# كتّاب دول الإسملام للذهبي ت مصدرا عن الجوانب المـالية في  

المدرس المساعد
سحر مهـي احمد
جامعة البصرة - كلية التربية للبنات
الخلاصة:
يتتاول البحث كتاب دول الإسلام للاهبي (ت V\&人 هـ) مصدرا عن
الجو انب المالية في الدولة العربية الإسلامية ( V V - 1 هـ) و وقد تضمن مو اضيع
عدة وضعتها حسب الأهمية في تسلسل زمني كما أوردها الذهبي فقد تتاول الموضوع الأول الغنائم وأثر ها على اقتصاد الدولة العربية الإسلامية ثم الموضوع الأخر المصادرات وأسبابها وأنو اعها و الموضوع الأخر التركات والانل السنوي

لكبار رجالات الدولة و التفرفة بين النو عين وعلاقتها بالمستوى ألمعاشي للاولة . ثم الموضوع الأخر الصدقات و العطايا و الصلات وتعريف كل مصطلح على حدا وكيف كانت تنفق وعلى من ثم الموضوع الأخر الحالة المعاشية وقسم إلى نو عين الرفاهية وارتفاع المستوى ألمعاثي و الغلاء وتدني المستوى ألمعاثشي ثم الموضوع الأخر الإنفاق على الجيش حسب الحقبة التاريخية ثم الموضوع الأخر الصلح والضرائب وقد عرفت المصطلحين كلا على حدا وأسبابه والموضوع الأخير والذي وضعته في حقل مستقل هو أمور متفرقة إذ وجدت هذه الأمور كانت منفردة في كتاب الذهبي فأثرت أن أضعها في موضوع مستقل ليتسنى للقارئ . معرفتّها وحدها


#### Abstract

This study deals with $\mathrm{Al}_{\text {_ }}$ Thahabi's book entitled State of Islam (746 A.D.), a source for the financial aspects in the Islamic Arabic State (1 _ 746 A.D.).The study includes several topics that have been stated chronologically according to their significance by Al_Thahabi . However ,the first topic studies the booty and its effect on the economics of the Islamic Arab State. The second topic deals with the confiscations and their reasons and kind. The third topic treats the estates and the annual income of the State high standing men and the differentiation between the two kinds as well as its relation with the living standard of the State. The fourth topic tackles the charities, donations, and presents with defining each one of them separately and how and what they were to agree upon. The fifth topic deals with the living standard which is divided into these types: the welfare, the high living standard, high prices, and low standard living. The sixth topic studies the army according to the historical epoch. The last topic, which is set in a separate column, deals with miscellaneous items found in different places in Al_ Thahabi's book which may have an effect, if being put in a separate topic, so as to let the reader know them well .


$$
\begin{aligned}
& \text { (لمقدمـة: } \\
& \text { حظي النشاط المالي في الدولة العربية الإسلامية منذ قيامها وتأسيسها على يد } \\
& \text { الرسول الأعظم (صلىى الله عليه و اله وسلم) مرورا بـالمر احل التاريخية المختلفة } \\
& \text { لأرجاء العالم الإسالمي بعناية من قبل المسؤولين في الدولة العربية الإسلامية } \\
& \text { فكانت هذه العناية متتو عة شملت الاهتمام بالجو انب الاقتصـادية المختلفة وخصوصـا } \\
& \text { أو فات المحن و الكو ارث و الحروب وما شملته من انخفاض ملحوظ في المستوى } \\
& \text { الاقتصـادي فكان لا بد من الدولة ومؤسسانها المختلفة تقديم العون و المساعدة لتلافي } \\
& \text { حدوث المجاعات و الأوبئة في هذه الظروف الاسنثنائية ولهذا السبب نرى اهتمام }
\end{aligned}
$$

الأفر اد و المجتمعات لهذه الأمور الحيوية و الضرورية ڤد ترجمت إلى انجازات علمية هائلة مثل الكتب و المجلدات المتتوعة و الزاخرة بالجو انب الاقتصـادية المختلفة و السباسات المتبعة في هذا المجال ومن أمثلةة ذلك كتاب (دول الإسـلم) للذهبي الذي تتاول الجانب الافتصـادي على الرغم من تناوله الأحداث النتاربخية حسب تسلسلها الزمني ولكنه لم يغفل أن يذكر كل مـا صـادف الذولة الإسـلامبة في حقبها المختلفة من أمور اقتصـادية شملت مختلف النو احي فكان كتابه جرد لحو ادث اقنصـادية سو اء أكانت لأفر اد أو دول بشكلها العام في إطار تاريخي منذ زمن الرسول (صلى الله عليه و الله وسلم) حتى مدة متأخرة من حياة الدولة الإسلامية ودر استه شملت جرد لهذه الأحداث دون إبداء أي رأي من قبله ولكن بترك اللثقيم و إبداء الآز اء وحل المشاكل للقارىئ ولهذا نرى أن در اسة كتابه تفسح المجال للباحث لإبداء رأيه الشخصي بشكل موضوعي دون الحاجة إلى رأي المؤلف أو التأثنر به ولهذا فالسبب لاختباري هذا الكتاب هو شموله مدة و اسعة من الدولة الإسـلامية و هذا يقودنا إلى معرفة الأوضـاع الاقتصـادية للدولة الإسـلامية إذا مـا علمنا أن الاقتصـاد الحجر الأساس لفهم طبيعة الشعوب و الدول وما تمر به من أزمات اقتصـادية أو رفاهية ونرف مما تؤدي بدور ها الى تشكيل هذه الدولة على الصعيد السباسي والاجنماعي ومن ثم تطور ها في شتى المجالات أو إخفاقها لعدم الوصول إلى مستوى متطور في المجالات كافة أما السبب الآخر لاختبار هذه الدر اسة فهو الإطار التاريخي الذي شمل الكتاب فكانت در اسة تاريخية اقتصـادية حسب التسلسل الزمني الممتد منذ زمن الرسول (صلى الله عليه و اله وسلم) حتى سنة Vミ7 هـ وهي مدة زاخرة بالأحداث السباسية و الاجتماعية لتنو ع الدول و امنداد البعد المكاني و الزمني وما ير افقه من نتو ع في المجالات الاقتصـادية للدول المختلفة. وقبل استعر اض ما تضمنه البحث نذكر مقدمة موجزة عن مؤلف الكتاب فالمؤلف هو الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن فايماز النركماني الذهبي الثيخ الأستاذ ،المحدث ،المؤر خ ،في أهل ميافارفين ولد

سنة TVK هــ في دمشق لأسرة اشتهرت بالعلم إذ كان أبوه رجلا صـالحا يعمل في الذهب ،فاتخذ من ثلك الصنعة مهنة له فعرف بها ،ثم ما لبث الذهبي أن انصرف إلى العلم والرحلة من اجل العلم والمعرفة حتى صـار عالم عصره لكثرة وغزارة تصنيفه إذ زادت مصنفاته عن مئة كتاب ،طبع قسم كبير منها ،وامتاز الذهبي بكثرة رحلاته لأرجاء العالم طلبا للعلم و المعرفة ثم اسنتر به المقام أخير ا في مسقط ر رأسه دمشق إذ قضى بقية حياته مشتغلا بالعلم و التأليف حتى توفي سنة أما كتابه (دول الإسلام) فانه مختصر عن كتابه الكبير المعروف بــ (ناريخ الإسالم) فقد تتاول الكتاب من الهجرة النبوية الشريفة حتى سنة V६7 7 هـ و هـي مدة لا يستهان بها في مدتها الزمنية ،ونرى اختصار الأحداث في جز أين حسب ما ر آه المؤلف من الأهمية لهذه الأحداث ،ولهذا وقع اختياري على هذا الكتاب لاختصـار المعلومات التاريخية ودمجها بالأحداث الاقتصـادية ،إذ يعد البحث هو إحصاء لأحداث اقتصـادية حسب أسبقيتها الناريخية كما أوردها المؤلف دون التنخل بإبداء الر أي أثناء الجرد ولكني أعطي الآراء قبل البدء بالموضوع و عند الانتهاء منه إذ كانت هناك ملاحظات تستدعي شرحها للقارئ . فقد قست البحث إلى تسعة مو اضيع نتشل المو اضيع الاقتصادية ومن هذه المواضيع الغنائم فعرّفت معنى الغنيمة وتسلسلها حسب الحقب الزمنية ثم المصادرات وما كانت عليه وأسبابها والأشخاص الذين شلهم هذا النوع من المصادرات وأنو اعها ثم موضوع النزكات والخلل السنوي لبعض الشخصيات اللسياسية أو الاجتماعية المعروفة في الدولة وأسباب الزيادة الملحوظة في هذه التزكات و الاخول السنوية التي وصلت إلى مبالغ طائلة في حين أن الدولة في بعض الأحبان كانت تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة ومجاعات ويعود ذلك إلى أسباب متعددة أوردتها في هذا الموضو ع
أما الموضوع الآخر فهو الصدقات و العطايا و الصـات و هذا النوع اختص به بعض الثخوص الذين امتازوا بالكرم والجود والعطاء وعدت من الأمور

الاجنماعية سواء عن طريق العطايا التي يهبها الخلفاء في المناسبات الرسمية و غير الرسمية لنشمل العلماء و الثعر اء وذوي المناصب المهمة أو الصدقات التي يببر ع بها أهل الجود و الكرم للمساعدة ، ثم نتاول البحث الحالة المعاشبة وضم الرفاهية وارتناع المستوى المعاشي وأسبابه في الدولة العربية الإسلامية و القسم الأخز ضم تدني المستوى المعاشي وبحثا أسبابه والطرق التي كان على المسؤولين إتباعها للنهوض بالحالة المعاشية لتلافي المجاعات و المحن التي ألمت بها فترات واسعة في أنحاء العالم الإسلامي ، أما الموضوع الآخر فقد تتاول الإنفاق على الجيش واهتمام الخلفاء و القادة حسب الحاجة التي تقتضبها الظروف التي تمر بها الاولة ، ثم موضوع أخر وهو الصلح والضرائب الذي شمل ما تصالح عليه المسلمين من أهل الذمة حقنا للاماء وكان على شكل أمو ال بتفق عليها الطرفين ، أما الجزية فهي التي تفرض على المنهزم وتشمل أموالا أيضا يقدر ثمنها الطرف المنتصر أما الموضوع الأخير الذي كان خاتمة البحث فقد أطلقت عليه أمور متفرقة وذلك بسبب ندرة المو اضيع المعروضة فيه فقد كان يضم أسعار بيوت وكتب ومقدار مهور وصداق ومبالغ دفعت من اجل مناسبات اجتماعية كزو اج وتولية ولاية عهّ وكذلك أمور أخرى مثل كو ارث طبيعية وما خلفتّه من خسائر قدرت بمبالغ هائلة و أثرها على الأوضاع الاقتصادية وكذلك أثمان مدن و أشخاص قدر لهم أن يكونو ا ذا مناصب مهمة .

عند الاطلاع على كتاب الذهبي فيما يخص موضوع الغنائم نجد أمورا متباينة حولها إذ أن الغنائم هي واردات الدولة العربية الإسلامية من الفتوحات الإسلامية التي زخرت بها المراحل الأولى من الدولة إذ كان الجهاد هو احد الأركان المهمة للاولة الإسلامية لإعلاء كلمة اله ونشر الإسلام وما كان بر افق هذه الحروب من غنائم نتع في أيدي المسلمين ويتم توزيعها وفق الآية الكريمة ((و اعلموا أن ما غنمتم من شيء فان له خمسه وللرسول ولذي القربى و اليتامى

و المساكين وابن السبيل ))(ץ) ، إذ كانت خمس هذه الغنائم تذهب إلى بيت المال ليوز ع حسب الآية الشريفة والباقي يوزع على الجند ، ونجد اختلاف الغنائم من عصر إلى آخر فقد تفاوتت في عصر الرسول (صلى اله عليه و اله وسلم) و الخلافة الر اشدة و العصر الأموي فكانت في زيادة و هذا يعود إلى نوسع الفتوحات الإسلامية وما ر افقها من كثرة هذه الغنائم في بداية الدولة العربية الإسلامية ونجد كذلك أن الذهبي تحدث عن الفنوحات اللي جرت في المشرق و المغرب وهذا جرد لهذه الغنائم كما أوردها الذهبي حسب تسلسلها التاريخي: ففي خلافة الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فتح المسلمون مملكة
(T). كسرى بقيادة سعد بن أبي وقاص و غنمو أمو ال الفرس وفي سنة 17 هــ كانت وقعة جلو لاء وقتل أعداد من المجوس وبلغت الغنيمة

ثلاثين مليون درهم.(₹)
و عندما سار و الي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالجيوش إلى المغرب و أفريقيا فافتتحها وتغلب على أهلها فأصـاب كل رجل ألف دينار وخلف هذا الفتح (0). من الغنائم ما يقارب سهم الفارس بثلاثة آلاف دينار وفي سنة rr هــ غنم المسلمون أموالا طائلة عندما جهز قارن المجوسي جيشا بأرض هر اة(T) ضد المسلمين بقيادة عبد الها بن خازم السلمي(V) فقتل قارن وظفر المسلمون(^) . وفي سنة ا؟ هــ غزا المسلمون أطر اف افريقية وغنمو ا وسبوا في زمن


