## 

A

## رهزي إبراهيم عبلد اللّه

معهلد إعداد المحلميز
نينوى

## ملخص البحث:

كان المسلمون في المدينة وفي أرجاء جزيرة العرب ينعمون بانباء الأنتصـار ات التــي

 ليقسمها بين المسلمبن اعطيات وفيرة زادتهم رخاء وسعة فساعدهم ذلك علــى الانتقـــال مـــن البداوة ، وقساوتها ، وتقشفها لتنقربهم من لين الحضارة وتطور ها ، فصـاروا اكثر قدرة علـىى

 نصر اً في الدنيا وفوزاً بالجنان في الآخرة .

# Thee confrontation of the Khalefa Omar Bin Al-kattab ( to be satisfied with Allah ) to the crisis of ( Am Al-ramada ) 18A.H / 639A.D 

Ramzi Ibrahim Abdulla Teachers' Training Institute Nineveh


#### Abstract

: The study deals with starvation which took place in Arab Homeland in 639A.D / 18H. This incident lasted about nine months in its cruel situation. This was accordingly called " Am Al-ramada " for the heavy dust. The research presents the reasons of this starvation and how Caliph Omar Bin Al-khattab (God bless him ) dealt with such crisis and lessened its effect on people. Omar's treatment of this problem shows how the Caliph lived among people and how he told rulers in Al-sham (Syria), Egypt and Iraq to send their shares of nutrition to Al-Madina Al-


Munawara. He establish ed certain specialized committees to prepare food to people everyday. Such nutritious help were sent to children and oldmen everywhere. At that time, the Caliph called the Muslims to pray and ask mercy from God in order to remove this crisis. Finally, the problem was solved by putting some solutions according to Omar's intellectuality. The Caliph for example, delayed Zakah Charge and also stopped punishment of cutting hands in cases of robbery. The Caliph thus administered and treated wisely this problem to save people from starvation.

## المقدمة:

 فاجأهم القدر في أُخريات السنة السابعة عشرة وطيلة السنة التي تلتها بهولين عظيمين ، كــان الأول الهجاعة الثديدة الني انتشرت في جزيرة العرب من أقصى شمالها الها الى اقصى الجنوبا



من خيرة المسلمين (「)
 الأول المتمثل بازمة عام الرمادة. وما هي الأساليب التي اتبعها للخروج منها.

الأزمة الاقتصادية ( عام الرمادة ) :

مجاعة شديدة وقاسية حيث حدث جدب شديد وقحط عمَّ الناس جميعاً ، ودامت المجاعة تــسعة أثشهر كاملة قاسى الناس فيها أثشد الجهـّ والبلاء، ، وهلك فيها الزر ع و والضر ع و والحرث والنسل (8) ((حتى كان الناس يرون يستفون الرمَّة (0) ، ويحفرون نفق الير ابيع والجرذان يخرجون ما فيها() (7)
وترجع اسباب المجاعة الى عدم نزول الأمطار في جزيرة العرب ، وتحرك الطبقــات
البركانية من ارضها ، فادى ذلك الى احتر اق سطحها وما علية من نباتات ، فاصبحت الارض
سوداء مجدبة يعلو ها التراب (") .

وهذا يعني ان الرياح اصبحت محملة بالرماد والاتربة ولم تكن محملة بالــسحب المحطـرة ،

فكانت الارض تسفي تر ابأ كالرماد ، فسمي ذلك العــام (( عــام الرمــادة )) (9) " و واثــتـتـت


و الكثير من قطعان الغنم و الماشية ، وهزل ما بقي منها وجفَّضر ضه ، وبلغ حداً جعل الرجل

 سكان المدن فلما بدألجدب اخذو ا يخرجون ما ادخروه ليعتاشو ا منه ، لذلك كانوا ــ فـــي أول العهد بالمجاعة ــ أحسن حالاً من غير هم من أهل البادية الذين لم يكن لديهـم مــــّخر ، لــــلك اشتد بهم الكرب من أول الأمر ('") ، فهرعوا الى المدينة ليقيمو| فيها أو قريباً منها يلتمـسـسون
 الفاروق أكثر الناس احساساً به وتحملاً لعو اقبه وتبعاته (「٪) . وقد ازدادت اعداد اللاجئين فضاقت بهم المدينة فصـار حالهم كحال أهل الباديــة جـــدباً وجوعاً . ونجد أن الموفف يتطلب منا أن ننقل كلام ابن كثير لنتصور حجم الكارثة وانعكاساتها وتأثير ها وما أدت اليه من تغيير أحوال أهل المدينة وسوء أوضاعهم التي لا يحسدون عليها . قال ابن كثير : (( أن عمرعَسَّ المدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم يجـــــ أحــدا يــضحك ، و لا يتحدث الناس في منازلهم على العادة، ولم ير سائلا يسألل، فسأل عن سبب ذلك فقيل لـــه: يــــا
 يتحدثون ولا يضحكون () (؛ (1) . ويبدو أن المجاعة لم تكن عامة ، و انما اقتصرت على بلاد الجزيرة العربية ، أما باقي الدولة كالعر اق و الثشام فلم تصبها المجاعة ، و هي حديثة عهد بالفتح ، وكان فيها الكثير من الخيرات


