Imam al-Ridha, peace be upon him
his biography, intellectual opinions and
political approval through Andalusian and
Moroccan sources,

Dr. Fa'iq Mohammed Hussein al-Zubaydi
Directorate-General for Education Rusafa/ 2
Al- Baladiat School for Boys
Abstract:

It was for biographers and, translations had the effect of showing the personality of the infallible imams, peace be upon them, and among these are the Andalusian and Moroccan writers, through their use of the correct scientific historical writing methods in the midst of the course of events they went through. Peace be upon him (the subject of our research) and among the writers who contributed in this field is, Ibn Abd Rabbo Al-Andalusi, (d. 328AH/939AD), in his book, (The Unique Contract), and Muhammad bin Abi Bakr Al-Ansari Al-Talmisani Al-Bari (645AH/1247AD), touched on Also in his book (The Jewel in the Lineage of Imam Ali and his family), and Ibn al-Sabbagh al-Maliki (d. 855 AH / 1451 AD), through his book, (Important chapters in the knowledge of the imams), and many of them whose opinions we will review on his fragrant biography, honorable ethics, his intellectual effects, and his positions Political relations with the Abbasid caliphate, and the
research also included the important conclusions that we reached through this luminous page in the life of Imam Reza, peace be upon him.

**Keywords:** Imam Reza, Andalusian, historical sources, Moroccan, historical analysis.
ثالثاً: أولاده.

للإمام الرضا (ع) ولدان الأول علي بن علي (ع) كما ويطلق عليه السيد علي الأصغر (ع) وهذا السيد قد توفي ولم تطلعنا المصادر هل أنه توفي في حياة أبيه الرضا (ع) أم بعده فقط.

عبارة (انفرض) (ع) وعبارة (لم يعقب) (ع) اما الآخر فهو الإمام محمد الجواد (ع) وهو صهر الأمام العباسي (ع) فهو ولد بالمدينة في النصف من رمضان عام (95هـ)

واكتشفت المصادر بذلك دون ذكر البنات لأمام الرضا (ع).

هل ولدت له البنات أم لا:

بينما ينفرد أبي الصباغ ليس للإمام الرضا (ع) خمس بنين وابنات واحدة وأسماء الأولاد هم:

القائع و الحسن و جعفر وإبراهيم والحسن والبنات هي عائشة (رضوان الله عليهم اجمعين) (ع).

رابعاً: استشهاده.

1. كان استشهاد الإمام الرضا (ع) عن طريق دس السم إليه من قبل الأمام فقته (ع) بطول (ع) وقيل أيضاً بخراسان (ع) وكان استشهاده في الثالث والعشرين من شهر صفر عام (302هـ) (ع) بينما يذكر البعض أنه استشهد بطول من خراسان في قرية من قرى طوس يقال لها سناباد في آخر صفر عام (302هـ) (ع) وقد دس إليه السم في الرمان (ع). فيما ينفرد ابن خدوان في خبر استشهاد الإمام الرضا (ع) إذ يذكر أنه مات فجأةً آخر صفر عام (302هـ) (ع) من عنك اكله (ع)...

وقد وردت العديد من الروايات على مكان قبره تتفق أكثرها على أنه في طوس (ع) وعن وجود قبره بالتفصيل فقد ذكر ذلك بالنص الإمام الرضا (ع) حسب ما يرويه ابن الصباغ المالكي حيث ذكر قول الإمام الرضا (ع) "اعلم يا ح₹مة أنه قد نذا أطل... فإنه فرغتم من الصلاة على وحملت إلى مدفنه الذي عينته له، فأنمح شبينا سيرا من وجه الأرض تدق قيرا مطباً معما في قرع ماء أبيض، فإذا كشفت عنه الطبقات نضب الماء فهذا مدفنه فادفوني فيه "(ع).

واستشهد الإمام الرضا (ع) في حياة الإمام العباسي فشك قبر الرشيد ودفن فيه تيركا وكان الرشيد قد دفن بطول (ع) ولذلك قال دكيل الخزاعي (ع) "أزغ بطول على قبر الزكي بها... إن كنت تريغ من دين على وتر قبران في طوس: خير الناس كلهم... وقير شرهم، هذا من العير":
ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما ... على الزكي يقرب الرجس من ضرر
وكان المأمون قد زوج الأمام الرضا (عليه السلام) من ابنته ام حبيب في أول سنة اثنين ومائتين
والنماون متوجها الى العراق (32).

