text { والكامل في الثاريخ لابن إلأثير }
\end{align*}
$$

ملكه ، ووقع الرعب في قلبه وقلوب الططارةة ، وسمع أرسيوس أن قلعته قد




 فاحتظظ على مدينته وشاع الخبر في تلك الأرض أن أرسيوس صاحبر احب ماردين قد ملك حران بجملته نقصد إليه جميع أصحابه ، ومن يريد الديوان ، الديان ، نصار
في جيش عرمرم (1)

تال : وكان لرودوس صاحب حران المقبوض عليه عند عياض بن غن ونم





 وأموالها . وقال لأمه : ابذلي لي خزاينك حتى تنالي محصودك ، فسلمت

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتوح الشُام للواقدي VA/r }  \tag{1}\\
& \text { والجيش العرموم : الكثير العلد . }
\end{align*}
$$



 . IYY/K
سـميساط : مدينة هامة تقع شرقي جبل اللكام وبها قلعة حصيّنة كانت نعرف بقلعة الطين / انظر مروج الذهب INA / ا وبلدان الخلافة الشرفبة • \& / . .

خزائنها إليه وأموالها وجميع حالها . وقالت : أنفق واستخدم الرجال واجمع لك جيشا ، وامض إلى لقاه هذا الرجل نفعل وبذل المال ، وألتث إليه اللرجال ، إلى أن صنار من' الأرض في ثلاثة آلاف فارس ، وعبر الفرات يُريد
 صاحب ارجوك ، وبارز ( إرجوك ) ارنيوس وجرى بينهما حرب عظيم وأشر أرنيوس (1) ارجوكا الأرمني
Y - فتح حرّان والرُّها

قال عبد الله بن أسيد الخولاني : حدثني سالم ابن ربيعة الدوسي قالل : لـا الما انتهت الأخبار إلى غياض بن غنم رضي الله عنه ، أن أرجوكُ الأرمني سار إلى لقاء ارسيوس الرومئي • قال : فأحضر عياض بن غنم رودوس المأنسور عغنده وحدَّثه بما سمع من خخبر ولده ، وأنه يريد أن يلتقي بارسيوس ، وأني قد عوتّلت

 ولعلي أملك حران ، فإن أهلها يرون دولتي ، لأني كنت شفيقاً عليهم مححبناً

 فأجابه عياض إلى ذلك وأمر عبد الله يوتثا أن يُحلِّفه بأيمان الروم : فأجابه إلىى

انظر : نتوح الشام للواقدي VQ/r

السويداه : مدينة هامة في الجزيرة وتتبع لديار مضر وهي بين آمد وحران وأهلها أرمن

 ومن تصد بلاد الروم من حران مر بها لأن بينهما ثلاث مراحل / مراصد الاظطلاع lrve/r

ذلك وخلَّى سبيله ، وبعث معه يوتنَّا في ألف فارس من أصحاب الروم ممن أسلم ورد على رودوس خيامه وئقله وأصحابه ، وانسلوا في اللبل من مرج









 وحرَّان حتى ينعاهدوا هنالك .




 منهم وإليهم . وأرسيوس من الروم . وإن رجالًا منا يخرجون إلى دير فرهنا رها ،


 دير فرها : أحد الأديرة الهامة على لطريق بين مديتتي الرها وحران انظر فتوح الشام /va/r

وأرسيوسن يريد أنٍ يمضي حتى يحلف لنا ونحلف له، ، ونريد أن تخرج في في








 رسوله إلى الأرمن أصحاب أرجوك ابن زودوس وقال : أنا أحلفّب لكم على







 هذا لا يتخلى عنا . قال : فانسلَّت الألف باليليل مخافة أن تعلم بـهم جيوش



اليرِيوسِ (1) إذ هم بالقرب منهم . قال : ولما سار ارسيوس يطلب دير فرها ،


 السبب في ذلك من قدومهم ، أن عياض بن غنم رضي الله عنه ، لما بعث

 رودوس ، فإن ملوك الروم إذا قالت وفت ، ويرى أحدهم العار على نفسه إن

 وتسبسبوا من العسكر ليلاً ، وساروا طالبين حرًّان والرُّها . فالتقوا في طريقهم


 وقد لنس الثباب التي كانت على صاحبا وألبسهم الملابس التي كانت على عسكر الرُّها . فلما قربا منـا منها ، أوتد
 داخلها ، رفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير والثناء على رب العالمالمين . فلما
 القلعة من الخزائن والأموال ، وترك عليها من يثق به بعد أن قبض على كلى من


عمرو بن معدي كربا الزبيدي : انظر : الاصابة


بخاف منه من رؤسائها وكبراثها ـ وكان ابن عم كيلوكُ قد دلَّه على ذلك ، بعّد









 أمير القوم على أني أسِلٌم إليه القلعة ويولِّيني على نصيبين الصغرى وألمي ألسويذا ،


 لقد أرّاد الها بك خيراً فنحن نوانقك على الإسلام فأسلموا إلا القليل منهمى (Y) .

## r ـ فتح مذينة رأس العين ( عين وردة ) وملحقاتها

 قال : حدئني عبد الشّ بن عطية قال : ما أسلم أحد من أهل الجزيرة طوعاً ، إلا

انظر نتوح الشام للواقدي r/ • A/ وانظر فتح حران في : الكامل في التاريخ ، لابن

انظر : الفتوح لابن الأعثم الكوفي

$$
\begin{equation*}
\text { . } 10 \mathrm{rr} / \mathrm{r} \tag{r}
\end{equation*}
$$

لأجل أهل حرَّان . تال : فلما نظر إليهم أصحاب رسول الشا

 ما تركوا بأمر الصححابة ، لمن بقي منهم على دينه ، واتخلذورا البيعة المعظمة جامعأوهي بيعة (1) جرجين وتسلم الصحابة ما حو حول حرَّان والرُّها تسليماً .




 يعلو به ذكركم ويرتفع به فخركم . نفال سعيد : فإذا كان النا الأمر على ما ذكرت ، فاتركوا القوم على حالهم حتى نرى ما ما يأمر به الأمير عياض بان بن الما

 فصعب عليه وكبر لديه ، وأيقن بتلاف ملكه ، وأنه دخل إلى راس العين متنكراً

بيعة جرجين : هي أكبر بيعة في حران وكانت تسمى البيعة المعظمة وبها دير وكنيسة كبيرة تحولت بعد الفتح الاسألامي المى مسجد جامع ألما


والفتوح ، لابن الأعثم الكوفي // KOT/ .

السخن : مكذا وردت في الألا












 بيعة نسطوريا : بيعة هامة في راس العين وتشتمل على كنيسة ودير ومسباكن أخرى
/ فتوح الثشام A/r .


شـقرا : من ملوكُ المدن في بلاد الاد ارمينبة .
زعقرة : مبن ملوك المدن في بلا بلاد أرمبنية


كيفا : حصن يشُرف عللى نهر دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر وحاللياً هي في تركيا (V) . . .

 / / المسلمون صلحاً / تقويم البلدان




 بعساكرهم استَعَنْتُ بالمسيِح والتقيت القوم ، والهّ يعطي النصر لمن المن يشاء ،
 إلى من ذكرنا من الملوك ، ثم عاد من ليلته إلى عسكره .







> جبل السناسنة : من جبال ميافارقين في ديار بكر وسكانه من الروم/الأهلاق الخطيرة /ril/

نينوى : مدينة بشممال العراق شرقي الموصل وشرن نهر دجلة كانت عاصمةالكهارية : هي الهكارية انظر ص صץ ع . .

 تفليس ونواحبها والكبرى خلاط ونواحيها / مراصد الاطلاع / / • // ودائرة المعارف الالسلامية r/ بr .


من أهل الحسن والجمُال ، فارسةُ الخيل خَوَّاضة الليل ، وكان اسمها طارِّا طارِن
 كانت له وإن غلبته لم ترضَ به . قال : وإنها غلبتٌ جميع من طلبها : قال اله :





 ابنته طارون ، وقال لها : يا بنية قَدَّمْتُكِ على هذا الجّ الجيش ، وأريد الذّي كنْتِ











$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتوح الشامرُللواقلدي } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) حيزان : أحد القلاع الحصينة في ديار بكر وحاليأ هي في تركية وهي ذات ميناه وززوع (Y) } \tag{r}
\end{align*}
$$

وانظر (1) وبَدليس (r) وأرزن(r)" " وآنه سار يُنجد الملك شهرياض في ثلاثة آلاف فارس . فلما عبر جيش ابنة عمه ببدليس اغتنم صححبتها ، وأكرمها وأهدى لها



 المحبة الصادقة ما تكون إلا بعد العداوة المفرطة ، وتد ندمت على ما كان الـى مني إليك من مهري ، وجزّي لناصيتك وإنِّي قد عولّك بعد رجوعنا

 أبي ، وأحلف لك أني لا أريدُ سواك . وبَعَثَتْ مع خادم من بعض خدَّام صَحبها من زادها والحلاوات وغير ذلك ، ونقَّذت أيضأ لابن عمها مثل ذلك ، الئلا


 قال الواقدي : وكان هذا الغلام (1) قديماً لملك ارمينية ، وكان قد ريكاه
 بدليس : بلدة بنواحي ارمينية قرب خلاط ، كثيرة المباه والبياتين فتحهها المسلمون

 الهتاخ : أحد الحصون المانعانع في ديار بكر فتحه المسلمون المون عنوة / الأعلاق الخطليرة

 . Mov/s (1) الغلام : هو ابن ملك الـلناسنة ويدعى موسسس أو موش . وتمتد مملكة السناسنة على=

الملك والغلام بوغور ؛ و وإن ملك أخلاط بعثه مع هدية عظيمة ، إلى صاحب

 ما أريذ لكم إلا ما أرينه لنفسي ، وما وُلِّيُت عليكم إلا وقد علم المسيّ ألما أن



 بأعظم من جنود الملك هر مرل ولا ماهان الأرمني ! وقد أذهبت العرب




 حريمكم ؛ واعلموا أن الحق مع العرب وأنهم إذا قالوا قولألا وفوا بِبن ، ومن



 معهما: ، وقد رأيت رؤيا، ، أنيَّ الليلة أقفضُ عليها ونسير بها . فقالن العقالاء

منهم : أيها الملك إذا أنت فعلت ذلك فأيَّ أرض تحميك ؟ فقال : يا قوم نفصـد عسكر العرب ونأخذذ أماناً لأنفسنا منهم . قالوا : فإذا عولت على ذلك

 سرادق الجارية ، ودخل عليها على حين غفلةٍ منها ، فلما رأته ظنت أنه موش
 والحُرَّاس والحجاب ، حتى لا يطلع أحد على سرها إذا قدم عليها الغلام

 أمرك ؟ ويحك أَيُّ مناسبة بين الروم وبين الأَرْمْن ، حتى مِلْتِ بكلِّيتك إلى ابن ملك السناسنة . وتركت مثلي ؟ ثم مال عليها بشدة في غضيون كا كلامه وقبض



 فإن هذا طريق مضيق ، وتزدحم فيه الخيل والبغال . قال : ففعلوا ذلك ، وأما بوغور ، فَجَدًّ في سيره فما أصبح إلا وهو على مرج الصَّور وأما الغلام موش ابن ملك السناسنة ، فلم يقصد الجارية ولا سار إليها والِ لألنه خاف أن يقبض عليه ، وأن تكون قد عملت عليه حيلة ، فلما كان وقت رحيله
 فوجد أصحابها وحَجَّابها ينتظرون خروجي ورجها من سرادقها ، وإذا بخخادمها قد أقبل
انظر : فتوح الشـام للواقدي Kr/r Ar.
(Y) مرج الصَّوْر : هو مرج الصور بتانبان حصن الصور المنيع وهو من حصون دبار بكر


من خيمته (1) وعنده الخبر فدخل السُرادق وخرج وقال : أين الملكة فقيل له :








 يريدون حربهم . نقالْ بعضهم لبحض : يا قوم قد لَّمْمَا الأْمر ، وليّس ينجينا إلا الجدُّ والقتال
 واعلموا أن القوم الذذين نريدهم لا يتخلفون عنا ، إن علموا أن أنا تصدنا وأردناهم ، ومن طريق العقل أن دينهم أفضلُ من دينا دينا . لأنهم يشيرون





الرّمسن : هو ترابِ القبر على وزن الفلنس وهو في الأْحل مصدر :
انظر : فتوح النـام للوافدي Ar/r . . وانفرد الوآّقدي بهذه الرواية .

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتوح الشـام للواقدي AY/r }  \tag{1}\\
& \text { شَسَسَ : أي اختلط عليُهـ الأْمر } \tag{r}
\end{align*}
$$

قال الواقدي رحمه الله : فأعلنوا بكلمة التوحيد ، فلوت لأصواتهم النجبال والتلال والرمال ، وأشرف عليهم أعداؤهم ؛ وهم قد لبسوا السلاح وِمدّوا الرماح ، فلما سمعوهـم يوحّدون لربـ العالمين ، ويصلون على
 فعند ذلك تقدم الغلام موشّ ، وقد دارت به أصححابه وأصحاب الـجارية وقالو! : يا بوغور أبيت إلا أن تكون غادرآ ماكرآ، ومع غدرك وهكركّ ، قد صرت كافرآ ، كيف تركت دين آبائك وأجدادك ، وعدت إلى دين القوم ، أتظن برجوعك إلى دينهم وقولك بقولهم ينصروكك علينا ؟ وأين العرب وأنتم وها يصل الصياح إليهم ، إلا وقد فرغنا منكم وتتلناكم عن آخر كم ${ }^{\text {آلم وها نحن }}$ نحمل عليكم ، نقولوا لمحملِ ينصركم ، ثـم حملوا بعسكرهم على بوغور ومن معه ، واستقبلهم بنية صادقة وهمة عالية مُوافقةِ وأعلنوا بالتكبير بذكر الحق (1) ، وحلُّوا على سيد الخلق ، وبذلوا صوارمهمم فيي الأعداء ، وروَّقُوا لهم شرابب الردى وقصدوا نتحو أعداء الله بالأسنة ، وجللوهم بالنوائب والمححنة ، وطلبوا بجهادهـم فيهم الجنة ، وطَلُقُوا الدنيا بتاتأ ، وحَسِبُوا أنفسهـم أمواتآ ، وحاروا بعد الالفة أشتاتاً ، كانوا يمسون في ظلمات ثلاث : ظلمة

 أضاءت لهم الأنكار ، ولاحت لهم لوانٌ الأنوار ، لم يـجدوا من يشار إليه بالوتحدانية ويوصف بالإلهية . ويُنعتُ بالأزلية إلا واحداً أَحداً . فرداً صـمداً ، فخرَّوا على وجه الاعتذار ، ونادوا بلسان الاقرار . فلما سجلووا وجالت منهم خواطر الأفكار في أسرار الاستبصار ، وقالوا : كيف ععدنا سواه ، وليس معبود إلا إياه . واختجلتنا إذا وقفنا بين يديه ، يوم العرض عليه ، بأي عملِ نَرِد
(1) انظر : فتوح الثـام للواقدي / I AYY ،

أم باي قاصدِ نقصل . فأشار منادي الايمان إليهم ، وآخرون اعترفوا

[ التوبة : Y • l ]

لما دخلوا في معسكر الطاعة ، وخافوا من هول يوم الساغة ، جعلوا!
















انظر فتوح الشام للواقدي. / /



والصواب أن ترجع إلى دين القوم وحصنك لك ، لا يزحزحك منه أحد وأنا
 الإسلام وعرض الإيمان على أصحابه ، فمنهم من أسلم ومنهم من ألمى ، ألمى ، فمن

 خير ، وأنفذ إليهم عامر بن الأخوص (1) الأنصاري صاحب
 رسول الش







وحملوا على أعداء الش وأعداء رسوله (r) .

قال : ونصروا بوغور وأصحابه ، وقتل من أصحاب الجاب الجارية طارون ون ومن



$$
\begin{align*}
& \text { عامر بن الأخوص الأنصاري : لم أعثر له على ترجمة . } \\
& \text {. Ar/r (r) } \\
& \text { رالأعلاق الخطيرة لابن شداد } \tag{r}
\end{align*}
$$

رشـمن : هكذا وردت في الأصل وهو تصحيف . والصحيبح هو : طريت ريشعينا
الدحطة الهامة على طرق المواصلات بين المدن الكبرى في الجزيرة / كتاب الرها
.

إلى الملك شهرياضِ وأعلموه بما جرى عليهم . نأيقن بزوال ملكه وتعجيل هاكه



 رحمه الها ، وقد بلغه خديثهم ، وسلم عليهم وهنأمم بالسلامة ، و'قال لهـم :
 إليكم






 وئقله إلى آن وصل كفرتونا ، وقد مضى هزيع من الليل ، وكان القمر بـلك
(1) كفرتونا : كورة 'من أعمال الجزيرة تصبتها بلدة كفرنوثا وتمتد بين دارا ورأس العين.


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

$$
\begin{aligned}
& \text { ونتوح البلدان للبلاذري ص•1A • • }
\end{aligned}
$$

الليلة قد أَبْدَرَ(1) شهر ذي الحُجَّة سنه سبع عسُرة من الهجرة ، فلما وصل إليها
 الأئقال والبغال والبَرْك . قال : فلما سمع أهـ أهل كفرتونا ، أشرفوا عليا عليهم من
 عسكر الملك شهرياض وقد بعثنا الملك لنكون عونآ لكم
 كان قد سيَّر إليهم في يوم تلك الليلة وبعث لهم أني مُسيِّرٍ إلبكم جيشـاً مع كَلْجَزجي الحاجب الكبير ، فإذا قدم عليكم ليلاّ فافتحوا له الباب ، لأن العرب في آثارهم
قال الراوي : فلما أشرف بوغور وجيشه ، وفالوا : نحن من عسكر الملك

 صعد على الشُّور وتال : لا يقرب أحد منكم سور الملك فـلك فنحن المُوكَكَّون به







أبدر : أي صار بدراً .
باب دنيسر : هو أحد أبواب ماردين بمواج الجهة حصن دنبسر القريب من ماردين .
انظر : معجم البلدان
(r) البلدان للبلاذي صالـا

فقبض عليهم بوغور وضرب رقابهم، ، وتركهم في بعض الأبرابج ووصى




 انتحوا لجيشن الملك فتبادر أصحاب بوغور ، وفتحوا مو من الباب فزدة وا واحدة .