وفي سنة 9 ¢هــ سار طارق بن زياد إلى جزيرة الأندلس فاللقى ملكها
 أما في زمن الوليد بن عبد الملك ( 17 _ 97 هــ 9 كـ كانت الفتوحات الكثبرة فكان في كل وقت يجيء البريد بفتح بعد فتح ويحمل إليه خمس الغنائم وامتلأت خز انته و عظمت هيبته وكان يقسم الار اهم بين الصـالحين.(1 ( )

وفي خلافة يزيد بن عبد الملك (1 (1 _ 1 هــ) غنم المسلمون ما لا
(1 Y). يوصف من الثنرك بعد قتال عظيم
هذه الغنائم وقعت كلها زمن الخلافة الراشدة و الدولة الأموية ونرى ذلك
نتيجة نوسع حركة الفتوحات الإسلامية وما رافقها من توسع سيطرت الدولة
الإسلامية على مناطق واسعة ومن ثم ازدياد الغنائم التي ظفر بها المسلمون . و عندما افتتح السلطان محمود بن سبكتكين في سنة • اء هـ الهنـ و أباد عباد النار ،وقتل من الكفار خمسين ألفا و هدم مدينة الصنم الأكبر وبلغ عدد الخمس من اللببي ثلاثة وخمسين ألفا واستولى على مدائن وقلاع وحصل من الفضة نحو عشرين مليون درهم .(T)
ونلاحظ في زمن ابنه مسعود بن محمود بن سبكتكين استمر بغزو الهند أي في سنة مليون درهم .( ) ( )

وفي سنة 0.0 هـ كانت وقعة عظيمة بين يوسف بن تاثففين(0 ) و

وفي سنة ovo هـ كـ كانت وقعة مرج العيون(IV) بين صدلح الدين والصليبيين وانتصر صدلح الدين حتى أن بعض الأسرى استففو ا أنفسهم بالأمو ال

أما في سنة 1910 هــ كانت وقعة الز لاقة(9 (1) بين المسلمين بقيادة السلطان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب وبين الفونش ملك الفرنجة في الأندلس فانتصر المسلمون واخذو امن الإفرنج ثمانين ألف فرس ومن البغال مئة

ألف وبيع الأسبر بدر هم و الحصـان بخمسة در اهم و الحمار بدرهم.(r.)
هذه الحو ادث ترينا الغنائم التي استولى عليها المسلمون من الحروب التي خاضها المسلمون ضد الفرنجة أو عباد النار و هذا يعود إلى الانتصارات التي تحققت على يد المسلمين و البلاد التي فتحت .

ظهرت المصادرات في الدولة العربية الإسلامية في زمن الخلافة الأموية ثم نراها في نزايد في العصر العباسي الأول والثاني وتعود أسبابها إلى أمور عدة منها عزل الو لاة والوزراء وكبار رجالات السياسة والدولة فتصادر أمو الهم وضياعهم فضلا عن الدسائس و المؤامرات الني حفلت بها العصور العباسية لتتوع العناصر الأجنبية في الحكم أو تقصير هذه الثخصبات المهمة في أداء المهمات والواجبات الملقاة عليهم أو الاستعانة أصلا بأثنخاص يفنتقون المهارة والأمانة و الكفاءة في أداء المومات الملقاة عليهم وبذلك يتعرضون إلى سخط الخلفاء وما ير افقه من مصادرة لأملاكهم ، ونرى كذللك مصادر ات لذخائر دول كما حصل مع الدولة الأموية عند زوال ملكهم من قبل العباسيين إذ صودرت جميع ذخائرهم وكذلك ما فعله التتار عندما استقام الأمر لقازان بعد إعلان إسلامه ودخوله دمشق وأصبح الحاكم المطلق لها إذ اخذ يصادر أموال الناس وهذا ما سوف نراه في مصادرة سنة 799 هــ ، وفيما بلي هذه المصـادر ات كما أوردها الذهبي : فقد عزل الخليفة سليمان بن عبد الملك ( 9 ـ 9 ـ هـ 9 ــ) موسى بن نصبر
الأمير الذي افتتح المغرب والأندلس سنة 9 هـ وسجنه وطالبه بأمو ال عظيمة.(Y) هنا مصادرة الخليفة لأمو ال احد ولاته الذي كان له الأثر الكبير في افتتاح المغرب و الأندلس ولكن هذه الأمور لم تمنع الخليفة من مصادرته.

أما في زمن الخلافة العباسية وبالتحديد سنة الخراساني في خلافة أبي جعفر المنصور ( 1 Y _ $10 \wedge$ هــ) مصادرته لذخائر بني أمبة عند زو ال ملكهم(Y)). و هذه أول مصادرة من قبل الدولة العباسة لدولة سابقة وهي الدولة الأموية .
ومن ثم في سنة $10 \wedge$ هـ صـادر الخليفة المنصور خالد البرمكي واخذ منه ثلاثة مليون دينار ثم رضي عنه(ץ ب) . وهنا يمكن أن نستتتج ما كان يملكه البر امكة من أمو ال هائلة في زمن المنصور إذ المبلغ المصادر يعد في وقته مبلغا هائلا .
 وقبض على ابن ماهان واخذ خز ائنه وكانت أمو ال عظيمة نقلت على ألف وخمسين جملا(ץ٪) . هنا مصادرة الخليفة لأحد و لاته نتيجة لنقصبر الو الي في أداء مهامه و هذا نجده واضحا نتيجة لانقسام أقاليم واسعة من الدولة في ثلك المدة و انفر اد الو لاة في السلطة .
والمصادرة الأخرى كانت من فبل الخليفة المعتصم ( YY _ Y
عندما غضب على وزيره الفضل بن مروان سنة . YY هــ واخذ منه عشرة ملايين دينار ونفاه واستوزر أخر(Y0).
وفي سنة HYV _ Y
بن داود القاضي وصـاده واخذ منه ستة عشر مليون درهم(Y7) . تعد هذه المصادرة من اكبر المصادر ات التي وجدت في ثلك المدة إذ ان مبلغ ستة عشر مليون در هم مبلغ هائل لم يصادر من وزير من فبل . وفي سنة 9 Y 9 هــ عندما عزل قاضي القضاة بحبى بن اكثم اخذ منه مئة ألف دينار(YV).

و عندما فتل كبير الأمر اء وصيف التزكي اخذو ا منه أمو الا عظيمة وكان هذا
سنة ror هـــ (r)).

وفي سنة الشّ هــ استولى ناصر الدولة (الحسن بن حمدان ) على الدولة وقلل رو اتب الخليفة المنقي باله ( . هذه المصادرة اختلفت عن باقي المصادرات بان الخليفة نفسه نقلل رواتبه وتصـادر ضياعه وبذلك اختلفت عن المصادرات السابقة بان الخلفاء هم مصدر المصـادرة للو لاة وقادة الجيش

أما في سنة OTV هـ انتصر صلاح الدين الأيوبي على سودان الصعيد وبقي يطلب من العاضد بالله (ت OTV هــ) آخر خليفة فاطمي في مصر أثشياء كثيرة من الأمو ال والخيل ليتقوى بذلك . فسار إلى العاضد يطلب منه فرسا ولم يكن بقي له سوى فرس واحد فنزل عنه وبعث إليه ،فلما استفر غ ما عنده من الأمو ال خلعه من الخلافة( •٪) . .

وفي السنة نفسها نوفي العاضد وتنلم صلاح الدين القصر بما حوى
واصطفى نفائس ما في الخزائن واستمر البيع على ما في القصر نحو عشر سنين ومن ذللك الكتب وكانت اكثر من مئة ألف مجلد(ا) . إذ نجد صـلاح الدين حتى بعد أن توفي العاضد فانه استمر بمصادرة الخزائن وبيعت الكتب الثمينة فيمكن أن نستتتج من مصادرة كهذه أن الاولة أصبحت توجهاتها عسكرية بحتة وليس الاهتمام بالثقافة و الأدب .
 كبر اء دمشق وتجار الكارم (القلائد من الذهب و الفضة) فصادرهم وفي النهاية عزل عن الوزارة واخذ منه خمسين ألف در هم(سّ)).
و هنالك نوع أخر من المصـادرة كانت من فبل التتار للناس إذ في سنة 799 هـ عندما دخلت التتار دمشق شرعوا بالمصـادرة والنهب إذ حمل إلى خزانة (قازان)(٪٪) . ثلاثة ملايين وستمائة ألف من النزراسيم وفتلو ا أكثر الناس على المال وغلت الأسعار وافتقر الخلق(0) . تعد مصارة حتى لو كانت على شكل نهب أو سلب من قبل النتار إلى البلاد التي غزوها واحتلوها لأنها مصـادرات بطرق وحجج مختلفة.

## الاخل اللسنوي والتركات لكبـر رجال الاولة:

قبل الحديث عن الاخل السنوي لكبار الشخصيات السياسية والاجتماعية و التركات و أنواعها لابد من اللفريق بين التركات و الاخل السنوي إذ نعني بالاخل السنوي هو ما يدخل للشخص من أمو ال إثثاء السنة المالية من وظيفة في الدولة أو من إيجار عقارات أو بساتين أو غيرها ، أما التزكات فهي ما يتركه الثخص بعد وفاته من أموال منقولة و غير منقولة كان تكون عقارات أو ضياع أو أموال أو مجوهرات ثمينة وقد نكون عن طريق الإرث أو ما جمعه الثخص إثناء حياته الذي جعلني اجعلهما موضو عا واحدا هو إنهما يعبران عن الحالة المالية للأشخاص

من خلال استعر اض هذه الثزكات والدخول السنوية ومدى تفاوتها من مدة إلى أخرى ومن بلا إلى أخر وسوف نورد ذللك كما جاء في كتاب الذهبي : أن عبد اله بن مسعود الهذلي (ت بז هــ) صـاحب رسول اله (صلى اله عليه و اله وسلم) خلف تسعين ألف دينار (־ (7) .
أما الزبير بن العو ام الاسدي (ت چץ هــ) كان كثير المتاجر والأمو ال وكان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج فربما تصدق بذلك في مجلسه ،وخلف أملاكا بيعت بنحو أربعين مليون در هم(rV) . لا شك أن شخصية الزبير بن العوام غنية عن التعريف وانه كان كثير العطاء بسبب ما كان يملكه من الأمو ال الكثيرة. أما طلحة بن عبيد الله التميمي (ت چ هـ هـ) كان من الاجو اد ولقب طلحة الفياض وطلحة الجو اد ويقال: انه فرق في يوم واحد سبع مئة ألف ،وكان دخل طلحة في كل يوم ألف در هم ويقال خلف من المال مليون درهم ،ومائتي ألف دينار(^٪) . أما الخليفة المنصور فقد خلف في الخزائن مئة مليون درهم وستين مليون
 المنصور أبو الدوانيق لكثرة اقتصاده وتدبيره ولا عجب أن في زمنه امتلأت خزائن الدولة بالأمو ال اذ تعد مرحلته من أكثر المر احل العباسية ازدهارا إذ كانت نسبة المصروفات اقل من نسبة المدفو عات . أما دخل الليث بن سعد آلفهمي(• غ) (ت IVO هــ) في السنة فهي ثمانون ألف دينار وما وجبت عليه زكاة مال قط(٪) .

أما المعتصم ثامن خلفاء بني العباس فقد خلف من الذهب ثمانية ملايين دينار ومن الار اهم ثمانية عشر مليون درهم وثمانين ألف فرس ومثلها من الجمال و البغال ومن المماليك ثمانبة ألاف مملوك وثمانبة ألاف جارية(گ §) . وعندما مات بغا الكبير أبو موسى التزكي (ت Y ب هــ) مقدم الجيش لاى الخليفة المتوكل خلف أموال عظيمة(٪) . لاشك أن امتلاك بغا لهذه الأموال الهائلة ما كان يتمتع به من نفوذ على حساب الخليفة المتوكل .

أما فبيحة أم الخليفة المعتز بالش ( YOO _ YOY هــ) فقد كان لها أمو ال لV تحصى فعندما طلب أمر اء اللترك من المعتز باله عطاءهم طلب من أمه مالا فشُت عليه ولم يكن بالخزائن شيء أما أمو الها الخاصة فقد قوموا جواهرها بمليوني دينار(؟ §) .
وخلف الأمير يعقوب بن الليث الصفار (ت Y Y ب هـ ) خمسين مليون درهم ومليون دينار(0٪) . ويعد الأمير الصفار من اللوك الذين امتلكوا الاقطاعات الكبيرة من الأراضي الزر اعية وكانت تجبى منها أمو ال هائلة فكانت مصدرا لثروته الهائلة . أما احمد بن طولون التركي أمير مصر والثام (ت . تركته من الذهب الأحمر عشرة ملايين دينار وأربعة وعشرين ألف مملوك(7 §) . ويقال أن وزير المعتضد ( r
 ودخل أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات وزير المقتدر باله ( 90 r
 يكون مثله لسلطان(ی) . إذ اشتهر ابن الفرات بسطوته ونفوذه لدى الخليفة المقتدر - وانه عزل من الوزارة مرات عديدة ولكنه كان يرجع إليها بسطوة ونفوذ اكبر أما في سنة الايلمي إذ انه طلب حساب ما يدخله في السنة فبلغ ثلاثمائة مليون وزيادة(9 §) . وقدرت غلة أملالك الشريف والد المرتضى في العام فيما نقل ابن الجوزي اكثر من مليوني در هم(• •0) .
أما جاماكية (الدخل السنوي) وزير مصر أبو الفرج يحقوب بن كلس (ت . . فقد قدرت في السنة مئة ألف دينار وخلف أربعة ألاف مملوك وتحفا وجواهر(10) . وعندما مات الشريف أبو الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني المحدث نزيل سمرقند سنة (٪^气 هـ) كان ذا أمو ال كثيرة وقد تملك أربعين قرية تقريبا(or). نجد هنا شخصية عامة امتلكت أمو الا هائلّة ومدكن أن تعود هذه الأمو ال إلى أمو ال خاصة امتلكها ورثها عن أسلافه .