المبحث الثاني: آراءه الفكرية

1 - مناقبها

أن الإمام الرضا (عليه السلام) مناقب عديدة ومنها مذكره ابن الصابع حيث كانت العادة المتبتعة إذا
دخل الإمام الرضا (عليه السلام) على المأمون يقوم من في الدهليز من الحجاب ومن الخدم والحمل
بالقيام له ويسلمون عليه ثم يرفعون له الحجاب أو الستر حتى يدخل وقد قرروا ذات مدة ان لا
يقوموا بذلك العمل فيما هو جليم وراه الإمام الرضا (عليه السلام) فلم يملكون انفسهم ان قاما
وسلمو عليه ورفحوا له الستر واخذت يبتلمون كلوا ان الكره الثانية لا يفعلون ذلك وفعلاً
وسلموا عليه ولم يرفعوا له الستر فاتت ريح شديدة فدخلت في الستر ورفعته أكثر مما كانوا يرفعونه فدخل ثم سكنت عند خروجه أيضاً أتت الرح رفعته له الستر ثم سكنت
فقبل بعضهم إلى بعض وقالوا ان لهذا الشخص منزلة رفيعة وكان مرموقاً عند الله تعالى
فعادوا إلى ما كانوا عليه وزادت عقيدتهم (32) وفي رأينا هذه منزلة وكرامة من الله ( سبحانه
وتعالى) اهداهن الإمام الرضا في تلك اللحظة.

ومن مناقب (32) أيضا أن المأمون العباسي كان قد كتب كتاب إلى عامله في المدينة عيد
الجحار بن سعد المبارك من بأن يدعو الناس إلى بيعة الإمام الرضا (عليه السلام) حيث ذكر أن
للساتر أن يرغب بالعدل والخير فانت بع علي بن موسى بن حفصر ووصفه وصفاً عظيماً
بقوله: (32) يا آباء الناس، هذا الأمر الذي كنت فيه ترغبون، والعدل الذي كنت تنتظرون، والخير
الذي كنت ترجون، هذا علي بن موسى بن حفصر، من لم يع ، بن علي بن الحسين، بن علي بن
أبي طالب ستة أبوههم هم من أفضل من شرب صوب الغمام (32).

وذلك وصفه بمثله عظيمة في وقتها القاضي للنعام حيث وصفه بأنه صاحب الزمان وذلك
بقوله: (32) صاحب الزمان وإمام العصر من الهمد (32).

وأيا ما كان الإمام الرضا (عليه السلام) قد أصبه بصمتية لم يتطرق لها أبي إسحاق الفيرواني فقط
أشار إلى أن الحسين بن سهل قد اتى الإمام زائرا فقالا له (اننا لم نتأذ بعين بيل جنناك
مقتدين بالله الذي جعل حياتكم للناس رحمة ومصانبكم قدوة ... (32)
ويبين من هذا النص ان هناك اعتراف من ابن سهل ان المصائب التي مر على أهل البيت
(32) مماي لا خطي نتقصا بها في حياتنا اليومية.

2 - مناظراته:

يروي ابن عبد ربة الادلاني أن المأمون العباسي سأل الإمام الرضا (عليه السلام) يقوله) علام تدعون
هذا الامام قال: بقراءة علي وفاطمة من رسول الله (3) فقال له المأمون فقد ابتزهما (أي الحسن
والحسين) علي حقهما وهما حيان صحيحان فاستولى على ما لاحق له فيه (32)

Kufa Journal of Arts
No. 57
Safar 1445 / September / 2023

ISSN Print 1994 – 8999
ISSN Online 2664-469X

مجلة أداب الكوفة
العدد 57
صفر 1445 ه / أيلول 2023 م
الإمام الرضا (رضي الله عنه) شيره فضحاه الفكري وموافقته السياسية من خلال المصادر المغربية والأدبية.......(351)

ثم يذكر ابن عربة (فلم يذكر علي بن موسى له جواب)

نستدل مما ذكر أن هناك تزبيف للحقائق بدلاً عن الإهاء الرضا (رضي الله عنه) لا يعرف الجواب لسؤال أن في نفس الوقت كيف له أن يعرف بأنه سوف يغت فين بهارون الرشيد وقد اخبر بذلك قبل سنين هذا ما يدل حسب رأي الباحث، على محاولة الانتقاص من علم الإمام الرضا (رضي الله عنه) التي تحاول المؤرخ أظهرها (ورأى الله إلا أن يذى نورة ولو كرزة الكافرون) (68)

3- الشعر عند الإمام الرضا (رضي الله عنه)

يتكلم الإنسان على قراءة الشعر جواباً كما هي الحال بالكلام

وذلك عن الإمام الرضا (رضي الله عنه) فقد خرج يوماً من عند المأمون العباسي على بعثة فارهة عن طريق كوره أبو نواس (67) ودنا منه قلب عليه: (وقال بابن رسول الله (س): قد قلت فيكم إبائنا أحبت أن تسمعوا) قيل له الأسماج الرضا (رضي الله عنه): هات