## أهم الخطوات التي سار عليها الخليفة عمر في معالجة هذه الأزمة فهي :

## اــ التعايش مع الأزمة :

 ور ائعاً يجب أن يعرفه ويطلع عليه كل من ولي أمر أ من أمور هذه الأمة وغيرها مـــن أمـــم العالم ،فكان يرى أنه لا يمكن أن يعنيه شأن الأمة اذا لم يكن يشعر بشعور من هو أشدهم فقر اً و إملاقاً .
ويذكر عن ذلك أنه (( قدمت السوق عكة (¹) من سمن ، ووطب (¹) من لبن فأششتر اها
 السوق وطب من لبن وعكة من سمن فابتعتها بأربعين فقال عمر : أغليت بهــــا ، فتــصدق

بهما، فأني أكره أن آكل اسر افاً . وقال عمر : كيف يعنيني شأن الرعية اذا لم يمسـسني مـــا (iv) () مسهم (iv

ويدل ذلك على أنه كان جاداً كل الجد بالوفاء بعهده وبار اً بالقسم الذي قطعه على نفسه
حين حف الا يذوق لبناً ولا سمناً ولا لحماً حتى تتفر ج هذه الازمة (^^) .

وكان ذلك عندما أُوتي (( بخبز مقتوت بسمن عام الرمادة فدعا رجلاً فجعل يأكل معه ،فجعــل
 اجل ما اكلت سمنا ولازيتا ولا رأيت آكلا له منذ كذا وكذا الى اليوم، فحلف عـــر آلايـذوق لحما ولاسمنا حتى يحيا الناس اول ما احيو ا)( ) (r.) وكان عمر رَّ


 ارفع هذه الجفنة ؛ هات لنا غير هذا الطعام ، فأتي بخبزٍ وزيتٍ فجعل يكسر بيده ويثرد ذلـــك
 آتهم منذ ثلاثة (يام واحسبهم مقفرين ، فضعها بين ايديهم )( )
 اشتد الجوع بالناس (( وكان لايو افقه الثعير والزيت ولا التمر ، و انما يو افقه السمن ، فحلف الا يأتدم بالسمن حتى يفتح على المسلمين عامهُ هذا ، فصـار اذا اكل الشعير و التمر بغيــر أدم
 ماللك عندي ادم حتى يفتح الله على المسلمين )) (YT ( ) . وقد ضرب الفاروق بذللك مثلا رائعا في تحمل المسؤولية كاملة ، فكان يجــو ع ليـشبع


 و الحقيقة يجب ان تقال ، فإن عمر رَّ قال : (( كنا نقول لو لم يرفع اله المحل (٪9)

ولو تتبعنا الرو ايات لنقلتتا اللى ابعد من ذلك ولوجدنا فيها الاغرب فهــي تخبرنـــا ، ان
الفاروق لم يضع هذه القيود على نفسه وحدها بل سار ليقيد بها افراد اسرته ('「).

عن اسلم ايضاً قال : أنه كان (( لعبيد الله بن عمر بَهْمَة (٪٪) . فجعلت في الثتور فخرج علــى عمر ريحها ، فقال ما أظن أحداً من أهلي اجترأ عليَّ ، وهو في نفر من أصحابه فقال: اذهب فأنظر ، فوجدتها في النتور فقال عبيد الله : استرني سترك الله ، فقال : قد عرف حين أرسلني أن لن أكذبه ، فاستخرجها ثم جاء بها فوضعها بين يديه وأعتذر اليه أن تكون كانت بعلمـــه ،
 ويروى أنه ر أى في يد أحد أو لاده بطيخة فقال : (( بخِ بخِ يابن أمير المؤمنين ، تأكل

وقالو ا: اشتر اها بكفٍ من نوىً ) (º) .
 أصناف الطعام والأشربة والتي تدل على البذخ والإسر اف ، لنقف إجلالاً وتقـديراً اذا دخلنــا بيت الفاروق لنجد عليها صنفاً واحداً متو اضعاً من الطعام - لا غير - وان اصبح صنفين دقَّ في مسامع أهله نداء عمر ينذر هم ويحذر هم من التبذير !! . (( دخل عمر بن الخطاب على حفصة ابنته فقدمت اليه مرقاَ بارداً وخبز آ وصبت في المــرق

 يجدوا ما يدفع عنهم الهلاك ، حيث كان يتتاول معهم طعامه بعيداً عن بيته فلا يُوثِر نفسه بشئ لايناله ذو الفاقة من رعيته ، محققاَ بذللك التصرف امرين جليلين: الاول ، الاحساس بمعانـــاة الناس وألمهم مما يدفعه اللى مضاعفة العمل و الجهد لدفع الضر عنُهم . و الثاني ، رضى السو اد الاعظم من الناس بكل مايصييهم من بلاء ، لان اكبر رجل مــسؤول في الدولة يشاركهم فيه وبالتاللي يكون ذللك مدعاة الى اطمئنانهم الى امير المؤمنين الذي مــسنَّه

