

$$
\begin{aligned}
& \text { مطبة مبتحهة أشرفـف على تنقيحها } \\
& \text { عبد الـمييد ألأحلبـب }
\end{aligned}
$$

## 标

## فهرس الكتاب

> V المقدمة

- YW Y
 عن اللبيعة أ فضل الناس بعلد رسـول اله
7
- 

7

-
or or or عودة أسامة

 من كلام طليحة


مشهروي الصسحابة
. .

أعال مسيلمة المنئونة
4r

 لللعاء ـ انتصار المسلمين وهزيمة المشركين ـ إسلام رامب ـ كتـاب

العلاء إلى أبي بكر .

1.9 1 ردة اليمن

111

حصن الملاة وحصن الرجّ الريل
11A انهزام الفرس ثانياً ـ موقعة الثني

 IY0


.
位
.
. البعوث إلى العراق Irv
IrA 1\&.
 الملائمة لفتح الشام - استعداد هرقّل .

## هتـتم

أممد الله على نعـ|ئه المجمة وآلائه التي لا تعــل ولا
تحصى ، وأستغفره من كبائر اللذنوب وصغغائرها ، وألمأله


أ ما بعد فقــد كنـت شـديد الرغبـة في تأليف ســيرة رسول اللّ والليالي الطــوال في الاطـلاع والبحــث في كتـب الســــــيـر فجمعت شتاتها وشرحت الغامض منها وحققت الرواياياست


 المعلومـات الصشحيحـة إلى العالــم الإسـالمسي . ولما فر غ
 مطالعته بشوق وشغف ، ونــال بحمــل الله وفضلـه رضهـا العامة والمناصة وتواردت علي" رسائل التقر يظوالتشــجيع ونـي


 المشاغل الدنيوية . وقد سألني كثير من الأصدقاء الأعزاه
 النتهجتها فسرتني فكرتهم ولم يسعنـي إلا إلا إجابـة طلبهــم

 بالاقتداء بهم والا هتداء بهليهم •

لا توفي النبي


 لأن العربـ عنلدما سمعوا بوفاة رسول الله الهو ارتد كثير منهـم واستفحل أمر المرتدين في جز يرة اللعرب ، وظهر المتنبئون

 المحرمات وطرد كثيرأ من الولاة ، ولولا شدة تمنسك ون أبي


المرتدون وتضهوا على الإملام تضاء مبرماً . ولقد هال أمر







 سنتان وأ أهر ، ولا شكك أن هذ هله مدة قصيرة بالنسبة إلى ما
 الفتوحات الإسلامية لمن جاء بعده من الحلفاء واتياء واتضحت بذلك حكمة رسول الله في اختيار أبي بكر بعده .



 وعلى العموم كان خير قدوة لمم في دينهم ودنياهم م م اختار لمم نخير من يصلح للنخلافـة بعــده وهـو غفمـر بن

الـططاب رضي الله عنه الذي كان وزيره وقاضيه وملازماً له
طول مدة خلافنه وذلك حِفظاً لكيان الإِسلام .
هذا هو أبو بكر الصلديق خليفة رسول الله الـنـي عنيت بترجمة حياته وشُرح خلافته ومآثره في كتابي هـي هـا
 عملي . كا أرجو أن ينتفع به المسلمون ويتّدبروا في في سير
 حيث شـرح المواقع وسير الرجال وضبط التواريخ وتفســيـر





محمل رضا

ترجة حياة أبي بكر الصديق رضي الهه عنه
هوعبد الله بن عثمان بن عامر بن عَمْرو بن كعب




تيم بن مرة، وهي ابنة عم أبي قحافة .
أسلم أبو بكر ثم أسلمت أمه بعده ، وصحـب

بعضهم من بعض صصحبوا رسول اللّ ، إلا آل أبـي بكر
الصليق وهم : عبد الهن بن الزبير ، أمه أسماء بنت أبي
 وأيضاً أبوعتيق بن عبد الر من بي بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الشع عنهم
ولقب عَتِيقاً لعتقه من النار وقيل لـسـن وجهـهـ .


بكر عتيق الله من النار " فمن يومتــذ سمـه " عتتقـاً " .

 طالب رضي الله عنه : | إن الله تعالى هو اللذي سمى ألها
 بادر اللى تصديت رسول اللد هنات ولا كذبة في حال من الأحوال . . وعن عائشة أنها

قالت :
 يحدّث الناس بذللك فارتد ناس كمن كان آمن وصـلـوق به وفتنوا بهه . فقال أبو بكر : إني لأصلدقه في ما هو أبعل هن ذلك ، أصدقه بشخبر السلاء غلوة أو روحـة ، فلـفـلك


وتال أبو عحجن الثقفقي :
وسسسميت صليّيقـاً وكل مهاجر
سوالك يسمى باســـهـ غــير منــكر

سبقـــت إلى الإســـلام والله شاهـــد وكنت جليساً في العـر يش

وكّد أبو بكر سنة سلV ه م بعد الفيل بثلاث سنـين




 سبيل الله مع ما كسب من التجارة .


وقد أجمع المفسرون على أن المراد منه أبـو بكر . وقد رد الفخر الرازي على من قال إنها نزلت في حق علي رضي الهد عنه .

 (i) (i) الاشناق : الديات ، ج تُتْق

الجاهلية . كان إذا عمل شيئاً صدقته قر يشو ، وأمضـوا

 الصسحابة بنعائه خمسة من العشرة المبشرين بالِلحنة وهم :
 عوف، ، وسعل بن أبيى وقاص ، وطللحـة بن بن عبيل الله ،



وصلوا.
وقل ذهـب بماعـة إلى أنـه أول من أسلـم ؛ قال
الشعببي : سألت ابن عباس مَن أول هَن أسلمب ؟ قال :
أبو بسكر ، أما سمعتت قول حسان :
إذا تذكرتَ شـجواً من أخمهي ثقة
فاذكر أنحالك أبـا بكر بمـا فعــا
خير البرية أتقاها وأعدلهـا
بعل النبي وأوفاها بـا والثانيَ التاليَ المحمودَ مشهـلهُه
وأول الناس, قدماً صـدَّق الرســـهِ

وكان أعلم العرب بأنسابب قريش وما كان فيها من
خير وشر . وكان تاجراً ذا ثُروة طائلة ، حسن المجالسة ،


 |اللا كانت عنلده كَبْوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر


 يشاوره في أموره كلها .



 حتى خرج رسول اللهُ
 ودعا إلى رسول الله ، فهو أول خطيب دعا وعا إلى الله تعالى



بالأرجل وضرب ضربـاٌ شديداً . وصــار عتُــــة بن ربيعـة



 لثن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ، ثم رجعوا إلى أبي بكر المكر


 بصاحبك . فقــال : إذهبي إلى أم جميل فاسأليهـا عنـه


 بكر فوجدته صريعاً فصاحت وقالت : إن قوماً نالوا هنا

 هذه أمك ، قال فلا عَيْن عليك منهـا أي أنهـا لا تلفـي ألـي



أمه فأمهلناه حتى إذا هدأت الرُّجل وسكن الناس خرجن

 فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الم اله ما با مي من بأس إلا ما نال الناس من وجهي ، وهذه أمي برة بولدها فـا فعسى الشا



ولا اشتتل أذى كفار قر يش لم بهابجر أبـو بكر الى
الحبششة مع المهاجر ين بل بقي مع رسول اللهو وأولاده وأقام هعه في الغـار ثلانـــة أيام ؛ قال الله تعـاللى

\& الله مَعْتَا
ولا كانت الهمجرة جاء رسول اللشو
 اللحر وج قالت عائشة : فلقــل رأيت أبـا بكر يبـكـي من


، (1) رابم السيرة الملبية

 بكر فارق رســول الله ، و إن الله تعـــالى سـاه ال ثانـــي

اثنين " .
قال رسول الشفّ
أبي بكر شيئاً ؟ فقال : نـم • فقّال : قل وأنا أسمع •
فقال :
وثانتيَ اثنـين في الغـار المنيف وقد
طاف العلو" به إذ صتَّـــد البمبــا
وكان حِبت رســول الله قد علمــــوا
مـن البـرية لم يعـــِلْ به رجـــاٌ
فضحك رسول الله حتى بلت نواجلذه ، ثم قال :
صدقت يا حسان هو كما قلت .



. 10 .


 من كبار الصسحابة الذين حغظوا القرآن كله . ودفع أبـو



ربّبُمْ هُ . المؤمن YA

قـال رسـول اللهُ لاتخذت أبا بكر خليلاً" . . رواه البخاري ومسلم

وأعتق أ أبو بكر سبعة كمن كانوا يعلّبون في الله تعالى



 لي مt لا يعلمون ولا تؤاخلذني بما يقولون " .


نتصدق ووافق ذلك مالاً عندي . فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته ، فجيئت بنصف مالي . فقال : مال ما مأبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله . وجاء أبو بكر بكل ما عنـلـنه . فقال : يا أبا بكر . ما أبقيت لأهلك الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شيء أبداً .

روي لأبي بكر رضي اللّ عنه عن رسـو Y Y \&
 رواياته مع تقدم صسحبته ومالازمته النبي صلى الله عليه
 التابعين بسلعها ، وتحصيلها ، وحفظها .

## بعض الأحاديث المصرحة بفضل أبي بكر :

عن عمرو بن العاص : أن النبي عليه السلام بعثه
على جيش ذات السلاسل قال : فأتيته فقلت : أي الناس

 الهُطاب . فعد رجالاً . رواه البخاري ومسلم

7
وعن ابن عمر قال : قال رسول اللّ الش



. البخاري
وعـن أبـي هريرة : قال رسـول الشَ
أصبح منكم اليوم صائاً ؟
فمن تبع هنكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : ألـو

قال : فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال أبو بكر : أنا .

فقال رسول اللهو
-الخِنة

 والزبير . فتحركت المسخرة فقال النبيـي عليه السـالم :

 باللذَين من بعدي أبي بكر وعمهر " دواه الترمذي .



الترملني

 وقال : وهل أنا ومالي إلا لك يا يسول الك اله

ومن فضضائله رضي الله عنه : أن عمر بن ال大طلب كان يتعاهـل عتجـوزاً كبــيرة عمياء في بعض حواشي الملدينة هن اللبيل فيستتقي فلا ويقوم

بأمرها . فكان إذا جاء وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما
 فإذا الذي يأتيها هو أبو بكر الصديق ، وهو خليفة . فقال عمر : أْنت هولعمريا

وهو أول خليفة في الإسلام ، وأول أمسير أرسـل
 جِع القرآن ، وأو ل من سمى مصحف القرآن مصحفاً ،


توفي أ بو بكر يوم الإثنين YY جادى الآخرة سنـئ با بنتحو ستة أشهر وله . الخطاب

صفته رصي الله عنه
كان أبـو بكر رجـلاً أبيض خفيفـ العارضـــين لا
يتمســك إزاره ، معـروق الوجـه ، ناتّىء المبهـة عاري



زوجاته وأولاده

تزوج أبو بكر في البلاهلية ( قتيلـة بنــت سعـلـ )
فولدت له عبد الله وأسماء . أما عبد اله الله فإنه شهـهـد يوم
الطائفس مع النبي خلافته وترك سبعة دنانير فاستكثره ها أبو بكر . و ولد لعبد الله إسياعيل فجات ولا عقب له . وأما أسماء فهي ذات




 . عر ون ظاهر الكفـ


 الفلفل ويسودّ إذا نضي

الإسلام ، وأثبتهن بجأشاً ، وأعظمهـن تربية للولـد على الشهامة ، وعزة النفس ، تزوجها الز الزبير بككة فولدت لـ لـ عدة أولاد ، ثتم طلقها فكانت مع النـة ابنها عبل الله بن الزبير
 وماتت .

وتزوج أبو بكر أيضاً في الـــاهلية (أم رومـان )
فولدت له عبد الل محّن ، وعائشنة زوجة رسول اللّ اللّ توفيت
 قبرها واستغفر لها ، وكانت حية وقــت حـديث الإفــك ،





 الطفيل الني كان من قواد بني حنيفة المثهورين ؛ رها
 اللمامة . وكان عبد الرمن أسن ولد ألبـي بكر بكر وكان فيه دُعابة . توفي فجـأة بمـكان اسـهـهـ حبش على نحـو عشرة

أميال من مكة ، وحمل إلى مكة ودفن فيها ، وكان موتسه سنة

وتزوج أبو بكر في الإِسلام ( أ سيلاء بنت عُميّي )
 تزوجها أبو بكر الصدليق فولدت له محـي

 نسابة قريش ، ولاه علي بن أبي طالب رضي البي اله عنه عـير فقاتلنه صاحــب معــاوية ، وظفـر به فقتللـه ، و ورلــلـ له

القاسهم
وتزوج أيضاً في الإيمالام ( حبيبة بنت نحارجـة بن




- عبيد الله بن أبي ربيعة المخز وع ومي

米 $* *$
قال الأستاذ واشنهجتون إيرفنـج في كتــاب ( محمـل
وخلفلؤه ) :

كان أبو بكر رجلاً عاقلاًُ سديد الرأي وقد واند كان في في بعض الأحيان شلديد الملذر والحيطة في إدارته ، لكنـه كان شريفـ الأغـراض غــير محـب للـنذات ، ساعياً للخـــير لا







حديث السقيفة
وبيعة أبي بكر الصديق
توفي رسول الدّ السنة الحـادية عشرة من المجـرة ( 9 ه حزيران يونيه سنـة



 ويكنى أبا ثابت ، وكان نقيب بني سعادة والسيد المطاع في

## -الحزرج

الجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعــدة"(") وجــاؤوا بسعد بن غبادة وهو مر يض بالحمّى ليبايعوه ، وطلبوا إليه أ يخطب . فقال لابنه أو بعض بني عمه : إني لا أقلر لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلامي ، ولكن تلمن تلق مني قولي فأسمعهم ، فكان أن يتكلم وييفظ الرجمل قوله فيرفـع

صوته فيسمع أصححابه .

## خطبة سعد بن عبادة

قالل سعد بعد أن همد الله وأثنى عليه :
" يا معشر الأنصســار ، لكـم سابقـــة في الـــلـين ، وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العربـ • م إن محمداً
 عبادة الرشمن ، وخلع الأنداد والأوثان ، فـا آمـن به من


 الملزرج وكانت دار سهع كا يلي سوق المدينة وعندها السيقيفة .

رسول الله ، ولا أن يعـزوا دينـه ، ولا أن يدفعـوا عن

 وبرسوله ، والمنع له ولأصشحابه ، والإعــزاز له ولِدينـه ،
 استقامت العرب لأمر اللد طوعاً وكرهاً ، وأعطى البع العيد
 الأرضى ، ودانت بأسيافكم له العراب ، و وتوفاه الله وهو
 فإنه لكم دون الناس (").

هنه خططبـة سعـلد بن عبـادة . فقــد كان يرى أ المهاجر ين استبدوا بالأمر ، وأن الأنصار أحــق بالــولاية




 رأيت ، نوليك هذا الأمر فإنـك فينـا مقْنع ، ولصالــح ولـع . (1) تاريخ الطبري البزء ألاكث

المؤمنين رضاً .
وطبيعي أن يتــج المهاجــرون على هذا الـكـلام
فقالوا : نحن المهاجرون وأصنحاب


أول الوَهْن ) .


 أبي بكر أن أخرج إليّ فأرسل إليه إني مشتغل فأرسل إلئليه



 بكل ما أراد أن يقول عمر
خطبة أبي بكر الصديت
بدأ أبو بكر فنحمد الله وأثنى عليه ثُم قال :
" إن الله بعث محمداً رسولاً إلى خلقـهـ ، وشـهيداً على أ مته ليعبلوا الله ويوحدوه ، وهـم يعبلـون من دون ونـه
 وإغا هي هن حیج منحوت ، وخشب منجور . ثـم قرأ :










 معشر الأنصشار من لا ينكر فضلهم في اللدين ، ولا سابقتهم

(1) :نضض الثناس لـم
.. ry ...

ولرسولـه ، وجعـل إليكم هجرتـه وفيكم جلــة أز والمجـه وأصحابه فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم ،
 تُقضى دونكم الأمود .

## خطبة الحُبَاب بن المنذر


 الرأي . فقال :
" يا معشُر الأنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس


 والنججدة وإغا ينظر الناس اللى ما تصنحون ، ولا ثِّتلفـوا فيفسل رأيكم ، وينتقض عليكم أمركم أبى هؤلاء إلا إلا ما سـعتتم فمنا أمير ومنهـم أَمير "،
ورد عمر بن الخطاب على الـُبَابِ فقال :
(ا هيهات لا يُتتمع اثنان في قَرَن" (" والله لا ترضى





 "ا معششر الأنصسـار املــكوا على أيلـيكم ، ولا تسسعوا هقالة هذا وأصححابه، فيلهبوا بنصيبـكم من هانـا




 ( ( $)$

 ألمرجب


 حوالي الاعذاق لئلا يصل اليها آكلل فلا تسرق . وقد أراد بالترجيب التّعظيم .

لقد لج الحبابب في الحْمووهة ، واستعمل في خلمطبته ألفاظاً شديدة وحرض الأنصشار على إلجالاء المهالجرين من
 عمر يحتداً ، إذن يقتلَك الله . قال : بل إيالك يقتل قال أبو عبيلة : ا يا معشّر الأنصبار إنكم أول من

نصر وآزر فلا تكونوأول من غير وبدّل " .

