السنة السابعة هن الهجرة
أخرنا يمد بن حسن بت قتيبة نا ابن أبى السرى ثنا عبد الرزاف ألا معر عن الزمرى عن عيد اله بت عبد الهه عن ابن عباس حدثنى أبو سفيان ! !
 ملى اته عله و سلم إلى هرقل ، جاء به دحية الكلبى فدفه اللى عظم بصرى

 هرقل ، فأجلدنا بين يديه فأجلسوا أْصانى خلى ،

 (1)


r - ثقات ابن حجان ( السنت السنابة - كتابه صلى اسن عله وسلم إلى هرقل ) ج
كذبا لـكذبه ؛ ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه' فيكى ع قلت : هو فينا ذو حسب ، قال : نهل كان [ من - آبأهُ من ملك ؟ نقلت : لا ، قال : فهل كنم تههونه بالكَذب قبل أن يعول ما قال ؟ فلت : لا ، هال : من يتِعه أشراف الناس أم ضنعفاؤم ع قال : قلت : بل ضعفاوٌم ، قال : ه فهل يزيدون أم ينقصون ؟ قال : قلت : بل يزبدون ، قال : فهل يرتد أحد منيه عن دبن بعد أن يدخل فيه سخطة له ع قال : قلت : لا ، قال :
 =










 لرّدوا عليه ميكه ؟ نكت : لا . . . . . (1)

ككون













 (م) ز
 i(1r) (1.)






 بشاشته العلوب؛ و بـألك : بل يزيدون أم ينقهون ؟ فزعمت 'أنهم


 هل يغدر ؟ فزعمت' أن لا ، و كذلك الوسل لا تغدر ؛ و سألتك : مل
 أحد تبله لقلت قلت : بالصلاة و الزكاة و الصلة : العفاف، قال : إن يكن •" ما تقول
 =

 يدى بالأخرى وأو ل: أى عباد اهن ! لاهد اهم أه ابن البى كبشة ! أمبع ملوك
 (1)
 ( )


 و لو
 و ولو' أفى أعلم أفى أخلص إلي لأحبت「 لقاهه، ، و لو كنت عنده لغسلت





 فرغ من فراءة الكتاب ار تفعت الأصوات عنده و كثر اللنط" " أر بنا فأخر جنا ، فا زلت بوتا فا بأه رسول الته صلى الن عليه و سلم" سيظهر
1.
-
(1)











تال : فى أول هذه الستة كتب رسول الته صلى اسه عله و سلم إله الملوك و بعث إليهم بالر سل يدعوم إلى الته ، فيل : إنم لا يقروّن كتابا
 ,
فععث رسول الت صلى الته علي و سلم عد التّ بن حذاة/اللههى إلى كرى بكتاب فآمرْ أن يدفه إلى عظم البحربن لِدفهه عظم البحرين الِل
 و أُمه آن يدفع الكتاب إلى عظم بصرى [فدفه عظيم بصرى-r"] إلى -1 مرقل . و بعث طاطب ن ألبى بلته إلى المقوقس صاحب الإسكندر ية ه و بعث







 ثال النب صلى اته عله و سلم: باد ملكه ه . و بعث

و بعث عاه بن أوى إلى هوذة ن على المنت صاحب اليلمة • فأما كسرى فزق كتاب رسول اله صلى النه عله و سـلم، فقال


كسرى فالا كـرى بعده
و أما قصر فسأل أبا'سفيان عما سأل تم تزأ كتاب رسول اسه ه صلى اله عله و سلم ثم خلا بدحية الكالى و قال : إن لأعلم أن صاحبي نبى هسل ، و أنه النى كنا نتظره و بجده فى كتابنا ، و لـكن أخاف الربم



 فألقى ثيابا كانت عليه سوداه ; لبس ئياب بينا ثم أخذ عصاه و خر ج على الروم و م فى الكنيسة فقال للرزم : إنه تد أتانا كتاب من أهد




 الطبرى ، و ن ف : الى .

و الهج [أعظم -' ] عدم و أجوز قولا منى


 /Vr
 و قد بیُت" إليك ابن عیى جمفرا"" و معه نقر" من المسلمين، فدع"






 " وحده لا شريك له و الموالاة على طاءثه و أن تَبثى و ؤكمن بالذى جاءنى فانى

 (8)

 و الــلام $\wedge$
 و الـلام على من اتبع المدى ، فترأ النجاثى الكتاب و كتب جوابه
 رسول است صلى اته عله و سلم'، من النجاثى 'الأصصم بن أبرَ'، سلام




















, أه المقومس نأهدى| [ !لى ] زسول اله صلى انه عله و ملم ازبع
 و كذلك سانر الالوك أهدى إله الهدايا فقبلها رسول اتن صلى انه علي

و سلم، كان يعبل المدية و يثيب عليها



 [إلا أخذه و يقتل من فيه و [ بغتحها- " سه| ب 1 م منها حصن ناعم" فلها [ افتّع - ^
 (1)









 لم








 باللبي،

 هِر عليه" (r) زيد





 .



ثقات ابن حجان（ الـنة اللـابة من المجرة－غزوة خيبر ）ب صلى اله عله و سلم دبلا＇يقاتل فر و رجع و لم يكن شتحا＂، ثم بعث آخر
 صلى الته عله و شلم ：لأعطين الرايــــة غدا رج （1） يرّهز و يمول ：
 إذا الميوث أبلت تبـلدر ，واسجمت عنصولى المغاور إن هالى فيه موت هاضر
．．．．
 نْرج الزبِر و مو يقول ：


فجم⿻丷木 مئل الــراب الـرّار





 ．．．．．

 و يكب
（r）

و يجه النه و رسوله! 'يفتح النه على يديه، لِس بفرار ، فلا آلصبح دطا عليا'
 بفتح الته عليك'، غز ج على يهرول , المسلون خلفه حتى ركز رايته في رضمَ من حخارة. فاطلع عليه يهودى من رأسن الحصن : قال : من أنت؟
 ظلم بزل ملى يقاتل حت سقط ترسه بن يده، ، تا تاول بابا صغيرا كان عند الحصن فاتس به ، فل يزل فـ يده و هو يقاتلا حتى فح الته علهـ، ، =
 لأعطينها غدا ر جلا ... . .


 من نهض ثال: فلتى اهل خير ثاذا مهحب يُ يتجز و يقول :
تد علهت غيبر انى م~ب



 جبل، مى واهـة الرضم و الرضام د مى دون المضاب ، و تيل : هيور بيضها على بیض

ثقات ابن هبان ( السنة اللـابمة من المجرة ـ غزوة خير )
 و سلم أن يعهن" دماهم"




 و سلم على مثل معاملة" أهل خير "ا ، فكانت فدك لر سوول اله صلى الته عليه (1)







 (a) التصهيع من الطلوى، ون فـ (1.)
 خالهة لرسـول اله مل انه علهه و سلم ه . 1,
in
 , وسلم خالصة، و ذلك أنه لم ـُـوجْفـ عليها بخيل و لا ركاب، و قسم
 ها ألفا" ; أزبحا'تـة و الفـس مائتى فرس . فقسم للفارس ثلاثة أسهم : سههين لفرسه وسها له ، و اللَّ جَلّ
 و سلم مع عاصم بن عدى ؛ ثم أطمم دـول الش صلى الت عليه و سلم رجالا




 لم بجلبوا (६)









*

 , ك大وا فِها و إطعوا، و أطمم دسول اله صلى الته علي و سلم تسطا" من


 , أمر بالتدود أن تـكفأ ، ثم ام خطيبا فـــال: لا يكل لامثى يؤمن باله و اليوم الآخر أن يستى ماهه
 لامیى يؤمن باسه و اليوم الآخر / [أن - " /Vz
 المسلين حتى إذا أعهفا ردما فيها ؛ و لا بحل لامرئ يؤمن بالته و اليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فه المسلين حتى إذا أخلقه ربه ؛ ثَ اطهأن الناس • 10 = $=$ (1)


 صى
( $\mathfrak{z}$
 صل الس عليه و سلم شـاة مصليّة و أكثرت فِيها من السم، فلا وضعث

 من قوى مالم يڭف علك فتلت : إن كان ملك الترحت منه ، و إن كان نيا فسيخبر ؛ فتجارز عنها رسول اله صلى الته علي و سلم ، و كان ه بشر بن البراه بن معر منها تطهة و كان ذلك سبب موته .

و قتل هن المسليـن بخـور



 المارث و الحارث بن هاطب و عروة بن مة بن سراقة ، ." أوس بن

 (7





 ابن غغار : بشر بن البراه بن معرور ، و كان سـبب موته أكاه مر.

الشاة المسهومة
و عد فراغ المسلمين من خير قدم جعفر بن أقى طالب من أرض

 فلا فوغ دسول اله صلى الن عليه : سلم سار إلى وادى القرى، فـاصر أهله !!!لى: و مع رسول انه صلى النه عليه و سلم غلام له أهداه رفاعة ابن زيد المذایى ، فِينا هو يضع رحل رسول اله صلى الت عليه و سلم
 صلى الته عله و سلم: كلا و الذى نفسى يده! إن شمله الآن تحترقَ عليه



وقال رسول الس صلى الت عله و سلم : يددلك اسه مثالها فى النار • (1)





 r

ثم استأذن دسول اله طلى اته عله : سلم المجاج . بن عاط السلى'

 بثنيـة اليضاء' يـستيهون الأخبار ، و قد بلغهم أن رسول انه ملى الته






ا

据










 همد إما تنغظر:
 قبل أْ يسبقى" التجار" • . فلا سمع العباس بن عبد المطلب الحبر أقبل حتى ○ وقف هلى جنب الحجاج بنعالاط"، قال : با حجاج ! ما هذا الحبر الذى جتّنا



 (1)








 ( - ه ( تركت
(0) $r$.
 ; ;










 بذلك .
 (1)
 (1)





## 










 1.




 (1)



 عله

عله و بـلم، ززوحها النجالمى من دسول النهملى اسه عله و سلم على مهر




و مـلم عند انصرافسـه هن خير" • و رد رسول اسه مطل البة. هليه و سلم ه







 ثنا *








ابثهُ عل أبي الماص بن الربيع بالككا الأول • و تدم عمرو بن العاص زاورال سول اته صلى انه عله و سلم و مسلا عيه من غد النجاثى و كا تَ أسلم بأرم المبثة و مسه عثان بن طلهة العدرى" و خالد بن الرليذ

- ابن المغيرة

ث بنى مُّة فى ثلا"ين رجلا فقُتلوا و رجع وحده اللى المدينة . مَ بعث دسول اله صلى الت عله و سلم أبا بكر الصديق سرية إلى

بَد و معه سلة بن الأكو ع
و بعث -1 =







 و الثاء
(7)
r- ثقات ابن حبنت ( السنة السابة - سراباه إلى موازن و جناب)
 الالـيل و طال الوادى بينهم و بين المسلمن ، و رجهوا ! المى المدية بالغنا'ما ثم بعث رسول الته صل الته عليه و سلم عمر بن الخطاب سرية فـ
 يسيرون بالليل : يـكمنون بالهار حتى 'مـلـكِا هوازن و نِّر القوم’ و هربوا، و لم يلق عمر كيدا ثم رجع •
ثم بعث رسول النه صلى الس عليه و سلم بشير بن سعد إلى جـابِ
 حصين !! المدينة ’"














ثقات إبن حجان (السنة السابعة - عرة المضاه و تزوجه ميونتبمك) ج ثخ أراد رسول التّ صلى الته عله و سلم أن يعتهر فى ذى القعدة عرة القضاه' لا فاتهم من الهام الأولول من عمرة المديبية و عزم مَ أن ينكع ميمونة فبع أبا رافع و رجلا من الاْنصار من المدينه إلى ميمونة ليخططها
 -

/ M/ ب ب


-
=









ضربا



 "اليمنى و تال: رصم الثه ام ألرامُ .
 فـكانت البدنة عن عشرة . و أتام رسول اته بلى اله علِّه و سسلم بمـك
 عبد ألمزى بن أبى قيس بن عبد ود فن نغر من فريش قدو كله بأخراج

 (1) (1) ابن ياسر ن غير هذا اليوم، والدليل على ذلك أن ابن ر روامة إما أر اد المثركـي






 rv
r- * أبا رافع مولاه على ميمونة حَّ آتاه بها بسرف' فبّى بها و مما حلالان
ثم رجع !!ل المدينة' .
"


- حرة فأصيب أهابه ، و بها هو بنفس فقدم المدينة ^ .















 الـ
r^

بتات ابن بملن (











- يرزق بیضهم من بیض




10 فردها رسول الته صلى الس عليه و سلم • * توفيت زينب بنت دسول الته صلى انه عليه و سِلم، غللها سودة (1)

 الأمتنا ع من ا'بيع و كنيرا يؤ دى إلى الالتحط rq

 * مرية إلى نی لـيت فى بضعة عثر رجلا' ، فتل معاتلتهم و سبى ذراريهم , سأق نمههم و مواشيهم !لى المدينة . -
 جاه به ، و صدق عر: ن اللاص أموالمم ، و أخذ الجزئة من الجوس .

 -


 (1)

 خطا (8) من الطبرى : و و

 (الـ) إلمزية ..... b $r$.



فـ شسة عثر رجـلا حتى انتهى !ل ذات أطـلاحَ من ناحية الثـام



- تدم المدينT
* 



1.

بعيرا بيرا .










- vor/r المانز
r- ثقات ابن حجان ( السنة الثامنة - بثث زيد بن حارثة إلى مؤتة )
 الشام ، قآرصاه بمن مده من المسلهين خيرا و طال : إن أصيب زبد بفعفر بن أبى طالب على الناس، و إن أصيب جعفر فعبد اله بن زواحة على الناس ،


 فثجّج الناس عبد النه بِ رواحة : بالل: يا قوم! و اله إن التى تكرهون هی التى خر جتم من أجله! - الشهادة! و لا نقاتلّ الناس بعدد و لا قوة ، ! بما نقاتلهم بهذا لد - ا !حدى الحسنيين : !ما ظهور : ! إما شهادة؛ فقال [ الناس : قد : اله (1)








 صدق ابن رواهةا '

 ابن تَادة ، و على ميسر تهم رجلا [ من الأنصار - "

 ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى" المه القتال طاتتحم عن فرسه الشقراء و عرقها و قاتل حتى قتل و فيه اثتتان و سبعون ما ماين ضربة بالـيف و وطنة بالرمح ، ثم أخذ عبد الة بن رواحة الراية و تقدم با و و مو على


 . . ........ . . .







 r

ث- ث


 ما يشغلهم ؟ و مدم خالد بن الوليد بالملمين فتلقامٌ - علبه و سلم و المسلونّ و الصيان؛ يكّون على الجيش التراب و و يعولون: أفررتم• فـ سيل اله ا و رسوْل انه ملى اله عله و سلم يقول : ليسواT
بالفرادِنِ و لـكنهم الـكرادون^^ .
** بعث" رسول الش صلى الته عله و سلم عمرو بن الماص إلى ذات السـلاسل و م تصناعة، و كانت أم العاص بن واتل قضـنـاعية" فأراد











 و الآنصار


 أبو عيدة و عرو بن الهاص فـ الامامة ، فقال الماجرون : أنت أمير أمابك




 شدة و إلى لو اغتـلت خشيت الموتا فضحكك رسول اته صلى انته عليه
 انمسم"، "- الآية . و فـ هذا الثهر كتب رسول الهن صل اله علي و سل !لى خزاءة هن







 ro
 بـيل و بشر و سروات بنى عرو يدعو₹ إل اله و يعرض عليه الإسلام .
 فـ ستة عثر رجلا ، فبيوم و أصابوا نعا و شياه و رجعوا إلى المدينة . تم بعث رسول اسه ملى اله عله و سل أبا عيدة بن الجرالح فى
 /VA ثم ضرب مم البحر بدابة' يقال لها العنر فأكلوا منها شهرا، ع م أخذ




يأ كون ال1:طّ حتى صارت أشداتهم كأشداق الإبل .







 ,
 $\stackrel{\rightharpoonup}{6}$ $r 7$

ثم استشار عمر بن الحُطاب رسول الته صلى اته عليه و سلم' أن لم'
 إن شنت حبست أصلها , تصدقت بها ، فبس عر أصلها و تصدت بها لا تاع و لا توهب و لا-تورث - فی الفقراه : الغرباه، و ما بَّ أنفق فـ
 بالمروف : أن يعطى طريفا؟ عنه غير متبول فيه . *
 كأنعא بأبى سفيان قد قدم تتجديد الههد بينا ا و كان بديل بن ورةاء (







 الديلى و مه منخر بنى بكر و أبرانهم سلمى و كثلو م و ذؤ يب فتعلو مم بعرنة عند أنصاب الهر م ه .
 بالدينة غغرج !إلى مكه راجما ، خلا بلغ' عسفان لقه أبو سفيان : كانت قريش قد بثء اللى رسول الته صلى أهن عله : سلم لتجديد الههد، فقال لـ أبو سفيان: من 'أِنَ أقلت يا بديل ع قال: سرت إلى خزاعة، هال : جزت بمحمدى قال: لا، "م خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنت



 ^^
 " (1)








 تال






 ويعـك يا أبا سفيان ا "لد عزم رسول الش صلى الهد عليه و سلم على أم


 إلى أرى الأمور قد اشتدت على، "الما تصح لى" ؟ تال : و الهة ا ما أعل شينا يغنى " عنك r"و لـكن قمr" فأجر بين الناس ر" المق بأرضك"، قال : (1) ليس ن الطبرى (م) و ن الطبرى " بن على غلام ه (r) زيد ن الطبرى




 (
 $r q$
r-a



 -



 (.
 (1)
 الطبرى * *






 ن باردها ه . 6
 'فلما صح ذلك منه و من المسلمين' كتب طاطب بن أبى بَتُتهة كتابا إلى قر يش
 مُزِينة 「 /
 حاطب، فبعث رسول الهن ملى اله عليه و سلم على بن أنى طالب : الزير





 صلى الهَ علهو سلم ، فدعا رسول انه صلى الت عليه و سلم طاطبـا نقال :
 ( ) ز (

 الطبرى" تد أمعناله











غضرت لـُ
*

 -1 "و مع دسول الته مِلى الته علِهِ و سلم عشـرة" آلاف من المسلمين ، و لم يمفد (








 - ..ooo ín الألوية






 مر الثظهر ان صلى الته عليه و سلم ولا بدرون ما مو فاعل خرجَ أبو سفيان بن جرب


 إن للالك قريش ! الى آخر اللهر 1 فركب العباس بغلة رسول اته ملى الته (1)

 (1) اليلة ه (. 1 ( )


 . ندخل مكة عنوة إنه لهلاك تر يش آخر الدهر .... Er


 صلى اته عليه و سلم ليخرجوا إليه و يستأمنو• مبل أن يدخلها عندة ، فيغا


 و عـعكرها 16 فلا عرف المبـاس ' صو تهم كال : با أبا حنظلة 1 فرف













 بعشرة آلاف من المسلمين ه . $\tau^{l}$





















 أهد دونى "


 ربال بغ عبد مناف 1 فتال عمر : مهـلا با عبام 1 أو الن لإمسالامك
 - أن إسلاكك كان أحب إلى رسول الته صلى اسه عله و سلم من إسـلام


 صلى النه عله : سـلم تال : ويكك يا أبا سفيانا ألم ألم أن لك أن أن تملم أن


 ما أحـلك و أكرمك و أوصلك ا أما هذه فِآن فى النفس منها شييا
 ها أبو سفـان شهادة , أسل ؛ فقال العباس : يا رسول اسها ان أبا سفيان رجل $\dot{u}(r) \times{ }^{(r)}$



 , النغ أن تضرب ه .



 rاحبسه ، احبسه



 و لمزينة حتى مت القباتّل، لا تمر به قيلة إلا سأله عنها ، فاذا أخبره فال :
 كتيبة رسول الهدلى النه عليه سلم فها المهاجرون و الأنصار لا يرى منهم

 هد بها : لا بِل و لا طاقةْ يا آبا المضن 1 لعد أصبح مالك ابن أخبك
 (







 به ! فن دخل دار أقى سفيـان ههو آمن ! 1 فقامت اليه هند بَنت عتبَ - نأخذت بشار به و قالت : اقتلوا إلميت الدسم

 و من أغلق عله بابه فهو آمن ! و من دخل المسجد فهو آمن ، فتفرق
-الناس إلى دور ع و إلى المسجد -
 (1)












و بعث
(ir)






 =
















فن ههنا / اختلف الناس ف فتح مكا عغوة² كان أم صلحا .














 ابدا! نصا




 اذ

ث بثقات ابن حجان ( منة
 تلأك الـلمل، ثم قالت : واله قد انتشر السُوادا فقـل : : الته لقد دفهت الحيل سرعى إلى بيقى فانهبطت به و تلقته الحِلِ قبل أن يصل إلى بيته .

=

 رالعاكف فيه و الباد ه ، و وال ! بن عمر و ابن عباس : المرم كله منسجد ؛















مغفر من مديد عليه عامة سوداه ،، : لم يلق أحد من المسلمين قتالا إلا ما كان من خالد بن الوليد، و كان ر-ول اله صلى اله عله و سلم أم بقتل ستح انفس من المشركَين قِل قدومهم اللى مكه و قال : أى موضع رأنم هؤلاء فاتلوم : 'عبد اله بن سعد بن أبى سرح

 عبد الطلب"، فاما عبد الت بن سعد بن أفى سرح ففر " "الى عثّان ن ع عفان (1)










 (9)

 صلم الهعليه و سلم ـالخ • (4) من الطبرى ، ون فـ : نغر • وك (ir) or
r-ج

 ,

 رسول اله صلى الهَ عليه و سلز لا يقتل كا نى مبرا بمد اليوم ا و وزل






 لا بتَل بالإثارة ع (r) اهتلف نالمه، و ذ ذسط النجومالمواله


 .
 or

ب ث




 تال : با رسول اله 1 أعطى شبــا يعرف به أمانك ، فأعطاه رسول الت
 صفوان بن أمية بكدة و هو يريد ان يركب البحر فــال : ياصفوان ا .
 ثال : أى" صفوار ا مداك أبى و أى ا أوصل" الناس و أبر الناس و أحلم الناس و خير الناس ابن عمتك r'رسول اله صلى الهن عليه و سلمr"، عزه







 عزك



 كال : صدق ، كال : نامعلى ثج جها رسول اهت طلى الته عله : سلم و طاف بالبيت سبعا مل
 ! ! ! بين الأسطواتتن ، ينه و بين المدار ثلاة أذرع، "ُ خر خرج فوه


 المدد بالسوط" " اللصا، فِه" الدية مغلظه" " ماثة ناتة ، منها أربعون" فى بطونها أولادما ، يا مسشر قريش ا إن اله قد أذهب عنك غخةء الباململة












 ه اذهبوا ظأتم الطلقاها ${ }^{\text {® }}$ ا Ar
 ( ) (













 قال

=

 المهمه و تثغيف الفاه . و ن الطبقات لابن سعد عن عثّان بن طلهة كال : كنا نغتح الكعبة

 ملكت تريس يومئذ و ذلت ! ثلا : بل مرت و عزت يومئذ و دخل الكعبة



 ثادانى ، فرجعت اليه نتال : ألم يكن الذى قلت لك ؟










فقال : هل الك مفتاحك' ؟ فدفهه إليه .
فلما كان الغد من فتح هـهُ عدت「 خزاعة على رجل من هذيل فقَتلوه و هو مشرك ، فقام دسول انهّ صل الهَ علهَ و سلم خطيباّ فقال :



 كان أمر بأسا ن الماضرفلس اليهم سييل؛ و إن كان له غطيط لا يشتى ندعونى

 |الفتع بيوم دخل جنيدب بن الأدلع معه ير تاد و ينظر - و الاناس آمنون ـ ـ فرآ.









