## العلو الخارجي في شعر صلدر الإسلام

م.م. حلا عبلد الفتاح سيلد الراوي

## كلية التربيية الأساسية

أ.م.د. احمد حسيز محمد
كلية التزبية للبنات

قسم اللفة العربية
جامعة الموصل

```
تا
```


## ملخص البحتٌ:

يتتاول البحث در اسة العدو الخارجي في خارج الجزيرة العربية و الذي يتمثــل بالعـــو الجماعي وله حالات منها جيش العدو ، قتلى العدو ، مصير فتلى العـــدو ، هزيمـــة العـــدو وغير ها ثم العدو الفردي المتمتل بقتل قادة العدو وهزيمتهم وفي هذا الثقسيم اسنطعنا أن نعالج الموضوعات الني وصف بها العدو على الرغم من تداخل كثير منها في هذه الأشعار فالقطعة الشعرية الو احدة ، أو القصيدة الو احدة قد تعالج أكثر من حالة من حالات العدو مــثلاً قتلــى العدو - فرار العدو - أسر العدو - ولكن رغبة منا في معالجة هذه الموضوعات منفردة كــي لا تضيع من خلال الموضو عات الأخرى ، خاصـة إذا تمت معالجة قصيدة أو قطعة شـــرية

بصورة كاملة على الرغم من أن أغلب الأشعار التي وردت جاءت على شكل قطع شعرية .

بحث مستل مز رسائلة الاجستير للباحث الثاني

## Foreign Enemy in the Poetry of Mod Islam

Asst. proof. Dr. Ahmed H. M. Assist. Lect. Hala A. S. AL.Rawi Arabic Language Department<br>College of Education for females College of Basic Education<br>Mosul University


#### Abstract

: The current research tackles the question of foreign enemy outside Arabian Peninsula represented by collective enemy with certain cases like the army, the killings, their fate, surrender of enemy etc. The research also deals with individual enemy represented by leaders of the enemy army and their defeat. By this division, the researchers handled the subjects describing enemy despite their overlap in these verses. The single verse or poem may tackle more than one case of the enemy such as his dead bodies, escape and captivity. Thus the researchers desired to tackle these subjects independently in order not to be vanished among the


other subject. This is so, especially when treating these verses as a whole despite the fact that most of the verses mentioned are dealt with as poems.

## المقدمة":

بعد أن استتب الأمن داخل بلاد الجزيرة العربية لدولة الإسلام ، وإخماد حركة الــردة، توجهت الأنظار خارج بلاد الجزيرة تحقيقاً لأهداف الإسلام ولرسالته الخالدة في قوله تعالى:


 العربية ، ومن ثم استجاب المسلمون لهذه الدعوة و انسابو ا في الأرض صوب العر اق و الـــشام
 الفرس في الشرق واستولو ا على أهم و لايتين لدولة الروم في الشمال و الغرب وهد وهـــا الــشام
 المشركين ، فقد رافق الثعر أيضا فتوحات الجهاد خارج الجزيرة العربية ، إلا أن هذا الثعر قليل قياساً إلى ما فيل من شعر في الحروب الداخلية ، فقد جاء على شكل قصـائد ومقطعـــات قصيرة، ذلك انه قيل خلال الحروب و المعارك ، وان العرب المسلمين واجهوا أقو اماً لا تفقـــهـ العربية لذلك لم يسمعو امن هذه الأقو ام رداً على ما قالو ا من شعر في وصف العدو وأحــو ال الحرب و غير ها من الأمور ، فضلاً عن ضياع كثير من هذا الشعر مع ما ضاع من التــر اث الخالد ، ولمع في شعر الفتوحات الخارجية شعر اء بارزون أمثال أبي محجن الثقفي، وعمرو بن معد يكرب ، و القعقاع بن عمرو ، و غير هم الذين قالو ا بعض القصـائد أثنـــاء المعـــارك أو بعدها .و هؤ لاء جميعاً وقفوا بوجه العدو وصوروا انتـصـار ات المــسلمين وأحــو ال العــــو وهز ائمهم وقتلاهم و أسر اهم وطبيعة أرضهم وكل ما يتعلق بهم وسوف نتتاول حالات العـــدو الجماعية و الفردية

أ ـ العلـو الجماعي اـ قـتلى العلو :
جرت معارك طاحنة بين جيوش المسلمين والأعداء ، شارك فيها ألاف المقاتلّلين مــن الطرفين ، وخلفت أعداداً كبيرة من القتلى، لذلك أسهم الشعر اء في نقل صور قتلى العدو وهم

「「 - تاريخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي ،شوقي ضيف ، ص ، r با

ملقون على الأرض مبعثرين مقطعي الأعضـاء ،قد بقوا في ساحة المعركة وحيــدين تــركهم أصحابهم ،بعدما يئسوا من مواصلة القتال ضد جيش المسلمين ، فقد صور القعقاع بن عمرو صورة أشلاء القتلى من العدو في (و ادي خُرّد )(1 ) إذ أصبحوا طعاماً للذئاب يقول:


ملئت الثعاب بالقتلى من الرجال مع خيولهم يقول :

ويأخذ شعر اللفتوحات منحى جديداً إذ أصبح مر آة يصور فيها قوة جيش العدو مــن الفرس فقد شبههم الثاعر بآساد النهار لشجاعتهم - وسنأتي إليها فيما بعــد - وكانـــت تلــــك
 خلالها صنور الشعر اء عظمة الانتصـار الذي حققه المسلمون على عدو هم .(¹ () ، فقد فتل منهم المسلمون أعداداً هائلة عدا من فرّ ، يقول ذلك أبو مفرز الأسود بن قبطة(n) : الشعر اء ببطو لات المجاهدين خلال هذه الملاحم ، وما فيها من إقدام وبسالة وصـــور رائعـــة






" - الحياة والموت في شعر صدر الإسلام ، نهى محمد عمر الدليمي ، رسالة ماجستير، كلية الآداب ، جامعة
الموصل ، \& . . . ، ص ^٪.
 أبي وقاص بسبي جلو لاء إلى عمر وهو شاعر المسلمين في تلك الأيام ) ، ( ينظر شعراء إبـــلاميون ، ص
^ - شعر اء إسلاميون ، ص IKr.