الخلزرجي الأنحهاري ، ويكنى أبا النعيلن فقال :
و يا معشر الأنصار إنا واله لئن كنا أولى خضيلة في



 ":



قائلا" : ( هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيها شئتم فبايعوا ه .
فقالا : \#لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك ، فإنك

رسول الله على الصلاة والصالهاة أفضل دين المسلمين فمين
 يدلك نبايعك " . فله| ذهبا ليبايعـاه سبقهـا إليه بشـير بن
 . الصلديق

ولا رأت الأوس ماصنع بشير بن سعلد ، وما تدعو



 النقباء ) :


 سعــل بن عبـادة وعلى اللخزرج ما كانـوا أجمعـواله له من

ولم يلق الرأي الذي قاله الأنصشار (1 منا أمير ومنكم


 وأسرع عمر في مبايعة أبي بكر علماً "منه بكانتهه واعترافاً بفضله

أقبل النـاس يبايعـون أبـا بكر من كل بجانــبـ ،




 في داره وترك أياماً ثم بعث إليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك فقال :


وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي ، فلا أفعل .

وايم اللّ لو أن الجن اجتمعت لكم مح الإنس ها بايعتكم . حتى أعرض على دبي وأعلم ما حسابي " الا

هذا ما أ أجاب به سعد من دعوه الم مبايعة أبيى بكر بعد أن علم أن البيعة قد تمت ولكن مألئ أليا يفيد امتناعه عن


 به أحد فتركوه وشأنه .

 وأبى ، وليس بمبايعكم حتى يقتل ، وليس بمقتول حتى

 عملاً برأي بشير تخلف عليّ رضي اله عنه عن البيعة
 أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضي اللّ عنها

فبايعون(") وكانت فاطمـة أرسلـت إلى أبـي بكر تسألـه


 فاطمة على أبي بكر في ذلك ولم تكلمه حتى تو توفيت . وقد كان عليّ رضي الله عنه يرى أنه أحق بـ بالـلافة



 مقاملك لا يسمع الناس من البكاء قالل : مروا أبـا با بكر
 صوإحبات يوسف . مروا أبا بكر فليصل بالناس .


 عهن يقول قبض الليه





وفي تقديه أبا بكر للصلاة إشارة إلى أنه الـليفـة بعده قال الز بير : لا أغمد سيفاً حتى يبايع عليّ . فقال

 في قميص ما عليه إزار ، ولا رداء عـلا استدعـى إزاره ورداءه فتجللــــه . قال ابـــن الأثـــير : والصححيح أن أمير الؤمنين ما بايع إلا بعد ستة أشهر .
وكن تخلف عن بيعة أبي بكر عتبة بن أبي لمب ،

 كعب ومالوا هع علي"، وتخلف أيضاً أبو سفيان من بنـي أمية

أفضل الناس بعد رسول اله
أفضل الناس بعد رسول اللدَ

 وحجتهم ان قيام علي" بالمهاد كان أكثر من قيام أبي بكر

فوجب أن يكون علِّ أفضل منه لقوله تعالى : الً وَفْضَّلَ

وأجاب أهل السنة عنه بأن الجهـهاد على قسمــين :
جهاد بالدعوة الى الدين وجهاد بالسيف . ومهعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه جاهد في اللدين في أول الإسالام بلدعوة


 عند قوة الإسلام ، فكان الأول أولى ، وحمجة القائلـينين
 الشنمس ولا غر بت على أحد بعد النبيين والمرسلين أ فضل
 تجهيز رسول الله ودفنه

بعد أن بويع أبو بكر جهز رسول اللّ ودفن لبلـة الأربعاء وقد غسلّ في قميصه وغسّله العباس ، والفير والفضل
 العاثر ئ الإمامة ـ المسالة الـلسابية .
 رسول اللّ ، وحضرهم أوس بن خْنَّلْ الأنصاري من بئر


 أطيبك حياًّ وميتاً . وكفن في ثلاثة أثواب يمـانية(1) بيض من كُرْمُفُ ( قطن ) ليس في كفنه قهيص ولا علامـة ولا عرون

وبعد أن غسل رسول المل وكفن ، وضم على سرير
وأدخل عليه المسلمون أنواجاً يقومون ويصلـونون عليه ،
 إمام حتى إذا فرغــت الرجـال دخلــت النســاء ثم دخـلـ

الصبيان
وكان أول من دخـل أبـو بكر وعمـر . فقــالا و الا
( السلامعليك أيها النبي . . ورجهة اللّ وبركاته ) ومعها نفر من المهاجر ين والأنصار قدر ما ما يسع البيت ، فسلموا

 منها الثياب .

أحد . فقال أبو بكر وعمر وهـا في الصفـ الأول حيال
رسول الله :

لأمته ، وجاهلد في سبيل الله حتى أعز الش دينه ، وتمـت


 بالإيمان بدلاً ، ولا نشتري به تُمناً أبداً ه . .

غيهمم . ولا فرغوا نادى عمر خلوا البلنازة وأهلها .
ولا اختلفوا في موضع دفنه قال أبو بكر : سمعت رسول اللهُ


 طللحة الأنصاري هو اللذي يلحد لأهل الملدينة . فـجاء ألمو
 يلبسها فبسطت تُته ، وكانت الأرض ندية ، ورش قبره

屋

 وشقران ، وأوس بن نحولى الأنصاري .

خطلبة أبي بكر بعد البيعة
بعل أن تمت بيعة أبي بكر بيعة عامة ، صععل المنبر
وقال بعد أن حمل الله وأثنى عليه :

 أمانة ، والكذِب خيانــة ، والضهـعيفـ فيكم قوي عنــدي حتى آخخل له حقنه ، والقوي عندي ضيعيف احتى آنخل منه
 لا يلعه توم إلا ضربم اللد باللّل ، أطيعوني ما أطعـت
 عليكم ، قُومو!| (1)
 , وعرصات


وع التواضع والفضل ، والحث على البهاد لنصرة الدين ،
و وإعلاء شأن المسلمين
(1) (1)

حزيران - يونيه YشT م )
كان رسول اللة قد استعمل أسامة بن زيد ، وأمره



 راحة فخرج رسول الله عاصباً رأسه فقالل :






\#ا أيها الناس أنغذوا جيش أسامة "| ثلاث مرات .
 أبيه من قبله ، وايمم الله إنه كان خليقاً للامهارة ، وايم الله

إنه لمن أحب الناس الي"بعده ".
وذلك لأن الناس طعنوا في إمارة أسامة ، لأنه كان
شاباًٌ لم يتم العشرين من عمره .

توفي رسول الله ولم يسر الجميش ، وارتد كثـير من
العرب ونجم النفاتق ، وانشرأبت أعناق اليهود والنصشارى
وبقي المسلمون لا يلر ون ماذا يصنعون لوفـاة نبيهـم ،
وتلة عددهم ، وكثرة عدوهم . نقالل الناس لأبي بكر :
إن جيش أسامة جند المسلمين ، والعرب قد انتقضت بك بك
فلا ينبني أن تفرق عنك جـاعة المسلمين .
فلاذا يصنع أبو بكر ؟ إنهم يعترضسون على إمـارة
أسامـة لصشغـر سنــه ، ويعترضــون على إرســــال جيش





رسول الله ؟كلا ، فإن ذلك ليس من طبيعتـــه ولا من
 رسول الله بكل دقة في كل كبيرة وصغيرة مها كلفـ كلفه ذلك ولك
 كانت إجابته للمعترضين في غاية القوة حيث قال :
"ا واللني نفس أبي بكر بيده لو ظنتن أن السباع


لم يبق في القرى غيري لأنفذته |" .
 وطلب إليه الأنصار إن أبي أن يولي عليه من هو أقدم سنّا من أسامة :
"الو خطفتني الكالاب واللذئاب لم أرد تضاء قضى
.

 فوثب أبو بكر وكان جالساً يأخلذ بلحية عمر فقال له :


رسول اللهُ
فخرج عمر الى الناسبعد أن سمع ورأى من أبي بكر مارأى . فقالوا له : ما صنعـت ؟ فـقــال : امضـوا ثكلتكم أمهاتكم ، ما لقيت في سببكم من خليفة رسول
.
و إجابة أبي بكر بجذه القوة تذكرنا بما قاله رسـول
 نصرته : ( يا ع)اه لو وضتوا الثنعمس في يميني والقمر في شـر) لي على أن أترك هـه هذا الأمر حتى يظهره الشا أو أهلك

فيه ماتركته ) .
 وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف




 إذا انتهى قال إن رأيت أن تعينتي بعمر فانعل ، ومعنى

ذلك أنه يستأذن أسامة ـ قائد الميشن ـ أن يترك له اله عمر لأنه كان في الجمش فأذن له"(" وكان إرســال البميش بعــد بيعـة أبـي بكر بيوم أعنــي يوم الأربعــاء \& ا من ربيع الأول

وصية أبي بكر الجيش
أوصى أبو بكر جيش أسامة فقالل :
ها يا أيها النـاس قفـوا أوصيكم بعشر فاسغظوهــا
عني :
لا تخونوا، ولا تَغْلُوا ، ولا تغدروا ، ولا تَثُّلوا ،
 تعقروا نححلاُ ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شلا وجرة مثمرة ، ولا ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا الـالّلة ، وسوف تلا تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فلدعوهم أنفسهم له . . وسوف تقدمون أقون علي قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئاً بعد ثيء فاذكر فاذي وا اسم (1) ودع ابو بكر أسامة من الحرف الموربع . والمرفسموضع تريب من المدينة .

الله عليها . وتلقون أقواماً قد فحصورا أوساط رؤ وسهـم
 | اندفنعوا باسـم الشا
وقال لأسامة | إصنع ما أمرك به نبي

رسول اله,
فسار أسامة وأوقع بقبائل من قضاعة التي ارتّات


للمسلمين ؛ فإن العرب قالوا لو لم يكن بالمسلمئمين قوة كلما أرسلوا هذا البليش فكفوا عن كثير منا كانـوا يريدون أن
. يفrلوه
ولم نجشر في المرايع اللتار يخية على علد جيش أسامة
ولا على قوة جيش العلو وخسسائـره ، ولــم نعلــم ها هي
اللناثم التي غنمها المسلمون .




## إمارة باذان على اليمن" في عهد رسول الش

باذان رجـل من الفـرس بعــه كسرى أبرويز إله
 قدم اليمن من ولاة العجم .
ولا كاتب النبي كِسري بـا كا كاتبه مز كسرى الكتاب
 رجلين وكتب معهيا إلما الني يأمره بالمسير معها إلم كسرى فقال لما رسول الش : إسجعا وقولا لباذان أسلم فإن أسلم أؤمره على ما تحكت يده وأملكه على توهه . فأتيا إلم باذان وكان كسرى قد مات . فنـــال باذان : إنــي لاراه نبياً
 يكن فنرى فيه رأينـا . فــم يلبـث أن قدم عليه كتـاب
(1) هسهة اسمه : باذان بالنون لا باذام كا دكر خطا بتار يخ الطبري المجزء الثالثـ مسنـة

شيرويه بن كسرى بقتل كسرى ويامره باخــذ الطاعـة له
 وبعـث بذلك إلى النبـي وكان ذلك سنـة • 1 هـجـرية .
 يزل عامالٌ عليها حتى مات .

فلل| مات باذان فرق رسول الله أمسراءه في اليمسن بالكيفية الآتية :
(1) عمرو بن حزم على نجزُان .
(Y) خالل بن سعيلد بن الصاص على ما بين نجران وزَبِيد
(世) عامر بن شُهر المَّمْداني على هَمْدان .


( (T) أبو موسى الأشعري عملى مأرِب
(V)
(N)"

- حَضْمٌوْتٌ
(9) عكاثشة بن ثور على السُكاسِك والسكون .
( ( ا) عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعـري على
بني معاوية بن كِنْدة .
وكان معاذ بن جبل معلماً يتنقل في عـالة كل عامل

ظهور المتنبئين في بلاد العرب

ادهى النبوّة بعض العربس في الجهــات النــائية عن المدينة وهكة مثل اللجمة واليمن توصلا إلى الملك والل ياسة


 ذلك بل أتى بالأعالجيب، وهـا هي إلا شعبـذـة وكهانــة



 الردة كما سيأتي ذكر ذلك مفصالاُ . والآن نبـدأ بأنخبـار اللأسود العنسي النبي الكذاب :

## الأسود العَنْي النبي الكذاب

الأسسود العنسي يلقـب بلـي الخلار لأنـه كان معتاًّ


 مرض النبي واتبعه مَّذْحِ عامة وكانت ردته أول ردة في



رهمن اليمة . ويقال كان له شيطان يخبره بكل شيء .
فغزا نجران وكان عليها عمرو بن حز
 ابنباذان فخر ج إليه شهر فقتله الأسود ـ كالن قواده قيس



الأزدي . استــولى الأســود على صنعــــاء وغلــبـ على



 استخفسبقيس وبفيروز الديلمي وداذويه .

خــاف من بحضرمـوتوت من المسلمـين أن يكاربهـم الأسود أو يظهر كذاب آخخر مثله فأتي من باليمن كتاب من رسول الله يأمرمهم بقتل الأسود فقام معاذ يتنتل في القو القبائل
 قدم بكتاب النبي

## قتل الأسود العنسي

 وبفيروز وداذذويه وهم الذين أعانوه على إخضضاع اليمن لـ في مدة قصيرة . ثم إنه بعد أن قتل شهر بن بالذا بان الن تزو



امرأته آزاد وههي ابنة عم فيروز . فللم علم المسلمون تغيره
 الأسود ففرح فيروز للذلك النبـأ وكلمـوا آزاد زوجتـه في في
 الشلّق فاسقاً .

تُكن فيروز ، ودأذويه ، وقيس من دخول القصر

 نادوا بشعار المسلمين وهو الأذان . ولا ولا الجتمع المسلمونون
 والبَتَذ(") من هذا الشُر المستطير ، واتفتق الناس على تولية

 صبيحة اليوم الليى تو في فيه رسول الله ، وكان بين خخروج
(1) (1)


 -

## الأسود ومقتله نحو أربعة أشهر .

وقد جاء في أُسكِ الغابة عند ترجمـة باذان أن أن باذان
كان له أثر كبير في قتل الأسود مع أنه لم لم يكن له ألي ألم أثر

 عليها الأسود اللذي قتل غيلة كـا تما تقـم
قتال أهل الردة

لـا تو وي رسول الله اشتد الأمر على المسلمين لارتـداد العرب وخافوا الإغارة على المدينة بعد أن سـير أبـو بكر


 وغطفان ـ أحب إلينا من نبي من قر يش . وقلـ مات بحمدا





وطليحة حي فاتبعه وتبعته غطفان وكان عيينة من المؤلفـة قلوبهم ، ومن الأعرابِ الجفاة .

وقدمت رسل النبي
ودنفعوا كتبهم لأبي بكر ، وأخبر وس الخ الخبر عن دسيلمـة ،



أمر طليحة اللني ادعى النبوة .

## طليحة الأسدي

طليحة بن خـي
كان كاهناً فأسلم تُم ارتلد وادعى النبـوة في في حياة رسـول ألمول
 ونز ل سَميراءء (r) بطر يق مكة ، فوجه إليه النبـي ابن اللأ ور عاملاً على بني أسل ، وأمر أمرهم بالقيام على من ارتلد فضrف أمر طليحة حتيى لم يبق إلا أ أخذه فضريه به
 (Y) .

بسيففلم يصنع فيه شيئاً ، فاعتقد الناس أن السلا


 يدعي أن جبرائيل يأتيه . وكان يسهع للنان النا الأكاذيب ، وكان يأمرهم بترك السججود في الصـلاة يقول : إن الشّ لا يصنع بتعفير وجوهكم ، وتقبيح أدبـاركم شئييـاً فاذكروا الله قياماً فإن الرغوة فوق الصريّح • وأ نفذ طليحة وفيا ونوده




الإغارة على المدينة

توقع أبو بكر الإغارة على المدينة فجعل بعد ســير
الوفد على أنقاب ألمدينة علياً وطلحة ، والز بـير ، وابــن



مسعود ، وألزم أهل المدينة بحضور المسجد خوفوالإغإنارة

 فوافوا ليلاً الأنتــابِ ، وعليهـا المقاتلـة فمنعوهــم خِارج
 المدينة واتبعوهم حتى إذا كانـوا بذي حسى خرا خرج إليهـمـ
 فدهدهوها (r) على الأرض فنفرت إيل المسلمين وهم عليها







 .

ليقتلن من المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة وازداد
المسلمون قوة وثباتاً .
كانت هذه الموقعة صهغيرة ، ولكن كان للنصر اللني






بني تميم وبني طهء .
عودة أسامة
سنة | هـ ( سبتمبر سنة ץr7 م )
وأخحراً عاد أسامة من غز وته ، وأصبـحت الملينـة




 الصشابة : الرين

واستخلفـ أسامة على المدينة وقــال له وبلـنـده استريهـوا وأر يكوا ظهوركم تشم خرج في الذين خرج محهم إلى ذي



 ولأوانمينكم بنفسي" .