## ץـ التخطيط وتتظيم العمل:

إن تز ايد هجرة الناس وفرار هم إلى المدينة - مركز الخلافة - يجعلنا أمـــام مــشكلتين
 أدى الى عدم قدرة المدينة على استيعاب هذه الاعداد الو افدة من اللاجئين ، وتـــوفير المـــأوى

 الامور ، انه طلب المعونة من و لاته على الامصـار كالثام والعر اق ، فلبّى الجميع النـــداء كما سيأتي لاحقاً - كما انه قام بتعيين رجالاً يقومون على الو افدين فيقسِّمون ماكان يصل مـــن

الامصـار من طعام ، وادام على من يحتاجه من الناس ، ومن هؤلاء العمال ، يزيد ابن اخــــ النمر، و المسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن عبد القارئ ، و عبد الله بن عتبه بن مـسسعود ،


 حارثة الى بني عبد الاشهل الى البقيع الى بني قريظة ، و هناك طائفة اخرى محدقــة بالمدينة كانت بناحية بني ســلمة (9) .
ويجب ان نشير هنا الى ان مايفتخر به علماء الاقتصـاد فــي العــصر الحــديث مــن
معالجات للازمات الاقتصادية ونقص الغذاء ايام الحروب ، وخاصـة ما يطلق عليه في عصرنا
 اسسه ومارسه على احسن صورة وشكل .
عن ماللك بن اوس (من بني نصر) قال: (( لما كان عام الرمادة قدم على عمر قومي ، مائــــة


 الى المدينة ممن يتتاول العشاء على المو ائد العظيمة التي كان يعدّها فوجــدو هم ســبعة آلاف رجل ، ثم امرهم باحصاء العيالات الذين لايأنون والمرضى والصبيان فكانو ا اربعين الفــاً ، وبعد مدّة زاد عددهم فاحصوا فكان من تعشى عشرة آلاف والآخرين خمسين الفا ، فكانـــت

 باحضار الزيت فيفار في القدور الكبار على النار حتى يذهب حُمْنَه (ז٪) وحرّه ثم يثرد الخبــز ثم يؤدم بذلَك الزيت ، وكان عمر ينحر فيها كل يوم عشرون جزور اً (؛ ؛)، وكان ذلك بعد ان وصلت الامدادات من الامصار .


 ر آني قال : من اين يا ابا هريرة ؟ قلت : قريبآ ، قال : فأخذت أعقبه فحملناه حتى انتهينا الى

 عمر طرح رداءه ثم اتزَرَ فما زال يطبخ لهم حتى شبعوا وارسل اسلم الى المدينة فجاء بابعرة

فحمهم عليها حتى انزلهم الجبّانة ، ثم كساهم وكان يختلف اليهم والى غير هم حتى رفـــع اله ذلك)(57)
ونجد الفاروق عمر رجل السياسة والادارة لم تشغله هذه الاعباء الثقيلة عــن الالتفـــات الى المر أة فنر اه يعطيها درساً عملياً في الطبخ. عن حز ام بن هاشم عن ابيه قال : (( رأيت عمر بن الخطاب عام الرمادة مرَّ على امر أة و هي



 فقد فشا المرض فيهه وهلك منهم الكثير فكان يتعهـ مرضاهم ويبعث بالاكفان لمن مات مــنهم ويصلي عليه (10)

## ץ-الاستعانة بالأمصار:



 (( اول من قدم عليه ابو عبيدة بن الجر اح في اربعة آلاف راحلة من طعام فو لاه قستها فيمن حول المدينة فلما فرغ ورجع اليه امر لـه باربعة آلاف در هم فقال: لاحاجة لي فيها يـــا اميــر الا المؤمنين انما اردت الله وماقبله فلا تدخل عليَّ الدنيا فقال: خذها فلا بأس بذلك اذ لم تطلبــــه ، ،
 للك، فقلت له كما قلت لـي فا عطاني ، فقبِل ابو عبيدة وانصرف الــى عمــــه ونتـــابع النـــاس
و استغنى اهل الحجاز ، واحيو ا مع اول الحيا (0) ) (00) .

 الاطعمة (ov)

وكانت الاغاثة نقوم على قدم وساق وبشكل منظم ودقيق فمن كان في المدينة من أهلها

 المدينة فانه كان يكلف رجالاً يستقبلون هذه القو افل القادمة من الثام و العر اق فيميلون بها يميناً وشمالاً ويوصلون الطعام الى الذين يحتاجونه(×) .

