.


$$
\text { at }- \text { birar, Y, Yann }
$$

#  





المد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد واله الطـبـن الطاهرين ولعنة اله على اعدائهم اجمجـن إلى قــام يوم الدين ... . . الاسلام اقوى من ان يؤثر في جنذرْ الضـاربســـــة في

 سبحانه " انا لنتصر رسلنا والذين آمنوا في الحـِاة الدنـا " . اما المؤثرات فلا تعدو ان تكون جزئِـة وو قتـهـ، ثم يزول
 الاسلام الطويل المشرق 6 على صحة ها تلناه ، فلقد اتت علـه عوامل ومؤثزاث تـكاد السطاوات يتفطرن منه كوتنشّق الأرض وتخر الجمبال هدأ 6 لولا قوة الاسلام وعظمته وعنايســـــة الله تصالى به ولذا نرى اليوم وبعد اربعـــة عثر قر قـنا طر اوة الاسلام

 عكوظه في صحاح الكتب ، وهذه احاديث الأنــــــ الطاهرين
 ومغاربا يواظبون على الاسلام ويبذلوت فـا في سبيله كل غالـ ورخيص
وما يشاهد من بعض عوامـل الها مـم من الألحاد واليهودية
 وعواصف القر امطة وصاحب الزنج " فقد ذهب المار بأم عمر, فلا رجعت ولا رجع المار " ألا

 هدامة اخذت في ضرب الألمار



 ارجاء البلاد انقطعت الصلات بين بهضهم والبیض ، واخلاد

 الدنيا .. إلى غير ها من المآسي والويلات .

واهتَام ويقظة, وحـَذْر 6 حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بنـضة



وانني شخخصـا - ويشار كني كثير غِير - ارجو الم يكون ذلك 6 حتى قبل فـــــــام الامام المهي المنتظر الذي وردت الروايات المتواثرة عن الرسول والأكمة الطاهرين عليهم

 الامــام 6 فنلك عقـدة نعتقدها فقد ه وعد الله الذين آمنوا منغم ؛ وعملوا الصالحات ، ليستخلفنهم في الارض كا استخلف
 ولـِدلنهم من بعد خو فهم امنا] ه .

وأرى من اللازم على المفكرين من المسلمين - مقدمة لنهضة اسلامية جديدة -- ان يؤلفوا لجنة قوية مزودة بالمار بالمال وسائر المؤملات 6 للسِياحة في البلاد 6 للتطلع على احوال المسلمين 6 وجمع شُتاتهم 6 وتألِف تاريخهم مزودة بالخلْ ائـــــط والصور والمزايا

و مثل هذا وان كان يـتاج الى هــــال ورجال ، ووقت

وجهد ، الا انه خطوة كبيرة الانهضة ، واظن ان مثل هذا



 اما هذا الكتاب " كيف انتشر الاسلام ؟ " فهو بحاولة
 انتشار الاسلام 6 بقدر افهام طلاب السادس الابتد




 مرشدأ لمن يطلب التعرف على احوال الاسلام في هذا الحقل -

 فانه تعالى لما يشاء قدير

كربلاء المتلسة

بدء الاسلام

لقد جاء رسول الإسلام مـمد صلى الش عليــــ، و والد ، إلى
 البشر من براثن الجمل والنقاء ، وهدايتهم إلى الحق والصراط

- المستقي

وبدأ حِياته الكرئة التششِرية في مكة المكرمه ، ثم هاجر إلى المدينة المنورة ، حيث اخــنـن نور الاسلام يسطع ؛ ويعلو



ـأمرون بالممروف وينهون عن المنكر .
ونزلت على رسول اله صلى اله علِبـ وآلله في أواخر ايام




 بأمر الله تعالى علي بِن أَبي طالب علِّه السلام أمِر آ للمؤمنين وخليفة لنفسه من بعده وعين بعده الأيمّة المادين الأحد عـي عـي

و واحداً بعد و احد
 الأعلى ‘ ودفن في حـحرته المحاورة لمستحده في المدينة المنورّرة

حيث مرقده الآن .
وقد وضم الر سول صلى الل علـــــــــ و واله أعظم اللـطط

 الايمان 6 فإن أبوا وأعطوا الجزية في مقابل حماية الاسلام فم


الكتاب - والا فالماربة .
وقد جمعت هذه الآية الكريمة سـبب الحرب الاسلامية بقوله سبحانه " ومـــــا لـع لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفـِن " "

 وقد تعدى الروم على حدود بلاد الرسول صلى اله علــــهـ
 أسامه، لكن الرسول صلى الله عليه وT له فارق الحـباة والميش


 . اله علِه وآلد

وقد كانت البلاد تخضم امام زهف الاسلام ‘ بعكل ’يسر وسهولة 6 مما لم بشـاهد مثلها العالم مبل الاسلام ولا ولا بعده إلا هذا اليومكو كانت اسبّق البلاد للخضوع سوريا ومصر والعر اق




فقد سادو اعلى اعظم امبراطوريةفي الأرض ذلك اليوم . . وحكموا باسم الش وباسم الأسلام على الامبراطورية الشرقيـة






 واتقوا ، لفتحنا عليهم بر كات من السطاء والأرض " .

ومع انه بدأ الضعف في الدولة الالار الاسلامية ، وبالألأخص هِن غزا المغول البلاد وأغرقوا الحضبارة الاسلامية في بكار من
 المسلمين منهـا وأحرقوا عشرات الآلاف الاف منهم, بحربة الاسلام



الواقعة في بلاد ( الملايو ) .
بل فوق ذلك نرى اب الغ الغزاة من المغول الذين أرادوا اجتثاث اصول الاسلامكو كوه من الو الو جود لم مض إلا وقذ دخلوا في سبيل الاسلام ‘ وصاروا من الاع الا
 ويرجع الفضل في ذلك الى اهتَم دعاة المسلمين الذين ما ما فتئو ا


حتى من ارشاد أبعد الناس عن الاسلام
وقد نزى المـّال البارز لهنهالحقيقة علامة البشّر الشيخ نصير




 الامور منوطة بالنجوم ‘ وعرفانها ، فاذا كان الملك يـرغب فـي في

معرفة المستقبل لِضمن لنفسه النصر ولاعدائه الهزمة ، فن اللازم عليه ان يسمح لنا في اعداد العدة لذلك ، ولا وقبل الملك الاقتراح بكل لففة ، واستفسر الشيخ عن العدة التي يحتــــــاج اليهـــا علم النجوم ؟ فال الشيخ : ان العدة هي هي ( المال ) و ( العلماء ) و ( الكتب ) فن الللازم ان تجعلوا اختيـــــــار الأوقاف في يدي ، لـكي اوفـِّر المال اللازم .. و كذلك تَهِوني


 . لهذه المهة

ونفذ الملك أمر الشيخ ، وبذلك تُكن من التحفظ على

 الحرائق والفناء وعلى ( الأوقاف ) التي لولا لـا تدبير ه كانت لقمة سائغة في أفواه الملك وحاشيته .

وقد جمع المحقق الطوسي حول نفسه أكبر قدر ر من ذلك،
 المضللة التي شنها جهال المتعصبين على الشيخ : بأنه كان طان طائفياك، وانه كان من معاوني المغول في المدم

وقد حل دعاة المسلمين مشُاعل المداية إلى الصين وجزائر

الهند الشرقية وافريقـا الوسطى في حين انه لم تكن اية قوة

 عليهم - كوجوب الصلاة والصـيام - ان ان يدعو النــــاس الـ الى الى الاسلام ‘ حيثٌ نزلوا او ارتحلوا .




 أصل مسلم نازح أو من مسلم دخل في الاسلام مجرد رغير رغبته ، كار كا دينه القديم وراء ظهره .

 أواخر أيام حـياتها ، وتفكك السلطة الأسلامية في اسبانـيا لـكان علم الاسلام يرفرف - اليوم - على جمـيع المعبورة او
على اكثرها ..

وما نزاه اليوم من الضمف والانحلال ، ليس مــــــا يوجب اليأس ، فأنه لا يِأس من روح الشا الا القوم الـكا ان للأمم رقدة كما ان للافراد رقدة وبعـــ ألا


ه المسيحيون في آسيا يخضهون للاسام ،

لقد سادت المـيتحــــــة قرونا في الطرف الغربي للجزيرة،



 ويتر كهم وشأنم ، كيا يِد الأسلام سبيلا للنفوذ إلى قلوبهم •
 الأسراء في احد ، ولا في صغين ، ولا كفار مكة ، ، ولا غير مي
 نحو الأمام ك حيّا لم تكن سلطة تحول دون الشرا اقه .





