

شُ


باقر العلوم

# بيرت _ لبنان ـ المعهورة ـ الشـارع العام <br> ثلفون: 01/471070 فاكس: 01/476142 www.almaaref.org <br> www.almenbar.org <br> Email:info@almaaref.org 



الإعداد والإخراج الالكتروني
www.almaareforg


جميع حقوق الطيع متحفوطة

## باقر العلوم

شهادة الإمـام محمّد الباقر
siver

$$
\begin{aligned}
& \text { (ألنهـ) } \\
& \text { صلِّ على محمّا } \\
& \text { بن عليّ باقر العلم، وإمام الهـلدى، } \\
& \text { وقائد أهل التتوى، و المنتجب من عبادك، }
\end{aligned}
$$

أللههم و كما جعلته علماُ لعبادك، ومنارُ اُلبلادك،

بطاعته، و حذّرت عن معصيتنه، فصلِّ عليه يا ربِّ
أفضل ماصليّيت على أحد من ذريّة أنبيائك
وأصفيائك، ورسلك وأمنائكن، يا


## بسلد الله الرحمنز الرحيدر

 وأهل بيتّه المظلوهين المعصوهين، الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ.
عاش أئمّة أهل البيت

 على الإسلام الأصيل ومبادئهـ المشثرقة النيّيرة.

 الصعيد العلميّ والفكريّ.
يقول الإهام روح اللّه الخْمينيّيّ الإلهيّة: ونحن فَخورون أنّ منّا باقر العلوم أسنمى شخصصيّة في

(1) *)

[^0] من الششموس المنيرة التي يعود إليها الفضل في نشر المـعارف (1) الإسناماميّةه


 ولعّهُ إلى هذا الأهر كان يهدف النّبيّ الثقب قبل عتود من ولادتان، وأوصى جابر بن عبــ اللّه الأنصـاريّ



 باقر أثهد باللهَ إنكَ أوتيت الحكمه صبيتّاهُ (r)
 عصره اعتر افاً هنهم بسموّ هقامهـ،



بحقّه، وعلمـه، واقتبـاسهـ منه، ولقد ر أيت الدحكم بن عتيبـة (1) على جالالته وسينّه وهو بين يـديـه يتعلّم مـنه، ويأخخذ عنـه كالصبيّ بين يــي المـتعلّمه..ه، أو ركأنّه عصنفور مـغلوب على أمرهه.
 الحسسين يــع خلفاً الفضله وغزارة علمـه وحلمه حتّى رأيت ابنه

وعنــهما التقاه قتادة وهو فقّيه أهل الثبصرة أخخذته هيبالة الإهام ووقاره فتال: رٍلقد جلست بين يـدي الثفقهاء وأمـام ابن عبّاس فمـا
 إلى غير ذلك هن كلمـات هنتورة وأقوال هشهورة، يجــهـا الباحت والقارئ في طيّات كتب التـر اجهموهصـادر التاريخ.

 كحال العترة هـن أهل البيت

 نبيّنـا



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) القرشيّ: حياة الإمام مسمّد الباقر }
\end{aligned}
$$

## باقر الملوم

## هنا الكتاب؟:



 يوم تموت القلوب.
 رباقر العلومه، ليكون واحدـأ هن الإصدـارات ات التي يصدرها ضمن
 الم-جانس التي يقيمونها في ذكرى هـا الإهـام العظيهم. وقد راعى هـذا الإصـدار الأهور التاليةه:

- أدرجنا ثلات قصائد هن الشثعر القريض، ليتسنّى للقارئ النكريم اختيار هـا يشاء هنها
- أضفنا لنكتاب العديد هن الأبيات الشعبيّة الدـارجةّ والمفهوهة
إلـى حـدّ هـا.
- ذرنا هوجزأ عن حياة الإمام



> قمنا بتخريج المصصالر و المر اجح نكلّهـا ورد في المتن، لتّبهتل الثرجوع إليها لمـن أحبّ.







## 













(1) انظر : من لا بِضره التططيب ج1 ع ص rov.

## باقِ اللعلوم



فـطـرنـه اعـلـى الــــدى الـــــوادم علموا

شعبيّ:

نـــزل


.

آ



الــL




##  











 \&०4.

## باقِ اللعلوم



 وانـــــه ـــ .بس ما ركـب ذالك الـتــرج والتِلـب مالمر
مـا نــزل والا الـجـسـد بنــنْت بـيـد المسوم








نــور الـهـد/ــتة بـــد عــوده وانـطفــى التـــور


## القصيلة الثالثة: للشيخ حسن القيسيّيّ البحرانيّيْ:














## باقر الملوم

اُبوذيّه:


ج-


## شعبي:


اوضـجـت عاليم أمـل المدينـة اوزاد الحنين
أرض العـديــة اعلـيه ضـجّـت كـل /هلا الـا


والـكـل بــادي ســـدّوا أـــوابب الميادين
شـالـوو الـحبـرْاوكامـت اتــــوح الـنـواتح




وتـــد الـصــادق والـــده الـباقـر /لهدده




## لمصة

## عِّ




## ولادته وشلهادته:

 سنـة ov لنهجرة" "، قبل وقعة الطفّة بأريع سنين. ومضى
 ولفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه أبوه عليّ بن الحسين

## كنيته وألقابه:

أهمّا كنيته : فأبو جعفر.
ولقبه: باقر العالم، والشاكر للّه، والثهادي، والأمين، والشبيهه لأنّه

$$
\begin{aligned}
& \text { في روضـذ الواعظين ج ا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.rY }
\end{aligned}
$$

## 

وأشهر ألقابه هو الباقر ، وقد ذـكره هأئمّة الثلفة في كتبهمه، ففي لسـان








وعن الصادق جعفر بن هحمّا ذاتيوم لجابر بن عبـد الله الأنصـاريّ: يا جابر إنّك ستبقى حتّى تلقى ولدي محمّْد بن عليَّ بن الحسسين بن عليّ بن أبي طالب المعروف
 عليَ بن الحسسينِّ فقال كه: يا غالام أقبل فأقبل، ثمّ قال له: أدبر فأدبر . فقال جابر : شمائل رسول الله共

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ابن شهر آشوب: هنافب آل أبي طـالب ج ع صـ }
\end{aligned}
$$