 مؤمنا بكار التّلت خر اها بالهذلى ه .




 لا تحلى لآحد بعدى؛ ساقطتها إلا للشد، فقال العباس: !لا الازذخر 1 فانا بكعله فى يو تنا و قبورنا،
 اللارث بن مثام تحت عكرمة بن أنى جهل و فاختة بنت الوليد تحت صفوان
















 ابن أمية 'فلا أسلمتا قالت أم حكيم لرسول الته حلى الته عليه و سلم و بأله أن يستامن عكرمة، ثآمنه , قد كان خرج إلى اليمن فلحقتهُ باليمن حتى

 يكسره فكسروا الأصنام كلها ، و كسر خالد بن الوليد العزى بطن نغلة

 =

 ( ر (









 أنـلمت
(10)

ث- ثقات ابن حجان (منة
 ثم بعث دسول الهَ صلى اله عله و سلم² حول مكه "الثاس يدعو ن"


 قد أصابوا في الباهلية عوف ن عِد" أبا عبد الر من بن عوف و الفا كا" الن المغيرة/r
 = خز انته شيثا ه .



 ( )
 العر ب ه ( 1 (






أخذوا الــلاح، نقال طم غالد : ضورا السـلاح خان القوم أسلوال،


 ه •









 , السلاح يذ ك و ويونت (م) زيد



 ز، الطبرى n من اللال ه . $\downarrow$

ثمات ابن سبان (منغ


 كال• : 'أصبت .


 [





 (v) ون الطبى










 عليه و سلم، فساروا حتى إذا أتوا بأوظاس و و معه الْأموال و الأبناه و النساء
 لا حزن" و لا سهل دهس، مالم أممع رغاه الإبل" و نهاق المير و بكاء




 -ا اردت أن أجهل خلف كل رجل أهله و ماله ليقاتل عغهم ، فأنقض" بهـ"

 اللى رسول انه صلى انه عليه وسلم هط مع النا









نقال

ثقات ابن حبان ( منتة - - رأى دريد و إنكار مالك رأيه )

 و كلاب"

 ارفههم فی متمنّع" بالاد فان [ كانت - "

 $\dot{j}(r)$ ه





 , انك ،
 " (



r- ثقات ابنجان (سنة人-المسير إلىهوازنواستعارةالأدراعمن صفوان)






له"، ثم أثى دسول الته صلى اسه عليه و سلم فأخبره .
فأجمح على المسير إلى هوازن










 " واحد ، (9)

 مترك 《 (r ( ) عد.

عدونا'، فقال صفوانذ: أغصبا؟ طال : لا ، بل عارية مضمونة حتى نوديها

 لرسول الته صلى الهه عليه ؛ سلم ، و خرج دسول الهّ صلى الته عله و و سلم من


 الصناة' ؛ فبينا الناس مع / رسول اسه صلى الته علهه و سلم يسيرون إذ مهوا






 عليه و ولمه (





فلما بلغ' رسمول الته صلى الته عليه و سلم وادى حنين و انحدر المسلون










 ابن أم أيمن و والسامهة










 وع فـ
(iv)

في الوادى قرب الصــع و هر واد أجوف ، و قد كمن المشر كو ســ
لمم فـ شحابه و مفارقه فأعدوا اللتّال . فبينا رسول السه صلى الته عليه و سلم ينحدر و المسلون بالوادى إذ اشتدت عليهم الـكتاثب من المشركين شدل

 دسول النه ا أنا يمد بن عبد اله ! و احتملت الإبل بیضها بعضا وهع رسول اله صلى الته علهه : سلم رهط من المهاجرين : الأنصان و أهل بيته ، فليا رأى رسول الته صلى الته عليه و سلم الناس لا يعطفون على شى، قال : يا عباس !



 عن بيره فيخلى سبيل بهيره و يؤم


 (1)


 - ن الطبرى -

 القوم " فقال : الآن حمى الوطيس أ و إذا رجل من هوازن على جمل
 خلفه ، ناذا أدرك طعن / برمحه، ، إذا 「فاته رفهه / ا بـ




 (1) من الطبرى ، و ن ف ف" ا










 ف : عبد ، و التعهيع من المغازى . و كانت
r - ثقات ابن حجان ( السنة الثامنة ـ غزوته عليه السلام هوازن بكنين ) ج و كانت أم سلم بنت ملحان مع زوجها أبى طلحة فالتفت وسول اسه
 بألى أنت و أى يا رسول السه صلي السَ [ عليه و سلم ] ا اقتل هؤلاء الذين





أبو طلحة : با رسول اسه ا ألا تسمع ما تقوله أم سليم • الم و رأى أبو قتادة رجلين يقتتالان : هسلم ع مشرك ، فاذا رجالـ من

 ديح الموت! فلو لا أن الدم r'تز هن يقتلى"، فسقط و ضربه فقتله ،

 بعده ن الطبرى



 (11) (1) ألن يقتى لو لا آن الدم زمها .
 ثُم انهزم الششركون و أخـذ المسلون يـكثفون الأسارى ، فلها وضعت الحرب أوزارها قال رسول اله صلى اله عليه و سلم : م. فله سلبه • فقال رجـل من أهل مكس : يا رسول اله ا لعد قتلت قتيـلا


 سلبه"، فقال رسُول النه صلى الته عليه و سلم : صدق "آبو بـك رد عله عليه


فى المدينة" لأنه أُول مال



 . (v) :




 نز زذل نعيش منه الله يومنا هذا . it ,



 للشركين، فقتل عثان و انیاز المشركون منهزمين ! الى الطانفـ و عسكر
-
بعضهم بأوطاس ' .















 و المغازی : له .








أنيت أنك نأنخرها أنك قتلت دريد بن الصـهن " "بسيغه .
 بالجمر انهة ؛ و بعث فی آثار من تو جه قبل أوطاس أَا عاه الأشهرى فأدرك ك


 ( . "


 (r|lo

 $\stackrel{+}{*}$

$$
V \varepsilon
$$





























 ه^1/ ب



 =
 (1)


 العازی "
 " النساه w (




 رسول
r- بحات ابن حبانُ ( السنة الثامنة - غزو ته عليه السلام هوازن بكنين ) ج

 ثم انصرف رسول انه صلى اله عله و سلم من الطائف إلى الجمر انة فقال

 حرّى" أجر • و نهى رسول آه صلى الته عليه و سلم عن وطه الحبالل حن يضعن •
=
تغتر تا الطرف وهى لاهية كا كانما شف وجها ك)













 و قد أَظل بـ معه ناس من أصابه إذ باءه أعرابق - عله جبة - متضمن" بطيب فال : لِا رسولاهتا كيف ترى برجل 'أحرم بعمرة فى جبة بعد ما



















 الغلول

 بُكُةَ خيوط من شعر . قال : يا رسول لآه ! أخذت هذه الـكبة أخيط بها بردعة بعير لم، فقال رسول اسه صلى انه عليه و سلم : أما نصيبى منها

فلك ، [


 هم سرح

1.

صلى الت عليه و سلم السي - فأسلموا . ثم أعطى دسول الته صل اله عله : سلم المؤلفة قلوبهم تألفا، فأهطى







 .

ث - ع عباس بن مرداس السلمى شييا دونهم، فقال فيه أبياتا '. و لم يعط الآصـار منها شييًا نقال قائل الأنصار : ألا أ إن رسول النّ صلى اله عله و ملم
 عليه و سلم و تال : يا رسول الت ا الأنصار قد وجدوا فـ أنقسهم ما رأوك
 !إلا رجل من قومى ، قال : فابمع لى قومك فـ هذه الحُغيرة ، غؤرج سعد نادى فى قومه : إن رسول الت صلى اته يأم الحظيرة ، فقاموا سراكا و قام سعد على باب المظيرة فم يدخلها إلا رجل
 . ا الأنصار قد اجتمعت لك ، غغرج !ليهم رسول اله صلى الته عله و سلم ; قال : با معشر الآنصار 1 [ ما - "] . . مذ (1) زيد بعده ن الأصل : قديده ، ولا عل لهذه الز بادة هـا عـذناها ، و الأبيات
 r


 هشثام ز سِيرته ـ راجع (r) we/r
 اليهي ن (ـ) ن الطبرى و السيرة : تالة . $1 i$ (r.) $\wedge$ -
 ألم تَكو نوا ضْلال ههدام اله ؟ أ ألمكونوا عاله فأغنام السه ألم تـكونو أَعداء






 من الأنصار ، إن الأنصاز كرشى و عيبتى ، اللهم اغفر الانصار و أبناه



 ر (1)






 r



 * خر خر رسولاسه صلى اسه عليه و سلم من الجمرانة معتمرا فاعتمر ه منها فبات بالجمرانة ; استخلف على مك\& عتاب بن أسيد أميرا و خلّف
 فی ذى القعدة ..
-* فبـاك فى وادى سرفン حتى خرج على سرف ؛ ثم على مرّ الظهران حیى .

 , السيرة r/ /




 (v)

راجع السرئهr/r
${ }^{*}$




" حج بالناس عتاب بن أسيد؛ •

 عليه السـلام فقـال : السلام عليـك با !!باهم ! فسرى عن رسول اسه


 [ رأسه - ^ [ يوم السابــع : تصدق بوزن ششره فضة على المسا كين
-ع عنه بكبشين ؛ : عاش ستة عشر أشهر
(1) و ن المستعيذة اغتـالاف كثير تد المتوعبه ابن حجر ن الإصابة ن تر. تهمه







**
السينة التاسعة هن المجرة
أخبرنا يمد بن / الحسن بن قتيبة اللخمى بعسقالان نـا محد بن المتوكل ابن البف السرى ثنا عبد الرزاق أنا همهر عن الزهـرى عن عيد الهن بنّ' عبد النه


 ثم قال : هى عاثشة و حفصة ـ ثم أنشأ يسوق المديث فقال : كنا مهشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدهنا المدبن وجدنامٌ " ورما تغلبهم نساؤث، ،










 عجّى (v)
 تزا (ri) $\wedge \varepsilon$
 ;راجبى فقالت : ما تنكر ان أراجهك ! فو الته إن أزواج الني صلى الشّ






 عاثشة ؛ قال : : كان لم باز هن الأنصار : كنا انتذأب بالزول إلى ز سول الس






 (1) (




r- ثقات ابن حبان ( اللـن التاسعة ـ تخيره عله الــلام نساءه )
قتلت : أُلفكن رسول السَ / صلى انه عله و سلم ؟ فقالت : لا أدرى ، هو ذا












 ها عليها فقالت لى : أ تنكر أن أراجعك ا فو اله إن أزواج النج صلى الت عليه ; سلم اليراجهنه , تهجره إحداهن اليوم !الى اللِلة ¹ ا قال : فقلت : قد خاب من فعل ذلك منهن ; خسر ! أتأمن !الحداهن أن يغضب الته اله

 يبكين (م) من المس.د المسند ، و ون الأصل : بمضب 1 علـه
 عليه و سلم ! فقلت : با دسول اله ! ف. خلت شلم حفصة فقلت لها : لا تراجمى
 , لا يغرنـك أن كانت جارتـك أْسم : أحب ! إلى رسول اله صلى اله

 فو النه ما رأيت فيه شينا يرد البعر إلا أهبة ثالاثة ، نقلت : يا رسورل اله : الدع الس أن يوسع على أمتك فقد :سع اله على فارس : الزوم و م الـا




عليهن حَى عاتبه الته .

 وفلت : يا رسول الهَ ! ! إنك أقسمت أن لا تدخلى علينا شهرا و إنك دخلت
 "
 .




أريد النه : دسوله و الدار الآخرة •

ه شهرا ، ; كان المبب

 هاتُشة : قد آقأت أهون على الهة من ان تغضبن، لا أدخل تلميكن شهر| ! فدخل عليبن
-1 بعد هضى تسع : عشرين يوما •

! الى الحبشة نانصرف : لم الِّ
(1) سوز (1 ( )





 3: (Y)

 أن يقتحموا فيها ، فتحرزوا’ و أبوا ذلك ؛ فقال النبي صلى النه علهـ و سلم: من أُحم . بمصية الس فال تطيموه •

-


















ب





- رسول الته صلى الته عله و سلم : إن الذى حرم شربها حرم يعها •
 ترسل !لينا رسولا ، هنزلت هذه الآية " يمنون عليك ان اسلموا " .
 :











 مبـ 9. عرنة
r - ثقات ابن حبان (السنة التاسعة - بعث السر ليانتى النجاثى، غزوة الروم ) ج
- بسهم فتتله

 عليه و سلم كتابا فأبوا و رقعوا

 أخت عدى بن هط
 : قال : صلو! على صأحبك ، فقام فصل هو و أصمابه و صفوا خلهه ، و كبر $1 \cdot$ ت
*~ أم رسو ل الله صلى الله عليه و مدلم بالتهيؤ
لغزوة الروم^

(1) هن المازى r/




 !



الظالال ، و كان رسول اله صلى اسه عليه و سلم قلا يخرج فى غزوة إلا ورتى' بغيرهـ غير غزوة تبوك هذه، فانه أمر التآهب لها لبعد الشقة و شدة الزماسـ ؛ و حض رسول اله صلى الته عليه و سلم أمل الغنى على النفةَ , الملان فـ سبيل الس و رغهم ذ ذلك، و حمل رجال من أهل الغي

 البكاون [و م - r
 الدمع حزنا الايجدوا ما ينفقون" " و باء المعذرون من الاعراب ليوذن و قد كان نقر من المسلمين أبطا بهم اليني عن دسول الس صلا الس عليه و سلم حتى تخلفو! عنه من غير شك : لا ارتياب، منهم كعب بن مالك أخو

 10 ف إسلامهم، نزرج رسول السه صلى الس تليه و سلم من المدينة و ضرب
 أَسفل منه، و خلف رسول ا انه صلى الن عله و سلم على بن أبى طالب على

 و و الأهل : واتد و أبو حشـة الهد ـ ـ كذا . أهل

أهله ، ، أمه بالإقامة فِهم ، و استخلف على المدينة سبـاع بن عرفطة
 سمـع ذلك على أخذ سـلا


 من مومى إلا أنه لا ني بعدى ! فر جع على" إلى المدينغ و مصى رسول اته




 السحاب فأمطر حتى ارنوى الناس ز توضأوا . ثم إن رسول الهَ صلى اله
 بض المنافقين : أليس شمد يزعم أنه ني و يخرى بخب اللماء و مو 10 لا يدرى أِن ناته ! فقال وسول اله صا الت علي و سلم : و الس ما أعلم


 كذا (0) و هو زيد بن الصبب ـ كثا فـ الطبرى و السيرة . ar
r-ج



 ه [







 فلا أتاما ألته بـة بن روبة 10 عله و سلم و أعطاه الجزية و أتاه أهل جرباه و أذرح" فأعطوه الجزية ،
 (1)
 و بـة ــذا (ه) من الطبرى و السيرة ، ون الأصل : ادر ج . ليحنة
r- ج




 و إنه لا يكل أن يمنووا ماه يددونهن ; لاط
 ,










 .







 إن لـ ذنًا ، فلا عليك أن تخلم عىى حنى آن رسول الته صى اسه علي



 \%
 (1) (r) زبه


 . . !
 إلى أكيدر دومة'، و هو أكِيدر بن عبد الملك رجلى من كندة، و كان مـلـK عليهم و كان نصرانيا فقال رسول الته صلى الته عله و سلم لالالد : إنك ستجده يصيد بقر الوحش ، غرُج خالد بن الوليد حتى إذا كان من من


 أكيدر دومة و أحم بفرسه فأسرج و ر كب فن نقر من أهل بيته و معه



 يلمسونه بأيديهم و يعجبون" منه ، فقال رسول الش ملى الهع عليه و سلم : أ تعجبون من هذا ! و الذى نفس بمد يده ! بلمناديل سعد بن معاذ فـ الجنة
 عله و سلم غفقن له دمه و صـالحه على الجزية ثم خلى سيله . و درجع
 العيون

 كتب الآادادبث المتداونة أِيضا .

. إل تريته
و انقد رسول اله صلى انه عله و سلم كعب بن مالك فقال : ما فـل كحب بن مالك؟ فقال رجل من بنى سلة : يا يا دسول التها ا حبسه برداه


 ليلة يقصر الصلاة ; لم يهاوزها ؛ ؛ م انصرف قافلا إلى المدينة ، و كان فـ الطريق [ ماه يخرج من و شل -" " بواد بقال له: المثقق؛، فقال رسول انه صلى انه علهي و سلم : من سبقنا إلى - 1 ذلك الماه فلا يستقين منه شيثا حت آتيه، فلا أتاه رسول آلة صلى اته








 الأهن : ليستى فـ هذا -كـذا . و ذاك

و والك الها نوارة تبوك اليوم •




 مسعود : يا ليتى كنت صاحب المفرة



 مدران" و مسجد بذات الزراب" و م مسجد بالآخضر و مسجد بذات الحطى و مسجد بذات البتراء" و مسجد بالشق" و مسجد بذى المِيةة"










و مسجد بالصدر' و مسجد عإى القرى و مسجد الر متة و مسجد بذى مهو
و مسجد بالفيفاهُ و مسجد بذى خثـب ب
ثم قدم رسول النه صلى اله عليه و سلم المدينة ، و كان إذا قدم من سفر بدأ بالمجد فركع فـسه ركتتين ثم جلس للانس ، فلا فعل ذلك
 و غير ، ، بفلوا يعتذرون إليه و يكلفون له و كانوا بضعة و ثمانين؛ رجلا ،


 - 1 جلس بين يديه، فقال له النبي صلى الهَ عليه و سلم : ما خلفك ؟ ألم تـكن

 للى لسانا ، و (لكن و السَ ا لقد علدت لّن حدثتك اليوم حديثا كاذبا لترضين بـ




 رو راجع أيضا إنسان الميون

 أوى (ro) 1..
 [ آنوى و - ' ] أيـر منى حين تخلفت عنك ا نفال دسول الهن صلى النه عليه







 1.

أمية الواتقن •
 رادة و ملال فعدا فـ بيو تها ، و أما كمب بن مالكك فكان أشب القوم


 أم لا ا ثم يصل قريا منه و يسارته الظط ، فاذا أقبل كمب على صلاته
 (
 و المغاز ى ، و ن الأهل : إو اتى .
 تظر إله رسول السه صلى الن عله و سلم ، و إذا التفت غخوه أغرض عثه ،

حتى طال ذلك علي من جفوة المسلمين • ثم م كمب حتى تسور جدار أبى قتادة - : هو ابن عهه و أحب الناس
 - مل تمل أنى أحب اته و رسوله ؟ فسكت فهاد ينشده فسكت فهاد ينشده ، فقال : اله : رسوله أعلم، فقاضت عينا كعب و وثب قتسور الجدار غم غذا !!لى السوق، فينا هو يمشى [ و ـ ' ] إذا نبطى' من نبط الشام يسأل عنه عن قدم بالطعام ييعه بالمدية و هو يقول: من يدل على كعب بن مالك ؟
 -1 فـ سرقة"


 ذلك حتى [ إذا - ²] مضى أربمون ليلة أتاه رسول رسون اتهن صلى اته عليه
 فقال كعب : أطلقها أم ما ذا؟ قال : بل اعتزلها و لا تقربها ، و أرسل



 . كلى السيرة و المغازى . !

ث ب






 المسلمنج











 1. r

بي بات البن حبان
ورسول الته طلى الت عله و سلم بالس حول الناس ، فقام إلي طلهة بن



 /ar






 (1)






 ر الشا ألا .
3
(r7)
 لو أن أحدنا رانى ام أته على فاحشة كيف يصنع ع إن تكلم تكلم بأم عظم ! و!



 عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال عاصم : لا و الذى بعثك 1






 وماتت أمكثوم بنت رسول الشه صلى اسَ عليه ء سلم فـ شهبان ، و غسلتها






ث ثقات ابن حجان
 هو / الف

 ○


 ,

 ,احدة على غشس و ثلاثين فقيها ابة !بون إلى أن تبلغ غمسا و أربعين ،







 $i$

$$
1.7
$$

ثقات ابن حبان ( السنة التاسهة -غزوة الروم )
أن تبلغ ستين، فان
 ابتا لون إلى آن تبـغ تسعين ، فان زادت [ :احدة - r ] على التسعين

 [ إلجل - ${ }^{\text {[ }}$ ]














ث ثقات ابن حبان
 في رقيق و لا مذرعة و لا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ،
 \%

 و أكل مال اليتم . و إن العمرة هى المج الأصغر - • بلا يمس القرآن




 النفس " الدية مائتة من الابيل ، [ : - 2"

 (r)




 و
(rv) $1 \cdot 1$
r - ج ,



آمل الذهب آلف دينار ، فقرى الـكتاب على أهى اليمن •
ذ





 معاذا و هـ راكب
 الحمانه ، و الْأه بالمروف و الْهى عن المنكر ، خ خضض المبناح، و حفظ (1)




 1.9

 و حب الآخرة على الدنيا؛ يا معاذ 1 لا تفسد أرضا ، و لا تشتم مسلما ،

 ه أن الته ڤد فرض عليه خس صلوات' فـ يومهم ; لِلتهم ، فاذا فعلوا ذلك


 !إذا أحدئت ذنبا فأحدث له توبة السر بالسر : الملاينة بالملانية ؛ يا معاذ ! يسر




 10 على ما قلدتى عله ، فدعـا له رسول اته صلى السه عليه و سلم ثم ودعه ؛



 (0) زيد من المنتخب (ヶ) بأبى






 و قدم وفد كلاب على دسول اسه على انه علهي د سلم ثلالث عثر'

نغرا نيهم ليد ن و ويهة .