سار أبو بكر الى ذي حسى ، وذي القصة حتى نزل




 إليها ، فأقام عليها ، وعاد أبو بكر إلى المدينة .


إرسال البعوث إلى المرتدين
شعبان سنة 1 ا هـ ( تشرين الأول أكتوبر سنة Y T م )
لا استراح أسامة وجنلده وكان قد جاءتهم صدقات
 الاللـوية نعقــد أحـد عشرلواء . وفيا يلي أسماء القـــواد ووجهتهم :
(1) خالد بن الوليد : سار إلى طليحة بن خويلد الأسدي فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة بالبُطاح إن أقام له .
(Y) عكرمة بن أبي جهل : إلى مسيلمة
(r) المهاجـر بن أبـي أمية : إلى جنــــود العنسي

ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ثم يمضي إلى كِندة
بحضرموت

- (£) خالد بن سعيد إلى مشارف الشُام
(0) عمرو بن العاص : إلى قُضاعة ووديعة
(7) حلـيفة بن يُصْسَن الغلفاني : إلى أهل دبَّا

عرفجة بن هرثمة : إلى مهَرة .
( شرحبيل بن حسنة : في أثر عكرمـة بن أبـي
جهل فإذا فرغ هن اليامة لـق بخيله الـى قضاعة
(9) معن بن حاجز : إلى بني سليم ومن معهم من

هوازن
( ( ) سويد بن مقرّن : إلى تهامة باليمن •

- العلاء بن الـضضرمي : إلى البحرين (1)

هؤلاء هم القواد الذي اختارهم أبو بكر لقتال أهل هل الردة ، وعقلد لكل واحد منهـم لواء ومن هذا يتبين أنها

 اللمتدين وإعادتهم الى لواء الإسلام ، ولم يكم يبق باللمينة غير
 الـطاب ، وعلي" بن أبي طالب، ، والزبـير مع كفايتهـمـم

الملربية ، بل أبقاهم معه لاستشارتهم
فَصَلَت الأهمراء من ذي القصة ونزلوا على قَصْـُهـم
فلحق بكل أ مير جنده وقد عهلد إليهم عهلـه وكتـب إلى من
بعث إليه من بميع المرتدين
وهـذا نص الكتـاب اللـني أرسلـه أبـو بكر الى
المرتلين من العربس وأعطى كل أهير نسشخة منه :

بسـم النه الرَمـن الرحيـم



 هو ، وأشهـد أن لا إله إلا هو وحلده لا شريك له ، وأن
 ونـجاهلده

عنده إلى خلقه بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسرابجـاً

 هن أدبر عنه حتى صار إلى الإسِلام طوعاً أو كرهاً ، ثّم
 الني عليه . وكان الله قد بينّ له ذلك ولأهل الإِّ







 تأخــذه سنة ولا نوم . .حافــظ لأمــره ، منتقـمـم من علـوه

 تعتصموا بدين الثله فإن كل من كلم يهلده الله ضال وكا وكل من




 بالإسلام وعمـل به اغتـرأراً بالله وجهالـلـة بأمـره وا وإلجابـة
 لآدمَ فسجلدوا إلا إبليس كان المن الـلمسن ففسـق عن أمسر


 من أصساب السعير <br>) فاطر ج،و إني بعشت إليكم ( فلاناً ) في جيش من المهاجرين والأنصهار والتابعين بإحسان وأ مرته أن لا يقاتل أ احلاً ولا يقتله حتى يلدغوه إلى داعية الله فمن


 قتلة ، وأن يسبي النساء واللنراري ولا يقه

 طامته

الله . وقد أمرت رسـولي أن يقـرأ كتابـي في كل بجمـع لكم . والداعية الأذان . فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا
 عليهم فإن أبوا عاجلوهمه وإن أقروا اقبلوا منهم واحملوهم على ما ينبغي هم "

هذا إعلان عام للمرتدين وقـد أمرهـمـ بالـضضـوع والعودة إلى الإسالام حالأ بكجرد اللدعوة وإلا كالن كان كل أهير في حل من قتّل من أبى وحرقةه واستععال الئلدة معه وسبي النذراري والنساء .
وأعطى لكل قائلد عهلاً بوصبية بــا يـيـب عليه أن
يتبهه ويسلكه للقيام بالهمة التي عهــد إليه بها . وهـــا
نـص العهد :
بسم الهله الرهمن الرحيم
 ( لفلان ) حين بعثه لقتال من رجي عن الإسلام وعهر إليه
أن يتقي اله ما استططاع في أمره كلـه ـ ـ سره وعلانيتـه .

وأمره بالجلد في أمر الله وبِاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد ألما
 شنّ غارته عليهـم حتى يقروا له ثـم ينبئهم بالذي علئيهـم
 ولا يرد الململمين عن قتال عدوهمر ، فمن أجاب إلى أمر

 جاء من عند الله فإذا ألما الجابس اللـعوة لم يكن علي
 الله قتل وقوتل حيث كان وان وحيث بلغ مر اغمه لا يتبل من
 وعلمه ، وعن أبى قاتله . فإن أظهره الاله علايه قتل هنهـم كل قتلة باللهلا والنيران . ثـم قسمب ما أفاء الله عليه إلا

 ما هـم لئلا يكونوا عيوناً ولئلا يؤتى المسلمون وان من قبلهـم

 بالملمين في حسن الصشحبة ولين القول " .

موقعة بُزاخة

وفرار طُلَيحة إلى الشام

وجه أبو بكر خالـــد بن الوليد لمحاربة طليحة فإذا
فرغ من قتاله سار اللى مالك بن نُوَيرة بالبُطاحا (1)



 حتى يلاقي خاللدأ وذلك بقصل إرهاب العدو .
قدم عدي بن حاتـم إلى طيء كا أمـره أبـو بكر







ليلتعوهم إلى الإمالام قبل أن يحار بهـم خاللد ـ فللم دعاهم وخوَّفهم طلبوا إليه أن يتوسط في تأنير البير الميش عنهم ثلاثة


 طليحة فلحقوا بهم فعادت طبيء إلى خالد بإسلامهم • بعد ذلك هم خاللد بالرحيل الـ جَكيلة(1) فاستمهـله


 مولود في أرض طيء وأعظمه بركة عليهم لأنه كفاهم شم
 وأراحهم من قتالهم وأ فادهم بما انضّم إليهم منهم ، و و يفي


خ خدمة جليلة لا تقدر
وكان خالد قد أرسل عكاشاشة بن يمصمن وئابت بن
 (1) بطن من بطون طيه .

طليحة فخرج هو وأخخوه سلمة فقتل طليحة عكاثة وانة وقتل
 وثابتاً قتيلين فتحرج
-سادأت المسلمين وفارسان من فرسانهم
سار خالل بسجيشه إلى بزاخة والتقى بـجيش طليحة فتقاتلوا تتالاًّ شديداً وطليحة متلفف في كسائه يتنبأ هم .
 بني فَزَارة قتالاًّ شُديلاً .
ولا اشتّدت المُرب كر عيينة بن حصن على طليحة وقال له : هل جا جاءكك جبر يل ؟ قال لا لا . فرجع فقاتل ثـم
 لا . فقال عييينة حتى متى ؟ قد واله بلا بلغ منا . ثـم رجـع

 لي : إن للك رحى كرحاه ، وحديثاً لا تنساه . نقال عيينة

(Y) (Y) (r)



بني فَزَارة فإنه كذاب " فانصرفوا ، وانهزم الناس .
وكان طليحـة قد أعـد فرسـه وراحلـــــة لامرأتــهـ

وقال :
(ا يا معشرفزارة من استطاع أن يفعل هكنا ولما وينجو


 معتمراً، ومر بـجنبات المدينـة ؛ فقيل لأبـي بكير : هذا طليحة فقال : ماذا أحنع به قد أسلم ؟

ولما أوقع الهُ بطليحة وفزارة ما أوقع أقبل أولئك

 خضض وأسلم من القبائل ، وهذا نص البيعة :
 ولتقيمن الصهالة ولتؤتن الزكاة وتبايعون على ذلك أبناءكم ونساءكم "

ولم يقبل من أحل من أسلد ، وغطفان ، وطي؛ ، وعامـر إلا أن يأتـوه بالـنـين حرقـوا ومثئلــوا وعـلدواع على

 الآبار وأرسل إلى أبي بكي يعلمه ما فهل وأرسل إليه قرة








مائة رجل ، وبعث خالل بالفتح الى أبي بكر •

أسر عيينة بن حصن

كان خالد بن الوليد أسرغيينة بن حصن فقدم به

 طرَّفة عين فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه . مثال من كلام طليحة

وأخذ من أصحابِ طليحة رجالا كان عالماً به فسأله
خالد عـا كان يقول فقال : إن مـأتي به : أتي :

 طليحة لا العراق ولا الشام بل هو الني فر إلى الشام .
ويغلب على ظني أن خالداً لـا سمع هذا المسجـع السـخيف لم يتالك من الضهحــك مع أن طليحــــة كان شاعراً .


## هزيمة بني تيم

وقصة مالك بن نُوَيرة

بعد أن أ أخضع خالد بن الوليد القبائل التي تقطن التلال الواقعة شملي المدينة سار لقتال بني تُيم مهضبة عند الـليمج الفـارسي وهــم قسمان : نصــارى وعبـاد أصنــام



 عمـر و ووكيع بن ماللك ومــالك بن نويرة . نـم ارتــــــوا ومنعوا الزكاة بعد وناة رسول الله ولما تولى أبو بكر الـنلانة وانتصر في أول موقعة له سار صفوان بن بن صفوان إلى أبي بكر بصدقات بني عمرو إلا أنه في هذه الأئناء تشاغلت
 الــارث بن سويد بن عقفـــان التميمية قد أقبلـــت من البلز يرة وادعت النـبوة وكانـتـ ورهطهـا في أخوالمـا من

تغلب تقود ربيعة ومعها الهذيل بن عمرانِ في بني تغلـب وكان: نصرانياً فترك دينه وتبعها، كا كا أن سَجاحِ كانـة اعتنقت الديانة المسيحية قبل أن تتنبأ ومعها عَقَّة بن هالِل في النمــر وزياد بن فلان في إياد والســـليل بن قيس في

وكانتت سَجَــاح تريد غزو المدينـة ، فأرسلــت إلى مالك بن نويرة تطلب الموادعة فأجابها إلا أن قبائـل تميم

 في جننود اللجزيرة قاصدة اليمامة وقالت :



 يغلب ححجر وهي اليامة فأهدى لما نم أرسل يستأمنيها على نفسه
(1) دفوا: : أسرعوا .
 مسيلمــة : لنـا نصف الأرض وكان لقـريش نصفهــا لو عـلت ، وقد رد الله عليك النصفـ الذي ردت قريش . واجتمـع مسيلمة بسججالح وضرب لها قبـة وتز وجهـا
وصـالمهــا علي غلات الليامـة سنـة تأخــذ النصفـ وتتـرك النصف، ، فأخذت النصففوانصرفت إلى اللجزيرة وخلفت الهذيل وعقبة وزياداً لأخل النصيف الباقي فلم يفالجئهم إلا
 زوجهها مسيلمة الذي آمنـتت به ، بل تركتـه وعـادت إلى المزيرة

أما ماللك بن نويرة فإنه ندم على ما فعـل لاتباعـهـ
سنجاح وتحير في أ مره وسار خاللد بن الوليد بعد




 أحـــاً ، وكان هالك بن نويرة قلـ فرقهــم ونهاهـــم عـن

الاججتاع فللم قلم خاللد البطلح بـث السرايا وأمرهم بدأعية الإســلام وأن يأتسوه بكل من لم يقتلوه . فجاءته الخليل بماللك بن نويرة في نفـر من بنـي ثعلبة بن يربوع . وكان فيهم أبو قتادة ، فشههد أنهم قـ


 وهي في لغة كنانة القتل فظن القوم أنه أراد القتل ولم الم يرد

 الله أمراً أصابه ) .

زواج خالد
تزوج خالـلـ أم تميم امسرأة ماللك بن نويرة . ولا






الله على الكافر ين " ووحَّى مالكا (1)، وكتب إلى خالد أله








 يطالب بدم أخيه ويسأله أن يرد عليهمبسبيها فأمر أبو بكر برد السبي وودى مالكاً من بيت المال . غ غير أن سير ويليام


 وهنا يُالفـــما جاء في تار يخ الطبري والكامل لابن الألثير
 ا


وأ سد الغابة . فقلد ورد في هذه المرا الح أن أبا بكر أ مر برد
 غاية الجحال . وكان خاللد بن الوليل يكبها فقتل زوجها ونها

 وهذا اللذي أستوجب غضب عـمر على خاللد . وكان ير يلا أن يرجمه باعتباره زانياً .

وفي زواج خاللد بزوجة مالك بن نويرة يقول
أبو نمير السعديى :
ألا قل أل تطاول هنا الليل منبعد مالك

قضى خاللد بغياً عليه بعرسه وكان هوى فيها له قبل ذلك

فأمضى هواه خالل غير عاطف عنان ألهوى عنها ولا متـلك

فأصبح ذا أهل وأصبح مالك


كان كمن شهد لمالك بالإسالام أبو قتادة المارث بن بن
 خاللد بن الوليد حربأ أبداً بعدها وكان يكان أنهم غشـوا القوم راعوهم تحت الليل فأخذ القوم السلاح قالح فقلنا إنا المسلمون . فقالوا ونحن المسلمون المون . قلنا فـا

 صلينا وصلوا . وكان خاللـ يعتذر في قتله أنه قال وهو
 وكذا . قال أو ما تعده لك صاحباً و ثنم قدمه وضرب عنقه وعنق أصحابه .
. (1)





موقعة الليمة

كان خالد بن !لوليد يحارب المرتدين في اليامــة من
أتباع مسيلمة . واليامة موطن بني حنيفة في وسـيـط شبـيـه جزيرة العرب وين التجاه الشرق قليلاً . الشرق ونيا منها يوالي

 اليامة عشرون مرحلة وهي على أر بعة أيام من مكة ألم ـ بلاد
-نخل وزر ع
بلغ عدد جيوش مسيلمة • . . . , • ع مقاتل وهؤلاء
هـم الذين سار خالد لمحاربتهم م





 لهما لولا أن الرسـل لا تقتـل لقتلتـــكـا . وكا وكان كتـــابـ مسيلمة :
 بعلد فإني أثشركتُ معك في الأمر وإن لنا نصفـ الأرض


فكتب إليه رسول الله :
 إلى مسيلمة الكنذاب أما بعد فالسلام على من اتبع الهلدى فإن الأرض لله يورثها من يشــاء من عبـــاده والعاقبــة
. للمتقين "
فلل| مات رسـول الله وبعـث أبـو بكر اللسرايا إلى اللرتدين أرسسل عكرمسة بسن أبـي جههل في عسـكـر اللى
 وأقام شـرحبيل بالطر يق حين أدركه الملبر وكتب ععكرمة إلى

أبي بكـر بالفنبر ، فكتب إليه أبو بكر : الا

 أنت وجندك لا تستبرئون الناس حتى تلقى بها مهاجر بن


 الوليّي فسـطاه رسول السد المهاجر

فرغوا من عسيلمة تلحق بعمـرو بن الحـاص تعينـه على
قضاعة .
فللم رجع خالد من البطلا اللى أبي بكر واعتنر إليه

 (أبو حذيفة وزيد بن الحُطاب ) وأقام خاللد بالبُطالح ينتظر
وصـول البعـث إليه . فللما وصلــوا إليه سار إلى اليمهــــة
بجيشه لملاقاة العلدو



 بني حنيفة وكانوا ما بين أربعين إلى ستين وترك مسيلمـة
(1) عقر باء : منز لم من أرض اليامهة في طريت النباح قريب من ترفرى من أعمال



 كثيرة . والعرّض بكسر أوله وسكون بانيه وادي اليامة ويغال لكل واد فيه قرى وميأه عرض .

الأموال وراء ظهره .
وني صباح اليوم التالي التقى الميشان بسهل عَقْرْبَاء
وقال شرحبيل بن مسيلمة : ا يا بنـي حنيفـة قالتـوا فإن
 وينكحن غير خطيبات . فقاتلوا عن أحسابـكم وامنعــوا نساءكم " فاقتتلوا بعقر باء .

وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة وكانت مع عبد الله بن حفص بن غانم فقتل فقالوا السالم


وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بنـ شـر اس

 حرباً مثلها تط وانهزم المسلمون وخلص بنـو حنيفـة إلى








 ويستفز الفمس • فقال ثابسـت بن قيس :

 وأعتذر إليك كما يصني هؤلاء ـ يعني المسلمين " "ثم قاتل

وقال زيد بن الخططاب :


وعضوا على أضراسكم أيهـا النـاس واضريــوا في عدوكم
وامضيوا قلماً " .
وقال أبو حذيفة :
(\# يأهل القرآن زيُّوا القرآن بالفعال "| .

وقل كانت لهذه الكللـات الـلـ| سية أثرها في النغوبس فتحمل خاللد في الناس حتى ردهم إلى أبعد ما كا كانوا واشتد القتال وقاتل العدو قتال المستميت . وكانت الحرب يومئذ
 حذيفة وزيل بن الخلطابس وغيرهم من كبار المسلمين . وللا رأى خاللد ها الناس فيه واختلاطج جيشه ، أراد أن يميزهم لتلبـ فيهم روح الغَيَة فقال :
"ا امتازوأ أيها الناس لنعلمب بلاء كل سحي"ولنعلم من أين نؤتَى" .