وانتصر هناك في محلة تأديبية ، حيث تعدى الروم على حدود الجزيرة وهتك حرمة الاس الاسلام

و كذلك بعد مــــا فتحت الشام انضمت اهـتر القبائلـ المسيحية البدوية الى الاسلام بمجرد رغبتها في الدين المديد لما لمسوا فِه من البساطة والحـقيقة والمال . ومثل هذه الحالة وقعت بالنسبــــه الى القبائل التي كانت


 قائلين : ان القبـائل الذين سبقونا اللى الاسلام ، كا كانوا أصوب

-بقتل رستم
بل ان( رستم ) كن بنفسه يِى اُنم لا يتـمكنون المقاومة
 دينهم الصواب ، في مقابلة اجراها مع بعض المسلمين . ولقد كان تسامح الاسلام مع المسيحية - باعتبارها ديانة ذات كتاب ورسول - اكبر الاثر في اعتنـــات الا كثير من

 بلادم من أول يوم الى هذا اليوم بالرغم من قــــــوة الالـيلام

الهائلة في أكثر أياهـ.



نفد كتب ميخائِل الاكبر بطرينق انطاكِية اليعقوبي










 ذلك الوقت كانت قد انتزعت منا كنيسة حص الكي الكبرى , كنيسة حران ) ومم ذلك لم يكن كسبا هينـا تتخلص من تسوة الروم واذام وخنتمه ، وتحمسهم العنيف ضدنا ، ، وان بجد انفسنا في أمن وسلام ولماعسكر جيش المسلهين وادي الأردن، كتب المسيحيون كيف انتثر الاسلام - ؟ (r)
 أحب" الينا من الروم ‘' وإن كا كا وأرأف بنا ، واكثر كفا عن ظلمنا ، واحسن ولاية علينـ

وللنهم غلبونا على امرنا وعلى منازلنا ، .
وغلق أهل هص ابواب مدينتهم دون جيش هرقل ‘ ثم
 أحب الـهم من ظلم الاغريق وتعسفهم . وكانت


 في حوزة الإسلام ، طاردين ابناء دينهم المسيحي ، لمـا منهم من العسف والارهاق بل انعكس الأمر فقد كان المسيحيون في هـئـنـه المـلاد




 والأمبراطوز ، فلمــــا جاء المسلمون المى بلادهم ورأوا عدلمنم
 كـيانْم 6 فصار الدُ الأعداء من أحمس الأصبقاء .

فقد كان النزاع الكنيسي من ناحية ، وعسن الأمبراطور

 بالعكس من المسلمين الذِنن :

 - الملق ) مَا يقول الرسول الأعظم
r
 مسينّهم كما يِول الامام امِير المؤمنين .
( ال
و ( الز كوة ) ولا بالنسبة إلى غير المسلم إلا" ( اللمزيـــة )
العادلة في مقابل محاية الدولة الاسلامية .
ع - والعدل الذي كان الطابــع العام للمسلمين ، فلا تعدي
ولا جرية ( و إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) .

 للبشر وإذا به بِاها رؤية العِين . ثم انه لم يكن المال الني يدنهـــ، المسيحي أو اليهودي

للمسلمين ، بعنوان المزية ضريبة اعتباطـــــــة ، بل كانت في
 وفم الماية، فحق في مقابل واجب ، كما فـا هو شأن الانسلام في

غتتلف مرافق الحِياة .
ولذا. لما قدم اهل المِيرة الى المسلمين المال المتفق علِه بينهم؛ قالوا : : انما دفعنا هذا المال على نـر الم انم ان يمنعونا اليغي من

المسلمين ومن غيرهم " .
ولما ابرم المسلمون المعاهدة مع بمض أهالِي المدن الجلاورة
 وإلا" فلا " وقـد اتفق ان حشد هرمل جيشا عرمرما لصد قوات المسلمين واسترجاع البلاد من سلطتهم ، فلما رأى ذلــــك





عجزوا عن صدٍ قوات هرقل ، فلاحق فم في المال . ولذا كتب أمهير الميش الاسلامي إلى أهـل الشام يقول :




ثم رد" المسلمون مبالغ كبيرة من اموال بيت المــــــال إلى




 غالب المكومات في حال الحرب تزيد الضرائب لا ان ان ترد

 في الفقه الاسلامي - ولذا نزى سلاطين

 القوات المسلحة في الجيش التركي .. كلمرديون القبيلة الأسبانية

 واعفوا نصارى الأغريق من الجزيــــة لانهم كانوا مسر فين على
 والنصارى الذين كانوا في حراسة مستودعات البـــــارود في القسطنطنـة

ثم انه قد جرت القاعدة الاسلامية بانه لو تحول الكتابي

من دينهِ الى الاسلام كان له ما للمسـلمين وعليه ما علِّهم ، فلا كلا
 التي تتدفق على خزينة الدولة في المقد التـــــاني من المجرة ك
 وحدها - لكون أغلبية أهلها على غير الاسلام- نزى الهبوط
 كانت الضرائب تبلغ أربعين مليون فقط .

فن ناحــــة :تسامح المسلمين ، وقوة عقيدنهم وهسن
 الاضطهاد في ظل حك غير الاسلام، أرجب دخـ دخولمم في الاسلام . كجرد رغبتهم ‘ زرافات زرافات

وليبان طرن من شدة الاضطهاد التي يلاقونها نذكر الأمر



 و كذلك قام خسرو الثاني ، باضطهاد آخر في غاية القساوة
 بأنهم أنصار (هرقل) ضد الملك الفارسي ألحي

ولذا نرى ان المسيحـينِ القاطنين في القدس ونواحيه ، لما


 المسلمون في عهد الفاطمـين وبهتهم 6 استقبلوا الحـع الاستامي

بكل فرح وابتهاج
وكذللك رحب مســحـيوا آسيســـــا الصغرى بحكم الأتراك السلاجقة، لما عرفوا في الانسلام من التخليص فم عن حـم الباب وملوك النصارى ، الذين طالمــــــا تحالفا في اضطهاد الشموب
 الروسي على بعض المناطق فقد سـاعد الشعور بناهضة اللحــــع المسيحي وسهولة الحـع الإسلامي 6 على خدمة الاسلام فيعبی

المقاطعات الو اقعة شمالي القوقاز
فيداغستان حاول داعـة اسلامية يسـمى (درويش منصور )
 امراء يونجستان وداغستان وسـائر الأشراف - بفضل جهو درويس و كراهة الـلـم المسيحي - إلى الاسلام . . و و كذلــك دخل بدعوته كثير من الجمراكسة في الاسلام 6 و فضلوا ار. ـينفوا من البلاد على ان يخضموا للحـكم الروسي المسـيحي ومن جراء هذه الانتقالات الفجائــــــة الى الاسلام حرّم الروس اللذخول في الاسلام من المسـيحة ولذا تقدم الانسلام عن
 سنة (19-0 ) ميلادي صدر قانون بالتسامح وتجويز ديز دنول


الش افواجا وبألأخص في بلاد القوقاز
ولا أدل على قوة الاسلام ‘ وسرعة نفوذه ؛ ما بنده الآلآن في البلاد القي تدنِن بالبوذية أو المسيحـية أو ما ما اشبـ ذلـا





## المسيحيون في افريقيا يخضعون للاسلام (مصر)

في سنة العشرين من هجرة ني الاسلام، وجهت القــــــــادة



 لا تقاتلون في سبيل الشُ والمستضفين ه .
وحكام بِزنطِه ، وإن أساءم الجيش الاسلامي ، لك


 قبالة المسلمين بل انسحبوا بسرعة مذهـلة . فلقد كارنت قرى بمع خلقدونية ، ترارات بحتفة قبل ذلك، بما كمبا كبت الحريات بكل معنى الكبت واضطر كثير من رجال دينهم والمستدينين إلى الفرار ، حسِث كالوا يلاقون العنت والار رها والالقــاء في البحر ومصادرة الممتلكات ، وكبت الحريات ك

حتى اذا جاه الاسلام أنقذم من كل ذلك فرجّع الفارّوت

 حتى مسيحي واحد على ترك دينه ، والديا الانول في في الاسلام تسرب الاسلام الى نفوس جماعات منهم رويداً رويداً . بل تحول كثير من القبط إلى الاسلام قبل أن يتم الفتح حين كانت الاسكندرية عاصمة البلاد ـيوم ذالك تقاوم البيش الاسلامي

و وما يشاهد من راجم التاريخ ان الاسلام كان يزهف زهـفـا
 في عهد ( عثّان ) كان اثني عشر مليون دينار وبعد اني