 الاليون أذ الوند با،و أذ الثر المبو سين .

«1/ ب رسول اله صلى اله عله و سلم : إن الته يؤيد حسانا بروح التدس ، نقال
 و قدم وهد الطاثف" و نزلوا دار المغيرة بن شعبة و طلبوا الصلح • ه أْم النب صلى الته عليه و سلم خالد بن سعيد بن العاص أن يـكتب لفم

كتاب الصلع
و مرض

 .
 و قَدم وفد بنى فزارة" وم

ابن حصن •




 الطُرى الطبرى (V) هن أطبرى و إنسان اليون ، و و ن الأصل : خضن • و قَم
(r^)
IIr
 و قدم وذد بى عذرة' 'لانــــة عثر رجلا ، و زلوا على المدلاد

البن عري .




















ث ثمات ان
 'لينذ' إلى كى ذی حق حقه [و ذنى -
لا يمج بعد هذا العام مشرك : لا يطوف بالبيت عريان ؛ فلا كار يوم النفر الأول قام إبو بـكر و خطب الناس و حدثهم كيف ينفر: 0

الناس براهة حتى ختهها، ثم زجهوا !لى المدينة السـة العاشُرَه هن الهجر
 عام ثنا قرة" بن خالد عن أى جمرة" الهببى هال : قلت لابن عباس: -1 إن لى جرة ينبذ لى فيها ، فاذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت" أن




 من سمط النجوم (0) زيد من سنْ النسأى (و) من السن ه ، و وتع ن الأصل :


 الصحيـع ، و ن الأصل : خشتية . أنتضح



















 -
 غُ بعث' رسول اله صلى الته عله و سلم خالد بن الوليد !لى بنى عبد /90/ب المدانّ في شهر ريع /الاول و ع بنو المارث بن كعب و أسلواه، و أخذ
-الصدقة من أغنيانْم و ردها على فترانهم
 ○

رسول اسه حلى اسه عله و سلم : مو على بخرانا" • و قدم عدى بن حاتم الطانى و معه صليب من ذهب ؛ فقال الني
صلى الته عليه و سلم : اتخذوا أحبار م و رهبانهم أربابا من دون الته .
, قدم بعده وفد طيئ فيهم زيد الحيل : هو رأسهم ’
(1.

- ! لـ هدم "ذى الخلصة" ، فهدمها
 العيون r





 F
(rq)

ثقات ابنحجان ( سنة ـ ا ـ قدوم وهد الأزذ و سلامان و بیى حنيفة) ج - r
"م تدم وفد الأزد رأسهم صُرّد بن عبد الهّ' فى بضهة عشر د بلا ،
و بعثه رسول اله صلى النه عله و سلم !!ل جرش ثافتحها ، و كان عان علا
-لالبق صل الشّعليه : سـلم
و ولد ثمد بن عرو بن حزم بنجران ، فكتب تمرو إلى دسول الته



 جريدة فقال اللبى صئى الس عله و سلم : لو سألتى هذه الجريدة ما أَمطيتكها'!


 انفخها. ، فنفختها فظار ا نأولتها الـكذابين : أحدهما الدنى ، و الآخر




 ,

 IIV

مسيلة صاحب اللِمامة

و و وند خو لان •• , كان النى صلى الهَ عله و سلم إذا قدم عليه الؤود
لبس أخسن ثيابه و أم أحبابه بذلك .
○


 [ بالس - " ; ;حده ففال" : يا أبا ذر ! ! إ لمسجد تحية ، قال : : ما تحيته











 ر فألي























ث ثقات ابن جان ( سنة ه
قال : يا رسول الهَ أم أزل اله من كتاب؟ قال : مائه كتاب و أربعة كَتب، أزن على شيث ثمسين صحيفة ه : على إدريس ثــلاثين صيفة، [و أنزل على إبراهم عشر صحائف، و أْزل على موسى قبل التوراة عشر

 17 ب


 . الساءة عُون التلك" الساعات" [ : استججام - ² " للقلوب" ، ، ع على العاقل








 $!$
(r.) ir.





 أوصنى ، قال : أوصيك بتقوى اله فانه زبن لأمرك ، قال : زدنى ، قال : عليك بطول الصمت فانه مطردد اللثيطان [عكك - - " و إياك و الضجك فانه يميت القلوب و يذهب نور الوجه ، قال : زدنى ،




 كالدير"، ،و لا ورع كالكف " ، و لا حسب كحسن الخلق" ". (1) زيد من الحلية و الركز (r) زيد من الكنز (r) ن الأهل : لا يهجز ك ،



 و الملية ، ون الأصل : خلته .





 فقر اتكى ؟ فان تالوا : نعم، فلا تبغ منهم غير ذللب ؛ و لأن يهدى الته على

يديكت رجلا واحدا خير الك ما طلعت عليه الثشدس

 -1 دسول اته صلى الهن عله و سلم 1 إن أحب المهاد






 ( )


 عله irr



 أبا عيدة بن الجراح ؛ و مات [ أبو-r


صلى اته عليه و سلم لككنانة بن عبد ياليل •

 إلى البحرِن لِأخذ منهم الصدقات •
 رجل شديد بياض الثِاب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر الــر ، , لا بعرة منهم أحد ، حتى جلس !إلى نبى التَ صلى الهَ عليه و سلم فوضع = ( $)$






 عن الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الهة و أن بَمدا رسول اله و تقيم الصلاة : توّى الزاكاة و تصوم رمضان و وتج البيت إن استطمت

 و اليوم الآخر و القدر كله خيره و شـره ، قال : صدقت ؛ الال : أخبرنى





صلى الته عله و سلم : هذا جبريل . آتام يعلمك دينى .

 برسول انه صلى انه علهو سلم، حتى أنى ذا المليفة فولدت^ أبساه بنت (1-1)



 هل انه عليه و سلم منكتاب المناسك (م) من الصحيع ، ، ون الأصل : ولدت . عمس
(r) 1r\&

## 

 أصنع ؟ ثال : اغتسلى و استثفىى' بثوب و أخرى • ثم صلى رسول الته
 ثم ركب القصواءْ فلما استوت به ناته على "ليداه أهـ" ، و إن بين يديه وخلفه

 لبيك ! إن المد و النعهة لك , الملك ، لا شريك الك ؛ و أهل الناس معه ، فُنهم من أهل مفردا و مههم من أمل قارنا، حتى قدم دسول اتها صلى اته





 ما بدأ اسه ؛ فلما رقى عليها و رأى البيت استقبل القبلة و قال : لا إله اللا النه 10 وحدهلا شريك له، له الملك و له المد و هو على كل شیه قدير، لا إله إلا الته
 رات ؛ فلا نزل [ إل - " ] المروة حتى ¹ انصبت قدماه فى بطن الوادى (1) من الصحيع ، ون الأهل : الستندى (
 و ن الأهل : مانى (ه) ز يد من الصحيح (و) من الصحيع ، ون الأهل : نما.

 ما فل على الصفا ؛ حتى ؛ذذا كان آخر طواف عنى اللروة فقال، : لو استقبلت
 فليحل : ليجعلها عررة . فقال سراقة بن ماالك بن جعثم : يا رسول الشه !

=خلت العمرة ف المج - كرّnن ـ لا ، بل الا بُد .

و قدم علّ من اليمن فوجد

 - ( رسولك . فقا'ل رسول الس صلى الته تليه و سلم : فان ممى الهدى فلا تحل ،



عليه و سلم : من كان هـه ( هـى - -r

 فقال : خشيت أن أنموت بالأرض التى هأجرت منها مكا مأت سعد بن




خور

ثقات ابن حبان (سنة • - حجه الوداع، اعتالالسعدو وصيته ، التو جه إلمنى) ج ج خولة!
 أفأ:صى مكالى كله ؟ قال : لا ، هال : فالصف؟ قال :لا ، قال : الثلث ؟ فال : الثا ، و الثلث كثير ، إنك إن صدقت مالك صدوة ' ، و إن نفقتك على عيالك صدقة ، و ما تأكل ار أَك من طهامك صدوته ، و أن "تدع ه أهلك بغير [ خْتر ~




1. هـم الظمر و الهع
 ,





 -



 تحت قدى موضوع و دماه البلملية موضوعة ؛ فاتقوا الته فى النساه فانـم أخذتموهن بأمان اسه و استحلاع فروجهن بكلمة الته ، و لـى علهـن أن
 - غير مبرح، و للن عليـم رزتهن و كسوتهن بالمعروف ؛ و قـد تركت فــم ما لن تُنلوا بعده إن اعتص.ت به : كتاب الته ، و أتم تسألون عـى فا ذا أنم قاتلون؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت و أديت و نصحت ، فقال






 10 فللا أقى المزدلفة صلى بها المغرب و الهشاه بأذان واحد و إقامتين و لم يسبح
 الصبح بأذان و إفامة، ،م ركب القصواه حتى أنى المشعر الحرام فاستقبل


 الصحِيح ، و ن الأصل : فتيلا (v) نن الصحيح ، و ون الأصل : التصوى . !
(rr) irn

ث =



 *


 ـا بِى عبد الـطلب انزعوا ، فلو لا أن يغلبك




و بسض صفر •
;



 (v) من الصحیِ ، و
 تعجيل المنغعة و هو كن روى عنه ابن المارك .

ثقات ابن حجان ( السنة العاثرة - ذكَ وناته صلى اله عله و سلم ) ج ج أنا معر عن يونس عن الزهرى آخرنى أنس بن مالك أن المسلمين'
 صلى الس عله و سلم قد كثف ستر حجرة عاثشة نظظ إليهم و م صفو في صالتهم ، ثم تبسم و نكص أبو بكر على عقبي ليصل 'الصف و ظن ه أن رسون الته صلى الته علهِ وسل يريد أن يخرج إلى الصالاة ، و مٌ المـلمون أن بفتتوا فى صلاتهم فر ها برسول الته صلى الته عليه و سلم حين رأوه ، فأشار إلهم رسول الته صلى الش عليه و سلم أن اتصنوا صالاتكم، ثم دخل

المجرة و أدخى الستر بينه و ينهـم و توفى فـ ذالكّ اليوم • تـال : أول ما اشتكى رسول الهَ صلى الته عليه و سلم كان ذلك -1 يوم الأربعاه لليلتين بقيتا من صفر" و هو في بيت ميمونة حّى أغمى علي من شذة الوجع ، فاجتدع عنده نسوة من أزواجه و الهباس بن عبد المطلب , أم سلمة [ و أنماه ـ • "







 r نسا. ir.
** نسـاه جّن من ههنا - و أشار إلى أرض المبشة ، فقالوا : يا رسول انه 1



- إلا المباس

فلا ثقل بزسول الت صلى الته عليه و سل "علحة استأذنت عاثشة أزواجه ه أن تَمرضه في بيتها فاذذ لما' ، غغرج رسو اله صلى الشه عله و سلم بين



 ضعوا لى فى المخضب ماء، فقعلوا ذذهب ليوء

 بنظرونك ، و الناس عكوف ينظرِن 10 : بهم العشاء الآخرة ، فقال: مرها أبا بكر أن يصلى بالنا يا دسول آه ! ! أبا با بكر رجل رقيق و إنه إذا فام مقامك بكى ، فقال: موا أبا بكر يصلى بالناس، ‘م آرسل إلى أبى بـكر فأتاه الرسول فقال:



 iri

إن رسول الته صلى المة عليه و سلم يأنمرك أن تضلى بالناس، فتالن أبو بكر :


عليه و سلم ، فصل بهم أبو بكر تاك الكا الايام •
 ه الظهر بين اللعاس و على و قال لها: أُلسانى عن يساره، فـكان أبو بـكر



 . 1 إن عبدا عرضت عليه الدنيا و زينتها فاختار الآخرة ، فلم يفطن لقوله إلا


 أبأبكر خليلا : لـن أخوة الإسـلام ، سدوا

10 رسول اته صلى الته عله



 الطبرى ( irr
 فلا كان يوم الاثنين كثف الستارة من حجرة عاتشة و الناس

 ذلك اليوز، : كان ذلك اليوم لانتى عثرة



 خضراه رطبة فنظر إلي، فظنّن أن له بها طاجة فأخذتها فضضغ رأسها


 علي و سلم و هو مسجى ، فوضع فاه على جبين رسول اله صلى الته عليه






 . زيد ولا بدمنه ( irr
 رفووا روّسهم لا رأوا أبا بكر فقال أبو بكر لعمز : أيها الرجل 1 اربع على




 ام


الآية؛ ؛ قد استيقن المؤمنون بعوت شمد صلى الته عليه و سلم .



عله : سلم •

فأما أُولاد عبد المطلب" الذكور منهم : عبد الته بن عبد النطلب والد



 $\dot{u}(r)$ (r) الأصل :
 السهط ، و ن الأصط : النير اق . نآما 1r\&

ث فأما عبد الته والد رسول اله صلى الته عليه و سلز نظل ـكن له بلد غير


- دسول الهه صلى الشه عليه و سلم و أما الزيير .بن عبد المطلب فـكنيته أبو الطاهر ، 'من أجلة القزيش'
 و أما أبو طالب2 .بن عبد المطلب فان اسمه عبد مناف، ; كان هو و عبد الته والد رسو ل الهه صلى الته عليهو سلم لأم واحدة و كا أبو طالب ;وص عبد المطلب لابنه فن ماله بعده و في حفظ رسول النه صلى الته علمه و سلم و بعهده على هن كان يتعهده عبد الـطلب في حياته ؛ و مات أبو طالب قبل أ, 1 . - أربعة أشهر:
 المالهلية ، فلا افتح دسول الله صلى الشه =ليه و سلم مكا دقهها اللمه يوم الفتح
 10 عثمان بن عفان
 - و. لا عقب
(1-1) نi نسبـi ذكر سيد ولد آدم (r)
 - بr ا ro

, الما مزة / فككنيه أبو يلال، و قد قيل : أبو عمارة، و استشهد
يوم أحد ، قتلة وحثى بن حرب مولى جير بن مطمب فـ شوال سـنة ثلاث
من المجرة، و كان هزة أكبر من النى صلى الشه عليه وسلم بسنتين • و أما المقوّم فـكان من ربالات' قريش و أشدانها، هالك قبل
- الإسلام و لم يعقب

و أها أبو لبب فان المه عبد العزى و كنيته أبو عتة '، و إنا كی
أبا 「 لهب بلاله ، وكان أحول، يعادى رسول النّ صلى الشَ عله وسلم من بين
عومته و يظهر له حسده إلى أن مات عليه . , أما الحارث؛ - و هو أكبر ولد عبد المطلب- السه كنيته ، و هو من
-1 شهد حفر زمنم مع عد المطلب قديما , أما اليداقَ فانه كان من أسد قريش و أجلادها، و مات قبل -الو وأما بنات عبد المطلب فان إحداهن عاتهك بنت عبد المطلب، , أميدة بنت عبد المطلب ، و اليضا، و مى أم حكيم ، و أروى بنت عبد المطلب ، 0ا و صفية بنت عبد المطلب ، و برةّ بنت عبد المطلب • و أما كاته区" فانها كانت عند ألى أمية بن المثيرة الخزووى .





 ( r ) 177

و أما أْمية ظانها كانت عد جحش بن رناب' الأاسدى •
 و أما صفيةr فكانت عند العوام بن خو بلد بن أسد ـ و أما برة فانها [ كانت - ؛ و أما أروى• فـكانت عند عمير بن عبد منافـئن تصى • و لم يسلم من عمـات النب صلى الت علهِّ سلم إلا صفية ، و مى والدة الزير بن العوام ، و توفيت صفية فى بالثة عمر بن الخطاب - فهذا




 عم بن غزوم • و ولد لـ منها قبل المجرة •




 النجوم ا/هحب ، و فی الأصل : عاند . irv
r - ثقات ابن حجان(نـاوّه صلاالنه عله و سلم : سودة و عائشة و حنصة) ج ثم تزوج بعد موت خديهة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد ثمس ابن عبدود بن نصر بن مالك بن هسل بن غام بن لؤى ، و أمها الشموس

 - عبد شمس
 وهبت يوهها لعاثشة و قالت : لا أربد مثل ما تايد النساء، و توفيت سودة سنة نمسين
 -1 أبى تحاة الصديت فى شوال و هى بنت ست ، و بنى بها و هى بنت تسع بعد المجرة، و توفيت عاثشــة ليلة الثالثاه لسبـع عشرة للية خلت رمضان سنة سبع و خمسين، ، و صلى عليها أبو هريرة ، و دفنت بالبقيع"، و لم بتزوج رسول الته صلى الته عله و سلم بـكرا غيرها • ثم تزوج دسول الهصلى اله عليه و سلم حفصة بنت عمر بن الحطاب



 و ذهب الا كثرُون إلى انها توفيت سـة

 $e^{7}$ 1r^

جمح و كانت قبل ذلك تحت خخيس ن حذاهَ بن قيس ، و ذلك فـ سنة
ثلاث من المجرة، و توفيت حفصة بنت عر سنه خمس و أربين •
 زينب بنت خزيمة بن المارث بن عبد اتَ بن عمرو بن عبد مناف بن ملال انٍ [ عاه بن - '] صعصعة التى يقال لما : أم المساكين، و كانت قبله تحت الطفيل بن الــارث ، و مى أول من لـعت بالبى صلى النه علي - و سلم من نسـانه

ثم تزوج رسول الهُ صلى النه عله و سلم فى السنة الرابعة من المجرة أم سلمة بنت [ أبى -r 1. و ماتت أم سلية سنة تسع و خسسين •
 بنت جحش بن رثاب2




 (1)


 179
r- ثقات ابن جُبان ( نساوْهصلى له عله وسلم :أم حبية و ميـونة )
و أعتقها و تزوج بها ، و مأتت صفية بنت حي سنة غمسين' .
 بنت أبى سفيان بن حرب ، و كانت قبله تحت عيد النّه بن جحش ، ، و كانت بأرض المبشة مـع زوجها مهاجرة فات زوجها عيد التّه بن جهش، ه فبعث رسول انه صلى النه عليه و مل عمرو بن أمية الضمرى !! الى النجاثى
 سلطانا و لم يكن ولى بتلك الناحية؛ ، و السلطان ولى من لا ولى له ، و كان الذى تولى الذطبة عليها و السى فن أمها سعيد ن العـاص، و كا
 - ا الحبشســة إلى رسول النه صلى الهع عليه و سلم، و ماتت أم حبيبة سنـ

أربع و أربعين
و تزوج رسول الته صلى اسه عليه و سلم ميونة بنت الحارث بن حزن



 - (r ( (r) من الطمبات ( ( (


 أخت
*- *
أهت ميونة
و تورج دسولا انت صلى اله عليه و سلم جويرية بنت الـهارث بن بن
 صلى است عله و سلم فـ غزوة بنى المصطلق ، فصارت لثابت بن قيس بن



- ان الـم

البونية ولم يدخل بها ، ثم طلتها و ردها إلى أملها •

و طلقها قبل أن يدخل بها •
و "زوج رسول اته صلى اته عليه و سلم فاطةه بنت الضحاك بـ بن سفيان

ملى انه عله : سلم : توذت بطظيّ فالمتي بأملك .
و تزوج رسول الته صلى الت عله و سلم ريكانة بنت• عرو القرظية 10






ب - ع فرأى بها ياضا فدر الدرمُ ثم طلقها و لم يدخل بها ، فاتت بعد ذلك

بأربة أثهر
و قد أعطى المقوقس ملك’ الإسكندرية لرسول الته صلى اته عليه و سلم بارية يقال لها ماريَ القبطية ، فأولدها رسول الته صلى النه عليه و سلم - إبراهـم ابنه •

و خرج دسول اله صلى النه عله و سلم بن الدناً ورم خرج و عنده تسع' نسوة : عاثشة بنت أبى بكر الصديق ، و حفصة بنت عمر بن الحُطاب، و سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس ، و أم حبية بنت أبى سفيان بن حرب ، و زينب بنت جحش بن رثابّ، و أم سلة بنت ألى أمية بن المغيرة ، - 1 و ميونة بنت اللارث بن حزن ، و جويرية بنت اللارث بن أبى ضرار ، و صفية بنت حيى " بن أخطب • و أما أولاد رمول الته صلى النه عله و سلم نهم كهم من خديجة

بنت خويلد بن أسد إلا إبرامي ظانه من مارية القيطية • و [ أما - "] أولاد رسول الته صلى الن عليه و سلم فآَلمم عبد الته
 و مو أول مولود والد لرسول اته صلى الته علي و سلم حتى قالت قريش :
 (1)
 (7) و راجع أيضا مسط النجوم و بنات

و بــات رسول انه صلى الن عليه و سلم زبنب و أم كلوم و رقية
 فزوجها رسول الت ملى آه عله و سلم من أبى الهاص بن الريح ، فولد


أمامة و لم تصقب
و أما رقيَّ بنت رسول انه صل الته عليه و سلم فكانت عند عتب
ابن أبى لمب .
و أما أم كلوم' فكانت عند عتية بن أبى لمب ، فلا نزلت تبت يدا


ثم حرم الت ذلك على الملمين و الململات .



(1) رابع إيضا السـط ،
.


-
l\&r
r- جثات ابن حبان (بناته صلى انه عليه و سلم ، و ولاته على الصدقات)
 و دفت بالمدينة ، و ذلك أن عثمان استأذن رسول اله حلى الته عليه و سلم فى التخلف عند خروجه إلى بدر لمرض ابنته رقية ، و توفيت رقية يوم قدو

زيد بن هارثة الهقيلى من قبل بوم بدر •


فاتت و لم تلد
و زوج رسول الته صلى اله عليه و سلم فاطهة على بن أبى طالب

ليس لملى من ماطهة إلا المنس
-


نعيم بن عبد الته الحهامٌ جارية نوفيت و لم تمعب .