للتضحية ، فقد صوروا أيضاً قسوة المعارك وضر اوة القتال وشدة اللقاء．（＇）، من ذلك قول خليد بن المنذر في معركة（ طاووس）في أطر اف فارس ، حيث أثناد فيها بشجاعة المسلمين وبسالتهم ضد عدوٍ قويٍٍ ، لكن الله سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين الذين يجاهدون في ســيبل دينه عندما أطاحو ا بجموع العدو و اخذو ا يتساقطون من قم الجبال العالية ، يقول ：


 ويحاول اوس بن بجير الطائي أن ينقل صورة شر اسة المعركة وكيــف ان ســيوف المسلمين تقطع رقاب الأعداء وأذر عهم ،هناك يتمنى الشاعر لو أن الخليفة يرى فعل الأبطال، ثم يعود فيستذكر آيات من القر آن الكريم يوضح فيها فشل الكفار وخسر انهم في الدنيا والآخرة يقول ：
ليت أبا بكر يرى من سيوفنا
ألم تر أن الله لا ربَّ غيـرَره
وبين عروة بن زيد الخيل انتصـار ات المثنى بن حارثة الثيباني في العــر اق وبـــاد
فارس الذي تقدم نحو الأعداء فانهزم جند مهر ان وأتباعه أمامه وقتل من القوم أعداداً كثيرة ، فالعدو متفرق الشمل ، بينما المسلمون متوحدون تحت راية قائدهم يقول ：





 سما لأجنـاد مهران وشيعتـــــــــهـ
 وبعد فتح دمشق عاد المسلمون إلى فحل（الذي فتل فيه ثمانون ألفاً من الروم ، وكان بعد فتح دمشق في عام واحد）（0 ）وعندها التقى المسلمون بآلاف من الروم مدججين بالسلاح
「 「 ت تاريخ الرسل والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، －N「 「－الإصابة في تمييز الصحابة، شهاب الاين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر الكنـــني
 ؛－الأخبار الطوال ، أبو حنيفة الدينوري ، تحقيق عبد المنعم عامر ، مراجعة جمال الدين الـشيال ، ط ا ، ، القاهرة ، 197 ، صس 110


بالسلاح لكن جيش المسلمين انتصر عليهم انتصـار اً مبيناً فقتل منهم أعداداً كثيــرة وأصــبحوا تحت سنابك الخيل وأعداد القتلى تزداد و الحرب تشتد يقول القعقاع بن عمرو ： والخيلُ تَتْحِطُ و البِلا أطوارُ
في حومِ فِحْلٍ والههبا موّارُ（（ ）


مـا زالت الخيلُ العرابُ تدوسُهُمُ
هذه الحالة تطرق إليها علقمة بن الإرث العبسي ، عندما وصف تتكيل المسلمين بجـيش

 الساق وغير ذلك يقول ：



ونحن فقلنا كل واف سبياـــهـه
ونحن طَلَتْا بالرماح نساءهم
وكم من قتيل أرهفته سيوفنا

وفي معركة القاسية يقول عمرو بن معد يكرب وهو في ساحة المعركة أبياتاً يــصور
فيها قتلى الأعداء الذين يتساقطون من حوله بفعل ضرباته وضربات أصحابه فيرتجز قائلاً： أنا أبو ثور وسيفي ذو النون

> يا آل زبُبٍَْْ إنهم يموتون (T )

وحدث أن اجتمع الفرس والروم على ملاقاة المسلمين（بالفر اض ）（ \＆）عندها أثشار القعقــاع
 كالغنم المطيعة تريد الر اعي فقط وهي صورة تتبيهية بصرية تدل على انقياد العدو للمسلمين يقول ：

| وفُرْسِ غَمَّها طولُ السلامِ | لقينّا بالفراض جموعَ رومِ |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | فما فَبَئَتْ جنودُ المِلّّم حتى |

وفي كل الحروب و المعارك التي جرت بين المسلمين وأعدائهم داخلية كانـــت أم خارجية كانت أعداد جيش العدو أضعاف جيش المسلمين ولكن الحسم و النصر النهائي كـــان للمسلمين وقتلى العدو لا يحصى، هذا ما أشثار إليها القعقاع شاكراً بالنصر على العدو يقول：
－شعراء إسلاهيون ، ص ب T ．
「－الإصابة في تمييز الصحابة ، ج
「 「 「 「


$$
\text { - - شعر اء إسلاميون ، ص } 9 \text { ء . }
$$



تصسبٌ فوقَ اللُّبٌ الأســــاوِدا
حتّى إذا مـاتو ا دعوت
الله ربِّي واحترزَتْ عَامِـــــــــــا（ ا（）
وفي غزوة خالد بدومة الجندل يذكر عاصم بن عمرو التميمي أعداد القتلى الذين تزكو في ساحة المعركة و الخيل تنوبهم ، ثم أصبحو ا فيما بعد فريسة للسباع تتهش فيهم كيفما تشاء، هؤ لاء القتلى هم أعداء الإسلام،لذلك عرضـهم الشاعر بهذه الصورة البائسة وهو فرح بهزيمة العدو يقول：


تنـافسهم فيهـا سبـاعُ（المرصسَّـب（r r）

شفى النفس قتّى بين روضةِ ستَّهب



هذه الفتوحات التي اسنمرت شرقاً و غرباً نقل فيها الــشعر اء صـــورة حقيقيــة لتلـــك المعارك، ذلك أنهم شـاركو ا فيها ، مثال ذللك فول أبي محمد نافع بن الأسود النميمــي عنــدما صور لنا قتل بني بهر ام الذين غدروا و عصو ا ما أُمرو ا به فلم تتفعهم كــل وســــائل الغــــدر و العصيان في القمم العالية إلا الاسنسلام ولو لا ذلك لأقفرت بالدهم ، لذلك جاؤو ا إلى طريــق الصو اب بعدما عانو امن ضر اوة الحرب وشدتها ، يقول في إحدى المعارك التي جرت فــي بـلاد الري：

على أمر غاويهم وغاب المُســورّ


 هذه الصور أحياناً تتشـابه على الر غم من اختالف المعارك و اختلاف مو اقعها مثـــال

ذلك ما نقله القعقاع من قتلى العدو ：



$$
\begin{aligned}
& \text { - - م.ن، ص זr - -r ، وتاريخ الرسل والملوك ، جr ، ص ص } \\
& \text { 「 - شعراء إسلاميون ،ص OV- OT ، وفي البيت الأول إقواء . } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

أقاموا لنا في عرصةِ الدار تُرتبَا
إلى الْقَعةِ الغبرِ اءِ يوماً مُطْنَّبَا ( ' (

## فنحن حَبَسْنـا بالزمـازم بَعْمْـــا



وفي موضع أخر يكرر القول نفسه بطريقة أخرى عندما يصور فتّلــى الـــروم التـــي امتلأت الشعاب بجثڭهم وقد أشعلت النير ان في أر اضيهم يقول :


## قتلناهم حتى ملأنا شعابَهُمٌ

هذه الحالة كرر ها غيره من الشعر اء مثاله قول أبي نجيد نافع بن الأسود عندما أشثار إلى المعركة التي جرت في وادي خردّد وان العدو جميعهم قتلو ا وسقطو ا في ذللك الوادي ،هذه المعركة الحاسمة التي تردد ذكر ها كثير أ لدى الشعر اء:
على أننا لم نُبق فيهم بقّية
هذه الصور والوقائع التي أشثار إليها الشعر اء تظهر شدة الحروب وأعداد الفتلـى ، وتظهر بسالة الفرسان من المسلمين، كما أنها تعطي للعدو إثنارة إلى أن كل محاولة أخــرى منهم هي في يباب وخسر ان، والأفضل للعدو أن يجنح إلى السلم فلا فائدة من هذه الحــروب


 و استطاع الثعر اء أن يبهروا عدو هم بما حققوه من انتـصـار ات علــى المــستويين الـــداخلي
 المنطقة، ومن خلال الهزائم التي ألحقها المسلمون بالعدو صور الثعر اء تلك المو اقف وبينــوا هزيمة العدو في الثرق و الغرب و الثمـال ، على الرغم من الاستعداد التـــام لجــيش العــــو وكثرته وقوته . (0)

- م .
.