 ومن الصحيح ان يعترف الانسان بأن دخول الــاذ في الاسلام كان لاجل عدم اعطاء الجزية ، لكن ليس هذا إلاّ في الشان وإلا" فكيف يتمكن المتعصب المسيحي والتمصب كان الطابـ
 بعض الطوائف لبعض - ان يترك دينه إلى دين جديد بجرد

ضريبة بسيطة فقد كنت المزية بسيطة جدأ ه فهـل ترى ان من المعقول ان يستعد المسيحي من طائفة ان يترك و وطنه واهل الـ
 لان يترك اصل المسيحية لاجل ( ثلاثين درهم ) المعادل لاقل الم من ( دينار ) في السنة مثلا كي لا يدفعبا جزية إلى المسلمين في مقابل حمايته ؟


 للمـــع أو الشراء '




 ومتاعب الفربة في سبيل اللعوة إلى الاسلام واعلاء كلمة الها الها في الأرض . فقد كان مثل هاتِن الطائفتين ( التجار والدعا
 ( النوبة ) بتصد التجارة والارشاد الملادي استطاعوا أن يأخذوا إذنا ببناء المسجد ؛ في الما عاصمة

. مدينة الحرطوم الحديثة
وتد اكتُرت قبِلة جهينة منالهجرة الىهذه البلاد وتوطدت



 مدينة ( دنقلة ) في الاسلام بالطوع والرغبة

الثامن الاسلامي
وقد نشط دعاة الاسلام لمداية الناس في نوبة والِك مثلًا
لذلك
يقول بن سليم : رأيت رجـــلـا في جكلس نوبي وسألني عن

 كلهم واحد ، وهو كائن في السطء وحـي
 الجبل ودعوا الل فيجابون للوقت وتقضى هاجاتهم قبل الم


 " إذا كنوا فعلوا هذا فقد صدقوا وقد صدقتهم الت كا كانوا فعلوا "

ومراد ابن سليم من ان اله في السطه ، اطلاعه سبحانه على
 ورد في الآية اللكرية » وفي السلء رزقـك وما توعدون ه. . وتدأحاط المسلون بلاد النوبة‘كن جاني الثطل والجنوب،
 الجانب الجنوبي ، كان تدفقهم من قبائل ( بلو ) الاسلامية .

وبفضل هذنِ التدفقين انتشر الاسلام في نوبه .
الحبشة [ اثيوبيا ]
لقد وضع الرسول الأعظم صلى الش عليه واله لبنة الاسلام الأولى في الحبشة حيث ارسل إلى هنالك ، ابن عـن الألمام المرتضى عليه الـلام على رأس ونـي

 الاسلام وباسلامه ، اسلم جماعة من حاشُيته
أما مدى تعلل هذا الاسلام في نفوس أهل الحبشة؟ فذلك
 أم لا ؟ فذلك ايضأ ما لا ندري تفصيلا عنه . الا ان المعلوم ان أَسَرأ اسلامية كانت تقطن في الحبشه ، من نزحوا عن بلاد الاسلام ، ثم انفصلت بعض الأراضي

الساحلِة من مملكة المبشة والتحقت بالدولة الاسلامية ، لكن

 يكّع حوله مائة الف شتخص ،ووقعت بينه وبين حأى (أمهرة)
. حرب ضارية
وتك بن بعض المسلمِن ان يلتحق بالبلاط ، لِنسُر الاسلام في حاشية الملك ولخن ضفطا شديداً أحدثه الملك علىالمسلمين



 م مضطرين الى امتثال هذه الأوامر التعسفية مخافة الفتك مبره




 المسلمين إلى الثلث من السكان الد ثم عم البلاد حالة فوضى واضطراب ‘ مما أدت المى ملوك


الاسلام وينشُرونه بين الناس المسيحـينِ وبالطبيعة (ان الناس علا
 مكا ساعد المسلمين على انتشار دينهم التفوق الما الألما
 دستور نبي الاسلام 6 حـيث جعل العلم •فريضة ، وبالاضافة الى
 منالايمان)ورقـهمالاخلاقي امانةو إخلاصا وصدقَا وما أشبه كفكا هنه العوامل جعلت المسلمني الطبقة العليا في المجتصم الحبشي ستى ان كثير آ من الأشراف والتجار كان يفضل المسلم لاموره على المســتحي الذي هو من أبناء جالدته .

ثم حدث ان ملك ( جون ) تعصب ضد الاسلام ${ }^{\text {( أرغم }}$

 أمره 6 وقلل من نفوذه $\times$ فعاد الناس الى الاسلام ذلك فقد دخل ملك ولاية ( كانا. ) في الاسلام 6 كا أسلم قِبائل

 يـذلها الدعاة المسلمون .

أما شمال افريقـا ، فقد كان في أسس المسِحِـة ، فيها ، جهـــل الكنيسة المطبت وشدة التعصب السـائد بين الطوائف المسيـِحة ، وانتشار الفوضى ‘ وفساد الادارة الملكومية ك

حتى قال بعض المؤرخين : ان الحروب وسكومة الامبراطور ( جستنيان ) قد أفنت خمسة ملايين ، وهكنذا تم خران الحراب افريقِة ، حتى ان الغريب كان يِى أثر أثر ذلك الحراب باديا كاللمين ، وقد زالت عن الوجود (الوندال) المحاربون الأشثداء بعد ان كانت كثر همه في يوم من الأيام تبلغ مائة وستين الفأ من المحاربين ، وهكذا دام هذا الحراب والدمار اكثر من نصف
-قرت
وتد تك الالمن الدعاة المسلموت بفضل جهودم وصمودم من هداية الأهالي بكل لِين وحزم م.فقد انطلقوا جماعات جماعات كل جماعة بين خمسة والمشرة ، إلى جهات غختلفة من اللالاد ،

 يد كل منهم عكازة ويختارون أشد أماكن الما المبـال


 والطب وما أشبه ، هما جلب انتباه القبائل وجملهــــا تلتغ
حولمم وتقبل منهم الاسلام .

وأنظر إلى هـــــا الدستور الذي القاه على جماعة منـهم
 على عواتقنا : أن نخهل مشمل الأسلام إلى تلك الأصقـاع التي

ضيّعت ما ور ثته من بركات هذا الدين ، ذلك ان هذه القبائل

 الأعجم ، لا يعرفون الها ولا دلا




 اعتقادم القديم في النصر انية 6 فطنوم الما
 وهكنا أخذ المسلمون ينشرون الاسلام ، فـ في تلك البلاد

 الحسنة ، والهادلة بالتي هي أحسن . وحِث ان الكتاب هذا لم يوضم لِيان الحروب، وتفاصـيل

 القضايا، لأن الغرض كان الالماح والإشارة، لا التفصيل والمز الايا.
 وبالذات خطاب مذا الشيخ الجليل الآن نف الذكر - يُكن ان rrer كـن انتشر الإلام -

يِ شد المسلم المعاصر الى ان الاسلام كـف تقدم ، وانه لا يا يصلح



 والابتعاد عن الأهل والوطن وقارن الخوف بانواعه . . لا بالـد
 والحرية والرفاه والسعادة . وإلا فاللني يشامد من المسلمين لا
 وتوسـع Tفاقه .

المسيحيون في اسبانيا ( اندلس ) يخضهون للاسلام

أينا ذمب الاسلام محل معه مشعل الهداية والايمــــان ، لتخلِص الناس من خر افة العقيدة كومسشعل الحضارة الالانسانِية، لتخليص الناس من الفقر والجهل والمرض والرذيلة، وتـبـع مذين ازدهار العارة والتحــارة والصناءة والز والمراعة ، وما المالـيا من اسباب الرفاه والسعادة والميش الرغيد . ومن الأمثلة المِية الماثلة اللعيان لذلك ( اسبانيـــــا ) نقد دخلما الاسلام في سنة - الما المان - ومن المجرة وخرج منها سنة اقامة شعائر الاسلام في جـيع أخخاء البلاد .
 المقوبات القاسية التي من أهونها الحرق حنى انهم ألحم
 فحسب وييرم ما قدموه للبشرية من حضارة ورفاه . وقد كان ثاريخ المسلمين في اسبانيـــــا من انصع صفحات

التأريخ ‘ وهم ابار علم الغرب 6 كا يعتر ف بد نفس الغرب 6



 لقد كان المذهب الـكثوليكي هو السائد في الــــــلاد 6 هـن هـط فـها المسلمون ك وكان قبل ذلك اصدر المِمع السادس في



 مضححكا . ومضمونه : حرمة ان يتطرت الم ذهن أحد الشك
 للانجيل 6 والقرابين المقدسة ، وما إلى ذلك ‘ ومن المعلوم ان مشل هذبن القانونِين يوجب اكبر قدر من الaنت والارهـــــات بالنسبة الى عامة النـــــاس 6 فقد دارت على أثر ذلك الدائر

 مثل هذا القانون يَعِل الناس في سالة ارتباك وفوضى ، فكا
 - ضده باتهام باطل

ولذا بلغ الأمر المناق ، وأخذ المفكرون يفكرورن في الملاص .. وقد كانوا سمعوا بالاسلام وتساعه، وحضارته ، وقؤة اصوله .