و كان يككى به _الآكبر و أم كثوم و آَ عد انه .

1010



- دون البلو غ
- 

.

توفى
(III)

リそ





 ذكر وصف رسول الله صلى الله علهه و سمل













 سوابغ ' في غير ترن بيـها عرق يدن، الغضب، أقى العرنين ، له نور يملوه ،


 ه بعيد ما بِن المتكبين ، ضخم الـكراديس ، أنور المتجر د، ، موصول ما بِن اللبة و السرة بشعر بكرى كالِّط ه عارى "اليدن و البطن ماء سوى ذلك ، أشعر الذراثين و المنكبين و أهالى الصدر . ‘طويل الزندين ، رحب


 ينحط من صببث ، و و إا التفت التفت هجمعا ، خافض الطرف ، نظره إلى


قال : قلت : صف لل منطقه ، فقال : كان زسرِل السَ صلى التَ علي






 $y$

لا يتـكلم فن غير طاجــة، يفتتح الـكلام و يخته بأشداهة ، و يتكلم بجوامع الك大م 'ضضل لانضول و لا تقهير'، دمث ، ليس بالمافخو لا بالمين ،

 للغضبه ثى، حتى ينتر ، لا يغضب الفسه و لا ينصر
 .



1. عها بآلته

قال الدسين : فـألت أبي عن دخول رسول الت صلى الته عليه و سلم


 عهم شينـا ، : كان من سير ته فـ جزء الأهة إبثار أهل الفضل بأذنه 10

المهم ، ،
(
 - ختو هـ
*


 الغانب، و أبلغوا فـ مآجة من لا بـتطيع إبلاغها ، فان من ألبغ سلطانا



إلا عن ذواق و يخرجون أذلة .

 ع


 عانة أن يغفلوا أو يملوا، لـكل هال عنده عتاد ، ولا با بصر عن المق
 (1) زيد من المجع

 (
 اعظهم
, أحظمهم
(rv) isa

و أهظلهم عنده منزلة أحنهم مؤاباء و مواذدة .
 [إلا بكلس و - ' عن إيطاها بذلك ، و يعطى " كل جلسانه نصيبه ، لا يكسب جليسه أن أحدا أكم







الحاجة ، و يعظظرن الغريب •


 (1)







و لا يونس مسه، و'لايخيب كَّ'، قد نزه نفـه من ثلاث : كا
لا يذم أحدا ، ,لا يعيره ، و لا يطلب" عورته؛ و ولا يتكلم !لا فِّا ربا
زو'به ، و إذا تكلم أطرقז بلساوْه كأما على رؤهم الطير ، و إذا سكت تكلموا، ; لا يتنازعون غده الحديث، من تكلم صمتوال حتى يفرغ،

0 جل حدبئ عددم حديث أوليهم"، يضحك ما يضحكون منه ، : يتمجب
 أصحـابه بستجلبونهم، و يقول: إذا زأبتم طانلب عاجه يطلبها فار فدوه ،


قال : و سألهه : كيف كان سكوت رسول اسه صلى السَ علهه و سلم ؟
 فأما تقديره فنى ^ تسوية النظر و الاستاع بين الناس ، و أما تفكره فـيا








خيـ
10.

. خير الدنيا و الآخرة










كتاب الخلفاء إن شاء اته تفالم الستخهلاف أَى بكر بن أ! قحافة الصديق رضى اللهتحالىعنه




 (1)
 لـسنة المبادرون ـ كذا (و) وتم ن الأصل :لا - غططا .

كعب - بن سید بن تيم بن مرة بن لؤى بن غالب .
 ثا عبد الزذات أنا معبر عن الزهرى عن/ عيد الته بن عد النّ بن عتبة 1-0
 ه ابن المطاب، فلما كلن في آخر حجه حجها عمر أتالى عبد الر حن بن عوف
 با أمير المؤمنين 1 إلى سمعت فـلانا يقول : لو مات أمير المؤمنين لبـايعت
 يريدون أن يغتصبـوا المسلمين أمرم ، ققلت : يا أمير المومنين : إن الموتم
 أخشى أن تقول فـهم "يوم معقالة لا يعونها و لا يضمونها مواضعها ، و أن يطيروا بها كل مطير ، و لـك أمهل يا أمير المؤمنين حیى تقدم المدينة ظانها دار السنة و دار المجرة فتخلص بالماجرجـذ و الأنصار : تقول ما ما قلت مشتكنا فيورنَ مقالتك : يضعو نيا مواضهها ، قال عمر : أما و الس لأقومن

 ابن فقيل قد سبقى بالهجرة ركبتى ركبته ، فلا زالت الشدس خرج علينا عمر فقلت و هو مقبل : أما : التّ
 . ليقولن

لِقولن اليوم أمير المومنين على مذا المنبر معالة لم يقل [ عله أحد - ']











 رسول انه صلى انَ عليه و سلم طال : لا تطرونى عَا أطرت النصارى عيىى




 (1) زيد من المستد (r-r) من المسند، و ن الأمهل : فكان .
lor

رسول اسه صلى الته عله و وسلم ، إن عليـا و الزيير و من تبعها تخلفوا
 المهاجرون !! ألى بـكر نقلت : يا أبا بـكر ! انطلت بنا ! !لى !خوانـا من الأنصار ، فانطلقنـا نومهم فلقينا رجلين صالمين مز الأنصار شهدا بدرا






 زورت فى نفـى مقالة أريد أن أْوم بها بين يدى أبى بكر و كنت أدارثى من ألى بكر بحض الحد : كان أُ قر هنى و أحم ، فلا أردت الكلام قال : على رسالك ا فذكرهت أن أغنبه ، فـد اس أبو بكر و أنى علي ه و و الت ما ترك كلمة قد كنت زور هها إلا جاء بها أو بأحسن منها فـ



 نأنم
 فأتم له أمل و لم تعرف' العرب هذا الأهم إلا لمذا الحى من قريش م
 أيهاr شتُم، و أخذ يدى : يد أبى عيدة بن البراح، فو الته ما كرهت

 قضى أبو بـكر هقالته قام رجل من الأنصار وقال : أنا جذبلها , عذيقها المرجب ، منا أهير : منـع أمير با مسشر قريش و إلا أجلنا الحرب فيِا بينا و بين؟ خدعة ، قال معمر : فقال قتادة : قال عرم : فانه لا يصلح سيفان فى غمد ،و لكن منا الأمراه. و منـُ الوزراء ، قال مهمر
 أشفقت الاختلاف فقلت : يا أبا بكر ! ابسط يدك آبايك ، أبك ، فبسط يده
 عبادة حتى قال قابّل [ منهم -






 -المسند والصحيح

ثقات ابن حبان (استخلاف ألب بكر بن أبى تحاة الصديق رضى التهعه ) ج
 و إما أن غخالفم فيكون فسادا فلا يغرن ام أ يقول : كانت يمع أن بكر
 !إله الأغاق مثل أنى بـكر ، فن بايع رجلا من غير مثورة من المـلمين。 أن الر جلين اللذنِ لقياما عـدى ، و الذى تال • أنا جذيلها المـكك , عذيقها المرجب، المبـاب

- ابن المنذر

تال أبو طآت : نظر المسلون إلى أعظم آر كان الدين و عماد الإسلام




و بإيعوه ف السر و الإعلان .
/ فلا كان اليوم الثانى قام عمز بن الحطاب على المنبر فتكم بَلم





 عهدا
(rq)

ثقات ابن حبان ( يمة أبى بكر الهامة و خعبته ، و جهازة عله الملام) ج ع






إلب فابعوه، فايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيمة السقبفة • *



 بالبلاء،، و لا تشيـع الفاحشة فی قوم إلا عمه اسه بالبلاه ، أطيموفى ما أطعت انته و رسرله، فاذا عصيت الته و رسوله فال طاءة لل عليك ؛ قوموا

إلى صلاتكم ير حمك الته .
فلما فرغ الناس من بيعة أبى بكر و هو يوم التـلاناء أتبلوا ملى جهازه 10

 الختلفوا ألقى الت عليم السبات" حتى ما منهم أحد إلا و ذتنه في صدره ،




 صلى الشه علبه و سلم و علي ثيابه ، نقـاموا فغسلوه و عليه قيصصه، فأسنده
 ابن زيد و شقرانr مولياه يصبان عله الماه و على يغسله و يدلـهك من /I-V

 فى ثلاثة أبواب يض سيولية ليس فها تيص و لا عمامة ، أدرج فيها إدراجا • ثم دخل الناس يصلون عليه أرسالا ، بدأ به الر جال حتى إذا -1 فرغوا أدخل• النساء "م أدخل • الصيان ثم أدخل الميد ، و و لم يؤم الناس

 و كان يلحد ، فدعا العباس بن عبد المطلب رجلين فقال لآحدهما : اذهب !! ألى عبيدة، و قال للآخر : اذهب إل ألق طلحة ، فقـال : اللهم ! 10 خر لاسولك ، فوجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة جفاه به فلجد لوسول انت




 الأصل : مسجد • رسول

ثقات ابن حبان
رسول اله صلى الس عله و سلم يقول : ما قبض نى اللا دفن حيث ية ،
 خته • •غم دنز طلى اله علبهو سلم لِله الأربهاء حين زاغت الشمس ، و و نزل فی قبر رسول ابنه صلى انه عليه و سلم على بن أبن طالب و الفضل بـ المباس و تثم بن العباس و شقران مولى رسول اله صلى الته عليه و سلم و طرح حتّه

 ثم قام أبو بكر فى الناس خطيبا بعد خطبته الأولى نقال : المد لَه أحمده و أومن بوحدانيته و أسعينه على ألمك كله سمه و علانيته ، و نودذ بالس
 إلا الته حانظا و نصيرا، و أن عمدا عبده و رسوله بالحق بشيرا و نذيرا قدام الساعة، فن. أطاعه رشد ، و م.ـ عصاه هلك و شرد، فعليك
 اللفجور، فاتبعوا كتاب انه و اقبلوا نصيحته ، و اقتدوا بسنة دسوله و خذواب شر يعته ، ظان الهُ يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيآت ، و هو الـحكيم 10 (1)



 الخطايا الى لـكل نی آدم فيها نصيب ، و تزودوا لالآخرة فان المصير إلها قربب ، و لكن خيرك من اتع طاءة الهن و الجتنب معصبته ، فاحذروا




 و توقوا معصيته خشيّن من عثابه ، فليس فيها رغبة لأحد ، و استمفوا








 - (1) راجع سور : (६) ن الأصل : عاندا (ه) ن الأصل : النارٌ ه . و نستغفرك

با و نستغفرك , نثى عليك و لا زاكَفرك و نومن بك و نخلع من يـكفرك .
 و بايِه الناس و رضوا به و بموه " خليفة رسول النه صلى الهَ عليه و سلم " !إلا شرذمة مع على بن أبى طالب ، تخلفوا عن بيعهه .


 بتفرق المسلين عنك شينا ، قال : و الذى نفس أنى بـكى بيده 1 لو ظننت أن السباع أكلتى بهذه القز ية لاُنفذت هذا البعث الذى أم رسورل انت

 أسـامـة حیى أوطأم ، ثم رجع فسمع به المسلبون غْرجوا مسرورين



10
ف ف بيته
(1) (1)




171
 ثم كتب أبو بـكر الصديق كیابا إلى ههاذ بت جـل يخبره بموت
 أنى "يـن فيينا هو ذات ليلة على فراشه إذا هو بهاتف يهتف عند رأسه:





 .
 , أخذ جرابا فِه سه يق و أداوة من ماء تُ قال : لا أْزل عن ناقتى هذه



 هذا كَتاب ألقى بـع ! الى هعاذ يعلمه أن محدا قد مات و فارق الدنيا ،
 (1) (r)
$r-T$
(
ثقات ابن حبان
 قال : تركتهم' كنعم بلا راع' ، قال : كيف تركت المدينة، هال : تركتها



 أبدا، فدخا مهاذ المدينة ليلا و أتى باب عأثشة فدق ماليها الباب فقالت :



 فبكى مساذ حتى خشى أن يكون الشيطان قد الستفزه ثم استعاذ بانه من

 ححصن بن بدر مرتد

 (1)
 هن _ كذا خطا .











 فضلهم| " شل من سواهما بن المسلمين

 10 فا أبو بـكر : إلى سمهت رسول الته صلى اس عأيه : سلم يقول : لا نورث

 (1)



فاضْه

فاطهة و لم تكلمه حتى ماتت .
 الصدتات و ارتد' عن الإسلام ، نقال له عمر : كيف تقاتل الناس حتى يمولوا : لا إله !الע انه ، و قذ سمعت رسول النه صلى الته عليه و سلم يقول:

 مز فرق بين الصلاة و الزكاة .و الذى نفس ألى بكر يدها الو منعونى عقالا الا أو عذاةا - كانوا يؤدونها !لى رسول اله صلى النه عليه : سلم لقاتلتهم عليه حتى آخذها، طال عمر : فلما رأيت شرح صدر ألى بـكر لقتالمم علهت

 ثم أهم أن يسيروا و سار مهم مشيا حنى زذل ذا القصة" من المدينة على بريد و أميال فغرب معسكره و عبأ جيشه بم تقدم إلى خالد. بن الوليد , قال : !ذا عثييَ دارا من دور الناس فسعتم أذانا للصلاة فأمسكوا عنها
 , اقتلوا و حرقوا ، ثَ أه خالد بن الوليد أن يصمد




 -11/ الف , الأباطيل : يزعم أن جبريل بأتيه ، 1 و وكان بقول اللناس: أبها الناس ؛







 :


 (1)




 $\because$

ابن محصن و ثابت بن أقرم' أخا بُى الهجلان طليهة أمامه ، و خرج طليجة ابن خويلد المنفي و أخوه سلمة بن خويلد أيضا طليعة لمن :راءهما ظالتقيا


 , ك,








 (1)


 من"الطبر .

ثق ( أم عينة بن حصن و قَة بن هبيرة )
رحى كزطه، و حديثا لا تنساه، قال عيينة : أظن الس أنه قد عل أنه
 كذاب، ظانصرف و انصرفت معه فزارة و انهزم الناس ، : كان طلـهـة
 o و \& مبارزور.

 و انصرفت فزارة. و قتل منهم من قتل ، ثم دخلت القبائل فـ الإسالام

على ما كانوا عله من قبل •


 شهادة، قد م [ [بى -"] فأكمته و قربته، و كان عمرو بن العاص هو الذى جاء بغبر الُْعراب ، و ذالك أن عررا كان على عمان ، فلما أقبل راجعا
 عر: . بن العاص فنحر لa و أُراه : أكرمه ؛ فلها أراد عمر: الر حيل خلى به قَرة بن هيرة و وال : يا عررو ! إنـك معشر قريش إن انتم كفقتم

 (0) زيد من الطبرى $=$
$17 \Lambda$
 لـك الناس و يطيعوا، ذان أتم أيتم الا أخذ أموالمم فانى و الته ما أرى المرب مقرة بذلك لـع و لا صابرة عليه حتى تازعم أمكم و يطلبوا

 الحبر قِل خروج خالد إليهم ، فتجاوز أبو بكر عن قرة بن هِ هِيرة و عينة بن

- حصن و حقن لما دماءما

و ولا فرغ خالد بن الوليد من بيعة بیى عامر و بنى أسد تال: إن المليفنة













 ابن الوليد لا يـكلمه و لا يظن !لا [ أن - ' ] رأى أبى بـكر على مثل




ه أن أبا بكر قد رضى عنه ، فل يكلمه فقام فدخل بيته . ثّ ماتتٌ فاطهة بنت دسول الش صلى الش عليه و سلم بعد أيها بستة أثهر فدفنها على ليلا و لم يوذن به أبا بـكر و لا عمر ، ؛ كان لملى جهة من الناس حياة فاطهة ، [ فلما ترفيت فاطهة انصرفت وجوه الناس عن عكىّ،
 -1 ألى بكر أن اتتنا و لا تأتنا معك بآحد ،و كره أن يأتيه عمر لـا علم من




 (1) زيد من الطبرى (r r ( (


 فاستبددت iv.











 إصبت و' أحسنت






 -rel,

ثقات ابن حان ( حج عرو ، خروج شالد إلى مسيلة )


أبوبك : هذا أوردنى' الموارد .
نلا دخل شهر ذى الحمة حج عمر بن المطاب سنة إمدى عثرة ،
 -


 فتت علهـم -


 المسلين قد وقفت عليه فقالوا : من القوم؟ فقالوا : بنو حخيفة ، قال :
 ابن الوليد فقال: يا بِي حنيفة ! ما تقولون


 إيضا الطبرى r/r\&vr
فعرضهم
(¿r) ivr

فرضهم خالد على الليف حتى بقى سارية بن عار و و باعة بن مرارة. فقال له سارية: يا آيها الرجل| إن كنت /تريد هذه القرية فاستق هذا الرجل ، و أوثق بجاعة فى الحديد ؛ دفهه إلى أم تمي اح أته و قال : استوصى
 كثيب' مشرف على الِيمة و ضرب معسكره هناك ، و خرج أمل الِيامة ه مع مسيلمة، و تصاف الناس، و كان خالد جالسا على سريره و بجاعة مكل عنده و الناس على مصافهم إذ رأى بارةة فى بنى حنيفة فقال خالد : أبشروا


 ر"جال بن عنفوةٌ فقتل ؛ و اقتل المسلمون قتالا شُديدا حتى انهزم المسلبون ،

 فقال بجاعة : أنا لما جار فنعم الحرد، عليكى بالر جال ، فرحبلوا الفسطاط




 من الطبرى .
ivr


 الحطاب انـكشاف المللين عن رسالمم نتدم تقاتل حتى قتل ؛ و قام البراه بن مالك أخر أنس بن مالكو كان انبراه - فِّا يقال ـ إذا حضر البأس ه أخذه اتفاض" حتى يعد عله الربال ثم يبول فى سراوبله نظاذا بال









 (




 للمللين، و دخل عليهم المسلون، و قتل مسيلة، اشترك و وحثّى بن حرب موله جبير بن مطعم و رجل من الأنصار فى قتله، فزماه وحثى .كربثه

-
تلت : خير الناس و شر الناس
فلا فرغ المسلمون من مسيلة ، و أْت خالدا الحبر غغرج قى الحديد ِيرس مسه' ليدله على مسيلمة ، و كان يـكشف القتلى حتى


 ما جاءك إلا سرعان الناس و إن جاهير الناس في الخصون، قال : ويلك



 إهم لم يرضوا تلى هصالحتك عليه، و لـكن إن شتْت شيـّا صنعت و عرضت




 (a) (a الطبرى ، و و ن الأصل : رجها .

ثقات ابن حجان
تمد فلت ! قال : قد صالمـكك، فلما فرغا دخلوا الخصن فاذا ليس 'رجل

-
تُ بمث أبو بكر !إلى خالد بن الوليد بسلمة بن سلامة بن وڤث ه يأمره أن لا يستبق من بنى حنيفة رجلا قد أنبت، فأتاه سلمة و قد فرغ
-
*



 الماه تكدرين -"] ، لنا نصف الآرض و لقريش نصف الٌأرض ، و لكّن قريشا" قوم يعتدون، فقال أبو بكر : سبتان الن سبحان الهـ • فلا فرغ خالد من الصلح زل واديا من أودية الـيامة ، فينيا مو قاعد






(£๕) IV7

إذ دخل عليه دجل من ني حيفة يقال له ملة' بن عمير نقال لِجاعة ':

 على السيف فقال : مالبك لمنك اسه ا أردت أن تستأصل بي حنيفة ، بالنَ لْن قتلته ما ترك فى بنى حينفة صغير و لا كبير إلا قتل ، فانقلب الر جل و معه ه سيفه ، فوقع فى هائط من「 حوانط الِمامة و حبس به المللون فدخلوا
-خلف الحانط فقتل
و كان بن استشهد من المسلمين يوم اليامة من قريش من يكضرنا


 مالك "و أمه بيـنة، و يزيد بن أوس، و حيى بن هارهة ، و و الوليد بن عَبد






 و ن الأهل : زِيد (ـ) من الإجابة ، و ون الأمل : ثقيل . IVV
r-ج (ستات ابن جان



ابن المارث بن رحضة' .
, استشهد من الأنصار يوم الِيامة ثابت بن قِس بن شنماس . و عباد
















 ويزيد

IVA

ثقات ابن جان (
 ابن خالد بن عرو بن خنساء، و وروة بن النعمان بن الحارث ، :

ماعص الزرقّا. و تجيب بن عرو بن عحصن • ثم انصرف خالد بن الولد بالململين حت قدم الدينة على أنى بكر ،
















 lva

حصن بالبحرين ، و أصاب المسلون جهدا شديدا من المبع حتى كادوا أن يهلـكوا غغرج عبد الن بن حذف' ليلة من اللياله يتجسس أخبار عو و يبى
 فأخبر المسلمين أن التوم سكارى لا عناه بهم ، فيتهم العلاه بن الحضرى ه فين معه من الملمين و قاتلوم قتالا شديدا حیى فتح السَ على المسلمين

 و اللماجر بن أنى أمية أهيرها، و سمعت كندة بذلك و أتفقت أيضا مع من اتبع الأهود على نصره'، و كان على حضر موت زيا وبا بن لبيد البياضي ،


 أبى جهل فن جيش ههه إلى المدينة، و كانت ڤططعة من كندة - ثبتت على





 . با
 ابن أبى ليد بالحرب ، فلا اشتد عليهم الـعار نزل إلـهم الالشهعث بن قيس






 فزوجه أخته فووة بنت أبي تحاة .
 .