؛ - سورة الأنفال ، الآية آ
- • صورة العدو الإفرنجي في الشعر الأندلسي في القرن الخامس الهجري - فواز احمد محمد صالح الطائي، رسالة ماجستير ، بإثشر اف المدرس الآكتور يونس طركي سلوم البجاري ،جامعة الموصل ، كلية

فقد بين بشر بن ربيعة بن عمرو الخثغمي في موقعة القادســية هزيمـــة الفــرس مــن المعركة، هؤ لاء الأعداء الذين ضاقت بهُ بئ السبل وتمنى كل واحد منهم أن يستعير جناح طائر ليهرب بعيداً عن الحرب يقول :

ببابِ قـيسٍ و المكر" عسيرُ
يعار جناحي طائرٍ فيطيـرُ ( ( )

تذكر هداك الله وقع سيوفنا
عشبية ودَّ القوم لو أنّ بـضهُم

هذه الهز ائم التي أبدع الثعر اء في رسم صورتها ، تنبي استعداد العدو للحرب وأخـــهـ بكل الأسباب ، لكن الفشل كان نصيبهم ، ذلك أن النصر من عند الله ، وبقوة جنده المــؤمنين بالنصر أو الثهادة في سبيل اله ، فقد صور نعيم بن مقرن استعداد الروم و الفرس وتعـــاونهم لملاقاة جيش المسلمين في ( واج الروذ) عندما أخذتهم العزة بكثرتهم ، ولكن في ساعة الحسم لم يصمدو ا في وجه جيش المسلمين لذلك فروا هاربين جماعات جماعات كالأغنام متمنين أن يجدوا منفذاً في الأرض لينجوا من الحرب يقول :

 لِحَدِّ الرِّماحِ و اللسيُيوفـِ الصوارِمِ



 فما صَبرُوا في حَوْمةِ الموتِ سَاعَةً


 في وجههم مستخدماً كل وسيلة وسلاح حتى ولوا هاربين من المعركة يقول :

 وفي الحروب التي كانت تُجرى قديماً ، تبقى النساء خلف الجموع المحاربة ليشدوا فــــــهـ العزيمة على القتال ، وليردو ا الهاربين عن المعركة إليها ثانية ، ففي معركة القادســية هُــزمِمَ

- فتوح البلدان ، احمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري ،نشره ووضع ملاحقه وفهارسه الاكتور

 . 1 ص
 هـذان وقزوين كانت فيه وقعة للمسلمين سنة و 9 مـع الفرس و الديلم يقال له موثا ،و كانت وقعة شديدة تعدل وقعة نهاوند فانتصر المسلمون وكان اميرهم نعيم بن مقرن . ؛ - الأخبار الطوال ، ص ^ז1 . .

الفرس من المعركة فر أت إحدى النساء أبا محجن راجعاً ، فظنت أنه قد هزم، فقالت له تعيرَه بالفرار و إنه إذا فرَّ الرجال فينبغي أن تقاتل النساء عنهم فقالت : من فارسٌ كَرِهَ الطّعانَ يُعيرُني

عند ذالك ردّ عليها أبو محجن وأراد أن يبين لها حقيقة الأمر فقال :
 و هذه إثشارة إلى عدم فراره ، وهي كناية عن ولع الفرسان بالجياد ومقاتلة الأعداء؛ وعلى تلك المر أة أن نتعطر بدلاً من تمني المنازلة وطلب الجياد.
لذلك صور الشعر اء الفرسان هرب العدو وترك أماكنهم ، وقد صور لنا عاصم بــن عمـرو
 السلامة من جيوش المسلمين يقول :
 لأبعد مـا يُنهي الركيكُ المرقَبَّبُ (r (r)

 نَعَيْنا بـها كسرى عن الدار فِأنثوى

ومن خلال هذه الأشعار تبين لنا أن معركة القادسية كانت أكثر المعارك التي نالـــت
اهتمام الشعر اء ، لكثرة جموع المسلمين الذين شاركوا فيها ، وللفرحة العظيمة التي فرح بهــا المسلمون في ذلك الانتصار فقد صور أبو نجيد فرار جنود الفرس يوم القادسية بعدما عـــانوا
 السيوف بوجههم فيقعون صرعى في ماء دجلة ، لذلك آثروا الهزيمة على الحرب يقول : ونحن كففنا الفرس أيـام قادسٍ بمعترك ضتَنْكِ كلفِّ السئــر الق

ومعلوم أن الحرب خدعة ، وكثير اً ما يباغت العدو عدوه في الصباح الباكر ، قبل أن يستعد للحرب، هذا ما صوره أبو مفرز عندما أغاروا على أعدائهم ليلاً قبل صياح الديكة ، و هم نائمون، عندها لم يجدوا بداً من الهرب كالأرانب الخائفة من الصيد يقول :

|  |  |
| :---: | :---: |
| مع النصر المؤزر بالّهـــوك | فلم تترك بها إرماً وعُجْماً |

- ديو ان أبو محجن الثقفي ، صنعة أبو هلال الحسن بن عبد الها العسكري ، نشر صـــلاح الـــدين الـنجـــ

$$
\begin{aligned}
& \text { + ش } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

وطاروا حيث طاروا كالدموك ( )

إلى مَنْ بالزّميل وجانبيــهـ

وأخير اً فقد تشابهت صور الشعر اء في بيان هزيمة العدو بعد فشلهم في مقاومة جيش
المسلمين، عندها بدأو ا يتر اجعون وينسحبون خوفاً من الأسر و القتل ، و هذه الصور نكررت في معظم الأشعار مع اختلاف في التعبير حسب رؤية الشاعر و الجو الذي عاشه .
r -
للمكان والزمان دور بارز ومهم في شعر الفتوحات الإسلامية ، ذللك أن الــشعر اء الذين شاركوا في هذه الفتوحات نقلو النا انطباعاتهم عن تلك الأماكن وصورو ها في شعرهم، وهي في كثثير من الأحيان تختلف عن الأماكن التي عاثـــها الــشاعر ، مــن حيــث الجــو و التضاريس و الطبائع و غير ها من المظاهر ،فقد صور قيس بن مكشوح الفارس المسلم تتقلاته على فرسه من بلاد اليمن حتى وادي القرى ثم اليرموك في بلاد الثام وأخير اً القادسية بعــــ شهر من الزمن دلالة على سرعة المسير ومقاتلة جموع الفرس و اقتحام صفوف العدو لقتــلـ


|  | جلبت الخيل من صنعاءَ تردى |
| :---: | :---: |
|  |  |
| مَسوّمة دو ابُر هَا دَو امِيــي | وجئنـا (للقادسية ، بَعْدْ شهرْ |