حتى اذا جاء الاسلام رحب به الأهالي بْختلف طبةاتهمه ،



 الناس السذج عـن الآخرة ، لانغهاسهم في الشهوات المات الحيوانية

 فاذا هبت نسائم سقط الهرم بمجرد عاصفة ولو طفيفة .

ولم يقتـــع المسيحِيون الاسبان ، الذنِ اسلموا ، بالاسلام لأنفسهم فقط، بل راحوا ينشر ون الاسلام بكل اللامل جد واخلاص
 الناس من الكبت والارهاب ، وار شادم الما الما الحق ، أما الذين نشروا الدنِن في كافة الحاء اسبانيا ، فهم كانوا المسلورن المدد

النِين تحولوا عن النصرانية
 الــكام المسلمين حنى لم يـسوا بضفط ( الجزية ) لأنها أولاً

كانت عوضأ عن الضرائب البامظــــة التي كانوا يؤد"ونها الى


 الفتِر والمرأة والطفل والرامب
 هنه الجزية م مسيحيِن

ومد أدئى هــذا التسامح المدمش ‘ وفضيلة المسلمين التي
 استئناسأ أدى الى التصامر ‘ ثم الى الاسلام التدريجي وكان مــا زاد في انتشار الاسلام ، هماس المـلمين لنشر دينهم ‘ وسهولة اصول الاسلام التي يفههـا





 بهقِدة التثليث العاصية حقت على عتـــــل المفكرين ‘ ، وسائر الغوامض التي تتبـ عقيدة التثليث ، بدت العقيدة الاسلا الاملامية في كال السولة والوضوح .. أمـــــا نظافة آداب الاسلام في

الأ كل والملسِ، واتخاذ الزوجة، والتمامل ، والنظافة البدنية، وما اليها ، فثيء واضح لا يكتاج الى البرهان .

و كذلك كان من عوامل انتشار الاسلام المدهش ، الشعائر

 والاحياء ، وتلاوة القرآن الــكيمِ ، وغير ها .

وما أن اعتنق الناس الاسلام؛ حتى تعلقوا بـ أشد" تعلقَ ، حتى انه لمــــا دبرت المؤامرة المشئومة للاجهاض على الاسلام


 الوسائل ، التي منها : -

1
طردوا أكثر من نصف مليون مسلم •
r r ا - احراق المسلهين إلماهيري ، ففي أيام قلائل ، وفي
مقاطعة واحدة أحرقوا اكثر من ثلاثين ألف مسلم . r : - تعذيب المسلـــِن والتنكيل بهم بأقسى أنواع . التنكيل


وتحريم شعائر المسلمهن هتى إقامة الصلاة الفردية .
ومن غريب الأمر ان مــ هذا الارماب المدهش ؛ بقيت



الارهاب ، بخطوات بطيـّة .


 بنصها ، قال : " وعينت إدارة اللسياحة العامة فتاة لتصحبني




 منقو شا بالنقش الاسلامي ‘ وكان تد قلع من المسجد ؛ وعلـّت

 قائلة : هذا الباب صلب منذ زمن الانقلاب ، ، وسيعود يوما إلىا
 بالدموع ‘ حزناَ وكمداً .

فال : فعلمت من ذلك مدى حبها للاسلام . وشدة تعلقها
 جاعة كانوا من الأهالي الذين رأهتم ، يعلمون التاريخ الاسلاميمي
 سـقوط البلاد في أيدي الصلِبِينِ .
 - مؤلف الكتــاب - رأيت افراداً من المسيتـيـن لمم التعلق التام بالإسلام... وتد وفقني اللّ في فتتات غختلفة لمداية بعضهم
 ( ايطالِي ) و وان من أسباب توفيقي مساعدتهم م م بأنفسهـ على

 ينافي الأذعان بالمسيح وامه مريم عليها السلام - اللذين, كان

فلا نرحت له ان من جله اركان الاسلام : الايمان بالأنبياء
 خـسة من الأنبياء من أفضل الأنبياء ، من بملتهم المسيح ؛ وان المان
 انشرح انشراهأ كبير اً ، واظهر الإسلام ، وشهد الشهادتين .

توسع الاسلام في أروبا في عد آل عثان

اكتسح سيل العدل الجلارف بلاد الاسلام بكل حضارهتا

 الحروب والثورات الأهلية الناجمة من التفرقة وعــا
 وجود جيش قوي بحـي البـــلاد عن الكوارث الدار الانلية

والحار جـة ، ثانيا .
ولذا لما جـاء المغول لم يلاقوا أية مقاومة تذكر ، ففعلوا . ما فعلوا من الويلات

وقد سبيت مذه الغارة فرار جماعات كبيرة من المسلمين من
 يقرب من خمسين ألفا .

فلما وصلوا اله بلاد ( قونية ) وخدموا سلطانها ، في صد


ولاية في الثطل الغربي من اسيـا الصغرى . وكن ذلك في القرن
السابـ الهجري
وكانت مذه نواة الدولة المثانية القي نهضت بـحاس اسلامي
 أول الأمر الولايات الصغير ة 6 التي كان كان الأتراك الـيا السلجوقيون يككون فيبا على يخو ملوك الطوائف عند ضمفهم وانحلالفم وبعد ما قويت الاتراك ، أخذوا يوسـّمون الللاد ، باسم

الاسلام ‘ حق وصلوا الى ( فينـّا ) .
ولأول حر كتهم حكية طريفة ، مي :









 أخذتن نهاسة ، فرأى في المنـــــام قائلا يقول له : باهحترامك

القرآن جعلنا ني T Tلك السلطنة إلى بطون .. وكهن كا رأى .
 وكنت البـلاد المسِيحية تستجيب للاسلام استجابة مدهشة ، لسبب الاضطباد الذي كانوا يلاقونه من الكنيسة والسلطة .

وْد حدث في زمانهم حادثان مهان : -

 القصص في تاريخ الفتوحات الاسلامية .

 بالهزية المنكرة .. وهذه القصة تعتبر نواة لهذا الغزو الصا الصليبي
 أن يطـّلع كلى هذه البادرة المشومة القي انتهت بغزو الغريبين
.لملاد المسلمين - بعد قرون -



 ( جناد"وّن ) البطريق ، وفوّض أمر الطوائف المسيحيـــة . إلى علمائها
, ولا رأى الطوائف المسيحِية وعلائا هذا المطف والتسامح الما




منهم الضر ائب البامظة .
وبالأخصحصلت المكومة ولاءأ منالطائفة الارنوذكسية، حـث رفع عنها الاضطهاد 6 وأعلنت الـلمومة في منشوران الان

. الاسلام

نعم حوثل الاتراك جملة من الكنائس الى مساجـ القاعدة المتـَّبَعــــــة بين الفريقين ، وهي ان ان المسلمين اذا غلبوا


 تنتيسها ، ولا مكت اللجنب والحائض فيها ، الى غِير هــا من الم

الاهتحامات المقر رة للمساجد في نريعة الاسلام ومن تلــك الكنائس القي حولت الى المسحِد : كنيسة



فهي من معبد الى معبد الى معبد .


 الانسان .. وقـــد

 تأثير هذا المنع ، فتحدوا البوليس والصطفوا للصلاة .
 الإسلام أسرعوا في تأيمد السلطة الفاتحة ، واعتقدو ا انهر خير
 في العقيدة - فحسبوهم عحررين لا فاتحين ، فقـــــد المد كانت الارستقراطية الفاسدة ، ورجبال الكنيسة المستبدين ، وضغط القانون ، و كبت الحريات ، التي كانت تلازم حـع ( الفرينج
 ملكِيَّة ( البلويونيز ) وبعض الجهات الجِاورة لبلاد اليونان ، جaلت أمل البلاد في حالة من العبودية والكبت ، ليس فورقاد تعسف وارهاق . ومن الطيعي ان يدخل الناس في الاسلام . . بعدمـا رأوا هذا التسامح ‘ وهذا الاخلاص ‘ وبهـد ان رأوا الاستوام ؛

الني ما كانوا يحملون به تحت ظل مـكومتهم ؛ فزجال الدين الاسلامي في صورة مدهشة من البساطة والأخلاق ، و وكان جملة من حكام الأتراك مثل ( بإِزيد ) و ( مراد الثاني ) يألفورت



 المتمجر فين ؟؟ .