 فى رجب و خرج هو و عدلالرهن بن صيحة على راحلتين و استخلف على (1)

 .
r-e ( المدينة غر بن الـطاب ، و قدما مكا غورة، ، خرج منها قبل الليل . و مات أبو مرثد الغنوى حليف حزة بن عبد المطلب • و تزوج عمر بن الخطاب

- عاتكه بنت زيد بن عمر: بن نفيل
 - عفان ،و خرج اللملين بِيتا' من ذى القعدة ، و 'ُحرم من ذى الحليفة ، ،

 11\&/ب














ثق ت فتبل منهم المزية و كتب له كتابا" بسم اسه الرحن الر حيم : هذا كتاب من خالد بن الوليد لابن صلوبا الـورادى' : منزل بشاطيّ الفرات أنك آهن بأمان اله عن هقن دمه باعطلا المزية ، و قد أعطيت عن نقسك و و من


 عليها تيصة بن إياس بن حية الطأى أمير" الـكسرى غزرج إليه بأشرافهم'،
 من المسلين ، لـكما لمم و عليكم ما عليهم، و إن أبيت فالمزية، فان أبيت
 جاهدناك حتى يمك الته يينـا و ينع ، فقال له قيصة بن ! إياس : ما لنا



صال علبها ابن صلوبا .
, بعث أبو بكر بعد قفوله من الحج الجنود !!لى الثهام فبعث عمرو 10



 الطبرى ، و ن الأهل : بأقوامهـ


 أن بسلكوا البوكية على البلفاه [من -" علاه






 قد اتخـذ الثيطان على رؤسهم معاءد - يهنى الشامسة "- ناضربوا تلك الأغناق، و لا تقتلن" كبيرا هرما" و لا امأة , لا وليدا ولا تعقرن







 $y$
 السلام و أستودعك اله 1 ثم انصرف أبو بكر و مضى يزيد بن أبى سفيان


 عمرو بن العاص إلى ألى بكر يذك له أَ ألر:م و يستمده ، فـكتب أبو بكر اللى خالد بن الوليد و مو يأمره أن يمد أهل الثـام فيـن [ معه - ^ " من أهل القوة" و يستخلف على ضمفة الناس [رجلا -" "


 سعد الأنصارى ، و استخلف على [ من أسلم - " ] بالمر أق من ربيعة" (1) (











。







 دفع آن"'، ،تأهب المسلمرن و سار خالد بمن معه ، فلها بلغوا آخر يوم






 فراجه




 كروا و كبر رافـع .ن عميرة ثم كال : احفروا فی أصلها، فـفروا





اجتمهوا عليها ' ومغنيهم يقول : ألا علالن" قبل جيش أبى بك

 ( $)$





 و ن الأصل : فناه .




 o

 أجنادين" ، و أجنادين " [ بلد - " ] بين الرملة و ويت" " جبرِن من أرض

-1 : النان أرباعا !لا عري : بن اللاص كان يزعم اله جميمهم ...
فلما اجتست العسا كر و تدانت ، بعث صاحب الروم "رج المالا








 العبارة .
, أتام

P- ج











 . (r)

.









المارث و تِّس بن مز ، [و-
امتْث大
و مو عر بن الحطاب بن نغيل بن عد المزى بن رياح بن عد اته ابن قرط بن رزاع • بن عدى بن كب بن لؤى بن غالب بن هر بن مالك


 -


أبي بكر‘' و عر •





 تال 19.





 فبنا مو ف ليلّ من الهالي



 أبى بكر : إن قريشا حَب ولاية عثان بن عغان ، و تبغض ولاية عر لثلظّ ، فتال أبو بكر : نمع الواللى عمر ،و ما مو بخير له أن يلى أم أمسة يكد ،
 لاهل اللين و اشتد" على أمل الريب، فلا أصبح دعا فرا من الماجربن
 عرف و سعد بن أبن وتاص و سعيد بن زيد ، فقال لمبد الرّمن بن عوف:




*     -         * 





 ثدبا ، [ تال : نعم - '



 والخيرة له أن لا يلى أمكم، و لوددت



 أو بكر فقال : جزاك اسه عن الإسلام خيرال ثم رفـع أبو بـكر يديه



 نال
(£ )

تقال : اللهم ! وليته بغير أه نيك، ولم أرد بذلك إلا صلاحهم ، و خغت'



 ركتب بهذا الههد [إلى] الثام إلى المسلمين !لى ألماه الأْ جناد أن قد وليت

عليك خيرك و لم آل لنفسى و لا لالـلمين خيرا . و أوصى أن تغسله أمماه بنت عمس"، "م نادى عمر بن الحطاب فقال له : إنى مستخلفك على أصاب دسول النه صلى الته عليه و سلم ،

با IV /
 إما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق و ثمقله عليهم ، و حت لمِّان لا يوضع فيه "غير الـدت" أن يكون ثقيلا ، ياعمر 1
(1) من الطبقات، ون الأهر : خغنق (r) من الطبثات، ون الأهصل : نملدت .
 وليت (r)


 غدا الا ه

إمـا خفت موازذن من خفت موازينه يوم القيامـة باتباعم الباطل ، و حت لمّزان لا يوضع فيه 'غير الباطل' أن يكون خغيغا ، ياعر ا إما نزات آية الرخاء’ مع آية الشدة , آية الشدة مع آية الرخاء' ليكون المؤمن راغبا راهبا، فال ترغب رغبة فتتمى على الن فيها ما ليس لك ،


 تجاوز لم عما كان من سيى" ، فاذا ذك تهم قلت : أىی عمل من أعمالفم

. الحاضر - " ] من الموت و, لست بمهجزه • و توفى أبر بكر رضى الته عنه ليلة الاثنين لسبع عنرة المّ
 سنتين و ثلاثة أشهر و اثنان و عثرون ون بوما ، وكان رضنه خمس عنرة






 للة


 ابن أبن بكر ، و دفن ليلا بثب رسول اله صلى الت علي و سلم، و أراد

 فقال : رزه بجليل ، نالى من عهد ؟ طالوا: لعمر ، قال : صاسهه ؛ و وره






 فيه أبو بكر" •
(1) را-م الطبقات للمثور على ما ورد من الاغتلاف نذذلك (r ) زيد مر.
 ( )


خالد بن الوليد (1) كما ذكره ن تاريخ الإسالم

190

ثم تام عمر بن الخطاب فى الناس خطليا و مى أول خطبة خطبها
 /lia




 القيام عليم كالذى حرص عـــلى" • و لـكن خليفتم المتوف أوصى اللى

 و وليت غيرى ، و قد كـنت أرى فــمَ أمورا على عهد نبيـم صلى اله




 ( )
 (و) اهم (9) زيد لا لستغاهة العبارة . , أن



 إن شاء انه ، و !

 أيما رجل كانت له طاجه إلى أمير المومنين أُ ظلم بمظلة ألم عتب علينا
 أن أتهظم عليك ، و أغلق بابى دونى، ، و أترك مظالمك بينــعى، و إذا


 أحدك |

 الحق من انفسم، و لا يكملن بعضك بعضا إل أن بوقع !للى السلطان
 (1)



 ث



 أمل بلد لا زر ع [فها-- ²
 - و و ما النصح منـم اللهاهد , الغانب ، و لست أجعل أماتى ’ إلى أحد اليس لا بأهل ، و الن أوليه ذلك و لا أجعله إلا من تكون رغبته فـ اداه الامانة و التوقير لالسلمين ، أولثك ألحق بها من سوام ؛ اللهم صل على تمد عبدك و رسولك - و السلام عليكى و رحة انه و بركانه . 10 10 عمر بايعوه و أطاعوه ؛ ثم ساروا إل غنل" من أرض الآردن و قد اجتمع



 191



 غزلتف فها خيولمم ، ثم سلهم الس ، و التحوا م و الروم بغهل فاقتلوا ثهر بت الروم و دخل المسلمون فـلا ، و انـكشفت الم وم إلى دمثق ، و غتم • المسليون غناتم كثيرة
وكتب خالا بن / الوليد" إلى عمر أن الناس قد اجتروا على الشراب ، ، 119 / الف فاستشار عمر أصابه ملا و عثّان و الزير و سعدا فقال على : إذا شرب
 1.

- الحد

ثم كانت وتمة الجمرّ، ، و ذالك أن المثئى بن عارثة الشيباى قدم










ث-
 - أها الناس - قد أصبحم فن دار غير معام بالمهاز ، و قد وعدك اله على لـــان نبيه كنوز كسرى و قیصر ، فسيروا !!ل ارض فارس ، فسكت





 معهل حتى [ إذا - " ] انتهى !لى بالاد قؤهه مام معه ريعة فسار بهم و سار أبو عبيّ بالناس حیى زلوا باليمن : فيها مصلحة الأعاجم ، فاقتلوا بها

 10 حصنا لمم، و نزل هو ; أصابه فبه .



 الأهل : بارسما .
$\stackrel{\rightharpoonup}{*}$
(0.)
r-t
ثم بمث الأعاجم ذا اللماجب وكان ريّ الأغاجم رستم ، فلا

 ليقطن ! !ليهم الفرات، ذناثده سلطط بن قيس و قال : أنثدك اس ات فـ


 إلى المسر الذنى عتد له ابن صلوبا ، فبر عله المسلون فلما التقوا شد عليه الفيل، ، فلا رأى أبو عيد مايصنع [ الفيل - -



-لتقاتلوا
و لما تلل أبو عيد
 (1)


 الطبرى ، و د الأهل : بالاليس -كذاء . r. 1




و كان عن قتل بالمسر : أبو عيد بن مسمود الثقنى ، و ابنه جبر؛


 و سلةة بن قس ، و زيد بن سراقة بن كمب ، و المنذر" بن قيس ، و ضرة بن غزية" بن عرو ، و سهل بن عتيك ، و ثعلبـة بن عرو ون - 1 يحصن ؛ و حج بالناس عمر بن الحُطاب السنة الرابعة [ عثرة- " "] . فلادخلت اللسنة الر ابعة عشرة سار المسلون لالى دمشق و خالد ابن الوليد على معدمة الناس ، و قد اجتست الروم ! للى رجل منهم يقال لـ بامان بدمشق ، فعزل عمر بن الحطاب خالد بن الوليد و أر أبا عيدة






 ان r.r
 ابن الجراج على جيع الناس ، فاستّى أبو عيدة أن 'يقرى خالدا' الـكتاب
 و تحصنوا ، فرابطها المسلمون حتى نتحت صلحا ، و أعطوا المزية ، و كان

 جحصاره دمشتَ ستخ أشهر ، فلا فرغ المسلون من دمشا
 على يد أِّ عيدة ثم خر جمر عـلى الناس فقال : إنى وجدت من عيد انه ابف
 بزيد : فشهدته غبهد زلكُ يحده ، و كلن الذى حده عبدالر حن بن عبد ثم ضرب أبا حجرن المقنى و ويعة بن أمية بن خلف الخزو عى ، و حدم - فى الخر

10
قى شهر رمضان ، و صلى بالناس بالمدينة كذلك ثم تدم جرير بن عبدالن البجلى من اليمن على عمر فى ركب من (


 . r.r





 إله جرير : إنى لست ظاعلا إلا أن أَمهن بذلك أمير المومنين : أنت أمير و أنا أمير ا'

 -1 فاشترّ ثم إن عمر بن الحطاب أه سعد بن أنى وقاص على العراق و معه ستة اجتعطا إلى سعد ، فسار سعد بالململين ، و سار المنذر و جرير إليه ، حیى







 U
(01) $r \cdot \xi$
r-e (


 كير ، ظأتام بأنطاكية، و سار أبو عيدة بن المرا
 ناتتلوا تالا شديدا حتى كات نساه قرين يضربن بالـيرف، ،

 من أمل أرمينة ; المتعربة سبعون ألفا ، و تـل [ الته -

1. , بابمان^ رئـيـن لم ر






(v)

 بناء عل الطبرى .

ثقات ابن حبان ( متة 10 و 17- كتابة الثارِ و مهة العادسية ) ع - r r
و كان من قتل باليرموك من المللين : عرو بن سعيد' بن العاص ، و أبان بن سعيد' بن العاص ، و عبد الته بن سفيان بن عبد الأسد ، و سعيد بن

- المارث بن قيس
, لـا حسر عن سعد بن أبن وتاص الشتـاه' سار بالمسلمين يريد
- القادسية ، وكتب إل عمر بن الحطاب رضى اله عنـه يستمده ، فعث

 من عندك ، فقعل أبوعبيدة ذلك و أحر علهم عياض بن غتم الهرى ؛ و و سمع بذلك دستم غرْج بنفسه مع من عنده" من الأعاجم يريد سعدا ،
-1 و حج عمر بالناس •
فلما كانت السنة السادسة ^ عثرة أراد ععر بن الخطاب أن يكتب


فأجمعوا على المجرة، و كتب التأريخ السنة ست عشرة من المجرة •
-10 فلا وصل إلى سعد بن ألى وقاص المغيرة بن شعبة سار بالمسلين


(

و(v)

الأصل : :تارس (1, (1) زبد من الطبرى .
رست
$r .7$

رسنز ذن ستين ألفا من البوع / عن أحصى [ فـ - ' البع و الرقيق حق نزل القادبية [ و - ' ] ينهم و بين الملمين جسر
 إلى سعد أن ابعث إل" رجلا جادا أكلهُ ، فبعث !!لي المفيرة بن شعبة ،
















 r.v

المغيرة بن شهعة :لا يذكر منا جهد إلا و تد كنا فى 'مثله أو أشد، أْهنلا

 و أنزل عله الكتاب ، هدانا إلى الته و إلى ما بمث به ، نصدهه به منـا - مصدق وكذبه به منا مكذب، ققاتل منَ صدةه مُن كذبه حتى دخلنا فـ دينه من بين موتن و متهور حتى استبان لنا أنه صادق و أنه رسول الاند


 . 1 لك بلادك ، و لا يــدخل ع عليك فيها إلا من أحبت ، ، عليك الزكاة
 حتى يهك الهع بينا و بينك . 6ال [ له - "




 (

 و على
(or) r-A


 حبسه سعد ف شرب الثز ، ظاتْتل المسلون تالا شديدا و الجيول تجول ،



 و سمد ينظر فوق الحمن يعرف فسه و ينكره . و كان عرو بن معديـعرب مع الملمين بفّل يكرض الناس على
 و كان فـ الأعلاج رجل [ لا يكاد -" " يسطط له نشابة فيلـ لمبرو بن معديـكرب : يا أبا ؤر ا اتت ذلك الفارسى ذانه لا تسقط له نشابة ، همصد








 r. 9
" فرماه رستم بنشابة ذأصاب تدهه نشكا إلى ركاب سرجه ، و ملمعلي هلال
 يقتلونهم، فلا رآى أبو حججن المزعة رجع إلى القصر و أدخل رجليـه

 سبيله ؛ و نهض سعد بالمسلمن خلفهم و اتهّى الفرس إلى دير قرة نزل
 ألف رجل.نأسهم" له سعد و لأْمابه من المسلمين ما أصابوا بالقادسية ، و كان النـاس قد أجبنوا• سعدا و تالوا : أجبنت عن محاربة الأهداء ،
 ثم انهزم الفرس من دير قرة ! !لى المـدائن ، و تحلوا ما مههم من الذهب و الفضة و المرير و الديباج و السلاع و خلوا ما سوى ذلك ،

 ها و على ميمنتم جرير بن عبد الش البجلى ، و على ميسر تهم زهرة بن الم
 و برثى و ابتع الناس بمن معه من المسلمن نآدركهم دور.



 بـرسير rI.





 إلى الساعة ، فبلغ المسلون إلى ساباط طويل مظلا ، و خشوا ألما
 الْن عتب بن أبى وتاص ، فلا جاز لاح للناس بسيفه فعرفوا أنه ليس




عا أصابوا بالقادمية وكتب سعد !إلى عمر بن الحُطاب بخبر بفتح الته. على المسلمين ،
 إما مى سربة، أدركناما و الأرض بين أيدينا ، فكتب إليـه عمر : أقم 10
(1) من الطبرى ومعجم البدان، ون الأصل : نهر مسرين ، ونالبدالبياية والنهاية



 الطبرى ، و ن الأصل : سرية .



 العرب' إلا حيث يـلح البعير' و الهاه فـ منابت المشب، فانظر نلاة



 , استعمل سعد على الماتن رجلا منكندة يقال له "ثرحيل بن السمط؛ . -
 و هو النى بصر البرة واختط المنازل ، وبنى مسجد البلمع بالتصب" ،

 (r) (






و ويــان
r - ع
و ميسان ،و من سبى ميسان والد الحسن' و أرطبان جـ ابن عون' • ، ، ثم خرج عبَ حاجا، و أم المغيرة بن شمبـة [أن - أل بالناس إلى أن يرجع ، ذج و رجع فات فـ الطريق قبل أن يصل المى






 عر : ع قوم يستأمنون [ فآمنور ، خأقْلوا - ² ] و إذا م أمل إيلياه ،
 و رجم بالجابية ام أْ أترت ثم دجع إلى المدينة و دون لمم الديوان، و غرب" أبا حكجن الثقنى





 -ذكر اللهر
rir

ثقات ابنججان (منت
 لما دحلت الـينة السابسة عثرة" كتب عمر بلى الللان بوواتيت

 - و ولى عكر المغيرة كلى البصرة فـار؛ المغيرة اللى الأهواز نصالحوه



 و يغال: إن فى هذه الـنة افتع أبو موسى الآشعرى الرسه و سميساط صلها.






 (0) iv/r


 عليه



 -




伤








 rio

أيا الناس 1 ظانصرف بم • و رجع آماه الأبناد إلى أعالمم • "


با ، و أتام بمك عثرين لِلة و رجع اللى المدينة . و بعث أبو عيدة خالد بن الوليد فنلب على آرض البقاع نمالـه

 فسأوه الصلح عن أموالمم و أنغسم و كناتُسهم ، نصالج المسلون هصن" على ماتة ألف دينار : سبين ألف دينار ، ، أخذ سـار مدانْ شمص غنوة. أبا موسى الأثشرى ، و كان المغيرة على الصلاة بها ، مثهد أبو بكرة و شبل





ابن طابت" •
 الشام



6 (0६)

حات إن جان (






هاطبا و غره









 الناس عرو بن اللاص ، قَام فِهم خطيا قال : أبها الناس ا إن هذا i (r) rup/r (1)

 riv






 ابن أمية اللى خبسر ، و لمت بأرض الروم

خالك رجلا ف ثی، من عمل ,
 -1 بالناس ، فلا قدم بمكة أخر المـام معام وإراميم - و كان ملصما بالبيت -

فـ موضه اللى هو فه اليوم ، و رجع !لل المدبنة . فلما دخلت السنة التاسسة" عثرة كتب عمر إلى سعد بن أبى وتاص


 الثلاة إلا أن لـ في موى ، فولاه جيشا و بمث معه عمر بن سمد



 عل

Y-C C C



-
 من ناهيـة دار موارـ و أدخل بـ دار المباس ، و سوىى المدته
.
و بمث سعد




 الـنة الفتحت تكريت
فلا دخلت سنة عثرين رجفت المدينة بالزلزله ه و بكى أهل الكونة 10
(1)


 - ما
*-e (
 إف إركن

。















 ر ن الأَمل :مغا .
لج
(®)
rr.
 لجزية قامهة [ تكون - ' ] لنا و لمن بمدنا من المسلين أحب إلمْ من فى










 تَدرنا على البحر و إن شنتْ أن تركبه ركبت ، فكتب إله عر إن صف






 أيضا طبتات ابن سعد

و توفى بلال بن رباح' مؤذن رسول الس صلى اله عله و سلم بدمشق و دفن فن المقرة عند باب الصغير ؛ ثم أخر ج عمر بهود الهجاز من بغران
 لأخرجن الهود من جزيرة العرب ؛ ثم قال طلم : من كان ه منیم عهد من رسول انه صلى الته عليه و ســـلم فليأت بههده حتى نتفذه ،


 الحارثّ ما فعلم ؛ و ذلك أن مظهر بن رافع خرج بأعلاج له من الشام
 على تتله فقتلوه ، فأجلى عمر اليهود من المجاز ، و قسم خيبر على تمانية
 و أنفذ ظهن خيير [ و - '] وادى القرى على ما كان رسول أسه صلى التّ عله : سلم سماها إلا أنه فر قها ، و صازت فی أيدى أهلها تباع ع
 (1) راحع أيضا تاريخ الإسلام



 ث* rrr

 خهسة F Tلافن، و فرض للانْصار صيهم و حليفهم و مولام أربة آلات

أربة آلاف
ثم مات أسبد بن حضير فـ شعبان و دفن بالبقيع' •


 بعدها مسلا فـ البحر ثم عزل عمر أباموسى عن البعرة و ولاما عّان بان بن أبى العاص





 ( (1)



 الطبعات ، ون الأصل : عبد .
rru
 جحش و محمد بن طلهة بن عيد الش فدخلوا قرما : لحدوا لمـا ، و تام عمر' ملى قِرها حتى سوى عليا، و رش على هِرها الماه ثم الصرف .
و حج عمر بالناس •

فلما دخلت ألسنة الملاديّ「 و الحثرون مات خالد بن الولد بحصص

- و أوصى إلى عمر بن الخطاب 「 .
 أهل الرى و أصبهان و همذان" و نهاند تعاقدوا و تعاهدوا و تالوا : إن

 -ا قد طال ملك و مكث و تآخر أمه حتى جيش إليك البيوش فن بلادمك،
 أهل اللكوة من المسلمين كتبوا !لى عرر ، فلا أخذ عمر الصحيفة مشى با إلى منبر رسول اله صلى الش عليه و سلم و هو بالك و جهل ينادى :



 (r) الهبارة (ه) من تاريخ الإمـلام r / /
 - ( و أقبل
(o7) rys













 أما بعد يا أمير المُمنين ا فانك إن تكتب إلى ألمل الشـام أن يسيروا 10 (1) ن الأصل : مزان (r)



 الطبرى ، و موضعه ن الأصل بياض . rro

 ذراديهم قتسبهم ، و إن سرت أنت بِن معك من [أهل - أه
 - و كلن ; الن يا أمير المؤمنين مَن تخلف وراهك من الهو رات : اليالات

 كان و اله أثد لحربهم و جررأتهم عليك ، و أما ما كرهت ما من مسير
 . نقاتل معه بالنصرة من السماه، و أنا أرى يا أمير المومنين^ رأيا من تلقاء



 أحب أن أتابع صدق بن أبى طالب ، لو خرجت بنفسى لنصضت علىّ




 الأرض riq





 مقرن المزنى ، ثم دطا مر الساتب بن الأثقع الكندى فقال : يا سانبانب 1
 فالو تمنورا أحدا حقا هو له ، نكلكت أمك يا يا ساتب ! و إن هذا البيث ملك فاذهب عفى فن عرض الثّرض الا أنظار إليك بواحدة، فانك جَيتىي

1. بذك" هذا الجيش كلما رأبت .