وعلى طريقة قيس بن مكشوح ذكر القعقاع سير جيش المسلمين إلى أماكن العدو التي قطعها الفاتحون بخيولهم ومنها قر اقر - المصيخ - بهر اء و غير ها من الأماكن الوعرة لنــشر الدين ومحاربة العدو الكافر يقول :

نُريدُ سِوى من آبدات قُراقِـــــر ( \& )



قَطَعنا أباليس البـلاد بخيلنـــا

أفاقت بها بهراءَ ثُم تجاسترَتْ

ومثله صور أبو مفرز الأماكن التي تم فتحها من قبل جيوش المسلمين بعد القادسـية
يقول:


ووصف الثشع اء الزمن الذي حدثت فيه المعارك وهو من العناصر التي أضيفت إلى
شعر الفنوح، فقد وصف المسلمون الطبيعة التي وجدوا أنفسهم في أحضانها، كمـــا وصــفوا الظروف غير المعتادة التي عاشوها في تلك المناطق التي تختلف عن مناطقهم، فقد اعتاد أهل الجزيرة العربية على حياة خاصـة ولكنهم لم يعتادو ا الحياة في المناطق الجبلية الباردة و الثلوج المتر اكمة ، لذلك وجدنا الثاعر ماللك بن الريب يطلب من قائده الانسحاب من مدينة (الترمذ) ليس خوفاً من الحرب بل لبرودة الجو فهو وأصحابه معه لا يطيقوا البرد الثديد والثلج فــــي زمن نزيد الريح حدته . (+ فلا يستطيع مقاتلة الثلوج و والبرد يقول:


# هَبّتْ شمـالْ خَرِيفٌ أسقطتْ ورَقَاً <br> فارحل هُديتَ ولا تجعل غنيمتنــا 

فأقفل هديت وثوب الدفـْءِ مطروح ( \& )
 في حين نذكر الشماخ بن ضرار أهله وهو في أذربيجان بعيداً عن موطنــه، ولكــن الجهاد و الدفاع في سبيل الإسلام كان الدافع لتلك الغربة يقول :

"ولم تقتصر مضامين شعر الفتوحات على وصف الحروب و المعارك التي كانت تدور بــين جيوش المسلمين وبين أعدائهم ، بل تضمنت أيضاً تلك المدن التي فتحت وطبيعتها ومظـــاهر الحياة فيها ، حيث أن العرب قد اعتادوا على بيئة وحياة تختلف عن هذه المــــن مدنــا أثــــار دهشتهم تلك المناظر الجميلة و القصور الرائعة" (7) ( من ذلك قول القعقاع بن عمرو واصــفاً
. Mr.
. r - ت ت r

؛ - فتوح البلدان ، ق

「 - الحياة والموت في موضوعات الشعر العربي ، ص r ٪ .

الحيرة وقصور ها الجميلة ، لكن أهلها لم يصدوا في الدفاع عنها ، فانسحبو ا منها وتركوهـــا جبناً وخوفاً ، يقول :
 (1) حططناهُمُ مِنها ، وقد كاد عرشهر

ويصف احد الفاتحين برودة الجو في مدينة مرو ، ويعجب لتتكر الأرض التي تتابع
ثلجها، ويشفق على أهلها الذين يقضون الشتاء مقرورين دائماً محتمين بأثواب سميكة، يدسّون أيديهم فيها لشدة البرد، كأنهم أسرى . (r () يقول :
وأرى بمرو الثشاهجان تنكـرت ارض تتابع ثلجها المذرورُ


في حين شبه عاصم بن عمرو تلك القصور تشبيهاً غريباً ، حيث شــبهها بأضــر اس الكلاب وهي صورة مستمدة من الطبيعة التي يعششها الثاعر ، فالقصور هذه بعضها مرتفعة و الأخرى اقل منها ، لذلك جاء تشبيهه على هذه الصورة حيث قال :

ورجلا فوقَ أَبْاج الرّكّاب
مُشَرَّعة كأضر اس الكلاب ( \& )

صَبَحْنا الحِيِرة الرّوحاء خَيلاً
حَضْرنـا نَواحيها قُصـــــوراً

ويذكر القعقاع الأيام التي فتح بها المسلمون الأماكن البعيدة عن ارض الجزيرة العربية،
ومنها "يوم فحل" (0) يقول :


ويصف زياد بن حنظلة سقوط الشام بيد المسلمين ، مصور اً جمالها وخصبها وكثرة
خير اتها فهم بين نعيم الدنيا وبين النصر الذي حققوه في سبيل الله يقول : وعيشاً خصيباً مـا تعد مآكاـــهـهـ وألَقت إليه الثشامُ أفلاذَ بطنها
-شعراء إسلاميون ، ص ז٪ ؟ .


شعراء إسلاميون ، ص ov

-     - فحل : موضع بالشام حدثت فيه الحرب بين المسلمين و الروم، قتل فيه ثمانون ألفا من الروم وكان بعــــ


「 -شعر اء إسلاميون ، ص هץ .

أباحَ لنا ما بين شرق ومغربٍ

ويذكر عاصم بن عمرو الأماكن التي سار فيها وشارك بعد ذلك فــــي الحــروب ،

إلى الآطام والبلدِ الرَّوَاءِ
جلبنا الخيلِ من بلدٍ بيــــــابِ أحاديث يذوب لها الرحاءُ

تركن لـهم بكاظمة المنايــــــا
رأيت الثني تخضبُهُ الامماءُ
فلم أَرَ مثل يوم السيف حتى
بفارق والأمور لها انتهاءُ (ّ + "

وينو اللى الثعر الذي قيل في وصف الأماكن التي تم فتحها شرقاً وغرباً ، يذكر فيها
 (موقان بأذربيجان ):

فتّى كان يروي سيفه وسنانه وأحياناً يعجب بعض الشعر اء بالمناطق التي يرونها ، فيذكرون طيب هو ائهــا وجمالهــا وما فيها من مناظر جميلة ، يقول نافع بن الأسود بن قطبة التميمي في وصف ريف الرّي في بلاد فارس و هو ائها العليل فيقول :


و لا ينسى الشعر اءُ الأبطالُ الذين قاتلوا في تلـك الأماكن البعيدة إخو انهم الثهداء الـــــين دافعو اعن الإسلام ، فهم يدعون لهم هناك بنزول المطر ، وهي دعوة قديمة للشعر اء يتمنون الا فيها المطر و الخير للأرض التي يحبونها ، تلك الأرض هي ( الجوزجان) التــي قـــــم فيهــا الأبطال أرو احهم فداءً للإسلام يقول كثير بن الغريزة النهشلي :

تاريخ الرسل واللموك ، ج


$$
\text { 「 - شعر اء إسلاميون ، ص } 00 \text {. }
$$


 - ديوان الثماخ بن ضرار ، ص ص 07 ؛ .「 ششعراء إسلاميون ، ص 97 .