هكذا مل حكم الاسلام التركي مع نفسه مبادى، الاسنلام

 الخضوع لــم الاسلام على البقـــــاء في حك مك سادتهم الأولين ، وبالأخص ( أسرة مالسبورج ) الذين عرفوا بالتيا

 يُسوا عنها في ظل حكامهم السابقين .

صحيـــــح ان الاتراك لم يسووا بِن المسلمنين وغِير المسلمين في كل شيء ، لكن هذا لم يكن تط منــار اشثمئزاز ، كـا ان ان




والتسامح الني لم يعط حتى المسلمين - باعتبار اعفاه الاسلام



والحرية ، فـكان ما يتحعلهم يطيرون فر.حا بغتح الاسلام . وتد كان هــذا التسامح الاسلامي الني شـاهده الأهلون موجبا هجرات كبيرة من سـائر انحاء البلاد 6 فقد


 ( ريتشارد )وهو ثاجر انـكليزي قطن تر كـيا لما با رأى التسامح:
 وأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءو الأرا 6 بأن منحوهم كنائسهر






 التركي الى هناك هذا كله بالرغممن نقاط الضمف التي اتسمبها ـعم الاتراك كما

يؤخذ بها علِهم بالنسبة الى أوان نشاطهم الاسلامي في أوائل

 التأخر والجمود والانخطاط والانغــار التي أصابت المسلمين على أيديهم ، فان الاسلام والمسلمين لم يكبوا الفظِيعة ، التي نحن الآن نؤدي جرئتهـا الفادهـــــــة ، إلا بسبب سوء ادارتهم وانحطاط عقليتهم ‘ وبمود أفكارهم ‘




 المسيحينِ ، ويسبب انتشار الاسالام في ( اروبا ) وغير ها . وقد بذلت المككومة التر كِة أول الأمر عناية فائقة لمداية


 عون على انتشاره ، فجِعل الناس يدخلون فين في دين الشا افواجـ] ، حتى انك لتوى أشد علماه المسيحِين تعصبا ضد الاسلا ذلك ، فهـذا (اسكندر ردوسر: ) المتعصب يقول : (ا وفي
 كيف انتشى الاسلام - ؟ ( ()
 هؤلاء المسلمون ذووا غــيـر والى أيّ حدٍ متفانون في اخلاصهم ، قانتون في مساجدهم ،



 لصومهم من الصباح حتى المساء طول ايام الشهر بــا
 عنايتهم الغرباء في نز هم سو اء
 من جمودنا سواء في عبادتنا أو في تي تراحنا

 فِهم ‘ هي الاسباب الرئيسِّبـة لنهو الدعوة المحدية " . وبفضل الايمان الصامد ‘ و الاسلحة المديثة التي زودت الا اللجيوش التر كـة ، الى جانب رغبة الأهلين في الحـعمالاسلامي،





 وسِبطرة الغر ب على الملاد .



 المدينــــة إلا كنيستان فقط . . و كان ذلك من جراء الا جـا الاسلام الني كان يخلب الألباب ، اذا عرفوه
 تأثير قوي في النفوس







 قدموا على الكنيسة في بمع كبير ، و واعلنوا انه اذا لم الم يخض


الاسلام ‘ ولما لم يستجّب القسيس هم ، أعلنوا دفعة اسلامهم، ونزعوا الصلبان من أعناقهم ‘ ثم توجهوا الى مساجد المسلمين،

ليؤدوا شعائر الاسلام
وفي فصة ماثلّة 6 دخلت إحدى القبائل الألبانيــــــة في الاسلام ، لأن قسيس المدينة قد أصرَّ على أن يقول القد في ساعة مبكرة غير ملائة لأحو ال القِبـة

وفي ( الصرب ) قاتل السلطان التركي ‘ وملك الصرب 6








ولا يخشون سلطة أو كنِيسة .
وني ( هنغاريا ) دخـل الاسلام بواسطة المرشدنِ ، فقد
 يكصاون العلم 6 فلمــــا اسألم عن وسط الكفار ؟ فقال أحده لساننا لسـان الافرنج ؛


الاسلام .. ث ث قال : أما اسلامنا ، فقد سمعت جماعـا بـــــة من


 فإذا رجهنا الى بلاددا أكرمنا أهلنا ، وو أونا أمون أمور دينهـ "..



 لطخة في وجه التاريـخ

وفي ( البوسنة ) كنت السلطـة والكنيسة ضد السواد
 والكنيسة، ،و كانت السالطتانتضطهدان الأهالي أعظم الاضطهاده 6
 هجرة البلاد ، والفرار من الاضطباد • وبقي الذين لم يتمكنوا



 جاء عمد الثاني غازياً لتلك البلاد ، بقصد خلاص الما أيدي جلاديهم ‘ وحيث كان الأهـالي الباقون ، ومن التحق

 يدخلون في دين اله أفواج] ، حتى يذكر بعض المؤر خـين : أنه
 فرّوا الى اللادد المهاور

 يقارب نصف قرن ك وهكنذا أخذذت الدعوة الاسلامية تتجدد على أيدي الدعاة







للفرد والأمة :

1 -- ان لا يِأس في حال الضعف والانـحلال ، فان الـأس

 الـكفرون " .. ولذا نرى المُسين الفآ من الأتراك الذين فروا
 حـومة كبيرة ' لم يـكن أحد يـتمهل ذلك .
 الغرور هو الذي يسـبب عــدم المبالاة و عدم الا كتراث 6 مما يؤدّي اخهير اً الى التفـكتـك 6 ثم الانتحلال و الإنهيار والفناء



 عليها الدول الغربية الصلمبِبة ما سـبـــتـت محوها من الو جود .
 وصلنا الآن في أشدّ حالات الضهف و الانححلال: ان لا نـأس بل نعهل بكل جد و اهتَام و اخلاص 6 و وضر اعســة الى الى اللّ
 بأسنا تضرعوا " لنردّ الاسلام الى الوجود باذه
 أو الثقافِة 6 أو الاقتصادية 6 أو الاجتاعِة 6 أو أو العائلِة ك أو غير ها .

خضوع فارس وآسيا الوسطى وما اليها للاسلام

لقد كانت في العســـالم امبر اطوريتان تتنازعان الســادة فيان في

 واحد منها في غاية الكبت والاضطهاد ، وكا ان الـلموهــة الرو مِية بححالفة الكنـيسة كانت قد سلبت حريات النأس هو أر هقتهم كل تعب 6 كذلك كنت الامبر اطورية الفارسِة 6 التي تحكهها
 عصراً .

وقد كانت الحرب بين البلانبين على قدم وساق 6 فأحــانـا
 الروم ابواب المدائن ؛ عاصمة الفرس ؛ ودامت الحروب بينها أربعة قرون

ولما ظهر نبي الاسلام 6 كتب الى ملك فارس يدعـــــوه للاسلام ، ولكن الملك كان من المهل والماقة بحـث غضب من

الكتاب ، ومزقه وبصق فِه وأنشد شُعراً معناه :
 وصلت العرب الى حيث تطهع في تيـِان الملوك

بصاقا علِك أـها الدهر بصاقا






ع علمه والل و وسلم
فلما ان وطى المسلمون حدود الدولة الفارسية في العر ات ‘
 وعدوه المخلص المرتقب ‘، بعكس السلطة التي هِيأت المِيوش . لمقاتل، المسلمين

وحصلت بين زعماء المسلمين وزعمـــــاه الفرس مقابلات ك
 قائد الفرس ( رستم ) بمع أصحابه وقال فم مـم :

انا لا نقدر على مقاومة هؤلاء .
لكن الغرور حال بينهم وبين الخضوع ‘ وأثير ت الحرب.