 L (r-r) (


 الإطابة


أعل بصناعته .
فلما ورد عليه الـكتاب سار بالناس ، التى المسلون : الشركون






- معازهنم و خحور -1
 و رجع الفريقان' "!ل عسكريها ، و بات المسلون لمه أنين من المراطاطات

 10



 الأخبار الطوال .
و وِول
(ov) rra




ب/Irv ماز لـم الثانية فلينظر كل رجل منـع إلى موتف فسه و مغرب ریه

 وحظظنا وصيتك نأخبرنا بأى الهار يـكون ذلك حتى يـكونوا على آلة وعدة،


 الرياح و يطيب القتال و تحضر الصلاة ، و ينزل النصر من الـهاء مغ



 النهان الراية ثانيا، فوضع كلى رجل منهم رمحه بين أذنى فرسه ، و لزمت (1) راجع ايضا كتاب الفتو ع ع / \& \& (r)

 ث من ثهـا يـارب ما الن الغتوح rra


 يكبرون الاورل فالاول الأدنى طالادنى ، و تذن اتة الاعب فـ تلوب







 גצا/الف






 (r) الأصل : الألـطـن .
(
هات ابن حبان

 اللساتب: خير يا.أمير المومنين ا هزم انه الثشركين و فتح الشللين، كال : وبكا يا ساتب ا و اله ما أتت ليلة بعد لِلة بات فيها رسول اله صلى اله
 زا فمل اللعمان بن معرن ؟ تال : استشهد يا المير المؤمنين، فبكى عمر
 آرمك بالبلانة و سأها إليك ا ما قتل بعد النعهان أحد نرشة ، فبك

 بين لـوهبم : الـكلاب و السباع ا آخثى أن يـكونوا أصيبوا بأرض





 rer !

 الآهصل : نصوصها .

ثات ابت
ما هذا؟ ظأخبره الـائب خبر الدمثان ، نصعـد فِها بصره و خضصنه' *







 توددن ؟ قلت : دعى عنك يا أمير المؤمني ! لا تقتلى غما ، فال عمر :

 نـار تو تد على جنتى ، بفجلت أتآخر و"جعلوا بدفعوننى" إليها ، حتى







 بن8k
r- ت道

 حتي قهت

 "

 1. بالكوة

ث
 ثم غزا هذيفة بن الِيان اللدينود فانتحها عنوة ،و كانس قِل ذلك i(r) (ror (1) الأصل : شا ـ كذا
 (


 المسلمين (0) من كاريخ الإسلام ، و ن الأصل : نهاوند . rrr


 عّ「



 و قال لما : اذمبى" إلى امرأة جبير بن هطمم ظاعرضى عليها متاع السغر ر
 .









 - Ir/v/v لـدر





 منصر رسول الته صل التَ علي و سلم و مسه من الهسابة عبادة بن الهامت




 -
[ نظا دخلت - " ] السن الثالثة و المشرون فتح مارية عسقلان صلها" " ، و قد تِل : !ــ النى فتح فـ هذه اللة ثتهها قرظة بن
 (r)



 rro

كعب الأْنصارِي ليمر ، و الا صـع رغدي •


 -


 تَنيت أمورا ${ }^{\text {F }}$ .










 وكا
(०q) rr7
$r$ - $\quad(\rho 4 \mathrm{f}$
 لا





 إل1





 $\dot{u}(r) r \varepsilon / / / / r / r$ (




 rrv

أعل لك رحى بتهدث بها مَن بين الشرق و المغرب ؛ ثال ابن الزيير :





 على عمر و عنده على ; عّالن و سعد و ابن عباس ، فقال : يا ابن عباس :









 (r)
 تظرت
r-










1. يدى ، فد قرأناما بـكتاب الشا





 اغفر لنا " " الآية، . .
(1)


 req

V-C. ت بات ابن حجان
و خرج' آبو لؤلوة تلى وجه يريد البقيع و طلن فَ طريته اثن
 و جهينة [و كان -r


 المرمنان حق تال على بن ألفى طالب : إن وليت من هذا الآم شيثا

تكلت عبيد الته باللرمزان

* أرسل عر إلى عاثشه يستأذها فى آن يدفن مع رسول الته ملى اته


 ثم أرسل



(r) (r) ( (0)

 الطبات ، و ن الأصل : فنادها _كذا ه و re.
 و إلا فـل [ انه -' ; ;


 و كان له من الحال ومت ما توفى : على الـكو فة المغيرة بن شمبة .



 رتمم الته تعالى أجمسين آمين !
المتخلاف عثمان بن عفان رضى الذ تعالى عنه

 ابن هر بن مالك بن الضر بن كنانة بن خزيكة بن مدركه بن إلياس بن











ابن هاثم • بن عد مناف . ان
أخرنا أبو خليفة الفضل بن المبابُ البهى بالبعرة ثــا على بن




أحد ا فا علك إلا نى : صديق : شهيدان و ر و على بن أنى طالب : طلحة بن عبد الهس : الزير بن العوام و عبد الر مـن

 (1)



 تذكرة المناظ . .

 اخترت

P- بح















 (1)



والنهاية/v/ri .
rer

P- P ع

 غزام البوهوسى ، و خرج عثان بن عغان ووم الفطر إلى المـلى بـكـبر و. O


نهرطا فن منحر رسول اله صلى الث عله : سلم • ذلـا دنلت الـنة الخامسة و العشرون غزا مطاوبة أرض الورم ,
 و سبام و بعث السبي إلى المدينة ، فردم عُّان إلى ذمتهم و كال : إنهـم


و نتض المقاتلة الصلح ليس يوقع السبى على ذراريهم ثم عزل عْان بن عفان عررو بن اللام عن الإيكندرية و هصر ، ه 10

 سعد بصر واللا بعث جر اند الحيل إلى المغرب و التشار عثّان ف إفريقية ، (ر) (z)vv/r وعزل「ミะ

و عزل عثّان سهدا عن الـكوفة و ولى عليها الولد بن عقبة بن أنى معيط ، فععث الوليد سلمان بن ريية الباملى فى اثى عثر ألفا [ إلى - ' ] برذعة



0
r"
فلما دخلت اللسنة السادسة و العشرون
 ابن البى الهاص !لى فارس هفتح سانز, المنود ، و غزا عبد النّ بن سهد




 و اعتمر عثلمان ; دخل مكه ليلا و كان بين الصفا و المروة، ، حل مل







تِل أن يصبح ، ثم رجع اللى المدينة ، و أم بو بسهة المسجد الحرام و تُمجيد

 ابن على، فأتام عبد الته بن جعفر عله بالليقا ، و و بعث إلى على يغبره بذلك ،







 ثم انصرف فر بعلى بن أنى طالب رضى التّ عغه في منصرهغ و هو يمرض





 (r) راجع معجم البلدان (ع) ن الأصل : :
 3 re7
 فـ رجب، فَال على بن ألى طالب : ما رأيت رسول اله طلى الهع عله و سلم
 *



 فلما دخلث السنة السابعة و العشرون


 عُّان إبلا كثيرة من الربذة و سرف ، : مـل عليها سالامطا كثيرا ، و سار
 ،

 من كان هن أهـ الهالية ", أحب أن يبتمع م مها فقل ، و إلا فليجلس (1) ( الط

 rev

فن موضهه • ظافتح عثان بن ألبن اللاص أرجان و دارابعرد' ، و صال

فلما دخلت السنه الثا منة و الحشرون
تزو ج عُّان ناثلة بنت الفرافصةr : كانت على دين النصرانية ، فلا
 أحب الأزواج إليهن الكهول ، تال: تقومين إلى أو آتيك ع قالت: ماجتُت

هن سما:ةٌ كلبٌ إليك إلا و أنا أريد العيام إليكّ •
و غزا معاوية البحر و معه عبادة بن الصامت معه امر آته أم حرام
 -
 حبيب بن مسلمة "ُورية من أرض الووم" ، ثم كانت فـرس الآخرة






 - A $1 / \mathrm{r}$ ب و أميرها
(7r) ris
r - ثقات ابن جان ( سنة





- . فلها دخلث السنة الثاسعهة و الخشُرون

عزل عثّان أبا موسى الأشعرى عن البرة و كان عاملا عليها سبع





 و ضاق مسجد دسول الته صلى اله عليه و سلم عـلى الناس فكلموا
(1)






ب
عثّان قى توسعته ، فأهر بتوسعته' ، فكان عثّان يركب على راحلته و يعوم'

 فيها الاضراض الرأة من جهيت أدخلت على زوجها فولدت فى ستة أشهر من يوم أدخلت



قد رجمت ، فاءترف الر جل بالغلام ; كان هن أشبه الناس به .
و فى السنة الثملاثين

 و مات الطفيل بن الـلارث بن الططلب" بن عبد مناف . و سāط خاتم رسول اله صلى السه عليه و سلم فـ بنر أريس على ميلين من المدينة و كانت


 الن (v)







باشع بن مسعود السلى / حتى نزل على السيرجان" " و بعث راشد
 الى بيستان فافتح زالق و ناشرود" " . ثم بعث زياد بن الريع " البراهيم بن بسام مبلى بنى ليث حی حاصر مدينة زرج" نصالموه على ألف وصيف











 تارئ الإسـلام و الـكا

 من أهل بدر ، و مات الحصين' بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف
 و فى السنة vالـحادية و الثالخين'
 كتب إلى حبيب بن مسلة أن سر من الشام فـ جيش إلى أرميني، فا فضى حيبا ابن مسلة من ناحية درب" المدث فافتح خلاط و سراج": وادى المطامير الم













 (Tr) ( ror

P - ها
و بعث أبو عام الأسود بن كلوم العدوى إلى يهت לانتههـا ،
 على ألنى ألف و ماتى ألف، و كان الذى صالحه ماهوبهr بن أوزمهر
 و الفارياب و الطالقان نفسا "، ثم خرج الأحنف إلى بلخ فصالحوه على أربجاتة ألف درم ؛




1.     * 

و فى السنه الثَانية و الثلاثين"









 تارئ الإسـلام

ثقات ابن حبان ( سنة r - وفيات عديدة ، غزوة ملطية و زطبة ) ج و سبعين سنة ' . و مات الهباس بن عد المطلب و هو ابن خس و و ثمانين سنة، لالان العباس ولد قبل اللفيل بثلاثة سنين

 ه قرظه بن عبد عرو بن نوفل بن" عبد مناف، و قد قيل : إن المها فاختة .

و فيها غزا سهي׳י بن العاص طبرستان" .
و فن اللنة الثالثة r و الثلاثين
مات المقداد بن عر: بن تملبة ^عـلى ثلاثه أميال مر.

 تارن جهعا كثيرا "بياذيس : هراة" و أقبل فى أربعين ألفا "ا، و قام




 أنساب العرب (1ヶ)
 r
 أنم roz

ثق
 و أصـابوا 'عسيا كثيرا" • ثم بمث إن عاه عبد الر هن بن سمرة بن حيب إلى بيستان فصاله صاحب زرئ فأقام عبد الر حن بها • و تحرك أهــل إفريقيَّ فزحف إليهم عبد انه بن سعد بن ألبى سرح فـكانت إفريقية الثانيّ • و غزا معاوية حصن المرأة من بلاد الووم [ من -

و نى السنة الرابعة و الثلاذيّن
 ابن ألبى [سرح - ""] الصوارى من أرض مصر ، و قاتل" منهم مقتلة

1. عظيمة ، و ذلك أن المسلمين ; عدوم جميعا كانوا فـ البحر ، فالتقوا ظاتتلوا تتالا شديدا من غير دى بالـهم و لا طهن بالر مح ، إما كان الضرب بالسيف أو r الطعن بالحنجر حتى قتل من أرض الروم خلق



 كثيرة (0) راجع تار.



 عادة بن الصامت بالرملة و هو ابن الثنين و سبعين منة' . و ومات عاقل


جبر بالدينة و هو من أهل بدر • و حج عثّان بانلاس " و فى السنة الـامامسة و الثالثين

ه خرج جماءة من ألمل مصر إلى غثان يشكِين ابن أنى سرح و يتكلمون
 يقبل من عثمان و ضرب بِض من أتاه من قبل عثمان متظلا و تلل ربها





 الشديد ، و أرسلت إلي عاثشة : فـدم عليك أصـاب مكد و سأوك

 اليه ، و رابع أيضا تاريخ الإسلام
 و ن الأهل : نتال .

عزل
407
 عزل هذا الرجل فأييت ذلك بو احدة ، و [ هذا قد - ' ] قتل منهم رجلا ، ،

 عنهم و اقض بينهم ، فان :جب عله حت فأنصفهم [ منه - ' ] ، فقـال ال


 عدة من اللهاجرين و الأنصار ينظرون فيِا بين أهل مصر و بين ابن ألِّ

 ما تصتك و ما شأنك كـانك مارب أْ طالب ع قال : أنا غــلام

 أقو الما فردوه ، فللا جاوًا به قال له عمد : غغلام من أنت ؟ فأقبل مرة



 الإسلام
 و ن الأحر : بمكانه .

ث ب
لا ، فتتشوه فلم بكدوا مسه كتابا ، وكان مهد إدارة قد يبست و فيها شی،




 فى ذلك إن شاء اله ، فلما قروا الـكتاب فزعوا و أزمعواء و رج
 معه ، و دفع الـكتاب !للى رجل منهم و انصرفوا إلى المدينة ؛ فلا قدموها

 خراتم من مهه من الماجاجين، ، و أخرم بقصة الفلام ، فلم يت أحد من







 - من
ron

ثقات ابن جهان (
 من بی تيم'، و ألانه على ذلك طلكة بن عبيداته ; عائشة ، فلا رانى ذلك علّ و صح عنده الـكتاب بعث إلى طلحة و الزبير و سعد و عمار و نفر












 عثّان كتب ذلك عزلناه ، و إن يك هوان كتبه على لسان'عثّان نظر الـا

 - (0) ro9
r-ج

 من الكوفـة عدى بن هاتم الطأى : الأشتر ' مالك بن الـارث النخىى


 حيلة و لم يدعوه يخرج ، و لا يدخل إيه أحد إلا أن يِّتيه المؤذن ر فيقول : דr| / ب الصلاة ! و قد منعوا المؤذن آن يقول : يا أمير المؤمنين ، فكان إذا جاء
 . سبيــلا ، فقال : و الت ما أحل الته و لا رسوله قتل ، .ستمت رسول التة




 ابن المارث و لاغير ، و راحع أيضا طبقات ابن سعد
 (₹)
 أحبك
(70)


















 (


الهم : خالف ين كلتهم و انتم لم منهم و اطلبهم لـ طلبا حثيثّا • و تد
استجيب دعاء ه ف كل ذلك .

。




 فو اله إــــ تقتلونى لا تحابون بعدى ا و لا تقاتلون بمدى" عدوا
 شفاق ان يصيبك مثل ما اصاب توم نوح" " - الآبة، ثم أرسل إله
 .





 عبد











 إليه، و بمث الزبير ابنه ، و بمث طلهة ابنه ، و بمث عدة من أهـاب

 (1) رابع ثار. ث



 rir









 فذخلوا ، و أول من دخل عليه الخسن و الحسين زنعين و مها، لا يعلان
 دخلوا وجدرا عُّان مذبو ها، فانـكبوا علي يكون، ودخل الناس فو جا فو جاء






 و بلغ r7E
 و بلغ الـبر على بن ألِ طالب و طلهة و الزير و سعدا غؤرجوا مذملين ،
 وو جدوه مقتولا و استرجهوا، : ثال علّ لابنيه : كيف قتل أمير المومنين

 *




 على سرير• بين المغرب : المشاه ، و ملى عله جبِر بن مطعم ، و دلته

 10 10


 (1)




, قتل مهم غلام لِّمان أُسود - أربعة أنفس . و كان عمال عثّمان هحنْ' قتى : على البصرة عبد الهس بن عاه بن




البمد عبد البّ بن أبى ريعة
المتّخلاف على بن آنى الب رضى الله تعالل عنه

 10

 أخهرنا يمد بن إبحاق الثقى ثنا قتية بن سعيد ثنأ طاتم بن إبماعيل (r)
 يتقلد منصب الولاية العامة لاكوبة ، و كان أبو هوسى عل الصـالاة ، و جابر المز نى


 الأصل : النظر .

Y- ج

"





رسول الهت صلى الته عله و سلم، فتح اته عليه


|








 (r)
 riv
 نطلب فلم يُدر عليه ، فلا رأى ذالك على منهم خرج إلى المسجد و صعد






 فاذا بايمتوني فلا خيار لـ؟ على، و على الامام الاستعامة ، و على الرعية
 و اتبع غير سبلهم ، ولم [ تكن -


الحمم ولأنصـن المظلوم
 ه1 و منهم من قد زعم أنه قتل مظلوما ، و كان الإ كثار" فـ ذلك على طله

 عليه و صلى على النبى صلى انه عليه و سلم ثم ثال : أيها الناس ! ما قلنا


 ف3
** فى عثّان أمس إلا نوَل لك فه اليوم مثله أه خلف الدنيـا بالتوبة ،



 و اختار من الشهور رمنان و أْزل فيه القرآن و فز ون فيه الصيـام ،
 البلدان هذين الحرمين : مكك و المدينة ، بفسل بمكا البيت الحرام، و و جعل

 اللأشياه، فأذهبت الشورى بالهوى و التسليم بالشك ، و قد تشاورنا فـا فرضينا عليا ، و أما إن قتل عتّان فأْره إلى النه .


 قد غاب فلعل ، ، و إنى أحماف أن أكون أنا و أنت قد أصبحنا فـ فتّ ، و ما علينا فيها إلا الاجتهاد، الناس اثنان و ثلاثة لا سادس لم : ملك (1)

 r79

* طار بجناهيه ، أو بن أخذ الن يده، أو عامل بتهد ، أو مؤمل ير جو ، ،
 ;
- أصلحوا ذات ينيك ثمَ
 معلك حيث تخرج حیى تعطينى سيفا يعرف المؤن من الكافر ، و هال له ابن عمر : أنشدك اته و الرحم أن تحملى على مالا أعرف ، و الت 1




 ها أبا يكك، أنت أحب الناس إلى و آرّ





 رسول rv.
 رسول الن صلى اله عليه و سم ألـ لا أتاتل رجلا يشهد أن







 1.










 riv
 يا آمير المؤمنين ا اشرت بعلك بالامس فى رأيى بمعـاوية و عرو ، إن الرأى أن تعاجلهم بالنزع، ' فْد عرف السامع من غـيره ، و تستقبل' أمك ، ثم خرج من عنده فلقيه ابن عباس خارجا و هو داخل ، فلما انتهى إله مال : رأيت المغيرة خارجا من عندك ، فيم جاهك ع قال :


 اللى مكه• حتى تدخلها و تدخل دارا من دورها و تغلق عليك بابك ، فان الناس لم يـكونوا ليدعوك「 ، و إن قريشا كانت تضرب الصعب و الذلول - 1 فـ طلبك ، لأنها لا بَد غيرك ، فأما اليوم فان بِى أمية يستحسنون الطلب
 و يلطنونك من ذلك يبض اللطن • فهمّعل" بالنهوض إلى الشام ليزور²
 فقال له : با أمير المومنين ! لو أقت بهذه البلاد ! لأنها الدرع الحصينة




 الأصل : ماذاة . فان



 !الע ما كتب اله لنا ، ثم أخذ بما أشار عله أبو أيوب الانصارى و عزم
 على "لبعرة أميرا ، و عارة بن حسان بن شهاب على اللكوفة ، و عيد الته ابن عباس على اليمن ، و قيس بن سمد على مصر ، و سهل بن حنيف على



 اللى بلدك ، فرجع إلى علّ و الذا القوم أصاب و أما قيس بن سعد فانه انتهى !الى أيلة فلقيه طلاتع فقالوا له : من أنت ع فقال : أنا من الأصحاب الذن قتلوا و شردوا من البلاد ، ظأنا


 (
 عباد (1) من الطبرى ، د فن الأهصل : فرتطا . rrr

دخلت فى الماعة و بايعت ، و زرة أمسكت و اعتّلت، ; فرقة قالت :

ما رأى من أمل مصر ! إلى على •
و أما عيد النه بن عباس ظانه خرج منطلفـا إلى اليمن ، لم يعانده - أحد و لم يصده عنها صاد حتى دخلها فضنطها لملى ، و أما عارة بن حسان الما
 ابنْ خوبلد الأسدى و هو خارج إلى المدينة يطلب دم عثّان ، فتال



 ر أما عثّان بن حنيف ظانه مضى يريد الصرة و عليها عبد انه بن

 01 و نصرنه ميتا كنصرته حيا ، 「و اليوم ما كان أمس




 الغتوح و 1 rVE
 و ما بكتاج إلب ، و آخذ الليل بملا يربد المدينة ، و استخلف عبد الته بن
 . لا دهجا بك و لا أملا ا زكت العراق و الأموال ، و أتيت المدينة خرنا

 ألف سيغ و ما أردمَا من المال .




 خان شنت نآنى، و إن شنت ظابثينى اللى أيك ، كالت : لا ، بل اذهبَ

فـ حظظ اله و تحت كنغه، ظانطلق ابن عمر مسترا •
 من طلة و الزيير و مساوية، تال عل": و ما ذاك ؟ كالوا : خرج ج ابن عمر
 (1)

 rvo

F = أم كِثوم بذلك جزكبت بيلتها حتى أتت أباها فقالت : إن الأه ه بلى
 فا انصريوا من السوق حتى باءم بِض القـدام من العدرِّ و أخبوره

أههم رأوا ابن ععر و آخبر معه على همارين عحرمين بكساهب
 علِ" أمير المؤمنين إلى مساوية بن أبى سفيان ، سلام عليك ا فالى أهد إليك اله الذى لا إله إلا مو ، أما بعد ! فانه قد بلغك ما كان مان من مصاب عَّلان



 رجلا من عبس يدعى قيصة' فدفع الليه طومارا كتّوما عنوانه معاوية بن أبى سفيان اللى على بن آبى طالب ، و قال هـ : إذا دخلت






 الطبرى • / / فقال VY7

انقال علّ : أ منى يطالون دم ثيّلن .