ولم يكتف الفاروق بذللك بل نجده ينظر بكل شيء يتعلق بامر رعيته حتى في تعليم كل بيــت كيف ينتفع بالمؤن والارزاق التي كان يرسلها اليهم مع عماله . فيروى أنه بعث أحد صحابة النبي هِ : عمر (( فأمَّا الظروف فاجعلها لحفاً يلبسونها وأمَّا الابل فانحر ها لهم يأكلون من لحومها ويحملـــون من وَدَكها ولا تنتظر أن يقولوا ننتظر بها الحيا ، وأما الدقيق فيصطنعون منه ما يريدون حتى

 كما سنوضح لاحقا - فتنكر المصـادر (•7) أنَّ واليها عمرو بن العاص ، كان من أكثـــر الـــو لاة مساهمةً في البحوث التي أرسلت لنجدة اهل المدينة ومن حولها ، فقد كتب اليه الفاروق كتابــاً تعكس لنا عبار اته شعور عمر رضي الله عنه الكبير بعظم المسؤولية ونقل الامانة الملقاة على عانقه ، عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رَّ (( بسم اله الرحمن الرحيم ، من عبد اله عمر امير المؤمنين الى العاصي بن العاصي ، سلام عليك ، اما بعد افتر اني هالكاً ومن قبلي وتعيش انت ومن قبلك ؟ فياغوثاه ، ثلاثــاً ، قـــال : فكتب اليه عمرو بن العاص : بسم اله الرحمن الرحيم ، لعبد الله عمر اميــر الــــؤمنين دـــن عمرو بن العاص ، سلام عليك ، فاني احدد اليك الله الذي لا اله الا هو ، اما بعد اتالك الغوث فلبّث لبتّ، لابعثن اليك بِعيرٍ اولها عندك و آخرها عندي () (1) وكانت بعوث عمرو عن طريق البر والبحر على حد سواء (( فلما كتب عمــر الــى الـى عمرو بن العاص ان يبعث بالطعام في البر والبحر بعث اليه في البحر بعشرين سفينة تحمــل الدقيق والودك ، وبعث اليه في البر بالف بعير تحمل الدقيق )( (Tr) . وكان استخدام النقل البحري في إيصال الغوث و المدد من مصر إلى المدينة ومن حولها رغبةً
 فمنطقة تهامة مثلاً الو اقعة جنوب المدينة - مركز الخلافة - هي أقرب الى ساحل البحر الذي سترسو فيه السفن القادمة من مصر بينما هي بعيدة كل البعد عن الامدادات القادمة بــالطريق البري ، يضاف إلى ذلك أن النقل البحري يكون دائماً أوفر و أيسر و أقل تكلفة من النقل البري؛
 و لإنجاح العمل في هذا الجانب اقدم عمر رَّ يجعلنا نتصور أمامنا الفاروق كأنه عالم جغر افي لديه إطلاع بخارطة مصر ، خبير بمقــاييس رسم المسافات ، وله در اية بانتاج المحاصيل الزر اعية ، اين تكثر وطرق تقلها وتــصريفها ،

: العاص يدعوه أن يقدم إليه مع جماعة من أهل مــصر فقـ
 روعي لما أحبيت من الرفق بأهل الحرمين والثوسعة عليهم حين فتح اله عليهم مصر وجعلها
 من حمل الطعام إلى المدينة ومكة فإنَّ حمله على الظهر يبعد ولا نبلغ منه ما نريد فانطلق انت وأصحابك فتشاوروا في ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم فانطلق عمرو فأخبر بذلك من كان معه من أهل مصر فنقل ذلك عليهم وقالو انتخوف ان يدخل من هذا ضرر على مصر فنرى أن تعظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له أنَّ هذا ألامر لا يعتدل و لا يكون و لا نجد له سبيلا فرجــ عمرو بذللك إلى عمر فضحك عمر حين رآه وفال والذي نفسي بيده لكأني أنظر اليك ياعمرو و إلى أصحابك حين أخبرتهم بما امرنا به من حفر الخليج فتقل ذللك عليهم وقالو ا: يدخل دــــن هذا ضرر على أهل مصر فنرى ان تعظم ذللك على أمير المؤمنين ، وتقول له ان هذا لايعتدل ولا يكون ولا نجد إليه سبيلا ، فعجب عمرو من قول عمر ، وقـــال: صــدوقت واله يــا فـامير المؤمنين لقد كان الأمر على ما ذكرت فقال لله عمر : انطلق ياعمرو بعزيمة مني حتى تجدَّ في ذلك ولا يأتي عليك الحول حتى تَفْرُغُ منه إن شاء الله فانصرف عمرو وجمع لذلك من الفعلــــة ما بلغ منه ما أر اد ثم احتفر الخليج الذي في حاشية الفسطاط الذي يقال له خليج أمير المؤمنين
 . الى المدينة ومكة ) ( فاصبحت الاسعار في المدينة كأسعار مصر ولم يزد ذلك مصر الى رخاءً اقتصادياً ولم
يَرَ أهل المدينة بعد الرمادة مثلاها (צ؟) .