فأشار بأن أبو نواس أبوي منها:

منشورن نقيات ثيابهم
لجزي الصلاة عليهم أينما ذكروا

وقد أن الإمام الرضا (رضي الله عنه) بشر أبي نواس وقال له: (لا لقد كنتا بابي ما سبقك إليها واحد) ثم قال الأسماج الرضا (رضي الله عنه) ما معنى بإغلاق من فاضل نطفتنا قال: ثلاث مئة نذير قال:

إعطاه إياه ثم بعد أن ذهب إلى بعثه قال (رضي الله عنه): لعله استقبلها سق بإغلاق الية البغلة (67)

ويقد أن يهد على جمعية الأسماج الرضا (رضي الله عنه) للشعراء الذين يذرون آل البيت (ب): يشعر حسن في تصاندهم.

4- صفاته

كما أن الأسماج (رضي الله عنه) كان مأمون في الزمان إلى وقت عصره وكان المأمون يحتده بالسؤال عن كل شيء فجعل الإمام الأسماج الرضا (رضي الله عنه) الجواب الشافي (67)

كان الأسماج الرضا (رضي الله عنه) كثير الصيام بحيث لا يفوت شهر رمضان ويجمع ثلاثة أيام ويقول عن ذلك الصيام "ذلك صيام الدهر" (67) عاد شهير رمضان، وكان كثير الصدقة سراً ومعروف واكثر ما يكون عمله هذا يقوم به في الليل في الليلين المظلمة كما كان جلوكه على الحصير في الصيف (67)

5- قوله في صيام يوم واحد من رجب

من صام أول يوم من رجب رغبة في ثواب الله تعالى وجبته له الجنة ومن صام وسطه شفى في مثل ريبة ومضر ومن صام في يوم من أخوه جعله الله من أخوة الجنة وشففه الله في إبره وإخوانه وأخواته وأعمامه وعمنه وخلالاته ومعارفة وจรائه وان كان فيهم من هو مستوجب النار "(67) الحمد لله رب العالمين

Kufa Journal of Arts
No. 57
Safar 1445 / September / 2023

ISSN Print 1994 – 8999
ISSN Online 2664-469X

مجلة أداب الكوفة
العدد: 57
العدد: 57
تاريخ النشر: 1445ه / أيوور 2023 م
6- قوله من صيام يوم من شعبان
من صام يوما واحدا ابتداء تواب الله إلا يدخل الجنة ومن استغفر الله تعالى في كل يوم منه
سيعبن مرأ حشرة الله يوم القيامة في زمرة النبي محمد(ص) ووجب له من الله الكرام ومن تصدق
في شعبان يصفها ولو بشيء تمر حرم الله جسده على النار.
7- قوله في صفة الخلق وأيامه:
(أوحت الله ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم بول المولود ويخرج من بطن أمها فرير الدننا)
ويوم يموت فياين الآخرة وهما يوم ليبعث فيره اذكرها لم يراها في دار الدنيا(47) وقد سلم
الله تعالى على يحيى (عليه وعلى نبينا أفضلا الصلاة والسلام) في هذه المواطن الثلاث وامن
روعته فقال " وسلام عليه يوم وله يوم يموت ويوم يبعث حيًا " (48).

المبحث الثالث: ولاية العهد
1- كيف فكر الأفامون بولاية العهد وإغاثة للأمام الرضا (ع) فقد نقل ابن الصابع عن أصحاب
السيّر - كما يذكرّ- أن الأفامون العباسي كان قد عاده الله أن هو ظفر بخصمته المخلوع- ويقصد
به الأفامون فإنه يعطي الخلافة أو ولاية العهد إلى ابي طالب وانه كما يذكر لا يعلم أحد
افضل من الإمام الرضا (ع) على وجه الأرض فيطبيقها له (49)
ودد سبق ان قام الأفامون برد فلزه (50) ال سابق عبدالله ولد فاطمة (عليها السلام) (51) وصرح
بذلك واعلن الظلم على من انتزعا من يدها (52) والبراء إلى صاحب الزمان وامام العصر من
ظلم الله (53) وهذا أعطى الأفامون العباسي ولاية العهد للأمام علي بن موسى الرضا (ع) (54)