وفي سنة 010 عندما نوفي بمصر الأفضل أمبر الجيوش(م) ترك تركة لم
يسمع في الدنيا بمثلها كثرة كانت دو ابه باثتي عشر ألف دينار وكان لبن المو اشي التي بغل في العام ثلاثثن ألف دينار وعندما قتل اخذ منه مئة حمل دراهم وستة ملايين دينار(0) . و هذه التزكة لا شك كبيرة حتى بالنسبة إلى أكثر المر احل ازدهار ا فما بال في هذه المرحلة وفي مصر بالتحديد وما مرت به البلاد من مجاعات وضائقات مالية كبيرة .
وقدرت تركة شسس الدين البهلو ان بن الدكز صـاحب أذربيجان وعراق العجم عندما
توفي سنة (ON هـ خمسة ألاف مملوك أما من الخيل و الدو اب ثلاثين ألف رأس(00) .
أما تركة صاحب حمص ناصر الدين محمد بن الملك أسد الدين شبركوه(07) قدرت بمليون دينار (OV) . هذه التركة لا شك كانت كبيرة في زمنها والأرجح انه

امنلكها من منصبه كوزير للخليفة العاضد واستغلالله لذلك المنصب . أما صلاح الدين يوسف بن الأمبر نجم الدين أيوب بن شاذي الرويني (ت019 هـه فانه لم يخف شبئا سوى دنانير ودر اهم يسيره لأنه انفق أمو اله في الغزو (01) . هذا معروف عنه إذ انفق الأمو ال الهائلة في حروبه الكثبرة كما بينا سابقا في موضوع المصادرات حتى انه صـادر الخليفة نفسه. ويذكر أن نائب سلطنة مصر طرنطاي(09) عندما هلك تحت الضرب خلف نعمة عظيمة منها من الذهب النقد مليون دينار وستمائة ألف دينار وكان ذلك سنة 7199 هــ (7) . على الرغم مما كانت تمر به مصر من مجاعات وضائقة |قتصادبة إلا إننا نجد مثل ثلك الثروات الطائلة .
ويزوى أن رشبد الدولة فضل بن أبي الخبر بن أبي علي الهمذاني مدير مماللك النتار الذي كان عطار ا يهوديا وطبيبا و الذي أل إليه الحال بأنه سبر الوزر اء والأمر اء من تحت أو امره ،وكثرت أمو اله بحيث عند مقلتله سنة VIA هـ بـ بلغت ثروته مليون دينار (17) . أمر طبيعي لمنصبه الرفيع و الذي بدون شك وفر عليه هذه الأمو ال الطائلة بالإضافة إلى ممارستّه مهنة الطب .

عند الانتهاء من موضوع التزكات و الاخل السنوي يمكن ملاحظة أمور عدة من جملتها أن الاخول السنوية نفاونت بشكل ملحوظ خلال فترات زمنية متعددة مـ الأوضاع الاقتصـادية الصعبة إذ لم تكن العلاقة بينهما دائما طردية إذ إنها لم تعبر عن أوضاع البلاد الاقتصادية في أكثر الأحيان وهذا يعود بطبيعة الحال إلى ما كانت تمتاز به بعض الشخصيات من الحضور لاى الخلفاء و المخصصات التي منحت إليهم من قبل بعض الخلفاء على الرغم من تنني الأوضاع الاقتصـادية في هذه المرحة فإننا نجد بعض الأمر اء و السلاطين لم يخلفو ا شيئا من التركات مثل صدلح الدين الأيوبي الذي انفق أمو اله في الحروب على عكس بعض الشخصيات التي بلغت ثروته مقار لم يسمع بمثلها مثل الأفضل أمير جيوش مصر الذي امنلك ثروة هائلة على الرغم من الضائقة المالية التي كانت نو اجهها مصر في ثلك المدة

## (للصدقات و العططابـا و الصصلات:

قبل الخوض في ما ذكره الذهبي عن الصدقات و العطايا و الصلات يجب أن نعرف هذه المصطلحات كل على حدة فتعني الصدقة كما أوردها الماوردي زكاة ، و الزكاة صدقة ، يفترق الاسم ويتفق المسمى ولا يجب على المسلم في ماله حق سو اها(T) و عدت بمثابة تطهير للنوب المسلمين وزكاة لأمو الهم كما في قوله تعالى (( خذ من أمو الهم صدقة تطهز هم وتزكيهم بها ))(r (T) وتكون الصدقات للفئات التي ذكرت في القران الكربم كما في الآية الكربمة ((إنما الصدقات للفقر اء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب و الغارمين وفي سبيل اله وابن السبيل فريضة من اله و الله عليم حكيم)(؟ 7) . أما العطايا والصـلات فكما أوردها الذهبي في كتابه الذي نحن بصدد دراسته تعني كل ما كان يقدمه الخلفاء و الوجهاء أما لوجه اله تعالى لغرض المساعدة و هذا فليل لأنه يدخل ضمن أحكام الصدقة ، ولكن أكثر هذه العطايا والصلات كان يقصد من خلالها أغراض شخصية فردية تخص الشخص من اجل الحصول على أهداف سياسية أو اجتماعية كما هو الحال مع الخليفة معاوية الذي بالغ في العطايا للإمام الحسن عليه السلام

من اجل أن يتولى الخلافة وسار على هذا الطريق الكثير من الخلفاء منهم الخليفة المنصور الذي أكثر العطايا لعمه عيسى بن موسى ليتنازل عن ولاية العهر لابنه المهي وفعل المهذي نفس الثيء لتولية ابنه الهادي فهذه العطايا و الصـات تعد أمور شخصية يرد منها فائدة فردية لشخص وليس للمساعدة أو تجاوز ضائقة مالية لاى الأفر اد أما الأغر اض الاجنماعية فكانت تمنح من فبل الخلفاء و الوجهاء للعلماء و الشعر اء واختلفت الاو افع لها أيضا فبعضهم من هؤلاء كان محبا للأدب والعلم مثل الخليفة هشام بن عبد الملك الذي وصل العالم الزهري مبلغ سبعة ألاف دينار والخليفة المهّي الذي أجاز شاعر| خمسين ألف دينار وغبرها من العطايا و الصـات وسوف نوردها كما يأتي :
كان طلحة بن عبيد الله (الفياض) يروى عنه أن إعر ابيا من أقاربه قصده وتوسل إليه فوصله بثلاث مئة ألف دينار(70) . تعد هذه صلة من قبل طلحة إلى

احد أقاربه لما اشتهر به من كرم وسخاء في بذل الأمو ال .
كما أعطى معاوية الحسن بن علي (رضي اله عنه) أربعمائة ألف درهم عندما صـالحه على أمر الخلافة وسمي عام الجماعة سنة . ؛ هــ(77) . كان الغرض من هذا العطاء مصلحة شخصية لمعاوية من اجل أن يتنازل الإمام الحسن (عليه السلام) عن الخلافة .
ويذكر انه في سنة .0 هـ هـ بالغ معاوية في العطايا و إعطاء الأمو ال وخصوصا إكرام الحسين بن علي والزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ووصلهم بالأمو ال مقابل تولي ابنه يزيد ولاية العهد من بعده(TV) . و هذا عطاء أخر من قبل معاوية إلى شخصيات معروفة لم تكن بحاجة إلى عطاء معاوية إذ أن هذه الأمو ال رفضت من قبلهم كما هو معروف في المصادر التناريخبة المختلفة .

أما ما يذكر عن تصدق حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الاسدي(\٪) (ت)
 ألفا وتصدق بها(79) .

وفيل من كرم وسخاء عبيد الله بن أبي بكرة الثقني (ت V9 هـ) انه كان
كثير الأمو ال إلى الغاية وكان من كرمه إعالة أهل مئة وستين دارا من جيرانه وكسوتهم ، وكان بعتّق في كل يوم مئة مملوك(•V) . شيء طبيعي من شخص امتاز بالكرم و السخاء في بذل الأمو ال على الرغم من المبالغة التي نجدها في عتقه في اليوم الو احد مئة ملوك لا شكك أن هذا الأمر مبالغ به بعض الثيء .


في مرة عشرة ألاف دينار ففرقها كلها (VY) (V) (
ويذكر إن هشام بن عبد الملك ( 1 ( 1 Y _ هــ) كان يصل العلماء فقد وصل العالم الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد اله المدني (ت ٪ Y هـ بسبعة ألاف دينار (VY). هذه الصلة بمثابة تشجيع للعلم والاحتفاء بأهله وتكريمهم . أما الخليفة الوليد بن بزيد ( Y Y _ _ Y _ هـ

بن يزيد بن جابر الازدي(V\&) (ت \& \& ا هــ) خمسين ألف دينار(V0) . أما العطايا التي كان ينفقها عم الخليفة أبو جعفر المنصور سليمان بن علي العباسي أمير البصرة في بعض المواسم فقد بلغت خمسة ألاف درهم(V7) . تعد عطايا لوجه الخير من قبل أمير البصرة في مواسم دينية .
وروي أن العطايا التي كانت تعطى من اجل و لاية العهد فقِ بلغت في زمن الخليفة المنصور عندما أعطى ابن عمه عبسى بن موسى مبلغ خمس مئة ألف دينار من اجل تتازله عن ولاية العهد لابن المنصور محمد المهّي(VV) . وفي سنة . 17 هــ كرر المهثي ( 179 _ 179 هــ) ما فعله المنصور عندما أعطى عيسى بن موسى عشرة ألاف ألف و اقطاعات جليلة من اجل أن يخلع نفسه عن و لاية العهـ إلى موسى الهادي(VA) .
تعد هذه العطايا هي بمثابة هبات من الخلفاء أو و لاة العهـ من اجل التتازل
لهم عن و لاية العهـ أو جمع الأصو ات لهم من اجل تولي الخلافة . ويروى أن الخليفة المهدي أجاز شاعر ا بخمسين ألف دينار(V9) أما عن ما اشتهز به بعض الخلفاء من تصدق فيروى أن هارون الرشيد كان يتصدق من ماله

في كل يوم بألف درهم(•^) وكذللك فعل من بذل الأمو ال من اجل أن يقام ولده
 كان بعض الأمو ال أما كصدقة لوجه الخير أو كان لبذل الأموال من اجل مصلحة - له كما فعل لتولي ولده الأمين لو لاية العهـ إذا هنا العطاء مزد العا أما في سنة \& Y هــ أعطى المأمون عبد الله بن طاهر الخز اعي خمسمائة ألف دينار وأمره على مماللك خراسان كلها(^) . هذا العطاء يعد من الأمور السياسية إذ كان الهدف منها هو إعطاء احد ولاة المأمون وهو عبد اله بن طاهر أمو الا ليتدبر أمور خراسان عندما نولى أمرها .

إخو انه في الهه اربعمائة ألف دينار (<br>) .
 طاهر نيابة خر اسان وأعطاه عشرين ألف دينار(10) . هذه عطية من قبل الخليفة المعتمد إلى احد نو ابه على خراسان وهو محمد بن طاهر ليتصرف بها على شؤون البلاد و إدارة الإقليم
ويروى انه لما قلد ابن الفرات الوزارة خلع عليه سبع خلعات وكان يوما مشهودا إذ انه سقي الناس يومئذ أربعين ألف رطل ثلج ولعل قيمة هذا اللتج في بغداد نحو ألف دينار(^) .

وما يقال عن إسر اف وبذخ الخليفة المقتدر باله انه عندما ولي الخلافة بذخ في مجلسه أمو الا عظيمة وباع ضياعا له ويقال انه كان مبذر ا مسرفا للأمو ال ناقص الر أي أعطى جارية له درة الليتيمة وزنها ثلاثة مثافيل و انه محق من الذهب ثمانين مليون دينار في أيامه(AV) . هذا الإسر اف هو ما اشتهر به الخليفة المقتدر وتبذيره في صرف الأمو ال فقد كان من الخلفاء الذي عرف عنهم السفه في تبذيره لأمو ال الدولة .