وانتهى المسلموت منها ظافرين .
ولما لمس الفرس حقائق الاسلام كورأوا بأم أعينهم تسامح المسلمين وعدلم اخذو ا يدخلون في دبن اله افواج] .
ومن طريف القول: ان النبي صلى الش عليه وآلد وسلم كان

 المسلمون ذلك ، فهنا أحد أصحاب الر الـي


(بغداد) الحال ، حـث مرقده الآن .
وقد تزوج الامام الحسينِ علِه السلام بنت يِّدجرد

 خلفائه ، تعلقوا بهم هذا التعلق الهائل الذي الني نجـده فيهم الى

هذا اليوم
وقد كان من جهود دعاة الاسلام , أن ادخلوا في الد الدن ك


 أدخل حفيد الأمام الحسن السبط (الداعى) كثير من أهـالي
( الديلم : مازندر ان . وهو اليها) في الاسلام ، فتر كوا عبادة

 من أعاظم شعراء ذللك الدور . كا ان الديالمة والعلماء كان لمم أكبر الأثر في دخول كثير

من الزرادشت وعبدة الاوثان ؛ في الأسلام . وقد كار الفرس دوفقين كل التوفيتِ 6 حـث نقبوا عن الحت حتى عرفوه والتزموا بهـ عर أخبر الرسول صلى اله علمه
 رجــال من فرس - وكان من ذلك التزامهه بالائة الاثنى عشر
 المهدي المنتظر ، الذي وعد الله به الأمم : أن بـيمع به الڭلم. و هذه العقددة وأن لم تKن خاصة بالفرس ‘ بل التز مهــا



الفرم أبدوا في ذلك أكبر قدر من النشاط والصهود . وكان لعلماء الفرس المظام : كنصير الدِن الطوسي 6ومحمد 6 بن الحسن 6 والـكـنيني 6 والصدوق 6 و والملسي 6 وغير هم 6 أكبر



آثار ها ماثلة للأعين الى هذا اليوم يد طو طولى في اسلام جماعات





 والبهالي ، وأضر ابها

وكانوا مم بأنفسهم يحضرون المدارس لتلقي العلوم الدينية ،

 وغير ها الباقية الى الآن ، لمن أقوى الشواهد على ذلك .

وبمقتضى ( الناس على دين ملو كهم ) لبا رأى الناس هذا


 صار الاسلام ، هو الطابـع العام لكل البلاد .

وقد امتدت رقعة سلطتهم الى العر اق ، و أففان وغير هما، ورأت البلاد في عصرم كل خير .. ومن الانصاف للحقيقة أن نقول : ان ما نسب اليهم بعض - من قل اطلاعه - من النه

كانوا يجبرون الناس على التشيـع ، لا واقع له ، ولا سندتأريخي يعضده ، و إما كانوا يباحثّور ن ويناظرون في غتالف المسائل الأصولية ومن جملتها الأمامة - حبا منهم اللعلم ولاظهار المقائق




وقد اتخذوا هذه الطريقة عن النبي صلى الش علمه وآله كلم حيث أنه صلى الله عليه وا لل كان يخِير الناس بين قبول الحقى



 صلى اله علِيه وTاله لليهود والنصارى والمشر كين ، ودلت علـي
 بالتي هي أحسن " .
 ( قتيبة ) فانه لما وفد الى ( سمرقند ) وجد ان هناك اصنامك

 الأصنام فكسرها ولما رأى أصتحابها عدم نـكال ينزل بالذي

كسرها ، عرفوا انها لا تضر ولا تنفع ، ودخــل نور الاسلام
في قلوهمه





 وشدّ الرحال الى هناك ك 6 ولقى الملك ودع

 المؤرخون : انهم كانوا مائتا ألف أسرة كا كا
 الذنين أسلموا دفعة واحدة نسمة 6 وهذا عدد كبير جدأ 6 يُـــلم بهنه السهولة . وهذا الملك هو مؤسس أسرة (ايلكخان) الاسلامبة التي حـكت في ( كشثغر ) وما والاهـا .
وقد هاجر ( سلجوق ) مع قبيلته من بلاد تر كستان الى

 المالك الاسلامية في ( غرب آسيا ) .

وقد كانت الديانات الموجودة في غالب هذه البلاد بــنـن
 وكانت الاضطرابات القبلية ، وعدم نظام الـك رومات السات السابقة،
 منهم كانوا - غالبا - لا يعرفون من الدين إلا إلا" ألغازاً و قصصا


 الاسلام الرائعة في كثير من هــــنـه اللبلاد ، ولقد كان للدعاة المتحمسون ، أكبر الفضـل في تفهي الناس حقائق الاسلام ؛ وحثهم للدّخول في الدين
والمغول وان اذاقوا المسلهِن الأمرين، الا انْم أخِيراً دخلوا في الاسلام ‘ وصاروا من اشد انصاره ، ففي عهل ( اجناء )






 تُتلى، في وقت الصلاة بالمصلِن .

وأسلم ( بركه خان ) من أمراء المغول ، وجمع حول نفسه

 سجادة ، فاذا حانت الصلاة . اشتغلوا بصلاتهمَ وأسار ألم بسبب اسلام ( برك ) قيلته المسطة بـ ( الذهبية ) ه
 وذلك بفضل بعض دعاة المسلمين الأتقــاء ، وبعد ان ان اسلم أخذ يؤلف ( النثر ) للاسلام، بنح العطايا الجزيلة ، والقاب الثرف والتجلة ، فدخل في الاسلام يكهوده أمة كبيرة من التتر . و كذلك دخل ( غازان ) سابـع ( اليلخانات المنول ) في





وقد كان ( غازان ) قبل اسلامه ( بوذيا ) . كا ات اسلام ( غازان ) سبب اسلام كثِير من البوذيني
 الاسلام ‘ بعارة المساجد ، وقبور الصالحين ، واعطــاه المنح والألقاب لمن أسلم . وكان أخو (غازان) يسمى(اوللـايتو) وكانيدين بالمسيحية،

ث اي عبداله ، وبالغ في ترويـج الاسلام ونشـره .




 أسلم في ذلك اليوم مائة وستون ألف من أتباءه .

 و (ختان) فقد قضى اثنتي عشرة سنة يبشر بالاسلام



 و كنلك وفق ( أوزبك خان ) بنشر تعالــيم الاسلام بين



 -بلاد روسيا ، ولكنه لم يصادفه النحاح ك كين انتتر الاسلام - ؟ (0)

وهد وفـَّرّ جماعة من تجار المسلمين الى جلب جماعة كبيرة

 وهؤلاء المسلمون البلفاريون هملوا مشتاعل الاسلام الى بـــــلا الروس ، حيث دخل في الاسلام بواسطتهم ، جمع من أهـاليا

روسيا
و كذلك كان للدعوة الاسلامية نشاط بين ( تتار القرم )
 الذنِ يدخلون في الاسلام ‘ حريتهم فاذا أسلم أحد عبيدم ، أعتقوه

وقد سكن جماعة من ( التتار ) المسلمين في ( لتوانيـا )


 أهالي ( لتوانيا ) و ( بولندا ) .

وكان امالي مدينة (قزان) نشطوا في الدعوة الى الاسلام ، فكانوا يؤلفون الماعاعـــاث اللـيح في القرى وان الأرياف لار الا الناس الى الاسلام ، وحيث ارن الما المستوى الاخلاقي في هئرؤلاء
 الاسلام ، مشلاً في قرية ( اتومقا ) اسلمت احدى وتسمورت

اسرة ، وني ظرن أربـع سنوات فقط أسلم من اهـل القرى اكثر من خـسـن الف انسان .




 فــاذا تم الممل ورجعوا الى معلاتهم كابوا الما حاملين معهم رسالة


( شوفاش ) الذين يربو عددهم على الملـون (
 لانعاش الفقراء الذين يدخلون في الاسلام ؛ وبنـــــــاء المـا


 سِبِل اعلاء كلمة الله في الأرض ‘ ومن الأمثلة لذلكا جاعة من الدعاة قصدوا ( سيبريا ) لنشر الاسلام فيهـا




بنى لمم الأضرحة ، وجعلها الأهالي موضع بجّة وتكريم• ومن المؤسف حقا : ان تقع هذه البلاد تحت ظل الالحلاد؛ وتنقطع الصة بين اولئك المسلمين وسائر مسلمي العالم ، فلا أثر ولا خبر ، وقد حدثني أحد التحار اللكبار الذينكانوا يطرقون

 الفلاني بجلس عزاء المسين علبه السلام بناسبة ان ان اللِّة تصادن

 امرأة كانت فرّت بدينها عن تلك الك البلاد حدثتني فقالت : الت الت



اسمي الى (فاطهة) .
اما ( قفقاز ) و ( قبة ) و ( بادكوبة ) و ( تاجبكستان ) وغير ها ، فقد كان لدخول الاسلام فيها تاريـخ طويل ، كَا أنها أصبحت ذات يوم مر كز أللحضارة الاسلامية ومنا ومنطلفا للارعاة

 منها كل عام عشرات من طلاب العلوم الدينية ، , كان غناء هذه المناطق بالنفط وغير• ‘ وجمالها وهوابها
 فانهم لUا استولوا على هذه البلاد، قتلوا من أهل العلم والارشّاد 6

ما يقارب الشـرة Tلاف ك كا في بجلة - ملي تر كستان كا ان اهالي هذه الملاد كانو الى قبل ثورة(ا اكتوبر ) يكحجو ن ويزورون المدينة والاعتاب المقدسة في العراق واهِ ان باع اعداد
. هائلة

هنه الملموع الو افدة 6 عين ولا أثر
ومن الطبيعي : ان هذا كله لا يوجب اليأس 6 فـع رأت