2- كتاب الأفامون إلى عامل المدينة
لقد قام الأفامون العباسي بكتابة كتابه إلى عالم الجزائر الساحلي (55) عامله على المدينة يبلغه
بأمر إعطاء ولاية العهد للأمام الرضا (ع) وأن يكتب الملاحقي بدعوة الناس خصبا ويدعوهم
إلى أعلام البيعة للأمام الرضا (ع) فما كان من عامل المدينة إلى أن أنتقل لأمر الأفامون
العباسي وقام طلبا حيث قال ((يا أيها الناس إن الأمر الذي كنت فيه ترغبون والعدل الذي كنت
تنظرون والخير الذي كنت ترجعون هذا عليه بن موسى ابن جعفر بن مهبن علي بن الحسين
بن علي ابن أبي طالب ستة أباءهم ماهم من خير من يشرب صوب الغمام) (56)

3- كيفية أداء البيعة
اما بالنسبة للأفامون فإنه جمع واصله وعمله وقوي حريه وأعلمه بأمر ولاية العهد
واممهم بلبس الخضرة والعودة لبيوع يوم الخمس الآخر واخذ اعطياتهم وزواجهم لسنه مقبلة
للتعجيل في أمر ولاه العهد كما كان الخمس القادم اجلس الإمام الرضا (ع) بين وساداتين
والله سبحانه ولأسما الخضراء وأمر ابنه العباسي بن الفامون بن يكون أول المبايعين عند ذلك قال
الأفامون للإمام الرضا (ع) (57)
لا يُدك قال (الرسول النبوي ﷺ) كان رسول الله (ي) يضع يده فوق إحدى المحايين فقال له المأمون أفعال
(ما تراه واجبًا وصيحة) (26) وخطب المأمون العباسي بالناس افتتحها بحمد الله تعالى بالثناء عليه والصلاة على النبي ﷺ (ي) ثم وضع للناس أن خبر من استخبار لولاية العهد هو الإمام الرضا (33) لأنه وابنهم هم القوامين على الدين وقد كذكر أيضاً أن الإمام الرضا (33) قد أثر طاعة الله تعالى وحمد الله تعالى رب العالمين وكان قد كتب في يده من يوم الاثنين لتسع خلوات من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين (37)

4-خطبة الإمام الرضا (33)

تستنتج من مايلي

1-الإمام الرضا (33) عرف الناس بأنه حقهم قد أرجعهم لهم المأمون العباسي
2-أشار الإمام الرضا (33) بأنه ويلي العهد إن هو بقى بعد المأمون أي ان هناك اعتقاد واعتقاد
3-cherche بحث بقية قبل المأمون العباسي وهذا ما حصل بالفعل
4-أوصى ببيبح مالاً لمسك من حضرة المأمون ومن حضر من رعيته وذلك في شهر رمضان سنة إحدى ومائتين ووقعنا جميعاً على ذلك
5-كانت هذه الوثيقة أو الصحيفة تسمى بصحيفة العهد والميثاق ظهرها وطبعتها بمأمون وحضور وجه بن هاشم وسائر الأئمة والأخيار تقوم به الحجة على جميع المسلمين (38)

5-الخروج لصلاة العيد

ذكر ابن الصباح المالكي أن الخليفة المأمون أمر من الأمام الرضا (33) الخروج لصلاة الإمام المسلمين صلاة العيد ولكن الإمام اعتذر عن ذلك بكل الوسائل ولكن دون جدوى فقد الح عليه المأمون وارد منه أن يظهر أمر ولاية العهد من بعده وارد الأمام الرضا (33) من المأمون ان بعفه من الخروج لصلاة لأنه ما يحق له نفسه (33).

ورغمماً وجد أنه لابد من الصلاة قال للمأمون (لم يكن في النبي ﷺ) يخرج للصلاة وعلى الصفة التي كان يخرج بها (33) فقال له المأمون (افعل كيف ما أردت) (39)

وكلما أمر المأمون القوقد والأمراء والجند والمؤمنون والمكرون بأن يخرجون للصلاة وكأنه بانتظار الإمام الرضا (33) يخرج للصلاة فأبهي ثيابه وليس الخضرئة ومن الطيب واخذ ع证券交易 من يده وخرج مائياً فقال لأصحابه (أفعلوا كما فعلت) وذكر ابن الصباح نص الخروج للصلاة بقول (وأصرروا بين يديه عند شروق الشمس رفعين أصولهم بالتكبير والتهليل... وكلما كبر الرضا (35) كبر الناس تكبره وكلما هلا تهليه وهم سائرون بين يديه حتى ضن الناس أن الحيطان الجدران تجاوزهم بالتهليل والتكبير وتزيلت مرو (40)
الواضحة والIENCE فنهم المأمون ذلك... فيعث إلى الإمام الرضا (عليه السلام) قائلًا: (قد كلفناك
ياءا الحسن شططا ولاتحب أن تتحك المشقة ارجع إلى البيت فليصل بهم من كان يصلي).
وفي تلك الحال رفع الإمام الرضا (عليه السلام) وبعد أيام قام الإمام الرضا (عليه السلام)بأخبار هرثمة بن
اعين (11) بأنه قد دنى أجله ولا يحتم لم ان يخبر احدها من حياته (17)