ويذكر أن بجك(^)( نائب بغداد أعطى للقر امطة(^)) عندما أعادوا الحجر
الأسود إلى الكعبة خمسين ألف دينار فأبوا ذلك(•9) .
ويروى انه في سنة چル هــ عندما حجت الست جمبلة بنت صاحب الموصل ناصر الدولة وصار حجها يضرب به المثل مما أنفقت من أموالها الخاصة إذ نثرت على الكعبة عشرة ألاف دينار للفقر اء(91). أما في سنة 19 § هـ طـب الأمر اء من جلال الدولة العطاء فأخر ج لهم مصاغا بأزيد من مئة مليون فلم يرضهم ونهبوا دار الوزير أبو علي بن ماكو لا وسقطت الهيبة ووقع النهب في الرعية فاخرج جلال الاولة لهم متاعا كثبر |(9) وفي سنة 011 هـ عندما نوفي السلطان محمد بن السلطان ملك شاه السلجوقي جاء بعده ولده محمود ففرق خزائن أبيه في العسكر وكانت عشرة ألاف ألف دينار(٪ 9) . وفي سنة 070 هـ حـ حاصرت الإفرنج دمباط(؟9) خمسين يوما ثم ترحلو لأن نور الدين(90) (ت 979 هــ) ألهب بلادهم بالغارات وانفق العاضد بالله
مليون دينار على يد صلاح الدين(79) .

وعندما نوفي الخليفة الظاهر بأمر اله محمد بن الناصر العباسي وصف عنه
انه أعطى الأمو ال وأز ال المظالم و المكوس(9V) وكان يقول:(الجمع شغل النجار ،إمام فعّال خير من إمام فوّال اتزكوني افعل الخير ،فكم بقيت أعشپ؟) وقد فرق في ليلة العيد في العلماء و الصالحين مئة ألف دينار (9 ) .

ويروى أن صاحب اربل الملك المعظم مظفر الدين كوكبوري (ت • •7 هــ بن صاحب اربل زين الدين علي كوجك التزكماني كان ذا صدقات وبر وكان بنفق كل سنة على مولد النبي (صلى الله عليه و الله وسلم) نحو ثلاثمائة ألف دينار (99) • ويروى في سنة 7 T هــ ولدت امر أة ببغداد أربعة فمات واحد وأحضرت إلى دار الخلافة وتعجبو ا منها وأعطيت ما قيمته ألف دينار واستغنت نتيجة هذه

العطية( • ( ) . . يمكن عدها عطية لأجل هدية لشيء نادر حصل في تلك الفترة . وفي سنة Y Y خمسين ألف دينار ،وبلد أسيوط ،وخبز مائني فارس(1 ( ) . . يمكن عدها هدية (101)

للأمجد بمناسبة نقديم الأخير مفاتيح الكرك فكان هذا بمثابة اعتراف السلطان بالخدمة الجليلة التي قدمها الأمجد

و انفق اقطاي المملوكي سنة 7EV هـ على أمر اء المماليك ثلاثمائة ألف
 و انهزم المغول فرق في أهلها مئة ألف درهم وخلع عليهم( ؟ • () .
ويزوى عن ملك النتكرور (0 • ) موسى بن أبي بكر عندما قدم إلى الحج سنة VY६ وحصانا أثنهب فدخل في خدمة السلطان(7 • ) ) . وكان الشيخ المتز هد محمد بن عبد اله ألمرشدي (ت VKV هـ الأمثال في الجود و العطاء و إطعام الطعام حتى فيل انه انفق في ثلاث ليال ما يساوي خمسة وعشرين ألف درهم(V • () .

## (لحالةة (لمعاشبـة (المستوى (لمعاشثي):

تباينت الحالة المعاشية من عصر إلى أخر حسب الظروف الاقتصادية التي
يمر بها البلد فقد وصلت في بعض الأحيان من الرفاهية حدا أن ازدادت الأمو ال التي تجبى إلى البلاد الإسلامية خصوصا زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومدة الخلافة الر اشدة إذ فتحت البلاد وكثرت الأمو ال إلى حد اوجد فيه بيت المال الذي يعد من المؤسسات المالية العربية التي تتولى مسؤولية حفظ الأمو ال الداخلة إلى الدولة العربية الإسلامية ، فتتاول الذهبي الرفاهية و انتقل من العصر الر اشدي إلى العصر العباسي وبالتحدبد خلافة المهذي ولم يذكر في كتابه الرفاهية التي شهنتها مرحلة أخرى وفيما يلي ذكر لهذه الرفاهية كما بينها الذهبي في كتابه : فيروى إن في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فتح الفتوحات وكثرت الأمو ال إلى حد اوجد بيت المال ووضع الديوان ورثب لر عيته ما يكفبهم وفرض للأجناد العطايا(م • () .

وفي زمن الخليفة عثمان بن عفان كثر الخر اج إذ يروى أن الرفاهية تحققت
على يد ابن كريز عندما استقر بالبصرة ونو ابه على خراسان وسجستان و الجبال وازداد المال من النو احي واتخذ عثمان خزائن عظبمة بالمدينة وكان بقسم بين الناس فيأمر للرجل بمائة ألف درهم ويقال اخذ المسلمون من خزائن كسرى مئة ألف بدرة(9 • 1) من الذهب( • (1) .

وفي سنة
ألف وحتى كان البستان يباع بالمدينة بأربع مئة درهم وكانت المدينة عامرة كثيرة الخيرات والأمو ال و الناس تجبى إليها خر اج المماللك وهي دار الإمام وقبة الإسلام

فبطر الناس بكثرة الأمو ال و الخيل وفتحو ا أقاليم الدنيا(1 11 ) .
أما في العصر العباسي فيزرى انه عندما ولي المهدي الخلافة فرق في سنة - 1 هـ أموالا لا تحصى وأمر بإنشاء رواقات المسجد الحرام وحمل إليها الأعمدة الرخام في البحر وفرق في أهل الحرمين ما لم يسمع بمثله أبدا فقيل بلغ ثلاثون مليون درهم وفرق من الثياب مئة ألف ثوب وخمسين ألفا وحج بالناس وحمل معه اللثج إلى مكة وكان هذا لم يسمع بمثله من قبل(I Y) . أما القحط و الغلاء فنرى كتاب الذهبي يسخر بهذا النوع من الرو ايات ويعود إلى أن هذه المدة الزمنية المتأخرة شهدت تنني المستوى ألمعاشي وهذا يعود إلى انحطاط الخلافة العباسية والتسلط الأجنبي و إهمال الجوانب الاقتصادية و المالية وقلة عناية المسؤولين بالجانب الاقتصادي و السرف و البذخ الذي شهه هذا العصر بالمقارنة مع المستوى المتدني للاقتصـاد و عدم الاهتمام بالزر اعة فكما وصف ابن خلدون المجاعات بان سببها هو قبض الناس أيديهم عن الفلح بسبب ما يقع في أخر الدولة من العدوان في الأموال والجبايات أو الفتن الو اقعة في انتفاض الرعية وكثرة الخوارج لهرم الدولة فيقل الاهتمام بالزرع فيقل الزرع وبالتاللي تقل (ll٪). الأر اضي الزر اعية وبذللك يقل المورد الرئبسي للسكان

هكذا نرى العو امل التي اسنتتجتها و التي أشثار إليها ابن خلدون في فساد
الأمور في المدة المتأخرة نتج عنه القحط و المجاعات و الني ذكر ها ذلك المقريزي في كتابه إغاثة الأمة بكثف الغمة و التي نتاولها في مصر تحديدا ، أما الذهبي فقد سرد هذه الحو ادث وحو ادث أخرى وقعث في بغداد إذ تو الت المجاعات و القحط في بغداد في السنوات •سr و rrr و عrr و VY0 هــ وكان السبب ضعف الخلافة و التسلط الأجنبي من بو يهبين وسلاجقة و الذين لم يهنمو ا سوى بملى خز ائنهج على حساب الشعب ومقدر اته فأهملو الزر اعة وكل مـا يمد البلاد من واردات وبذلك شهدت هذه المدة تدني المستوى ألمعاشتي كذللك تحدث الذهبي عن المجاعات التي
 إلى الحروب و الحصـار ات التي شهوتها دمشق و الظروف الجوية القاسية في حلي وطبيعي ما بر افق هذه الأمور من جو ع وغلاء إذ غلت أسعار المو اد الغذائية وفي بعض هذه الأحيان ندرت هذه المو اد حتى اضطر الناس إلى أكل الميتة وبيعت الأمـلاك والأمتعة بشيء يسبر وكثر الموت في الطرقات وفيما يلي سرد هذه الحو ادث كما أوردها الذهبي :

ففي خلافة سليمان بن عبد الملك (99 99 ـ1 (1 هــ) عندما غز ا المسلمون القسطنطينية فأصاب الجيش في القسطنطبنية جوع عظيم حتى أكلو الميتة(؟ ( )) . هذا شيء وارد في الحروب ولكنه لا بدل على الحالة الاقتصـادية للدولة في زمن الخليفة سليمان

وفي سنة . با هــ كان الموت و القحط العظيم ببغداد في خلافة المتقي باله و أكلو الجيف وبلغ الكر (1) (1) مائتي دبنار و عشرة دنانبر ونهبت بغداد وبلغ كر الدقيق ثلاثمائة دينار وزيادة(7 ( ) ) .
 القحط في بغداد فكانت النساء يخرجن نحو العشرين ممسكات بعضـن ببعض يصحن الجوع الجوع ثم تسقط الو احدة بعد الو احدة ميتات(I)V) .

و عندما ولي المطيع باله الخلافة ( £ و اشتد أمر الغلاء حتى أكل لحم الآدميين وبيع العقار بالرغفان و اشتروا للمطيع كر دفيق بعشرة ألاف درهم(1 (1)) .
وفي سنة يوسف الصديق حتى أكل بعضهم بعضا ومانو | جو عا حتى بيع كلب بخمسة دنانير
 المدة بالقحط وتدني المستوى ألمعاشي وقد أورد هذه الناحية مؤرخو مصر ومنهم المقريزي في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة .
ثم يذكر سبط ابن الجوزي في تاريخه (مرآة الزمان مخطوط غير موجود بين أيدينا) أن امر أة خرجت في القاهرة وبيدها مد( 1 ( 1 ( جو اهز فقالت من يأخذ هذا بمد قـح؟ فلم يلتفت إليها احد فالقته في الطريق وقالت : ما نفعنتي وقت الحاجة فلا أريدك فالعجب انه ما كان له من يلّتططه(Y Y () .
وقال آخرون : ورد التجار من مصر ومعهم ثثاب صاحب مصر وأمتعته نهبها الغلمان وبيعت من الجوع وخرج من خزائنهم نحو سبعين ألف ثوب من الديباج وأحد عشر ألف كز غيد(M) و وعشرون ألف سيف مرصع حتى فيل أن رغيفا واحدا اشترى بخمسين دينار ا وبقي المستتصر بالهّ يركب وحده وخو اصه مشاة لا خيل لهم ثم يتساقطون من الجوع و استعار المستتصر بغلة الوزير ليركبها
 (اللصوص)و اكلو ها فثبعو ا و أصبحو ا فد أكلو ا بقية عظامها وبعث المستنصر نساءه إلى الثـام خوفا من الجوع ودام الغلاء خمسة أعو ام(Y Y ( ) .
وفي سنة 097 هــ كان الحصار على دمشق و الأفضل وأخوه الظاهر غازي بعساكرهم قد حفروا عليهم خندقا من ارض اللوان (ارض دمشق نقع بكفر سوسة) إلى البلد و عظم الغلاء بدمشق(7 Y ا) .

ويروى أن في نفس السنة نفدت خزائن العادل على جنده وتبدل المسلمون
بحرب الإفرنج بعضهم بعضا ثم استعان العادل بولاه الكامل ليمده بأربعمائة ألف دينار فتقوى بها ثم تقدم العادل ودخل القاهرة وملكها ثم سلطن العادل ولده الكامل بمصر وخطبو اله وكان المصريون في شغل عن الملك بنقص النيل و اقبل القحط والوباء المؤلم وخرجت ديار مصر وجلا عنها أهلها واشتتد البلاء في السنة الآتية و أكلو ا لحوم الآدميين وكسر النيل عن ثلاثة عشر ذر اعا ينقص شيئا أو يزيد(YV). وفي سنة 7 ٪ 7 هـ عـندما زحف الخو ارزمية على دمشق واشتد البلاء ودام الحصار و الويل خمسة أشهر و هلك العو ام مونا وجو عا وقل الثيء بالبلا حتى بلغت غرارة (سلة كان الفلاحون يضعون بها القتح والثعير) القمح ألفا وستمائة درهم وبيع الخبز كل أوقيتين(l) (l) بدرهم و أكلوا الميتة وبيعت الأملالك والأمتعة بالثنيء
 وفي سنة ناصرية)وبيع خبز الشعير أوقيتان ونصف بدرهم ونزل السعر في أخر السنة إلى رطل بدرهمين ثم بعد شهر بيع الخبز رطل وثلث بدر هم( آّ ا) . ويروى أن في سنة £79 هـ كسر النيل عن نقص كثير فخاف الناس وغلت الأسعار (Y (I) .
وفي سنة 790 هـ كان القحط المفرط بمصر وبلغ الإردب مئة وستون در هما و أكلو الجيف وعظم الجلاء ومات الخلق من الجوع وبلغ الخبز بمصر كل خمس أو اق بالدمشقي بدرهم(艹

وفي السنة نفسها كان الغلاء بدمشق إذ بلغت غرارة القمح مئة وخمسين در هما ويقال أحصي من مات بمصر و القاهرة في مدة شهر زادو اعلى مئة ألف ثم بلغت الغر ارة بدمشق مئة وثمانين در هما وقل الناس وفنو ا و انحط السعر(گّ (1). وفي سنة . V. هــ هلك عدد كبير من التتار بحلب من الثلـج والغلاء وعز

اللحم بدمشق حتى بيع الرطل بتسعة در اهم(0٪ (1) .