وكان أهل البوادي قلد جنبوا المهاجرين والأنصهار ، وجنبهـم المهالجرون والأنصشار . فللما امتازوا قال بعضهـهـم لبعض " اليوم يستّحى من الفرار "ش فـا رئي يوم كان أعظم نكاية ، غير أن القتّل كان في المهالجرين والأنصهار وأهل القرى أكثر منه في البوادي

وثبت هسيلمة فلأرت رحاهم عليه ، وأدرك خاللد أن الحالة لا تهـدا إلا إذا قتل مسيلوة فحممل عليهـم ودعا الى البِبانز ونادى بشعار المسلمين يومئذ وكان (ا يا عحملاه "

فلم يبرز إليه أحد إلا قتله ، وحمل على مسيلمة ففر وفر














 منهزمة وأخذذهم السيف من كل جانـب حتـتى قتلــواعن (1) الـمديقة هي بستأن في أرض اليامة لمسبلمة هسور بهـأئط قوبي كابوا يسمونه

 الـديد ليدله على مسيلمة وأخلذ يكشفسله عن جثت التتلى حتى عثر عليه . فقال بجاعة لـاللد 1 ما جا جاءك إلا سرعّعان
 ما تقول ؟ قال هو واللّ الـلـق فهلم لأصالـكـك عن قومي ، وكان خاللد نهكته الحرب وأصيب معه من أشراف الناس
 بجاعة : أنطلق إليهــم فأثناورهــم وننظـر في هذا الأهـر فأرجع إليك )/ فانطلت ودخل الحصيون ، وليس فيها إلا النساء والصبيان ، ومشيخة فانية ورجال ضعففى فظاهـر
 يشرفن على دؤوس المصيون حتى يرجع إليهـم ثم رجـع فأتى فقال : قد أبـوا ما صالــتــك عليه وقــد أشرفـ لك


 وتدع ربعاً . فقال قد فعلت . قال : قد صا فـتك .

- (1)

فلما فرغ فتحت الحصون فإذا ليس فيها إلا النساء

خلدعتني . قال : قومي ولم أستطع إلا ما صنعت .
وقيل صالحه خاللد على اللذهب والفضـة والسـهـلِ
ونصف السبي ولا عرض هذا الصلـع عارض قوم من بني


وكتب خالد كتاب الصلع وهذا نصه :
هاها ما قاضي عليه نحاللد بن الوليد بجاعة بن مرارة



 رسول الثلّ

ثشم وصل كتابِ أبي بكر الى خالـلد أن يقتـل كل

-

هِمْ ولمَ يغلدر ، والذي أوصل كتابِ أبي بكر هو ستَّمةُ بن سَاْمَةَ بن وَقَشْ .

وحشرت بنو حنيفة إلى البيعة والبراءة كما كانوا عليه
إلى خالد ، وخالد في عسكره .
محاولة اغتيال خالد
لا اجتمعت بنو حنيفة للبيعة ، قال سلَّمةُ بن عمير
 ونصيحة ، وقد أراد أن يفتك به فأذن له . فأقبل سلمة ابن عمير مشتملاُ على السيف يريد ما ما يريد . فقال خالد الد :

 فوجدوا معه السيف فلعنوه وشتموه وأوثقوه وقالوا : لقـد أردت أن تهلك قومك ، وايم الله ما أردت إلا تُستأصلٍ
 علم أنك جملت السلاح لقتلك وما والك أمنه إن بلغه ألن يقتل
 وتتابع بنو حنيفة على البراء كا كانوا عليه وعلى الإسلام .
 يثقوا بحمقه أن يقبلوا منه عهداً . فأفلت ليلاً فعمد إلى عسكر خاللد فصالح به الحرس وفزعت بنو حنيفة فأتبعـوه
 فاكتنفـوه بالمجـارة ، وأجــال السيف على حلقــه فتطـع

أوداجهه( 1 (

زواج خالد للمرة الثانية





 أبا بكر ، فكتب إليه كتابـاً شديد اللهج الـجـة وهــانا ما جاء :

 أوداج مئل مبب وأسباب .
" لعمري يا أبن أم خحالدإنك لفـارغ تنـكـع النسـاء


بعل "
فلل| نظر خاللـ في الكتاب جعل يقول : پ هذا عمل

ثمم ذهب وفلد من بني حنيفـة إلى أبـي بكر وقص
 مسيلمة فقالوا له شيئاً منها فقال و و ويكـم ما خرج من اللّ ولا بِرِ فأين يذهب بكـم " ؟ .
 وبابحليقة نـحو * * V ، و وي الطلب نـحو منها ، وكانتت

موقعة عقرباء أعظم مواقع أه هل الردة .
خساثير المسلمين : قتل هن المهاجرين والأنصار من
 -يزيدون عدا المجرحى
(1) رأجم تعليقنا على زوأج سيدنا خالدص وه ( المنتح )

أسس|ء من قتل بالي|مة من مشهوري الصشابة

أبو حبة بن غَزِية الأنصاري
أبو دُجانة الأنصَاري
أبو عقيل البَّكوي .
أبوقيس بن الحلارثث بن قيس بن عدي السهمي المي
ج جنادة بن عبد الله المطُلبي القرشي
زُركرة بن قيس الأنصاري .

السائب بن العوّام أخو الز بير لأبويه م
سعد بن جماز الأنصاري
سلمة بن مسعود بن سنان الأنصاري
شبجاع بن وهب الأسدي .
صفوان بن عمرو و

الطفيل بن عمرو الدوري
عامر بن ثابت بن سلمة الأنصاري
عائذ بن ماعص الأنصارى .

> عبَّاد بن بشرُ الأنصاري .

عباد بن الـلارث الأنصارياري

عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول بي
عبد الله بن عتيك الأنصـاري ع
عبد الله بن شخرمة بن عبد العزى العامري


عمير بن أوس بن عَتِيك الأنصاري فروة بن النعهان
قيس بن الحلارث بن علي الأنصهاري .
ماللك بن أمية اللسلميه
مالك بن عمـر الك السلمي
ماللك بن أوس بن عتيك الأنصاري .
مسعود بن سنان الأسود .
معن: بن عدي بن الجلد البلوي
النع|ن بن عصر بن الر بن الربيع البلوي
هريم بن عبلد الله المطلبي القرشي
ورتة بن إياس بن عمرو الأنصشاري .

الوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومي ابن عم خالد . يزيد بن أوس
يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت .

## أسجاع مسيلمة

كان مسيلمة يصانع قومـه ويلاطفهـــم مع ادعائــه

 إلى النبي
 مسيلمة وصدقه في الظاهر . لذلك قيل إنه كان أعظم فتّ أنتة
 شهد لمسيلمة أنه رسول الله . وقد اتفق المؤ رخون علم الم أن مسيلمة ادعى النبوة قبل وفاة رسول اللّ ، غير ألم أن الأستاذ مرجوليث يزعم أنه تنبا قبل مبعث رسول اله(") ، وهذا من الغرابة بكان وليس في التاريخ مائه مائ يد



زعمه . فها الني ألمأه إلى ذلك ؟ إن السبب اللذي دعاه إلى ذلك هو نفس السبب اللذي دفعه إلى الاعتراض والطعن في السيرة النبوية لتشويهها ، إنه يريد أن ينهم القارىء أن رسول الله هو اللذي قلد مسيلمة وحذا حذاوه ، فادعى النبوة ، وهو يعلم حق العلم ألن مسيلمة كذاب ، وأنه مقلل طامع في الملك ، ولهذا قدم إلى النبي وكا وحاوّ ل أن يضاهي القرآن تغريراً بعقول السذج من قومه فججاء كلامه سخخيفاً .

وإنا بعـد ذلك نورد من أسجاعـهـ ما عثرنـا عليه
ليتبين القارىء عقلية هذا المثنبىء ومبلغ علمه .
(1) والليل الـدامس . واللتُـب المـــامس (1) . ما تطعت أ أيّد من رُطْبَ ولا يابس .



( ) البلع الالزلم : اللهر



إنسان . فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن •
(£) والشاء وألوانها . وأعجيُها السود وألبانها .
والشاة السوداء واللبن الأبيض ، إنه لِّجَبَ عحض . وقد

 في اللاء وأسفلك في الطين . للا الشارب تمنعين . ولا الماء

تُكَدْرَ ين .
(7) والمَبَذرْات زرعـاً . والحاصـدات حصــاًاً .


 رينكم فامنعوه . والباغيه فناوئوه .

أعـحال مسيلمة المشئومة


أاسجاعه لتصليقــه فيا يلعـي ولا سيا أنـه كان يلغهـهـم معجزات النبي التي بهرت ألباب العرب ، فكانوا يأتون إليه ملتمسين منه المعونة عند الـلاجة وليروا الـيا قدرته على إتيان التيان




 تعالى ليتجلى للنخلق كذبه وشؤمه على أتباعه .
أتته امرأة فقالت : إن نتخلنا لسُحُقُ(") وإن آبارنا .


 ففعل مسيلمة مثله فغار ماء الآبار ويبس النخـل والعياذ .
وقال له نهار : أمرر يدرك على أولاد بني حنيفـة
.
(1) طريلة
 فقرع كل صبي مسـح رأسه ، ولثِغ (r) كل صمبي حنكه . وجاء أبو طلحة النمري فساكله عن سحاله فأخبره أنه
 صادق ، ولكن كذابس ربيعة أ أحب إلينا من صادق مضرپ

فقتل معه يوم عقرباء كافراً .



 بيت من بني حنيفة - وكان رجل من ون المهر ية قلم على النيبي
 وسقی وكانت أرضه تَهُوماً فرويت وجزأت فلـم تلفـ اللا
 . مرعاها

وأتاه رجل فقال : ادع الله لأرضى فإنها 'سُبـخة كـا
 - ثقل لسانه بالكاملام (r)


 نزع فطابت وعذبت ففعل ذلك ، فانطلق الرجل ففعـلـ

 فيها فجذت كبائسها(ث) يوم عقر باء كلها . هنه بعض أعال مسيلمة المشئومة التي أراد الش سبحانه وتعالى أن يفضيحه بها ، وقد أشرنا إلى ألن أن مستر مرجوليث زعم أن مسيلمة ادعى النبوة قبل النبي

 يؤذن له ، وكان الذي يقيم له حمجير بن عمـير فيز يلـي في في صوته ويبالز (") لتصديق نفسه وتصديق نهار وتضليل من كان قد أسلم .

$$
-9 V-
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ردة أهل البحرين') } \\
& \text { سنة ll هـ ( }
\end{aligned}
$$


ثبه جزيرة العرب إلى وسطها كانت الجميوش الميا التي أرسلها


 .

 النبي



 -

قالوا ॥ لو كان محمد نبياً لم يمت ") فجمعهم وقال هم :

 مات كـا ماتوا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن

رسول الله | . فأسلموا وئتوا على إسلامهم .


 أبن عاصّم المنقري ، وانضّم إليه عمرو والأبناء ، وسعد

 بالنز ول في الليل فنفرت إبلهم بأحمالما فا بقا بقي عندهم
 ووصى بعضهم بعضاً ، فلدعاهــم العـلاء فاجتمعـــوا إليه فقال : " ما هذا الذي غلب عليكم من الغبم؟ ؟" .
فقالوا : ॥ كيف نلام ونحن إن بلغنا غلاً لم تــــمَ
(1) أرض من ديار بني عيّم فيها سبعة جبال من الرمل الأهمر .

الشُمس حتى نهلك ") ؟ .
فقال : هالن تراعوا أنتم المسلمون وفي سبيل اله
وأنصار الله فأبشروا فواللّ لن تُثّْذلوا | .

كرامة العلاء بن اللحضرميي
 الجليش صلاة الصبــح جثـا الهـلاء لركبتيه وجثـا النــاس فنصب في الدعاء ونصبوا معه ، فلمع فـم سمراب الشم الشمس



 النهار حتى أقبلت الإبل من كل ولم وجه فأناخت وشت وشربت ،

 بعبد القيس على الـُطُطم منا يليه ، وسار هو فيمن هعه حتى
(1) هجر : مدينة وهي تاعدة البهر ين .

نزل عليه فيا بلى ههجر .
تُمَع المشركون كلهم إلى الـُطُمَ بن ربيعة إلا أهل


حرب اللنادق
كان كل فريق متخوفاً من الآنخر فخخندق المسلمون والمشركون ولبثوا يتراوحون القتال ويرايجعون إلى خنادقهم شهرأ .

جيش العدو يلهو ويسكر
طال مكث البيشين في الـيندق ، ففي ذات ليلـة




(1) دار ين : فرضة بالبحر ين
-1.1-

المسلمون على ما في العسكر ، وقتل الخطم ، قتله قيس ابنقيس بن عاصم بعد أن قطع عفيفـ بِ المنذر التميمي ساقة ، وقسم العلاء الأنفال ونفل رجالاً من أهل البلا الباء
 كانت للحطم يباهي بها وهي التي كانت سبباً في قتله(").

المسير إلى دارِين وكرامة أخرى للعلاء
ثــم تصـد معظـم البميش الـلى دارين وهمي فرضـة بالبحرين ، 'وإن ما بين الساحل ودارين الـين مسيرة يوم وليلة لسفر البحر في بعض الـالات . فركبوا إليها السفن ولـق باقي الميشن ببلاد قومهم ، فكتب العلاء إلى من ثبت على إسلامه من بكر وائل يأمرهم بالقعود للمنهزمهين والمرتدين المين
 فأمر أن يؤتى من وراء ظهره فندب الناس إلى دارين وتالل
هم :
\# قد أراكم الله من آياته في البـر لتعتبـروا بهـا في

البحر فانهضوا الى عدوكم واستعرضوا البحر " .


وهذا دعلؤهم :

صمد يا حي" يا يحيهي الموتى يا حي يا يا قيوم . لا إله إلا أنت
يا ربنا ".
فاجتاززوا ذلك الـليج بإذن الله يشــون على رمـل
فوقه ماء يغمر أخفاففـالإيل .

انتصار المسلمين وهزية المشركين
التقى المسلمــون والمشركون واقتتلـوا قتـالاً شديداً
 القتل فيهم وغنموا وسبوا فبلغ نفل الفـارس ستـة آلاف

والر اجل ألفين ،وقالل في ذلك عفيفـ بن المنذر :


وجاء في أسد الغابة أن العلاء بن الخضرمي هورمن
حضرموت حليفـحرب بن أمية وقل خاض البا البحر بكللِات
قالما ودعا با

## إسلام راهب

كان مع المسلمين راهب هن أه هل هُجرَ فأسلــم



( $\left(\begin{array}{l}\text { ( }\end{array}\right.$
(ا اللهم أنت الرحم الرحيم لا إله غيركُ ، والبلتيع
فليس قبلك شيء ، والدائم غير الغافل ، اللمي اللذي لا يوت ، ونالق ما يُرُى وما لا يُرُى ، وكل يوم أنـي

شأن علمت كل شيء بغير تعلّم " .
-

- 1. 1 -

فعلمت أن القوم لم يعاونوا باللمائكة إلا وهم على حق ، فكان أصحاب النبي ولم يرو لنا التاريخ اسمه هذا الراهب الذي أسلم .

كتاب العلاء إلى أبي بكر
كتب العلاء إلى أبي بكر بهزيمة أهل الخلدندق وقتل
الـُطْم وهذا نص الكتاب :
॥ أما بعد فإن اللة تبارك اسمه سلب عدونا عقولم


-وقد قتل الله الحُطَم "
فكتب إليه أبو بكر : „ا أما بعد فإن بلغك عن بني



يجتمعوا ولم يصرذلك من إرجافهم إلى شيء "، .
ردة أهل عهان ومهرة
عُمان اســم كورة عر بية على ساحـل بحـر اليمـن

والمند تشتمل على بلدان كثيرة ذات نـخل وزروع إلا أل
 ابن إبراهيم المليل ، وعال ألما أرض ججلية يكتنفهـا المبـل
 البحر ، وعاصمتها الآن مسقَط على البليجِ الفارسي ومَهِرةَ . قال صاحـبـ معهجـم البلـــدان بالفتـــح والسكون هكذا يرويه عامة النـاس ، والصــحيح مهـرة


 وكتاب القرون الوسطى لملامعـة كامبـردج المـلــزء الثانـي


 المحيط الهندي بين حضرموت وععّاَن
نبغ بعل|ن ذو التاج لَقِيط بن ماللك الأزدي ، وكان



وعبّاد إلى المبال والبحر ، ثمم بعـت جيفـر إله أبي بكر


 أمرابه ، وكان أبو بكر بعث عكر بكرمة إلى مسيلمة باليامة ،
 وعرفجة ، فإذا فرغا منه سارا إلى اليمن فلحقهر ألما عكرمة



 وعرفجة فقلدموا عليها ، وكاتبوا رؤساء مع لتيار التيطوانفضوا عنه ثـم التقوا على دبَّا (4) فاتتلوا قتالاً شُديداً كانت الغلبة (1) في أسل الغابة مذليفة القلعاني وألمسواب ما دكرنأكا جا جاه في تاريخ الطبري
,"الكامال لابن الأير .

ويوم الرجأم من أيامهم •



تلاك المنواحتي همثلها
§ ( ) دبا : سوت من السوأق العربـ بعلان .