سقى مزن السحاب إذا استقلت
（أبادهُمُ هنـاك الأقرعـــــان
إلى（القصرين من رستاق خوطٍ
وأثناء الحروب و المعارك يتمرد بعض الأعداء في بيوتهم وقلاعهم ، مدــــا يتطلـــبـ قتالهم و السيطرة عليهم ، هذا ما ذكره القعقاع في سيطرته على بيوت الفرس وتتبعه للفيرزان في الماهات حيث قطع عليهم الطريق يقول：




ونجد في تاريخ الحروب و المعارك القديمة إنها كانت تحدث في الغالب صباحاً عنـــــا
يباكر احدهم عدوه ويباغته قبل استعداده ، من ذلك ما ذكره أبو نجيد عندما ذكر يوم بسطام،
فنحن لعمري غير شك قرارنـا
أذا ما دعا لعمري غير شـك قـر الصباح أجابـا
ويوم ببسطام العريضة إذ حوت

> احقُ وأملى بالحروب وأنحبُ
> فوارس منها كل يوم مُجَّربُ

وعلى تلك الثاكلة يبين عاصم بن عمرو الهجوم الذي شنه علــى جمــو ع كــسرى صـــباحاً بالبقايس، بفرسان شجعان وخيل مسومة معروفة يقول ：

صَبَوحاً ليس من خَمْرِ اللسوادِ
و واجردَ سـابـِ من خيلِ عــــــادِ（ \＆）

صبَحَنْا بـالبقايس رهط كسرى

－معجم البلدان ، م 「 ، ص ص
وفي تاريخ الرسل و اللوك ( أقادهم ).
「 - شعراء إسلاميون ، ص rV .

「 「 ششعراء إسلاميون ، ص


$$
\text { ؛ - شعر اء إسلاميون ، ص • } 7 \text {. }
$$

وشارك القعقاع في ذكر المو اقع والأيام الني خاضها ضد العدو ومنها يوم نهاوند، عند اشنداد المعركة ومقاومة العدو حتى تم النصر يقول :


نفهم من كل ما مر أن الشعر اء في ذكرهم أماكن العدو تعددت المفاهيم فيها بين فــتح لاء تلك الأماكن ومحاربة أهلها ، وبين وصف جمالها وطبيعة هو ائها ، وبين ذكر الثهـداء الـــنين استشهدو ا فيها مع البطو لات التي قدمها الأبطال في تلك الأماكن .

## ع - قوة العلـو :

كان وصف بسالة العدو مظهر اً من مظاهر شعر الفروسية في أدب ما قبل الإســــام -
كما بينا سابقاً - لذلك ظهر صداه في الأدب الإسلامي في الفتوحات التي تمت خارج الجزيرة العربية، فقد حاول شعر اء الفتوح أن يصفو ا ضخامة جيش العدو وقوتـــه وشــــهـها بــــضهـ الا بالجبال، وأما أصوات الزحف فهي أشبه ما نكون بالزفير العاللي، على أن كل هذا الوصــفـ وبيان صور قوة العدو، لـ يصل في أي يوم من أيام الحروب ضد الأعداء إلى بسالة جـي المسلمين الذين استطاعوا أن ينتصروا على جيش العدو بقوتهم عدة و عدداً، لأنه كان يفتقد إلى الِ أهم مقوم نو افر في جيش المسلمين ألا و هو العقيدة الصـادقة والاستبسال فـــي القتـــال لنيـلـ الثهادة أو النصر .
ذلك ما صوره لنا بشر بن ربيعة الخثعمي في وصف جيش الفرس في القادسية:


تذكر هداك الله وقع سيوفنـــا


فقد شبه الثاعر كثرة جيش الأعداء بالجبال العالية هذا الجيش بضخامته وقوة أســـلحته التـــي يحملها الفرسان وأصو اتها المصاحبة في السير مع قر اع السيوف ومبارزة الأبطـــال دــــا ان

يبارزون كتيبة حتى تأتي الأخرى وهم في جمعهم كالجبال العالية ( \& )

ص
.

؛ - الامالي في الأدب الإسلامي ، ص

 لكن شجاعة المسلمين كانت اشد وباسهم كان أقوى ومن خلال ذلك صور عظمة الانتــصار الذي حقته المسلمون على عدو هم .( ' 'يقول :

## ويَوم المقر آساد النهـــار

أثندُ على الجحاجحة الكبار (T)

لقينا يوم أليس وأمغـــــى
فلم أر مثلها فضلاتِ حربٍ

ويشير عاصم بن عمرو في يوم المقر إلى تصوير قوة العــــو وثباتـــه ، وشــــــاعة
الفو ارس من بني الأحرار الذين صمدوا في القتال ولم يفكروا في الهزيمة بل إنهم كرورا على جيش المسلمين مرة تلو الأخرى وقد أثخنوا بالجراح لثـدة العدو وبا وباسه يقول :
 إلى يم الفراتِ بمـا استجــــار ا
فو ارسَ مَا يريدونَ الثفــرارارا
ترى فينا من الطعنِ ازورِرارا (T ()

لقينا من بني الأحرارِ فيها

هذا الاعتر اف بقوة العدو وإعطائه من الحق والإنصاف دعا عروة بن زيد الخيل إلى بيان قوة العدو الآين مزقوا بالرماح قباءه ، وتلقى ضربات شديدة حتى تبلل قميــصه بالـــــم، يقول:
فما رمت حتى مزقوا برماحهم
ويكرر وصف شجاعة العدو في معركة نهاوند ، ذلك العدو الذي أنهار عليه بخيــــهـ
لكنه بقي صامداً لا يتزحز ح و هذا يدل على مدى إقدام جيش المسلمين وشجاعته الذين حقـــــوا النصر على هذا العدو الأشوس بعدتّه وعددهِ :
وكم من عدوٌ أشوسٍ متمردٍٍ عليه بخيلي في (الهياج أظلتٍِ (0 )
 عندما قطع ارطبون الروم (أي قائد جند الروم ) أصابع يده بضربة من سيفه ، يوم فلطاس ،
'

$$
\text { ماجستير، } 1999 \text { ،ص •^ . }
$$


. 7 - 「


 وباسنطاعته مقاومة العدو عندما تستدعي الضرورة يقول :






يمنى يدي غدت مني مفارقــــة
يمشي إلى مُستميت مثّله بطل
فإن يكن أرطبون الروم قطّعها
وإن يكن أرطبون الروم أفسدها


 تشتند المعركة ويتز احم الفرسان ساعة الحس ، فيقول في وصف الحرب التــي حـشـد فيهــا

الفرس كل قوتهم في مقاتلة جيش المسلمين بمساندة أعو انهم من بكر بن و ائل (T )