 الباب ، رجَّلُوه وأخذلوا لأمة حربه وجواده وأوثقوه ، إلى أن حصـل الألفـــ في رِيْقة الأسر . ثم إنهم إنتوثقو|'(1) من الباب وأثهروا سيوفهم واظهِروا حتونهم ، وصاحوا لا إله إلا اللّ مححمد رسول الشا م
قال الواقدي : :فارتجَّت كفرتوتا من قواعدها ، ووقع الرعب في قلوّب
 المدينة ، فلمأ كان من الغند نادى المنادي من لم يخرج من من بيته إلى وسط المدينة قتل ،
قال : فخرج القوم مذعنين . فقالل بوغور : أريد أن ينخاز المكبار والبطارثة وشيوخ المدينة عن الأعوام . ففعلوا ذلك . فلما انتحازوا قيض عليهم واستونق منهم ، وأنفذ إلىن عياض بن غنمّ يعلمة بما با صنع . فلما ونما وصلته
 وأصحابه وصلوا بالميرة والطعام ، وحدَّثوا عياضاً بحديت الغلام ، فكان ينتطر
الأثير / /
 بالنصر ، وقال : يا أصحاب رسول اللّ اله ولا توة إلا بالهَ العلي العظيم •
ب ـ ( معركة مرج رعبان )
*م أمر خالداً أن يكمنَ في ألفِ عن يمين القوم ، وأمر عمرو بن سالم الم


 وليكن شعاركم التهليل والنكبير ، واقطعوا حبلَ أمانيكم من الحياة الفانية ،




 الموحلون ، ونشرت الرَّايات والبنود ، وتواعدوا بالقيام لليوم الموعود ،



 الانجيل القُسَّاس والرُّهبان ، ونتحت لهم إلبواب النيران عـران عندما أشركوا

$$
\begin{align*}
& \text { عمرو بن سالم بن أمية : انظر أسد الغابة / / / / / ا } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { البلدان للبلاذري ص•1A }  \tag{Y}\\
& \text { سورة نصلت الآبة • . . } \tag{r}
\end{align*}
$$

بالرحمن ، واستغغاثو! بمريم وبرضا المعمدان(1) ، وصار عليهم من الُّكفر شِبُ
 اجتمع إليهم من قومْهم استسلموا لحكم القضاء ، وقالوا : مرحباً بما قلَّر

 القضاء ، وقولوا : مزحباً بما قدر وقضى ، ولا تُولُّوا الأدبار فتندموا ، فبهيذا


 إلى جنة النعيم . قيل : فانهضوا إلى سُوق البيع فقد هبت نسمات الئلما النعيم ، وتجلًّى لقضض أرواحكم الرَّؤوف الرحيم . فسّبتحوا وسجدوا ورفيعوا ألصواتهم


 [ 11
 من منهل سُهاده وورَدُوا ، ولم يزالوا الوا في حرب الأعادي ، وموارارد الانجتهاد في



يوحنا المعمدان : مو النبي يحيى عليه السلام ابن خالة السبد المسيح عليه السلام :

 سُهيلٌ : هو نجم في السماء .
زهرة : هو نجم الزِّهرة في السماء .

الأماني والمنى ، فقتل منهم أقيال (1) صناديد(r) ، وأصبحوا قتلى على وجه




 قال الراوي : ولما آتى الليل بجانبه ، تبادروا للحرب وليالي ومقام الطعن


 القتل النريع من أصحاب رسول الها


 ربيعة شعب عظيم فيه قبائل وبطرن وأفخاد يستغنى المنتسب بها عن ربيعة / اللباب في
تهذيب الأنساب r/ T/ .


الحارث / اللباب r/v/r/r .
(V) مرة : قيبلة عربية تنتسب إلى مضر / اللباب Y (V)
( باهلة : قبيلة عربية تتسبب إلى باهلة بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر /اللباب/117/


 الموحدين والمهاجرين والأنصار وجعل راية الميمنة بيد عامر (V) بن سُراقة


 رضي الله عنه .

وأقبل خالد يرتب المواكب ويَصُفُّ الكتائب ، ويقول : اتقوا الله اللني إليه
 فمن ولى الأدبار كان مأواه النار ، وغضب عليه الجبار ؛ والعلموا أن الله فرخ


 كثيرة ، وإياكم والفشرل فتذهب ريحكم ، وقوموابشر بعة نبيكم واعلمؤا آن اله
(1) عدي : بنو عدي بظن من تريش وينسبون إلى عدي بن كعب بن لؤه بن غالب بن فهر /اللباب T/KY/K/

فزارة : وهي تبيلة تنسب إلى فزارارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطغاة ..من قيس عيلان / اللباب

السكاسك : انظر الْصفحة






مع الصابرين ، ولا يضيٌ أجر المحسنين وها أنا أنفرد وجماعة من المسلمين


 لواء الملك شهرياض وصليبه الأعظم ، فما ردَّهُم عن حَمْلَّهِم كثرةُ العَساكر ولا تمُعُع الدُّروع
قال الواقدي رحمه الها : ولقد بلغني ممن أثن به أنَّهم لما حملوا طـا طحطحوا







 النار . قال : وبلغني أن ني يومهم هذا وصل بطركهم (0) الكبير ، المشار إليه
سورة الروم . الَآبة V\& .

انظر نتوح الشام للوأقدي $10 / r$ والفتوح لابن الألثمث

 . YAl/r
الأراخنة : رتبة قيادية كبيرة في الجيش الروماني تلي رتبة البطرين مباشرة / الأعلاق
الخطيرة K//RA/ .

البطرك الكبير : لقب ديني كبير لدى النصارى فوق مرتبة المطرات . الصحاح في الللغة
والعلوم - مادة : بترك .





 على المصان ، ورفعوأ الصلبان وفتحوا الأناجيل وقرَدْشَشُوا وأشركوا قال الواقدي : حدثني بشر بن عامر ، وكان مُمن حضر وقعة مرج رعبان




 رسول الش
قال الراوي : وووقع الصياح من كل جانب وعملت التَّواضب ، ونبتّ

 واحداً ، وألصقوا المناكب بعضاً بيعض وأقبلوا على رمي النشاب . ووتفـ فئ وني

(1) تلالي : مي أماكن إلاعتكاف والعبادة لدى رهبان النصارى . مفردها ثُلَّة.



$$
\begin{equation*}
\text { انظر فتوح النـام للوأقدي ז/ } 10 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$



بالنبل . وأما خالد وأصحابه رضي الله عنهم حملوا يريدون صليب القوم ومو ينشد ويقول (Y) : [ البحر الطويل ]



 قال الواقدي : ثم قصدوا القلب والصليب ، وكان اللعين شهرياض ، المـا صفتَ الصفوف أقام حول الصليب الأعظم ، اثني عشر ألف فارس ، الـر ، وزرع


 بغيظها وحنقها ، فأخذوهم قبضاً باليد لأنهم لا يقدرون على قا قتال ، ولا تا تبّبت


 ما يكون عذرك غداً بين يدي اله تعالى ، وقد نكبَ هؤلاء السادة تحت لوائك(!)
فنادى بأعلى صوته : معاشر المسلمين احملوا ولا تمهلوا وأيقظوا همـمكم وعجّجلُوا واستخلصوا أصحابكم من الأسر ، واطلبوا من اللّ النصر قال : ولمـا
انظر : فتوح الشام للواقدي
والكامل في التاريخ لابن الأئير /oro/ / .
انظر الأبيات في : نتوح الثنام للواقدي (Al/ . .

العطاعط : الصياح
انظر : أسر خالد وأصحابه ني فوح الشـام للواقدي

همَّ عياض بالحملة لاستنقاذ خالد من الأسر ومن معه ، وقف أمام صفوّف






 إلى الزوال والفناء ، والآخرة هي دار النعيم والبقاء، ، أما سمعتم أن الهمّم
 الآخرة ، وقالت : لا بد من الرحيل ، لأن البقاء في الدُنيا قليل ، فنُودُوُوا



 لا يصلُ إليه فلا تتغرضوا كلتلافكم ، وعليكم بتلاتي شرابكم ، ؛ وإياكم





$$
\begin{align*}
& \text { انظر فتوح السُام للواقدي } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { / / سورة البقرة . الآية } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 الرجال ، وفُرُقَتْ طيورُ الآلاجال ووضعوا السيف في الروم ، وصبَّحُحوهم بيوم مذموم
قال : فلم يزل القتال بينهم بقية يومهم إلى أن جنَّهم الليل وانفصلوا عن
 يسألون الله تعالى أن يَمُنَّ عليهـم بخخلاصهـم
قال الواقدي رحمه الها : وأما ما كان من حديث اصن خالد الد ومن ومن معه ، فإنهم لما وقعوا في الأسر وانفصل الناس من الحرب وجن وجنَّ الليل ، أنفذهم الملك
 يُسلِّمهم إلى زوج ابنته وهو مُرتَميُوش ابن احترنَوش العَمْقي الوالي على رأس العين
قال : فذهب بهم فلما طلع الفجر وهم برأس العين ، نفَّذَ إلى الحاجب عيربوش يُخبر الوالي بالقصة ، فخرج في موكبه إلى لقاء الحاجب ، ورق الحع الصايح في عين وردة ، بقدوم من أسر من أصحاب رسول الله منهم أحد ، وكان يومآ مشهوداً ،
وألقامم الوالي في كنيستهم العظمى وهي الجامع اليوم ، واستوثقوا منهم
بالقيود والأغلال .



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأحزاب . آلَاية ז/ } \tag{1}
\end{align*}
$$

وانفرد الوافدي برواية أسر خالد ورناقه وإرسالهم أسرى إلى رأس العين .












 فارس كما ذكرنا



 وأنفَذ إلى والي رأسُ العين أن يخلي له دارأ ينبّل فيها إذا قدم مع أُصحابه

$$
\begin{align*}
& \text { وابن كثبر ، ألبداية والنهاية } \tag{1}
\end{align*}
$$



$$
\begin{align*}
& \text { عمر بن الخطاب/:الأكامِم/ . } \tag{}
\end{align*}
$$

قال : فلما بلغ الخبر ليوتنًا رضي الها عنه من عيونه فرح وقال : أي طـي





 فبينما هم مكمنون ولأعداء النه يتظرون ، ، إذا أقبلت خيول القيو القوم وسمعوا

 بكرة أبيهم ولم ينغلت من القوم أحد ، واحتووا على أثقالهم ورحالهـ الهم ورجعوا


## 




انظر : نتوح النـام للواقدي AV/Y
وأنظر الطبري : تاريخ الرسل والملوكـ ؟/ \& . .
أنمار : قبيلة عربية من القبائل العدنانية / النباب / / / / / .
إياد : تبيلة عربية من التقبائلِ العدنانبة / آلبلبابِ / / / / / .

ربيعة : شعب عظيم فيه قبائل وبطون وأنخاذ كثيرة من القبائل العدنانية / النلباب







 فما لي أراكم على الأُصنام عاكفين ، وبالأزلام حالثين ، وفي أسمال الكفر رافلين
أما لكم عقول تُردُكم؟؟ أما لكم بصائر تصدُكم ؟ أما أنتم ذوني الآلراء الشَّامخة ؟ أما أنتم ذوي الأحلام الراجحة ؟ ؟ ألهذا خلقتم ؟

 تتفكرون ني الصانع الذذي ججل النُجوم مشارق ومطالع ، وكلٌّ منكم إليه في في




 صدري وصوزَ ، وخلْق المخلوقات وتدر ، وأنزل الأرزاق بقضاء وتَّكَر ، ليسِ
سورة السعراء . اللآية ع| Y .
(r)


في مشيتنه كَنف (1) ، ولا ني أَقْضيته حيف ، يقـول ولا يتلفظ ، ويعلم




 وقال تعالى : او اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت ليا لكم


 رسول الشا
 الشالنا ذنباً أتيناه من معصيته والإشراكِ بربوبيتيه والسُّجود لغيره ؟ نعم لأن الإسلام يهدم ما قبله ، وجميع ما كتتم فيه لا يطالبالبكم الشّ به ، وتخرجون من الذنوب كيوم خرجتم إلى الدنيا من بطون أمهاتكم (0) " . ثم تلا
 رحمة اله ، إن الها يغفر الذنوب جميعا (1) (1) قال : نلما سمع عاصم بن رواحة كلام سعيد قال له : مُدًّ يدك أنا أثهد أن

$$
\begin{align*}
& \text { / انظر : فتوح الشام للواتدي / }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل عمران . الآية /VV/ }  \tag{Y}\\
& \text { سورة المائدة . الآية r/ } \\
& \text {. IVA سورة الحج . الآية } \tag{६}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر . الآية 10r } \tag{0}
\end{align*}
$$

 جميعهم بالشه ورسوله ، ففرح المسلمون بذلك وقالوا : : يجب علِّنا أن نطِيِّب
 وخلعوا عليهـم





 وتقولوا لواليها ، لما غبرنا الفرابت وجئنا نريدكم خرج عليا ولينا هؤلأله ، فرزقنا المسيح النصر عليهم ، فقتلنا من قُتلنا وانهز م الباقون ، وأنسرنا هؤ لأه وقد جـئنا






 وتزيَّأ أصحاب رسوّل الشّا


$$
\begin{align*}
& \text { علوا : مكان يقع بين نسميساط ورُأس العين } \tag{Y}
\end{align*}
$$

سمعوا قعفعة اللُّجم ودويًّ الخيل ، فوقفوا مُتَجسِّسِين وإذا بهم أربعمائة رجل من السودان ، وخحمسون فارساً وهم يقرأون القرآن ، وبعضهم يُسِّبِّح فاستقبلهم

 بعث عياض كتاباً إلى أبي عبيدة يستنجده ، ويعلمه بمن الجتمع عليه من الكفـار

 أصحابه بها ، وجاء في بقية أصحابه وعبروا الفرات ويمَّموا نحو مرج رعبان انيان ، ،

 القمر ، وإذا بيو قنَّا وأصحابه موثوقين على الجمال .

 سمع أبو الهول كلام سعيد سجد له تعالىى شكراً ، فلما رفع رأسه سلم على رألى



دامس أبو الهول : كان مولى لبني طريف ملوكُ كندة ، اشتهر بالفروسية والمشجاعة في
 محاصرون قلعتها فتزل على بني طريف وكثئرة وشاركُ في تسلن أسوار القلعة

انظر : نتوح الشـام للواقدي ^9/ ^9 .

والكامل في التاريخ لابن الأثير ر/
الزيلخة : موضع بين سميساط ورأس عين شرقي الفرات وهي أقرب إلى رأس العين


هذه الحيلة ، فقال ؛ نعم م ولكن أَنْشُخُوا هذه الجمال ، وأخْفُوا اللُّروع والعدد
 قال : نعم . وفعلوا ما أمرهم سعيد بن زيل ، وأخفوا لأْتَهَهُمْ في وسط
 هنالك ولبسوا ، وتدرعوا ونشروا الأعلام والصلبان التي كانت معهـم ، ودازوا بيوقنّا وأصحابه ، وجعلوهم في وسطهم وساروا حتى بقي بينهم وبين رأس العين فرسخ
بعث سعيد بن زيد رجلا" من حلفائهم إلى رأس العين يبشٌّر بقدوم


 رسول الله الوالي يحبه ويعرفه ؛ فتر جل بعضهم لبعض وتعانتا ، ثم ركبا وآقبلت المواكبـ



 خمسين ، وأسرنا هؤلاه وانهزم الباقي


(1) الزليخة : موضع قريب من رأس عين تبعد عنها بضعة أميال / نتوح الواقدي
. / $1 \mathrm{~A} / \mathrm{Y}$
. انظر فتوح الشام لنواقدي (r) (r)
وانظر فتح رأس الثعين في : الكامل في التاريخ لابن الأثير /roro/r .
$1 ヶ \varepsilon$
 نسطُوريا وقال : اطرحوهم مع أولئك الذين أسرهم الملك ، واحتفِظُوا بهم
 وأصحابه( ${ }^{\text {( }}$. قال عاصم بن رواحة : أيها الصَّاحب أنت تعلم ما بيننا ، وبين

 بإِلاقهم ، وتدخل المضرَّة عليك وعلى الملك ، والصَّوالب أننا ننزل كلنا في
 لا يأوي إلى الراحة لأنه من تعب في الدنيا قليلا'استراح في الآخرة طويلا" . قال الراوي : فاستصوب الوالي رأيه ، وأنزله في البيعة وأصحابه ، وهم
 قال الواقدي رحمه الله : حَصل في رأس العين ستماية من الصشحابة ، مثل خالد بن الوليد رخي الله عنه وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وعبد الله بن عمر









 ^1هـ في خلانة عمر بن الخططاب فولى مكانه أخاه معاوية ، ولا الظنه شارلك في فتح


مزينه ومثنى بن سلمّة، وأبان بن عئمان ، وضرار بن الأزور وعاضم بـن





وبشَّرْمـ بالخلاص
 ونظرُتُ بنور الإيمان فعلمت الآلان صحة ذلك .
قال الواقذي : أثم إن الوالي بعث إلى الملك شهرياض يُبسرّ بألن ابن










$$
\begin{align*}
& \text { إنظر : فتوح الثان لنوافدي }  \tag{1}\\
& \text { ولم ترد رواية الأسبرى المسلمين في رأس العين إلا في أخبار الوأقدي . } \tag{Y}
\end{align*}
$$

فما بينك وبين فتح عين وردة إلَا آن نهزم القوم ، إلآلا وقد فتحت لك إن شاء الش تعالى قال عياض : توكلت على الهّ وحده لا شريك له ـ ـ قال : ولما جنَّ التيلَّلُ جمع عياض أصحاب الرَّايات ممن يثق إليه ، وحدَّثهم في السِّر بما ألقى إليه عبَّاد بن بشرِ ر .









 منها الجسوم والنفوس ، وألحرب قد أخلئت بألأوفر سجاليال ، وقد وقعت على


 والنفوس تكاد تميَّ من الغيظ ، وكأن القيامة قد قامت . قال : وأشعّل المسلمون الحرب الخططير ، والضًّرام المستطير وحلَّ باللُّوم العقاب ، فولَّت


$$
\begin{align*}
& \text { وألفتوح ، لابن الأعثم / / الشام . } \tag{r}
\end{align*}
$$

ناكصةُ على الأعقابُ ، واستحكُوْا بنفوسهم النشيطة ، فنال المسلمون على
المتاع والوسيطة لا يشترك غيرهم في أثقالها .



 وغلمانه فأطبق عليه -






والشُرادقات على حالها ، فانحتوى المسلمون على ذلك .


 فرغت عددتها فإذا قد قتل من الروم والأرمن ثمانون ألفاً وسبعمايةٍ وخمسوون رجلا" .

والفتوح ، لابن الأكثم / /rov/ .

مخلاة : كسس من جلد أو تماش يضع الفارس نيه طعامه وأثشاءه .

وأما الأُسارى فلا يقع عليهم عدد ، فلما وضعت الحرب ألوا آوزارها أمر



 رأس العين وهم بأسوأ حال ، ووقع الصياح في جوانب المدينة بهزيمة الجيس الجيس
 المدينة ، وعؤل في صبيحة غيد أن يضرب رقاب المسلمين المين المأسورين ، أعني
 يقتلون عليه مائة أسير من أعدائه ${ }^{\text {(r) }}$.
ت ـ ( حصار رأس العين )

قال الواقدي : فلما كان من غدِ الوقعة(8) ، ركب مريموش إلئ إلى وسط


 باب الخابور وناصبهم القتال ، وكان على الباب الشرقي ، فُبّة من الدِّيباج

تل القباب : هي قرية من أعمال ماردين في ديار بكر / اللؤلو المنؤور 10-7

> زيُّ : عادة أور عَرن .

انظر : فتوح الشام للواقدي
والكامل في التاريخ لابن الْالثير r/ عبه .
الوتعة : يقَصد معركة مرج رعبان .