فيه للقيط، ورأى المسلمـون الملال والمنشركون الظفــر ،


 المسلمين فولى المشركون الأدبار وقتل منهـم في المعركة نصحو ( ) , . . . ( )

 أما مهرة فإن عكرمة بن أبي جهل سار إليهم بعد






 جيشه فسار إليه مع ششخر يت وحار به فانهزم المرتلدون وقتل

 (1)

إلى أبي بكر مع شخـــريت ، واشتــدت شوكة عكرمـة ،
وأسلم المرتدون .
ردة اليمن
ارتد قيس بن عبد يغوث بن مكشْوح باليمن ثانية لـ












 أبيى أمية في جهع من مكة والطائفـ وبَجِيلة مع جِرِير اله

نجران فانضم إليه فَرْوة بن مُسْيَك المرادي فأقبل عمرو بـن معلي كرب اللي كان قد ارتد حتي دخل على على المهاجر من
 إلى أبي بكر فقال لقيس :
"ا يا قيس قتلــت عبــاد اله وااتخـــنت المرتـــــين
 قارف من داذويه شيئـاٌ ، وكان قتلـه سرًّا فتشجـافـ له عن ان

دمه .
وقال لعمرو بن معدي كرب :
"أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور . لو نصرت هذا الدين لرفعك الش الـ .

فقــال : لا جرم لأقبلن ولا أعـود فخلى أبـو بكر سبيله .

(1) الوليجة : البطانة: .
 اهمل شرلّ يعبدون الأهنام
 يؤمنهم وقتلهـم بكل سبيل تثم سار إلى صنعـياء فلدخلهـا وكتب إلى أبي بكر بذلك .

## ردة حَضرَموْتُ وِكْنُةَ

حضرونوت صيقع ببلاد العرب قيل سمي بحضرموت

 يقولون عند حضوره حضرموت
 الأششهر ، ثـم صاروا يقولون للأرض التي كانت بها هذه القبيلة حضرموت ثم أطلق على البلاد نفسها .
تحد حضرموتت غربـاً باليمـن وشرقـاً بعـان وشـالاً باللَّهْناء ، وقال ياقوت وهي ناحية واسعة في شرقي عـي بقرب البححر وحولما رمال كثيرة تعرف بالأحقاف .

كان الأشعث بن قيس قدم على النبي صلى الله عليه

 معهم زياد بن لَبِيد البَيَاضي" " عاملاُ للنبي صلى الله علي مليه






 فحصرهم فيه ، ثم قدم إليه عكرمـة بمجيشنـه فأعيوا عن ألمن








 . النجير : حصـن ترب تحضرموت (Y)

الأشعـث وقال له : أخرجت نفسك من الأمـان بتكملـة
 وفتححوا له هحصن النجير وكان فيه كثير فعمد إلى أشرافهمه نسحو • • V رجل فضرب أعناقهم ولام القوم الأشعثـ وقالوا لز ياد : إن الأشعث غدر بنا . أخلذ الأمان لنفسه وأهله وماله ولم يأخذل لنا وإغا نز نزل على أن يأخذل لنا بميعاً . وأبى زياد أن يوارى جثث من من قتل وتركهم للسباع وكان هنا هذا أشد على من بقي من القتل ، وبعث السبي السبي مع نهيك بيك بن أوس بن خزيمة وكتب إل أبي بكر : إنا لم نؤمنه إلا على حكمك ، وبعث الأشعث في وثياق وماله معـهـ لـيرى فيه




 أسلم أمامه ورد عليه أهله وقــال له پ أنطلـق فليبلغنـي
عنك خير " .

وبلا تزوج الأثعتث أم فروة اختـرط سيفـه ودخـلـل سوق الإِّل فجهل لا يرى جملا ولا ناقة إلا عرقبه وصاح

الناس " كفر الأشعث ") فلل| فرغ طرح سيفه وقال : إني

 وكلوا . ويا أصحاب الإبـل تعالـوا خلذوا أثهانها . فـا فـا

رؤ يت وليمة مثلها .
مسير خالد إلى العراق وصلع الهـيرة

كان المثنى (") بن حارثة الثنيباني كمن حاربـ وانتصر



 مقاومة من جيش العدو ، فأرسل أبو بكر الـ الـ خالـلـ بن
(1) المثنى هو اللذي أطمعم"أبا بكر والمسلمين في الففرسوهون أمر الفرس عندهمم


 قليل العدد ولا ذليل النارة . ذلك المثني بن هارثة الثيبياني .

الوليد وهو باليلمة يأمره بالمسير إلى العراق ـ وقد أخمدت
 المجرية ، فاهتم أبو بكر بتوجيه البنود إلى جهات المات أخرى

 وأمر على ألميش الثاني عياضاً ووجهه إلى دُومة بين الـلميريج الفارسي وخليج العقبة ، ثم بالمسير إلى الميرة أيضاً ، فإذا سبق أحلدهـ الآخر كان أميراً على صاحبر الحبه . أماعياض
 وأما خالد فإنه لم يلق مقاومة في طريقه إلى العراق كا كا لـا لقي


 خالد . فكان أول من لاقاه هُرْمُ وكان العرب يـيغضونه



 زلـ الفرس

لظلمه ، ويضربونه مثلاً فيقولــون : " أكفــر من هرمـز "
فكتب إليه خالد قبل خروجه :
 اللذمة ، وأقرر بالمزية ، وإلا فالا تلومن إلا نفسكك ، فقد جئك بقوم يحبون الموت كـا تحبون الحياة هـ .


 على غير ماء . فقال له أصسحابه في ذلك : ما ما نفعل ؟ هفقال

 -فأغدرت وراء صفـ المسلمين فقويت قلوبهم

موقعة ذات الساسل
 أضصابه على الغدر بخاللد فبرز إليه خاللد ، ومشى نـحوه (1) كاظمة: : على سيفــالبحر في طريق البحرين من البمرة بينها وبـين البمرة


راجلال" ونزل هرمز أيضاً وتضاربا فاحتضنـه خالــد وحمـل



 وأخلذ خاللد سلب هرمز ، وكانتث قلنسوته بائة ألف لأنه كان قد تم شرفه في الفرس ؛ وكانت هذه عادنه وادتهم إذا تم



 جعل ضعيفات النساء يقلن \# أمن خلق الشه هذا ؟ ") فرده أبو بكر .

حصن المرأة وحصن الرجل

ثم صار خالـد حتـى نزل بموضـع البلسر الأعظـم بالبصرة وخرج المثنى بن حارثة حتى انتهى اللى " حصن المرأة " هخلفـ المثنى بن حارثة عليه أخاه فـحاصرها ومضى

المثنى إلى زوجها وهو في حصنه المسمى " حصن الرجل " " فحاصره واستنزهم عنوة فقتلهم وغنم أموالمم . . ولما بلغ



 فزودته خبيصاً فجعل يكثر أن يقول أطمعونا من خبيص

وقد نال كل فارس في يوم ذات السلاسل . . . درهم والراجل الثلث .

$$
\begin{aligned}
& \text { انهزام الفرس ثانياً } \\
& \text { (1) موقعة الثنّن }
\end{aligned}
$$

 الفرس ، أرسل ملكهـم أردشير جيشــاً آخـر وأمـر عليه
(1) الثى : من كل نهر منططفه ويقال الثين اسم لكل غنر .

قارن بن قريانس . فلل| انتهـى إلى الملار(1) انضســ إلى المِيش المنهزم ور.
 توقفسعند الثنى فأحــدت الحطـر بالمثنـى ، فوافــاه خاللـد والتقوا في الوقت المناسب، ، ودارت رحى التتــل بينهـم

 بالقوارب . وقـد كان النهـر عائقـاً في سبيل اقتفــاء أثـــر


 في اللببي أبو المدسن البصري وصار المان نمرانياًّ وأمر على ابلحند سيعيد بن نعـ|ن وعلى الملزية سويد بن مقرن المزني أما قارن بن قريانس أمير جيش الفرس الليي أرسله







قُباذ ، وكان قارن قلد تم شرفه ولم يقاتل المسلمون بعدهـ
 على سهـهـه في ذات السلاسل .

## موقعة الوئلِة) (1)

شهر صفر سنة Y ا هـ ـ إبريل سنة سץ الـ

اضطــربـ البـــلاط الملــكي في فارس من بـراء
انتصارات العرب ، وتحدثوثوا فيا بينهم بأنه يـيـب بحاربـة العرب بعرب مثلهم يعرفون خطططهم الــــر بية . فـجنــد الللك جيشاً عظهِّ من قبيلة بكر والقبائل الأخرى الموالية له







 بيغدأد .

المتحدة نحو الولمة بالقربِ من ملتقى النهرين .
أما خالد فإنه ترك فرقة لـراسة الأراضي التي غزاهنا في الدلتا وسار للقاء العدو من الثنى ، فاشتبك الجيشـيـنـان
 بفضل تدابيرقائلدهم اللذي باغت العـي


 الفلاة ، وبذل خالد الأمـان للفلاحــين فعـادورا وصــاروا ذمة ، وسبى ذراري المقاتلة ومن أعانهم خطبة خالد

قام خالد يف الناس خطيباً يرغبهم في بلاد العجم .
ويزهدهم في بلاد العرب وقال :
"ألا ترون إلى الطعام كرَغْ التراب" "(ل)، وبالهُ لو
 يكن إلا للمعاش لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف

حتى نكون أولى به ، ونولي الموع والإقلال عمن تولاه ،
كمن اثّاقل عـا أنتم عليه "، .
(1) موقعة ألَّيس

شهر ربيع الأول سنة' | ا هـ ـ أيار مايو سنة سr7

انقسمت قبيلة بنـي بكر في القتـال إلى قسمــين ،
قسم مع خالد وقسم مع الفرس .


 فاجتمعوا الـل أليّس وعليهم عبد الأسـود العِّجُلي ، وكا أشد الناس على أولئك النصارى مسلمو بني عجل .
(1 (اليس مصنغر : فـ أول أرض العر اق من نامية اللبادية وهي على صلب الف, تال البو مفر نالإسودد بن تطبة يلكر يوم اليس :





كتب أَرْدَشَير ملك الفرس إلى بَجْمـن جاذَوَيه وهـو

 وجابان فسار جابان نحو أليس وهي في منتصف الطـري بين الحِيرة والأبُلّة.

ثم انطلق بهمن إلى أردشـير ليعــرفـ رأيه ويتلقـى أمره فوجلده مريضاً فبقي'ملازماً البلاط .
أما جابان فإنه مضى حتى أتي أليس فنزل بهـ ألـا

 قوية لـلماية ظهره ، وبرز أمام الصفـونانـادى رؤساءهـم إلى


 شديداً .

نهر الدم
ولا وجد خالد شدة مقاومة العلو قال :
| اللهم إن لك علي" إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحداً قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم " .

وأخيراً لم يستطع الفرس مقاومة المسلمين ففـروا
منهزمين فأمر خالد مناديه فنـادى في النـاس " الألمر . الما
الأسر . لا تقتلوا إلا من امتنع " .

فأقبلت الخيول بهم أ فواجباً مستأسرين يساقون سوقاً
وقد وكل بهم رجالاً يضربون أعناقهـم في النهر ، فجرت ألـوت


 من الأناس ، وبأهل البلاد من الناس ، وأمر أبو بكر

 أبي مقرن الأسود بن قرطبة حيث قال :


موقعة آمْغِيْشِيَا وهدمها
لالا فرغ خالـلد من أليس سار إلى أمغيشيا وكانــت
 جميع ما فيها وقد جلا أهلها وتفرقوا فيا في السواد وبلغ سهـم
 أبي بكر بالفتح ومبلغ الغنائم . فللما بلغ ذلك أبا با بكر قالـ
 أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله(1) أعهجزت النساء أن ينسلن مشل خالد ه| .

حصار الليرة وتسليمها
ربيع الأول سنة I I هــ ــ أيلول سبتمبر سنة سپج م
سار خالد من أمغيئيا إلى الحيرة ، وممل اللرجـال

 الماه عن السفن ، وذلك بسد الفر الفرات فبقيت السفن على

$-180$

الأرض فسار خالد في خيل نحو ابن الأزاذبة فلقيه على فم

 المسلمون فاقتحموا الــدور والــديورة(") وأكثــروا القتـلـ

 واحــلة من ثلاث : إمــا الإســـلام ، أو المــــزية ، أو المحاربة ها هن

أما الأزاذبة فإنه هرب إذ بلغه موت أردشير .
وهذه أسم|ء قصور الميرة التي تحصنوا فيها :

- (1) القصر الأبيض وفيه إيَاس بن قَبِيصة الطائي

وكان ضِكَر بن الأزور محاصراً له .
(Y) قصرالغَرِيَّن وفيه عدي بن عدي .وكان ضرار

ابن الخطابِ محاصراً لَه
(Y) قصر ابن مازن وفيه ابن أكال . وكان ضرار بن

مقرن المزني عحاصراً له .
(1) ديورة بمع دير مثل بعل وبعولة
(§ (§ قصر أبن بُقُيلة وفيه عمرو بن عبد المسيِح بن
بقيلة . وكان المثني محاصراً له .
خـرج هؤلاء الرؤســــاء الأربعـــة من قصوروهــم

 . 19 , . .
 فقبلها أبو بكر من الجلزاء ، وكتب إلى خاللـ : أن ألحسب
 ما عليهم فقوّ بها أصشحابك .

شاورة بين خاللد بن الوليد وعمرو بن عبد المسيح لالا مثل عمرو بن عبــل المسيح أهـام نحالــد 'قال له

خالد :
ــ كم أتى عليك ؟
ـ ــ مئون من اللسنين

- فـا أعجب ما رأيت ؟
-lry_
- رأيت القرى منظومة ما بين دمشتق والـلـيرة تخرج المرأة من الـيرة فلا تز ود إلا رغيفاً(1) فتبسـم خاللد وقال :

ـ هل للك من شييخلك إلا عمله .
 أنكم خبثة خلدعة مكرة بتخترفه(r) لا يلري من أين جاء وأحـب أن يريه من نفسه ما يعرفـبه عقله ، و ويستدل به على صسهة ما حلـ بـ به فقال :

- وحقك أ ــ فـال : من أَين جئت ؟ ـ فتال عمرو : أ أربـ أم أبعل ؟ ـ ـ ما شئت .
- ــ من بطن أهي ـ فـأين تر يل ؟ . - وol هو؟
 بين دمئق وألميرة ولكرم الألمانين .

ـ الآخرة .

- فمن أين أقصى أثّرك .
- من صلب أبي أيبى

ـ فـ فيم أنت
-
ـ أتعقل

.
.
ـ أسلم أنت أم حربٌ
-

- فـا هذه الحصيون؟

ــتـلت أرضُ جاهلَها . وقتل أرضاً عألها ، والقوم
أعلـم با فيهـم

بيتها من الجلمل بـا في بيت النمـل


## خالد يتناول السم الزعاف فلا يؤثر فيه

ذكرنا كرامتين للعلاء بن الـضضرمـي . والآن نذكر

 عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة خادم معهـ كِيس فيه سُــّم"،
 قالل : خشيت أن تكون على غير غير ما رأيت فكان أ أحب إلي"






 اللمسيح كان قد أهده للانتحار . (1) رابع تاريخ الطبري والكالمل لابن الأير عند ذكر نحّ الـيرة .

وصالح خالد أهل الهـيرة ، ففرضت عليهم المزية عدا رجالل الدين واشتغـل المسلمـون بحهاية المدينـة من
 كرامة فتمسك خاللد بتسليمها إلى شويل ؛ لأنه كان رآها شـابة فـال إليها ، فوعـده النبي الحهيرة طلبها وشهد له شهود بوعد النبـي إليه ، وعلى ذلك سلمها له خاللد ، فاشتد ذلك على أه هل أله
 أهمق . رآني في شبيبتي فظن أن الشا الشباب يدوم ، فافتدت منه بألفسرهم ورجعت إلى أهلها .

صلاة الفتح
للا فتح خالد الـلمية صلى صلاة الفتح ثـاني ركعات
لا يسلم فيهن وقال :
لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدي تسعـة أسياف
 من أهل فارس كأهل أليّس
وبعد أن احتل خالد الحيرة مكث فيها عاماً عيَّن



كان في نظر العرب مبلغاً عظياً .
الفرس وشرب الخمر
ذكر خالد في كتبه إلى الفرس غير مرة الخْمر . فمـا


 عنُي خاللد بذكرها .