مـحمْد البـاقر، هقام جابر فوقع على قـدميـه يقبُلهـهـا ويقول: نفسي

 جابر على أبي رسنول اللّه
 وفي رواية أخرى عن أبي عبد اللّه كان آخر هن بقي هـن أصـحاب رسول الله
 وكان يقول: يـا باقُر يـا بـاقر، فكان اُهل الهـدينة يقولون: جابـر يهجر،






 أُبوك رسول الله يقرئك السـلام فقال: و ععلى رسول الله صصلّى الله عليه



جابر يأتيه طرفي النهار فكان أهل الهـدينة يقولون: واعجبـأ لجابر يأتي هذا الغـلام طرفي النهـار، ،وهو آخر (1) من بقي من أصحـاب الله هِ عليّ "





## جابر يأتيه فيتعلّم منهه

## 9الـته الصِّقِّيقة:

أمّ عبد اللّه بنت التحسن بن عليّ بن أبي طالب، فهو هـاشـميّ هن



وعن الباقر

 أبي عنهـا بمـائة دينـاره، .



## مع أبيه زين العابلين

عن الزهريّ قال: دخلت على عليّ بن المحسين







 أوصيت إلى أكبر أولادك؟ قـال: ويا أبا عبـــ الله ليسـت الإمـامـة بالصـر
 الثلوح والصنحيفةه، قلت: يا ابن رسول اللًّه فكمر عهــ إليكمب نبيّكمه أن



(r)

## باقر اللعلوم

## فضائله ومناقّبه وبعض أحواله:


 جمح النساء والصبيان ثمّ دعا فأمّنوا وكان كثير الذـِكر كان يمشي وأنّه ليذكر اللّه، ويأكل الطعام وأنّه

 (1) كان يقر أ هنهم، ومن كان لا يقر أ هنهم أهره بالثد


 أعظه فوعظني.
فقال كه أصحابها: بأيّ شيء وعظك؟ قال: خرجت إلى بعض

 نقسي: شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعاعة على هـه الـحال في في طلب

 الساعة على هـثل هـذه المحال في طلب الدنيـا! نو جاءكك الموت و أنت على
 ر"لو جاءني والله المووت وآنا في هذه الـحالل، جاءني وأنا في طاعة
 المووت لو جاءني وأنا على معصية مـن معاهني اللّه. فقلت: يرحمـك اللّه، أردت أن أعظك فوعظت وكانعَّ
 فعن الـحسن بن كثير قال: شكوت إلى أبي جعفر هعمّا بن عليّ
 وقال: واسـتنفق هذه فإذا نفـت فأاعلمنيه،
وعن عمرو بن دينـار وعبــ اللّه بن عبيــ بن عمير أتهّهـا قالا: هـا لقينـا أبا جعفر هحمّا بن عليّ بِّ و الكسـوة، ويقّل: رهذه مـعدّة لككم قبـل أن تلقونيه،

وعن سليمـان بن قَرم قال: كان أبو جعفر هعمّا بن عليّ

 يقول: أشـدّ الأعمـلل ثلاثة: مواسـاة الإخوان في المال، وإنصاف النـاس من نفسلك، وذكر الله على كلّ حاله . وروي عنـهُ حـّثتُ الححديث فلـم أسنـده فسندي في فيه أبي عن جـدّي عن أبيه عن جــدْ رسول الله وكان عايه وآبائه النـلام يقول: ربليّة الناس علينا عظيمة، إن
 وكان







 ويقول: دلن تخفى على الله خافيةه.











ثهرّ نهض
 وبرّدوا هسـره بالطعام البـارده، ثمّ انصرف فالم يلبث إلّا قليـلا حتّى





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) هنه الزيـادة من البحـار . }
\end{aligned}
$$

وعاينت بعيني، فام يتقاجأني إلّا ومنادِ ينادي، أسمعه بأذني ينـادي

 ويبغض الـعبـد ويحبَ عملههو قال: فصـار بعـد ذلك هن أصحاب أبي






 على أبي جعفر


 حر امكمر وأنتظر أمركم، فهل ترجو ني جعلني اللّه فـدالك؟ فقال أبو




والحسسن و الححسين وعليّ بن الـحسين، ويثلـج قلبك، ويبـرد ڤؤادك، وتقرّ عينك؛، وتستقبـل بالْروح والثريـحان هـح الكرام الـكاتبين، لو قـد بلغت نفسكك ههنـا- وأهوى بيـده إثى حلقه- وإن تهشَ ترى مـا يقرّ اللّه بـه عينكك وتكون معنـا في السسنـام الأععلى،، فقّال الشثيخ: كيف قلت يا أبا جعفر؟ فأعاد عليـه الكالام، فقال الشيخ: اللّه أكبر يـا أبا جعفر،
 بن الحصسين بالـروح و الـريحان هـح الكر ام الكاتبين، لو قــ بلغت نفسي إلى ههنا ،وإن







 التوم فتال: رمن أحـبْ آن ينظر إلى رجـل مـن أهل الـجـنّة فلينظر إلى هذا هـ

[^1]









 قال أبو حمزة: فجالست حيث أسمع الكالام وحولّه عائم هن النـاس،



 أوتاد في أرضنه، قوّام بأمره، نجباء في علمه،، اصنطفاهـم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشنهه، قال: فسـكت قتادة طويلاً، ثمّمٌ قال: أصانحك


"ويـحك أتــري أين أنت؟ أنت بين يــي بيوت أذن اللّه أن تـرفـع ويـنكر

 فقـال نـه قتادة: (صصدقت والله جحعلني الله فـداك، واللّه مـا هي بيوت
حـجارة ولا طين".." (1)

وعن أفأح هولى أبي جعفر رِّهُ







## من أْ

 أدوار رالٍ ماملقد أدّت السياسات التي انتهجها الأمويّون إلثى انحر اف الأهمّة عن

 في طول البـلاد وعرضها .

وظهرت تبعات هذه السياسات الكبيرة والخطيرة على الدحياة
 والاجتماعيّ والتربويّ، وغيره. وقد كانت نهلهه السياسات نتائج هرّة، حيث تمكّنـت هن تـدهير
 تـهـيرأ أهامـلأ، أو كادت.
وأصبحت الأمّة تعيش غرية حقيقيّة عن الإسلام وعن الثرآن وأحكامه، وعنرستومها وأعلامه، وعن عهـد الإمامـامة.
وفي عهـــ الإهـام الباقر
 في البعد عن هـا الندين، وعن نبيّه الكريمه، وقر آنها العظيهم.