لقد أختلفت الرو ايات حول السنة التي فتحت فيها مصر، فهناك رو اية عن سيف ابن عمر تذكر
 عن الو اقدي تؤكدان أن فتح مصر كان سنة • . أخذنا بالرو اية الأولى فإن الأمر لا يسبب لنا أي إشكال بخصوص ما ذكرناه عن مخاطبة عمر


ومصر لم تفتح بعد .
 أنَّ مساهمة مصر الفاعلة في إغاثة المدينة ومن حولها وما جرى من مخاطبات بين الخليفــة


 و البعوث فاستجابو اله -كما وضحنا - وقد مكنَّه ذلك من تقليل حدة الأزمة و التخفيف من هول الكارثة بقدرِ ما استطاع أمر اء الأمصار من إمداده ، فلما قَصُرَت مواردهم عن إنهاء الأزمة ،

 لذللك كله طلب من واليه على مصر أن يرسل اليه الغوث و المدد ، فقد ذكر البلاذري (هَّه ، أنَّ عمر بن الخطاب أصاب أهل المدينة من الجهد والبلاء ويطلب منه إرسال الامدادات و الغوث و التي كـــان لهــا الأثز الكبير في إنهاء الأزمة .
أمنَّا بالنسبة لخليج أمير المؤمنين فإذا كان قد تأخر فتحه فذلك لأنه لم يكن ليهدف الــى تحقيق فائدة آنية وإنما لغرض مستقبل الدولة الاسلامية وربط أجز ائها شرقاً وغربـــاً ولجعــلـ النقل بصورة عامة و البحري خاصة أكثر إنسيابية وتلبية" لسد إحتياجاتها . كما كان إيصـال خر اج مصر العيني إلى مركز الخلافة من الأسباب الرئيسية التي دفعت عمر
 من أجله حتى ضيَّعه الو لاة و غفل عنه الخلفاء (V.).

 لمعالجة المشكلة الأخرى ، ألا وهي أزمة السكن ، و هذا ما سيتضح لاحقاً .

## عـ اللجوs إلى اللّه تـالى بالدعاء وصلاة الاستسقاء :

 دفعاً بالازمة وتخفيفاً لحدتها ، لذلك أخذ باهم هذه الاسباب الا و هو اللجــوء إلــى الله تعـــالى و التنلل اليه بالاستغفار و الدعاء .

عن السائب بن يزيد عن ابيه قال: (( ر ايت عمر بن الخطاب يصلي في جوف الليل في مسجد رسول اله




وعن سليمان بن يسار قال : (( خطب عمر بن الخطاب الناس في زمان الرمادة فقال: ايها الناس انتقو الهد في انفسكم ، وفيما غاب عن الناس من امركم ، فقد ابتليت بكم و ابتليتم بي



 عمر عاماً فهزل المال فقال اهل بيت من مزينة من اهل البادية لصاحبهم قد بلغنا فـــاذبح لنــا
 محمداه! فأُريَ فيما يرى النائم ان رسول اله عمر فأقرئه مني السلام وقل له : انّ عهّي بك وانت وفيّ العهد شديد العقد فالكَيسْ الكيس يا عمر ! فجاء حتى اتى باب عمر فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول اله عمر فاخبره الخبر ، ففزع وقال: رأيت به دستّاً ! قال: لا ، قال: فادخله ، فدخل فاخبره الخبر ، فخرج فنادى في الناس وصعد المنبر ، وقال: انشدكم بالذي هداكم للاسلام هل رايتم مني شيئاً تكر هونه ، قالو ا: ولَمَ ذالى ؟ فاخبر هم ففطنو ا ولم يفطن ، فقالو ا: انما استبطأك في الاستسقاء ، فاستسق بنا ، فنادى في الناس ، فقام فخطب فاوجز ، ثم صلى ركعتين فاوجز ثم قال: اللهـــ الا
 وبعد ذللك كتب الى عماله وحدد لهم مو عداً لاداء صـلاة الاستسقاء وخرج هو للاللك اليوم وعليه بردة رسول اله تعالى فالح والح الناس بالدعاء ، وقبل ان ينصرف رفع يديه ، ومدهما وحـولّل رداءه فجعــل اليمين على الشمال و الثمال على اليمين وبكى طويلاً حتى اخضَّلت لحيته (0) .




فقد روى الشعبي أن عمر رَّ

 المؤمنين ، لو أستشقيت ، فقال : لقد طلبت بمجاديح (•^) السماء التي يستزل بها القطــر ) )

و ولاستحباب الاستسقاء بالصالحين والأخيار وخاصة من أقرباء رسول الشَ











 . ${ }^{(\mathrm{HV})}$
 فتحت أبواب السماء بماءٍ منهـر، فتحولت الأراضي القاحلة الجدبة - بعد مدةٍ - والتي كانـــت
 اللدينة حجّة لاستمر ار البقاء والإقامة فيها ، ظنَاًّ منهم انها أرغد حياةً والين عيشاً ، لذلك نظَّم
 الاين وفنوا إلى الدينة ، يخرجونهم إلى البادية محمَّلين بالأقو ات والأطعمة تحملهم العير إلى منازلهم ليمارسوا حياتهم التي كانوا عليها قبل عام الرمادة ، وكان الفاروق يخــرجهم بنفـسه
ويحمل الضعيف منهم حتى لحقوا ببلادهم (A1) .