متاعب الفرس الداخلية
وفي هذه الأثنـاء كانــت الفــرس تعانـي كثـــراً من
 ابن كسرى قتل كل من كان يناسبه إلى كسرى بن قُبُباذ، ولهِّا


 التقدم إلا أن تحمى ظهور المسلمين المن

> فوقعة ذات الانبيار

أنبار هي فيروز سابور القديية . ملينة شهـيرة في
العرات من ولاية بغداد بينها وبين بغدا براد عشرة فراس

 سميت بالأنبار لأنه كان ييمع فيها أنابير الحنطة والشعير والتبن وأنابير جمع أنبار .
ســار خالـلد على تعبيتـه الـ الأنبـار وعلى مقدمتـه
 الأنبار وخندقرا عناو عليهم وأشرفوا من حصننهم وعلى جنودهـم شيرزاد صاحب واحبا ساباط ، وطاف وأنشب القتال وأوصى رماته أن يقصدوا عيون جيش
 فسميت تلك الوقعة (ذات اللعيون ) وتصايح القوم

 ونحر من إبل العسكر كل ضنيف وألقى الإيل في أضيق

مكان في المننـت حتى ردمه بها وجاز هو وأصصحابه فوقها ، فلجتمع المسلمون والمنركون في الملنـلت فأرسل شيرزاد الل خاللّ يطلب منه الصلع على ما أراد فصالمـه

 حول الأنبار وأهر كَلْوْاذَى
(1) فتت عين التـمر (1)

لا فرغ خاللد من الأنبار استخلفسعليها الز برتان بن


 من العربِ وتغنِلب وإياد وغيرهم ، فلل| سمعوا بغخالـلـ ،



 القول فقال هلم " إنه تد جاءكم هن ثتـل ملــوكـكم ونـل










 ووجدل في بيعتهمم (" أر بعين غلاماً يتعلمون الإنتجيل على مذهب نسطور (r)" وكان عليهم باب مغلق فكسره عنهم



أبي بكر بالـخبر والأخماس .



موقعة دُومة الجندلد
شهر رجب سنة Y ا هـ ــ أيلو ل سبتمبر سنة سپ





وكانت أول غزوات الشام" ".
وكان أبو بكر قد أرسل جيشين إلى الشمال وأمّـر





 اهتم أبو بكر فأرسل الوليد لمشاعدة عياض . وكالن خالد


للا فرغ من عين التمر أتاه كتاب عياض يستملده فسار خالل



وقبائل أخرى من صحراء الشام .
ولا سمـع أكيلدر بقـــدوم خاللـد تخــــوفـ وبـــادر




 وكانت موصوفة بالمـلمال وتزوجهـا في ميدان اللتـــالل ! ثـم رجع اللى الحِية ، وكان يريد محاربة أهل المدائن فمنعه من ذلك كراهيةُ غخالفة أبي بكر .

## البعوث إلى العراق


لقد شجّع غياب خالـد الفـــد (1) (1)


العرب ، ولا سيل بني تغلب على مناوششة المسلمين وطمح الأعاجم ، وكاتبهم عربس اللجز يرة غضباً لعقة اللذي قتلـه




 نيام فقتلهم وسبى اللنرية وأرسل الغنائم اللى الملدينة . موقعة الفِرَاض
انهزام الفرس والروم والبدو

شهر ذي القعدة سنة Y Y هـ ــ كانــو ن الثانـي ينــياير سنـة مтと

 فيها الغزوات ، فليا الجتمـع المسلمـون بالفـوراض



وناهضوا خالداً حتى إذا صار الفرات بينهم قالوا | إما أن


 لبعض احتسبوا ملككم . هذا رجل وري يقاتل على دين . وله
 فعبروأأسفل من خالل . فللم تتاموا قالت الروم : امتاز الـوا


 . . . . . . بعد الوقعة عشراً ، ثم أذن بالرجوع إلى الحيرة لـمدس بقين من ذي القعدة .

 ( 1 ) •, •••)

 هظياً ، لأنه جيش هتحالد مؤلفـ من ثلاثة جيوش : جيش

الفرس والروم والعرب الذين انضهموا إليهم ؛ فإذا كانت

 رواه الطبري فهو يقرب من ذلك .

قال القعقاع يصفسموقعة الفراض :






خالد يحـج سرًا

شهر ذي المجة سنة I ا هـ ـ شباط فبراير سنة ع

لأ أيقن خاللد من انهزام العدو الشتاق اللى زيارة مكة



 الصشحراء مسرعاً رغخاً عن صعوبة الطريق

ولا أدى فريضة الحمج عاد إلى الحمية في أوائل فصل اللربيع فكانت غيبته على الجلند يسـيرة ، فـا وصلــلـت إلى
 فقلدما معاً ، وخالد وأصسحابه عحلتون ، وقد كان تان تكتمـه
 يعلم أبو بكر بحج خاللد مع أنه كان في الخـج أيضاً ، غير أنه بعد قليل بلغه الخلبر فاستاء جدّا وعتب عليه ، وكانـت عقوبته أن صرفه إلى الششام ليمد بجموع المسلمين باليرموكوك فأرسل إليه كتاباً هذا نصه :
|
 يُشـج

 فتخسر وتخلذل ، وإيالك أن تدلَّ بعمل فإن الهل له المن وهو وليّ الجزاء"

## * * *



وفي هذه السنة \# سشنة Y| هـ ") تزو

 حزة ، وكان أول لواء عقلده رسول الله( (")، وفيها مات ألـو الـو العاص بن الربيع في ذي الـُجة ، وكان من الأسرى يوم

 أم المؤمنين ، وأوصى الى الز بير ، وتز وج علي عليه الئلام


 الواقدي .

غزو الشام
سنة

بعلد أن عاد أبو بكر من الـلـج وجه البلنود الل الشيام تحت قياحة خالل بن سعيلد بن الهـاص ع ع وكان أول لواء


عقده إلى الشام . وهو من الذين أسلموا قدياً وهاجر إلى الحبشة ، إلا أن أبا بكر عزله قبل ألن يسير ، وكا وكان سبـ
 طالب وعثتّان بن عفان فقال يا أبا المدسن ه يا با بني عبد

خلافنة \| ؟


 ( جنوب شُرقي تبوك ) وأمره أَن لا يفارقها إلا بالْ بأمره وأن يلمو من حوله من العرب إلا من ارتد وأن لا لا يقاتل إلا
 امره أبو بكر بالإقدام بححيث لا يؤتى من خلفه ، فتقدم






 (Y) البطر يت : لقب عسكري رومي عال يعادل اليوم جنرال . - 18 r
" باهان "، ولما وجد أنـه تقـدم كثــيراً كتـب إلى أبـي بكر
. يستمله
وكان قد قدم إلى أبي بكر باللمينة جيوش المسلمين من اليمن بعد أن هزموا المرتلـين ، وكانيا الما على استعـيـداد
 أبي جهل والوليد بن عقبة لإمداد خاللد في الشثلال .
أسرع خالد بن سعيد في أوائل فصل الر بيع للنز و
 باهان جهة دمشق ، وكان قد شرقي بحيرة طبرية فأطبق عليه العدو من الحلفــنـومنعـه من

 فرد عنهم باهان وجنوده أن يطلبوه وأقام من الشُــام على قرب

ثم أمر أبـو بكر يز يد بن أبـي سفيان على جميش
 في أمثاله من أهل مكة وشيعه مانشياً وأوصــاه وغــيره من الأمراء .

## وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان

كان مـا قاله أبو بكر ليز يد :
" إنـي وليتـك لأبلـولك وأجر بـك وأ أخرجــك فإن
أحسنـت رددتــك إلى عملك وزدتـــك ، و إن أســــت عزلتك ، فعليك بتقوى الله فإنـه يرى من باطنــك مثـل اللني من ظاهرك ، وإن أولى الناس بالله أشدهم تولياً له









 وكن أنــت المتـولي لكالامهـم ولا تجعـل سرك لعلانيتـك

فيختلط أمركك ، و إذا استشرت فاصدو، الـلــــيث تصســو








 ولا تتسجس عليهـم فتفضسحهم ، ولا تكشثف الناس عن
 أهل الصدقّ والوفاء ، والصدق اللقاء ، ولا ولا تجبن فيجبن الناس . والجتنب الغلول ( الخيانة في المنغنم ) فإنه يقرب


وهـنهه من أحسـن الوصـايا وأكترهــا نفعـــاً لولاة

الأمر ، فإنه ذكر فيها والجبات القائد نحو جنلـه ، ونحــو

أنفسهم في الصـوامع احتراماً لدينهم •
وقد انتسم الميش الى ثلاهثة أقسام كل قسم بؤلفس من " . . 0 مقاتـل ، وأمـر على اثنــين منهـا شرحبيل بن هسنة الذي كان قلد قلم من عثلد خاللد بن الوليد إلى أبي

 اللحقبة("). ومن ثم لغز وجنوب الشام أو فلسطين ، و ووجه

 سعيل متطوعاً إلى جيش شرحبيل وكان تعيين الأمراء الثلالة



 أ أبعة ، وكان أ أبو عبيدة أميراً عليهم جميعاً ، وبلغ علد ألـد (1) أيلة : بدينة لليهود الذين حرم الذ عليهم صيد السمك يوم السبت فنالفوه فيسغو! قردة ونحنازير .
 وخرج نتحو ألفـن من الصشحابـة يف جيش النـئـام ، ومـن
 فإن المهاجرين لم يقاتلوا فيه . سار أبو عبيدة على باب من البلقاء") فقاتله أهله ثم حهالموه فكان أول صلح في الشام .

الظروف الملاتمة لفتح الشام

كان إمبراطور الروم يبعث إلى القبائل العـر بية في جنوبي فلسطين إعانة مالية سنوية ، غير أنه اضططر بسبيب




 يالقونه من الاضطهــادات اللـدينية ، ولــذلك لم يمــركوا


ساكناً ، وقد كانوا يفضلون حكم العرب جلسن معاملتههم
 للمسلمين المهاجمين .

## استعداد هرقل

وصلل أمراء المسلمين إلى الشام فأخذ عمرو طريق

 ونـزل شرحبيل الأردن وقيل بُصرْى . فبلـن الــروم ذلك




 وأعد الجـنـود والعســاكر ، وأراد إشغــال كل طائفـة من المسلمين بطاثئفة من جنوده لككثرة عسكره لتضعففكل فرقة


 .





 عهر 7 •, ". . عمراً أن ما الرأي؟ فأجابهم : أن الرأي لثلثنا الابتمتاع، فإن مثلنا إذا الجتمعنا الـا لا يغلبـب من قلة ، فإن تفرقنا لا تقوم كل فرقة بمن استتقبلها لكثرة عدونا . وكتبوا الل أبي بكر


 وليصرل"كل رجل منكم بأصسحابه " .

وكان جيع فرق الملسلمين . . . .









 وليس للروم طريق إلا عليهـم . فقــال عمـرو : : أيها
 بخير " وأقاموا صفراً وشهري ربيع لا يقدر ون ون منهم على


 الوليد من العر اق ؛ وكان القسيسون والرهبان يكرضـونـون

مسير خالد بن الوليد من العراق إلى الشام وموقعة اليرموك

كان اهتزام أبي بكر الصديق بغزو الشام أشد من اهتزاهه بالعر اق . لذلك عول على استدعاء خالد بن الوليد

وأمره بالمسسير وأن يأخــل نصفـ النـاس و يسستخخلفـعهلى اللنصف الأخر المثنى بن حارثة الشيباني ، ووعلـه بألمأنه إنا
 جيشه فاستأثر خاللد بأصسحاب النبي

 إنفاذ أمر أبي بكر ، وباله ما أرجو النصر إلا بأصـحالب النبي


الصشحر أه ليودعه
سار خاللد بتجيشه فللما وصـل إلى ڤُرأقـر وهمسو ماء





 لا لانها


 لأرجهن إليكم إذا انصرفت من وجهـي هذأ أثم لأدخلن ملينتكمب. حتى أقتل مقاتليكم وأسبي ذراريكم "، .

فللما ارتحل عنهم بعثوا إليه وصالمحوه على ما أدوه له


 الحر اقى ـ فصيا لـه مشهجعة من قضاعـيـة وســار فوصـل ثنية


 يوم فِهحهمه (r) فقاتل وأرسل سرية إلى كنيسـة بالغوطـة


 . القريّين

فإياه يعني . فيه الللدم بعد المبيأم وهو عيد فم مثل عيد المـلمين.

فتتلوا الرجالل وسبوا النساء وساقوا العيال اللى خالد ثم سار حتى وصل بصرى فقاتل من بها فظفر بهم وصا ملـهـهم ،


 يقاتلون الروم متساندين كل أمير على جيشّ : أبو عبيدة
 ابنحسنة على جيش وعمرو بن العاص على جيش . فقال

خالد :





تؤمروا به بالذي ترون أنه هو الرأي من واليكم "
قالوا فـا الرأي ؟ قال إن الني أنتم عليه أشد على




غداً ، والآخر بعد غد حتى يتامر كلكمّ : ودعوني اليوم


 فأخخل الكتاب منه وتركه في كنانته ، ووكل الم بل به من يكنعه أن يخبر الناس بالأمر لئلا يضعفـوا إلى أن هزم اله اله العـدو ؛
 وسطلم عليه بالإمارة .

التحام البجينين وانتصار المسلمين
كان علد جيش المسلمين كا يأتي :
. عا $Y$, …

. 9 , 9 جيش خالد بن الو
.
. . . . . . .


جيش الروم ：
． 1 ＊，＊＊
．．

．
Y\＆＊，．．．
ولم يعرفسعدد الفرسان في المليشين ．
米粦米



ثالا فرق ، قلب وميمنة وميسرة ：
（1）أبو عبيلدة على كراديس القلب ．
（Y）عهـرو بن العــاص وشرحبيل بن بحسنـة على
كراديس الميمنة


الفرق منهم ．ويقال كردهس القائد نيله أي جعلها كتيبة كتيبة ．

وجهل على الطلائع قباث بن أشيم(")، وعلى
الأقباخى (r) عبدالله بن هسعود . وكان أبو سفيان يسير فيقفسعلى الكراديس فيقول :
" الله . الله . إنكم ذادة العربس وأنصار الإسلام . وإنهم ذادة الـو وم وأنصــار الشرك اللهـمـ إن هذا هلا يوم من

أيامك . اللهـم أنزل نصرك على عبادك ". .
وقــال رجـل لـالــل : ها مـا أكثـر الـــروم وأقـلـل
المسلمين "
(1) قباث بن أشيم سكن دمشنـو وبثهد بدرأ وعقل بجيء الفيل إلم مكة . سأله عبد



عبد اللطلب تد خرج يدعو الناس الـ دين غير دينا فينا فقام قباث هتمى أتى رسول




وأنّ ما جثت به هـت . ( أسلد الغابة ) .







في العدد ") وكان فرسه قد حخى في في مسيره .

القلب فأنشبا القتال وارتجز القعقاع وقال :
 وأنت في سَلْنتك الورَاد

وقال عكرمة :
قد علمــتْ بَحْنَــةُ الملواري التتــال ، والتحــــم النـــاس ، وتطـــارد

الفرسان ، ثم أتى البريد كما ذكرنا .
إسلام جَرَحَة
ثم شرَج ( جَرَجة ) حتى كان بين الصفين ، ونادى ليخرج إليَّ خاللد فخرج إليه خالد ، وأقام أبان أباعبيدة مكانه فواقفه بين الصفين حتي اختلفت أعنات دابتيها ، وقــد

أمنّ أـحـدهـ) صاحبه ، فقال جرجة :
(ر يا خالـد أصدقنـي ولا تكذبنـي ، فإن الحــر لا لا يكذب ، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع ، أنشدك با بالله هل أنزل الهل على نبيكم سيفاً من اللماء فأعطاكه ، فلا

تسلّه على قوم إلا هزمتهم ؟ هـ .
قال : هلا .
قالل : فبم سميت سيفـ الله ؟
قالل : إن الله عز وجل بعث فينـا نبيه

 وباعده وقاتله ، ثم إن الله أخلذ بقلوبنا ونواصينا به فتابعناه .فقال : أنت سيف من سيوف الله سله الهـ اله على المشركين ، ودعا لي بالنصر فسميت سيف النـ اله بذلك ، فأنا . من أشد المسلمين على المثّركين

- صدقتنين

ثمم أعاد عليه جَرَجة :

ـيا يا يالد . أخبرني إلاَمَتدعوني ؟

- إلى شهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمـــاً عبــه

ورسوله ، والإقرار بما جاء به من عند الله .
ـ فـمن لم يبيكم ؟
ـ فـالجز ية ونمنعهـ .

- فإن لم يعطها ؟

ـ ـؤذنه بحرب تـم نقاتله .

- فـا منزلة الـنـي يدخـل فيكم ويميبـكم اللى هنا

الأمر اليوم؟

ووضيعنا ، وأولنا وآنخرنا .
ثم أعاد عليه جرجة :
. همل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكمب من
الأجر والد خر؟

ـ نـهم وأفضل .

- كيف يساويكم وقد سبقتموه ؟
- إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ، ويخبرنا بالكتب ، ويا ويرينا الآيات وحق لمن رأى ما رأينا ، وسمع ما سمعنا وا وا وا وأن أن يسلم ويبايع ، وإنكم أنتّم لم تروا ما رأينا ، ولم وألم تسمعوا ما ما سمعنا من العجائب والمجج فمـن دخـــل في هنا هنا الأمـر


 مننكم وحشة وإني لولي ما سألت عنه .

ـ ـ صدقتني
تـم قلب جرجة الترس ومالل مع خالـد .
 من ماء ثم صلى جرجة ركعتين وهملت الروم مع انقلابـه

 والروم خالال المسلمين فتنادى الناس فثابيوا ، وترالجعـت الروم على مواقفهم

## استمرار القتال


فضرب فيهم خالد وجرجة من ارتفاع النهار إلى الغروب ،
 الركعتين اللتين أسلم عليهـا وصلى الناس الأولى والعصر



 وأشراف الـــروم، وكان عده من تها
 سوى من قتل في المعركة من الفرسان والمشياة .
 بالرحيل عنها قريباً وجعلها بينه وبين المسلمـيـين ، وأمّـر عليها أميراً كا أمر على دمشق .