أما في سنة V1A هـ كان القحط المفرط بديار الموصل واربل و أكلو الجيف وباعو أطفالهم وبلغ الخبز كل أربع أو اق بالدمشقي بدينار ومات خلق من الجوع حتى أن رجلا باع ولده بر غيف فأكله ثم مات وجرى ما لا يوصف وبقي ذلك أربع سنين وذكر رجال انه أكل وأهله في نهار خبز ا بثمانية عشر درهما وكانت تباع
 وفي سنة VYE هـ كان الغلاء بدمشق وغبر ها حتى بلغت غرارة القمح مائئي درهم ثم نزلت إلى مئة وعشرين(VY (I) .
وفي سنة VY0 هــ كان الغزق العظيم في بغداد ودام أربعة أيام و انهـم ما لا لا يحصى وغلت الأسعار ووقع النهب(یז1) . يمكن تفسير غلاء المعيشة في هذه السنة بالتحدبد يعود إلى كوارث طبيعية من فيضانات وما رافقه من غرق المحاصيل الزر اعية ومن ثم التأثبر الكبير على الزر اعة ويمكن إرجاعها أيضا إلى الإهمال من قبل الدولة في تلافي حصول الفيضان فلو إنها اتخذت الإجراءات الضرورية للسيطرة على المياه من جر اء الفيضانات لمنع هذا البلاء . و أخير ا في سنة VET هـ Vـ حصل غلاء بدمشق بسبب حصار الكرك حتى بلغ الخبز بها إلى الأو فية بدر هم واكل الناس الشعير وبلغت غرارة القمح بدمشق إلى
 هنا تنني المستوى بسبب الحروب وما ير افقها من حصار للعدو و الذي يؤدي إلى قطع الإمدادات من أغذية و غيرها ومن ثم يشح المورد الغذائي وترثفع الأسعار ويتعذر على الناس شر اء متطلباتهم الضرورية وتحصل المجاعات .

## الإِفاق على الجِشِ:

يعد الجيش من الأركان الضرورية للاولة العربية الإسلامية إذ علمنا أن الأمة المسلمة هي امة مقاتلة أصل قيامها مبدأ الجهاد في سبيل الله و إعلاء لكلمة (اله اكبر ولا اله إلا اله) وكما ذكر في الآية الكريمة ((وقاتلو هم حتى لا تكون فتتة ويكون الدين كله له فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير )(٪ • \& () فأصبح الإنفاق

على الجيش من ضزوريات الدولة لما لهذا من اثر في نشر الإسلام وصد الهجمات الخارجية التي قد تتعرض لها الدولة وحماية الدين والوطن من الأعداء ولهذا أصبح الجيش الركن الأساسي الذي حرص المسؤولون على الدولة العربية الإسلامية منذ قيامها على بد الرسول (صلى اله عليه وسلم) و الخلفاء الذين جاؤو بعده على تتظيم شؤونه و الاهتمام بأدق تفاصيله وكما خص الماوردي بابا كاملا في كتابه الأحكام السلطانية فقد ذكر أن المسؤول على الجيش يجب عليه أن يراعي أمور ا عدة منها أمور المقاتلة الذين هم صنفان مرتزقة ومتطو عة فأما المرتزقة فهم أصحاب الديوان من أهل الفيء والجهاد يفرض لهم العطاء من بيت المال من الفيء بحسب الغنى و الحاجة أما المنطو عة فهم الخارجون عن الديوان من البوادي

والأعراب وسكان القرى والأمصـار الذين خرجوا من النفبير .(1 ) (1) إذا أصبح الإنفاق على الجيش والاهتمام بشؤونه من أولويات اهتمام الدولة العربية حتى استحدث ديوان سمي ديوان الجند لينظم أعطيات الجيش ومقدارها وأسماء المقاتلة وغيرها من الأمور أما الإنفاق فقد اختلف من عصر إلى أخر ومن خليفة إلى أخر حسب ما نقتضبه الحاجة أو ما بقرره الخليفة أو المسؤول عن الجيش إذ أصبح الجيش في فترة ما مسخر لحروب داخلية وفتن وشغب بين الخلفاء وأعدائهم وكان يصرف على الجيش أمو الا طائلة فلا شك إن هذه الفتن الداخلية كلفت خزينة الدولة مبالغ دون أن يكون لها مردود اقتصادي على الدولة على عكس ما كانت عليه الدولة العربية الإسلامية عند قيامها وفي مرحلتها الأولى إذ عدت حروب الاولة من الفتوحات التي جلبت الرخاء و الرفاهية بما خلفتّه من غنائم وفيما بلي سرد لهذه الأمثلة كما أوردها الذهبي : فيروى أن يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن عم الوليد بن يزيد بن عبد الملك لقب بالناقص لكونه عندما ولي الخلافة نقص أخباز الجند(٪ § ) . يعد يزيد الخليفة الوحيد انقص أخباز الجند إذ لم يذكر الذهبي أب خليفة قام بهذه الخطوة لا فبله ولا

أما إبر اهيم بن الوليد اخو يزيد الناقص فقد انفق الخزائن لجمع الجند حوله ولكنهم خذلوه(
وفي سنة 0 § أــ اخذ إبر اهيم بن عبد الهل بن الحسن بن الحسن بن علي بن
أبي طالب من الخزنة ستمائة ألف و أنفقها في عسكرة عندما نزل البصرة(؟ ؟ () . أما الخليفة المنصور فقد جهز جيش بلغ تعداده خمسين ألف فارس على رأسهم يزيد بن حاتم و انفق الأمو ال فبلغت نفقة الجيش ثلاثة وستين مليون درهم و هذه نفقة لم يسمع بمثلها أبدا( (1) . لا شك شك أن هذا المبلغ كبير لما امتاز به المنصور من اقتصـاد في المصاريف ولكن لا بد من هذا التجهيز للجيش لأنه الأساس في قيام الدولة العباسبة وانتصـار ها على أعداءها المتربصبن بها في فتر اتها الأولى .
 سنة90اهـه على الأمر اءو الجيش من اجل التصدي لجيش أخيه ولم يقدر(7 1 ) . و انفق الخليفة المعتصم في حرب بابك بيوت الأمو ال إذ انفق ما يقارب من
مليون دينار (V \&

أما الخليفة المقتدر فقد انفق سنة مع مؤنس الخادم لحرب القر امطة. ( ) ( )

(ت 9 ) وانهزم محمد إلى جرجان فبعث يطلب من أخيه سنجر صاحب خره اسان مالا وكسوة فبعث إليه بالأمو ال ثم بعد ذلك تفرق جند بركيارون وطلب من الخليفة مالا
فحملو ا إليه خمسين ألف دينار (0 1) .

وفي سنة 9 گ0 هـ عندما عرض الخليفة المقتفي (ت 000 هــ) جنده انفق فيهم ثلاثمائة ألف دينار (101) 10 10 .
و انفق العاضد باله سنة 070 هـ 0 هـ على حملة بقيادة صلاح الدين مليون دينار
عندما حاصر الإفرنج دمياط خمسين يوما(OY) .

أما الملك الظاهر بيبرس فقد انفق في الجيش ستمائة ألف دينار وكان هذا سنة TVE هــ TVE ( 1 ). نجد هناك حروبا قامت بين الأخوة وصرف عليها أمو الا طائلة اذ لم يكن لها فائدة تذكر فقط استنز اف خزينة الدولة ونجد بالمقابل حروبا انفق فيها على الجيش من اجل مقاثلة الخارجين عن الدين مثل ما فعل الخليفة المعتصم في حربه مع بابك ألخرمي وكذلك الخليفة المقتدر الذي صرف على جيشه مبالغ كبيرة لحرب القر امطة .

الصلح و الضضر ائب:
قبل الخوض في الصلح و الضر ائب لا بد من معرفة هذه المصطلحات فنعني بالصلح كما جاء في كتاب الذهبي هو ما نصالح عليه المسلمين مع أهل البلاد الني فتحو ها وتكون مقدرة بالمال ويختلف مقدار المال حسب ما يتفق عليه الطرفين وقد شاع هذا المصطلح في المدة المبكرة من عمر الدولة العربية الإسلامية وذكر الذهبي الكثير في كتابه عن هذا النوع من الصلح في مدة مختلفة بدأها في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عندما فتح مدينة سابور وصالح أهلها ، و هناك نوع أخر من الصلح عندما صالح الخليفة عبد الملك بن مروان خوفا منه على المسلمين وان يحمل إليه في كل جمعة ألف دينار هذا الصلح يؤدي من قبل المسلمين إلى غيرهم على خلاف الصلح الذي حصل في عهن الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (رضي اله عنهم) وهناك صلح بين الخليفة وقواده الأتر اك كما في الصلح الذي حصل في زمن القادر باله الذي صـالح الأتز اك عندما طالبوه برسم البيعة بثلاثة ألاف دينار . أي أن الصلح يكون لحماية الفاتح أو خوفا على المسلمين أما الضرائب فكانت تفرض على المنهزم من المتخاصمين فهي قريبة من الصلح ولكننا نجدها في مدة متأخرة من عمر الاولة كما كانت بين المسلمين وغبر المسلمين وفيما يلي ذكر هذه المصطلحات من صلح وضر ائب كما أوردها الذهبي :

ففي خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عندما فتح مدينة سابور صالح أهلها في السنة بمبلغ قدره ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف درهم(1 ٪) وصالح عثمان بن أبي العاص وأبو موسى أهل أرجان(100) على مليوني ومائتي ألف

وفي خلافة عثمان بن عفان صالح ابن كريز أهل مدينة زرنج(101) على إعطاء ألف وصيف مع كل وصيف إناء فضة من الذهب وكذللك صالح أهل مرو بطلبهم على مليوني ومائتي ألف في السنة(109) أما الأحنف بن قيس فقد صالح أهل بلخ على أربعمائة ألف( • 7 1 ) . وفي سنة £0 هـ عندما غزا عبيد الهّ بن زياد خراسان افتتح بعض مملكة

بخارى وصـالحه أهل طبرستان على خمسمائة ألف درهم في السنة( 17 ) . أما عبد الملك بن مروان فقد صالح ملك الروم خوفا منه على المسلمين أن يحمل إليه في كل جمعة ألف دينار(Y (T) . وفي سنة 9 هــ صـالح قتيبة أهل سمرقند بعد أن قاتلوه اشد قتال على مليوني در هم على أن يعطوه نللك السنة ثلاثين ألف رأس( السابقة الصلح و هذا ما نجده بوضوح في المدة الر اشدة و المدة الأموية نتيجة توسع الفنوحات الإسلامية مما اضطر الدولة إلى فتح مدن وبلاد متعددة و عقد الصلح مع شعوب تلك البلاد للتظيم العلاقة بين المسلمين و غير هم من البلاد المفتوحة فكان يتم الصلح بين الطرفين على مقدار من المال بيتفق عليه الاثثان . وفي خلافة المنقي بالهَ نزل بجكم و اسط وقرر مع الخليفة انه يحمل إليه في السنة ثمانمائة ألف دينار(£ 7 (1)
وفي سنة V Vr هــ ضعف أمر ناصر الدولة مع معز الدولة والتزم بان يحمل في السنة ثمانية ملايين درهم(70 1 ) . أي تصالح ناصر الدولة مع معز الاولة و التزم الضعيف منهم أن يحمل في السنةٌ مبلغا من المال .

وفي خلافة القائم بأمر الش ( البيعة فقال: إن أبي لم يخلف شبئا وصدق لان القادر باله ( ( من أفقر الخلفاء ثم صالحهم على ثلاثة ألاف دينار ثم عرض خانا للبيع وصغر رتبة الخلافة إلى هذا الحد(7 (1) . أي أن القائم بأمر اله صالح الأنر اك بمبلغ من المال ليتجنب شرهم و هذا ما يدل على ضعف حال الخلافة في ثللك المدة . وفي سنة EVY هــ طلب صاحب الموصل شرف الدولة العقبلي من ملك شاه أن يعطيه حلب على أن يحمل إليه كل سنة ثلاثمائة ألف دينار( ( I ) . وفي هذه الحالة صلح حيث انفق شرف الدولة العقلي أن يأخذ حلب ويحمل إلى ملك شاه مبلغ من المال في كل سنة .
وفي سنة £07 هـ عـندما اقبل الإفرنج في جمع عظيم لبأخذوا مصر
حاصروا القاهرة فاحرق شاور(17 1) مصر ثم طلب ملك الفرنجة من شاور مليون دينار ليرحل فحمل شاور إليه مئة ألف دينار وو عده بجباية باقي الأمو ال(79 ) . هذه الحالة تعد ضريبة حملها شاور إلى ملك الفرنجة من اجل أن يرحل من مصر فنرى انه أعطاه قسما من هذه الأمو ال وو عده بجباية باقي الأمو ال . وفي سنة 079 هــ عندما نوفي السلطان نور الدين ملك دمشق أبطل في سنة موته جميع المكوس من ممالكه إذ كان المبلغ في السنة خمسمائة ألف دينار وستة وثمانون ألف دينار واربعمائة دينار وعلى دمشق في العام أزيد من خمسين ألف دينار(••V) . أي الدكوس تعني الضريبة التي كانت مفروضة على الممالك التي تحت سيطرته . وفي سنة OVI هـ عندما نسلم صلاح الدين منبج( (IV) و عزاز (IVY) اخذ

من منبج ما قيمته هليون دينار ( (VY) . هذه ضريبة فرضها صلاح الاين على منبج . و عندما طلبت الفرنجة من صلاح الدين الأيوبي سنة roN هــ الأمان تمنع ثم أجاب وقرر على كل رجل عشرة دنانير وعلى المرأة خمسة دنانير وعلى الصغير دبنارين ومن اعجز أمهل أربعين يوما ثم يسترق وجمع المال فجاء سبعمائة ألف دينار فقسمها في العسكر( V V ) . و هذه ضريبة أخرى فرضها صـلح الاين على الفرنجة .