وابن الأعثم ، الفنوح ، // ז0 K/

 يتعلق بحباله مائة رجل وصـاحبه ابن عم الملكُ ، وكان اسمه بَقْرِيشُ بن أكشِفَاط وكان أبوه هو الملك قبل شهرياض : وهو صاحب الدَّنَانير الأكشُفاطيَّة











 العُضيو اللذي يقول من ألطير ، وجعل يضربَ البطارثة ، ففما يقع السَّهم إلى في فؤادِ أو حدقِة ، ختى قتّل

 أرمى خلق الله فجعل يُغبر ويزمي

$$
\begin{align*}
& \text { جميل بن سعيد اللدؤيسي : "م أعثر له على ترجمة } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { وابن الأعثم، ، الفتوح ، } \tag{Y}
\end{align*}
$$

نقال المسلمون لجميل : يا غام أَبعد إلى موضع لا يصل إليك فيه حجر



وثاناًا وناكأًأ فهربت البطارقة من حبال المنجنيق ، وقالوا : لا طاقة لنا للوقوف في هذا المقام من أجل سهام هذا الغنلام . فقال لهم مريميوش المار :



 لألصل إلى دار عالم الغيب والشهادة ، فنودي في سّرِهِ ، إن كنت أردي أرت ذلك




 الكتاب المكنون . وا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الشأ أمواتآ بل أحياء عند
ربهم يرزتون (T)

سورة النساء . الآلاية /VN




قال الراوي : فبينما هو كذلك ، إذ عَيَر عليه عدو الله ورماه(1" . : وكذلك جميل تصد بنبلة عدو الله فوقعت في صدره ، فمرقت من ظهره ونظر جميل اللى
 خالدالدوسي • وقالله : بلٌّغ العجوز سلامي وأنشدهاعني (Y) : [البحر الطويل]



 قال : ووقع عليه الحجر فمات رحمه الله تعالىى . قال : وأُعلمَ عِياض بن بن


 يوم القيامة ، ثم قرأبٌ : ال الذين إذا أصابتهم دصيبة ؛ قالوا إنا له وإنا إليه (r)

قال : حدثنا مَعْمِرُ بنُ الجوني النبهاني ، وكان جدُّه ممن حضر رأس

 المسلمين معولّين على حصاره ، مضى بار بالليل إلى بيعة نسطوريا وقرّبَ القربان ، وكان من تجبُرْه على الله تعالى ، قد صور على بابِ البيعة

صورة رجل من العرب ، وكتب على رأسها هذا نبي العرب ، نمن كان يعبر









 إلى تلك الصُّور المصوَّرة(1) . وصورة الليامة والميزان والصراط والي والجنة والنار
تال عاصم بن رواحة لسعيد بن زيد : ما الذّي سنمعتَ في القيامة من رسول اله







لم يذكر هذه الرواية غير الوافدي .











 عليهم كتابي ، أوقفونم حتى أناقشهم حسابي ، أين من عضى وألجرم ؟ اينمّامن
 نوح ؟اين من يغدو في البطالة ويروح ؟ أين قوم هود ؟ أين ثمبور؟ ؟ أين قوم ابراهيم ؟ أين أمه الكلِّيم ؟ أين رهط شعيب ؟



 علي رأسبه تاج الرضىى ، منقوش عليه بقلم الالمضاء . ما ولسوف يعظيك رُبك فترضى ه(r) [ (الضحجى : 0]

$$
\begin{align*}
& \text { انظر فتوح الشُام للوأقدين } \tag{1}
\end{align*}
$$

وبيده لواء الحمد ، وعن يمينه الأنبياء وعن يساره الأولياء ، والملانكة

 سرباله ، وقد وصل بهم جماله ، وقد رفعوا أصواتهم بالتمجا التميد ، وأزعجوا الموتف بالنوحيد . وقد أضاء لهم نور إيمانهم ، ورفعت ضياء أمنانهم ، وعُرضوا على ديَّانهم .
 الأفلاك ، وأمنوا من الهول والئس ، ونادى مناديهم : ؤا كتم خير أمة أخرجت للناس (1)
وأمل الموقف ينظرون إلى جمالهم ويتعجبون من هيبة جالْلهم ، ويقولون : قد فاز من اتبع ملَّتهم ، وصدَّف شريعتهم . قال : ما مالكُ يون يوم
 نبينا وسؤاله ، ويقول : أسألك شفاعتي في العصاة من أمتي . والذا النداء من


 فترضى (r)
قال الراوي : فازداد عاصم إيمانا ، ولما كان وتت المتّحر وثبت الصحابة المابة على أقدام العزم وخرجوا إلى أهل المدينة ، واستعانوا بنصر الشّ ، وفالوا :

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران الآية • } 11 \text { / } 11 \text { ( }  \tag{1}\\
& \text { فتوح الشـام للوافدي }  \tag{r}\\
& \text { سورة الضحى . الآية } 10 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

اللهم انصرنا بنصر 'نبيّك يوم أحد وكيوم الأحزابِ ، ثم قالل خالد : إياكم وآن
 يجتمعون عليكم والنساء يرجمونكم والثباب يقاتلونكم ، وإياكم والفششل ،







 ت تخافوهم وخافوني إن كتتم مؤمنين (r)



 أنفسهم في رضى خالقهمه، إلا شرجيل ألا
 جوابا ولا تبدي خطاباً ، ورأيك النذي عهدناه وما نعتمد على سواله ، ونـي نستثيرك فيما نصنع من قبل ينقضي ما نحن فيه ، فقد قال الشا تعالى لنيبنا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة . الآية ؟ ؟ Y. . } \tag{1}
\end{align*}
$$

(\$ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الشا (1)" .









 عليهم بالقواضبَ ، فإذا قُتلت الملوكُ وعظماء البطارقة لم يَبْسُر أحد من العوام أن يتكلم ، وأيضاً لأنه لا اعتبار لهم -


 ومددنا أيدينا إليهم ، فاستصوب اليدي القوم رأيه ، وعلموا أنه رأي سديد ، ليس
 كانت برسم أسباب البيعة من الفُرسِ والطَّرْحِ والقناديل والستور ، والرحْبِ .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران . الآية 109 } \tag{1}
\end{align*}
$$

شداد ، الأعلاف الخطيرة / / ع/ ع .

قال : حدثنا عبد الش ابن يانس عن جده فياض بن زيد ، وكابن من 'جملة













 عَرضن ، واتباع الهوى مرض
 والإجتماع بَّن (0) ، والتمتُّع دين وحبُّ الدُّنيا مَيْن (1)

$$
\begin{align*}
& \text { YOT/ /المتوح لابن الأعثم } \\
& \text { انظر فتوح الشام للّواقدي }  \tag{Y}\\
& \text { حَيْن : هلاك }  \tag{r}\\
& \text { شين : العار والعيب }  \tag{६}\\
& \text { بين : البعد والفرإق }  \tag{0}\\
& \text { مَيْن : كذب } \tag{7}
\end{align*}
$$









 الخلال ، وخير الأصحاب التقوى ، وشر الاخيوان الان التاع الهوى ، وما وا أنجب


 علامة الخذلان ، وتيسر الطريت علامة التوفيق ، والنظر في العواقب ، أمنّن
 واعلم يا أخي أنك قد أصبحت دقيداً بحب الدنيا سابحاً في بحار أهو الهوالها ، الها ،
 ووضعت لك تاج شهواتها ، على معرق رأس آناتها ، حتى إذا أثرت إنـا إليها


 وصَغَّرت أمرك بين الناس ، ووكلت بك سجَّان الوسواس . نلا تبرح تذكر
(Y) انظر : فتوح اللـام للواندي (Y/r

الإنسان بما فيه حتى تخرج روحه من فيه ، واعلم أن من جملة ما قرأنا في كتبنا


نقال له : من أنت : قال : أنا الدنيا ناظري مليح
قال عيسى عليه اللسلام عجبت لثلالثة : لغافلِّ وليس مَعْفُولٌ عنه ، ومُوْمَّلُ
دنيا والموت يطلبه ، وباني تصر والقبر مسكنه (1)




على السريز بالقبر القصير ، ومعانقة الأتراب بالنوم على التراب
بُدِّلَ عن خِلِ وِدود بمجاورة الدود ، وعُوِّضَ عن الحُجَّابِ ملازمة








 تسلم . وهؤلاء القوم إذا قالوا صدقوا ${ }^{(r)}$ وونُوا ، لان الصّدِّ الصّ الصل دينهم ( انظر فتوح الشّام للواتلدي

وجمال يقينهم ، وما هم ممن يطلبون الملك فَيْنَّزُعون عليه ، ولا يميلون إليّ




 هنه البلد وهو بلد عظيم ، وما فيه ما يقوم بأَودِد أهله سنة ، ولا أقل من ذلك ولا أكثر .


 وقد بلغني أن الملك كسرى قد آل إلى اللحاق ، فابعث إلى ألما أمير هؤلاء



 تأمرني أن أُسَتِّم للعرب ملكي ، وتعرِّض بي إلي العطب قتلك . قال : فخرج من عنده غاضباً . وأما اللُّين فإنه أمر بالبطارقة ، أن

سنجار : مدينة ني وسط البرية في سفح جبل وبها قلعة فتحها المسلمون ملحا بعا بعد





يجتمعوا في الكنيسة المعظمة ، وهي بيعة نسُطوريا ، حتى يُخْلَفَهْ ويأخذ عليهم عهداً ، أن لا يخونوه ولا يسلموه ، فمضى شاويشة وحجَّابه، ،، وجمّعوا


 - ذكرهـ

قال الراوي: 'فلمأ حصلوا في البيعة أطبقوا عليهم أبواب البيعة ختى
 والبطريت مريموشن بحاضرٌ ، وإليهم ناظر والقوم كلهم في كي كنيستهم المعظمة
 المسلول ، وعزمِ جُير مغلول ، وصاحوا بالتهلبلِ والتكبير وأقثبلوا عليّهم
 نحن امْة التنزيل، ،وصحابة المسول الجليل ، نحن حملة القرآنَ وضُوَامُمُ رمضضان(1)
 وعصفت عليكم عواضف محتنكم ، أين الصُلبان وعيَّادما ؟ أين الصضور




 اللطارقة إلا وتد مَحتْهُم ألفئة الصادقة ، والصحخابة الموافقة ، مالوا عليهم

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتوح الشام للواتدي } 9 \text {. } 8 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { انفرد الواقدي' بهذه الرواية }
\end{align*}
$$




 عليهم جلابيب صبره ، عندما تبعوا غاية أمره ، لما لما علم أنهم ألما يعبدونه












 وحلَّ بهم البوار ، ونزلت بهم الأقدار وأقلبوأ على الهرب ، وأيقنوا بالحرب

$$
\begin{align*}
& \text { النجيع : الدم - }  \tag{1}\\
& \text { الحيلا : من الحيل : القوّة . } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (0) الباذخة : البذخ : الانفاق والتبنبر بلا حدود ، دلالة الترف الشديد . } \tag{r}
\end{align*}
$$

وخرجوا بأموالهم ، وما خفَّ من رحالهم ، يطلبون برجاً من ناحية المدينّة






 المحنة ، وموارد هذه ألفتنة
تال الراوي : وكانْ السبب أن إرسالُوس وهو أخر مرتيموش ؛ لما زجره
 أكبر من في عين وردةٍ يرى له ويحبه لعلمه وحكمته ، وكان يسك يسكن من من جانب



 الأخلاق

قال : لمَا يُريدُ بِنزل بكم ويحلُّ بِبلدتكم ، وقد وعظت أخي فَجْنَحْ ،




$$
\begin{align*}
& \text { باب الخابور : الحد أبواب ماينة عين الوردة من جهه نهر الخابرر . }  \tag{Y}\\
& \text { انظر : نتوح الشام للبافدي ب/ } 9 \text {. }
\end{align*}
$$

فأبى ، وهززت حسام جثمانه فنبا وقد عؤلّت أن أعمل في خلاصكم من قَبِلِ
 الأرب . قالوا : افعل ما شئت فنحن تبعٌ لك .




 وجعل يرمي إلى أن رمى خمسة أسهم ، ، ثم غافل الروم ورمى السهم الذي الـي فيه


 الباب ، فما وصل إلى الباب إلا وقد فتح وكُسِرَت سلاسله ، فندخل الأمير





 عنهم ، لأن عمر بن الخطاب رضي الها عنه ، كان قد كتب إلى عماله يأمرهم

وهو يقول : ( إنه بلغني أن الروم يقولون عند الغلبة ( لاغون لاغون ) ، وهو طلب الأمان فإذا سمعتم ذلك منهم ، فأمئُومم فلذلك رفع عياضن عنهم السيف .

تال : ححدثني رُوُنْم بن قادم اليشكري ، قال : أخبرنا عون ، قال : أخبرنـا

 الهجرة ، وكانت وتعة رأس العين يوم الثلاثاء من ربيع الأول في تلك الك السنة قال : وخرج الضحابة من البيعة وقتلُوا جميع من فيها ، وجمعوا الألأموال
 آلفاً ، والراجل عشَرَةً آلاف وأسلم كثير من القوم وأسلمَ الححكيم أرسِالُوبُس وتلامذته
ڤال الواقدي رحمه اله : ولم يؤخذ في ديار ربيعة بالسيف إلا رأبى
العين
قالل : وأخرج الـُخُس من المال لأمير المؤمنين عمر بن الخطابن زضضي الشّ




$$
\begin{aligned}
& \text { "مرج زعبان : يقع قُرب مدينة رعبان المندثرة بين حلب وسميساط . / الظُرّ : اللؤلؤ } \\
& \text { المنتور } 117
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زابن الأبير ؛ الكامل في التاريخ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { رأس العين. : مدينة. هامة وحصينة ومي قصمة ذيبار ربيعة وبها مقر ملكها . }
\end{aligned}
$$

الحمدُ قد فتحَ علينا يسريرآ ما كان عسيراً ، وكان لنا عوناَ ونصيراً ، بعد وقعةٍ كاد



 وانقضت العِدَّة ، وننفت المدة ، ورأيت الموت قد أومض ، فكاسرتُ مكاسرة الجارح وخرجت خروج القادحِ ، على المى أني لم أركض على عقبي ، حتى شفيتُ النفس وكثينفت العار واللُّبُس (1) وصبغت











 رب العالمين ؛(T)

انظر فتوح الشام للواقدي



وسلَّم الكتاب 'والخمس لعبد الها بن جعفر (1) الطيار ، وضـم رإليه مائة

 ويوقثَّا وأضحابه ، ؤأبا الهول وجماعته . قال : وبنى بييعة نسطورياً جامعا ، وبنى المسلمون المسناجد لكل قبيلة مسجداً تذكر به .



 وسلامة بن الأحوص في عشُرين رجلاً .
ثم ارتحل عياضّ من رأس العين ونزل ( بكفر توثا ) وأقبل الغلام بوغور
فرحب به وولاه على الملمينة ، وعزض الإسلام على الجارية طارون .

 جملة ما صالح عليه عياض بن غنم أهل دأرا على عشرين ألف دينار ، وثلاثئين ألف درهم فضة

[^1]وآن لا يدعوا عندهم سلاحاً في خزائنهم ، فأجابوا اللى ذلك . ولم يبرح حتى بنى الجامع في كنيستهم المعظمة عندهم

0 - فتح بيرحاء وباعما ونصيبين
وارتحل عياض من دارا ، وتَصَد بيرخاء (Y) فصالح أهلها على ربع




 موضعاً للعبادة ، وأيضآ تبرَّك أولاد الأنبياء بالتُزول بأرضها .


 [ البقرة : YO9] . يعني أحياه الشه وإذا بها تد عادت أعمر ما كانت . وذلك








أنعبا : أحد أنبياء اليهود .

أن الله ألكّى في قلب سنحاريب ملك نينوى ، ألن سار إليها وعمَّرها ؛؛ فلما جاء جبر يل لعُزير قال : جاو كم لبثت

 قصذ يريد سنحاريب ليشكر فعله على بنائه بيت المقدس وعمارتّه 'له ، فنزل


 أحوالكمم وأقضي حوائجكم وأُحسنُ السياسة فيكم ، وأعدل في أُحكامي غلى
 ودولتنا قد إنقضت وهؤلاء العرب قد ملكوا البلاد والعباد ، وقد نزلّلوا بإزائنا وقصذدوا بلدنا ، وقد عؤلّتُ على آن أخرج إليهـم ، وأصالحههم وأخحقن دماءكم


 جيشن المسلمين وو قفوا بين يدي عياض بن غنم ، وأعلموه بقصة طرياطس وأنه




$$
\begin{align*}
& \text { /90/r }
\end{align*}
$$

إليكم ونسمع بأخباركم ، وما أنتم عليه من العدل والخير والنَّصفة في


 فقال له عياض بن غنم : ما ما اسمك ؟ عياض : يا طرياطس أنا أحملكم على العدل ، فما فتح الشّ علينا إلا باتتّاع









 ومعه أربعون رجلاً من المهاجرين والأنصار ونزل عند كنيلّ اليسة مريم ، وبنى

معرين : الـدى ترى كورة نصيبين وصالح المسلمون أهلها علي مثل صلع بيرحاء
 ديار بكر : تمتد من غربي دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين وحتى ميافارتين
 ص
انظر نتوح الثـام للواقدي 90/r
وذكر ابن الأثير أن نصيبين فتحت صلحاً على ممل صلع الرقة / الكامل في التاريخ

الجأمع وبنى كلُّ والحِ مِن الأربعين مسجداً ، ولما نظر أمل نصيبين إلـى حسن





 ويخكم بينهم بالعدل .





دير النذور : هو أحد الأاديرة الهامة في ماينة نمبيين فرب باب الروم م / فتوح الثشام.

$$
\begin{equation*}
\text { للوافدي ب/ } 40 \text { : } \tag{1}
\end{equation*}
$$





 أسامة بن عامر الككندي : 'لم أعثر له على تر جمة :
رلكن ذكر اسمه اللواقدي في فتوح الشام $90 / \mathrm{C}$ الشام


## الفصل الثالث

## فتح ديار بكر

## 1 ـ حصار مدينة آمد

بسم الها الرحمن الرحمبر .
قال صاحب السيرة الواقدي رحمه الش تعالى :





 يومثذ مِرطَاوس بن جُرجُس ، نخططب ابتنه مريم فزوجه بها بها وحُملت من من دارارا

 لدايتها في السِّر : يا داية وحت المسيح ما رأيت أحسن من هذه المانـ المدينة ولا أحصن ولا أمنع ! ألا ترين الـى هذه الأعين المخترةة في وسطها ؟ وهذه
آمد : مدينة هامة في ديار بكر وتسمى آمد السوداء لان حجارة بنائها سود وبها قلعة
 لتركية . / بلدان الخلافة الشرتية §£ / .

الجبال التي دارت بها يعني سورها الأسود ؟ يا ترى من بناها على اللحقيقة) (1) ؟



 وأثر في الأرض البُجائب ، وإنه دعته نفسه لفتح الأرض كثرة الألمّ الأموال التي
 اسطنبول ، فقال لأبيه طيماوس : أريد أن أبني ههنا مدينة أُذكر بها . فقالز له

 ملكه أربع سنين وبّات ، وخلَّف ولداً سمَّاه قسطنطين . فأتم بناءماءما فسميت اصطنبول (7) باسم الأب وألتسطنيطينية على اسم ولده ، وألى وأما أبر أبوهن طيمناوِس
 ,الدّجْلَة فاستحسن المكان ودعا بيطارقته وأرباب دولته ، وكا وكانوا الثنين وسبغين ملكاً . فقال لهم : قد اخترت أن ابني هذه المدينة لا يكون على الأرض ألخصن
انظر : نتوح الثبام للوافدي r/T4 .

عمورية : مدينة وحصمن منع في بلاد الروم ، غزاها المتصم ونتحها سنة


$$
\begin{equation*}
/ 10 A / \varepsilon . \dot{s} \mid 1+1 / 4 \tag{Y}
\end{equation*}
$$

拉
 Y I Y

 سريقنة : لم أعتر على مدينة فلديمة بهذا الاسم وربما تغير اسمها .
اصطنبول : هين نفسها القسطنطينية أو بيزنطية وكان دار المان الملك الروم وعاضمة
للعنمانيين من بعدهم / معجم البلدان ب/

منها ولا أمنع . ولكن أريد كلّ واحد منكم أن يبني لنفسه بَدَنَّغُ ويُرجاً .