 المعارف. ولا شأنأ هن شؤون العقيدة، والأخلاق، و التتربية، والنسياسـة،
 تقاصيله وجزئيّاته النظريّة والتطبيقية كالمـة الإسلام النهادفة، والثمرشدة إلثى طريق الـحقّ، و الثخير، و والهـدى.
 ويتابعرسم الطُريق نكلّ الأجيال، وعلى اهتـداد العصور والدهور.
 ويطريقته المثلى أن يهيّئ المناخ المناسب لنششوء هـدرستها سيّهـا التي استقطبت المئات من روّاد العلعم بل الآلاف. إذ من البـيديهيّ: أنّ
 وإعداد عمليّ واسع في نطاق ترسبيخ قو اعد فكريّة واجتماعيّة و وخلقيّة أو الاستقادة هن ظروف سيـيسيّة أصبحت هؤاتية فأرسيت القاعـدية


 كلّ هوضع وموقع، في شتّى هـجالات الدحياة(1) ، ويمكنتا أن سشانّ الضضوء على أهرين من أهمّمٌ الأدوار التي قام بها





## أ ـ النهوض بجامعة أهل البيت






 جاء عهـ الإمام الصـادق الأخيرة ونعاني هن انتصار ات أخصاههـا الثعبّاسيّين هنا وهنـأك

في هـذ
 والثهزائم، وعهـ ظهرت فيه تباشير النصر وأحلام السيطرة على





 الأخططار هن جميع جهانها، واتّسعت لأكثّر هـن أريعة آلاف طالب، ولكن

## باقر اللعلوم

ذلك كانبعـد أن هضى على المسلمين أكثّر هن قرن هن الزمهن لا عهـ
 إليهم سوى ها كان يروى عنهم أحياناً بطريق الكـابـا في في النالب، لأنّ الأمويّين كانوا جادّين في القضاء على كلّ آثارهم والتنكيل بكلّ هن . يتّهم بولائهمم

## أهمّ المجالات العلميّة التي بيّنها الإمامـ


و الفقهيّة والفكريّة، نشير إلى أهمّها :

- تجديـــ عام التوحيد، وتعليم الأمّة تنزيه اللّه نعالئى وتحصينها

هـن التشبيـه.
 وكشف تحريفات سنّتهاوسيرتاه من قبل التحكوماتو ورواتها.

 هــدّعي الإهـامـة.
بيان هعانم المقه الإسلاميّ ووضح أصول المقه، في هواجهة
 الـحديث في هواجهة الإنسرائيليّات والمكنـوبات عنـــ بعض
الـرّوّواة.

فتّح نـافدة على الأهّة هـن الفيب النـبوي، وإخبـارهـا عن بنض الأحدـ اث في هستقبلهـا القّريب والبعيلـ حتّى يتتحقّق الوعـ

هائت ظلمـأوجور أ

قال الشيخ المفيـد الـحسين والجقائمر بالإهـامـة من بعـده، وبرز على جمـاعتهـم بالفضل ڤي الـعلم


 الآداب مـا ظهر عن أبي جعفر الصنحابة ووجوه التابعين وحؤسـاء فقهـاء المسـلمـين، وهـار بالفضلـل
 وفيه يقول الثقُرَيُيٌ :
 وقال مالكك بن أعين الجهنيّنِّهيه:




وقا روى أبو جعفر



 بـ بثاء النتبة الصالحة:

لقد جهد الأئمّة

والأنصـار ، عرفوا بالتحواريّيّن.

 رأجمهعت العصابة على تصدديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر , الأوّلين ستّة : زرارة،ومعروف بن خربود، وبريريد، وأبو بصبير الأسـديّي، والفضيل بن يسار، ومححمّد بن مسلـم الطائفيّ، قالوا ا: وأفقه الايستّة زرارة، وقال بعضهـم مكان أبي بصير الأسديّ أبو بصير المـراديّيٌ وهو

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

ونحن لا يسعنا في هـا المهتصر استمحصاء أحو ال جميع أصحابها. إِّا أنّا نكتَي بالإثـارة إلى بعض النـمـاذه هنهـم: ا ـ ز زرارة بن أعين:
وهو هن أجنّة أصحاب الإمام الباقر



> فيـه خالل الفضضل والدـينن، صـادقاً فيمـا يرويهه( (1) .
وقـد رويت شي حقٌّه رو ايات عديـدة:



$$
\text { عبــ ريّه، ولْكتّي لقّبت بزر ارة }{ }^{\text {(r) }}
$$

وهنهـا: هـا عن أبي عبد اللّهُ أعين، نولا زرارة بن أعين، نولازرارة ونظر اؤه لاندرست أحاديث أبي

وهنهـا: عن ابن أبي عمير، قال:، قلت لـجميل بن درّاج: ها أحسن
 إلّا بمتزلة الصبيان في الكتاب حول المعلمه"(ع)

## باقر الملوم

## †ـ اُبان بن تغلب:

أبو سعيلـ، قال عنـه النـجاشيّ: رعظيـم المـنزلة ڤي أصـحابنـا، لقي

 سهـع من العربـوحكى عنهـهـه

و المحـيث والأدب والثنة و النـحو.

وقال لـه أبو جعفر الباقر كِ النـاس، فإنٍي أحبٌ أن يرى شي شيعتي مثلككه.