أما في سنة ONV هـ O عندما عظمت مضايقة الإفرنج للمسلمين طلب
المسلمون الأمان على أن يسلّموا للفرنجة مائتي ألف دينار وألفا وستمائة أسير وصليب الصلبوات أي الصليب الأعظم عند المسيحيين لان فيه خشبة يدعون أن المسيح عليه السلام صلب عليها فوقع الأمان على هذا واخذوا عكا واحضر السلطان مئة ألف دينار وصليب الصلبوات والأسرى فأبو ا إلا بجميع الأمو ال ثم بعد أيام كمل المال وكانوا ظنوا أن صلاح الدين فرط في الصليب فلما عاينوه خروا سجدا له ثم غدروا وقتلو الجماعة صبرا فمنعهم السلطان من المال(IVo). نجد في هذه الفقرة أن صلحا وقع بين الدسلمين أي (صلاح الدين) و الفرنجة فانقق الطرفان على أن يسلم صـلاح الدين للفرنجة المبلغ المذكور و الصليب الأعظم ولكن السلطان احضر جزءا من المال و الصليب فرفضوا إلا بجميع الأمو ال ولكنهم غدروا فمنع السلطان تسليمهم المال .
وفي سنة (Е7 هـ أخذت التتار مملكة الروم وڤررت على ملكها في السنة اربعمئة ألف دينار ( 1 (V7) . ضريبة فرضت من قبل التتار على ملك الروم .
أما في سنة 7TA هــ تسلم الملك الظاهر بيبرس حصون الإسماعيلية(IVV) وقرر عليهم أن يحملوا في العام مئة ألف دره(IVA) . تعد ضريبة فرضها الظاهر بيبرس على الإسماعيلية .
 سلم ستة حصون فصولح على حمل ستمائة ألف في السنة(.) (1) . (أمور متقرقِــــــة :
أدرجت هذه الأمور المتفرقة في موضوع مستقل بسبب ندرتها وخصوصيتها وقد شملت شز اء مدن وضمانات وبناء أسو اق وجو امع وكلفة الزو اج (المهور) وضرب الانانبر وأثمان كتب وعقارات والخسائر الناتجة عن الحرائق وأداء مر اسيم الصج ومناسبات أخرى خاصـة بالخليفة وما ر افقه من بذخ و إسر اف وغير ها من الأمور الأخرى وسوف نذكر هذه الأمور كما يلي :

ففي سنة •V هــ عندما حصل الوباء بمصر وفر عبد العزبز بن مروان منولي مصر إلى حلو ان( A | ) إذ اشتر اها من القبط بنحو عشرة ألاف دينـار وبنى بها دار السلطنة و الجامع( 1 ) ( )

وبنى الولبد بن عبد الملك جامع دمشق وقيل انه حلاه بالذهب و الجو اهر
وأسنار الحرير وبقي العمل فيه تسع سنين وكان يعمل فيه اثتا عشر ألف مزخم وغرم عليه من الدنانبر المصرية زنة مئة قنطار (NT ( ) و أربعة وأربعين قنطار ا

بالدمشقي حتى صبره نزهة الدنبا( 1 ( ) ) . أولى الوليد اهتماما بالعمارة وخبر مثال بناؤه جامع دمشق الذي نم بإبر از الجو انب العمر انية فيه وتزصبعه بالذهب و الجو اهر لجعله معلما دينيا وحضـاريا رائعا .

ويروى أن مـا أنفقه الحسن بن سهل وزير المأمون على عرس ابنتّه بوران من الخليفة المأمون في سنة • (Y هــ إذ انفق الحسن في أيام العرس خمسين مليون در هم على أمر اءء الدولة(1) (1) . هذا الزو اج يعد من الأمور الباذخة و التي تدل على ما كان يمله الحسن بن سـل من الأمو ال وكذلك السخاء الذي تمبز به من خلال مـا أنفقه على زو اج ابنته .

أما صداق قطر الندى( ) ( ) ابنة خمارويه( 1 ( ) ) فقد بلغت أربعين ألف
دينار إذ بعثها أبو ها وجهز ها بمليون دينار و أعطت الدلال مئة ألف در هم وكان هذا
 البذخ و الوجاهة .
واشترى محدث بغداد دعلج بن احمد السجزي التاجر (ت وه هـهـ) بمكة
دار العباسية بثلاثين ألف دينار إذ انه كان ذا أمو ال عظيمة( 1 ( ) . لا شكك أن المبلغ المدفوع لهذا الدار مبلغ كبير في تلك المدة و هذا يدل على مكانة هذا البيت لدى محدث بغداد وشز ائه في الوفت نفسه .

وبلغت كتب صـاحب الأندلس المستتصر بالله أبو مروان الحكم بن الناصر لدين الله الأموي(7 الكتب بأغلى الأثمان من البلاد( • 1 ) .

ويذكر أن السلطان جلال الدولة ملك شاه بن ألب ارسلان بن جفري بك السلجوڤي حفر الأنهار وعمل القناطر والأسوار وعمر ببغداد جامع كبير يقال انه انفق فيه عشرة ألاف دينار(919) . هذه من الأمور التي بدل فيها على اهتمام السلطان جلال الدولة بشؤون العمران و البناء .
وفي سنة • דهـ وقع حريق عظيم بدار الخلافة ببغداد وكان منظر ا مهو لا
لم يرى مثله إذ احترق ما فيمته ثلاثة ألاف دينار وسبعمائة ألف دينار ( 9 Y).
 كتبها لبس لها مثيل وأوقافها عظيمة غلت في بعض السنين سبعين ألف دينار وقيل أن قيمة ما وقف عليها يساوي مليون دينار (ّ 9 (1) ) . إذ عدت المدرسة المستتصرية التي بناها الخليفة المستنصر باله العباسي (Y من جميع أنحاء العالم التي اشنهرت بكتبها التي لا مثيل لها وبقيت هذه المدرسة مضرب الأمثال في العلم على مر الأزمان .
أما عن الفساد المالي الذي شاع عن القاضي الجيلي قاضي دمشق الذي فتل سنة (ミ7 هــ سرا لقلة دينه ولأخذه أمو ال الناس بالتزوير أقام شهود زور و أناسا يدعون على الرجل المتمول بمبلغ من المال فينكر ويحف فيحضر المدعي شهوده الزور فيلزمه المال فيضج ويستغيث باله فيقول ألجيلي أفرج على رضى غريمك فخرب ديار الناس(؟91) • هنا يدل على الفساد الذي وصل إليه القضاء في تلك المرحلة وكثرة الرشاوى وشهادة الزور وما تبعه من اخذ أمو ال الناس بالباطل - وخراب الذمم

وفي سنة 7 ٪ هـ اشترط المسلمون على ملك الإفرنج أن يسلم دمياط
ويحمل خمسمائة ألف دينار ثم يحمل إليهم اربعمئة ألف دينار ليطلق سر احه ويعد هذا المبلغ الذي دفعه الفرنسيون ثمنا لملكهم مبلغا يسير (190) . لان المبلغ الذي دفع عن دمياط أكثر من المبلغ الذي افندى به الفرنسيون ملكهم . أما ثمن اقطاي التزكي (ت 7 ( 7 هـ) الذي اشتر اه الملك الصـالح فبلغ ألف


وفي سنة 79 هـه بيعت بهنسا(9V 9 ) بمائة ألف درهم(9 9 () . بالنسبة
إلى مدن أخرى كدمياط يعد هذا المبلغ يسير ا جدا .

وفي سنة VIT هـ شـ شاع مصطلح روك أفطاعات الجيوش المنصورة وهو مصطلح في الإدارة المالية في مصر والثام في العصور الوسطى للاللة على عملية فياس الأرض ومسحها ونقويم العقارات وغبرها من الأملاك الأخرى ومتعلقاتها(199)
وفي سنة . VY هــ حج وفد كبير من بغداد محمل بالذهب و الجو اهر التي قومت بأزيد من مائتي ألف دينار مصرية( • . .
ووقع حريق في حماة وذهبت أمو ال التجار وذللك سنة VKO هــ واحترق مائتان وخمسون دكانا وفيل مائتان وخمسة وثلاثون دكانا( ( - ٪) . هذه الحادثة تعد خسائر اقتصـادية مني بها تجار حماة ولا بد إنها أثرت على اقتصـاد مدينة حماة . أما في سنة • VE هـ وقع حريق كبير في دمشق بالدهشة بقبسارية القسي وذهبت أمو ال تجارها واحترقت المئننة الشرقية وذلك من عمل النصـارى أقرت ذلك طائفة منهم فصلب على أثر ها احد عشر شخصا ثم نوسطوا لذلك بعد أن اخذ منهم مليون درهم(Y.Y).
وجدت من الأفضل أن ادمج هذه الأمور المختلفة في موضوع واحد لكي يطلع القارئ على أمور تُعد من الأهمية الناريخية والاقتصادية ونو عا من الطر افة في بعض الأحيان لأنها لا يمكن أن تشكل كل حادثة منها بمفردها موضو عا مسنقلا

## (لخاتمــــــة

بعد الاطلاع على كتاب الذهبي (دول الإسلام) ومن خلال إحصاء للأمور الاقتصـادية باختالف أنو اعها و أثكالها على الرغم من أن الذهبي كما بينت سابقا لم يبدِ آر اءه الخاصة به أو لغيره من المؤرخين وعلى هذا الأساس استففت من هذه الناحية في دراسة كتابه اقتصاديا في إطار تاريخي لإبداء أرائي الثخصية في كتابه ومن ثم استتنجت ما يأتي:

يمكن ملاحظة أن النشاط المالي للدولة العربية الإسلامية تفاوت بشكل ملحوظ في المدة الممتدة ( ( عند در اسة موضوع الغنائم نجد تفاوتا في نسبتها فكانت و افرة في بدايات الدولة إذ مـ عرفنا أن الأمة الإسلامية امة مقاتلّة قامت على الفتوحات الإسلامية لنشر الدين الإسـلمي إلى أرجاء واسعة من العالم فكان لا بد من وجود غنائم كثيرة منمثلة بالخر اج من الأراضي الزر اعية وأضـافت ممتلكات جديدة و إير ادات كبيرة فأصبحت خزينة الدولة غنية بالأمو ال التي ترد إليها من أرجاء الدولة الإسـلامية وبهذا وفر رفاهية عاشنها الدولة زمن ليس بالقصبر مقارنة بالمعارك التي واجهت الاولة في العصور المتأخرة والني كانت دفاعية أكثر منها فنوحات فنتيرت الحالة من الرفاهية إلى كيفية سد مصـاريف الحروب و الجيش ومنطلباته فأصبحت هذه الحروب ثتقل كاهل الدولة بدل أن تكون موردا أساسيا للدولة .