و اقتّل المرَّو اس في كل مجمعِ


وخلاصة القول أن الشعر العربي قديماً وحديثاً ذكر للصديق والعدو حقه وأنـــصفه ،
وهي من الخصـال الحميدة التي يجب الالتز ام بها وعدم التر اجع عنها.
0
أُلْقتْ هز الئمُ منكرة بالعدو جر اء الحروب و المعارك التي دارت بين المسلمين والعـــدو الخارجي ، هذه الهز ائم كسرت شوكة العدو فاخذ يميل إلى الذل و المسكنة و الطاعـــة بــــــ ان كان يباهي المسلمين ويفاخر بقوته وجيشه ، حاول الثعر اء نقل هذه الصور التـــي تبــين ذل العدو وانكساره وطاعته بعد الحرب أو قبله ، فقد بين القعقاع بن عمرو ذل العدو عندما قاتل غساناً و أعمل فيهم السيف بعدما جدعت الحرب أنوفهم يقول في اليرموك :

سوى نَفَرٍ نجتَّذُهُمْ بالبوا اتِـــــرِ ( \& ) صبيحةَ صباحَ الحارثُانِ ومَنْ بِه



$$
\begin{aligned}
& \text { 「 - شعر اء إسلاميون ، ص • - - ا } \\
& \text { + - شعر اء إسلاميون ، ص^٪ }
\end{aligned}
$$

في حين صور عاصم بن عمرو ذل العدو بعد انتصاره عليهم ومسيره فـــي أرضـــهـ دون خوف أو تردد ، وقد كان حر امأ عليهم ذلك ، دلالة على استنـلام العدو و انكساره يقــول
في حربه ومسيره في بلاد العدو :
(1)
 بجردٍ حسانٍ أو بُرودٍ غرائِـــــــــرِ



وفزنا على الأيام والحرب لاقحّ
وظلت قلالُ النُرْسيان وتمـــــرْهُ

يؤكد ذلك القعقاع بن عمرو فيقول :

في يوم أغواثٍ فَلَّلِ الفرسِ

حتى تفيض مَمْتَرِي ونفسِي ( + ( )
ويعود عاصم بن عمرو فيشبر إلى ذل العدو بعد أن كان يعيش في عز وير ويرفل بالنمارق،
 شيئاً، وقد تحول عيشهم إلى ذل ومهانة ، يقول :

لَقَ صُبِّحَتْ بالخزي أهلُ النمارق
يجوسونهم ما بين درتا وبارق ( ؛ )

لعمري وما عمري عليَّ بهيَّنٍ
بأيدي رجالٍ هاجروا نحو ريِّهم
1 - خوف العلو :

 والتحسب لجيوش المسلمين ، وقد أصبحوا في حالة فلقة وهم ير اقبون ساعة الاع الحسم ويعلمــون شدة المسلمين وقوتهم ، فقد وصف الربيع بن مطرف بن بلخ التنيمي خوف العدو عندما أثنار إلى قوة جيش المسلمين وتققمه نحو العدو الالي فر من ساحة المعركة مرع عوباً بعدما مــنـهـم
 ولسنا كمن هر الحروب من الرعب
سما جمعهم فاستهولوه من الرهب ( ( )

إنا لحلالون بالثغر نحتوى
منغناهم ماء البحيرة بعدما

- النرسيان : ناحية بالعر اق بين الكوفة وواسط ، (معجم البدان ، م ه ، ص . .


「 -



وبين عبدة بن الطبيب خوف العدو عندما تذكروا جيش المسلمين أو وصلهم خبر مقدمــهـ
بذللك ارتعبو ا وخامرهم الخوف و اللهِ يقول :

بينما صور القعقاع خوف العدو بعد أن أحيط بهم ومال عرشهم نحو السقوط خوفاً من قوة المسلمين لجبنهم يقول :
حَطَطناهُمُ منها وقد كاد عَرْشُهُمُ - V

حاول العدو أن يسخر كل شيء لأجل النصر ، فعلى الرغم من اســتخدام الــسيوف والرماح و الاروع والخيول ، استعان العدو الخارجي بالفيلة في الحرب بغية إرباك صــفوف
 أن يملك هذه الوسيلة ليحارب بها العدو و هو بذلك لا يعد نفسه ظالماً أو جباناً ( ؛ ) يقول :


لذلك نرى القعقاع الشاعر البطل يصف لنا قوة هذه الفيلة وشدتها ، فهو يرى فيها العجب ، ولو أنه يقابلها بقوة ، وحاول أن يبحث عن مناطق تستفز هذه الفيلة فوجد في طعــن أعينهــا وسيلة جيدة في فر ار ها من الحرب وفعلاً نجح في ذللك يقول :
فَان كنتُ قاتلتُ العدوَّ فَلَتْهُ


فيولا أراها كالبيوت مُغيرةً
ويشاركه الفارس الثاعر أبو محجن الثقفي في وصف الفيلة لكنه يختار مشفر هذه الفيلة مكانا لضربها كي تتفر وتترك ساحة المعركة يقول : لأَعْوُونْ بالحُسام مِثْفْركَ يـالَكَ من ذي أَربـِعِ مـا أَكبَركَ

- الإصابة في تمييز الصحابة ، ج Y r
 r
؛ -الامالي في الأدب الإسلامي ، ص 100 - 107 .




فِإنْ قُتِتْتُ بعدَها فلي دَرَكَّ（ 1 ）
ولهذه الفيلة المهابة التي أثرت على الخيول فكانت تهرب منها يقول أبو محجن ： وحتى رأيتُ مُهُْتَي مُزْْوَيْرَةً
فهو يقول مابرحت حتى رأيت مهرتي مزورةَّة من الفيل نافرة ، يدمى نحرها وخاصرتها مــن الطعن و الضرب ．（）
ووصف عاصم بن عمرو أدوات العدو وأسلحتهم وحيو اناتهم يقول ：
ألمْ يأتِيكَ والأباءُ تُسري


－ 1
للمر أة موقف مناهض للحرب في غالب الأحيان ، فقد تفقد زوجها أحياناً ، أو تقع أسيرة بيد الأعداء ،－عدا ما وجدناه عند بعض النساء المسلمات اللاتي كن يحرضن على القتـــال و الجهاد في سبيل اله－لذلك وجدنا الشعر اء المسلمين يصورون نساء العدو من الروم اللاتي فقدن أزو اجهن في ساحة المعركة فقد أصبحن مطلقات بفعل رمـــاح المــسلمين ، علــى أن المسلمين عادوا إلى نسائهم يقول علقمة بن الأرث العبسي ：
من الروم معروف النجاد منظّق

وكم من قتيل أر هفته سيوفنا
وصور القعقاع نساء العدو الباكيات على كسرى بعد مقتله وهرب أعو انه عندما نزلـــوا ساحتهم بحلو ان ودارت تللك المعركة المشهودة وكان النصر لهم ، و الحزن و البكـــاء لنــــاء العدو يقول ：

منازِلَ كسرى والأمورُ جو ائــــــلُ

أَرَنَّتْ على كسرى الإمـا و الحلادِلُ（（ ）

ونحن قفلنا كل واف سبيله




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

$$
\begin{aligned}
& \text { • } 11 \text { • . } \\
& \text { 「 - شعر اء إسلاميون ، ص ؟ ؟ . }
\end{aligned}
$$