الخاتمة واهم الاستنتاجات

موضوع البحث من المواضيع المهمة والتي لم تطرق سابقا فهي تتعرف الى موقف المصادر
الإندلسية المغربية من ذكر ال البيت (عليه السلام) وخصوصا الإمام الرضا (عليه السلام) وكيف كان صداها
وحضرها وان منازمة مع الوجود الأموي في الاندلس وكان ظهور الحقيقة واضح من خلال ما
اطلعنا عليه وقد استوجب القيام بالتحرر والتحقيق في سرد الروايات التاريخية.

البحث في من المصادر الغير معروفة في سيرة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ولا
عجب أن ترى مؤلفين مغاربة انديسين تناولوا سيرة اهل البيت (عليه السلام) بشافية، فإمام الرضا
(عليه السلام) لم يتحرك سياسياً بالمعنى الاصطلاحي الحركي الراهن للكلمة، ولكن المسارات السياسية
الحاكمة كنت تشعر بأن مجرد وجود الإمام الرضا (عليه السلام)، وجوده اللفكري في أي موقع من
مواقع الحياة تجعل السلطات تشعر وتعتقد بأن مثل هذا الوجود والظهور فيه نوع من الممارسة
المضادة والمختلفة لتوهيجاتها، وأساليبها في الحكم وإدارة الدولة، نحن نرى هذا الانفعال النفسي
الذي كان يعترفي السلطات الحاكمة بولد حالة وشعوراً ذاتياً صادقاً بعدم شرعية ووجودها على
رأس السلطة المغتصبة.

الاستنتاجات

1- لقد ذكر القاضي النعمان فذ وآلهتها بالمأمون وواكث واجبة الذكر عندهم رغم قلة
المعلومات عن الإمام الرضا (عليه السلام).

2- أما ابن الطبخ الالمكي فإنه لا يتطور لموضوع فذ نهائية رغم غزارة المعلومات عن
الإمام الرضا (عليه السلام) وهو وقد يكون لمذهبهم هذا تأثير على الكتابة والله العلم.

3- رغم ظهور الإمام الرضا (عليه السلام) في المصادر المغربية والاندلسية إلا اننا نجد ان ذلك
انجاز بعد ذاته استطاعنا وفضل الله سبحانه وتعالى من آثار تلك المكتفقات على الساحة لتكون
شاهد على آثر اهل البيت (): عامة والأئمة الرضا (عليه السلام) خاصه.

4- لقد ظهرت بعض وجهات النظر للمؤلفين في هذا البحث وأن شاء الله سوف يتطور هذا البحث
بجهود المختصين.