وعن أبان بنهعمّمّـ بن أبان بن تغلب قـال: سمعت أبي يقول: دخلت



وقال أبو عبــ اللّهُ
(1) موت أبان
|
الثشّقيّ الطائفيّ أبو جعفر، قال عنـه النـجاشيّ: "رجـه أصنحابنا باككوڤة، ڤقيه، ورع، صهحب أبا جعفر وأبا عبـد الله


## (1) عنههــا وكان مـن أوثق الدنـاس،

عن عبـ اللّه بن أبي يعفور، قال قلت لأبي عبــ اللّهُ


 عن حريز، عن هحمّمــ بن هسلهم، قال: هـا شـجر (r) في رأيي شيء
 وسـألت أبا عبــ اللّه

 يسأأهه، ڤال ابن أحمــد: فسمعت عبـد الرحمن بن الـحجّاج، وحمّاد بن






 وقيل: إنّه كانهن العبّاد في زهـانهـه
 عنــ شريك بشهادة وهو قاضن، فتظر في وجوهههـا هليّا، ثمّ قـال:

















 اللّه أولياءنا وأهل مودّتنا وجعل البـلاء إليـهـم سريعأ، وأمَا مـا ذكرت

 الـخلق المنكوس حتّى يـخرج مـن هذه الدـار إلىى رحمـة اللّه. وأمْا مـا

 عـ جابر بن يزيد:
أبو عبـ اللّه الـجعفيّ، كان باب الإهـام الباقر الأسر ار. .

 جابر: فقلت لأبي جعفر








عن عبـد التحميــ بن أبي العـلاء، قال: دخلت المسـجـد حين قتل الوليد.، فإذا النـاس هجتمعون قال: فأتيتهم فإذا جابر الجّعفيّ عايهـ عمـامـة خزّ حمر اء وإذا هو يقول: حدّثني وصيّ الأوصياء ووارث عانم

جابر (1)

عن جابر بن يزيد الجعفيّ، قال: خخدهت سيّدـنا الإمام أبا جفضر

 بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره.
 بيننا وبين اللهَ عزّ وجلّ، ولا يتقرُب إليه إلّا بالططاعة لـه.
 حبّنا.
 أو وثق به فلم ينجهاه

 ر راكب ولا آخذ بعنانها، أو كثوب لنبسته أو كجارية وطنَّهـا.
يا جابر، الدـنيا عنــد ذوي الألباب كفيء الظّلال، لا إلثه إلّا اللّه إعز از

لأهل دعوته، الصـلاة تثبيت نلإخالاصوتنتزيه عن الككبر، والثزكاة تزيـا في الرزق، و الصيـام و التحجّ تسكين القّلوب، القصاصاص و التحاود حصّن









 على آخره، ثمّ أهسـك الكتاب فمـا رأيته ضـالحكأ ولا هسـرور أ حتّى و افى

 وهو يقول: رأجـد منصهور بن جههور أمـيرأ غير مـأموره وأبياتاً هن نـحو

 دخل الـرحبـة وأقبل يــور هـع الصبيـان، و النـاس يقولون: جُنّ جابر بن
(1) الطلوسيّ: الأمـاليّ ص 44هب.
(Y) الكعـاب: فصنوص النُرد، واحــها كـب وكعبج.

## باقر اللعلوم




 فجنّ وهو ذا في الرحبة هـ الصّبيان على القصب يلعب هعهمه، قال:

 جمهور الكوفة وصنع هـا كان يقول جابر (1)










## مع صكُام عصره



 فكان من عاهصرهم الإمـامٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { | . . هروان بن التحكم. } \\
& \text { Y. عبــ الثمـلك بنهـروان. } \\
& \text { r. الوليـــ بن عبـــ الـملك . } \\
& \text { ع. سليمـان بن عبــ المـلك أخو الوليــ. } \\
& \text { 0. عمر بن عبـد العزيز. } \\
& \text { 7 . يزيــ بن عبــ المـلك . } \\
& \text { هشام بن عبـد المـلك. . V }
\end{aligned}
$$


 هنـ التححاق النـبيّ
 إيّانا وتظاهرهم علينـا، وهـا لقى شيعتنا ومـحبّونا مـن الثناس! إنٍ


علينا قريش حتّى أخرجت الأمر عن معدنه، واحتجّت على الأنصار
 إلينا، فنكثت بيعتنا، ونصبت الـحرب لنا، ولّم يزل صـاحب الأمر

 عسكره، وعولجت خلاليل أمْهـات أولاده، فوادع معاوية وحقن دمه ودمـاء أهل بيته، وهـم قليلُ حقُّ قليل.






 موت الحسن


 ظّتّة وتههـه، حتّى أنٌ الرجل ليقال لها: زنديق أو كافر ، أحبٌ إليهه هن أن يقال: شيعة عأيّ، وحتّى صـار الرجل الذي يذكر بالخير - ولعلّه يكونورعانٍ



 وحكّام عصره:

## مـع عبـــ المـلك بنـ مـروان:

أبرز هـا يمكن المحايث عنه في هـذه المـرحلة ها روي هـن تدخّل الإهـام الباقر



## تحرير النقّ الإسلامحيّه:

روي أنّ القّر اطيس كانت للـروم وكانت تطرز بمصر ، وكان طر ازهـا الشثعار المسيحيّ: الأب والابن والنروح القـدس، فتـنبّه عبــ المـلك بن هرووان لدنلك حينمـا أهر بترجمة هـا في بعضها إلى العربيّة، فأنكره
 ها كان يطرز بهه هـن ثوب وقرططاس وستتر وغير ذلك، واستـبـد الثه بآخر




ولمّا اطلـع هـلك الرووم على عمل عبد المـلك أنكره وغالظ عليه


 يقبل الههـيّة.
 فأعاد عبد المـلك ردّ الّهـديّة ونمّ يجبـهـ،
 الأوّّ، وجاء في كتابه: ه... لتأمرنَ برد الطراز إبى ما ما كان عليه أو

 في الإسلام فينقش عليها من شتم نبيّك ما إذا قرأته ارفضّ




 من جهيع مهملكة العرب، إذ كانت المعاملات تـور بين الناس بـنانير الرووم ودراهمهم، فـجهع أهل الإسلام واستشارهـم فلم



تركة، قال: ويـحك مـن؟ قال البـاقر من أهل بيت النبي پ.