 و بركاته ه و بعث الكتاب مع معبد الأسلى ، فلا تدم مبا مبد الـكا

 من عبد اته بن قيس، سلام عليك ا فانى أهد إليك الهd الذى لا إله إلا هو ،









.N
 فقال لمط : ما العبرة تريدان ، ، قد تلت لكَا قبل يعتكا لى: أيكا شاه
 مكه و تبعه| عبد الته بن عار بن كريز فلا لحقها تال لما : ارتحلا فقد

بلغتما طاجتكا ، فاجتصوا مع عاتشة بمكا و با با بماءة من بنى أمية . ثم جمع معاوية أهل الشام على عاربة علّ و الطلب بالقود من دم عثّان ، و احتال فى قِس بن سهد بن عبادة وكان واليا على مصر ، و كتب


عليها يمد بن أبى بكر • و خرج تسطنطين بن هرقل بالمراكب؛ يريد المسلمين ، فسلطٌ الته -
 ثم حج بالناس عبد اسه بن عاس ، أمه على على اللمج ، فلا انصرف إجح طلهة , الزير [ على - ؟" المسير بعاثشة ، نال طللة :







 نقال
rva ا ايله


 كَ تخرج 'الارنب [ من -r

 فقال طلهة: ينى اله عنك .
 بأربهاتة من الجابل ، فدعام إلى الملان ، فقال له الريّير : دعنا من إبلك

 فليا دخلت السنة السادسة و الثلاثون


 فـ طلهة موى ، و كانت عاثشن تقول : نقصد المدينة ، فقالوا لها : 10



 الأصل : منايطا . rva

* يا آم المومْينٍ ! دعى الدينة فان [ من - '] معك [ لا يقرنون - ']
 اللنى زيد، و و !لًا فتد بلغنا و بضضى الته فيه ما أحب، و وكلوا
 ه عمر ذاشدما اته أن تخرج ، فتعدت و بمثت إل عاثشة أن أنى حال



 -1 بمه هاجّات إلا أم سلمة ذانها سارت " إلى المدينة ، فلما بلغوا ذات عرق ودعت أزواج الني صلى اله عليه و سلم و بكين و بـكى الناس ، فنا

 الحرام ، ثم انصرفن، و مضت عاثشة و همى تقول : اللهم 1 إلك تمـلم
10 أنى لا أريد إلا الإصلاح فأصلح ينهم •

و بئت أم الفضل حين خرجت عاثلا
 (1) زيد من الطبرى ه/ الا
 (ه) من الفتوح ، و ه الأصل : بعير .
و هذه
(v.)
r- بتات




-
يخذلك ، و الناس ناصروك
" قام علز ${ }^{\text {² }}$






据 (1) (r)





على إصلا البين

 من عاثشة أم المومنين !! الِ عبد اله بن قيس الآشعرى - سلام عليك 1






 رسول اسه صلى اله عليه و سلم فاخرجو ا !لي ، ثم انظروا فـ المق و مَن







 $4 i$ rar





 جيعا إل البصرة و لم يدخل على" الكونة ، و كتب إلم المدينـة اللم

 و والك لـنس خلون من جمادى الآخرة ، و كان علت كثيرا ما إبول : 1. .
 رسول اته ملى الته عليه و سلم [ يقول - " ] • قاتلّ ابن صفية بالنار ،







 النتو ح/arrar
 فتر طلحة بالبرة ، و تّل الزير بوادى السباع ؛ و كان كمب بن سور


حتى 'قتل' .
 ه : من أغلق بابه نهو آمن، و من طرح السلاح نهو آنن ، ولم يقتل بعد

آن واحدا
 !! المدينة ، و أظام بالصرة خمسة عثر يوما ثم خرج اللى اللكونة ، و ولى

.
ثم إن أبا مسلم الخو لالى" قال لمعاوية : على ما تقاتل عليا و هو ابن عم
 أنت زجل من الطلقاء ؟ فقال له معا:ية: أجل ! و اله ما نقاتل عليـا ،
 ه1 دم أمير المؤهين عثّان بن عفان ، و أنا أطلبه بدمه ، فقال أبو مسلم : إلى"



 (ヶ) زيد من الأخبار الطوان (v) ن الأصل : ان . أستخبر
(VI)
 أستخبر لك من ذلك ، فر كب راحلته و انهى إلى اللكِ ه، ، ثم ثزل عن راحلكه وأتى عليا ماشيا و الناس عده و لا يعرفه أحد ، فقال : من فـ


1\&21 ب و مضى حیى انهى اللى رiاحلت فزكبها ، و لـق بالشام فانتهى إلى معاوية



 و قام أبو مسل خطيا و حرض الناس على قتال على ؛ فصح خروبج
 "م إن حجر بن الآدبرَ قدم على علّ فقـال : يا آمير المؤمنين ا الباعة و العدت و المـال مع الأشعث بن قيس بآذريججان فابعث إلي


 فقد جاءنى كتابك بأن أقدم عليك , أحلَ ما غللت من مال الهّ ، (1)

 , التصهيتع عا مضى آنفا .


 معاوبة ، و بلـن ذلك علا و شق عليه خروجه إلى معاوبة ، نقال هجر
 l\&\&









 فلما دخلت اللنة السابعة و الثلاثون




 و و الأهل: كلى . خلقه





 لك ,لا لاْحد من أْصابك عدنا إلا السيف ، و النى لا إله غيره 1 لنطلبن تلة عْمان في المجال و الرمال حتى يقتلهم انه أر تلحق أرواحنا بثيان ـ و السلام ، .






 بهذا الأله بعد دسول الته صل النَ عله و سلم ، و مات يدك حتى أبابك ،


 (v)
r- ج
 تسرف من حقى ما كان يعرفه' 'أبولٌ فقد قصدت' رشدك ، و إن لم تفعل

فسيغن الته عنك ـ ـ : السلام ب .
فلا قرأ معاوية الـكتاب تهيأ هو و من مسه على المسير بلى علّ ○ ث م سار يريد العراقى، و سار على من العراق ، و صلى الظهر بين القنطرة

 مههط أكثر من عشرة الاف نفس ، و استخلف على الـكوة أبا هسعود الأنصارى' ، ' م أخذ على طريق الفرات و جعلى يقول : إذا معمتمونى


 المد الن الذى لا يبِم ما نتض ، و إن أبرم أر الم الم ينقضه الناتضون ،


 حتى جمعت يِنا فى هذا المـكان، فنحن من ربنا بمنظر و مستحع و ولو


 شاه (vr)

* شاء الته لمعل الانتقام ، : كان منه التغير' حیى يتبين أمل الباطل و يملم


 بالمد و الحزم وكونوا صادمين • ثم قد فوثب النا اللى سيوفهم يهوزنها ، ،
 مقدمت شريع بن هانى المارثى و الأشتر ، و على الميمنة الأشعث بن قيس • و على الميرة عبد إسه بن عباس ؛ وعلى الرجالة عبد الن بن بديل بن ورقاه، وبلى الساقة زياد بن الضر، و على ميمنة الرجالة سلمِان بي

1.     - صرد اللزأى
 الذى دنا فن علوه ; علا فى دنِه ، و ظهر ; بطن فارتفع فوق كل منظر أَلע و آخرا و ظاهرا و باطنا ، يفضى فيفصل ، و يقدر فيغفر ، و يفسل ما يشاه، ، إذا أراد أر أمضاه ، و إذا عزم على أه قضاه ، لا يوام أحدا فِا يِلك و لا بسنل عما يفمن و وم بستلون ، و الثمد شَ رب العالمين 10

 ( و (r) , ( /
 هذه الرتهة من الآرض ، و لقَت بينا و بين أهل العراق ، فنحن من الش
 يا أمل الشام ، فانما تلقون غدا الهدو ، فكونوا على إحدى ثلاث خلا

 تدفون عن نسانكم و ذراريא؟ ؛ و عليم بتقوى اله و الصـبر البيل ا نسال الته لنا , المى النصر، و أن يفرغ علينا و عليـم الصبر ، و أن يفتح بينا و بين قومنا بالحق و مو خير الفاتحين؛ فأجابه أهل الثام : طب نفسا
 .ا السلمى على مقدمته ، و حبيب بن هسلمة’ الفهرى على ميمته، ، و بسر بن


 1!7/الف
 10 زهير ، و مالك بن كمب اللامى ، و طالب بن كلوم الهمدانى ، و. المرتفع

 (ه) من ز.
 عقة بن مسلم ! ra.
 [إن - "] وضاح الزيدى ، و شريح بن طارق البكى ، و أسلم بن يزيد
 و و واصل بن ريعة الشيبانى ، و عانذ بن مسروق المددانى ، و مسلم بن سعيد


- 

و شرحيل بن يزيد الـضرى .
 و عبد الرزات بن خالد المبـى ، و شريع بن الحازث الـكلابى ، ، صألُ بن





 عمرو بن العاص : قتل عمار ! فا سمعت دسول الته ملى الته عليه و سلم

 بصفين سبعون ألفا : من أهل العراق خمسة '

 - ivo/rp
 أهل الشام خمسة , أربعون ألفا . فلا' ا اشتدت اللِا• بالفريقين ، و كثر يثهم القتلى قال عمرو بن العاص لمعاوية : إن هذا الآهر لا يزداد إلا شدة ، نهل

 ه هانهم لا يقاتلون إلا على ما قد علمت ؛ فقال معاوية : افمل ما رأيت ، فآمه
 /ミ7


 -1 يريدون ; لا يفعلون ؛ ثم مشى الناس بعضهم اللى بهض و أنجابوا الصـلح

 على آن يمك ابن عباس فقال الأشعث بن قيس - و هو يرممنذ سيد الناس : لا يمك فى هذا الأهر رجلان من قريش ، و لا اقترق الفريقـان على



 (r) (
 - $1 \times 9 / \mathrm{r}$

بسم الته
(Vr)
rar


 ثيعته من المسلمين أنا نتزل على حكى الس و كتابه ، نا وجد الـلكمان فى

 الذى يقضيان عليه ، ; عـلى المؤمنين و المسلهين - و الطاثنتان ككاهما


 غلى أن الفر يقين جميعا ير جهان سنة ، فاذا انقضت السينة إن أن أحبا أن
 على من ترك ما فـ هذه الصحيفةه ه . و شهد على الصحيفة فر يق عشرة أنفس ، فثيهد من أصاب على




 و ن الأصل : راد .

/ IEV ; حهر' بن الآدر الكندى ، و عبد اله بن الطفيل العاهى ، و عبداته
 و يزيد بن '大حبية التيىى ، و مالك بن أوس الرحى • و المخارق بن الحارث الزبدى ، و علقمة بن يزيد المضرى ، و سبِيح بن

 أـق سفيان فانصرف علّ بُن معه من أهل العر اق ، و انصرف معاوية بمن معه

 ،





 $y$ raz


 من اثى عثر ألفا ، فنسوا الخروربة، و مناديهم ينادى : أمـير القتال

ورات 'خباب بن الارت' بالـكونة .









(
 . .
 -

به
 شهد ا فقالت طـاثفة من القوم : صدقت - و رجهوا إلى الجلاعة ، و بقيت











 (1) من القر ان الكرَ (r) الفتوح
 (v-v)
 الذين
( V )
r-

!
فلا دخلت السنة الثامنة و الثلاثون
اجتشوا'






 تتالا شديدا، و قتل كنانة بن بشر بن "'عتاب التجيج"'، و النزم تمد بن






 ray

 عليه بقدر سر:درٌ بقتله ، ثم ولى على الأشتر على مصر • و مات صهيب

ابن سنان" •
فلما بلغ معاوية خبر مسير الأشتر لالى مصر قال : إنه ليأتى و عامة ه أهل مصر أهل اليمن و هو يمانى ، وكب إلى دهعان ؛ بالهريش : إن

 و سأله : أى الشراب أحب إليك ع قال : العسل ، قال : عندى عسل من
 . 1 ذلك معاوية فقال : إن شَ جنودا فَ الهسل • بـ مات صفوان بن بيضاء في رمضان : كان قد شهد بدرا ، و مات سهل بن حنيف بالـكو فة و صلى

عليه • : حج بالناس قثم بن العباس •
فلها دخلدت السنة التانسعة و اللّالثو ن
الستحمل على يز يد بن حجية التميهى على الاى ، ثم كتب إله بعد مدة
 ما غللت ، نغفةه بُلدرة خفقّات : حبسه في دانره ، فلما كان فی بجض الليلى


 -vv/a رالنها قرب

$$
r 9 \wedge
$$

 ترب يزيد [ الْواب - ' ] ; ماحله ، و'لـق بالرقة و أتام بها حـى
 أذهب بال المسلين و لـق بالقوم الظلمين ، اللهم ! ظاكفنا مكره وكـيده م ثم وجه معارية خيلا فِهم الضحالك بن قيس' الفهرى ، و سفيان
 عليا خرو جهم خرج من يته و الناس فى المسجد، فلما رأوه "صاخوال، كال : اسكتوا اسكتو1 1 فلا سكتوا تال : شاهت الو الوجوه 1 شاهت الوجوه 1 إن قلت : نعم ، قلتم : لا ، و إن قلت : لا ، قلتم : نعم ، إن استنفر آتم فى




 جيش من أهل الشام إلى المدينة , عليها أبو أيوب الأنصارى ، فهرب منه (1) زيد لاستقامة العبارة (r) من الكململ






أبو أيوب و ل大ق طلا بالككونة ، ولم يفـاتل أحد بالمدبئ حتى جاخلها

 عهتلما إلا تتلته 1 فبايـع أهل المدينة معاربة ، و أرسل اللى بنى سلمـــة :




 -1 الى اليمن و عليها عيد اته بن عباس بن عبد المطلب عامل على ، فلا سمع به عبد النه ثرب، و امتخلف على اليمن عبد انت بن عبد المدان ، و كانت
 [ عبد - ' ] الدان ، و أخذ ابين لعيد الهن بن عباس بن عبد المطلب - من
 10 (1) زيد من الطبرى(r-r) من الطبرى، ون الأصل :لا اعهد (r) من الطبرى،



 م
r-ج
 منما أن يـلم لصاجه إكامة المج ، ظاجتمع الناس علىّ شيبة بن عثّان
 فلما دخلت السنة الأربعون




 ملا

 =





 (.)
r. 1
r - ب
ثم كان قتل' على بن أبى طالب . و كان إلسبب فى ذلك [ أن ـ ${ }^{\text {] }}$ عد الرحن بن ملجـم المادى
 ألم زماها ، و كانت ترى رأى الخوارج ، فولع بها فالت : لا أْزوج -
 ابن ملجم و معه سيف مسالول حتى أثى مسجد الككوفة و خرج على من

 - 1 فصاده عبدالر من بن ملجم من تحلفه تم ضربه بالسيف ضربة من قرنه

 و قد سیه شهر ، فأخذوه ، و رجع على بن أبى طالب إلى داره ، ثم أدخل عله عد الرحن بن ملجم فقالت لـ آم كلثوم بنت عـلى : يا عدو امه ا 10 قتلت أمير المومنـين 1 فقال : لم أقتل إلا أباك ، فالت : إلى لارجو أن

 (1) راجيع الطبات ( (
 احبسو r.r


و لان أمت
هات على بن ألى طالب غاة يوم المهة ، نآخذ عبد الت بن جعغر

 ثِ تِلعوا لسانه و احح توه بالنار ؛ و كان للى يوم مات اثنتان و ستون

سنة'، و كانت خلانه خمس سنين و ثلاثة أشهر " .
و اختلفوا فـ موضع قبره و لم يصع عندى شى. من ذلك نأذكره ،

1.

ابن ثلاث و ستين

=







و تار.يخ الإسلام rev/r.v. .
r.r

 لقد ' كان دسول انه صلى انه عليه و سلم ليبشه بالبعث و يسطهـ الرإية
 و لا ;

- أن يبتاع بها خادما و
 و المسين و محسن و أم كثوم الـكبرى و زينب الـكبرى - , هؤلاء المنسة



 عنهم أَمجين
ذك البيان بأن من ذكر أه كانو اخلفاء
و من بعده كانو ا ملوك
10 أنحرنا أحمد بن على بن المثي بالموصل ثنا على بن الجمد الجو هرى ثنا هماد


 (1)
 أمسك
(v7) $r \cdot \varepsilon$

أمسك خلاهة أبى بكر سنتين، وعمر عشرا، و عثّان اثثلى عثبرة، و مل


قال : نعم
تال أبو طاتم : ولى أهل الكوبة بعد ملى بن أني طالب الحسر.
 و اسم ' أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، و أم معاوية هند بنت عبّة بن ريعة بن عد ثمس ؛ فكان معاوبة نافذ الأمور بالشام و الأردن و فلسطين و مصر ، و كان الحسن بن على يمتّى الآمور بالحراق اللى آن دخلت
 و ذهاب أموالمم إن لم يسلِ الأم لماوية ؛ فاختار الحسن ما عند الته على
 ربيع الأول سنة إِدى و أربعين ، و استوى الأمح لمارية حينّذ ، و سميت هذه السنـة سنة الجاعه" ؛ و بقى معاوية فى إمارته تلك إلى أن مات يوم الثيس لثّان بقين من رجب سنة ستين ، و قد قيل : إن معاوية مات 10 (1) موضغه ن الأصل بياض (r) زيد بعده ن الأصل : معاوية بن ، و لم آـكن



 r.o

الالصف من دعب بن هذه السنة ، و كان له يوم تون تُمان و سبهون



 -10/ب باب الصغير فـ المقرة ، عحوط عله، قد زرته | مارا عد قصرى رمادة أبى الدرداه .

يزيد بن معاوية أبو خالد
ث تولى يزيد بن هعاوبة بن أبى سفيان يوم الميس من شهر رجب -1 فـ اليوم الذنى مات فيه أبوه ، وكنية يزيد أبو خالد ، و كان لــيزيد بن


.
[ و لما - " " بايع أهل الشام يزيد بن مهاوية و اتصل المبر بالمسين





(

 العية ؛ و وردث على المسين كتب أمل اللكونة من الثينة بستقديره














 (1)


 $r \cdot \gamma$

Y-ج ( بصير مسلم بن مقيل )
ث














 (1)



(vy: r•^

باخراج هانى ‘نن عروة !لى السوق و أه بضرب رقبته فى الـوق' *


التميى للم يزيد بن معارية

 بكربلا• تتالا شديدا حى تلل عطثانـا ، و ذلك يوما عاشوراه يوم


 [ ابت على - ^ ] بن أبى طالب، و عبد الته بن على بن أبى طالب الا كبر ،


 - .
(1)





 انظلت فـ ذلك اليوم من القتل لصغرها، و مو والد ثمد بن على الباقر ،

 أبى طالب جراحة شديدة حتى حسبوه ميلا ثم عاش بمد ذلك ، و تـل فـ
 ابن عــلى بن طالب، و قتل فـ ذلك اليوم الملالق من أولاد اللماجرين


 -
 [حزامبن -1
 ماء و دنها إل الحسين ، فلا أراد المسين أن يشرب من تلك الإداو اور
 السيءف حق قتل ، فسى المباس بن عل • السقاه، هلذا السبب، و كانت



 و الدة
r- e
والدة جهفر بن على بن أبى طالب و عدانه بن علم بن أبى طالب الأكبر










 ابن على بن أبى طالب شر" بن ذي البرشن






ياض (1, (1) الآهل : شهر ـ نـطا .
 ثم أفذ عيداهة بن زياد رأس الحسين بن عــلى الله الشام مع أسارى النساه و الصيان من أمل يت رسول آه صلى اله عليه و سلم

 ه ث أعيد الرأس إلى الصندوق و رحلوا ؛ فبيام كذلك إذ نزلوا بصض المازل و إذا فيه دير راهب، فأخرجوا الرأس على عادتهم و جعلوه فـ، الرح : أسندوا الرحُ " اللى الدير ، فرأى الديرانى بالليل نورا ساطهـا من ديره إلى السطه ، فأثرف على القوم و قال لمم : من أنتم ؟ قالوا : غن



 الششرة آلاف دينار ؟ قالوا : بلى ، فأحدر إليهم الدنانير ، بفاوا بالفقاد ،

 و جهلى يبكى اللِل كله عليه ، فلا أن أسفر علي الصبح قال : يا رأس 1
 (1)

 فأسم
(va)





 الظُلون"، و على الجانب الآخر " سيعلم الذين ظلموا الى منقلب ينعلبون"، قالو| : قد افتضحنا و اله ا 1 ' من ذلك الفعل لنا رآى ، و منهم من بت على إصراره ، و كان رئيس من يقى على ذلك الإصرار سنان بن أنس النح

1. م من النساء و الصيان أتقابا يابسة مكشفـات الشهور ، و أدخلوا دمشق كذلك'، فلما وضع الرأس بين يدى يزيد بن معاوية جمل ينقر ثنيته بقضيب

 في هذا الكتاب لاقتصارنا على ذك الـلمفاء الراشــدين منهم فـ أول 10 هذا الـكتاب -
, قد بعث بزيد بن معاوبة مسلم " بن عقبة المزن إلى المدينة لست
.
 الأصل بياض
rir

لِال بقين من ذى المجهة سنة / ست و ستين ، فتّل مسلم بن عقبة بالمدينة خلتا من أولاد المهاجرين و الآنصار ، و استاح المدينة ثلاذة أيام نهبا

و تتلا ، فسميت هذه الوقة ومعة الحرة .
و توفى يزيد بن معاوية بحوارين' ترية من قرى دمشق لاُربع عثرة - لِلة خخلت من شهر ريمع الأول سنة أربع و ستين و هو يومثذ ابن ثمان و, ثلانين"، و تد قِل : إن يزيد بن معاوية سكر ليلة و كام يرتص فسمط على رأسه و تنائر دماغ فات، و صلى عله ابنه مارية بن يزيد، و وكان
 معاوية بن يزيد آبو ليلى
أربع و ستين ، و أهه أم غالد ' بنت أبى هاثم بن عتبـة بن ريعة بن
 سبع عشرة سنة ، و كان من خـير أهل يته ، فلما حضر ته الوظاة قالوا


10 10 أتقلد مأثمها
و مات معارية بن يز يد اليومُ الحامس و العشرين من شهر ريـع الآخر




سنة
r ب منة أربع و ستين ، و كانت إمارته أربعين ليلة ، و صلى علي عثان بن عنبسة 'ن أبى سفيان ، و كان نتش خاتهه , يا اله نستعين - معاوية ،

و ڤبره بدمشق •
موانبن الــكم
و ولى موان بن الحَى بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس، بايعه أهل • الشام بالبابية ، و أمه آمنة بنت علقتة بن صفوان بن أمية بن خدش

- الكعبى

و لما وصل الـبر بموت معاويـة المجاز بايموا عبد انه بن الزبير ابن العوام، وكنية ابن الزبير أبو خبيب'، ه بايع له أهل العراق و أهل
 الزير بالحجاز • المراق ، و يخطب بالشام !! المغرب لمروان بن الحم
 بدمشق؛ ، : قد قيل : إن موان مات بين دمشق و فلسطين ، وكان لـ يوم مات ثلاث و ستون سنة ، و كانت ولايت عشرة أشهر !لا ثلاث ليال ، و صلى عله ابنه عبد الملك بن موان ، قد عهد إله في حياته ، 10 و كان نقش خاتم مروان , آمنت بالعزيز الحكمي ؛ و قد قَلِ : إن نقش خاتم مروان كان • الحزة له ، ،
--

عبد الملك بن مروان أبو الؤلد




 بدر البالميق ، : كان ينها وتطات إلى أن كانت المزيمة على أصحاب مصعب، : تمل مصعب ابن الزيرّ






 على جذع منكنا ، و استقر الإمه حيثّذ لمبد البلك بن مروان ، و مات


 عَ النص نَارٌ نا حذذها .
عبد
(va)
rit

عبد الملك . بن موان بدمشق لاربع ليال خلون من شوال سنة ست
 ابن أبى العاص بن أمية'، و صلى عله ابنه الولد ، و كان له يوم تو ونى

|وليد بن عبد الملك أبو العباس

 و و ونف الوليد بن عبد الملك بدمشق للنصف من جمادى الآخرة سنة سـ


 باب الصضير •
ر فـ ولاية الوليد بن عبد الملك مات المجاج بن يوسف فـ مهر
رمضان سنة ثهس و تسعين و هو ابن ثلاث و غشسين سنة ا، و هو'


( (1)

 الأثراف /ro/r ، s الأصل : هنية .