## هـ تأخير دفع الزكاة ووقف إقامة الحد عام الرمادة :

 ويقّرّ المحنة والبلاء الذي حل بهم زمن الرمادة .
و إنطلاقاً من هذا الفهم فانه لم يلزم من تجب عليه الزكاةٍ في عام الرمادة بدفع ما ما عليه على أن يدفعها في العام الذي يليه حصتين - بعد أن تتحسن أوضاعهم برفع الباء عــنهم - حــــي توزع على المحتاجين وحصة ترسل الى بيت مال المسلمين .





 وبذللك خفف عن الفقر اء فقر هم ، ثم لم ير هق رعيته ولم يحملهم ما لاطاقة لهم به .
ومن جهة أخرى فإن عمر أسقط الحد بالقطع عن السارق عام الرمادة ؛ فقال: (( لا قطع في . ${ }^{\text {(ar) ( }}$ () ( )
فقد حدث في عام الرمادة أن سرق غلمان لحاطب بن أبي بلتعة ناقة لرجل من مزينـــة

 فأوقف القطع وأمر للمزني بثمن ناقته مضاعفاً (\&9) . وذلك لأن الضرورة قامت عذر اً عنــده
لار عء حد القطع (90) .

وقد اتخذ ذللك سياسة له يسير عليها في حالة نكرار متل هذه المو اقف في عام مجاعةٍ . وتدل هذه الأجتهادات العمريّة في هذا الجانب على مرونة الشريعة الاسلامية وعــدم جمــود قو اعد الفقه الاسلامي ، حتى تسع الناس في كل عصر ومكان .

ابن سعد ، محمد بن سعيد بن منيع البصري ، الطبقــات الكبــرى، دار صــــادر ، دار
بيروت ، (بيروت: 190V) : r/ • • .

عمواس : وهي ضيعة جليلة على بعد ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقــس.
ينظر : ( الحموي، شهاب الدين ، ابو عبد اله ياقوت معجم البلدان ، دار صـادر ، طّا،
( (الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، تاريخ الأمم و الملوك ، تحقيق : مصطفى السيد



ابن سعد ، طبقات : ٪ / ، ا

يستفون الرمَّة : استفه أي أخذه ملتوت ، والرمَّة: العظام البالية . ينظــر :( الـــرازي،
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي : ص و و و ،

$$
\begin{equation*}
\cdot(r \cdot) \tag{'}
\end{equation*}
$$

ابن سعد ، طبقات :
هيكل ، محمد حسين ، الفاروق عمر ، مكتبة اللنضة المصرية ، ( القاهرة:
YNV / ا وينظر : الهاشمي ، عبد المنعم ، الخلافة الر اشدة ، دار ابن حــزم ، ط٪،

الطبري ، تاريخ : Y/


$$
\begin{align*}
& \text {. 0./ } 1: \text { ( } 1 \text {. . } 7 \text { (بيروت) } \tag{'}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ا" (") }
\end{aligned}
$$

(「) ابن كثير ، ابو الفداء اسماعيل الامشقي ، البداية والنهاية ، تحقيق : احمد بن علي وعبد
 ( الطبري ، تاريخ :

( ${ }^{\text {T }}$ ( وطب : الوطب سقاء اللبن . ينظر : ( ابن منظور : ابو الفضل جمال الاين محمد بــن

 والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، (بيـروت: . $1 \leqslant / \mathrm{K}:(19 \vee 9$ ابن سعد ، طبقات : r / / r r r
الودك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخر ج منه . ينظر : ( ابن منظور . لسان العــرب :

$$
\begin{equation*}
.(0.9 / 1 . \tag{}
\end{equation*}
$$

 طז، ( طنطا: 90 (1) : ص.V . و وينظر : ابن الجوزي ، جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن ابن علي ، صفة الصفوة ، تحقيق : إير اهيم رمضان وسعد اللحام : اءV/1 ا الجزور : الناقة المجزورة . ينظر : (ابن منظور ، لسان العرب : ء /ءسا ) .
 كردوس • ينظر : ( ابن منظور، لسان العرب : 7 / 7 / 190 ) . ( ينظر :(الحموي ، معجم البلدان :
 ( I \& V اللسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ، تاريخ الخلفــاء ،
 ص
أدم : الادم ما يؤتدم به مع الخبز • ينظر : ( ابن منظور، لسان العرب :
 اله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، تحقيق: عبد المنشاوي وغيره ، مكتبة الأيمــان، مجلــــا ، طا ، ( المنــصورة - V V Y) : -11人- IVV
( أَمْهُقَ : الأمهق ، الأبيض لا يخالطه حمرة . ينظر : ( الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، معجم القاموس المحيط ، رتبه ووثقه خليل مأمون شيحا ، دار المعرفـــة ، الا