 يتوارثونها إلى أن انتهت الدولة إلى هذين الأخوين بطرس ويوحنا



 مريم ذلك دخلت على مريم وأعلمتها ، فدخلت مريم في الصلح بينهما ، وقالت : هنا لا يجوز وأنتما أخوان ، ويطمع في ملككما ملوكُ ديار بكر ، و ثم
 عظيمة ، ودعت إليها بطرس وولده لاوز وابنته صفورة ، فأكلوا دعوتها


 بنصوص الرخام ورصَّعت الحيطان بفصوص الذهب (1) ، ، وعُلُقت عليها السُتُور والديباج القُسْطُطنيني والمرايش ، ونُّدت إلى بلاد الروم ، وانت بكا بكل عانم

 التجار والرجال من كل الأرض لعدلها وحسن سيرتها ، ومضى لها في ملك آمد

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : فتوح الشام للواتدي } \tag{Y}
\end{align*}
$$

اثتتا عشرة سنّة ، ثم بعل ذلك نزل عليها عياض بن غنم رضي الثه عنه ومن معه من أصحاب "رسول اله










 على الأسوار ، وقاتلواهؤلاء الأشرار ، نم استلدعت بالأقسة والرُّهبان وأمرتهم

باب التل : وهو باب المدينة الغربي وله عتبة وطاق حجرب وعليه بأب من حديدِ

باب الووم : ومهو الباب الملاصق لبرج الروميةً في آمد أقامه أحد وززراء تسّطنطين
الكبير الأعلاق الخطبرة ب/ ד ب٪ .

باب الماء : في مُدينة آمد يقع عند مخرج الماء ويسمى أبضاً باب أسفل العقبة






أن يُحِلّفوا القوم ، وأن يكونوا يداً واحدة ، ولا يخامروا عليها ، ففعلوا ذلك







 رضي الهُ عنه : اعلم أيها الأمير إنا ما ملَّكنا الهّ البلاد بقوةٍ ولا بكئرةٍ ، بل




 للإيمان أو تُسلِّمْ إلينا . قال : فدعا عياض بدواةٍ وكتب(8) :

المنجنيقات : مفردها منجنيت وهي من أسلحة لاحصار ويقذف بها الحجارة واللهب
والزرنيخ وغيرها . وكانت المجانيق تحمل على عجلاتِ وتجرها الثيران .
القلقَنْدي صبح الأعشى /r / Mr . .

وترمي حجارة أصغر من حجارة المنجانيق إلى مسافات أبعد / التحريف بمصططلحات صبت الأعشى ص


$$
\begin{align*}
& \text { انظر نتوح الشام للواقدي } \tag{r}
\end{align*}
$$

" بسم اله الرخمن الرحيم وصلواته على سيدنا محمد وآله ، من مياض
 ظظرَّنا ، وْما نزلنا على بلد إلا ملكناه ولا حَملنا على جيشن إلا هز همناه ،
 ,لا أحصنْ وهو الحصين المنيع بناه سلمان ابن داوود ، فما مو إلا أن نز نزل عليه





 ناضرآ وأقلُّ عدداً ، والسلام على من اتبع الهدى "، .






 كاتبنا به أمير هؤلاء العرب . فنقالوا : أيتها الملكة الأمر إليك مْهـما أمرتِ امتثلنّا أمرك . فقالْت : يا قوم أنت تعلمون أنَّ النَّار ولا العار ومتمى سِّلَّمنا

$$
\begin{align*}
& \text {. EV سورة الروم اللَاية }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة الآبة } \tag{Y}
\end{align*}
$$

لهؤلاء العرب عيَّتنا الروم من المسرق إلى المغربب ، ويقول القائل : كيف



 فقالوا : أيتها الملكة هذا هو النيا الرأي الرشيد ، فاكتبي للقوم حتى لا يلحقهم

الطَّمع فينا فكتبت جواب الكتابـاب :

 بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر . وكأنكم بالملوك وأولاد الملوك ، قد أقبلوا إليكم
 عن عُبَاد المسيح العار ، وما كنَّا بالذي نسلُم حصنتا إليكم أبداً . فإن شان شئتم

وربطوا الكتاب ورموا به إلى المعاهدي ، فأنخذه وأتى به وسلَّمه إلى


 وعوَّل على حصار آمد ، وخيله تُغيرُ على (بَالُوا(Y) وحَانَى (£) ونحو

انظر نتوح الــام للوافدي
سورة الطلان . الآية 1 /
بالوا : هي إحدى فلاع ديار بكر ومي حصينة وتقع بين أرزن الروم وبين خلاط من جهة


 وآذاقوا الرُّوم شرأ وْكان آهل آمل يضربون الناقوس على سورهم غند أوقات

 رسؤل الله غلى أطرافِ تبوك(1) مما يلي الشُام ، عبرنا على دير والديراني يضبربـ ناقوسنه . فقال علي رضي الله عنه : أتدرون ما يقول الناقوس ؟ قلنا ؛ الله ور'سنوله أعلم . قال (v) : \# يقول : مهلا" مهلاً يا بني البنيا ، حقاً حقاً ، صّرفآ صرفاً مهلا" مهلا" ، إن إلدنيا [ كم ] غَرَّتنا واستهوتنا واستغوتنا ، لُننا نذري

(الهتاخ : قلعة خصبينة في ديار بكر قربب ميافارفين فتجها المسلمون / اللؤلؤ المنتور
. /or.
ميافارقين : مدينة تديمة تقع بين الجزيرة وارمينبة ، بها قلعة حصينة وهي كثيرة المياه

 /



 /r£と/

 . $/ \varepsilon / r$
انظر انظر فتوح اللبـام للواقدي
 حديث الإمام علي بن أبي طالب كرم الشّ وجهه

تفنى الدنيا قرناً قرناً . يا ابن الدنيا جمعاً جمعاً ، با ابن الدنيا شُرطاً شرطاً، ،
 جهلا"، رب الموتى قد أخبرنا أنَّ الحشر له عدلًا ، قد خِّيَّنَّا داراً تبقىى ،
 النصارى ذلك . قال : لا يعلم ذلك إلا نبي أو وصيّ أو صِدِّيق Y -

قال : حدَّثنا الربيع بن سليمان . قال : أخبرنا موسى بن عامر ، عن بن جـد


 غانم ، وسهل بن ثاببت (0) ، والحارث (1) ${ }^{(1)}$ بن زَرَّرْهُ ، وعُقبة بن (V) كامل
(1) عسقلان : مدينة على ساحل فلسطين فتحها المسلمون ايام إمارة معاوية على الثّام / /معجم البلدان /YY/\& وانظر فتح آمد في : الكامل في التاريخ ، لابن الأثير . lore/r


/ الاصابة \&/ |/YY والاستيعاب |YY/ .

الرازفي بن غانم : لم أعثر على ترجمة له له .
سهل بن ثابت : لعله سهل بن نعلبة الزييدي وليس ابن ثابثت وتد عدَّه البخاري في

الحارث بن زرارة : هو الحارث بن سا سراتة الأنصاري . وما ورد تصحيف وخطأ في النقل /الاصابة / / YVQ .
 حرف الميم ولكن ابن حبان أخرجه عن أبي يعلى على أنه ابن ماللك وهو الأصح . الاصابة //
 بن (8) يعسوب وابراهِيم ابنُ اليَّعَع بن خلف . ومعهم مائة من المهاجرين والأنصار .
 قال : فخرجوا 'بعد صلاة العصر وعبروا الدجلة ، وساروا واروا وهم يتحدثونون
 كنوزِ كسرى وقيصر ومم يصلُون علبه . تال : والأرض تطوى الهم تخت أرجلهم وأرجل نُجُجِبْمَ قال : فما مرَّ هزبِّعٌ من الليل إلا وهم على بار باب ميَّانارقين ، ، فلما رأوا



 مطاياهم عند كنيسة القوم، وتُعرف بيعة ماريا . وكانت ليلة الأحلد ، وليلة عيدهم الكبير وإنَّهم أَتُوا إلى البيعة للصلاة والقربان ، فوجلؤوا أصحاب رسول الشّ
(Y) (Y) نعمان بن عامر : هو النعمان بن عمرو من بني مالك بن النجار : انظر أسد الغابة . /rv/0
طلحة بن بعسوب : انظر أسد الغابة ا/ /rش/ .
برج الشاة : في الأصل برج النـاة وما الثبت من معجم البلدان أنه باب الشهوة وها وهو برج
 . riv/r (1) انظر : نتوح الشام للواقدي

فارتفعت الضًّجة وتسامع كلٌّ من في المدينة . فأقبلوا يهرعون من كل

 العصر . قال : فمن فتح لكم الباب ؟


 فقال لهم اسلاغورس (r) : إنَّ دينكم محدثٌ وديننا قديم والقديم أفضل . من المحدث
نقال الحكم بن هشام : إذا كان ما قد ذكرت مو الحق ، فَفْضُّلْ إذاً إبليس

 [Y



 مصباح الإلهية من مشكاة الآدمية ، استنار له ، وجه صورة حاله فإذا هو قد

السلاغوروس بطريق ميافارقين كما ذكر الوامدي في حين أن السمه عند ابن الأعثم



سُم من حرارة السُمبٌ وأنٌ عليه اللعنة وأما آدم فإنه لمَا طار من وكر بشُريته بأجنخة همته في جو الطلنب تعالى عن حضيض أرض أنسار أنسانيته ، ختي دنا منا من





قال الراوي : فلمنا سمع إسلاغورس كلامهم أمرهم أن يدخلوا


 والصنخرة وقبة السلسنلة ومحراب داود ومهجه عيسى ، وأمه مريم ، وْعلَّق فيّها المُتُور والأطباق الذهبب واليضة (1)



 وتزلزلت واصطفقت القناديل بعضها إلى بعض إعظاماً لقول : لا الهّ إلا اللهّ .

 وحردوا ودمدموا وقالوا لصاحبهم : أيها ألملك ما أردت إلا هلاكنا إذ أدخلبت

$$
\begin{align*}
& \text {./ سورة المائدة . الآلية. } 117 \text {./ } \tag{r}
\end{align*}
$$

هؤ لاء العرب إلينا ، ألا ترى كيف غضبب المسيح علينا ، وأراد أن يقلب البيعة

 باب سور المدينة ودخلوا إلينا . كيف لا تهتزُ البيعة وتصطفِقُ القناديل إذا
دخلوا فيها ؟ وإن كنتم في شكب من القوم فناظروهم على دينهم .

قال الواقدي رحمه اله : وكان هذا البطريق خادماً لبتركِ بيت المقدس


 نقال البترك : إني لأرى المسلمين يعظمون قدم المسيح ناموساً على الروم


 وأنهم على الحق ، ثم نظر الحكم بن هشام ، إلى صورة مريم والمسيح وهما
 تحتك سرياً ، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ، فكلي


 (1) أبعث حياً

$$
\begin{align*}
& \text { انظر فتوح اللمـام للواقدي }  \tag{1}\\
& \text {. (Y) } \\
& \text { • سورة مريم • اللاية } \\
& \text { سورة مريم . الآية rّ . }
\end{align*}
$$

قال : فلما سمع القُسُّ قول الحكم التفت إليه بغيظ وحنق وقالٍ : ما هذا ملا







 يعلِّمُ الناس أنه مولؤد ، والمولود لا يستحق أن يكون معبوداً : وأما قوله :












انظر فتوح التـام للواقدي به/r

تعبدونه وتوحدونه وتعظمونه ، يعني المسيح قد أقرَّ بالعبودية ؟ وذلً لعزٌ
 بقربه من الحق وكرامته ؟ أما سمعتم بمعجزاته انشقَّ له القمر أما كلَّمهُ الضَّبُّ والشَّجر ؟ ؟ أما خاطبه البعير والكحجر ؟ أما هو أطيبُ بيت في مُضرَ (1) ؟
قال الواقدي رحمه اله : فلما سمع القُسُ كلام الحكم بن هشام قال لأصحاب رسول اله الواضت ولقد كنت أسلمت على يل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ببيت المقدس ثمَّ هَربتُ إلى هذه البلاد و كان عليها ابن عمّ لِي ، فلما ملما مات وُلِّتُ الأمر بعده ورجعتُ إلى ديني الأول . فإن أنا رجعت إلى دينى دينكم ، أيقبلني ربي




 المفازة اشتد عليه الحر فآوى إلى ظلِ فنّل عن راحلته وتوسـد ذراعه فنام ثم انتبه وقد ذهبت راحلته ، وعليها طعامه وشرابه وغذاؤه ومنافعه فانطلق ولق فـلق في طلبها يميناً وشمالًا فلم يجدها ، فرجع إلى موضع راحلته ليموت فيه وقد أيقن

 المؤمن من ذلك الرجل ببلك اللراحلة " فلما سمع إسلاغورس كلامَ الحكمم بن
 تنتسب إليه قيلة قريش وغيرها / انظر : اللباب في تهذيب الأنساب


هشام دمعت عيناه وأخذهم إلى دار الإمارة ، فقال : بان الحقُّ وظهر ثم أسملم وحسن إسلامه ودغا بغلمانه ومن يلوذ به فرضوا لأنفسهم ما رضي النـي النفسه ، ثم











 وغلمانه قتالًا شديداً ، ودافعوا عن أنفسهم ؛ فلما جا جن الليل خرج ألما ألصحاب


 سمعوا قعقعة اللُّجم ودوي الخيل ، فوقف الحكم بن هشام رحمه الشّ ومنٌ

وذكر ابن الآثير أن المسلمين قاتكُوا أهل ميافارقين حتى طلبوا الصلح فضالحو الحومـم على


تل فافان القريبن من ميافارقين / مراصد الاطلاع r/ 10 1 / /

معه ، وإذا خمسمائة فارس من العرب يقدمهم ضبَّ ابن (") عديٌ الضبِّي من بني



 فارس

قال : انطلقوا الـى ميَّانارقين ، وانصروا صاحبها فإنه مؤمن بالّه مُصدِّق برسول الشّ :





 رأيته وأنا قد نمت من ضيق صدري ، بقتال أمل مدينتي فرأيت شخصه الكيريم


وشاركت هذه القبيلة في فتوح النـام وني وقعة الجممل بالعر اق إلى جانب عاني








وهو يبشُرني بقلومكَم فاستيقظت أنتظر قدومكم حتى مَنَّ الهَ عليَّ بكمب
 باب اللَّار إلى رحبة هنالك واسعة ، كان يقف فيها خيل البطارقة لـخدمة
 الخمسمائة فارس أصحاب رسول الله


 بذفاعه . وغلموا أنهم تد الخْطَأوا على أنفسهم فصاحونا ( لاغُونٌ ، لاغونٍ )

 أنفسكم ولسنا نأخذ منكم شبيئاً إلا السلاح فأتوا بأسلحتهـم وسُلَّموها لأصحاب رسول الشا

 وأخذ المسلمون الجُانب الغربي • وأقام فيها ضبة بعد الفتح ثلاثة أيام ، وبترك فيها الحكم بن هشام لأجل عمارة الجامع والمساجد وملـو ومعه أصحابه العشبٌة يعلمونهم القرآن وشبا 'ورجع خبة إلى عياضِ بن غنم ، وحدَّثه بما كان من أمر مينافارقين
 يا ابن عدي . ولقد احتوتب محبتنا في قلوب أهل هنه البلدة بصنيعك لهم .

$$
\begin{align*}
& \text { فتوح الشام للواقذي }  \tag{1}\\
& \text { والكامل في التارْيخ لابن الأثير ب/ ع }
\end{align*}
$$

## فتح مدينة آمد

قال الواقدي رحمه الشا : بلغني أنهم أقاموا عليها (1) خحسة أشهر ، وكان



 العشاءين ومي صاذ الغفلة ، نم يدخل يطلب إنطاره ، فلم يالم يصبه فأقام على ذلك ثلاثة أيام متوالية ، فسال غلامه هماماً فحدّئه بالأمر أنه كل ليلة يعزل





 منه الماء المُتسَربُمن جان جانب السور


 ودعا بأصحابه وقال لهم : جرى من الأمر كذا وكذا(غ) ، وقد عَوَّلت أن أدخل

$$
\begin{align*}
& \text { أقاموا على حصن ملمينة آمد } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الآنبياء . الآبة } 1
\end{align*}
$$








 الجنة |(1) فمن باع فليبادر ولا يخاف عما يحاذر ، فالموعد بيننا عَرَخَّات











$$
\begin{equation*}
\text { سورة التوبة . الَاية } 111 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$



 بن عاصم(r) ، وسالم بن عدي (8) ، ، ومالك (0) ${ }^{(1)}$ بن

 الموضع رجع متاسفاً على الشهادة ، ويدخل غيره حتى حصل في في المدينة









 المحترقين ، فهذا قد قام من مرقده ، والسيف متطيُّر ناعمَ يده أو رأسَّهُ عن
(^) خالد بن الوليد : انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد \& / \& أعلام النبلاء

$$
\begin{align*}
& \text { ماجد بن طلحة : انظر فتوح الشُام للواقدي } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { خطاب بن جابر : لم أعثُر له على تر ألى } \tag{0}
\end{align*}
$$

جَسده ، وهذا قد قام عن أولاده ، والسيف قد نزل من عاتقه إلمى فؤاده ،




 والصُّدور تُشُرح ،، والُُحور تذبح والعُواتق تُقُطع والشُّجعان تُصنِع والْالنانوف تُجدع، ، والصَّوارم في الرقاب ترتع والسيف لا يرفع والقلب يُنجز والِّ والجبان








 حَصَّلُوا معها في المدينة وعلمت أنها لا تانخلص من أيديهـم ، فأخذت مانـا مالَها


الثُمعمع : هو الالطِرِبْ .

بيعة مرقوما : وهي بيعة آمد الكبرى وفيها سردابب ينتهي إلى بلاد اللوم / اللكعلات
الخظطيرة // /

قال الواقدي رحمه الها : ولما علم أهل آمد بهروب الملكة ، أذعنوا بالنداء ونادوا ( لاغون ، لاغون ) فأمر عياض برنع السيف ، وأمر أهل المدينة بالاجتماع إليه .
فقال لهم : ارموا سلاحكم ، فرموا سلاحهم بين يدي عياض بن غنم رضي الهُ عنه وكان ذلك الجمعُ في ميدان المدينة فلما اجتمعوا إليه قال














 بمكانه ، وأَئُ مقدم بني إسرائيل من ولد داود عليه السلام ، وقال : إن الشَ

$$
\begin{align*}
& \text { وابن الأعثم الكوفي / الفتوح / / / / / / / } \tag{1}
\end{align*}
$$

بسبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام (1) في الزبور ، ، أ يا داود ابسمع مني

 فرّج عن مكروب ولو بثمرة واحدة . يا داود إني أنا الشّ لا إله إلا أنا ملك


 غلق الأبواب في وجوهمكم, واستحقارنا لكم ومع ذلك فإن الها تعالي أعطاكم

 الأمم ، وقد أنزل في صحف ابراهيم وموسى يقول : الإني أبعث في في آلخر الزمهان نبياً أمياً ، أجلعل أمثه أنضل الأمم وأسكنت الرحمة في قلوبهم وبهم



 محرابي ، وأظلَّني الطّير (1) ؟ قال : يا داود تلكُ أُنسن الطاعة وهذه وحشئة المعصية ، با دأود أطبتنا

إلهي بحق النبي العربي الذيَ تبعثه في آخر الزمان ، إلاَّا غفرت لي .
 قال : إن الهُ عَوُوٌ يحبُ العفو وقد عفوناعنكم م قال أمل المدينة : فإذا عفوتٌ

عنّا فنحن إذاً نرجع' إلى دينك ، فأسلم أكثرهم ، وضرب الجزية على من لم يسلم ، من العام القابل وأخذ سالاحهم .
 الجامع على ثلث بيعتهم الكبرى وهي توما ، وأتام فيها اثني عشر يوما ، ونيا وولى إلى
 وارتحل عياض إلى الحصون .