 وجهاز من يـخرج معه من أصـحابـه واحتبس الرسول قبلـه إلى موافاته عليه، ثلهمّا وافى أخبـره الـخبـر فقال ثـه الثباقر : هنا عليك فإنّه ليس شيء من جهتين إحــاهمها : أنٌ الله عزّ وجلً

 السـاعة بصنّاع فيضربون بين يــيك سـكاًا ثلــراهـم والدـنانير




 بن عليّ بن التحسين



 قــرت أن تفعلاه وقـد تقدّهـت إلمى عهّالثي في أقطار البـلاد بكذا وكذا

وبإِطال السكك والُطر از الروهميّة فقيل نمـك النروم: افعل هـا كنت
 كنت قادرأ عايه، والمال وغيره برسوم الرووم فأهّا الآن فالٍ أفعل لأنّ



## مع عمر بن عبـد الـعزيز:

 البيت الأمويّ (r)، وذلك لمـا صــر عنـه من هو اقف خالفت هو اقف سواه



فن أبي بصير قال: كنت هت النباقر


فقال
 رسول اللٔه، أليس ذكرت عدنله وإنصافهـ؟ قال: ريـجلس في هـجلسنـا

 العزيز أهر ان:

الأوّل : رفعه السبّ عن الإهـام عليّ
 العمّال في الآفاق بتركهـ وينتّل أنّه قال: كان أبي إذا خطب فنال هن عليّ رضي اللّه عنـه تاججاج فقّلت: يا أبت إتّك تمضي في خططبتك فإذذ ا أنيت على ذكر عليّ
 الذين حولنـا نو يعلمونهـن عليّ هـا نعلمم تفرّقوا عنّا إلى أولادها



 اثنثاني: ردّ فـــلك:
فقّا رووي أنّ عمـر بن عبــ الثعزيز لْمّا استُخْاف قـال: يا أيّها النـاس



وعنـدها اعترضوا عليه، قال عمر بن عبد العزيز : قـد صحّ عنـدي وعندكم أنّ فاطمة بنت رسول اللّه






 سهام الخخمس، سهم رسول اللّه






 هظالـهم







 فنحـن والله مـحقوقون (1)، أن نتظر إلى تلك الأعهـال التي كنًا نغبطهم



 إلى سلعة قد بارت على هـن كان قبلك، ترجو أن تـجوز عنك، واتق الله






(1 ) هو حقيقق به ومعققوق به أي خليقي وجــير بها.

## (1)

وهمّا يروى عن الإهـام الثباقر


 مـع هشام بن عبــ الهملك:

وكان شاـيـ البنض للعلويّينّ، وهو الـذي قتل زيــ بن عليّ رضنوان
 المـحنو الآّلام ${ }^{(r)}$ كانهن بينها:

## إلثخاص الإمام

 دمشق سنمع الناس يقولون: هذا ابن أبي تراب؟ قال : فأسنـد ظهره
 ثمَ قال: اجتتبوا أهل الششقاق، ودريّة النـفاق، وحشَو الثنّار، وحصب
 الموؤمنين، والصـراط المسـتقيهم، من قبـل أن نطمسى وجوها فنردّها على أدبارها، أو يلعنوا كما لعن أهـحاب الدسبت، وكان آمر الله

ثمّ ڤال بعد كالام: أبصنو رسول الله تسـتهزؤون؟ أمبيعسوب البدين تلمزون؟ وآثيّ سبـيل بعده تسلكون؟ وآيٌ حزن بعـده تــفعون؟ هيهات هيهات، برز واللهه بالسبقق، وڤاز بالـخصل، و استتوى على الثاية، وأحرز الآخطار، (وأحرز على الـختار)، فانحسرت عنـه الآبصـار، وخضعـت
 وأعياه الطلب، فأنّى لـهم التتناوش مـن مـكان بعيـد، وقال :


 ونـيــده إذ قتلوا (نثـلوا)،ودني قـرني كنزها إذ فتـحوا،وهصـلّي القبـلتين
 الثمشركين إذ نكلوا، والّخليفة على المهـاد ليـلة الـحصار إذ جزعوا،




 أبو جعفر , جلس، فازداد هشام عليه حنقـأ بتركه السـلام عليـه بـالتخـالافة، وجلوسـه
 الرججل هنكم قد شقّ عصا المسسلمين، ودعا إلتى نتسه، وز عمّ أتّه الإمام

层
 لنـا ملكاً مؤجْلًا، وليس بعد ملكنـا ملكَ، لأنّا أهل الـاقاقبة، يقول اللّه

 صاحب الحجبس إلى هشام فقال: يا أهير المؤؤمنين إتّي خائف علا




 عاليهم فقال بأعلى صوتاه: ريا أهل المـدينة الظالمى أهلها، أنا بقيّة الله،


 هن فوقكم وهمن تحت أرجاكمم، فصـّدقوني في هذه المـرّة وأطيعوني،


وكذّبوني فيمـا تستأنةون، فإنّي نكم ناصح، قال . فبا دروا فأخرجوا الثى هحمّا بن عليّ وأصـحابه بـالأسواق، فبلغ هشام بن عبــ المـلك خبر

$$
\begin{aligned}
& \text { ورواية أخرى: }
\end{aligned}
$$

 وأخذه إلى الشام وها جرى هعـه، فعن عمـارة بن زيــ الواقاقيّ، قال :





 كالام ربّنـا ولّم يعمل بهـه
قال أبو عبـ اللّه جعفر بن هحمّـد
 الهـدينـة، فأنفذ بريـدأ إلىى عامل الهـدينـة بإشـخاص أبي وإشـخاصـي



البرجاس (1) حذاءه، وأشياخ قومه يرمون.
,رفلهًا دخل أبي وأنا خلفه مـا زال يستــنـنينا منه حتّى حاذيناه وجلسنا قليلا،، فقال لأبي: يا أبا جعفر، لو رميت مع أشياخ قومك الغرض.
وإنْما أراد أن يهتكَ بأبي ظنّاً منه أنهـ يقصر ويخطئ ولا يصيب
 رأيت أن تعفيني.
 شيَّ أومأ إلثى شيخ من بني أميّة أن أعطه قوسكك.

 فيه الثثانية فشَقّ فوق سهمه إلى نصله، ثمّ تابع الرمي حتّى شقّ
 فلمى يتمالك أن قال: أجـدت يا أبا جعفر، وأنت أرمى الـعرب والعـجمه،

 وأطرق إطراقة يرتأي فيه رأياً، وأبي واقف بحـنـيأئه مواجهاً كـه، وأنا وراء أبي.

(1) البرجـأس: غرض في الهواء يرهى بها.