الاكبت و الارهاب ‘ و ما ذلك على الله بعزيز

المند تخضع للاسالم



 النفوس 6 سواء كانت متدينة بدين 6 أم لا و

 اخخترعت 6 لكن الفرق : ان الاسلام نور مطلق ؛ وتلك اذا
 وجدوا الاسلام التفوا حوله 6 وتر كوا نورهم الضئـل ؛ للى
 قورنا 6 ولم يكن سدّ يمنع عن تقدم الاسلام .
 أصحابه في كـيفة التبشير للمسلمين : ان مثل دينهه ودينكم
 فاذا أردتم الثفاف الناس حولـع 6 فعلـيع باطفــاء الاسلام 6 حتى لا يكد الناس نورأ، ويضطروا الى الالتفاف حولنوركم. .ل
 فقد بذلو ا ما لا يطاق من الجهود 6 لسلخ الاسلام عن أذهــان المان

والِوم اذا نظرنا المى بلاد با كستان ، التي تحتوي على مــا يقارب المائســـة مليون مسلم 6 وبلاد الهند التي تحتوي على ما
 وهي : أن الاسلام بما له من حمائق وبمـا لملته من الماس ك امتد اللى هذه اللاد 6 واعتنق الأهاليل له عن طو الا و اقتناع في الغالب

وقد كان لاعتناق مئل هـــذه الامة الڭبيرة للاسلام ؛ ظروف مواتية ، وجهود مشكورة 6 بذلها الامراء والدعاة

المسلمون ، على طول الخط .

ولقله كان ابتداء دخول الاسلام في هذه البلاد على أيدي بعض التحار 6 ثم أرســل الى بعض الامر اه في زمن عبد الملك ( جوادي ) واتفق أن سرفت في بلاد السند ' ( التي هي من باكستان اليوم ) ، ولما كتب الأمير المى أمير السنـد يطلب منه انقاذ الجوادي من أهل مقاطعته ‘لم يتلق إلا جو ابا؟ متعنت] ،

ما أدى الى ارسـال جيش بقيادة ( بن يوسف الثقفي ) مما كان
له أثر يذكر في دخول جماعة لا بأس بها في الاسلام .








 وصوب ، ولما أسلموا أعفوا من الجزيــــة ، ومنـنحوا الهدايا ؛

ومظاهر التكريم .
كا ان السلطان ( تيبو ) تمكن من هداية جماعات كبيرة








كانوا في انحطاط اخلاقي مدهش ، فالمرأة منهر كانت تتخذ
 لتماطيهم الزنا بكل وقاح واحة ، الى غِر ها ما من المفاسد كا ان ( اكبر شاه ) أيضا كان هو الآخر الذي استخد

 ( راجا جكولي ) في ( مقاطعة جور كه يبور ) اختلس امورال



 إذا رجع الى دينه، لكنه اختار الاسلام على الأمارة؛ وبذلك (لك
 وتسلم زمام الــع . الى أمثئلة أخرى من هذا القبيل . وكان سبب دخول الاسلام في ( مليبار ) ان ملك تلك
 قدم آدم ) في ( سـيلان ) الى بلاد الاسلام ، لِيعرف عن عنقريب


 ( جربخانور ) فبنوا عليها المسجد ، وسافر بعضهر الى سائر

أنخاء ( ملِبار ) ينشرون الدعوة ، ويبنون المساجد، وهكذا دخل نور الاسلام هذه المقاطعة ، بفضل الملك والدعـــــــاة الصامدنِ

كا ان ( زامورن ) وكان من انصار التجـــــارة الم بلاد
 التجارة ، التي هي بدور رها تقوّي ميكانته في المقاطعة كما كا أمر
 أو اكثر ، من المسلمين ، بأن ينشؤونهم تنشئة " اسلامية . ولعل ذلك كان با عا علم من أمانة المسلمين ، وانهم لا يخونون أبدأ ، وفقا لتعالمي دينهم



 العمل لأجل الصلاة، وأطاع الآخرو ن، فلم يذهبوا المى الصلاة، وفي ناية الاسبوع ، لما كان يوزع الأجور ، ، نقص من أجور الذين أطاعوه ‘ دون الذين استمروا في صلاتهم ، ولما الاعترض

 يخون دينه أولى بأن يخون رئيسه . بخلاف الذين استمروا في الـي

صلاتهم ، فان عدم خيانتهم لدينهم دليل على عــدم خـيانتهم إياي ، ولهذا استحقوا المزيد دونـع .

وفي جنوب الهند جماعة تسمى بـ ( الرفوتان ) هداهم الى


 والى هذا اليوم قبره مزار 'يشهد

و كذلك في جنوب الهند ، جماعة تسمى بـ ( دودي كو الا لا


 بذلك ، وقبره الى الآن مزار يشهد .



 ذكروا في أحوال (الشاه) ان الموالين لأهل البيت عليهم الـيلمام
 فاتفق ان بنت الملك الوحيدة ، مرضت مرضا ئر ئس الألأطباء منها ، فأخـــن الملك في الضراعة ، وأخذ يفرق الأموال في

الطوائف الختلفـة حتى عبدة الأصنام . للتوسل الى مقدساتهم في شفائا ، ولم ينفح ذلك كله .
فجاء (شُاه اولياء) الى اللـك يقول له : أنا من موالي أهل
 فلم حرمنا عن عطائك واستشفائك لِّنتك ، بينا لم يكرم منها
 بينها قرر أن يِضر (الشاه) عند البنت ويدعو ، فان ان استِيب




 ؟
 يؤمنون بدعائه ، وذلك كان ان سبب شُفائي قال الملك : وهل تعرفين ( السيد ) اذا رأيته ؟

قالت : نعم .
فلما رأت السيد قالت : هذا هو الني كان يدعو
ثم سئلوا السيد عن ( الأربعة عشر ) ) ؟ . فقال :
م الني ؛ وفاطهة ، والأثمة الاثنى عشتر عليهم السلام .

فآمن الملك وحاشِته ، وانتشر المذهب الحق في ذلـــــك
 الى اللُ سبدحانه عنده .

ومن الاسباب التي سبيت تحول الناس الى الاسلام بكثرة ،

 معانشرة المهوانات ، فاذا دخلوا في الاسـلام أحسوا بالكرامرامة الانسانِية ، والر فعة البشرية

كَا أن ( لمدر سة الواعظــــنِ ) ورابطة ( منة الاسلام ) الفضل في تحويل عدد كبير من الكففار الى الاســـــلام ؛ وقد عرفت هاتان المؤسستان كيف تستغل من معــــــالم الاسلام في
 الطبقات ، وأشد أنواع الحرمار

 يصيحو ا بصوت كصوت المنّنير وهم يرورّن في الطريق إيذانـ بدنو"هم •

وقد زيد عدد مسلمي ( المايِيلا ) الذين يقيمون علىالساحل

 كيف انتشر الاسلام ب- (v)

عُتّلف نقاط الهند 6 خصوصا في القرى التي يبلــــــغ عددها ( نصف مليون ) لـكان النحاح مائــة في مائـــة ، وذلك الـك لأن


ومن المعلوم ان المعاند قليل جداً .
ودخل الاســلام في جزائر ( لكديف ) و م ملديف ) في

 مههة نشر الاسلام علىعاتقه . ويعزى دخول ديل الاسلام الى يوسف شمس الدنِ ) وفي ( لكديف ) الى ( ممبا ملايكا )


ودخل مالك ( عسيفان ) وهي بلاد تقع بين ( كشهـير )






 ومبادیء الاسلام ، فأسلم . وهكذا كان لتجار المسلمين الفضــــل في اسلام ( نفد ابن

بابينية ) أحد امراء ( السند ) الذي أخذ على نفسه - بعــد أن اسلم - مههة نشر الدعوة بالو سـائل السـلمية .

و كذلك كان للاعاة المسلمين اكبر النشاط في تويل أها الهالي


 من الصبيان في أيام القحط - الني الني كا

وحين - ثم تربيتهم على الاسلام .
ويشُجه هذا ما يِنقل عن السيد المرتضى علمه السلام من انه
 احتال يهودي فجاء الى السيد ليتلقى منه العلم - و وقصد بذلك

 اسلامه 6 لماعرف من مكامد الاسلام .