والله ولي التوفيق

الباحث
الهوامش

3-ابن عبد ربة الأندلس، العقد المزد، ص 33، 42، 5 ص 59، ابن حزم الأندلس، الفصل، ص 43.
4-ابن بروطة، رحلة ابن بروطة، ص 39، ابن الصباغ، الفصول المهمة، ص 379، الحميري، الروض المعطار، ص 39، إبراهيم الرياحي، تعطير النواحي، ص 93.
5-ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ص 310.
6-ابن الصباغ، الفصول المهمة، ص 23، ص 971.
7-ابن الصباغ، الفصول المهمة، ص 23، ص 970.
8-ابن حزم الأندلس، جمهرة أشباه العرب، ص 61، الريف، الجوهرة، ص 53.
9-الانوار، ص 89-100.
10-الفصول المهمة، ج 2، ص 132.
11-الفصول المهمة، ج 2، ص 132.
12-ابن الصباغ، الفصول، ج 2، ص 971؛ هي السيدة الجليلة نجدة (عليها السلام) والدة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ومن أسمائها: (تَكَرَ بِهِ) بِهِ) B) B) (عَارِيَة) و (سَكَنَ النَّوبَة) و (سَمَانَ) في (خُرَائِنَة) الرَّسِمِية.
وَقَلْ (صَقْرَهُ)، وَقَلْ (شَفِرَةَ النَّوبَةَ).
13-كتاب: أحمد النَّبَيْ، (المجلسي، بحار الأذار، ج 2، ص 3).
14-الانوار، ص 971.
15-ابن حزم، جمهرة أشباه العرب، ص 6.
16-ابن عبد الله الغزنائي، الانوار، ص 90.
17-ابن حزم، جمهرة أشباه العرب، ص 6، ولم اثر على ترجمة خلال بحث في المصادر الأندلسية والمغربية، وهو أبو العباس عبد الله بن هارون بن مهاب بن عبد الله بن مهاب بن علي بن عبد الله بن عباس ولد بالبرتغال بعداد في منتصف ربيع الأول عام (1087/1088) م، وهي الليلة التي مات بها الهاذ وتضحيت الرضي أم الأمام اسمها مراحل خزراسانية بوعاد الأمام (198-218 / 813 - 833 م) في توجه إلى بيادها وقدمها عمره 29 سنة. (المصريدي، مرون).
18-الذهب ومعدن الجوهر، ج 4، ص 229.
19-ابن حزم، جمهرة أشباه العرب، ص 6.
20-ابن عبد الله الغزنائي، الانوار، ص 90.
21-ابن الصباغ، الفصول المهمة، ج 2، ص 312.
22-إنه مثابكة كبيرة ضحكة كثيرة الفواحة والمياه والإرحاية الطالحة فيها المحدد المكرمه عليه قبة عظيمة في داخل زاوية وتجاوزها مرسية ومسلحة وجميعها ملح النباه إصنع الحيطان بالقشطاني وعلى القيروان دكنية خشب ملمسة يصفح الفضة وعلى صندلة قنديلة فضية معلقة وعلى باب القبة فضي وعلى كما ستر حرير مذهب وهي متبوعة بالنار البسط وإضاءة هذا القرود فيها دون. ز جذا دخل الوفاقيم للزيارة خرب قبر الشهيد برجلة وسلم على الرضا. للفدين: ينظر
ابن بطوطس، رحلة ابن بطوطس، مج.3 ص. 55، الحميري، الروض المعتز، ص. 399، القاضي

النعاس، المجالس، ص. 301.

22 - وخراسان تشتمل على كور عظام وعمال جسم وكانت خراسان تسمى قديماً بلد الفروش، وقيل: سهوان بن سهوان بن نوح، وهو أول من اعترض ذلك الصفج. بعد الطوفان للمزيد، ينظر: البكري، أبو عبد الله بن عبد العزيز بن حمزة، 1500، ج. 2، ص. 19؛ أبي سحاق.

الIRRORI، زهد الأدب، ص. 13، ابن الصباح المالكي، الفصول، ج. 2، ص. 123، ابن الحسن الزاهي، بلغة الظرفاء ص. 12، الملق، أي القاسم (ت. 1381 هـ) الشعر

اللامعة في السياسة النافعة (على سامي، التار، ص. 9.

٣٣ - البري، الجوهرة، ص. 5، ابن بطوطس، رحلة ابن بطوطس، ج. 1 ص. 242، ذكرها البكري.

بقالة (يا أهل خراسان، اتنم قتلة الملوك)، البكري، المسائل والممالك، ج. 1، ص. 22.

٣٤ - بابي الله الغزاري، الإذاع، ص. 9.

٤٥ - ابن الصباح المالكي، الفصول، ج. 2، ص. 103.

٤٦ - حنポイント الروحي، بلغة الظرفاء، ص. 11.

٤٧ - القصص المهمة، ج. 3 ص. 201-210.

٤٩ - بابي إسحاق القيرواني، زهر الأدب، مج. 1، ص. 129.

٥٠ - لم اعثر على ترجمة خلال بحث في المصادر الأندلسية والمغربية. هو دعبل بن علي بن سليمان بن نيم بن خالد بن خال ويحيى بن علي (ت. 642/1246م) للزيد، ينظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج. 17، ص. 364، السيوطي، تاريخ الخلافاء، ص. 521–522.

٥١ - بابي إسحاق القيرواني، زهر الأدب، مج. 1، ص. 129، الحميري، الروض المعتز، ص. 399.

٥٢ - ابن الصباح المالكي، الفصول المهمة، ج. 3 ص. 373.

٥٣ - القصص المهمة، ج. 3 ص. 374-375.

٥٥ - ابن عبد ربة الأندلس، العقد الفريد، ج. 5، ص. 359.

٥٦ - تابع محمد (ت. 632/1236م) كتاب المجالس والمسائل، تح: الحبيب الفقي وإبراهيم منتج.

٥٧ - محمد البغلاوي (البروت)، دار المنتظر، ١٤١٧/١٩٩٦م) ص. 401.

٥٨ - زهر الأدب، مج. 1، ص. 129.

٥٩ - العقد الفريد، ج. 5 ص. 359.

٦٠ - سورة النوبة، أي: 32.

٦١ - ابن الصباح المالكي، الفصول، ج. 2 ص. 980.