## 「



 عياض إلى حانى (1) فنتحها أيضاً صلحاً . ونزل إليه أهل جبل جور (ث) ،

صعصعة بن صوحان العبدي ، انظر فتوح الشام / Y/ Y/ Y با وكذلك رواية داود .


 قلعة اليمانية : قلعة هامة فتحها حذيفة بن اليمان فسميت باسمه /الأعلاق . MEA/r (0) تلعة نُورِسْ : قلعة هامة فتحها حذيغة بن البمان فسميت فيما بعد بالبمانية / الأعلاق الخطيرة

. جبل جور : أحد الحصون المانعة في ديار بكر ، الأعلاق الخطيرة (V)

واللِيّيوان(1) ، وذو القُرض (Y) ، وأخذواًا من المسلمين عهداً وصلحاً على مـا اتَّقَّ بينهـم عليه .
وارتحل عنهم : حتى نزل على الهُتاخ فأبيَ أهله أن يُسلِّموا ، وعَوَّوُوا عبلى

(६)
§ - فنح الهتاخ'

ونظر عياض إلى ذلك فعظم عليه وقال : هذا خصنٌ مانع ومتى تركناه



 السملمين من التَّبل وحجارة المنجنيق وأتام عياض بنتظر ما يفتّح الله به من تدبيره في خلقه . قآل الراوي رحمه الله : وكان صاحب الهتاخ شنيطانآ مريداً ، وجبَّاراً عنيداً واسمه يَانِس ابن سُلَيُموس .
وكان قد تزوج بمَيرُونة أبنة أرمويل بن كَلُوص صاحب (قُلِّبُ(0) والحصـن ${ }^{(T)}$ الجـديـد
(1) (السُّيوان : أحد الحصون المانعة في ديار بكر ، قرب ماردين / الأعلاف r/roع ، - / $\varepsilon \varepsilon$ 。






وشاقا(1) ودب( (1) الكلاب ) وكانت قد زُفَّت عليه ودخل بها ، وأقامت عنده سنة وإنها مضت إلى زيارة أبيها وأمها ، وأقامت عندها
















إلى صدق نياتنا فيفتح لنا .
 موسى بن أبي القاسم بن عبد ربه فال : حدثني الأشعث بن مالك عن أبي يحي
 (Y) (Y (Y) الككلاب : بلدة تقع عند مخرج نهر جلاب في ديار بكر وحاللا تقع في تركيا




 مسروق (Y) : اركب وانظر لنا ما تحت هذه الغبرة ، فركب ميسرة في رجالٍ من المهاجرين والأنصاز ، وغغاب هو ومن معه غير بعيد وإذا بهم تد عاذورا وميسبرة
 الأمير هذا قَيُنُ بنُ هُبيرة
 فظهر البشر على أسبأرير وجهه رضي الله عنه ، وبقي يتطاول إلى قدوم قيس وري بن


 الملوك فأطرق المنسلمون إلى الأرض ، واستعملوا الأدب مع الّه سببحانه


 الرجل قال : هذه وانله امرأة يانس صاحب الهُ الهَتَّخ قد طرحها الشا عله



$$
1 \times 90 /
$$


سورة النور الآية'•َ// .

يجعل له مخر جاً ويرزفه من حيث لا يحتسب ب4(1) .



 رضي الشعنه
قال الراوي : وأسلم مرهف بن واقدِ ، فقال له عياض : اتق اللهّ وكن منه

 من لطف الله بنا وتيسيره لنا وما قد شملنا من بركة نبينـ من نفسه فليس تنفعه الموعظة . قال الواقدي رحمه اللهِ

 ثم قال : أيها الناس قال ربكم عزَّ وجلَّ : الًا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون (\&) المصائب وصابروا على الصلوات ، ورابطوا أعداء الله في سبيل الله(0) ، واعلموا أنَّ أصول الشَّر ثلالثة وفروعه ستة ، فأما أُصوله الثّلالة : الحرصر

سورة الطلاق . الَاية


سورة آل عمران . الآية . .
انظر فتوح الشام للوافدي

والكِبْرُ والحسد ؛ فالُحرصُ أَخرج آدم من الجنة ، وبالحسد قتل ابن آدْم أخاه ، والكبرُ منع إيليس ان يسججِ لَادم وفروعه الستة : حُبٌُ الدنيا، ، وحُبُّ الرئاسة ، وحُبُّ النساء، وهُبُبُ





 الحصن واكتم إسلامك وأخبره بما رأيت من أسر أهله ، واستعمنل البنصيخة






 وجميع مالك ومهما أردت ، وأنا الضّا الِّامن لك بنلك .




$$
\begin{align*}
& \text {. M. سورة آل عمران . الآلية }  \tag{1}\\
& \text { انظر فتوح الشام للؤقذي ب/ با با } \tag{Y}
\end{align*}
$$

وهو الذي فتح الشام يعني خالد بن الوليد منهم . وإنما أراد الملعون ذلك حتى














سورة يونس الآبة 1 | . .


عمار بن ياسر : الطبقات لابن سعد
 صصر
انظر فتوح الشـام للواقدي Y/ ٪• / / .




فدخل مرهف وقال : أيها الأمير ما سبقت لهؤلاء القوم سابقة آن يغدروا ولا يمكروا ، وأيضاً إن منهم ثلاثة بالعدة ، ما الذي يقلرون عليه ويضلون إليه ؟ دعهم يدخلون كيفن شـاءوا ، فلو أنهم نار ما أحرقوا ، وأيضاً فلا تريهم الجزع فيطمعوا . فقال : وحق المسيح لقد صدقت . دعهم يدخلوا كلهم بعلدهم ، حتى يعلنموا أننا لا نتخاف منهم ولا نرهب ، ؤُ أيضاً لا تبنر قلوبهـم منا ، فلا يقعون في قبضتنا .
قال : فتخرج مرهف وقال للحجابَ والغلمان : رُدُوا عليهم لأمة خربهم ' فإنا نبغي: الصلح ولا نبغي المعاندة . قال : فردوا عليهم لأمة حربّهم وأسلحتهم
قال : وتوسَّطُوا القلغة وإذا بيانس على كرسي تكبُرٌ ، فلما وْقُعت عِين
 خاف منه كلُ شي ، فجعل يصعقُ لهـم وقد وحَّى غلمانه وقالٍ(1) : إذا

 البطريق فنحن قومٌ لا نؤتى من حيلة ولا مكر ، لأننا قهرنا الملوكُ وأبناءهـم بهذا السيف الذي لا ينبو في الكحرب ولا يَكِلُّ يوم الضربِ . ثم
 على عاتقه ، فأطلع السيف من علائقه . ولما نظر أصحاب خالبـ إلمى فنعله ضربب كلٌ واحد منهم يله على قائم سيفه ، ووئبوا على غلمان يانسن ووضععوا

السيف فيهم م
قال : فتكاثر عليهـم العدو وتزايد ، واشتعلت الهيججاء وخابِ الرجاء ونَخَر النجاء وامتلا" اللهُتَّن بالزَّعْقَات ، وحمل كلُّ بطريقِ وطِمْراخ ، وكشَّرّت
$\qquad$
(1) انظر : فتوح الشام للواقدي $1 \cdot \mathrm{H}$ (1.

البطارقة عن أنبابها ، وقاتلت الثيوخ مع نسنائها ، وتفرقت الأحبَّاء عن
 وتبدلت الأجياد وذابت من الخوف الأكباد وأيقنت النفوس بالبعاد ؛ ؛ نلله دَرُّمُمُ

 الخطير ، بل نتُكلُ على مولانا نعم المولى ونعم النصير (1) "




 فَّرْهُ وسُمع شِعرُه . وهو ينشد ويقول (r) : [البحر الطويل]


 تال الراوي : وكان في ربض الحصن قوم من أعمال الهتاخ ، وهم أهل المل

 والأرمن والنصارى على أصحاب رسول اللّ
 بعضهم لبعضِ : أنتم تعلمون أن العَرَبَ ما يَسكُتون عن أصحابِهم وقد ملكوا
 الهتاخ أو غيره ؟ ولكن دونكم قاتلوا معهم واتخذوا عندا العـلد العرب يلاً تشكرون عليها
قال : فأجابوا الّلى ذلك وكانوا زهاء ثمانين رجلاً ، فجرَّدوا سُيوفهم
 وبادأوهم بالحتوف فلم يكن لهم غير الهرب ، و وحَلَ بهم العطب .


 فبادروا إليهم وصاحوا بهم ، ووضعوا السيف فيهم فما نجامنمهم أحذ ،

 وولى عليها مولاه






$$
\begin{align*}
& \text { أقشاط : قرية منُكورة الهتاخ تريبة من الحصن / الواقدي } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { لا يزنوا : أي لا يؤدوا جزية لا نقداً ولا وزا ونا }  \tag{r}\\
& \text { انظر فتوح الشام بلوافداقي }
\end{align*}
$$

(0) الجديدة : هكذا وردت بالأصل . ولكنها حصسن الجديد الهام من حصون ديار بكر
/الأعلاق الخططيرة r//01/ .

باتاساه : مي أحد قلاع ديار بكر الحصيئة/ /الأعلاق الخطيرة r//rol/ / .

الأمان وردَّمُم إلى مواضعهم وفرض عليهم الجزية ، وخرج كُلُّ من في ميَّفارقين للقاء عياض بن غنم رضي الها عنه ، ومن معه من من أصحاب





 فيتكلم . فقال : أيها الأمير ، اعلم أنك إن إن تصدت إلى أرض أر أرمينية اتسعت أمامك البلاد ، وريُما طال أمرك فيها ا

## 0 - فتح حصن لغوب

واعلم أنه بالقرب منك بيوم واحد بالجبل حصن منيع الجناب ، واسع




 المسلمين ، مضيت حيث تريد ، تكون طيِّب القلب ممن تخلَّلـ من أصحابك في هذه البلاد . فقال عياض بن غنم رضي الشا عنه لأصحابه : ما تقولون فيما

$$
\begin{align*}
& \text { أرزن الروم : سماها العرب بهذا الاسم ( أرض الروم ) وتما وتع في بلاد قاليقلا / بلدان } \tag{1}
\end{align*}
$$

تكلم به هؤلاء القوّم : فقال خالدُ : أيها الأمير لقد نكلموا بالِحق ونَطُقُوا بالصدق والرسول
 ليلته يفكر في من يُبْفِذ إلى الحصن • فوقع على أن يُّفِذذ إلى الحصن عبذ الشا . يوقنَّا
 الذي ترى ؟

فقال : أصلح الشّ الأمير ، قد بلغني أن الحصن منيع : وربما إن نزلنا غليه





 وإنما نقاتلُ أوفق ، كان ابله معك ولك . فقال يوقنًا : أيها الأمير إذا أبيّت



$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة الآية } 190  \tag{r}\\
& \text { البلدان }
\end{align*}
$$

( ( ) : السعرد : مدينة تقع شـمال دجلة وتبعد عن ميافار قين مسيرة يوم ونصف جنوبيها / تقويم

قال الواقدي : وكان من تضاء الها وقلره ، أن صاحب اسعرد وحيرّ وحيزان


 ميافارقين ، فالتجأ أهل تلك الأرض إلى الى الحصن ، وعلى وعلم خرشَلُّوا صاحب



 ليلا"، فبينما هو ينتظر الليل وأن تَأُكُلُ خيولهم عليقها ، وإذا قد كَبَسَهُم يوقنَّا

 القرية والأسارى ، فقال لهم : إن الله سبحانه وتعالى قد نصرنا عليكم ؛



$$
\begin{align*}
& \text {. TVY/T/T باهمرد : أحد قلاع ديار بكر الحصبنة / زبدة الحملب } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { حيزان : مدينة غنية بالمياه والبساتين في ديار بكر تقع قرب الاسعرت / الأعلاق } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { طنزا : مدينة في ديار بكر بجزيرة ابن عمر واسم قلعتها كهلوكٌ / الأعلاق الخطيرة }  \tag{0}\\
& \text {./r®a/r }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : نتوح الشـام للواقدي 1.0/r } \tag{7}
\end{align*}
$$

وأختبرتهم وما هم عليه وبان لي الحقُّ معهم تبعتهم وقلت بقولهم وقاتلت








 وبين صاحب الحصن وقائع (r)
قال البطريت : :لقد صدقك الذي أخبركُ . قال وما السَّبُ الموْبُ لعداوتك معه .

تال : نقال لي : إنه طلب أن يتوج بابتي وبعث إليَّ هديةّة، فرددتها


الجرامقة : هم قوم من الأعاجم سكنوا الموصل في أوائل الإسلام . وقيل بأنهم من








انظر فتوح الشـام للُواقدي ro/r • . .

أنا وإياه يدآ واحدة على قتالكم ، نَخرجتَ أنت فأسرتني . فقال له يوقنًّا : إني





 العرب . فإنه إذا سمع ذلك دعاه الطمع واستخرجه الأمل ، أن يَخْرج إلئنا ولعلًّ الشّ سبحانه وتعالى أن يظفرنا به ، فإن ملكناه يكا يكون الحصن لنا إنا إن شاء الشا

 يوقتّا . قال : أنا أنعل ذلك ولكنَي أخاف من المسيح أن يغضب عليَّ إذا خَامرتُ على أهل دينه (1)







 في أرباب دولته ، فإذا وقعت عبني عليه ترجَّت عن ظهر جوادي ، وحثوت
(1 انظر : فتوح الشام للواقدي 1•0/r .

التراب وأصيح به . فإذا استخبرني حدثتُه بما حدئتني به . فإذا قالو : وأين

 والحصون وما عنده في ركابه ألف فارس م

















 قد قرَّبه الهّ إليكم (1) ، دونكم والقوم . فلم يمهلوهم وحمل بعضهم على بعض


واستعملوا العجلة فتطاعنوا بالرماح وعجلوا ، وفشت الجراحات في الفئتين واقتتلوا ، وصبر يوقنًّا على الخطب العظيم والأمر الجسيم ، واستعانوا
 واستخدموا القواضب ، واستعان أصحاب يوقنا بإله المشارق والمغارب . فبينما هم قد أشرفوا على المعاطب ، إذ أشرفت عليهم غُرَرُ الخيل كأنها














 صاحبه فأرداه على الأرض ؛ ولقد


رأسه وألثقاه على رأس سنانه وقال : على من تقاتلون وقد قتلنا صاحبكم ؟ فلما
 الجبال والتلال

قال اللرًاوي : وْوقع الصائعُ في الحصن أن نطالون قد قتل ووكثير من أصحابه ، فصاح الصائح وناح النائح ، وجزَّت اللُّعور وأيُننوا بالؤيل . والثبور

قالن الواقذي رخحمه الله : وكان لناطلون زوججة عاقلة لبيبة صابزة صاحبة


 وقالت لهم : اعلموا أن الملك ڤد قتل ؛ وتفرق شمل عسكره ومن كان معه وقة وصلكم ما صنع هؤلاء العربب مع ملوكُ النصرانية ، وبني ماه ألمعمودية وكيف ملكوا الشَّام وأرض مصر وديار بكر وأرض ربيعة ، وقذ دانت لنهم

 بساحتكم ونزلوا بأؤطانكم ، فما ترون من الرأي ؟ فنقالوا : أيتها الفلكة ما تكلَّمت بشُيء إلا وقل عرفناه والأمر بعد هذا إليك . قالت : اعلموال أن صاحبكم ڤد قتل ، وأن العسكر قد انهزم ، ولم يبق في الحصن جيش ولا ولا من
(1) الطرامحخة : الأعُبان والوجهاء في المدينة ، وهي مرتبة رومانية كانت مُوجودة عند الفتح الإسلامي





ينُبتُ عنكم ، والصَّواب أنكم تحقنون دماءكم وتصونوا حريمكم وأموالكم ، وتدخلون فيما دخل فيه أهل البلاد ، وتصالحوا هؤلاء العرب ، فتأمنوا على

قال القوم : هذا هو الرأي . قالت : لينطلت منكم رجال إلى هؤلاء العرب





 التقدمة والعلم في دينهم وقالوا : أتيُكم الأمير حتى نخاطبه
 أكرمنا على اله أتقانا ثم قرأ : الا إن أكرمكم عنم نطلب الآخرة ، وما عند الله سبحانه وتعالىى

 وقال



$$
\begin{align*}
& \text {. سورة الحجرات الآية }  \tag{Y}\\
& \text { سورة اللحجرات الآية • 1 الا } 1 \text {. }  \tag{r}\\
& \text {. VIMY ، VIYI/r / انظر الحديث في : كنز العمال }
\end{align*}
$$

بالليل والناس نيام تدْخلوا الجنة بسلام "(1) فنحن نتبع ما كان عليه نبيُنُا .
قال : فلما سمع القوم ذلك قالوا بأجمعهم : والها ما نُصرتم إلا بآتباع

 قالوا : مهما أردتم: امتثلناه . فقال خالد : إنا لا نريد إلا ما يرضمى به أهل



ولقد جاء رجل من أعراب المدينة فقال : يا رسول الها إني لأَجدُ العنَّ

 صبيها ففعلت ذلك مراراً ا. فقال رسول اللا
 قال الراوي : فلما سمع القوم ذلك تهلَّلت وجوههم فرحا وا وقالوا : ك لُقد


 والتدبير ، وقد رضينا ما رضيتم لأنفسكم . ثم أسلَمُوا إلا القليل منهم • مانما

$$
\begin{align*}
& \text { انظر الحديث في :: كنز العمال } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { : 09Vr/ انظر الحديث في : كتز العمال ( } \tag{Y}
\end{align*}
$$

وسمعت الملكة بذلك فطاب قلبها ، وبعثت العلوفة والإقامة إلى خالد ،



 زهِدُوا عن كلٍ مرغوب ، وتجافُوا عن كل مطلوب ونِّ ونَّهوا قلوبهم اشتتغالًا عن


 وما بدَلُؤ تبديلا (r) : [البحر البسيط]
 ويـركَبُـونَ مطــايـا لاتمــلُ بهـم
 قال الراوي (¿) : فلما نظرت إلى حُسن عبادتهم ، نزلت إليهم وسلَّمت



 لا امر أة له ومسكينَّةٌ مسكينةٌ امر أْة لا بعل لها

$$
\begin{align*}
& \text { انظر فتوح الثـام للوامدي r/ }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأحزاباب الَّاية لبا } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر الحديث في : كتز العمال } \tag{}
\end{align*}
$$

تال فنعّد خالد' إليها وشاورها في الأمر فأجابت إلى ذلك : فقال خالد

 إليه الجواب : أن لا تترك شيئاً من بلاد الحصن إلا تتز عليه .