Y - C (
 سليلم بن عبد الملك أبو أيوب
و ولى سلمِلـن بن عبد الملك فن اليوم الذى مات فيه وليد بن عبد الملك"، و أمه ليلى بنت العباس بن الحسين ، و كنية سليليان بن عبد الـلك أبو أيوب ،

 يومْ توفى خمسة و أربمون سنة ، وكان نقش خأته , أومن بانه ه . عرم بن عبد الهزيز أبو حفص
و استخلف عمر بن عبد الهزيز بن حوان بن الحم أبو حفص بدير سمعان"
 إم عاصم "بنت عاصم بن عمر بن الحطاب" و اسمها للى ، فلما ولى عمر

 "هو من" جلتهم ، لا تأخذه فى الن لومة لاغم ، و توفى عرم بن عبد العزيز




 . بدير

PIA




عبد الهزيز , باته عظلها ، . .
يزيد بن عبد الملك أبو خالد
ور ولى أمل الشام يزيد بنعد اللـلك بن مووان بمد دنن عر بن عبد الهزيز، و كنية يزبد بن عبد الملك أبو خالد، و أهه عاتهك بنت يزيد بن من معارية ابن آبن سفيـان"، توفى يزيد بن عبد الماك بكوران من أرض دمشق

 . . . لاه مات بسواد الأردن، و صل عله ابنه الولد بن يزيد بن r"جبد الملك"، و و كان نتش خاتم ابن عبد الملك , رب قتى الحساب ، .





 .

ب - مات ابن حجان (مشام بن بد الملك و الولد بن يزيد)
هشام بن عبد الملكا أبو الوليد
و ولى مثام .ن عبد الملك بن موان فـ اليوم الذى تونى في أْوه ،
 و مات مثام بن عبد المالك بالرصـاة من أرض قنسرين يوم الأربهاء - لست لِال خلون من شهر ربي الآخر سنـــة ثهس و عثرين و ماثة ه و كان له يوم تونى ست و خمسون سنة ، و كانت ولايته 「تسع عثرة「 منـة و متـة أشهر و إحدى عثرة لِلة ، و صلى عله الولد ون ون وزيد ابن عبد الملك، و كان تش خاتم مثام و كان مثام أحول .

الوليد بن ـزيد بن عبد الملك آبو العباس
و ولى الوليد بن يزيد بن عبد اللك بعد دفن هثام بن عبد الللك، و أهـ
 و كنية الوليد بن يزيد أبو الباس، و تتل الوليد ـن يزيد بن عبد ابلك الك يوم الثيس الليلين بقيتا من جادى الآخرة سنة ست و عثرير.




اليعوبى r/\&rp د معجم البلدان ، ون الأصل : بالنحر ان .
ولايته
(A.)
rr.
 ـــيد بن الوليد بن عبد الملك آبو خالد






عما [ زاده الوليد ـ ^ ] فسى بذلك الاتص • إبراهيم بن الو ليد بن عبد الملك أبو إسحاق





 ( (

 .

 مر:ان نسى الملوع، و بتى بعد ذلك مدة" إلى أن مات بدمشق ،



صفر سنة سبع و عثرين و ماتة.
هنوان بن محد بنهوان بن الحـكم أبو عبد الملك
 و ذلك يوم الاثنين، و كان يقال له مهان المار ، و إما عرف بالمار
 و ظهر ابو مسل و ابمه عد الرحن بن مسل" أحد بى جندع بن الم ليث بن بكر بن عبد مناف" / بخراسان يوم الثمس لمشر بقين من رمصنان 100/ب

 10 ابن سيار ، و هرب نصر بن ميار منז ا أبى مسلم يريد العراق ، فنات j)



 بسارة

بسارة'، ، خرج أبو مسلم من مه: إل نيسابور ثم قصد الرى ثم خرج

 ! !لى دمشق يربد مرْ!


 المروزى ، و ذلك يوم الثيس لست ليال بقين من ذى الحجن سنة إحدى
 1. 1 دهشق ، و انقضت مدة ملك بنى السفاح ابو العباس
و ولى أبو مسل أبا العباس، و السه عبد الته بن محم بن على بن عبد الت ابن العباس ، و ذلك يوم الجمة لثلات عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنغ اثنتين و ثلاثين و مأثة "، و أمه رانطة " بنت عيد النه بن عبد الته
 ( ( )







 - عيسى بن على بن عبد الته بن عباس ‘، و كانت ولايته أربع سنين ’


/المنصور أبو جعفر أخوه
و ولى أبو جعفر المنصو ر ، و السه عبد اشه بن مكد بن على بن عبد الهة


 ابن على ، و قد قِل : لا ، بل صلى علي عيىى بن يمد بن على "، و المنصور
 ه1 : ريطة .





(A) rY\&

هو قاتل أبى مسل ، و كان أبو مسل مولده بـكرخ أصبان، و اسمه
 و طواه فى بساط لْنه ترك الرأىَ بالرأى ، : كان للنصور يوم ولى ثلاث و ستون سنة، و كانت بلايته "ا'نتين و عثرين" سنـة غير يوم ، و كان

- نقش خاتم المنصوز • الهَ ثقة عبد اسه ه . .

المهدى بن المنصور آبو عبد الته
 اللى توفى فهـ أبوه ، و أمه أم موسى بنت منصور بن عبد الهت بن "سهم بن يزيد" الميرى ، و مات المهدى بماسبذان بقرية يقال لها السواد ، و ذلك فـ
 توفى ثلاث״ و أربووس ستة ، وكانت ولايته عثر سنين و شهرا¹ , «آربع عثرة" ليلة ، و صلى عليه ابنه هارون"، و قد كان نقش خاته
. أستدر اله تعالى ،
=
 ( )


 ثارئ اليعتوبى

اللادى بن مهدى آبو محم
و ولى موسى بن شمد بن أبى جحفر المنصور فن اليوم الذى مات فه
 و أنفذتr اليمة إليه و هو بشر جان ، ثم تدم المادى يغداد ، و توفى موسى ه الادادى يوم ال大مة بموضع يقال له عيساباذ" من سواد العراق ، و ذلك يوم الجمه لأربع عشرة لِلة مضت من شهر ربيع الأُول سنة سبعين و مانة ، ،
 "10 ب شهرا !الا ست إيال ، و صلى عله أخوه هارون الرشيد بن الهادى ، و كان

نقش خاتم
الرشيد بن المهدى أبو جهفو
و ولى مارون ين محمد بن ألب جهفر المنصور فى اليوم الذى توفى فيه أخوه






 اللشمب و و rMT

بمدينة اللسلام ، : كان نقش خاتم هارون , باسَ ثقت ،


 و عشرين سنة و شهرين ' و مبعة عثر يوما
الاّامين بن الرشّيد أبو عبد الش
و ولى تحد بن هارون ،و أمه زيدة ، و هى أم جعفر بنت جعفر بن اله

بيغاد
 المأمون ينفذ الأعمال بطوس و خراسان بعد موت أيه، ، , أنذ طاهر ابن الحسين الأعور لمحاربة أخيه بيغداد ، فوافى طاهر يبغداد ، و هاصر





 الانصل بياض .

الآمين بها ، ب قاتله إلى أن تله ، و أتذ راسه إلى المأمون، وكان ذلك يوم الأحد لسبع بقين من الحرم سنة ثمان و تسعين و مائتّ، ، و كان

نقش خاتم الآمين , تاصده لا يخيب، •
المامون بن الرشيد أبو العباس
 أخوه ، و بإيه الناس بيعة اللمامة ، و كانت أهه أم ولد المها ماجلّ توفى المأمون بالــنـندونَّ خارج طرسوس على طريق الروم فـ شهر


 عشرين سنة و وتة أشهر و ستا عشر يوما ، و كان مولده بمدينة السلام.

المتتصم بن الرشيد أبو إمحاق
و ولى يمد بن هارون أبو إيعاق المتصم أخو المأبون بعد دن أخيه




 (Ar) TTA

بطر موس،و أمه أم ولد اسها ماردة'، فآخذ المتصم ف إجبار' ما لا يكتاج
 حتى بتى الناس فن تلك الفتنة الى أن مات المتصم "بسر من رأى' من أرض القاطول' لِلَ الميس لثّان عثرة خلت من شهر ريع الألاول سنة
 و صلى عليه ابنه الواثق ، و كان [ل- سنة و ثلاثة عشر يوما ، و كانت ولايتت ثُمان سنين و ثمانية أشهر ،و كان
 الو اثق بن المعتصم أبو جعفر
 , المس أم ولد تدى قراطيس" ، :كان للواثق يوم زلى ستة و عشرون سنة ز شهران و مْانية أِامّ ، و توفى الواثق يوم الأربهـا. لست بقين





 (1) من المراجع ، و r49

و ستة ا أشهر و ثلالة عشر يوما ، م مل عليه أخوه جعغر الموكل ، و كان
مولد الواثق بمدبنة السلام، و نقش عانّه , اشه ثئة الواثق ه •
المتوكل بن المعتصم ابو الفضل
و ولى جحفر بن محد بن مارون بعد دنن أخيه الواثق بن المتصم ، و آم - المتوكل أم ولد المها بشاع "، و كان له يوم ولى ثمان و عترون سنة ، ، فأظهر المتوكل مجبة اللنتة و المل إليا و أنكر ما كان يفعل أبوه و انخوه فن هذا الشأن ، و رفع من شأن أهل اللم ، و مَرُمُ على أحد بن نصر ؛ فالت تلوب العوام إله ، و تـل الموكل يوم الأدرباء لـنس خلون أو ' لسبع خلون من بهر شوال سنة سبع و أربعين و ماتمين ، تَله ابنه المتصر و هو الذى - ا ملى عله ، و كان نقش خاتم المتوكل ه لا إله إلا اله ، المتوكل على اسه ه ،

و كانت ولايت "خس عثرة" سنة و شهرين •
المتصر بن المتوكل أبو جعفر
و ولى يمد بن جعفر بن هيد بن هارون المتصر بن المتوكل بن المتصم ابن الرشيد فـ اليوم الذى قتل فيه أبوه ، و بايسه أخواه المتّن ر المؤيد ، 10 وكانت أم المنصر أم ولد يقال لها حبشية ، و مات المتصصر بن المتوكل ( بعاع (r) راجع إضضا هوج الذهب
 يوم $r$ r.

بت بات ابن حجان
يوم الانين لاربع خلورنـ من شهر ديـع الآرل سنة ثمان و أربين وماتين'، و صل عليه المستهين بن المتع عهمه، و وكان نتش غاتم المتصر ,
المستحين بن المعتصم أبو عبدالنه





 المتزبن المتوكلأبوعبدانه



10






المهتدى بن الواثق أبو عبدانه
و ولى يمد بن مارون بن ثمد بن مارون و هو المهدى بن الواثق بن

 - رجب سنة ست و خمسين و ماتُّن ، و كانت أمه أم ولدّ ، و نتش خات الم

الهتدى , عمد أمير المؤمنين ه .
المعتمد بن المتوكل آو العباس

 . من ذى القعدة سـنة إحدى و ستين و ماتين ، بكّل الموفق يبعد و يمجب الناس عن المتمد و اعتل أنه منحورّ، ، و كان المتوكل ثلاثة بنين :
 و هو المتمد「، و الأصغر طلهة بن جعفر و مو الموفق أبو أهد ،وتوفى (1)



 أبو rrr




ستون سنة •

- المعتضند بن الموفى بن المتوكل أبو العباس

و و لى أحمد بن طلحة بن جهفر - : هو ابن ألجي أحمد الموفق - فى اليوم الذى توف فهه المتتد ، و كانت أمه أم ولد "، ; توفى المتضد " يغغداد
 و قد قيل : إن المتصند توفى يوم الأربعاء لـنـ
 ابن بيعوب، و صل عله أبو يوسف؛ و كارنـ

سـت" و أربعون سنة ، ; كان نقش خاته ه المتّز بانة ه . . المـكتّى بن المعتصد آبو محد
و ولى على بن أْمد بن طلحة بن جعفر بعد دفن ابيه، : أمه أم ولد بارية
(



 rrr



المقتدر بن المعتصد بن المو نت بن المتوكل آبو الفضل



 الناس ، فركب المسين بن حدان فى جماعة معه من الأعراب و جاء ما إلى -

 على عبد اله بن المعتز | و تتله ، : استوى أم المقتدر ، و هدأت أمور 109/الل

 و كانت تنفت عليها وعلى الثغر د فـ كل منة أموالا خطيرة ، و ارتفع
 و راجع إيضا هودج الذهب


 آهل

أهل اللم فن كل بلد من الدنا ، و رأيت بغداد ف تللك الآيام أطيب
 عثرة و ثلانماثة ، و اتفق النـاس على خلعـه نفلعوه ، و أقمدوا أخاه القاهر م مكاه بعد أن خلع المقتدر تغهه ، فبت القاهر ثالاة أيام كذلك ،
 سنة عثرين و ثالْماثه ، "م اضطرب الميش و هيجهم مونس " على المتدر ، زكب المتدر بنفسه ليسكن القوم ، و عله بردة رسول انه صلى النه عليه و سلم ، فبنا مو واقغ و معسـه الخلّق من المجد إذ باءه رجل بربى لا يعرف من هو ، فتوهوا أه يريد أن بسلم علي ، فللا دنا منه

.
القاهر ن المعتضد آبو العباس
و و للى يمد بن أحمد بن طلهة بن جعفر , مو أخ المتتدر و المكتنى







 الر اضى بن المقتدر آبو العباس




المتق بّن المقتدر


المطيح بن المتّدر
-
و هو ابن المتدر بعد دفن المتتكن هو باق لا أدرى ما اته صانع بـ
 . (r) (r) (r) ( (r /rpr /r


 ;
( $\wedge \varepsilon)$ rri

ثمات ابن ججان (ذك الملاناه الملوك، ،و أول كتاب الصحابة) ذك الخلفاء الر اشدهن و الملوكُ الراغين

 عن زسول اله صلى الت عله و سلم مال : يكون بعدى، خلفا
 و يفعلون ما لا يؤمون، فن أنـكر علهم قد بإى ، و لـكن مر. رغب' و تابع •




 رسول التِّ صلى الش عليه و سل فـ كتاب واحدا واحدا بأنسابهم و قاتلهم و ما يعرف من أنسابهم و أوقاتهم، كيلا يتعذر على مالك سيل الما المل

 rأول كتاب الصحطابة رضوان اله علهم آبمعين



 rrv


 و عد الواحد بن غباث كالا : ثنا إبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أونى -

القرن الذى بعئت فهـم ثم الذنِن ع يلونهم •
 أصاب رسول الن صلى اله عله و سلم الذنِ صحبوه و نعروه و بذلوا لـ" أنفسهم و أموالمم ابتغاه حضاة الته من المها جرين و الأنصار و من آمن به -1 و صدة" من غيرم • فنهم العشرة الذين شهد لمم النبى صلى النه عليه و سلم

 - و ما كان فـ مُدده من الفتوح - ' "





 الطبات r/r/10./ و الاستيعاب . rra

إبن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن هر بن ماللك بن الضر ، و هو




 أربع و ستين سنة ، و قد قيل : فى شهر رجب ، و قبره بالبصرة [ـشهور - "
 و الزيير " بن الموام بن خويلد بن أسد بن عبد المزى بن قصى
 اللضر ، و هو ترشى ، و كنيته أبو عد الهّ" ، كان من حوارى رسول الن

صلى الهن عله و سلم (ا)

 الطبقات و ن الطبعات



rqq
 ابن عبد مناف [ بن زهرة- " ] ، شهد بدرا و هو ابن تسع و غثريذ سنة .
 و كان لـ يوم مات أربع' و ستون سنة ، و آوصى [ إلى - ] ابنـ ه عبد اله صيحة يوم المل نقال : با بنى ا ما من عضو منى إلا و تد جرح مع رسول النه صلى الته علهه ومل حن انتهى ذلك إلى فربى ؛ نتّل من
 يعرف، ، ولزير عشرة من البنين و ابنتان : عبد الته و عاصم و عروة و المنذر و مصعب و هزة و خالد و عرر؛ و عيـــدة" و جعفر ؛ و سهد بن ألبى وتاص ، و مو سعد بن مالك بن وهيب - و يقال : أهيب" - بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مهة بن كعب بن ؤى ابن غالب بن فهر بـ. مـ مالك بن النغر ، و كـنيته أو إيحاق ، (1)





 ,
(^) )



 , له يوم مات أربع : سبعون سنة "، و كان قد أسلم و هو ابن " تسع ه عثرة!" سنة ، و مل من أولاد سعد العلم " عمر و عمد و عاه و و موسى و مصعب و عانشة" .
| او سميد بن زيد بن عرو بن نيل بن عد المزى بن رباح بن عبد اسه ابن قرط بن رزاح" بن عدى بن كـعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك

 جهينة (r) من م و الطبقات ( 1 (






 و الطبات






بهجة" بن أمية بن خويلد بن 'المالد بن' خزاعة .







 . (r)

 .


 م م و و الأهل : القى كانت . و عر

ثقات بابن حجان ( عاه بن عبد الهن بن المراح )
 ابن هر بن مالك بن النصر ، كنته أبو عيدة ، [ و ـ"




*     *         * 


 نسب تريش
 عبد المزى بن عامة بن ميرة.

خامتة الطـع
اكتـل بحمد انه و حسن توفيقه طبع الجزء الثانى من كتاب التقات








 سابقا ـ أبقاه الته تصالى رمنا حـيا لصالح اللم و العلماء؛ ؛ بيله الجزء الثالث

 المثكورات , يونتـا للمجة القويمة، فصلى الس تالى على خير خلةء
 رب اللالمين
الفقير !لل رهة اته الغنى الميد
السيد تمد حبيب الن القـادرى الرشيد
كامل البامهة النظامية
رئيس قسم التصحيح بدأزة المعارف الهُّانية

## فهرس المججلد الثانى

كتاب اللقات لابن حبان


| r-て | هرم ثهات ابن حجان |
| :---: | :---: |
| الصفحة | اللموان |
| r.r | - |
| roob | اللنة الحامسة عشرة |
| r-7 | .السنة السادسة عشرة |
| PlE | السنة السابهة عشرة |
| riv | اللسنة الثامنة عشرة |
| PIA | السنة أنتاسة عشرة |
| H9 | سنه عشرّن |
| Yrs | السنة الحلدية و العشرون |
| rro | السنة الثانية و العشرون |
| , | السنة الثالثة و الهشرون |
| YE1 | استخلاف عثّان بن عفان رضى آله |
| rEr | اللسنة الرابهة و اللشرون |
| res | اللـنة الحامسة و العشر: |
| Y! | اللسنة السمادة : الهشر |
| $r \sum v$ | السنة 'لهابهة و العشرون |
| YミN | !السنة الثّامنه : المشر: |
| req | الهنة التاسغة و المشر ون |
| ro. | السنة اللالون |
| Yor | اللسنة المادية : الملها |
| 21l | $r$ |

الصنمة
ror
roz
roo
Por
377
rva
rat
rav
ran
r. 1
(السنه الأربعون

$r \cdot 7$
M६
mo
M17
riv
MA
,
19

يزيد بن معاوية أبو خالد
همانرية بن يزيد أبو ليلى
موان بن الــ
عبد الـلك بن مروان أبو الوليد
وليد بن عبد الـلك أبو الهباس
سليمان بن عبد الملك أبو أيوِ ب
عمر بن عبد المزيز أبو حفص ـوـيد بن عبد اللـك أبو خالد
$r-\tau$
الصنحة
rr.
مشام بن عبد الـلك أبو الوليد
الوليد بن يزيد بن عد اللـك أبو العباس ـويد بن الوليد بن عد الملك أبو خالد
إبراهيم بن الولد بن عبد اللك أبو إيعاق
 السغاح أبو المباس
المنصوز أبو جعفر أخوه المهى بن المنصور أبو عبد الته الهادى بن مهدى أبو تمد
الرشيد بن المهدى أبو جعفر
الأْمين بن الرشيد أبو عبد الته
المآمون بن الرشيد أبِ العباس المتصم بن الرشيد أبو إسيأق الو اثق بن المتصم أبو جعفر
المو كل بن المعتصم أبو الفنل إلمر
المنصر بن المتوكل أبو جعفر
المستين بن المتصم أبو عد النه المهتز بن المو كل أبو عد الهت
المهتى بن الوأق أبو عبد انت

| r-¢ | ضرس ثنقات ابن جان |
| :---: | :---: |
| 1010 | اللفوان |
| rrr |  |
| $\pi T$ |  |
|  |  |
| ris |  |
| rro |  |
| $m$ | الراضٍ بن التحدر إبر المبا |
| , | اللتّ بن الجتدر |
|  | الالمع بن بنح |
| rrv |  |
|  |  |