نظر إلى السنمـاء ذظر غضبـان يتبـيّن للنـاظر الذضـب في وجهه، فلمّا
 سنريره وأنا أتبعـه، ڤلهُا دنا مـن هشـام قام إليـه فاعتنقه وأقعده عن







事
 التتي يقصر عنها غيرنا.
قال: فلمّا سمـع ذكلك من أبي انقلبت عينه اليمنى فاحولّت


 وخالص علمه، بمـا لمَ يختصن أحداً به غيرنا.
 مناف إلّى الثناس كافُة، أبيضها وأسودها وأحمرهاها، من أين ورثتـم مـا

ليس ثغيركم؟ ورسول اللّه مبعوث إلى الثناس كافَّة، ودذكَ قول الله
 أين ورثتـم هنا العـلمر وليس بعد مححمّد نبيّ ولا أنتم أنبياء؟ فقال : من قوله تعالىى لنبيّه
 يخصْنـا به من دون غيرنا.
فلذكك كان يناجي أخاه عليّا مـن دون أصحابه، وأنزل الله بدنك قرآنا في قو آله تعالى: : سألتت الله تعالى أن يجعلها أذنك يا عليّ، فلدلكَ قال عليّ بن أبي

 علمه مـا خصْه الله به، فصـار إلينا وتوارثنـاه مـن دون قومنـا





 وَالْزُ
 أن يؤلَف القرآن من بعده، ويتولّى غسلـه وتكفينه وتحنيطه من دون

قوهـه، وقال لأصتحابه: حرام على أصنحابي وأهلي أن ينظروا إلى عورتي غير أخي عليّ، فإنْه منُي وأنا مـنه، كـه ما لـي وعليـه مـا عليّ، وهو قاضي ديني وهنـجز موعدي. ثمُّ قال لأصـحابه: عليّ بـن أبي

 رسول الله لأصححابه : آقضاكم عليّ، أي هو قاضيكهم. وقال عمر بن

 خلفت أهلي وعيالي مستتوحشين لـخروجي. ڤقال: قد آمن الله وحشتههم برجوعك إلثيهمولا تقمى أكثر من يوعـك. فاعتنقه أبي ودعا
 مع عالم النصارى:
"و وخرجـنا إلىى بـابه وإذا ميـدان ببـابه،، وفي آخر المـيـدان أناس قعود عدد كثير، قال أبي: هن هؤلاءء قال الحـجَاب: هؤلاء القشُّيسون
 يسـتفتونه فيفتيهـم. ڤلفٌ أبي عنـد دلكك رأسـه بفاضـل ردائه، وفعلت أنا مثل فعل أبي، ثأقبـل نحوهـم حتّى قعــ عنـدهـه، وقعـدت وراء أبي،
 فينظر مـا يصنـع أبي، فأقبل وأقبل عدد مـن المسـلمـين ڤأحاطوا بنا، وآقبل عالـم النصـارى وقـد شــّ حاجبـيه بـحريرة صفراء حتّى


إلى صسـر المـجلس فقعد فيه، وأحاط به أصنحابه، وأبي وأنا بينهمه،
 أبي: بل من هنذه الأمّة المـرحوحومة.

هقال: أمن علمائها أم من جهُّالهـاء فقال كه أه أبي: لست من


 فقال له أبي: دليل مـا نـّعي من شاهـد لا يُجهـل الدنجين في بطن

 جهُّالوها، وأصنحاب هشام يسام يسمعون ذلكـ.

شقال لأبي: أسألكك عن مسأكلة أخرى . فقال له أبي : سـل. فقال :
 معدومة عند جميع أهل الجنّة، لا تنقطع، ومـا الدثليل فيمـا تّدْعونه
 طريّ موجود غير معـوم عند جميع أهل الدنيا لا ينقطع.



 السساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الثشمس،، يهدأ فيها المبتلى،

ويرقـد فيهـا الســاهر، ويفيق المهغمى عليه، جعلها اللّه في الـدنيارغبـة ثلراغبينن، وفي الآخرة ثلعاملين لثها، ودليالٌ واضـحاً وحجاباً بالغاً على الجاحـدين المنككرين الثتاركين لاهـا قال : فصاح النصـرانيّ

 يمـينك. فقال : أخبـرني عن مولوديـن ولـدا في يوم واحـد، ومـاتا في يوم واحــد، عمر أحـدهمـا خمسـون وومـئة سنـة، والآخر خمسـون سـنة في دار الدـنيا.

فقال كه أبي: ذلك عزير وعزرة، ولدا في يوم واحـد، فلمّا بلغا مبـلغ المرجال خهـسـة وعشّرين عاهـا، مرّ عزيـر وهو راكب على حمـاره بقرية بأنطاكية وهي خاويـة على عروشها، فقال: : أنى يحيي هذه اللّه بعـد موتهـا؟! وقـد كان اللّه اص،طفاه وهـداه، ڤلمّا قال ذلك القول غضب الله عليه فأمـاته مـائة عام سـخـطاً عليـه بــا قال. ثمٌ بـعثّه على حمـاره بعينـه وطعامه وشر ابه، ، فعاد إلى داره وعزرة
 وقــ شـاخوا، وعزير شـاب ڤي سنيّ ابن خمس وعشّرين سنـة، ڤلمم
 ويقولون: مـا أعلمـك بأْمر قد مضـت عليه السننون والثشَهور ؟! ويقول كه عزرة وهو شيـخ ابن مـائـة وخمس وعشَرين سنـة : مـا أيـت شـاباً في سنّ خمس وعشرين سنـة أعلم بهـا كان بيني وبين أخي عزير أيّام شبـابي منـك، فـمن أهل السهـاء أنت أم مـن أهل الأرضى

فقال عزير لأخيه عزرة: أنا عزير، سـخط الله عليَ بقول قلته



 في يومواحـد. فنهض عالثم النصارى عند دّكك قائماً، وقام النصارى على أرجلهم فقال لهـم عالمهـم: رجئتموني بأعلم منّي وأقعدتموه

 قعدت لكمه إن عشت سنة. فتفرّقوا وأبي قاعد مكانه وانه وأنا معه، ورفع

 وأمرنا أن ننصرف إلى المـدينة من سـياعتنـا ولا نحتبس، لأنّ الناس مـاجوا وخاضوا فيما جرى بين أبي وبين عالثم البنصارى ه.

## فيع الطرية إلىع الملينة:





 إليههم بالنصرانيّة، فكرهت أن أنكّل بهما القرابتههـا، فإذا قرا أت كتابي

 الأمؤهنـين أن تقتلههما ودوابههـا وغلهـانههـا وهـن هعههـا شرٌ قتتلةه.