( ( ابن الاثير ، عز الاين أبو الحسن علي بن محمد الجزري ، أسد الغابـــة فـــي معرفــــة
الصحابة ، تحقيق: علي محمد معوض ، وعادل أحمد عبــد الموجــود ، دار الكتــب
( الُُحُل : شدة الجدب وإنقطاع المطر • ينظر : ( الفيروز آبادي ، معجم القاموس ، ص:

$$
\cdot(\| \cdot \wedge
$$

(
( ${ }^{\text {( }}$ ( الصلابي ، علي محمد ، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، دار المعرفة للطباعة

(
(
( ابن سعد ، طبقات : تحقيق ، د. محد محمد حجازي ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، طا ، ( القاهرة:

$$
\begin{align*}
& \text {. . r... ( ص } \\
& \text { ( ابن سعد ، طبقات : } \\
& \text { المصدر نفسه : } \tag{}
\end{align*}
$$

( الثية : الثثية في الأصل كل عقبة في الجبل مسلوكة . ينظر : ( الحمــوي ، معجــ

(
( ابن سعد ، طبقات :
("• (لجبّانة : الجبان : في الاصل الصحر اء ، وأهل الكوفة يسمون المقــابر جبانــــة وفــي الكوفة محال تسمى بهذا الاسم ، وتضـاف إلى القبائل . ينظــر : ( الحمــوي ، معجــم البلدان:

العرب: r / (09 ه ) .



( ابٌ ( ابن سعد ، طبقات : الله ، شرح نهج البلاغة ، ضبطه وصححه محمد عبد الكــريم النمــري ، دار الكتــب العلمية ، طr ، ( بيروت : ז.. .
( المسوط: السَّوطُ ، خلط الثيء بعضه ببعض، ومنه سمي المسوط. ينظر : (ابن منظور؛ ،

( ${ }^{\text {( }}$ ( $)$
( القاموس : ص• ع • () .
ابن سعد ، طبقات :
. MIV / / المصدر نفسه ( ${ }^{\circ}$ ( ${ }^{\circ}$ )
( المصدر نفسه :

(

( ${ }^{07}$ (بن سعد ، طبقات :

( ابن سعد ، طبقات :
. ${ }^{09}$ ( المصدر نفســـــهـه

الحكم ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله القرشي المصري ، فنوح مصر وأخبارها ؛

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصدر نفسه : }
\end{aligned}
$$





( ابن خياط، أبو عمرو خليفة، تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق : د. نجيب مصطفى فواز ،


أحمد بن يحيى ، فتوح البلدان ، وضـع حو اشيه عبد القادر محمد علـــي ، دار الكتـــب العلمية ، طا ، ( بيروت : ... . .
("^) فتوح البلدان : ص זr ا .
( ${ }^{99}$ ( جاسم ، باسل طه ، التتظيمات الادارية في عهد الخليفة عمر بــن الخطـــاب ، رســالة
ماجستير ، جامعة الموصل ، كلية الآداب ، 9191 : ص٪ • . .


$$
\begin{aligned}
& \text { الاعلانات الثرقية ، طا : صّبץ ا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. 09r-09r/r : تاريخ ( }{ }^{\text {re }} \text { ) } \\
& \text { ( ابن سعد ، طبقات : } \left.{ }^{\text {ro }} \text { ( }\right) \\
& \text {. or : سورة هود ، آية ( }{ }^{\text {( }} \text { (7) }
\end{aligned}
$$

(ابن قدامة ، موفق الدين ابو محمد عبد الله بن أحد بن محمد ، المغنـــي ، تحقيــق د. محمد شرف الدين خطاب ، و د.السيد محمـــد الــسيد ، دار الحــديث ، ( القـــاهرة :

 صه191 (1)
( الثشير ازي ، أبو اسحق إبر اهيم بن علي بن يوسف . المهذب في فقه الامام الــشافعي ، تحقيق : عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد عوض ، دار المعرفة ، طّ ،( بيروت:

$$
\begin{equation*}
. \varepsilon) \cdot / 1:(r \ldots r \tag{}
\end{equation*}
$$

ابن خياط : صV7 ؛ الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان . تاريخ الاســـام


 ص.119.-1190
(أي النوسل بدعاء العباس حياً ، ولو كان النتوسل بالنبي ( ( ${ }^{\text {( }}$ (


أخبار عمر وأخبار عبد الهه بن عمر ، دار الفكر بدمشق ، طا ، ( دمشق: 909 ): هامش ص 101 .
( ) البخاري ، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابر اهيم الجعفي ، صــحيح البخـــاري ،
تحقيق : محمود محمد محمود حسن نصـار ، دار الكتب العلميــة ، طه ، ( بيــروت :

شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ، الشرح الكبير ، تحقيق : د. محمد شرف



$$
.) \leqslant \varepsilon \varepsilon / r:(r \ldots 7
$$

( ابن سعد ، طبقات : / / / .
(


(1 ( الطبقات :

( ( ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، تحقيق : محمد عبد السلام ابر اهيم ، دار الكتّب العلميــة ، ط1، . $1 v / r:(1991$ : بيروت)
( المر اغي ، محمد مصطفى ، الاجتتهاد في الاسلام ، مطبعة دار الجهــاد ، ( القــاهرة : .E人 ، Err:(19.9

$$
\begin{aligned}
& \text { للنشر ، ( بغداد : . } 1 \text { 1 ) : ص. ص. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. ovr / r : الشبر ازي ، المهذب ( }{ }^{\text {ar }} \text { ( }
\end{aligned}
$$

 البلاغة ، ضبطه وصححه محمد عبد الكريم النمــري ، دار الكتــب العلميــة ، طّ ،
( بيروت: r. . . ) .
 أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق: علي محمد معوض ، وعــــادل أحمــد عبــد الموجود ، دار الكتب العلمية ، طّ ، (بيروت: ^^ . .