## 7 - فتح أسعرد وبهمرد










 زوجة الغلام الذي تُقدم ذكره ، وفتح كفرتونا وكان من أمرها أنها هربت إلى إلى أبيها ورجعت إلى دينها (r)

$$
\begin{align*}
& \text { سوقاريا : بلدة وحصن تريبة من آمد بين ديار بكر وأرمينة /الأهاجق الخطيرة: }  \tag{1}\\
& \text { /01r/r }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر نتوح الشام لثلواتدي } \tag{Y}
\end{align*}
$$

قال الراوي : فصعب عليهـم ذلك .
حدثني محمد بن يونس ، قال حدثني عبد الله بن موسى قال : حدثني السماعيل بن قيس عن جرير بن حصين ، عن هؤلاء السادة . آن طارون لم تتنصَّر ولا عادت عن الإسلام ، وإنما مضت إلى أبيها لتدبر الحيلة عليه وتسلِّم أخلاط بلده للمسلمين ، لأنها أرادت أن تصنع مشل ما صنع بَعلُها بكفرتوثا ،


 السٌر . وقالت : إني قد عولّلت على أمر وأخحاف أن أبوح به إليكم . فقالوا :
 اعلموا أنيّي قد كرهتُ المقام بين هؤلاء العرب ، وأيضاً قد اشتد شُو تي إلى الى أهلي ووطني . وقد عوَّلُ على المسير ، وأقول : إني أريد أن أسير معكم إلمى إلى ألى




 المسير ، وحق ما أشير إليه ، إن بلغني أن أحدكم فنا سرپي إلى بوغي
 فينا من يبوح بسرٌك ، فإنا عبيدك وغلمان أبيك ، وتر وبية نعمتك ، ، ولا وكيف نقابل الإحسان بالإساءة ؟. فقالت : فمن كان عازماً على المسير معي فليشدَّ عليه ويلحقني ا!لى


حرزم(1) . قال : :فأجابوها إلى ذلك . فلما جن الليل ودَّعت بوغور ، وخرجت بآلة الصيد.ومضث .
وقد تبعها من غلمانها اثنا عشر غلاماً . كانوا لا يريدون الإسلام ، وألـا وأيضاً قلوبهم عند أوطانهم وتخلف غلمانها غلما كلهم بكفرتوثا ، وكانوا مائتي غلام ؛ قد
 وعدلهم
قال : ومضت تُجلُّ السير إلىى أن توغلت في البلاد ، وجعلت تُكمن نهاراً

 . يوماً

 101E/r
ارزن : مدينة مُشهورة قرب خلاط في ارمينية وبها قلعة حصينة / انظر : دائرة المعارف
الإسلامية

بدليس : مدينة بنواحي أرمينية قرب خلاط ، وهي ذات مياه وبساتين /معجم البلدان

$$
\begin{equation*}
\mathrm{rON} / \mathrm{l} \tag{r}
\end{equation*}
$$

## الفصل الرابع

فتح بلاد أرمينية

## -









 قال : ولما علمت طارون بقدوم يوقنا ركبت إليه وسلَّلَّمت عليه وأخذته إلى إلى

 معاقِلهُ للمسلمين ، وأرجو من اللّه في ذلك الثواب والجنة ، ولكن يا با عم أشر


عليَّ بما أصنع ، فأنت تعلمُ أن مذا الدَّرب اللذي بين بدليس وأخلاط (1) عليه
 ترى ؟ وأخاف إن جصلتُ عند أبي ؛ لا أقدر على الرجوع إلى إلى بعلّي ولا إلى إلى











 نقالت : إنَّ بوغور تصصبَ عليَّ وأخذني وتصد إلى عسكر العرب ؤأنسلم ؛ فلم

أخلاط : وبقال لها أيضا خلاط : مدينة:تقع غلى الحذود ما بين بلاد السنملْمين





 (Y) (Y) تطوانه : أحد الحصون المثهورة في الطريق إلى خلاط . /إلأعلافِ الخططيرة. . $078 / \%$




 شِهِرِيَّض وأَخذِ رأس الَعِين .
فقال أبوها : با بنية كيف تَرَيْنْم في دينهم (1) القوم يتظاهرون بالدين والعدل ويطلبون الآخرة ، وهم بخلائلاف ذلك ، وإنما

 ولا أشرب خمرا و ولا أنغسس ني ماء المعمودية ، إلى أن أن أتعبَّد في فيعيعة يوحنا


 وأقامت تتظر ما وعدها يو وتًّا بالرسالة .




 عن أبي عُمر بن الجَوتي ، عن قيس بن هبيرة المازني ، قال : كنت فيمن

صحب يوقتًا رحمه الها حين سار بالرسالة إلى صاحب بدليس وذلكُ ألَّه لما


 رسول اله





 هذه الدائرة سواك ؛، فما الجواب ؟ أرسلَ رسولَا إلى أُمير العُرب في طلب الصُّلح ، يأخلُ مني شيئّاً وأبقى على
 ألقوم نلست أمنعُهُ من ذلك .

 فقال : أيها السيل أُططيهم عن البلاد التي تحت يدي كلُّها مائة ألف دينّار ؛




$$
\begin{align*}
& \text { • الزرد : يقصد بنها الدرورع } \tag{Y}
\end{align*}
$$

ويكون آمري نافذاً في أهل بلدي ، كما كنت أول مرة إلا من رجع إلى دينهم فلا

 ماذكرت . وأعطاه يده على ذلك ، وهادنَّه بالمهادنة ، فأجابه إلى ذلك ،




 المسلمون من أهل اليمن وبادية العرب إلى الأرمنيات والـُوُوميَّات وحُسِنِّنِّنِّ








 فقام فركع ثم جلس . فقال : إنك أمرتني بالصـلاة فما الصَّلاة . قال : بال يا أبا ذر خيرُ موضع من شاء استكثر ومن شاء استقلل . قال : أي الأعمال أنضل ؟

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحجرات . الآية }  \tag{Y}\\
& \text {. انظر الحديث في : كنز العمال / / / IVYY/V }
\end{align*}
$$

فقال : الإيمان . فقال : وما الإيمان . قال : الإيمان بالله ورمبوله والجهاد

 اللَّلَ أفضل ؟


 ما السمواتُ النَّع عوالأرضون السَّبع في الكرسي إلا كحلقة في أرضي فلاةٍ ،


 قال : كم كتابَ أنزل الشّعز وجل ؟ ؟ . قال : مائة كتاب واربعة كتب ، ، أُنزل




 ونبيُكم إسرائيل ؟ قال : موسى قالل : فمن كان آخرمم قال : عيسى وفيما بينهمها الفـ نبي . قال : فما كانت صحفـ إيراهيم ؟

 من كافرِ ، وعلى الععاقل ما لم يكن مغلوباا على عقله أن لا يغفلَّ عن أربع

ساعات ؛ ساعة يناجي فيها ربَّه ، وساعةٍ يتفكَّرُ في صنع ربه وساعةِ يحاسب
 الساعات عوناً على الطاعات وإجماماً للقلوب ، وحقيقٌ على العاقل أن

 قال : يا رسول اللّ عبرآ وأمثالًا كُلُها : عجبتُ لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ؟ وعجبت لمن أيقن



 السُورة قال : أوصني • قال : أوصيك بتقوى الله فإنه جماعُ الأمر كلِّه قال :
 السماء ، ونور لك في الأرض "" ") . قال : زدني . قال : عليك بطول الصَّمت فإنه مطردةٌ للشياطين وعونٌ على أمر دينك ودُنياك . قال : لا تأخذك في الله لومةِ لائم . قال : زدني .



 الناس بما يعلم من نفسه ، وأن يؤذي جليس ،
 ورأس البلايا ومكْمنُ الشّر ، وباب المعاصي إياك وإياك " ، .

قال : عياض بن غنم وإنما ذكَّرنُم بوصية نبيُكُم كي تعلمؤا صدقها
 ورسوله ومن خليفتهة في الأرض عمر بن الخطاب رضي الشا عنه ه إنٍ بلغني أنَّ





## r - فتح أرمينية وأخلاط وقف وأنظر

تال الراوي : ولما كان من الليل دخل إليه يوقنَّا في حال إلخفاء من
 كيف تعمل حيلة في:تسليم المدينة للمسلمين وقدوعَدْتُها أن أسير إليها لأعينها على ذلك .
قال عياض رضي اللّا' عنه : على ما ذكرت ، فيجب علينا أن نطلع عليه خالدآ والصحابة .

 الصِّديق رضي الها غنهم أجمعين وحدَّثهم بالحديث . وقال : ما ما ترا ترون من الرأي ؟ فقال خالد : أصلح الها الأمير ، إذا كان الأمر على ما ذكرت ؟ فابعث

$$
\begin{align*}
& \text { انظر فتوح الـُـام للواقدي 1-9/r }  \tag{1}\\
& \text { 9. سورة المائدة الآية } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 إلى صاحب أخلاطط الايبا
 وثلانون من الصحابة وعشرون من غلمان يو يونًّا ، وساروا مُجدِّين إلى أن أتوا إلى أخلاط ونظرت إليهم الأرمن والروم فعرفوا أنهم رسلّ من العرب ،

 فوجدوهم هناك قياماً على خيولهم ، فقالوا لهم : إن المار الملك قد أمر بحضوركم


 تعالى بعث نبيّنا


 لأنفسهم . قال : فخرج الحُحْجَاب ودخلوا بـهم إليه فلما وقعتْ أعْيُّهُم عليه سلَّموا بتحية الإسلام ، وجلسوا على على الأرض كأنهم السِّباع ، وكلٌّ منهم قد جعل يده على قائم سيفه ، وكان الملك يولي يوسطينوس قد بلغنه ما ما مـ عليه من الدِّين والزُو هد في الدنيا فأوصى أصحابه أن لا يزعقوا عليهم ولا يأمروهم
أخلاط : انظر صr r.r .

باب روما : باب بدليس أحد أبواب خلاط / الأعلان الخطيرة r/

بالشُّجود، فإنهم لا يجيبون إلى (1) ذلك ، وربَّما يكون إخراقآ بناموس الملك ، نلما استقر بُهم الجّلوس تكلم ترجمان الملك" (1) . وفال : يا يا هولاء


 عن يد وأنتم صاغرون : قالل : نأعلم التُّجمان بمان قال قال يوقنا :










 الشُّدة والبأسُ والقوة والمرابيُ ونخن نرمي عن الأقواس بالنشَّابِ(r) ، ،والعربّب



 لترجمان الملك : قل لصاحبك يأذن لنا فيا في الإنصراف لِّنُعلم الأمير بالجواب


 أمر الجارية طارون . قال : فلما خرجت الصَّحابة من عند الملك ، ركب من ساعته إلى بيعة يوحنا وجاء إلى ابنته ، فقال : يا بنية إن العرب







 سمع بذلك لم يتقدم ويقع الصُّلحُ على أن تسلِّم إليهم أصحابهـم ، وينصرفوا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) خوى : إحدى نواحي الجزيرة ، تبعد عن تكريت مسيرة يومين ومثلها عن مدينة }
\end{aligned}
$$

 ويرفع قدرك ، قومي بنا إليهم وأشرفي عليهم ودعي هذه البيعة اليعة والزمهي البيعة
 العبادة ، فالعبادة حيث كُنتِ . فلما سمعت قوله قالت : لنستُ أبرخ من ها ها هنا



 بصض مراكيب أبيها، ، فركبت ، ومضت إلى الدَّار التي نزل فيها أصحاب





 عن بابه ، والرَّأي أن تطلبهم إلى هذه الدار ثم نتبض عليهم من حيث لا لا يقف أحد على سرِّنا .
قال : ففرح بقولها وبعث حُجَابه ، فأتوا بأصحابَ رسول اله وأنزلُوهُم في بعض الُحْجَر .

 برجوع ابنته وسلامتها ، وعَوْدِهَا إلى دين المسيح . قال : ولما كانِ بعد ثلاثة

أيام قالت طارون لأبيها : من الصَّواب أنه إذا كانت هذه الليلة نسير أنا وأنت








فإنه اتفق رأيه على كذا وكذا . فشّكروها على فعلها .
ومضت عنهم فلما كان من الليل جاءت إليهم مع أبيها ، فتقدمت كأنها تحجبه وأشارت أن لا تعجلوا علبه بالقتل وامسكوهُ . قال : : نم تحدئوا ساعة
 يا بنية أما ما ذكرت من أمر القبض علي




يَزْتِيُس (r) فإنها أَمنعُ قلاع الأرض وأحصنها .

قال الراوي رحمه الله : وهذه القلعة التي ذكر وسْطَ بحيرة أرجيش (ث)

$$
\begin{equation*}
\text { انظر فتوح الشام نلواقدي Y/ • } 11 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

(Y) تلعة يرقيوس : قلعة منيعة حصصينة مبنية في وسط بححيرة أرجيس / فتوح اللشام للواقدي

$$
.11 \cdot / r
$$

( $r$ (

$$
\cdot / 11 \cdot / r
$$

لا سبيّل لأحد عليها ؛ ثم إني إذا ولَيْتُكِ أطلقتُ هؤ لاء العرب ، ثم أقاتلهم فِإن هزمتهم كان المراد ؛ وإن هزموني كان لي أسوة بالملوكُ ويمن قتلوه ، ، وقد



 فعند ذلك أطلق العرب ، فإذا ساروا من عندك إلى أصحابهم ، أسير بُالجيوش

قال : يا بُنية ليسن هذا رأياً جيداً أن نتركُهم من أيدينا ، بل نبعث إلى


 العساكر أن تضرب معهم مضافاً وندور من حولهم والبلاد بالادنا ونحن أخبر بنها



 من أمزه وما اتفق عليه رأيه .
قال خالد رضي الشّ عنه : إن الهّ ببَحانه وتعالى يهعءء أمورنا من غير
انظر : فتوح الثـامُ للواقدي r/ • 11 .

مرج وسطان : سهلّ فسيح في أزمينية بالقرب من مدينة وسطان التي تثق على حافة


تعب ، وإنه سبحانه ونعالى إذا أراد أمرا آ ميا أسبابه(1) .











 بأعدائنا العطب .

قال : ثم انصرفت من عندهم ما

 لما اتفت رأي يوسطينوس الملك(r) صاحب أخلاط وبلاد ارمينية على المي

 الرُوم بعسكره ، وكان اجتماعهم في أيام عيدهم الكبير ، وزُيُّتُ البيعة وأُسبلَتْ

$$
\begin{align*}
& \text {. / انظر : فتوح الشام للواقدي } \tag{1}
\end{align*}
$$






 ملكة أمركم والخليفة فيكم • قال : فلما سمعوا قوله ، قاموا! بأجمعهم وصعقوا له وقالوا : نِعمَ الرَّأيُ رأيتَ أيها الملك فأنجز أمركُ . فُعندها وثبا وثب





 قال : حدثنا عبد الله بن روجا قال : حدثنا إسرأئيل بن إسآحت عن أبي







(1) (11/r النظر فتوح الـنام للواقذي

قال : فلما سمع عياض ذلك من عيونه . قال : لا حول ولا قوة إلا بالش العلي العظيم ، غرَّرنا بأصحابنا ورب الكعبة . قال المسلمون : وكيف ذلك
 عليهم ذلك . نقالوا له : اتَّق اله وتوكَّلْ عليه ، فإن الشّ لا يُضيعُ ألجر اللُحسسنين ، وما كان الله سبحانه وتعالى يتخلى عن نُصرَتهم ، وقد توجَّهوا لإعزازِ دينه ونُصبرة شرع نبيّه ، فهو تعالى لا يُخلفُ الميعاد (1) قال جلِّ جلاله : وا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين |" (') وأنت تعلم أنه من أصبح وجب عليه أربعة أثياه : أولها أن لا يخاف إلا الها ، والثانية أن لا يرجو إلا الها ، والثالثة أن لا يطيع إلا الهّ تعالى ، والرابعة أن يتوكل على الهّ تعالى . فقال عياض : تو كلنا على الله تعالى وفوَّضنا أمرنا إليه .
 عياضاً أقام على وسْطَان عشرة أيام ، فمرض وأقبل الصححابة يعودونه . فقال : إذا أراد الله بعبده خيراً زَارَه ، ولقد كنت عند رسول الله


 لا يدري لماذا أرسلوه " . فقال رجل ممن كان قاعداً : أما أنا فما أصابني سُقمُ
 رجل معه أفراخ طائرِ قد ألحف ا(0)عليهن بكسائه . قال : يا رسول الله إني لما

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الروم الآية EV . }  \tag{Y}\\
& \text {. / / ( } / \text { ( } / \text { ( }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ألحف : تغطى بالثوب ، واللحاف : ما يلتحف به . }
\end{aligned}
$$

رأيتك مقبلاً مررت بِنَيْضة ذات شجر ملتف ، فيها أصوات أفراخ طائرُ ، فجئت فأخذتُهنَّ في كسائي ؛ وأَبلت بهنَّ فاستدارت أمهن على رأسي ، فكشَفت لها


 قال الواقدي رخمه الهّ : وعُوفي عياض بن غنم رئم رضي الشا عنه ، فبينما نحن فرغنا من الحذيث وراذا هو قد ركب مع وجوه أصحابه ، يسير وقلبه
 الرجال الرجال ، الوغغى الوغى العجل العجل ؟


 ذلك؟ ؟. قال : أيها الأمير اعلم أن الجارية طارون ، لما ولَّالما أبوّها وبازك







 نفر يسير من غلمانها وغلمان أيها ، وقد فاضت عليهم النُّعم والخلع ، وبعئت

إلى الأرمـن والـروم تتول : إنمـا نعلـت مـا فعلـت شفقـةَ عليكـم وصـونـاً




 على ساقها . قال : فكبر عياض وكبر المسلمون وحما وحملوا على القو القوم ، وعمل




 الأقطار من مطالع إنراتها ، وحجبت الشَّمس المبرزة بعد اشر اقها ، ولقد إتد اتاتل
 واتبعوا في الجهاد جادة سبيله ، وسمعوا تحريضه على اللتال ولـال وقوله ،

 ( ${ }^{(r)}$ (الموالهم بأن لهم الجن
تال الرًاوي : ونزلت سيوف الصحابة على رؤوس الأرمن والروم ، مثل
 من الخالت ، ونزل على المسلمين الُّعرُ من رب المغارب والمشـارق ، فلم

$$
\begin{align*}
& \text { الشقيت : جمع شمائتو وهي نوع من الورود الحمراء . } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { وانظر : الكامل في التاريخ ، لابن الأثير }  \tag{Y}\\
& \text { سورة التوبة الآية } 111 \tag{r}
\end{align*}
$$

يزالوا كذلك ختى انفشَ الغبار وزال القتار (1) ، وأقبل الليل يَؤَبيُ(1) النهار ، وقد كثر جزحى الصحابة: من سهام الأرمن وهلكت خيولهنم، فلما النضضلوا افتقد



 عبد الرحمن بن غنم أخخو عياض : فلما رأيته يجود بنفسه بكيت وانتحجبت . فقال : مه فو الهه لقد سرَّني أن لا يسخط عليَّ ربي ولو آن لي مثّل أُحُدِ ذهباً
 زسول اله ؤَ


 وجاء الناس من كلز جانب ومكان من جوانب العسكر فوجدوه وقد دفن . فقالوا : رحمك اللهألألا انتظرتنا حتى نحضر جنازته ؟ قال : ليسن ذلك من من السُّنة ، وأن التأخير بالجنازة من أفعال الجاهلية ، وقد كنا نُنهي ألن نبطئ بموتانا في دفنهم في ساعاتت الليل والنهار . قال : فلما انتهى به إلي قبره قام


 عندي ، غير أني أنافُ أن يظن الجاهلية أنه استرجاع منى ، ثم رجع الْلى زخله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (Y) } \\
& \text { (Y) يؤبٌّ : يتلو (Y) } \\
& \text {. النظر : فتوح النشام للواتدي (Y) }
\end{aligned}
$$

وأهله واستدعى بِعُسل فغسل رأسه ولحيته واندهن واكتحل ، نم دعا بِردة


 رسول الهّ
 وللميت ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله وزوجه الشّ من







 مع المنافقين في الدرك الأسفل ولم يجدوا لهم نصيراً "ه . .