 ڤلمّا قرب غلمـاننا مـن باب المـدينة أغلقوا البـاب في وجوهنا وشتتمونا، وذكروا أمـير المؤمنـين عليّ بن أبي طاكب (صـلوات الله عليه)، وقالوا: لا نزول دكم عنــنا، ولا شـراء ولا بيع، يا كفًار، يا مشَركين، يا مرتـدّين، يا كذّابين، يا شرٌ الالخالائق أجمـعين. فوقف



 وتبايعون اليهود والثنصـارى والهـجوس.
 يؤُدون الـجزية وأنتم مـا تؤُدون. فقال لهـم أبي: افتـحوا لنـا البـاب وأنزلونا، وخذّوا مـنّا الـجزية كمـا تأخذدون منهـه. هقالوا: لا نفتح،




[^2]الجبل المطل على مـدينة مدين، وأهل مـدين ينظرون إلثيه مـا يصنـ، فلمّا صـار في أعالاه استقبل بوجهـه المـدينـة وحـده، ثمّ وضـع إصبعيه في آذنيه ثمّ نادىى بأعلى صوته : وإلىى مـدين أخاهم شعييباً

 واحتملت صوت أبي فطرحته في أسماع الرجال وال والنسـاء والصبيان،
 مشرف عليهها. وهععد فيمن صنعد شيخ من أهل مدين كبير الـين السن، فنظر إلىى أبي على الجبل، فنادى بأعلى صهوته: اتقوا الله يا أهل مدين، فإنّه قد وقف الموقف الثني وقف فيه شـي



 فيطمره "، فأخذوه فطمروه (رحمـة الله عليه). وكتب إلىى عامل مـدينة الرسـول أن يـحتال في سـمّر أبي في طعام

$$
\text { أو شراب... }{ }^{\text {(r) }}
$$

(1) الطـمر: الـدفن.

## äدฮشا



 .. ${ }^{(r)}{ }^{\text {(r }}$

وكان الإهام يعلم بــنو أجلاه، فعن سفيان بن عيينـة عن جعفر بن
 سنـة، وقتل الححسين وهو ابن ثمـان وخمسسين سنـة، وهـات عليّ بن


وعن أبي عبـ اللَّهُ فلمّا حضـرته الووفاة قال : ادع لي شهوودا فـدعوت لـه أربـعة مـن قريشى، هيهـم نافـع مولى عبــ الله بن عمر فقال : اكتب، هذا هـا أوصى بـ








 انصرفو ا- مـا كان في هذا بأن تشههد عليه، فقال : يا بنيّ كرهت آن أن

 أثواب، أحدها رداء لهه حبرة كان يصنّي فيه يوم الجممعة وثوب آخر
 وإن قالووا: كفّنه في أربعة أو خمسـة فالا تفعل، وعمّمنـي بعمـامة،
 وعنه
 قبره، قال : قلت: يا أبتاه واللّه مـار أيت منـنـ اششتكيت أحسسن هيئة منـك اليوم، ومـا رأيت عليك أثر الموت، قال : يا بنيّ آما سمهعت عليّ بن الحسسين وعنها
 بنيّ، إنّ هذه الثيلة التي أقبض فيها، وهي الثيلة التي قبض فيها

رسول الله في الثيلة التي قبض فيها، وقال : اشرب هذا، فقال : يا بنـيٌ إنْ هذن - الثيلة التي وعدت أن أقبض فيهـا، فقبض فيهـا

 وهواريث الأنبياء والسـلاحه، وقاّل لثا:
 وفي رواية أنّه قال: دولمَّا حضرت أبي أوصسيك بأصاصحابي خيراً، قلت : جعلت فـداك والله لأدعنُهـم والثرجل
 وعن أبي عبـ اللّه





وأوصى أبو جعفر

## باقر الملوم


(1) ${ }^{\text {شُغلور }}$

ثيّ

 وقضى نحباه هسموهاً...
وا إماماهوواسيّّداهوا باقر اه

فأخذ في تجهيزه ولده الصادق
إلى جنب أبيه (r)
عـلــيـه صـاحــت الــــوادم نــرد صبيحه

.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الهصـر السـابقق ج }
\end{aligned}
$$

## الإمامـ الباقِ

روي عنه
وإنّي لأذكر مقتله وما نالنا في دكّك الوقته(1) (1)
وكان



وعشرون طعنة برمح أو ضمْرة بسيف أو رمية بسـهـه، فروي أنهـا




او شــاف ابـكـربـلـه إـــيـــن المعابب





## باقر الملوم

## 


وعندها التقى بعقبة بن بشير الأسديّي قال به أبو جعفر هـحمّد بن
عليّ بن التحسين


 قال : ربّ إن تك حبست عنّا النصسر من السمماء فاجعل ذلكَ لمـا هو


وكان يذكر دخونه الشام على يزيـ، ويقول: ددخلنا على يزيـه،



وهكذا بقيت أحدات كربلاء تتردّد في قلبه الزكيّي وعلى لنـانه
 ويبكي لمصاب جدّه التحسين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الطلبريّ: تاريخ الطبريّ، ج ج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فعن الكميت بن أبي المستهلّ قال: دخلت على سيّـي أبي جهر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فيكم خاصّةً، قال: :هاته، فأنشأت أقول: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ثلمّا بلغت إلى قولي: }
\end{aligned}
$$

فبكى ثمّ قال
 وجعل ذلك حجاباً بينه وبين النّاره، فلمّا بالغت إلثى قوني:


 ثلمّا بـغت إلى قولي:


قال: رسريعاً إن شاء الله سريعاً، ثمّ قال: پيا أبا المسبتهل، إنٍ


## : فـي

 زار جعفراً وأباه لمى يشتك عينه، ولمى يصبه سقم، ولمى يمت مبتلىه، .