 وطبقات الأصفياء ، تحقيق: عبد المنشاوي وغيره ، مكتبة الأيمان ، مجلـــد ا ، طا ،
(المنصورة - V • . .م) .
 الكتب العلمية ، مجلد 1 ، ط1 ، (بيروت : 1 )
 صحيح البخاري، تحقيق محمود محمد محمود حسن نصـار ، دار الكتب العلميــة ، طه
( بيروت : • • . V) .
 عبد القادر محمد علي ، دار الكتب العلمية ، طا، (بيروت : . . . . . . .
 صفة الصفوة ، تحقيق : ابر اهيم رمضان ، وسعيد اللحام ، (د/م : د/ت) .




(بيروت : (19У9) .
 . مصطفى نجيب فواز ، ود. حكمت كشلي فواز ، دار الكتـب العلميــة،( بيــروت:
 الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطــا ، دار الكتــبـ بـ
العلمية ، جr ، ط1 ،( بيروت : 0 . . ب ) .

ץا. سير أعلام النبلاء ، تحقيق: محمود شاكر ، دار احياء التراث العربــي ، جا ، طا ،

$$
\text { ( بيروت Y . . } 7 \text { ) . }
$$

\& (. العبرفي خبر من غبر ، تحقيق أبو هاجر محمد السعيد ، دار الكتب العلمية ، ( بيروت:

0 ا. الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربــي ،
(د/د : د/ت) .
 الكبرى، دارصادر ، دار بيروت ، مجلدس، ( بيروت : 190V ) .
 تاريخ الخلفاء ، اعتتى به محمود رياض الحلبـي ، دار المعرفـــة ، طـ ، ( بيــروت:

$$
\cdot(r \ldots \varepsilon
$$

1 1. الثثير ازي ، أبو اسحق إبر اهيم بن علي بن يوسف . المهذب في فقه الامام الــشافعي، تحقيق : عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد عوض ، دار المعرفــة ، جr ، طا ،
(بيروت: r . . .
 تحقيق : مصطفى السيد وطارق سالم ، المطبعة التوفيقية ، طץ ، ( القاهرة : د/ت) ،

 وأخبار ها ، مطبعة بريل ، (ليدن : • ب9 ا ) .

المحيط ، رتبه وونقه خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، طY ، ( بيروت : Y . . . . . .
 تحقيق : د.ثروت عكانة ، دار المعارف ، طr ، ( القاهرة : 1979 1 ) ،



$$
\text { (بغداد : • } 19 \text { ( ) . }
$$




 المغني ، تحقيق : د. محمد شرف الدين خطاب و د. السيد محمد السيد ، دار الحديث ، جr ، ( القاهرة : ع . . .
 -0 ام ام ) ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، تحقيق: محمد عبد الــسلام إيــر اهيم ،

 تحقيق : احمد عبد الو هاب فتيح ، دار الحديث ، جV ، ( القاهرة : : . .
 العرب ، دار صادر ، دار بيروت ، ( بيزوت: 1900 -907) ،

ا. الزحيلي ، وهبة ، الفقــه الاســلامي وأدلتــه ، دار الفكــر المعاصــر ، جr ، ط9 ،
(دمشق: . . . . ) .
Y. الصـلابي ، علي محمد ، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، دار المعرفة للطباعــة

 بدمشق ، ط1 ، ( دمشق: 1909 ) .
\&. العقاد ، عباس محمود ، عبقرية عمر ، المكتبة التجاريـــة الكبــرى ، مطـــابع شــركة
الاععلانات الشرقية ، طا ، ( د/م : د/ت) .

○. القرشي غالب عبد الكافي ، أوليات الفاروق في اللياسة والاقتصـاد ، دار الوفاء ، ج1 ،
طا ( المنصورة : . . . . ) .
7. الكاندهلوي ، محمد يوسف ، حياة الصحابة ، تحقيق : د. محمد محمد حجازي، مؤسسة
المختار للنشر والتوزيع ، طا ، ( القاهرة : Y . . ب ) .
V. المر اغي ، محمد مصطفى ، الاجتهاد في الاسلام ، مطبعة دار الجهــاد ، ( القـــاهرة : . ( 19.9

 . (197r

## الرسائل الجامعية غير المنشورة

1. جاسم ، باسل طه ، التتظيمات الادارية في عهد الخليفة عمر بــن الخطــاب ، رســـالة ماجستير ، جامعة الموصل ، كلية الاداب ، 91999 ال

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