نرى أن المستوى ألمعاشي بما احتو اه من ارثفاع المدخو لات أو انخفاضها يعود إلى أسباب متعددة هذه الأسباب قد تكون سياسـة الدولة المتمثلة بـالمسؤولين و الإجر اءات المتخذة من فبلهم فنرى في مرحلة الازدهار الافتصـادي أن الدولة امتازت بكثرة الواردات مقارنة مع المصروفات وكان هذا واضتح زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم) و الخلفاء الر اشدين (رضي الله عنهم) ويمكن ربط الرفاهية باتساع الدولة الإسلامية لتشمل مناطق واسعة ومن ثم كثرة الإبر ادات الني نرد إلى حاضرة الاولة الإسلامية من المناطق الواسعة التي كانت تحت سيطرة الخلافة الإسلامية و هذا وفر واردا كبيرا اسنطاع أن يسد حاجات الدولة من المواد الاستهلاكية المخنلفة ، ما تدني المستوى ألمعاشي فيرجع إلى ضباع المناطق الغنية من الدولة الإسلامية وبقاء أجز اء محدودة تحت سبطرتها ومن ثم نلاحظ واردات كبيرة ضـاعت من الدولة ومن ثم ڤلت الأمو ال الوفيرة التي كانت تجنى من هذه المناطق الغنية والسبب يعود إلى ضعف الدولة المتمثلة بالخلفاء من المرحلة المتأخرة للدولة

الإسلامية وسيطرة القوى الاستعمارية المخلفة على الخالفة العربية الإسلامية . لتصبح الخلافة اسمية فقط أما في موضوع المصادرات وهو مصادرة المسؤولين من وزراء وقادة جيش ووجهاء وحتى الخلفاء في مراحل متأخرة إذ أن مصطلح مصـادرة لم يرد في الاولة الإسلامية إلا في مرحلة ما بعد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وربما يرجع على حسب ما جاء في كتاب الذهبي إلى المؤامرات واللسائس و الفساد الإداري و المالي الذي كان يستشري في بعض المر احل أو بسبب النقصير باداء المهمات الملقاة على هؤ لاء المسؤولين و عد كفاءتهم الإدارية وقلة أمانتهم ونرى هذه الظاهرة امتدت حتى إلى الخلفاء كما يروي الذهبي بان هناك خلفاء تعرضوا لللصـادرة خصوصا في مرطة التسلط الأجنبي عندما أصبح وجود الخليفة اسميا فقط فكان القادة الأجانب كلما نفذت خزينة الدولة من الأمو ال يتعرض الخليفة لمصادرة أمو اله . أما في موضوع التزكات و الاخول السنوية للأشخاص فهناك تباين و اضح في هذه الفقرة إذ ما علمنا أن التزكات هي الأموال التي يخلفها الأشخاص لمختلف مستوياتهم ومهنهم المهمة وهذه تباينت في المدة الزمنية إذ لم ترتبط بالحالة المعاشية التي تمر بها الدولة فقد تعاني الدولة من تدني المسنوى ألمعاشي وبالرغم من ذللك فان تركات بعض الشخصيات وصل مبالغ طائلة قدرت بملايين الار اهم و الجو اهر النادرة والأمتعة الفاخرة على الرغم مما كانت نعانيه الاولة من فقر مثال ذلك الأفضل أمبر الجيوش في مصر الذي ترك تركة لم يسم في الانيا بمثلها وغيره من أمر اء مصر على الرغم من المجاعات الهائلة التي جعلت الناس يأكلون الجيف في مصر فإذن التزكات لا يمكن قياسها بمستوى الدولة الاقتصادية أما الاخول السنوية فقد اختلفت مصادرها كان تكون رواتب تابعة للاولة وهذه اختلفت حسب الدول و المدة الزمنية أو تكون واردات شخصية للأفر اد من ارث أو تجارات أو عقار ات و غيز ها ونر اها أيضا لم تتأثر بالمستوى ألمعاثشي التي تمر به الدولة من رفاهية أو قحط .

نرى في موضوع الإنفاق على الجيش تفاوتا كبير ا في العصور الأولى للاولة الإسلامية وعصور ها المتأخرة ، ففي بداية الدولة نرى أن الإنفاق على الجيش عد من استر اتججيات الدولة لما لهذا القطاع من الأهمبة للاولة الفتية في الشؤون الخارجية وكما بينا سابقا كان الهدف من الجيش هو الفتوحات ونشر الإسلام فحقق واردات سدت قضية الإنفاق عليه وجلبت واردات إضافية إلى خزينة الدولة ، أما في العصور المتأخرة فقد شكل الإنفاق على الجيش عبئ على خزينة الدولة لكثرة المصروفات والامتيازات التي تمتع بها قادة الجيش من رواتب باهظة فأصبح الهدف من الجيش هو قمع الشغب أو تمرد داخلي أو صد هجوم خارجي أي أصبح . غرض دفاعي دون أن يحقق مردود ماللي عند دراستي لكتاب الذهبي استتتجت أن هناك أمور اقتصادية نادرة أو منفردة لم تكن سائدة أو منتشرة بصورة واسعة ولهذا أدرجتها في موضوع منفصل لتعطينا صورة مختصرة على عصر ساد به نوع من التزف و البذخ والإسر اف من هذا مناسبات صرفت عليها مبالغ طائلة تغنى بها الشعر اء كالأعراس ومناسبات اجتماعبة كولادة ابن خليفة ، و هناك نوادر مثل أثمان كتب بيعت بمبالغ طائلة لندرتها ، و أثمان دور بيعت بأمو ال كبيرة مقارنة في ذللك العصر ، أو مصطلحات |قتصادية شاعت في مر احل تاريخية معينة دلت على عصور تاريخية معينة ولهذا قمت بإدر اج هذه المعلومات لأهميتها الاقتصادية و الناريخية وارتباطها الوثيق بما قمت بدر استه .

عند اطلاع القارئ على البحث يرى هناك مكاييل وأوزان مختلفة مثل الرطل و القنطار و الأوقية والاردب والكر و المد والبدرة وغيرها من المصطلحات الاقتصادية المهمة التي كان لا بد من تعريفها ليتسنى للقارئ الإلمام بها وكان من نتيجتها أن استعنت بمصادر اقتصادية بحتّة مثل كتاب الماوردي (الأحكام السلطانية) وكتاب المقريزي (إغاثة الأمة بكشف الغمة) والمعجم الاقتصـادي للشرباصي ومعاجم لغوية لتعريف تلك المصطلحات

## (لالهو (امــــــــ)

1. سورة الأنفال / أية اء .
r. الغنيمة : اسم يطلق على ما يؤخذ من أمو ال الكفرة بقوة السلاح وقهر الكفار على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى وحكمه أن يخمس وسائره للغانمين خاصة. (الجرجاني ،علي بن محمد بن علي (ت NT هــ) ،التعريفات ، المحقق/
 r. الذهبي ،دول الإسلام ،ج/1 ،صر . \&. الذهبي ، م.ن ، 1 ، o. م.ن ،صر1 .
2. هر اة : مدبنة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فيها بساتين كثبرة ومياه غزيرة وخيرات كثبرة مملو عة بأهل الفضل والثراء وجاءها النتار فخربوها .(ياقوت الحموي ،شهاب الدين أبي عبد اله ياقوت بن عبد الش الحموي الرومي البغدادي (ت 7Y7 هــ) ،معجم البلدان ،(بيروت ،شدار صـادر _ بلات) ،مجلد /0 ،ص7

V أبو صالح عبد الهه بن حازم السلمي أمير خراسان أيام فتتة ابن الزبير وأول
 الجزري (ت •rّ هــ) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق / خيري سعد ، (القاهرة،المكتبة الثوفيقية _ بلات) ، ج / /
^. الذهبي ، المصدر السابق ،r r .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 9 \\
& \text { •l. }
\end{aligned}
$$

．ro9، ron／（ ، ن．e．M

ه ا ．يوسف بن تاشفين صاحب سبته ومر اكش قلده الخليفة المقتدي بالهّ ما بيده من بلاد وبعث إليه الخلع والأعلام ولقبه بأمير المسلمين وهو الذي انثأ مدينة مر اكش（السيوطي＿جلال الدين عبد الرحمن أبو الفضل（ت 911 هـ ）، تاريخ الخلفاء ،ط／1،تحقيق／رضوان جامع رضوان،（القاهرة ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع＿\＆．．．．．


I．．V فانزل الهزيمة بهم وفتل منهم خلق كثير واسر من ملوكهم（ابن كثير＿أبو الفداء الحافظ الامشقي（ت VV乏 هـ）،البداية و النهاية،ط／ז ،تحقيق／الشيخ محمد ألبقاعي ،（بيروت ،دار الفكر＿9＾99）، ج／1 ،ص．


9 1 ．معركة وقعت بين الفونش ملك الإفرنج في بلاد الأندلس ومقر ملكه مدينة طليطلة مع الأمبر يعقوب بن عبد المؤمن ملك العرب وانتصر بها المسلمون و غنموا غنائم كثيرة ينظر المعركة（ابن كثير ،البداية والنهاية ، 1 （§VT）．．


$$
\begin{aligned}
& \text {. NT// ، ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \leqslant 7 / 1 \text { ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. 19./1 ، } \\
& \text {.r.人/ / ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.r.r/L ، r.r.ra } \\
& \text {. vi/r ، ن.n.r. }
\end{aligned}
$$

rr..سنجر الشجاعي ،قتل وقطع رأسه في القاهرة لما اشتمل عليه من الظلم و المصادرات و التعسف .(ابن تعزى بردى ،جمال الدين أبي المحاسن يوسف
الاتابكي (ت NV乏 هـ) ،النجوم الز اهرة في أخبار مصر و القاهرة،(المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الثزجمة و الطبع و النشر ،بلات) ، ج/人 ، صح ٪) . rr.الذهبي ، المصدر السابق ، r r
 ففرح الناس بذلك وانتشر الإسلام في جيشه .ينظر (ابن تغرى ،المصدر



$$
\begin{aligned}
& \text {. } \mathrm{r} 0 / 1 \text { ، } 4 \text {. }
\end{aligned}
$$

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

-؟.أبو الحارث الفهري ششيخ الديار المصرية وعالمها أصله فارسي اصبهاني كان إماما ثقة حجة واسع العلم ،(الذهبي ،العبر في خبر من غبر ،ط/1 ،




. $\mathrm{HYZ//} \mathrm{،}$

. $r \leqslant r / 1$ 6 ن. $\cdot . \leqslant 7$
. $47 \mu / 1$ 6 ن.a.EV



$. \mu \Sigma 1 / 1$ 6 ن.0.01
. Elr/l ، ن.ar
ror.الأفضل : بدر الجمالي الارمني كان صـاحب الديار المصرية في عهد الدولة الفاطمبة ولي بعد موت أبيه كان شهما ،ولي وزارة السيف و القلم للخليفة الفاطمي ثم للآمر ،وكان أذن للناس إظهار عقائدهم ثم قتل .(الحنبلي ،أبي الفلاح عبد الحي بن العماد (ت 19 1 ه هــ) ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،بيروت ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع _ 99 (1) ج/乏 ،صVE)

$$
\begin{aligned}
& \text { ¿0.الذهبي ، دول الإسـلام ، } \\
& \text {. NV_NT/K، ، } 0.00
\end{aligned}
$$

ها.أسد الدين شيركوه بن شادي بن مروان عم صدلح الدين خلع عليه الخليفة العاضد الفاطمي الوزارة ولقبه بالملك المنصور ؛(ابن تعزى بردى ،النجوم
الزاهرة ، الز
. AN/r ، الذهبي ، دول الإسـلام .OV
. 9人/r ، $\cdot 0.0 \lambda$
ه9.طرنطاي ،نائب المملكة المعظمة في دولة المماليك حسام الدين المنصور ي ألسيفي ،اشتر اه السلطان من أو لاد ابن الموصلي ،ولما تملك الملك الاشرف فبض عليه وعذبه إلى أن مات و اخذ جميع أمو الله،(الذهبي ،العبر، r ب/rر) . . T. الذهبي ، دول الإسـلم ،

ץ7.أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت •0 \& هـ) ، الأحكام السلطانية والو لايات الدينية ، ط/ّ، ضبطه وصححه/ احمد عبد



ะ ะ.التوبة / •7 7 .

14.ابن أخي خديجة الشريف الجو اد ،عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في

$$
\begin{aligned}
& \text { الإسلام ،(الحنبلي ،شذرات الذهب ، // 7) . } \\
& 9 \text { 7.الذهبي ،دول الإسلام ، 0/1٪ . } \\
& \text {.79/1 ، ••••• }
\end{aligned}
$$

.V مكحول ،إمام أهل الشام ،لإمام الفقيه الصـائم ،روي الكثير عن ورعه وز هده
،ينظر (الأصفهاني ،أبي نعيم احمد بن عبد الش (ت •ک६ هــ) ،حلية الأولياء

صVVV) وينظر (المسعودي ،مروج الذهب ومعان الجوهر ،ط/ ، عني بتصحيحه


$$
\begin{aligned}
& \text {. . . Y/ الذهبي ،دول الإسلام ، VY }
\end{aligned}
$$

 عساكر _ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اله الثافعي (ت OVI هـ) ،تاريخ مدينة دمشق ، ط/1، دراسة وتحقيف/ محب الدين العمروي (بيروت

،دار الفكر للطباعة والنشر والنوزيع _1991) ، ج/0 70 ،صغ (1).

$$
.107 / 16 \text {.0.V9 }
$$

. IV./l ، A. م.