٦٣ - لم اعثر على ترجمة في المصادر الأندلسية والمغربية (وهو الحسن بن هاني بن عبد الأول بن صلاح الحكيم باللوا، أبو نواس: شاعر العراق في عصره، ولد في الأحواز، من بلاد خوزستان)، ونشأ بالبصرة، ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلاص من بني العباس، ومدح
بعضهم، وخرج إلى دمشق، ومنها إلى مصر، فحدث أميرها الخصيب، وعاد إلى بغداد فقام إلى أن توفي فيها. كان جد مولى للجراح بن عبد الله الحكمي للفيد. يناظر: السمعاني، الأنساب.

1. ابن الصباح المالكي، الفصول. ج.2، ص. 981-988.
2. ابن الصباح المالكي، الفصول. ج.2، ص. 988.
3. ابن الصباح المالكي، الفصول. ج.2، ص. 989.
4. ابن الصباح المالكي، الفصول. ج.2، ص. 998.
5. ابن الصباح المالكي، الفصول. ج.2، ص. 999.
6. ابن الصباح المالكي، الفصول. ج.2، ص. 1001.
7. ابن الصباح المالكي، الفصول. ج.2، ص. 1004.
8. ابن الصباح المالكي، الفصول المهمة. ج.2، ص. 1005.
9. ابن الصباح المالكي، الفصول المهمة. ج.2، ص. 1009.

51. خالد سبأ "السورة المهمة" (السورة المهمة) يذكر فيها أبو بكر، ومما يقول: إنها تزدهر وفراً في وقته، وفي مران جعل الثلاثين منها لابنة عبد الملك والعش، في ثلاثة سليمان فيها، وفي عبد العزيز، وفي عمر بن عبد العزيز، وهي عملية، وله فصل في النساطر. الفصل، وهو جمع النساطر، كل سنة يزدهر بها في كل شتاء، ويتم مسيرتها، وله فصل في النساطر.

52. وكانت الزهراء (عليها السلام) قد خرجت على أبي بكر منعاً، فكانت فكرها، واستنادها، لم تتمت، بل صدرت بمشت غيظها، وفرجها بصدورها، وصدعت بالحق من اضطرارها، واستنادها، بحثها، للنظام النظمي، والقضاء القضاء، والمساوات. ص. 123.

53. القاضي النعمان، المجالس والمساوات. ص. 400.
الإمام الرضا (ع) سيرته وآرائه الفكرية وموافقاته السياسية من خلال المصادر المغربية والأندلسية

54- أبي إسحاق القرطائي، زهر الأداب، ج1، ص129، ابن حزم، ص 311، البري، الجزء 2، ابن عبد الله الفراهيدي، الأئمة، ص19، ابن خلدون، تاريخ

55- عبد المجيد بن سعد بن سليمان بن نوبل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى، Though: أوصي قضاء المدينة للمسلم، وأمه من ولد الوليد بن عمرو بن عفان، وأبوه سعيد، ولي

قضاء المدينة للمهدي، وقد أفرض عقب سعيد ابن عبد ربة الكندي، العقد الفريد، ج5، ص39، للمزيد من: ابن حزم، جماعة أنساب العرب 169.

56- ابن الصباح المالكي، الفصول المهمة، ج2، ص100.

57- ابن الصباح المالكي، الفصول المهمة، ج2، ص101-110.

58- ابن الصباح المالكي، الفصول المهمة، ج2، ص101-110.

59- المالكي، الفصول المهمة، ج2، ص101-110.

60- مرو يفتح أولاء وسكان الدار مدينة باريس معروفة ومعناؤها المرج وكذلك ذكرها ابن صاعد

المزيد من: البكري معجم ما التجمح، ص316، ابن القاسم بن أحمد الاندلسي (ت322ه/930م)، كتاب طبقات الأمم، ذيل حاوارية: الإبل لويس اليسوعي (بيروت، 1912، المكتبة الكاثوليكية)، ص5.

61- المالكي، الفصول المهمة، ج2، ص101.

62- ثم أثر على ترجمة في المصادر الأندلسية والمغربية.