 من الغد ركب المسلمون يطلبون الجهاد ، وإذا بكتيبة من الخيل قد أقبلت با بلا



 سورة الأحزاب الآية الوالم

إلى شيخ حسن الوجه منهم ، فخاطبه يوقنَّا بالرومية وقال له : اللّه دلَّني غليك
 يأمرني باتباع دينكم ؛ وتال : نبيُّ هؤلاء العرب هو هو الذي بشُرتُ بُ بهُ وبقدومه




 أصحاب رسول الش قال الراوي رحمده الله : والعشرة : رواحة بن عبل الله ، و وْسلامة بن





 بما رأى في نومه

$$
\begin{align*}
& \text { المرقال بن الأكوع : لم أعثر له على ترجمة . } \tag{1}
\end{align*}
$$


الطبقات




حازم بن معمر : النظر أسد العابة / / •

قال الراوي : فأسلم أكثرهم وأقبل العشرة أصحاب رسول الشا
يعلُّمونهم القرَآنِ وشرائع الإسلام"1 "
 فمن أهلها من أسلم ومنهم من أقام على الجزية من العام المام المقبل ، وبعث عياض بن غنم رضي الهّ عنه إلى خوى وسلواس وما وما يلي تلك الكا الأرض ، فأسلم


 بن موسى القرشي . قالل : حدئنا أحمد بن منصور الحتُمي . قال : الد : حدثنا




 طارون وأخذ عليهما موثقاً من الشّ تعالى أن يحكما بالعدل ، وألما وأن يتبعا الشريعة

 رسول الش
وواعدهم بالاجتماع على أرض نينوى (r) .

## الفصل الخامس

## فتح حصون ابن عمر وجبل مارون وشرق دجلة

قال : نانصر فوا بالزسّالة ومضى عياض بن غنم سائرآ على طريقه(1) الذئي




 عياض دعاهم إلى الإبسلام ، فأجاب العقاءا منهم ، ومن أبئ أقرَّ عليه الجزية ، الجية ، وكتب لهم عهدآ ثم نزل على الشُّمطاء (N) وأساوح (N) ، فأجاب أهلها وأن النّي



السمؤل بن عاديا: اليهودي : صاحب حصن الألبق في ديار تيماء . /الظط معجم البلدان / IVT/

تيماء : بلد في اططزات الثـام بين الثمام ورادي القرى وصالح أهل تيماء النبّي
 - الشمطاء : أحد حصون الجزيرة/ /توح الثام للواقدي


بنى جزيرة ابن عمر رجل من بُرقعيذ" (1) . يقال له : عبد العزيز بن عمر فسميت باسمه وكانت تسمى دجلة وزار عياض جبل الجودي وموضي










بالإسْمَاعيليًات (1)

$$
\begin{align*}
& \text { برقعيل : بلدة من أعمال الموحل من جهة نصييين . / معجم البلدان / / / }  \tag{1}\\
& \text { تمانين : قرية في طرف جبل الجودي / الإشارات إلى معرفة الزيارات / } 79 \text {. } 7 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { كو اشي : هي تلعة أروشت قرب جر جزيرة ابن عمر شرت دجلة على جبل الجودي وهي } \tag{r}
\end{align*}
$$

## الفصل السادس

## فتح الموصل والاسماعيليات ونينوى

وبعث عَمرو بن جند الكندي في مائة فارس ليُغيرَ على الموصضل (1) وأعمالها لأن أهلها ما أجابوا عياخاً من قبل ، فمضى ابن جند المند الكِنْدِي ، ، وكان

 جند ، خرجوا إليه وقاتلوه وانتزعوا الغنيمة من يده ، وقاتل حتى قتل ، ودفن


 قال : ونظر اللى نينوى (0) فإذا هي مدينة آهلةٌ قد أخذت السَّهلَ نقالِ :

الموصل : مدينة هامة في شمال العراق ومنها تقصد أذربيجان وخراسان اليان : تقع على
 عمرو بن جند الكنبـي : لم أعثر على ترجمة له م اله


نينوى : ملينة آشورية قديمة اندثرت وبادت . تقع شُرق دجلة وقرب الموصل / بلذان
الخلانة الشرقية 197/ 1 /





 موجبها ومَّجْها وقاعها و(ا)



 رضي الشا عنه على ستة أشهر ، وكتب عياض رضي الهي الهُ عنه إلى أمير المؤمنين
 الرحمن الرحيم من عياض بن غنم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطا عليك ، فاني أحمد إليك الها الذي لا إله إلا إلا مو وأصلُّي على نبيّه . أما بعد
 ما أولى ومَنَحَ من الفنتح ، وأزال وكثـف ودفع وصَرف من دنع عظائم ، وأخفر

> يونس ابن متى : هو النبي يونس الوارد ذكره في القرآن الكريم الحر ابن صالح : لم أعثي له على ترجمة



 انظر : فتوح الشام للواقدي

غنائم ، حمدآ يزيد الآمال انفساها ، والصُّدور أنشراحاً ، فقد لانَتْ التُّدُةَ بعد



 وعاجلهم العذاب ، ،وتقطعت بهم الأسباب ، وإنهم احتالوا واغتالوالوا وداهنوا



 شرَّمم وأخمد نارهمّ، وأزال نُصرتهم وكفى البلاد. والعباد معرِّتهمَ ، والحمد شله وصلواته على سيدنا محمد وآله والسلام عليك وعلى جـلى والميع




 وهذذا، ما كان من فتونح ديار بكر وديبار مضر وبلاد ربيعة على التمأم والكمال


## فهرلسل الجهازسلس

| الصفحة | الفهرس |
| :---: | :---: |
| Yミ1 | فهرس الكتاب |
| Y¢ | نهرس الآبات القرآنية |
| Y\&q | نهرس الأحاديث الشّريفة |
| Yol | فهرس الأعلام |
| rit | فهرس الأماكن والثلدان |
| YV. | فهرس القبائل والطوائف والألمّم |
| YYE | فهرس الأشعار |
| rvo | نهرس المصادر |



## فهرنسل الكـتابــ

الصفحة

| － | مقلمة التحقيق |
| :---: | :---: |
| 10 | ترجم المؤلف |
| Yq | ـ الفصل الأول ：فتح ألرض الما |
| rr | 1－ 1 |
| rr | Y－Y－ |
| 01 | r |
| vo |  |
| vv | ـ الفصل الثاني ：فتح ديار ربيعة |
| vV | 1 － 1 －فـح تلعة ماردين |
| 1．． | Y－ |
| 1． 2 | r－ |
| 117 | ＇ا |
| 119 | ب－－بعر ك2 مرج |
| 1r9 | ث－حصصار رأنس العين |
| 101 | ع－فتح دارا |
| 109 |  |
| 17\％ | －الفصل الثالث ：نتح ديار بكر |
| ハイいで | －－حصار مدينة آمد ونتحها |
| ivi | r－ |
| inv | r－ |
| 1AA | ₹－فتح الهتاخ |
| 198 | － 0 －فتح حصن لغوبو |
| $r \cdot A$ | 7 － 7 － |
| Y 11 | ـ الفصل الرابع ：فتح بالاد＇أرمينبة |

## الصفحة

r!
ri人

Yr\&
rrq

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - فتّح بدليس وأرزن } \\
& \text { Y - Y فتح أرمينية وأخحلاط و وقف وانظر } \\
& \text { ـ الفصل المخامس : } \\
& \text { - فتح حصون ابن عمر وْتجبل مارون وشرت دجلة } \\
& \text { ـ الفصصل المسادس : } \\
& \text { ـ فتح الموصل و'الا'تماعيليات ونينوى }
\end{aligned}
$$

## فهرسل الآيات القرآنية

| رقم الصفحة | الآية | رقم الآية |
| :---: | :---: | :---: |
|  | سورة البقرة (Y) |  |
| 189 |  | 109 |
| $1 \leqslant 7$ |  | rıa |
| 109 |  | roq |
| 17. | لبئت يونأ أر بعض | roq |
| 171 |  | ror |
| ive | , كان من الكافرين | rq |
| 198 | ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه | 190 |
| $9 \varepsilon$ |  | YrA |
|  | ونزودوا فإن خير الزاد التقوى | 19 Y |
| ris | إن الها يهب التوايبن ويهب التطهرين | rry |
|  | مورة آل عمران (\%) |  |
| 181، |  | 179 |
| 1¢0، ${ }^{\text {c }}$ | كتم خري الما أخرج | 11. |
|  |  | ivo |
| 1\&v | وشار رهم | 109 |
| 191 |  | r.. |
| 197 |  | l.r |
| \|ri |  | 7 Y |
| \& | الصابرين والصادتين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بانيا | iv |

,
الآية
رتم الآية
(8) (8)

11.
$1 \varepsilon 1$
أينما تكونوا يلر ككم الموت ولو كنتم ثي بروج مشيلدة
VA
$17 Y$
وكان أمز الله مفعولا
\& V
Y.O.

واذا نحيتم بتحية نحيرا بأحسسن منها
(*) (*)
FIV
يا أيها الذذين آمنوا إنما المنمر والميسر والأنصاب والأزلام .... 9.

141
اليوم آكالـت لكم دينكم و أتمـت عليكم نعمتي
lor يثبهم, ويْبونه ....

- $\varepsilon$

1VE
وإذ تال أالهُ ياعيسى ابن مريـم أنـت قلبت للناس ...
(7) (7)
9.

ولا يرد بأسه عن القُوم ابلجرمين
$1 \& Y$
(V) سورة الأثران
4.

Tir
ادخحلوا البلجنة لا نحوف عليكـم ولا أنتم تحزنون $1 \varepsilon r$ Eq

70
إن الأرضّ الله يورثها من يئاء من عباده
YA
(A) (A) سورة الأنفال

119
'انت نعم' المبلى ونعم النصير $\varepsilon$.
(9) هسورة الكوبة

YragArsdll
112
0.9
.إن اللهُ انشَرى من المُومنين "أنفسهـم وأموافهم بأن لمـم الجلمنة
وآخرون العرَفوا بذنوبهـم و خلطبرا عـلاُ صـاهنـ
يا أيها النبي جحاهد الكفار ..
تـرزة يونس (1 (1)
19469
.

رقم الصفغة

1६
IHI
$11 \varepsilon$

1\&

150
$1 r 1$
7.

177
IIT
ivo
ivo
ivo
سورة مويم (19)
(1A) (1) مورة الكهف
(IV) سورة الإسراء

عسى أن يِعثك ربك مقامُ محوداً

كانت فم rتان الفردوس نزلأ
فأصبح هـيـيأ تذروه الرياح

إني عبد الله آتاني الكتاب وتعلين نبياً

والسلام علي يرم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً
سورة طه (
7.
or
ive
Ive
(1 (1) (
وتيل بعدأ للقوم ألظالين
(10) سورة الححجو

و.عا يود الذلين كفروا لو كانوا مسلمين
سورة النحل (17)
لا تتخذنوا إلمين اثنين

رتم الآية
$\varepsilon \varepsilon$
Ar

Yミ
$r$.

01
vq
I.V
\&
$r q$
Yモ
r


رجّم الصفححة
｜A．｜
70
iri
19.
7.
ir．
lor

YTY．G7A，GYY
－q
loy
riydry
rris
ov
ir．
$1+1$

سروة النور（Y）

ت ：$\quad$ ： （Y（Y）（F）
سورة الـج（Y）
وما حعل：عليكم ين الدين من حرج

سورة الشعراء（7）
وأنذر عشيرتك الأْرَبين
（FY）سورة النمل
الآية
رقم الآية
（Y）（Y）（
وها جعلناهم جسداً لا يآكلون الطعام
إن الأرض＇يرثها غبادي الصالحون
A 1.0

VA
$r$ ．

〔0

YI\＆
or
سورة الُووم（艹＊）
．．．عان حانًا علينا نصر المؤمنين
سورة المسجدة（Y）

ما لكم من دونه من ولي ولا شنفيع
سورة الأحزالب（F）
فمنهم من قضى غنه ومنهم من ينتظر
لقد كان لكم في رسول الله السوة حسنـة Yr Y r
سورة سبا（世 ）
إنى بعا تعمُلون بصير ．． 11

سورة يس（）
ولا الكليل：سايق النهار
rri 1£

يا ليت تومي يعلمون .ما غفر لي ربي وحعلني من المكرمبين راممتازوا اليوم 'أيها الجرمون

سورة الصهانات (FV)
ivr
MT
or
$1 \varepsilon r$
1ร0،をร

119

YO
Y.O
r.o

سورة الفتح (٪ (\%)
عحمد رسول ا الهُ والذين معه أنُداء على الكفـار ... ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأنر

سورة النجم (Or)

$$
\begin{aligned}
& \text { وما ينطت عن الموى } \\
& \text { قاب قرسين أو آدنى }
\end{aligned}
$$

سورة الطلات (70)
170
191
وتفوهم إنهم مسؤولون Yミ
 أفمن شرح الله صــره للإسالم فهو على نور من ربه
 or مبورة غالر (• \&)
؟ § إن الله بصر بالعباد

لمن الثلك اليوم لله الواحد القهار
لا ظلم اليوم إن الله سريع المسساب iv

سور: لهحلت (1) \$
! ! $\quad$ اللذين تالوا ربنا الله ثم استقاموا
سورة الححجرات (9)
وتحعلناكم شعوبأ وقبائل لتعارموا إن أكرمكم عند اللة ألتقاكم إن أكرِمكم عند اللش أتقاكم IT !

$$
1
$$




زُمّ الصهفخة

الآية
سورة القلم (7A)
$\varepsilon$.

(VY) سورةٌ المرسلات
so
ler

YIV
teq
ir9

7
$\qquad$
90

هذا يوم الْفُصل جمعناكم والأولين
(VA) (Vورة النبا
إن يوم الفضل كان ميقاتأ
(V9) مورة النازعات
وبرزت الجِحيم لمن يرى
(VA) (Vورة الأعلى
مد أُلح من تز كى وذكر اسم ربه نصلى سورة الضتحى (4)

ولسوف نغطليك ربك فزرضى
والضصحى 'والليل إذا ستى
(4) (4)
'
سوزة العلق (47) :
وابستد وإقّرب
19

## فهرلس الألماطيث الشريفة

الصفنحة الحلديث
(1)
90

$\qquad$
أتاني حجريل عليه السلام ، نفال لي : يا كممد تم فاصنع مثل ما أصنع17 • ......................................................................................97 .......................................................................... اتقوا 1 اله والصصلاة وما ملكت أمانكاr. 7افششوا اللسلام يينكـم وأطعموا الطععام وصلوا الأرحام ..إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عوئ كان كالبعر عقله أهلوه ثم أرسلوه..................................(ج)90جميع المفترضات افترضها ا لله تعالى يُ الأرض إلا الصصلاة.(c)
191 ..... (ص)
9 9
( $\boldsymbol{\text { 甲 }}$
rrs ضعهن" ، فوضعهن ... لا تعحيوا لأم أفراخ لأفراخها ..... (i)
47 فرضت على الصلاة مثنى مثنى
(ق)

( $P$ )
Y. Y...............................................................
 97 من حانظظ على الصلوات الجمس بفرائضها ور كوعها وسحودها . ( $-\infty$
OA
هلّمي للصلاة والاستغفار وطلب رضنى اللزيز الغفار (ي)

01
يا أيتها اللكتحلة بكحل الوسنثات الغافللة عن موارد المبات 09 يا حميراء تذكرت خال المصانة من أمتي

## فهرلس الألملامر

| ـ أبو ثير بن بشار |  |
| :---: | :---: |
| - أبو المول دامس | حرف الألف |
| - أبو معشر ¢ ¢ ¢ | 1V، 17 إيراهمبم - |
| ، |  |
|  | 1\&\&،1r\| |
| - أبو بعلى العبدي | IVY إيراهِهم بن اليس - |
| - ابن الأثير - | ـ أبالن بن عثمان |
| - ابن - | - أبو الخسن أحمد بـ |
| - إين - | OV ، YY أبو يكر الصندي - |
| - ا ابن خلبون |  |
| - ابن شداد . | ـ أبو بكر الضعاني |
| ـ |  |
| 10 ـ ابن | ـ أبو إسحاق المـدانداني |
| - ابن الفقيه الممذاني - | - أبو سليمان |
| - إبن المديني |  |
| - إبن روا | - أبو عيد اله 19 الد |
| - إبن شاكر الكب | 19. |
|  | - أبو عمر إين الجوني |
| - ابن النديم | - أبو عدي بن زياد 7 ¢ |
| - البن العماد الـنبلي |  |
|  | - أبو يكهد الفقيه المجلاعي |


|  | ـ | res silir ، IVe ، IVre |
| :---: | :---: | :---: |
| ; | ـ ـأمية بن كعب |  |
|  |  |  |
| $\vdots$ | _أكناس ين ينقولا |  |
| $\vdots$ |  |  |
| $\cdots$ | ـ أفلح بن س ا | Y 17 ¢ |
| $\vdots$ | - أيوب ( البّب) |  |
|  | حرف الباء | ـ أحمد بن منصور الحس با |
| , | ـ بخت نصر 109 | ـ أدريس 7 - |
| ' | - بلـيع القبطي | - ب- |
|  | 19. بـ | YYI ، IVY ، IVE, 61 Vr |
| $\because$ | NV بسُر بن - | - إسحت |
|  | ـ |  |
|  | - بولس ؟ ؟ ـ | - |
|  |  |  |
| 6119 | - بوغرّ |  |
| 6106 | ، 117 (110 ، 11 ¢ 6 $11 \%$ | - |
| rircr. | ،r.r.r.1،10^،101 |  |
| ¢ | YrT cris | 1.r، أر) |
| . |  | ، - |
| \% | ـ 19 بكار الزبيري 17 بي | 1.r،1.r،1.1،1..،99،9を |
|  |  | 1-Y ا - |
| , | YY - البربكم بن تا |  |
| $\cdots$ |  | ـ السطنبول |
|  |  | _ |
|  | - الكغلادي |  |
|  | 17 البحاري | - |
| ' | - | - أزسالوس 107 |

- حبيب بن صهبان
- حارثه بن مرة
- IAV سذيفة بن اليمان ـ

> IVI الـحارث بن زرارة
> ، IVO، IVE، IVF ، IVI الـكم بن مشتام IA•،IVG IVAGIVV GVY
> ـ تحذيفة بن ثابـت IAY

> ـ ـيمزة بن عقيل ـ الحارث بن خزرجة
> ـ
> - حسن الز يدلي 9 ا
> - حبيب بن مسلمة الفهري Ir
> ـ الحـسن ين عئمان الزبادي 17 ـ
> ـ الـلـغظ الـدراوردي
> ـ ا حزقيال بن بازيا حرف المناء

> حون التاء
> Ar ، $\Lambda 1$ ، A. ، VV، توتا - تو - تونا بن لورك

> حرف الثاء
> 1

> حرف الجمهم
> IrA جرير بن ناسب الضممري -
ـ ـ جابر بن ميسرة القرشي 100

- تحبريل عليه السلام • 17 -
- تهضم ين كلب الأليادي هr
- 99 ، 0 .
- r.
Y. 9 - حرير بن حصصين -
- ترير بن صاعد
- 