## قتلى المسلمين

أصيب من المسلمين . . . منهم :

عكرمة وإبنه عمر و . سلـمة بن هشام . وعمرو بن سعيلد . أ بان بن سعيلد وأثبّت خالل بن سعيد فلا يلري


 نعيهم بن عبد اللد النحام العلويى . النصيير بن الحلارث بن
 وأميبت عين ألبي سفيان بن حرب في الموقعـة فأنخـرج


جو يُرية بنت أبي سفيان .
وقال خاللد يومئل :
 أسبب اليّمن عمر والـدمد لله الذيى ولى عمر وكان أبغض

الي من أبي بكر ثـم ألزهني حبه |" .
وكان عمر سانخطاً على خاللد في خلافـة أبـي بكر

 عمر رضي الله عنه للا رأى انتصهارات نحاللد الباهرة وانققياد

الملسلمين له في جميع الوقائع واستاتتهم بين يليه خشي ألمي أن

 خالل . فقال له عمر : ( ماعزلتك لريبة فيك ولكن افتتن بك الناس فخفت أن تفتتن بالناس ) .

المثنى بالعرات بعد رحيل خالد بن الوليد
النصف الأول من سنة $\mid 1$ هـ ( آذار مارس ــ آب أغس سنة



 وقلد تولى أمر الفرس بعد مسير خاللد بقليل شَهَهِّ بَرَاز بن




كثيراً من جيش الفرس وعلى جُنُّتيه المُعنّى ومسعود أخواه
فأقام ببابل وأَقبل هرمز نحوه .
ولا كان ملك الفرس وأثقاً من النصر، أرسل اللى
المثنى كتاباً قبيحاً قال فيه :
" إني بعثت إليكم جنداً من وحش أهل فارس ،
إنا هم رعاة اللجاج والخنازير ولست أقاتلك إلا بهم " .
فكتب إليه المثنى :
» إنا أنت أ أحد رجلـين ، إمـا باغ فذلك شرلك
 وعند الناس الملوك . وأما اللني يدلنا عليه الرأي فإنكم إغا اضطر وتم إليهم فالحمد للّ اللذي رد كيدكم اللى رعاة
-الدجاج والـنازير
موقعة بابل
صيف سنة $\mid$ ا هـ ـ سنة §
وبعد أن أرسل المثنى هذا الرد إلى شهر براز زهفـ للقاء هرمز ببابل تاركاً بالحيرة قوة صغغـيرة فاقتتلـوا قتـالاً

شديداً وكان على جيش الفـرس فيل كبـير يفـرق جــــــوع


 الطبيب السعدي وكان عبدة قد هاجر لمهاجـرة اليا حليلـة له حتى شهد موقعة بابل ، فلل آيسته رجع إلى البادية فقال من قصيدة له :

عل هبل خولة بعد البين موصول أم أنت عنها بعميد الدار مشتون



وتال الفرزدق يعـدد بيوتـات بكر بن وائـل وذكر
المثنى وقتله الفيل :

المثنى يطلب النجدة من أبي بكر

Shahara Bra, (1).

وانتخلفـأ هل فارس وبقي ما دون دجلة بيد المثنى فاضطر









 الخصطاصية وسار إلى الملدينة الـى أبي بكر فللما قدم المدينـة وجد أبا بكر مريضاً فاستدعى أبو بكر عمر وقال له :
" إنهي لأرجـو أن أمـوت يومـي هذا ( وذلك يوم الآثين ) و إذا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبيحن حتى تند المثنى ولا يشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمـر دينـكم



 إلى العر اق فإنهم أهله وولاة أمره وحلده وأهل الدراء ألواوة بهم

والِلراءة عليهم"
وقال عمر متأثرأ برقة كلام أبي بكر وهو على ألى فراشي

 ومات أبو بكر ليلاً فدفنه عمـر ودعـا النـاس ع"

- المثنى

وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عند Y Y جهادى الآخرة سنـة
(

توفي أبو بكر رضي الW عنه لثمان بقين من بماديى
 وبستين سنة ، وكان قد سمه اليهود في أرز وتيل في حير حـر يرة

وهي الحساء ، فأكل هو والحارث بن كلدة وقال لأبي بكر




ولا مرض قالل له الناس ألا نلعو الطبيب ؟ فقال :
أتاني وقال لي أنا فاعل ما أريد ، فعلموا مراده وسكتوا
عنه ثم مات .
وكانت خلاففته سنتين وثالــــة أشهــر وعشر ليال ،
وأوصى أن تغنسله زوجته أسماء بنت عميس وابنـه عبـــ
 ثالث . وقال : اللحي أحوج اللى البلديد من الميت إنـا هو
 خرجت فسألت من حضرهـا من المهالجـرين فقالـتـت إنـي صائمة وهذا يوم شديد البرد فهل عليّغسل ؟ قالوا لا (").
 . بكر


أبر بكر : .

وقلد روي أنه اغتسل في يوم بارد فحم فمن ذلك يتبين أن



 كانت قبل وفاته بسنة ـ ـ ودفن كيلة وفاته وصلى علي عليه علي




 ابن الوليد أدخل فأخرج إلي" ابنة أبي قحافيافة . فأخرج إليه


 وكانت عائشة رضي اللد عنها تمرضه .

أبو بكر يستشير أصحابه في عمر
 الـططاب عقد الملانة من بعده ، ولما أراد العقد له دعـا

عبد بابرمن بن عوف . فقال : أخبرني عن عمر . فقالل يا خليفـة رسـول الله : هوواللهأ أفضــل من من رأيك فيك منـي من رجل ، ولكن فيه غلظة . فقال أبو بكر : ذلك لأنه يراني رقيقاً ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً ماكا هو عليه ـ ه ويا أبا

 تذكر يا أبا يحمد بما قلت لك شيئاً . قال : نعم .

ثتم دعاعثمان بن عفان ، فقال : يا أبـا عبـد الشا

 أن سريرته خير هن علانيته ، وأن ليس فينا مثله . قال أبو بكر : يا أباعبد الله لا تذكر ما ذكا ذكرت

 ولوددت "ٔني كنت خلواً من أموركم ، وأن أني كنـت فيمن
 أمر عمر ، ولا مما دعوتك له شيئاً . ودخل على أبي بكر طلحة بن عبيد اللّ . فقال :

استخلفت على الناس عمر ، وقد رأيت ما يلقى النــاس
 فسائلك عن رعيتك ؟ فقال أبو بكر : وكان هضطجهعـاً أجلسوني . فأجلسوه . فقال لطلحّحة : " أبالث تفرقنـي
أو بالله تخوفني ، إذا لقيت الله ربـي فساءلنـي قلــت : استخخلفت على أهلك نحير آهلك |" ؟ .

وأشرف أ بـو بكر على النـاس هن حظيرتـه وأسياء
بنت عمميس كمسكته موشومة اليلدين وهو يقول :
 ألوت من جهد الرأي ، ولا وليت ذا قرابـة ، و إنسي قد استشخلفت ععمر بن الـلطاب فاسهعوا له وأطيعوا فقالوا : " سمعنا وأطعنا "

قال الواقدى : دعا أبو بكر عثيان خالياً . فقال له

 عليه فذهـبـ عنـه . فنكتـب عثـلـان : ॥ أهـا بعــل فإنـي
 أفاق أبو بكر فقالل : (پ اقرأ عليّه" فقر أ عليه فكبر أبو بكر

وقال :
أأراك خفـــت أن يختلفـ النـــاس إن مت في غشيتي" .
 الموضع . فأبو بكر كان يرى ويعتقد أن عمر بن ألما أنطاب
 كذلك .

وصية أبي بكر لعـمر بن الملطلاب
تُم أحضر أبو بكر عمر فقال له :

وأوصاه بتقوى الله ثم ثال :
(ا يا عهر إن اله حقاً بالليل ولا يقبله في النهـار ، وحقاً في النهار ولا يقبله بالليل وأنه لا يقبل الا


 ألم تر يا عمر إمنا خفيّت موازين من خفّت موازينـه يوم

القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهـم . وحـق لميزان لا لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً . ألم تر ياعمر إنـا نزلـتـت آية الرخـاء مع آية الشـــدة ، وآية الشــــــدة مع آية





 فإذا مغظت وصيتي فلا يكونـن غائـب أحـــ إب إليك من حاضرمن الموت ولست بعهجزة "ه .

## خطبة علي يف تأبين أبي بكر

للا سمع علي رضي الله عنه خبر وفاة أبي بكر جاء باكياً مسرعاً هسترجعاً حتى وقف بالباب وهو يقول :

رمهكُ 'لها يا أبا بكر كنت واللّ أول القوم إسلاماً ، ،




 الله حين كذبه الناس ووااسيته حين بخخلوا ، وقمت معـي



 لا تحركه العواصف ، ولا تز يله القواصف ، رسول اللهد في نفسك ، عظياً عندّ الله ، جليلاً فيّ الأرض كبيراً عند
 فالضعيف عندك توي والقوي عندك ضعيف ، حتى تأخلذ
 أجرك ، ولا أضلنا بعدك .

## خطبة ابنته عائشة في تأبينه

 سعيك ، فلةد كنت للدنيا مذلاً بإدبارك عنها ، وللآخرة

معزاً بإتبالك عليهـا ، ولئـن كان أعظـم المهائـب بعــد رسول اللّ
 وأنا منتجزة من الله موعده فيك بالصبر عنك ، ومكستعينة كثرة الاستغفار لك ، فسلم الما الله عليك ، توديع غير قالية لـياتك ، ولا زارية على القضاء فيك .

اعترافـ أبي بكر
قال أبو بكر : إني لا آبي على شيء من من الدنيا إلا
 وددت أني فعلتهن وثلال وددت أني سألت عنهن رسول
. 解形
فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن فوددت أني







وأني كنت قتلته سريهاً أ و خليته نجيحاً . ووددت أني يوم
 الرجلين ( يريلد عمر وأبـاعبيدة ) فكان أحــدهـا أمسيرأ وكنت وزيراً .

أما اللاتي تركتهن فوددت أني يوم أتيت بالأشعش


 المسلمون ظفروا وإن هزموا كنت بصــــــــــد لقــــاء أو ملدد ، أو وددت أني كنت إذ وجهت خاللد بن الوليد إلى
 بسطت يليّ كلتيها في سبيل اللد وملَّ يديه .
 الآهر فلا ينازعه أأحــل ، ووددت أنـي كنــت سألتـه هل
 وبعث




للكأنصار في هذا الأمر نصيب" ، ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة فإن في نفسي منهـا شيئاً .

عمل أبي بكر ومنزله مدة خلافته
كان أبو بكر قبل أن يشتغل بأمور المسلمين تالجراً
 ضواحي الملينة ) ثم تحول إلى الملدينة بحدما بويح له بـلـ بستة أشهر وكان يغدو على رجليه إلى المدينة وريكــا ركب على








 اللحي " الآن لا تحلب لنا منائع دارنا "ش فسمعها أبـو بكر

فقال ه بلى لعمري لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلـت فيه من خلق كنت عليه "، فكان يكلب فمم .

تم نظر أبو بكر في أهره فقالل : "لا والله ما تصلع
أمور الناس التُجارة وما يصلحهم إلا التفرغ فم
 مز مال المسلمين ما يصلحهي ويصلـح عياله يوماً بيوم ويمج




 دراهم . فقال عمر . | لقد أتعب من بعده "| .

وحسبوا ما أنفقه على أهله من بيت المال فوجــلـوهوه وعلي وعلى تجهيز المليوش . كذلك كان يوزع غنائم الحرب على وكي
 حراس يحرسونه وكان يستشير عمر بن الخططاب .

## بيت مال المسلمين

كان لأبي بكر الصديق بيت مال بالسُّعْ معروف
ليس يكرسه أحد فتيل له : يا يليفة رسول الش ألا يكّهل


 بيت مالد يفا الدار التي كان فيها وكان يسوي بين النان في النـي
 والكبير فيه سواء .

ولا تويف ودفن دعاعمر بن الـطاب الأمناء ودخل
 وغيرهما فتتحوا بيت المال فلم يكيدوا فيه ديناراً ولا درهماً فترشهوا على أبي بكر . وكان بالمدينة وزان على عهد رسول الهُ وكان يز ن ما كاني عند أبي بكر من مال فسئل الوزان :


حج أبي بكر


 أبو بكر بالناس تلك السنة وأفرد الـلج واسـتخلف علـلى

المدينة عثلان بن عفان .
جع القران
كان أبو بكر الصديق أعلم الصشحابـة بالقــرآن ؛
لأن رسول الله قدمه إماماً للصـلاة بالصسحابة مع قولـه :


ولا رأى كثرة من قتل من كبار الصسحابة باليمامة أمر
بججمع القرآن من أفواه الرجال ، وجر يد النـن وترك ذلك المكتوب عند حفصنة بنت عمر رضي الله عنها

زوجة رسول اللّ
 ومساذ بن جيل وزيد بن ثابت وأبو زيد ـ رواه البخاري .

جاء في صسيح البحاري عن زيد بن ثابت قال :


 المواطن فيلذهب كثير من القرآن إلا أن يكمعـوه ، و وإنـي لأرى أن يجمع القرآن . قال أبو بكر : فقلت لعمر كيف
 خير . فلم يزل عممر يراجعني فيه حتـى شـرح الله للنلك


 القرآن فأجهعه . فوالله لو كلفني نقل جبل ما كان أثقل علي
 لم يفعله رسول اللهُ

 والأكتافـوالعُسب وصدور الرجال حتى وجلدت من سورة



الصشحف التي فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه اللّ ثم عنلد عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها ".

## قضاته وكتابه وعملله

لا ولّلِي أبو بكر قال أبو عبيدة : أنا أكفيك بيت المال . وقال له عمر : أنا أكفيك القضاء فمكث عمر سنة لا يأتيه رجالان و

وكان يكتـب له عليّ بن أبــي طالـــبـ ، وزيد بن ثابث ، وعثـلان بن عنان ، فإن غابوا كان يكتـب له من

- خضر
 أسلم عتاب يوم الفتح ، واستعمله رسـول عله الله على مكة
 قيل إنه توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر . وكان رجانِّا


وكان على الطـائف ( عثمان بن أبسي العـاص ) : استعدله رسول اللّ على الطاثئف وأقـره أبـو بكر وعمـر

رضي الله عنهـ| . روى له عن رسسـول اله تسعــة الحاديث . روى مسلم ثالاثة منها ، واستعمله عمر على ونى
 وله عقب كثير أشراف .
وكان على صنعاء ( المهاجر بن أبي أمية ) وهو أخيو
 كثيرة مر ذكرها
وكان على حضرمـوت ( زياد بن لَبِيد الأنصــاري ي )

 والمشاهن كلها عع دسول الله ، واستعمله رسول الله على . حضرموت


 حديئاً . اتْق النجخـاري ومسلــم على ثلالتـة منهـا وقتـلـ بهيفين سنة


وعلى زَبِيد ورِمَع" (") (أبوموسى الأشُعري ) : قدم






 ككة ، وقيل بالكونة سنة • ه هـ وهو ابن بار سنة .
وعلى الجَنكَ ( معاذ بن جبل ) : كان معـاذاً فقيهـاً

 والمثاهلد كلها مع رسول الله ، روي له عن رسـول الها اله اله ، IoV وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بـلما بحليث .
 الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهل رسِول الله ، أرسله
(1) زييد : واد باليمن ورع : موضع باليمن وقيل هو جبل باليمن .

رسول الله إلى اليمن يلعوه إلى الإسالام وشرائعه . وهـو


وعلى البححرين ( العلاء بن المضرمي ) : ولاه النبي
隹
 وخاض البحر بكللـات قالفن . وكان له أثر عظيم في قتال

أهل الردة في البحرين كـا تقلد
وبعث ( جرير بن عبد الله ) إلى نجران . روي له
عن رسول الله • • ا حليث اتفق البخاري وي ومسلبم منهـا
 على النبي


 واعتز ل علياً ومعاوية وأ قام بالجلزيرة ونوانحيها حتـى تو في سنة § 0 هـ .
وبعث (عبلد الله بن ثوب ) الى جُرُش (") وهو عبل
(1) جرش : من غخاليفـأليمن جهة مكة .

الهُ بن ثوبا أبو مسلم الـَوْلاني من كبار التابعـين وكان
 بعث الأسود بن قيس بن ذي الحمار اللني تنبأ باليمن إلى
 أسمع • قال : أتشهــد أن محمـداً رسـول اللـ ؟ قال : نعم . فرد ذلك عليه وفي كل مرة يقول مثل قوله الأول
 عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك . قالي فال فأمره بالـرحيل

 إلى سارية وبصر به عمر بن الحطاب فقام إليا بليه . فقالل :
 الربل الذي أحرقه الكذاب بالنار ؟ قال : ذالك عبد اله الش ابن ثوب . قال : أنشــــك الش ألنـت هو
 بينه وبين أبي بكر وقالل : الحمد لل الذي لم لم يتنتي حتى


وبعث ( عياض بن غَنْم) إلل دومة الجندل . أسلم


 - 7 سنة .