وبين الثاعر أبو مفزّر صورة نساء العدو بعد هرب الرجال فأصبحن سبايا فيقول：

وأجلوا عن نسائِهُ فَكُنّا

وبين ثانية سبي نساء العدو بعد الفوز في المعركة وهرب الرجال أو قتلهم ، فأصبحن ســبايا بعد عز＂وجاه ：

وأروى بنت مؤذن في ضروب


وليلى قد سبيناها جهـــــــاراً
وريحان الهذيل قد اصطفينا

تتردد كثير اً أسماء قادة العدو في شعر صدر الإسلام ، هؤ لاء القــادة الــذين كـــانوا يدبرون شؤون الحرب ، ويحاولون الوقوف بوجه زحف جيش المسلمين الذين يرومون فـــتح
 الإسلامية وإذلالهم ثم الافتخار بقتل هؤلاء الكفار ．（「）ومن الشعر اء الأبطال الذين صورورا قتل قادة العدو ، عمرو بن معد يكرب الذي شارك في معركة القادسية وكان له الشرف فـــي قتل احد قادة الفرس يقول ：

إنّ بنا من حُبّها ديدنـــا



أَلْمِمْ بسلمى قبِل أن تظعنـــا
قد علمت سلمى وجار اتها
شككتُ بالرمـح حيازيمـــهُ
 يعلمها بأنه الفارس البطل وهو الذي جندل قائد الفرس في معركة القادسية وارداه قتيلاً عندما ضربه بالرمح ضربة قاصمة من خلال المعركة التي جرت فيها الخيول وتــصـار عت فيهــا الفرسان ويصر ح زهير بن عبد شمس بن عوف بأنه قتل رستما عظيم الفرس بعد أن وصــفه بـــالقوة و الجاه، وقد فعل ذلك إطاعة لربه الكريم يقول ：
 أنا زهير وابن عبد شمس
رُسْنُم ذا النخوةٍ و الامقسِ وِي

$$
\begin{aligned}
& \text { - م. } \\
& \text {. اr. }
\end{aligned}
$$

「 「 البطولة في شعر صدر الإسلام ، عبد الشه فتحي الظاهر المشهداني ، رسالة ماجستير ، 1991 ، جامعــة

$$
\text { الموصل ، كلية الآداب ، ص } 9 \text {. . }
$$

؛－شعر عمرو بن معد يكرب ، ص ع10 10－100．

وفي هذه الحروب كثير اً ما ينشد أحدهم أبياتاً خلال المعركة أو بعدها نتيجة الحمــاس الــذي يغلب على الفرسان فيترجم أعماله البطولية في أشعار يسجلها، من ذلك ما ذكره جابر النخعي عندما ذكر مساعدته لز هير بن عبد شمس وتعاون الاثثان في الإجهاز على رستم قائد جـيش الفرس عندما ضربه على رأسه فوقع صريعاً في العجاجة التي أحدثثها سنابك الخيل ، ويشيد الشاعر بمن شارك معه في الحرب على ما قام به ، وهم زهير وعوام وجابر فيقول : دعاني زهير" و الفوارس ترتمي

 فخرَّ صريعاً في العجاجة قـ هــوى وجالت بنا خيلٌ وذو الغدر قد مضى
(1)


بنفسي أني لا أبالي بحتفها


فذالك رئيس الفرس رستم ستلْ بـهِ ويبدو أن مجموعة كبيرة من الفرسان تز احموا على قتل رستم قائد الفرس ومن هؤ لاء لاء أيضاً عمرو بن شأس الاسدي الذي تفاخر في قتل رستم وبنيه الذين بقو ا على الأرض و الخيل تمر من فوقهم وتثير الغبار عليهم بعدما أصبحوا جثثاً هامدة يقول :
 قَتَكْنَا رُسْنُمُماً وبَنيهِ قَسِراً
 فظفروا بيزدجرد فانقضو ا عليه ليقضو اعلى إمبر اطورية المجوس إلى الأبد ، فقد صور ذلك أبو نجيد إذ رسم لنا منظر الرعب الذي ارتسم على يزدجرد ، كما شـــبه الـجاهــــدين الـــين أحاطوا به بالنمور المتربصة بفريستها " ( ${ }^{\text { }}$ ( يقول :
مِنَ الرُّعْبِ إذْ ولَّىَ الْفِرَارَ وَغَارَا وتَحْنُ قَتَلْنَا يَزْدَجِرْدَ بِبَجْجَــــةٍ
 غداةَ الرزُريق إذا أرادَ حِـــــوارارًا ( \& )

## قَتَتْنَاهُمْ في حَرْبَةٍ طَحَنَتْ بِهِم

ويلاحظ أن الشعر اء دائماً يريدون إبراز بطو لاتهم في قتــل القـــادة الأبطـــال رؤوس
 وانتصروا على العدو ، فهذا قيس بن مكشوح المر ادي يصور قتل احد قادة العدو من الملوك

 . Ar الأثر الحضاري في شعر صدر الإسلام ، ص ال r

$$
\text { ؛ - شعراء إسلاميون ، ص } 90 \text {-79 . }
$$

يوم القادسية ، فعندما بدأت المعركة سار نحو أحد قادتهم من الملوك ، وعندما نتكــن منـــهـ ضربه ضربة قاضية بسيفه البتار ، وقضى عليه بعون الله ونصره يقول ： قَصَكَتُ لموقفِ الملكِ الهُمامِ
بسيفٍ لا أفلّ ولا كَهـــــــــامِ
فلما أنْ رأيتُ الخيل جالــــــــْ
 فاضربُ رأسته فهوى صريعاً

ومن هؤ لاء الشعر اء الأبطال القعقاع بن عمرو الذي صور لنا ما فعله بالأعاجم سنة
ثلاث عشرة هجرية ، عندما قتل قائدهم روزمهر الذي لم يستطع مقاومة جيوش المسلمين بل خارت قو اه وارجف فكان نصيبه القتل يقول ：

منعناهُم من ربعِهِم بالصــــوارِم
لقاء الأعادي بالحتّوف（الفواطِم
وكلُ رُئيسٍ رازنَا بالعظائِـــــِ

أَلَمْ يَنْهَ عنـا حيّ فَارسَ إنـا
 وروُزَ قَتَكْا حيثُ أُرجف خَدُهُ

وكثير اً ما صور الشعر اء المسلمون قتلهم قادة العدو ، وتركهم＂للنسور الحائمات بفضل
سيفه القاطع ، و هذا عمرو بن معد يكرب يقتل القائد الفارسي يوم القادسية فيفاخر بشجاعته وحمايته وبساعده الذي يحمل سيفه الصدصام الذي يقطع به رؤوس الأعداء＂（َ）يقول ： لقد علمت خيلُ الأعاجم أنتّي أَنا الفارسُ الحامي إذا الناس أحجموا واني غداة القادسية إذ أتـــوا