63- ابن الصباح المالكي، الفصول المهمة، ج2، ص101.
المصادر

1- المالكي, أبي القاسم (ت 783 هـ /1381 م) الشعب اللامعة في السياسة النافعة , تح : علي سامي النشار (الدار البيضاء , دار الثقافة , 1400 هـ /1984 م).
2- البتكي , أبو عبد الله بن محمد العزيز بن حمد (ت 837 هـ /1434 م) , المسالك والممالك .
3- ابن عبد ربه الاندلسي , أحمد بن محمد (ت 939 هـ /1534 م) , العقد الفريد : عبد المجيد الرتهوني (بيروت , دار الكتب العلمية , 1983 هـ /1404 م).
4- ابي إسحاق الفرواني (الحسن بن علي الحسني) , زهر الأدب وتمر الألباب , قدم له : صلاح الدين الهواري (بيروت , المكتبة المصرية , 1421 هـ /2001 م).
5- ابن حزم الاندلسي , ابن مجد بن علي بن أحمد بن سعيد (ت 458 هـ /1067 م) , جمهرة أنساب العلم , تح : عبد السالك محمد هارون (القاهرة , دار المعارف , 1962 هـ /1477 م).
6- الفصل في الملك والأهوة والبلد , تح : محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة (بيروت , دار الجبل , 1996 هـ /1417 م).
7- البري , محمد بن أبي بكر الانصاري التلمذاني (ت 445 هـ /1247 م) , الجوهرة في نسب الأمام علي واله , تح : محمد الويجي (بيروت , دار الجبل , 1414 هـ /1993 م).
8- أبي عبد الله الغزاني, محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الجيزي الكثبي (ت 587 هـ /1189 م) , الانتصاف في نسب النبي المختار , تح : همدي الرجائي (قلم المقدسة , مكتبة سماحة الإمام العظمى المرعشي النجفي الكبير , 1434 هـ /2001 م).
10- ابن خلدون , عبد الرحمن (ت 783 هـ /1381 م) , تاريخ ابن خلدون المسمي ديوان المبتدأ والخبر من تاريخ العرب والبربر ومن عصرهم من ذي القدر الأول , ضبط متنه : خليل شحاتة وسليم زعتر (القاهرة , دار الفكر للطباعة , 1421 هـ /2000 م).
Sources
2-Al-Bakri, Abu Ubaid Abdullah bin Muhammad Al-Aziz bin Hamad (d. 487 AH/1094 CE), paths and kingdoms, Taj, Jamal Tolba (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alami, 1424 AH/2002 AD).
3-Ibn Abd Rabbu Al-Andalusi, Ahmed bin Muhammad (d. 328 AH/939 AD), the unique contract: Abdul Majeed Al-Raheeni (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alami, 1404 AH/1983 AD).
4-Abu Ishaq Al-Qabrouni) Ibrahim bin Ali Al-Hosari (d. 453 AH/ 1061 AD), blossom of literature and the fruit of the door, presented to him: Salah al-Din al-Hawari, (Beirut, the modern library, 421 AH/ 2001 CE).
5-Ibn Hazm Al-Andalusi, Ibn Muhammad bin Ali bin Ahmed bin Saeed (d. 456 AH/1063 CE), Ansal Al-Arab, Tah, Abd al-Salam Muhammad Harun (Cairo, Dar Al-Maarif, 1382 AH/1962 AD).
7- Al-Bari, Muhammad bin Abi Bakr Al-Ansari Al-Tilmisani (645 AH /1247 AD) The Jewel in the Lineage of Imam Ali and his family, edited
by: Muhammad Al-Tawikhi (Beirut, Dar Al-Jabal, 1414 AH / 1993 AD).
8- Abi Abdullah Al-Gharnati, Muhammad bin Muhammad bin Ahmed bin Muhammad bin Abdullah Al-Jazi Al-Kalbi (758 AH/1356 AD), The Lights in the Lineage of the Chosen Prophet, edited by: Mahdi Al-Raja’i (Qum Holy, Grand Ayatollah Marashi Najafi’s Great Library, 1431 AH) /2010 AD).


10- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman (d. 808 AH /1406 AD), the history of Ibn Khaldun called the Diwan of the Beginner and Al-Khobar from the history of the Arabs and birds and from their juice from the greatest matter, seized its board: Khalil Shahwa and Suhail Zaar (Cairo, Dar Al-Fikr for Printing, 1421 AH /2000 AD ).

11- Ibn al-Sabbagh al-Maliki, Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Makki (d. 855 AH/1451 AD), the important chapters in knowing the imams, Tah: Sami al-Ghuiiri (Qom al-Quds, 1379 AH/1959 AD).

12- Al-Humairi, Muhammad bin Abdul Moneim (d. 900 AH/1495 AD), Al-Rawd Al-Moaran in the news of the countries, Tah: Ihsan Abbas (Beirut, Lebanon Library, 1045 AH/1984 AD).


14- Ibn Muhammad (d. 363 AH/973 AD), Book of Councils and Mushara, Tah: Habib Al-Fiqi, Ibrahim Montouj and Muhammad Al-Iglawi (Beirut, Dar Al-Muntazer, 1417 AH/1996AD ).