$$
\text { . } 1 \text { VI/1 ، م.م. }
$$

$$
\text { . } 1 \lambda 0 / 1 \text { ، } \cdot \text {.n. }
$$

بثA.عبيد الله بن محمد ألعيشي البصري الإخباري ،احد الفصحاء الاجو اد ،أمـه عائشة بنث طلحة ،ينظر (الحنبلي ،شذر ات الذهب ، TE/T) . . 19V/1 الذهبي ، دول الإسلام ، . 19

$$
\text { . } 4 \mu \Sigma / 1 \text { ، .No }
$$

$$
. r \wedge 1 / 1 \text { 6 }
$$

$$
\text { . } 4 \lambda \lambda / 1 \text { ، } 6 \cdot \Delta V
$$


الإسـلام ، (YqV/).
1.1.القر امطة : هؤ لاء طـائفة من الباطنية الملاحدة سمو ا قر امطة نسبة إلى رجل من سو اد الكوفة اسمه حمدان فرمط .(ابن واصل /جمال الدين محمد بن سالم بن نصر اله (ت $97 V$ هـ) ، الثاريخ ألصالحي سيرة النبي (صلى الهُ عليه
 ط/(،نحققق/عمر عبد السلام تنمري ،(بيروت ،المكتبة العصرية



$$
\text { } 91 \text {.م.ن } 6 \text {. }
$$

§ 9 .دمياط :مدينة قديمة بين تتيس ومصر على زاوية بين بحر الروم وهي ثغر
 90.محمود بن أبي سعيد زنكي بن اقسنقر التركي ،الملك العادل نور الدين اعدل ملوك زمانه بالإجماع ،و أكثرهم جهادا ،ففتّح حصونا كثبرة بنظر (الذهبي ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، ط/1 ،تحقيق /مصطفى عبد
 97.الذهبي ،دول الإسلام ، 9 / 9 7 9 .
.المكس :في اللغة الجباية ،و المكس دراهم كانت نؤخذ من بائع السلع في الاسو اق في الجاهلية ،و الماكس هو العاشر او العشار ،ويقال للعشار :صاحب المكس ،ينظر (الشرباصي ،د.احم ،المعجم الاقتصادي الإسلامي ،(دار الجيل
_


$$
\text { 99.م.ن ، } 1 \leqslant r / r
$$

$$
\text { . . } 17 \text {. . }
$$

$$
\text { -l. . م.ن ، } 17 \text {. }
$$

$$
\text { - ا. م. من ، } 17 \pi / r .
$$

K. (. البيرة :هي فلعة حصينة مرثفعة على حافة الفرات في البر الشرقي لأتزام

ولها واد يعرف بو ادي الزينون وهي بلدة ذات أسو اق وقلعتها على صخرة
.ينظر (ابن سباهي زاده _ محمد بن علي البروسي (ت 99Vهـ)،أوضح اللسالك إلى معرفة البلدان والممالك ، ط/1 ،تحقيق (المهـي عبد الرواضية ،بيروت ، دار الغرب الإسلامي _7 . . . . ६•1. الذهبي ، دول الإسلام ، 1/191 .1
0.1. النكرور :وهي مدينة على النيل بالقرب من ضفافه طعام أهلها السمك و الذرة والألبان ولباس عامة أهلها الصوف وخاصتهم القطن.(القلقشندي _ أبو العباس احمد بن علي (ت NY هـ) ،صبح الأعشى في صناعة الانشا ،(القاهرة ،المطبعة الأمبرية _ .



9•1. بـ 1. بدرة : كيس فيه ألف أو عشرة ألاف درهم ،أو سبعة ألاف دينار ،بنظر

 . 1 ミ9/1 ، . 111 . 1ร9/1 ، . 11 •
 وفهرسة / أبو عبد الله السعيد المندوة (بيروت ،مؤسسة الكتب الثقافية
_ . . . O_ مجلد/( ،صH
110. الكر :مكيال لأهل العراق وفي حديث ابن سبرين :إذا بلغ الماء كر لم

يحمل نجسا والكر :ستة أوقار حمار وهو عند أهل العر اق ستون فقيزا،(ابن منظور ،أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري ،لسان

 .r.0/ ، ، م. . 11 V .r.V/l ، $11 \wedge$
119. اردب :مكيال ضخم بمصر يضم أربعة عشر صاعا ،أو ست ويبات ، ينظر كل من (الصالح _صبحي،النظم الإسلامية ،نشأتها وتطور ها، ط/٪)،(قم

في الحسبة و المحتسب عند العرب ،(بغداد_9^^1 ) ، صس • ا ). .r.

IY ا. مد :مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذ ملاهما ،ومد يده بهما وبه سمي مدا ،(الفيروز ابادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،(بيروت _دار الجيل) ج/1 ، صو غ٪) ، الصالح
 r Y ا. الذهبي ، دول الإسلام ، /90/

شץ ا. معطف قصبر يصنع من القطن أو الحرير ،(الذهبي ،دول الإسلام ، . ( Ma7/) $^{\text {( }}$
 بالذهب تحمل على رأس الخليفة أو السلطان في المو اكب الرسمية يوم العيد

Oro. الذهبي ، دول الإسلام ، /TMr .

$$
\begin{aligned}
& \text {. I.r/r ، }
\end{aligned}
$$

 هــ)،فتوح البلدان ،المحقق /رضوان محمد رضوان ، بيروت ،دار الكتب
 هـ) ،إغاثة الأمة بكشف الغمة ، ط/r ،(القاهرة ،مطبعة دار الكتب و الوثائق
العلمية _r . . .

9 ا.. رطل :اثا عشر أوقية ،(البلاذري ،فتوح البلدان ، ، إغاثة الأمة ، ص9 ٪) .





. rookr ،






. $110 / 1$ ، • $.15 \%$





9 9 (. بركيارون الابن الأكبر لملك شاه ملك السلاجقة أصبح ملك خراسان سنة - 9 § هـ وتوفي سنة $9 \lambda$ § هــ و أصبح ولده جلال الدولة ملك شاه ملكا بعده


. 01/r، ، . 101
. 79/r ، ، . . $10 r$
. 19ミ/r ، . . . 10 r
. 1 1 / / ، . 10 .

100 . أرجان :مدينة كبيرة كثبرة الخبر بينها وبين شبزار ستون فرسخا وبينها وبين سوق الأهو از ستون فرسخا أول من أنشاها فباذ بن فيزوز و والد انو

107. دار أبجرد :و لاية بفارس ينسب إليها كثير من العلماء وهي قرية من كورة

اصطخر وبها معدن الزئبق وهي موقع بنيسابور ،(ياقوت ، المصدر السابق ، ( $£ 19 / r$
. الذ/1 الذهبي : دول الإسلام ، IoV
10^. زرنج :هي قصبة سجستان وسجستان اسم الكورة كلها ،(باقوت ، المصدر
السابق ، r/


. $ร / 1$ ، ن. . . 17
. 7ร/ ، ، . . 17 Y


.r.9/1 ، 170

. E.7// ، . $17 \%$
171. شاور :وزير العاضد ،امتاز بأفعاله القبيحة وأساء السيرة في الرعية واخذ

أمر مصر في وزارته في إدبار ،(ابن تعزى بردى ،النجوم ، ج/ه ،
ص
179 الذ الذهبي ، دول الإسلام ، TV/r

(IVI
واسعة ذات خيرات بينها وبين الفرات ثلاث فراسخ وبينها وبين حلب عشر
فر اسخ ،(ياقوت ، المصدر السابق، ب، 0/0) .
(1^•)

عزاز :الأرض الصلبة وهي بليدة فيها قلعة ولها رستاق شمالي حلب . بينهما يوم وهي عذبة المياه طيبة الهواء ،(ياقوت ، م.ن ، 11/0) . VV/r ، الذهبي ، دول الإسلام

. 90/r ، . . 1 Vo

. IVV أنباع الداعية الحسن بن الصباح بدأت دعوتهم عند صعود الحسن بن الصباح قلعة آلموت سنة س^\& هــ إذ دعا الناس إلى تتيين إمام صـادق قائم في كل زممان ووصفوا بالملاحدة بعد وفاة الحسن بن الصباح سنة 011 هــ.(الثهرستاني _أبي بكر محمد عبد الكريم بن أبي بكر احمد (ت هـه)،الملل و النحل ،ط/ r ،اشرف على الكتاب صدقي جميل العطار ،(بيروت ،

 .lV9. سيس :بلدة كبيرة ذات قلعة وهي أعظم مدن الثغور الشامية بين إنطاكية وطرطوس. (باقوت ، المصدر السابق ، r9V/r) . . الذهبي ، دول الإسلام ،
\^1. الو ان :قرية من أعمال مصر بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة الصعيد مشرفة على النيل وبها دير ذكر في الديرة وكان أول من اختطها عبد العزيز بن مروان ،(باقوت ، المصدر السابق ، rar/r)

٪ ا. . قنطار :يساوي مائة منقال ،المثقال عشرون قبر اطا القير اط واحد ،القناطير واحدها قنطار ،(ابن منظور ،لسان العرب ، 9/0 1 ) .

117. قطر الندى:هي ابنة خمارويه بن احمد بن طولون زفت إلى الخليفة المعتضد باله العباسي سنة Y Y هــ . (السيوطي،تاريخ الخلفاء ،صץ • §).
IAV
سنة rAr هـ مصر والقاهرة ،ط/1 ،تحقيق /علي محمد عمر ،(القاهرة، مكتبة الخابجي

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text {. ह } \mathrm{V} / \text { / ، } \text { • } 191 \\
& \text {. 1•1/r ، ، } 19 \text {. } 19 \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. 107/r ، } \text { ، } 19 \text { E } \\
& \text {. 170/K، ، } 190 \\
& \text {. 79/r ، ، } 197
\end{aligned}
$$

I9V I P بهنسا :هي ربوة التي ذكرها اله تعاللى في سورة المؤمنين أية/ • 0،و هناك بئر في المعبد يسنتشفون بمائه من الأمر اض ،وهي ارض بمصر كانت مريم و ابنها (عليهما السلام)يسنقيان ويتوضآن منها للصـلاة ،(الو اقدي _محمد بن عمر بن و افد السهمي الاسلمي (ت Y•V هــ) ،فتوح الثام ،تحقيق / هاني

 . YEV/r ، 199 . r7./r، ،
 . rNo/r ، b. .r.r

## قائمة المصادر و المر اجع

- ا- القران الكريم الأثبر _ عز الدين الجزري (ت •r٪ هــ) r- أسد الغابة في معرفة الصحابة،تحقيق/خبري سعد،(القاهرة،المكتبة التوفيقية_بـلات)
- الأصفهاني _ أبو نعيم احمد بن عبد الله (ت • بڭهـ) r- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،(بيروت ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع .(1997_
- البلاذري _ احمد بن يحبى بن جابر (ت rV9هـ) ६- فتوح البلدان،المحقق/ رضوان محمد رضوان ،(بيروت ،دار الكتب العلمية _r • \& ().
 0- النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ،(المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الثنرجمة و الطبع و النشر _ بلات).
- الجرجاني _ علي بن محمد بن علي (تح ال1هــ)
 (-ه 0
- ابن خلدون _ عبد الرحمن بن محمد ( ت ^. 1 هــ

V- مقدمة ابن خلدون ، ط/\& ،تصحيح وفهرسة / أبو عبد الله السعيد المندوة ، (بيزوت ،مؤسسة الكتب الثقافية _ . . .
 ^- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهبي والأعلام ، ط/( ،تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا (بيزوت ،دار الكتب العلمية _0 . .

-1- العبر في خبر من غبر،ط/1،(بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

$$
\begin{aligned}
& \text { - ابن سباهي زاده _ محمد بن علي البروسي (تو9Vهــ) } \\
& \text { ( } 1 \wedge \text { ) }
\end{aligned}
$$

1- أوضح المساللك إلى معرفة البلدان و المماللك ، ط/1 ،تحقيق/ المهدي عبد الرو اضية (بيروت ،

- الليوطي _ جلال الدين عبد الرحمن أبو الفضل (ت 911 هــ ץ
 ץا عمر،(القاهرة ،مكتبة الخابجي - الشرباصي _ احمد

- الشهرستاني _ أبو بكر محمد عبد الكريم بن أبي بكر احمد (ت ^^0 هــ 1- الملل والنحل ، ط/r ، قدم واشرف على الكتاب / صدقي جمبل العطار ،
 - الصـالح _ صبحي

19- النظم الإسلامية (نشأتها وتطور ها)، ط/ 1، (قم _ منشورات الرضي _ 1970 )

- العاني _ تقي

- ابن عساكر _ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اله الثافعي (ت (تهـ) ^1 ا - تاريخ مدينة دمشق ، ط/1 ،در اسة وتحقيق / محب الدين العمروي ،(بيروت

- ابن العماد الحنبلي _ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد (ت19 • اهــ) 9 1- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،(بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر (الثوزيع _199)
- الفيروز ابادي _مجد الدين محمد بن يعقوب الشبر ازي (ت (1) اهــ)

 (1^气)

- ابن كثير _ أبي الفداء الحافظ الدمشقي (تVV\&هـ)

- الماوردي _ أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت • 0 عهـ) ץץ- الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ط/ץ ،ضبطه وصححه/ احمد عبد
السلام (بيروت ،دار الكتب العلمية _Y . . Y)

 (المطبعة الكاثوليكية
- المقريزي _نقي الدين احمد بن علي (ته٪هـــ)

ب- إغاثة الأمة بكشف الغمة ، ط/r ،(القاهرة ،مطبعة دار الكتب و الوثائق
العلمية r. . re

- ابن منظور_أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي اللصري (ت ات الهـ)

- ابن و اصل _ جمال الاين محمد بن سالم بن نصر الهُ بن سالم (ت 9TV هــ YV - الثناريخ ألصالحي سيرة النبي (صلى اله عليه وسلم) والأنبياء عليهم السلام و الخلفاء والملوك وغير هم ،ط/1 ،تحقيق / عمر عبد السلام تدمري،(بيروت ،

- الو اقدي _محمد بن عمر بن و اقد السهمي الاسلمي (تV •rهــ) Y - ياقوت الحموي _ شهاب الاين أبي عبد الله ياقوت بن عبد اله الحموي الرومي البغدادي (ت

9 9 - معجم البلدان ،(بيزوت ،دار صادر _ بلات)