شَدَتُ على مهران عِّ لما لقيتُهُ
فغادرته يكبو لحُرِّ جبينـــــــهِ
r－هزيمة قادة العلمو ：
كان العدو－دائماً－يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة ، عكس المسلم الذي يجاهد لينال
إحدى الحسنيين ، فالقائد الذي يهتم بكل شؤون الحرب وقيادة الجيش ، إذا ما واجــهـ موقفــاً ، الا صعباً وعلم أنه سيقتل أو يؤسر ، نر اه يؤثر الفرار و الخلاص بنفسه ، هذه الظاهرة لاحظهــــــا الشعر اء المسلمون و أظهرو ها لبيان تفكك جيش العدو ومبادئه ، من ذلك فول عمرو بن شاس
 بين قتيل وجريح ومهزوم ،بعد فرار الهرمزان على فرسه خوف القتل ، يقول ： وكانَ عَلَى كَتِيبتّه وبَبَـــــــالا وَفَرَّ الْبيرزَانَ ولُ وِّمَ يُـَــــامِ
－فتوح البلدان ، ق r ،ص • •
「 「شعر اء إسلاميون ، ص
「－البطولة في شعر صدر الإسلام ، ص إ

ورَكضَ الخِيلِ مُوصِلَةً عِجَالا（＇）
ونَجَّى الْهُرْمْز انَ حِّارُ نَفْس

وفي معارك الثام يتقدم جيش المسلمين جنوب الثـام ويفتحون اجنادين ، بعد معركـــة
عنيفة، فُّلّ فيها ثمانون الفاً من جنود الروم ، ينهزم قائدهم（ الارطبون ）إلى بيت المقــدس طالباً النجاة ، تاركاً جيشه بين قتيل تحوم عليه النسور؛ وقد انقطع أثز هم عن الثام و انهــزم الباقون نحوه، وكان زياد بن حنظلة مقاتلا في جيش المسلمين، فصور بشعره تلك الأحــداث حيث قال：

إلى اللسجد الأقصى وفيه حسورُ
وقامتْ عليهم بالعراء نســــــــور
لـها نَشـجٌ نـائي الشـهيق غززيــــــــرُ
عن الشـام أدنـى مـا هنـاك شطيــــر
تكاد من الذعر الشـديا تطيـــــــــــر


ونحن تركنا أرطبون مطّـــــــرداً
 عطفنا له تحت العجاج بطغنــة فطمنا بـه الروم（لعريضة بـعــده

تولت جميع الروم تثتعع إثثــــره وغودر صرعى في（المكرّ كثيرهُ

وكان القققاع يتابع الفيرزان عندما أوقع هو ومن معل من القبائلّ المجاهدة بالفرس
هزيمة منكرة في خندق نهاوند المسمى و اد خرّد ، حيث قال ：

ويوم نهاوند شهلت فلم أخِمْ و وقدا أحسنَتْ فيه جميعُ القبائلِ
عَثْيَّةَ ولَّى الفيرزانُ مُو ايلا ويقول في بيت آخر إن فرار الفيرزان بين الجبال والتخفي بين الأحجار لم تتجه من جيوش اللسلمين الذين تتبعوا إثره ： وراكَضَهُنْ الثيرزانُ على الصفا كذلك صور أبو نجيد كسرى ملك الفرس بعدما اقتربت منه جيوش المسلمين وأحس أن الخطر قريب منه و لم يستطع الخلاص من متابعة الجيوش له حتى وصلوا إليه واردوه قتيلا ، يقول：

$$
\begin{aligned}
& \text {. AV شعر عمرو بن شاس الاسدي ، ص ا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 「شعراء إسلاميون ، ص } 0 \text { ٪ . } \\
& \text { • . }
\end{aligned}
$$

## سمونا إلى كسرى فولّى مبادراً بمشره إذا أصبح الصدع أضخما ( ) (

وأخير اً نستطيع القول أن شعر اء صدر الإسلام قد ذكروا كل ما يتعلق بالعدو وأعطو ا صورة واضحة لجيشه وقتلاه وهزيمته وتفرقه و غدره وكان ذلك من الأمور الواضحة التي مهـدت لاتساع دولة الإسلام بعد حروب ومعارك كثيرة ضد العدو الذي استسلم في آخر الأمر ومــن ثم انتشر الإسلام في ثلك الاصقاع البعيدة بفضل الأبطال المضحين بأرواحهم و الذين ســجلو ا تلك المآثر ووصفو أحوال العدو فيها ....

## المصادر والمراجع

- القران الكريم -
 مر اجعة : جمال الدين الثثيال ، القاهرة ، ط ا، • 197 . 19 .
 - الإصـابة في تمييز الصحابة - شهاب الاين أبي الفضل احمد بن علي بن محمد بــن علــــي
 - الأمالي في الأدب الإسلامي - د . ابتسام مرهون الصفار ، بغداد ، ( 1991 . - تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي ششوقي ضيف ، دار المعارف ، ط 9، 19 1. - تاريخ الرسل والملوك -أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت • اس هـ )، تحقيق: محمد أبو الفضل إبر اهيم ، القاهرة ، سار ال 197 . - الحيوان - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت Y00 هــ ) ، شــرح وتحقيـق: عبــد السلام محمد هارون ، بيروت، ط (19٪0، .
. 19 V7 ، دراسات في الأدب العربي - باقر عبد الغني ، بغداد ، ط ا - ديوان أبي محجن اللتفي - صنعة أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت 90 90 هــ ) ، نشر : صـلاح الدين المنجد ، بيروت ، ط1 ، 19V. .

 - MaV1 ، شعر عبدة بن الطبيب - جمع وتحقيق د . يحيى الجبوري ، بغداد . 19 V7 ، شعر عمرو بن شأس الاسدي - جمع وتحقيق د . يحيى الجبوري ، بغداد . 19 V \& شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي - جمع وتحقيق : مطاع الطر ابيشي ،دمشق -- شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام - النعمان عبد المتعال القاضي ، القاهرة، 1970 و 197 (اعرين
- م • ن ، ص r • . .
- الفنوح - أبو محد أحمد بن أعثم الكوفي ( ت نحو سنة ء اس هــــ ) ، بيـروت ، ط ا، .1917
- فتوح البلدان - احمد بن يحيى بن جابر المعروف بــالبلاذري ( ت rV9 هـــــ )، نــشره

- معجم البلدان - شهاب الدين أبي عبد الله بن ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغـــدادي . 19V0، ،


## الأطاريح والرسائل الجاموية

- الأثر الحضاري في شعر صدر الإسلام - نهى محمد عمر ، رسالة ماجسنير ، بإثـــراف

 بإشر اف الأستاذ الدكتور حازم عبد الله خضر ( رحمه اله )، جامعة الموصل ، كلية الآداب ،
- الحياة والموت في شعر صدر الإسلام ، نهى محمد عمر الدليمي ، أطروحـــة دكتــور اه ، بإثشر اف الأستاذ المساعد الدكتور ميسر حميد سعيد ، جامعـــة الموصــل ، كليــة الآداب ، . r.. $\varepsilon$
- صورة العدو الإفرنجي في الثعر الأندلسي في القرن الخامس الهجري - فواز احمد محم
 البجاري،جامعة الموصل ، كلية الآداب ، r. . .

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