هنكم؟ قال: ركمن زار رسول الله

## ويزار

,رالسـلام عليكم أئمّة الهـدى، السـلام عليكمم آهل التقوى، السـلام عليكم الحججّة على آهل الدنيا، السـلام عليكم القوّام في البريّة بالققسط، السـلام عليكم أهل الهصفوة، السـلام عليكم أهل النجّوى،


 تطاعوا، وأنكمر دعائم الدين وأركان الأرض، ولمى تزالوا بمين الله ينستخكم في أصالاب كلْ مطهُر، وينقلكم من أرحام المطهُرات، لـم
 وطاب منششأكم، منَّ بكم علينا ديّان الدين، فجعلكم في بيوت أذن اللّه

أن ترفـع ويـذكر فيهيا اسنمـه، وجعل صلواتنا عليكمر رحمـة لنا، وكفّارة

 وهذا مقام مـن أسرف وأخطاً، واستتكان وآقرّ بهـا جنى، ورجا بمقامـه الـخلاصص، وأن يستتنقذه بكمم مستتنقذ المهلكى من الرددى. فُكونوا لـي شفعاء، فقد وڤدت إليكمم إذ رغب عنكم أهل الحدنيا، واتتخذوا آيات الله هزواً، واستكبـروا عنهـا، يا مـن هو ذاكر لا يسـهو، ودائمـم لا يلهوو،


 خصصستني به، ڤللك الـحمـــ إذ كنت عنـدك في عقامي عـذكوراً مكتتوباً، ولا تـحرمـني مـا رجوتوتا تتخيَبنـي ڤيمـا دعوته.
وادع لنفسـك بما أحببـت ثمّ تصنّي ثمان ركعات إن شاء اللُّه.
 الثهـدى ورحمـة الله وبركاته، أستودعكم الله وأقرأ عليكم الـسـلام،



## فاتمة 































 أَمْتحـنَتْ بَ-







## 




















 أَبـا



## باقر الملوم




رثاء لبعضهـ أيضا:













[^3]رثاء الشثيخ جعفر الهـلاليّي

































## الالمصادر والمراجمع

1- ابن أبي الـحـيــ المعتزليّ، شرح نهج الُبـلاغة، مؤئسّة الأعلميّ للمطبوعات، الطُبعة الثانيّية، بيروت- لبنـان. Y- ابن الأثير، الكامـل في التاريخ، دار صـادر، بيروت- لبنـان. ץ- ب- ابن عساكر، تاريخ مـدينة دهشثق، دار الفكر، بيروت- لبنان.
 الرضيّ، الطبعة الأولى، قهم - إيران.
0- ابن هنظور الإفريقيّ المصريّ أبو الفضل جمهال الـدين هـحمّد بن مكرم، لسـان العرب، نشر أدب الحوززة، قيم - إير ان. צ- الأربيّيٌ أبي التحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح، كثف الثفّةّة في هعرفة الأئمّة، دار الكتاب الإنسالاميّ، بيروت- لبنـان. V- الأمين، محسن، أعيان الثيعة، دار التُـارف فلـمطبوعات، الطُبعة
الأولى، بيروت- لبنـنان.
^- الأهين السيّّـ هحسن، المجائس السنيّة، هنشورات الشّريف

 هصطائب سـادات البريّة، هؤنّسة إحياء التّراث اث البحر انيّ، النطبعة الأولى، قم- إيران.

## باقر اللعلوم




|1 - التحسنيّ هـاشم هعروف، سيرة الأئمّة الاثتي عشر، هنشور ات الشريف الـرضيّ، الطبعة الأولى، قهم - إير ان.
 على الأئمّة الاثثي عشر ، انتشـار ات بيــي ار ، قيم - إير ان.




10- السـرويّ المـازنــرانيّ هـحمّا بن عليّ بن شهر آشوب، هنـاقب آل
أبي طالب، دار الأضواء، بيروت- لبنـان.

17- السيّيّد حسن داخل، هن لا يحضضره التخطيب، انتشار ات كاشف،
الطُبعة الأولـى، قم - إير ان.


الأولى، بيروت- لـبتان.

1 ا - الشاكريّ حسين، هوسوعة المصصطفى والعتّرة، نشر الثهادي، الطبعة الأولىى، قم - إير ان.
 الششرعيّة في فقّه الإهـاهيّة، هؤسّسـة التششر الإنسـلاهيّي التابعـة






بيروت- ثـبنان.





إير ان.



الأؤلى، قهم - إير ان.

Y Y الطوسيّ أبو جعفر هعحمّـ بن الـحسن، احختيار هعرفة الـرجال



## باقر الملوم

آل البيت



إيران.
YA- الططوسيّ أبو جعفر هحمّمّد بن الـحسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلاهيّة، الطبعة الر ابعة، طهر ان- إيران.
a هؤئسّة الأعلميّ، الطّبعة الأولى المصحّحتة، بيروت- لبنـان.
 انتشار ات عطارد، الططبعة الأولى، طهر ان- إير ان.
 البـلاغة، الطبعة الأولىى، بيروت- لبنـان.
بY- الكلينتيّ الر ازيّ ثقة الإسلام أبو جعفر هـحمّد بن يعقّوب، الأصول من الكافي، تصحيح ونعليق عليّ أكبر الفظّاريّ، الطّبعة

 والنشثر، الطبّعة الأولىى.
 العربيّ، هؤسّسة التاريخ العربّي، الطبعة الثأثلةّ، بيروتلبنان.
ro - هـر اجع هـن العلمـاء الأعلام، كتاب الوفيات، المكتـبة الحيدريّه، الططبعة الأولىى، قّم - إير ان.
 عليّ بن أبي طالب، هؤنسّسة أنصـاريان، الطبعـة الثانيـة، قـم-

إير ان.


 إير ان.


 الشثريف الـرضيّ، الططبعة الثّانيـة، قـم - إير ان.

النبيّي والزهر اء والأئمّة"
الططبعة الأولىى، قِم - إير ان.
| ع- اليعقوبيّ، تـاريخ اليعقوبيّ، دار صـادر، بيروت- لبـنـان.

## lالفضرس

1. هـذا الڭكتاب:
15 
10 
IV





$Y \varepsilon$

Yo


Y7


ra


$\varepsilon r$


| $\varepsilon{ }^{\text {r. }}$ |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

と ......................................................................................................
$\varepsilon \varepsilon$
-
عV................................................................................................

## باقر اللعلوم




[^0]:    (1) النـاءاءالأخير صHM

[^1]:     بكاءه في صـره
    
    

[^2]:    

[^3]:    (1) المصـر السـابقي 197