وكان بالشام ( أبو عبيدة بن الـــــأح وشرحبيل بن

 عَمَواس سنة \1 اهـ وله وله ون ونة . أصيب هو وأبوعبيدة رضي اللّ عنها في يوم واحلد .



 وناحيتها . مات في طاغون عمواس سنة 1 اهـ هـ .

وكان على العرأق المنى بن حارثة الشيباني .
خاتم أبي بكر
كان نقش خاتمه : "( نعم القادر الش "، .

$$
\begin{aligned}
& \text { حكم أبي بكر وكلل|ته (1) احرص على الموت توهب لكياة . } \\
& \text { المك }
\end{aligned}
$$

## (Y) إذا استشرت فاصدق الحـديث تصـــدق المشـورة ولا

تخز ن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك .
(r) إذا فاتك خير فأدركه وإن أدركك فاسبقه .
(£) أربع من كن فيه كان من خيار عباد اله : من فرح بالتائب ، وإستغفر للمذنب ، ودعا المدن المبر ، وأعـان
. (0) أصلح نفسك يصلح لك الناس

وأصدق الصدق الأمانة ، وأكذب الكذب الحيانة .
(V) إن أقواكم عندي الضيعف حتى آخذ له بحقه ، وإن

أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحت
. إن اله قرن وعده بوعيده ليكون العبد راغباً راهباً (
(9) إن اله يرى من باطنك ما يرى من ظاهرك .

- $1 \times 1$ -
( إ ( إن العبل إذا دخله العجب بشيء من ز ينة اللدنيا مقته
الله تعالى حتى يفارق تلك الز ينة .
. إن عليك من الله عيوناً تراك (11)
. إن كثير الكالام ينسى بعضه بعضاً ( | Y)
(IT)


كان مهتدياً . ومن أْمله الله كان ضالا .

. والمكر
( 10 ) حق لميزان يوضه فيه الحت الن يكون ثقيلاٌ ، وحق

( (17) خير الخصهلثين للك أبغضهها إليك .
(IV)
(1^)
(1) نكت الرجل العهد نكثا: : نقضه .
(19) صنائع المعروفت تقي مصارع السوء.

خلا (Y (Y)
. الم
(YI)
ولاعمل للن لا نية له .
. لا يكونن قولك لغواً في عفو ولا عقوبة (Y (
(Y (Y) ليتني كنت شَجرة تعضَكَ ثم تؤكل .
. ليست مع العزاء مصيبة (Y乏)
( YO) الموت أهون مكا بعذه وأشد ما قبله .
وكان يأخلذ بطرف لسانه ويقول :
(Y) ه( هذأ الذي أوردني الموارد "، .
(YV) قال رجل لأبي بكر رضي الله عنه : ( والله لأسبنك

معي" .
هله بعض كللجات أبي بكر المسـيق التي عثرنـا

عليهـــا . ومــع ذلك فإنــه كان قليل الـــكالام ، طويل الصمـت ، كيّير العبادة . كذللك لم يرو عنه من من الأحاديث . وعندي أن ذلك لإيثاره الصشهت وشدة الإحتياط ، فإنــه كان يمسك لسانه ويقول : " هذا الني أوردني المني الموارد "
 والقول على العمل ؟؟

خاتمة في حياة خالد بن الوليد
( سيف الشّ )



بنت الـلارث زوج رسول الهّ وأخت لبابة الكبرى ى زوج

العباس بن عبد المطلب اللذين من لبابة .

الفتوحات الحظيمة والغزوات الكثيرة ، وأشهر الفاتحـين -

كان أحد أشراف قريش في الـلـاهلية ، وكان إليه




سارب المسلمين في غزوة أحد قبل إسلامـهـ ـ ـ ولما
 الغنيمة ، ورأى خاللد خحلاء الملبل اللني كان فيه الرمـاة وقلة أهله أتى من خلفـ المسلمين وكر عليهم بالِيليل وتبعه عكرمة بن أبي جهل ، فوتع الاخختلاط فيهم إلا ألن كفار
 المدينة بل قفلوا رالجعين إلى مكة .

وكان خاللد من الذين يناوشون المسلمين هو وعمرو ابن العاص في غزوة المندت وكان قاثدأ لفرسان قريش في وي

- الـلديبية

إسلامه
كان خبر إسالام خالد" أن عمرو بن العاص لالا عاد
من الحبشة بعد مقابلة النجاثي لقي خاللد بن الوليد وهو

مقبل من مكة . قاللعمروبن العاص : " فقلت له أين يا أبا سليلِن ؟ قال والله لقد استقام المِيْسَم ( أي تبين الطريق
 متى ؟ قلت : والله ما جئت إلا لأسلم فقلدمنا المدينة على رسول الله فتقدم خاللد بن الوليد ه .

قلم خاللد هو وعمرو بن العاصي وعثمان بن طلـد



قريش

 وقلت قد شهلدت هذه المواطن كلها على يُمل فليس موطن أشهله إلا أنصرف وأنا أل
 أشهلد دخوله وكان أخحي اللـوليد بن اللـوليل دخــلـ معـه فطلبني فلم يكدني فكتبب الليَّكتاباً فإذا فيه :
( بسم الله اللرمّن الرحيم . أما بعل فإنـي لـم أر أعهجب من ذهابس رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ، أو
 عنك . فقال أين خاللد ؟ فقلت يأتي الله به . فقال : ما

 أنخي قد فاتك من مواطن صالمة ) .

فلما جاءني كتابه نشطت للمخر وج وزادني رغبة في
الاسیال كأنـي في بلاد ضيقـة جلبـــة فهخرجـــت إلى بلاد خضراء
 صفوان بن أمية فقلث : يا أبا وهب أما الم المى أن محمداً ظهر على الحرب والعجيم ؟ فلو قلمنــا عليه واتبعنــاه فإن شـرفه شرفـفـلنا ؟ فقّال : لو لم يبت غيري ما اتبعته أبداً .
 أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفونوان فقال مثل الني

 لي صدبق فأردت أن أذكر له . ثم ذكرت قت أل أبيه طلحة



له . تـم قلت له : إغا نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب
 وعكرمة فأسرع الإجابة وواعدني إن سبقني أقـام مكـحـل كذا وإن سبقته إليه انتظرته فلم يطلع الفجر الفر حتى التقينا
 ابنالعاص بها . فقال مرحباً بالقوم فقلنا وبك ، الدا قال أين مسيركم ؟ قلنا الدخول في الإسلام فقال : وذلك الـنـي - أقدمني



 حتى وقفت عليه . فسلمت عليه بالنبوة فرد علي" السلام بوجه طلق فقلت : إني أشهد أل لا إلـه إلا الله وأنـك
 أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير " ، قلت :

 وتقدم عثلان بن طلحة وعمر و فأسللا وقد شههد رسول الشا
.
إن خاللأ كا قلنا كان من رجال قريش المعدودين


 فروسيته للذلك كان يرى أْنه في غير شيء إزاء رسول اللد
 النبوة ورسول اللّ يكده اللش سبحانه وتعالى بالقوى الظالهـرة والباطنة وتقى على يليه المعجزات الت الباهرة التي دونها بطولة الـي الأبطال وشهجاءة الشسجان وعلوم الخلّق كافة ويبشرو الله
 الإيلام ودخورل الناس في دين الله أفوانجاً . وقـد ألـو ألنـى
 هذا وقذ كان رسول الله يعرف اللـوجالل ويقدرهم ولنلك






لكرامته ، وقد صدقت فيه فراسة رسول الله كما صدقت


 من فرس وروم واعترف له علل| اللتار يخ بالكفاية اللـربية النادرة ، وصدق فيه قول رسول الله " إنه سيفمنمسيوف
. الله
وقـد كتـب الأستـــاذ أوجســـت مولــــر في كتابــــه


 يتعلم شيئاً غير ذلك " .

وهذا ما قاله خاللد عن نفسه ها شُغلني المِهـاد عن
تعلم كثير من القرآن ه| .
ومن ذا الذي يدري ماذا كان يصنعه خالد لو أنـه



 التلغر افـوالتليفـون واللاسلمكي والأسـلاكك الشائـكة ، والغازات الحانقة ، والملدأفع الكبيرة والأساطيل العجيبة ، والمفرقعات المخيفة ، والطيارات التي تلقي القنابل ؟ !

ألا ترى أنه بمواهبه الحربية الفطرية وشجاعة قلبه
وعقيدته الإسلامية قاد جيوش المسلمين على قلة عكَدهــم

 والمال ـ ألا وهـا الفرس والرومـان ، فكانـت جيوشـهـا
 يصرعون أو يسلمــون ، والملدن الحصينـة تغتـتح أبوان أبها وانـا
 والإخالاص وعـدم الاكتــراث بموالجهـة البميوش الجــرارة
 وتلك "المواهب النادرة التي اكتستحت الأمم بأي قائد من قوأد الدنيا ؟ اللهم لا .

كان خاللـد بن الــوليد موضـع إعجـاب أبـي بكر الإحديق رضي الله عنـه وحسـن تقــلـيره ، فكان إذا هزم

الفرس استدعاه لقتال الروم فيسير إلى الشام هو وجيشه الذي كان أطوع له من بنانه ، من غير أن يذوق للرا لاحن طعه|" فلا يكاد يقود الجميش في الميدان الآخر ستــى يفتـح

 وجهه ويودع الشام الوداع الأخيرة كا فـا فر وقتل قواد الفرس

وعظلاؤهم
أليس من المدهش أن خالداً لم بهزم في موقعة من المواقع بل كان رائده النصر على الـلدوام ! ؟ و وكان العـهـو


 أنزل الله عليه سيفاً من الليطاء يكارب به الأعداء ؟

*     *         * 

 وكانت الحديبية في ذي القعدة من السنـة الساير السادية المجرية ( فبراير سنة ( TYA م)

شهلد خالل غزوة مؤتة ، وتد كان الأمسير في غزوة مؤتة زيد بن حارثة واستشهلد فيها زيد ثم أ أخذ الراية بعده
 ابنر واحة فقتل أيضاً . ثم اتفت المسلمون علي إلى خاللد بن الوليد فأخخذها وقاتل قتالاً شديداً . وما زال الما يدافع القوم حتى انحازوا عنه . ثم ارتــد بانتظـام وعـاد
 النبي خطـة التقهتــر لقضي على المليش لقلـة عدده أمـام ذلك البيش العظيم
وشهد خاللد فتح مكة ، وحنيناً ، وفي غزوة حنين قتل أمرأة فنهاه النبـي ؤك
والأجراء .

تبــت في صحيح البخـاري عن خالـد أنـه قال :
" اندق في يلي يوم مؤتة تسعة أسياف فـا ثبت في يدي الا
صضيحة يكانية هل .
وولاه رسول الله أعنة اللحيل ، فكان في مقدمتها ؛ وشهلد فتح مكة فأبلى فيها ، وبعث4 رسول الله إلى العزى

## ( صنم ) فهلمهها وقال :




 فاهدمها . فرجع وهو هتغيظ فللم انتهي إليهـا جرد سيفـه فخخرجت إليه أمرأة سوداء عريانـة نانشرة الــرأس فـجعـل
 اقشعرار في ظهري فجحل السادن يمسيح ويقول :


فأقبل خاللد إليها بالسيفـ فضربها فتُقها نصشين تم






إلينا مسروراً فنظرت إلىما مات عليه أبي وذلك الــرأي


 للضلالة كان فيها هـ .
 مكة وأرسله رسول الله إلى أكيدر صاحب دومهة في رجب
 الجلزية ، ورده إلى بلده .

وأرسله رسول الهل سنة عشر إلى بني الـــارث بن كعب بن مذححج فقدم معه رجال منهم فأسلموا ورجعـوا - إلى قومهـم

وأمرّ أبو بكر الصـديق رضم الهُ عنـه على قتـال



 حمششق وكان يـ قلنسوته شعر من شـعر رسول الله يستنصم,

به ويتبرك فلا يزال منصوراً .
ولا حضرت خالداً الوفاة قال :
 موضع شبر إلا وبه ضرية ، أو طعنة ، أو رمية ، وها ألا أنا
 المبناء، ،وما لي من عمل أرجى هن لا إلـه إلا اله وأنـا

متترس بrا ها
وكان يشبه عمر بن الـططاب رضيى اله عنه في خلقه
وصفته .

( )
 مسشجد واقع خارج السور إلى المههـة الشمالية من رمه

 سيدي خالل

تــال رفيق بك العظــم في كتابـه | أشهـر مشـاهـير

الإسـلام " وقد زرته مرة فوجدت عليه من المهابة والوقار ما
 ويتأثرون بذكرى عصر أولئك الأبطلل .

وقد كان لـالد أولاد كثـيرون انقرضـوا جميعـاً في
 دورهم بالملدينة .

وكان عمر يقول لالامات خالد : قد ثلم في الإسلام
ثلمة لا ترثق ، ولقد ندمت على ما كان مني إليه .
ورثّه أمه فقالت :

 أجــواد فأنــتـت أجــود من سيـــــــلـل ديابس يسيل بــين المبال

ورلـالد كرامات منها أنه ابتلع السم فلم يؤثر فيه كـا مر ذكره ، ومنها ما رواه ابن أبي الديا الدنيا بإسناد صسحيح عن

 واسعة ونفعنا بذكرى حياته المملـوءة عبـراً ، وشهامـة ،

وبلاء حسناً في سبيل الله . وسنذكر إن شاء الله تعالى بقية حروب خحاللد في خالافة عمر بن الخلطاب في كتابنا هعمر ابن|الخطاب" .

وقد أردنا بهـذه الكلمــة الـوجيزة تذكير المسلمـين




 للمعتبرين ، وقدوة يقتدي .با الأبناء في حســن البــانلاء ،
 والتمسلك بالمبدأ حتى النفس الأخهير ، فإن كمثل هـا والـا القائد
 الصشيحة ، وقضوا على الوثنية والشرلٍ ، و وضعوا ديعائم العدل والفضل

جدول بتواريخ اللحوادث/المشهورة

في خلاقة أبي بكر الصديق
يوم الآثنين 1 | ربيع الأول سنة 1 هــ ــ 9 حزيران يونيو
سنة
| ها حـيث السقيفة وبيعة أبي بكر الصلديق " "
يو الأربعـاء عا ربيع الأول سنـة | 1 هــ ـ 1 ا حزيران
ريونيه
" إرسال جيش أسامة بن زيد " .
 هـ عودة أسامة "ه

ها إرسال البعوث إلى المرتدين "
أخر سنة 11 هـ ـ بدء سنة
" موقعة اليلمة "
 (ا ردة أهل البحرين "

سنة ا ا هــ ـ سنة
(\# مسير خالد بن الوليد وصلح الحيرة "ه .
صفر سنة ا ا هـ سنة " موقعة الثنیى "

صفر سنة Y ا هـ ـ نيسان إبريل سنة سپT م " موقعة الولِمة " .

ربيع الأول سنة Y Y هـ ـ ـ أ يار مايو سنة بهج م
| حصـار الحـيرة وتسليمها " .
 ( "موقعة دومة الجلندل") .

شعبان سنة Y 1 هــ ـ ـ تشرين الأول أكتوبر سنة " البعوث إلى العراق "شا .



ذو الــجهة سنة Y ا هـ ـ ـ شباط فبراير سنة ع
" حتج خاللد سرًّا" ه.
سنة
"اغزو الشام"
النصيف الأول من سنــة سا هـ ــ آذار مارس ،
آب ألغسطس سنة ع
"ا المثنى بالعر اق بعد رحيل خاللد بن الوليد "| .
صيفـ سنة
" هوقعةٌ بابل " .
A Y جمادى الأولى سنة " بلدء موقعة اليرموكك "

( وفاة أبي بكر الصلديق " .

فهرس الكتاب
*

- V

Y Y
 عن البيعة أفضل اللناس بعدل رسـو ل الله , آ * * -
\& \& - *
. تُ


 من كالم طليـحة .
. VI
MY VY Aمثهروي الصسحابة . . AY

أعال مسيلمة المنئونة
4r

 لللعاء ـ انتصار المسلمين وهزيمة المشركين ـ إسلام رامب ـ كتـاب

العلاء إلى أبي بكر .

1.9 1 ردة اليمن

111
(11؛ مسير خالد إلى العراق وصلح الميرة - موتعـة ذات اللسلاسلل حصن الملاة وحصن الرجّ الريل
11A انهزام الفرس ثانياً ـ موقعة الثني

 IY0


.
位
.
. البعوث إلى العراق Irv

غ غ غ
الملائمة لفتح الشام - اسنعداد هرقَّل .

101


> اللسلمين . ،

17\& المشني بالعراق بعد رحيل خالد بن الوليد . 170
 17^ وناة أبي بكر الصديق رضي الشيله ــي أبو بكر يستشير أصحابه في

 ومنزله مدة خلافته - بيت مال المسلمين - حج أبي بكر .
. 1 . 1

1 1A


جدول بتواريخ الموادث المشهورة في خلافة أبي بكر الصديت . Y.V . فهرس بأسطاء الأعلام
. نهرس بأسطاء الأماكن ن Tro

## فهرس بأسماء الأماكن



## أهم مراجع الكتاب



Fiturlopactlis livitamata.
Fhu volonetha of talam.

Cambridge Medieval History Volume 2.
Gibbon (Edward): The History of the Decline and Fall of the Roman Empier. Volume 5.

Muir (Wiliam) The Caliphate.