AV ترجيس بن شمّرن -
حوف الماء

- حيبب بن تارب §
ـ الـصن بن وائل
ـ ـ ـحماد بن عاصـم 00

| - 101 رودس |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | - الـل大ليل (إيراهيم) \% \% |
|  |  |
|  | - |
|  |  |
| - ريعة بن هيئم \& - | - خزيكه |
| - ريعة بن عاهر |  |
| Vr ، 7 - رواحة بن - | - 1 - 1 ¢ |
| ، 99 ، AN ، AE ، AY ، A1 - | - 7 7 - 7 - |
| 1.061.\& 1.T61.1،1.. |  |
| حرف الزاي | - خريلد |
| - زاهر بن قادح \& | حرف الدال |
| - الألزور بن ريأي | 197 ، 10 ¢ 0 - |
| - | - دانيال |
| ـ الزهري | - |
| NV زهرة بن مالكّ - |  |
| - 1 - 7 \% 7 \% | - دورو - |
| Y M. | - دين YA |
| '. |  |
| O1 زهياد بن الأسود اليربوعي - |  |
| - زغر بن سبيد | حرف الذذال |
| - زعورة - 7 - | - ذو الأذعار بن تِّ |
| حرف اللين | حزف الزاء |
|  |  |
|  | IYA رفاءة بن هاج |
| $1+q$ |  |


| Ar. سراكةّ بن دارم العلري - | - سعيل بن زرارة - |
| :---: | :---: |
|  |  |
| - الأسود بن |  |
| Vy الأسود بن هعفرد | - 17 - |
|  | - |
| VV سوار ين ككّر - | rrs |
| - | ، EV ، Mr ، Mr ، V ، 7 - |
| - سمرة بن بكلل | ،Vo،VE،V1،79، 7 ، or ، or col |
| - | MA،NE 1 |
|  | - سفبان الثوري |
|  |  |
| - سعد بن جالمع | - س |
| - 17 . 109 ، 109 ، | - س ا |
| حرف الشين | - |
| - 1.Y، | or سوار بن زيد الأسلمي |
| - 1 - | - سهل بن إساف |
| - الشريد بن ساعد | 71 ، 7.6 ov |
| ـ الشّريد بن عاصم ¢ |  |
| - شالمى بن ميخائيل |  |
| - الأشّهع بن وائل ¢ |  |
| Vo ، VY ، 7 V | H Y |
|  | ـ |
| - MrA ، Yr. | \|V| سهل بن ثابت - |
| 1£V6157 | ـ سلاهمة بن يكسوب |
| - | 197، |
| r. | YIl ، YIO سرورند - |
|  | ـ سـان بن غاصب |


حزَ الطاء
IVY طلحة بن يعسوب ،Y!乏 ، Yil ، ـ 'YYA ،YYT ،YYO GYY ،YYV GYIA
 10人، 110،111 ـ ـ ـ ـلحة بن الأشج ـ طريف بن سهم
 ـ ــ ـ ـ طاهر بن سيد المسبوعي


ـ ـ ـلحة بن مقبل AV ـ ـ ـالب بن زياد ـ ط ط ـ ــ طاعن بن عمرو 00 حرف اللين
 -
 ـ عالمر بن مزينة ـ



 - الأشعث بن تيس ـ شـيخ الُربوة - 1



 riralsy،1ra،irs

- شتهراويش ـ 17 H شهيب حوف الصاد

ـ صارم بن الأنُعث IVY - 17 -


 ـ
 -- صفوان بن عامر rir Vo الصلت بن بحالـ ـ صـصصعة بن صوحان العبدي حرف الضخاد
 197،197 ـ ـ ضرار بن راشد 0

$$
\begin{aligned}
& \text {, YHY ،YYI ، YY. ،YIQ ، YIA ، YIO } \\
& \text { ،lro ،Itr ، lya ، r.. ، 199 ، 19A } \\
& \text { 10N،1rq، ،1r7 } \\
& \text { - عبد الله بن عتبان بن وائل بن صصصصعة بن النجار ، }
\end{aligned}
$$

، AV ، AE（AT（N）،VY ، Vo ،V）، 79
9人،97،90،9！
－عبد العزيز حرفوش ع
IV عبد الله بن المبارك－
－عرنسة بن مازن العامري الئري
－عبد الهله بن جعفر الطيار
－با عبا الدوري
ـ ع عمرو بن غبد الله الهمذاني
－عبد الله بن مسلم
｜V｜عقبة بن كامل
1V\＆عبد المسبح
ـ ع عفان بن حكيم
－علي بن عبد الـميد
－عـرو بن قيس ت
－عقيل الجعدي
ـ
ـ عأمر بن سراقة
ـ عبد الله
Iry،riA، 197،11人
ـ عبد الر حمن بن خحالد الأثتر
－عبد الرحمن بن عامر 1r0
ـ عبد أرحمن بن خالد بن الوليد
－Ir9، 1．r ، Iro
riA، lar
ـ عمار بن＇أوس OTO
－عبد الله بن عثمان
Yr،
ـ عمران بن بشر
ـ عبد الله بن موسى 9 بـ
YY．عبد السـلام بن حرب－
－عبد الله بن روجـ اله

$$
\begin{aligned}
& \text { - عبد العزيز ين عمر YMO }
\end{aligned}
$$

6YIA $61 V Y 61 Y 06107610061 Y A$
YrV




 ، IE: ، ITq: ، ITV , ITY ، ITY ، ITY




 'YIO ،YIE ،YIT ،YII GY.A GY.Y GYY GYT. GYYA GYYV GYY. ©YIA



TA. 90 , YI7, K. 1

- عمرو بن العاص "
- عمرو بن ربيعة
- عزير (نين) 17 109، ـ عمرو بن حتيد الكندي جـي حرف الغين

النر يد بن عاصـم 9 غ
حرف الفاء
ـ ــياض ين زيد





- يزيد بن أبي حبيب -
- يعقوب (ألني ) ر
- 0 - يوريك الأرمين . 0 ،
or or
- يزيد بن أبي سفيان 1 انير
- 17 يزيد بن هارون
- يعقوبه بن أبي شيبية
- اليعقوبني
- يزيد ين عبد اللهّ سبّب
- يوسف بن خحالثل HYY
|V| اليسع بن خحلف
1906196 6197
- يونس بن عبه الأُملى


## فهرنل الأهاكاكن والبلدأن

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

$$
\begin{aligned}
& \text { Y.r،Y.1، رعتز } 199 \\
& \text { YY7 } \\
& \text { أسارح ع } \\
& \text { أبرون } 1 \text { أ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ب) } \\
& \text { YYK، YYO ،YY. ،YIA } \\
& \text { بابل } 109 \\
& \text { Y.. ، ، VY أذريِحان } \\
& \text { باب التّل } 177 \text { الا } \\
& \text { باتاساه 197، 199، } \\
& \text { 1AE ، } 177 \text { باب الجبل } \\
& \text { باب بدليس Y19 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { باب دارا } 17 \text { } \\
& \text { باب الروم • } 177 \text { ، } 17 \text { ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { باب مكيانوس } 1 \text { باب } 1 \text { باب } \\
& \text { باب دنيسر } \\
& \text { ،rre،r.A،r.r.199 } \\
& \text { باب روما } \\
& \text { 1.7،r... } 1 .
\end{aligned}
$$



| r. البرمو | تل أرهوك ¢ |
| :---: | :---: |
| r. . - | تل بسمى צT |
| V، البحابيه | N0 |
| (z) | - . تل عرب |
|  | V0 |
| $11.61 .061 .161 . .69$. |  |
| حضرموت | V7 |
| 1AV،179 - | - . تل اللوزر |
|  | تيماء عr |
| \| الحصن الجديد | IVA تل الراهب |
| حصن لغوب 197 حون | IV9 تل الضبيّن |
| r. ، | نكريت 9 |
| rı. | Fل موزن با ¢ ¢ |
| YO، MY اللمبئة | (ث) |
| - المديية | الكغر |
| حونا | Y ${ }^{\text {r }}$ |
| 1r،11، | (ج) |
| $V 1$ 61A ، 10 年 |  |
| 1. 1 - | 1Y\% |
| الحديثة 9 | TK¢ |
| NV حصن 'ارجاس | 1. 1 جسر منبج |
| (خ) | Y. |
| VY ، AV ، 7 ¢ . | rre ، VA ، 1 T ${ }^{\text {r }}$ |
|  | جبل المودي |
| ،11. 61.7 ،91 ، No ،VV ، V7 ، \%. |  |
| 101 | جبل الهبق P-Y |
| 11 | ج |
| الحانوة 7 7 | جبال مهرة זT |
| خrre ، | IAY ، TV. |
|  | rer rer |
| \|V1 الخضضراء | \|Av الجبابرة |

（ذ）
（3）

$$
(j)
$$

1746171.6109







الرملة $q$ رو
 61．0．61．r61．161．．6996 人E6V． 10161 H

サr，rVires rrir
（j）

no
ز
الزالينحة ع
الزيلكة
（山）

$1.1 \cdot 61.0$
101：6 1 ستختار
سلوالس
سرنيقية 17 س
ا السيوالن
 19． 6 YYA． 6 YY＇． GYE



THA GYTH 6 YE 61 A9 دنيسر（ YYO ，YYE，IVY دب الككلاب 197 ،199 دار الحليزران •
 79 اللدساكر 7 HV دير سحافر دير الّسكرة دير ألنذور 17 17 دير مريع 9 § دير بريا 9 \＆ دير متا دنير ملوخ دير يعقوبب $9 Y$ الُلدير الكبير 94 دير باب الزروم به 9 دير القربان
 ｜Y


| - . | W10، MII، r.人 |
| :---: | :---: |
| عro عادياء | - السن |
| عرفات | IV. السويدا |
| العقبة | السنّن 1 1.0 |
| عقبة بافبا ¢ | 1.v |
| العُعق | ITY ، 99 ، 1. ، |
| عك\% |  |
| \|V| عسقلان | (\%) |
| ع.. | (E)، ${ }^{\text {( }}$ |
| - عمواس | Y.\& ¢r.. ،199، 91 ، E¢ |
| ع 17 عمروية |  |
| علوا | 1^9 |
|  | الشمطاء ع Y |
| ITy Vy, 10¢ ، los | (ص) |
| V7 عين اللذهبانية | 101 ، ¢Y، |
| (ف) | \|V¢ الصخرة |
|  | صو |
| 101، Irr ، Iry ، IrA،... | 110، 11 ¢ ، A0 هr |
| الفراض 7 | (b) |
| فلسطين 109 |  |
| IY 7 اللفردو | ط.. . |
| (i) | A، 'r-A طورعبلدين |
| إلقاهرة | طبرية |
| Ar ، 71 A القادسية | VA طرنرندية |
| A. تصر عمودا |  |
|  | (ع) |
|  |  |
| 1V¢ قبة السلسلة | 6101 ، 91 ،YA ،YY ،YY ،YO ،Y |
|  | YHA GYY (109 |
| 191، 1成 | عانة 9 |
| تصور المبّات | yo ، هr ، ro عرابان |



$$
\begin{aligned}
& \text { المبدان } 192 \\
& \text { AY،V، } 7 \text { الكوغة } \\
& \text { الأمصار } \\
& \text { r. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YO، \A مك ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 I9V 6197 6 IA. 6IV9 6IVY ،IV1 } \\
& 199
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 91 ،1ry ،1YE ، } 119 \text { ، } 110 \text { ( } 1.1 \text { ، } 9 . \\
& \text { 1.Y مناز } \\
& \text { (ن) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 17ヶ617.6109،1.\& 61.. } \\
& \text { نهر السلسبيل • ع } \\
& \text { نهر الكوثر } \\
& \text { Vo نهر اللبليخ }
\end{aligned}
$$

نورس
（ $-\infty$
vo ، or ،ro roun
109،1r9، ،rr
or or ماجن
VNO، VV مرج الطن
مرج الصور 111 ، 111
VY مبرين
VV،V7，VO ، \＆q، ro
or الهور
IVE محراب داود
المريسنيع 17
الم المسجد الحرام

$$
\begin{aligned}
& \text { مستد كندة بّ } 9 \\
& \text { I.V، Vr الهكارية } \\
& \text { ،19. ،119 ، 1 1N人 ، 1V. ،1.9 } \\
& \text { 197.190،19を } \\
& \text { الأهواز } \\
& \text { (ي) } \\
& \text { |AV اليمانية } \\
& \text { VI اليمن }
\end{aligned}
$$

> rra، lon، YO،
> r.£ (101، مني 09
> r.A، 1- A، المعلن 171، معرين 9 ،

## فهرللن اللجبائل والطوائفـ والأهمر



$$
\begin{aligned}
& \text { rry،riq، 19£ ، lor ، TA } \\
& \text { المواريون TA ، } \\
& \text { YMI الحور العين } \\
& \text { (亡) } \\
& \text { Y. المليفة } \\
& \text { YO، MY الشزرج } \\
& \text { (د) } \\
& \text { دهاقنة . } 17 \text { ، } \\
& \text { r.. الديلم } \\
& \text { ( }) \\
& \text { رجال اليـن \& } \\
& \text { رجال السند } 11
\end{aligned}
$$

 ، IVY GVE ،IV．（IEV GITO GITY 6190 619£ 69Y 619．61A．6IYq GYYY ،YI9 ، YIV ، YIO 6Y－V 6Y． 7 GYYY ،YYI GYY．،YYA GYY GYYE YrA
｜rq، رييعة
رييعة الفرس 1A9،
（س）
IYE ، IYY ، Ar Ar


سنبس 1 MY
MIT سريانيون
السودان
（山）

Vr الآنتوريون
الشهامسة

$$
\begin{aligned}
& \text { الأعراب . } \\
& \text { الأكراء } 9 \text { 1. } \\
& \text { (ب) } \\
& \text { بنو أسلم } 10 \\
& \text { بنو سهم } 10 \\
& \text { بنو هاشم } 10 \\
& \text { بنو ريعة بن مالك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بنر غسان \& } \\
& \text { Y. البرامكة } \\
& \text { بنو النضير } 07 \text { }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { IYI باهلة } \\
& \text { IET،AY، IYE، |YY، |Y| بيلة } \\
& \text { بنو عدي IYY } \\
& \text { 1V9 بنو ضبه } \\
& \text { YIY ، IVY ، } 109 \text { بنر إمرائيل } \\
& \text { بنو ماء المعمودية } \\
& \text { (ت) } \\
& \text { تغلب } 7 \\
& \text { تنوخ } \\
& \text { Y. . الترك } \\
& \text { Y) ، التابعون } 10 \\
& \text { ثعلبة §7 }  \tag{ث}\\
& \text { (ج) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هحيوش العرب } \\
& \text { الحرامقة .Y Y Y } \\
& \text { (己) }
\end{aligned}
$$

|  | ITI القحطانية |  |
| :---: | :---: | :---: |
| $i$. |  | (ص) |
|  |  | \|الأصنام . 1 | |
|  |  |  |
|  | 119، 11 ،YYד |  |
| ; | الأقيال | (IEA (Y'A GYYV GYY) , YY. 'YYq |
| - | IAV تبيلة بي كلاب | 170 |
|  |  |  |
| $\cdots$ | OT ${ }^{\text {Q }}$ | (b) |
| $\because$ | (3) | طويء |
| : : |  | Y. الطر\| |
|  |  | (ع) |
| ; | الأكاسرة | عر |
| : | Hr\| |  |
| . | (p) | عإِلم |
| ' |  | ، EA، \&V،E\&،\&r، |
| $\because \cdots$ | 10Y | 6AY 6A1 6A.: 6Vr. ، Y ، 70 67E |
| ; | 1A، A، | $61796179611.61 .961 . \lambda 61.0$ |
| $110 \%$ |  | GYYE 6YY ، Y.O ، 1A9 6IVA GIVO |
| - : | TIT، ${ }_{\text {, }}$ |  |
| - | المنانقون | 1E. 100 |
| ; | 0ه0 | العوإم |
| ; |  |  |
|  | M) الموالم | 91 9 العهم |
| 19.10 Vr | F ، ا7才 ، 10A ، IYY | عيد الصليب |
|  | IYY الموحدون | (i) |
|  | MY \% 1 \% | فزارة ${ }^{\text {GT }}$ |
|  | MVV،1r9 مضر | VA ، M Y |
|  | معلد بن عدنان - | M. الفتهاء |
|  |  | (3) |
|  | مراد | TY\| $\mid$ F\| |



```
                            Y17
```



```
    MM9 <زار
```




```
                            191
```



```
19. ،ll& ،1.0 ، 91 ،N人 ،N1 ،VE ،V
```



```
(-)
```



```
(g)
            Y0،YY الأوس ،YIY ،YIl ،r.9، ،.O ،19Y ،19Y
                Y... (H) 6YYG ،YYV ،HIN ،YI7 ،YIO ،YI{
            NT. \MN
                    الولاة %YM
(4)
            |Av اليماني
        & & ، l09 اليهود
```



```
\(r 17\)
نبي العرب نزار
を
،190،
191 6IVY، |T1 ، lOA ، IYY ، الأنصـــــار
```




``` GIEY GITA GITY GIYA GIYG GIYO
```



``` 6 \(19 \cdot 6\) (N9 (IAA GINT (IA. GVO GYIY ، YII ، Y.9 ، r.O (19Y (19Y GYY GYY GYIA GYI7 ،YIO ،YIE 1H.
الولاة שYY
(ي)
```

```
\[
\begin{aligned}
& \text { |AV اليمانية } \\
& \text { ع ع ، } 109 \text { اليهود }
\end{aligned}
\]
```

TRE،IYY،IMI مرة
اليحمليون §
المماليك

YYا الأكراء ملك آشور 109 ملوك الككر 171


``` Yry متتصرة العرب 1
```



``` (ن)
نهد \(|Y|\)
```


## فهركلن الأشثـار



## 

ـ البداية والنهابة ، لابن كير ، مصورة الطبعة الأولى ، بيروت .




 - - $^{1980}$









 ـ العرب واليهود ، المد سوسة ، ط. بغداد ، الير ،
 ـ ـ القرآن الكريم ،




ـ المسالك والمساللك ، لابن خرداذبة ، ط. بيروت . مصورة كيدن .















 . 1978




 ـ تاريخ يكمى بن معين ، تُحقيق : عبد الله الممل حسن ، دار المّ العلم ، بيروت ( مصرورة ) .

 $.19 \lambda y$
ـ تقوبِم البُلدان ، لأبي الفدا إبماعيل ، (مصورة عن مخطرطة الأممديد بالموصل ) .








- رحلة ابن جير ، تحفيق : د. سسين نصار ن دار مار مصر للطباعة







 ـ عيون الأكّر ، لابن سيد الناس ، الْقاهرة ( مصورة ) . ـ فترح البلدان ، للبلاذري ، ط. مصر ( مصورة ) .






 ( مصورة)


 - 1919

ـ لســان المــزان لابـن حسـر العسـقلاني ، ط. مرسســة الأعلمي ، بـروت ( مصـورة عـن ط النــد )
.19 V.





$$
\text { بيروت } 19 \text { | . } 9 \text {. }
$$

- مراصند الاطلاع، عبد المؤمن 'ابـن عبـد الـــق ، تحقيـق : البهـاوري دار إحيـاء الكتـب العربيـة مصـر $.190 \varepsilon$




ـ تحفة الأنام لابن الإمام البصروي ـ تاريخ فتوح الجزيرة والخابور ويار بكر والعراق للواقي الـدي



[^0]:    انظر تاريخ الطبري \&/ \&
    YY ب / / ع تاربِخ الطبري ع/ 00 .

[^1]:    
    
    (ع) دأرا : إحدى مدن ديار ربيعة من بلاد الجزيرة / الخراج ؛ لقدامة بن جخعفر /Yミ0