وقـد شهد النصف الثاني من القرن الرابـع عشر الهِجري



 أحد العلماء في ( بنكلور ) أدخل الف شخصص, من أهالي تلك

الاضواحـــي في الانـلام ، وان ( الماج بمد ) وهو يسـكن ( التنحاب ) أدخل ( مائتي الف هندوكي ) في الاسلام ؛ الى أشبُاه ذلك .
وهكذا لا تجد بللاً أو مقاطعة في الهند ، الا وهي تزخر
 تاريخ مشرق 6 حتى انك إذا أردت استقصاء ذلك الك احتجت





 كا انه كان للمآت الحسينية وسائر الشهعائر المرتبطة بها
 في ادخال الناسفي الاسلام ، فان المو اكب والم والمآتم والنذور وات وسائر ما يؤتى به في شهري ( كحرم وصفر ) بل الم وسان المائر الما


 المسلمين 6 كما حدث قبل أعوام في ( قضايا خيريور ) الألِيمة. ومن المعلوم ان مثل هـذه المظاهر ؛ و ( المظاهرات )

الفريدة في نوعهـا ، تلفت أنظار الملايين الى الامـام الــهين
 الاسلامية ما له أكبر الأثر في النفوس ‘ وهنا
في الاسلام زرافات زرافات .

ومن المعروف لدى أهـالمي المند ، انـه لا تمر سنة ، إلا
 ثم أليس لهذه التـلميات المنبرية ، الــي تمقد في المآتم ويحضر لاستاعها - في بعض الأحيــان ، في بجلس واحـ ربـع ملِون شخص أكبر الأثر في هداية الناس اللى الاسلام
والَّمان ؟.

والذي أرى : أن من الضروري ، العناية الزائــدة بهنـه
 تبليغية وارشادية _ لتكون أقوى ألام في الهداية والارية الارشاد والاصلاح ‘ والدعاية المالاسلام ، واله الموفق وهو المستعان.

الاسلام يدخل الصين

كانت الصين الوسـيـة مسرحـــ للأديان ، قبل بزوغ شمس
الاسدلام
فكان دين ( كنفوشيوس ) الني ظهر قبل ( ألف وختمس

ما بين المائة مليون ، والأربـع مائة مليون .
و كان دِن ( لائوتسه ) الذي ظهر قبل ( الفي وستاية سنة
تقريبا ) وعدد التابعين له ما يقارب المُسين مليونـ"
وركان دِن (شِنتو ) الذي لم يعلم له تاريخ لانه قديم جداً ،
والتابِون له يِدون ثلاثين مليونأ .
وكان دين ( بوذا ) الني ظهر قبل ( الفي وخمسمائة سنة



والستائة مليونا .
لكن هـنـه الأديان اختلطت بعضها ، ففي هــال واحد

وقد تبدلت هذه الاديان كلها ـ الآن - الى ألغاز
وخرافات ، لكنه لا يعلم هل كانت كذلك فـل في الأصل أم لا ؟ بل ربا دلّت بعض الأدلة الى ان بعضها كانت تحار بالونئنـة ،


 . كما حرفوا دين موسى وعيسى علِهجا الـلـلام

 والاسلام وان لم يتوسع فيها على نحو توسعه في أواسط آسيا ونحوها ، لكنه كان له نصيب لا بأس. به .


 لكن بعد الشقة ، هـالت بين المسلمين وبين التسرع في الوصول الى هناك

فقد كان أول دخول الاســــلام الى الصين بأيدي التجار
 الاسلامي بالِمين ، والِضاعة للتجارة باليد اليسرى ‘ وحيث

ان الأديان الصـينـة جامدة المى أبعد حد ، كان نشاط الاسلام
 وقد وصف أحد المؤر خين دخول المسلمِن الى الصــِين بهنه







 علمهم الآن اسم ( هوى هوى ) ولما استأذنوا الامبراطور ك

 ودانوا بالطاءة لرئيس انتخبوه بأنفسهم " .

وقد كانت لملات (قتيبة) في النصف الثاني منالقرن الاور
 الى الامبراطور ‘ الذين تلقاهم دخول شعاع الاسلام الى تلك الملاد . كما انه كن لنحدة المليفة الاموي ( هشام ) التي أنجد بها

الامبراطور (هزوان تسنج) حيث طرد الامبراطور عن عرشه

 (هزوان)، أحسن الأثر في الفات أنظار الصينينِ الى الاسلام؛
 وانجب الأولاد ، وكانوا مورد دعاية الامبراطور .

و كذلك كان للفتح ( المغولي ) الني ترك كا هجر ات ات واسعة النطات الى الصين ، ومن الصين الى سائر بلاد الاسلام ، الألأر الـا
 بل لقد وصل بماعة من المسلمين في الصين ، الى مناصب في الدولة ، تككنوا بذلك من نشر الاسلام بين الأهالي ، ( عبد الرحن ) الذي تقلد هناك منصب ( رئيس بيت المال ) بنى مساجد كثيرة ، واهتم بأمر الاسلام

 وتكن مسلم آخر ان يستأذن الامبراطور فبنى مساجن عظيمن الانيم

في العاصمتين ( سينانفر ) و ( نانكن ) .
وهكذالم تض قرون ، إلا والاسلام في عرض الصين
 الر حالة المشهور:" في كلى مدينة من مدن الصين، مدينة لمسلمين

و سواها ‘ وم معظمون كحتر مون " .
 لأجل الحفـاظ بينهم على شعائر الاسلام كاملة ، المان اذ الانتشار خصوصا في المدن اللكبار كوبالأخص فيالز وسائل النقل فيه من الصعوبة كمكن ، موجب لإنار إلابة الاسلام

في ضحيج الاختلاط بن ليس على دينهم .
وكان ( شاه رخ بهادر ) اغتم قدوم سفير صيني الى قصره


رسالتين كتبها اليـ .

 قد تحوّل الى الاسلام .. ويقرر أحد المؤر خين : المين ان ان في مدين المينة
 اسرة . وإذا قدّرنا كل اسرة مكونة من اربعة اشخخاص، كان



 سائر الولايات في الأمبراطورية ايضأ كانت فيها المساجد ، مما

يتحهل نفقات كثير منها الامبر اطور بالنات .







لادخال هؤلاء في الاسلام .
 وجلب عطف الامبر اطور . . ان المسلمين كا كا الا يستغلون الفا الفرص





 فاذا اشتّتوهم ربوهم بتربية الاسلام و كوّنوهم دعاة" مسلمين . وشبي بهذا ها حدث في الماعــــة التي اجتاحت ولا ولاية ( كوانجتنج ) فاشتروا ما يقارب العشرة آلاف طفل ايضـ الـا
 الذن يدخلون في الاسلام ‘ بهذا النحو 6 يفوق الحصر والعدد

- كا ذكر ذلك أحد مسلمي الصين - .

ويقرر ( مسيودلون) ان عادة نراء الأطفال أيام الجهاعات



وقد كان من -كمــة مسلمي الصـن ، انهم كانوا يعانثرون





 التجارة والصناءة ، وعلم الفلك والطب ، وما اليهـا ، فانها حيث عرفوا وجوب نشر الاسلام ، كانوا يقرون المور انفسهم لكي ينالوا المراكز المرموقة ، حتى يستخدموهوها لجلب النـا

الاسلام - وأعظم بهنه من خطة ناججحة -
وقد فتح المسلمون بعض المعاهد ، لمهة تربيـة المبلّمين ، فثلاً : المهد الاسلامي في ( هوتشو ) بولاية ( كنسو ) الميلم



. عواصم البلاد ؛ وأمهات القرى


 الخدمات الـلكومية

و لقد قويت الحر كة الاسلامية في هذا القرن ، حتى ظن الامن
 إذا ماوفق المسلمون، من جلب الامبر اطور الى حلى حوزة الاسلام.



 ورأوا الحياة الاسلامية في تلك اللـا


 خلاف ذلك ، للكن الواضح ان النظام السائد الان هنـا


وما أشبه ، قد تتسرب منها الأخبار المزنة . وقد اتفق ان سمعت خبرينفي هذه السنة عن بعض التجار ؛ فيها طرافة : --

فالمبر الأول : ما حدّثه أحـد تحار » يابان " المسلمين " القاطنين في " طو كيو " قال : سافرت ذات مرة الى الصـين فلما كنت في مكطة القطار 6 التقيت بأحد مو 6 وبعد التعارف تـين انــــهـه مسلم شـيعي 6 فأصرّ عليّ ان ان أدقى 6



 المقتل 6 بكى هو وعائلته بكاءاً مرأ 6 لبعد عهد


. الاسلام الصافية
والحبر الثاني : مـا حدّثه أحد تجـــــار " د’بي " من بلاد ( الخليج " قال : كنت ذهبت الى " بـكين " لمهمة تجارية "
 على المسـجّل وكان من القاء الخطيب الكعبي 6 الكربلائي • و كيفّا كان الحبران من الصححة 6 فانــــــه لا شا شك في بقايا الاسلام هناك 6 ومن الضروري على الـلكومات الاسلامــــة
 البلاد 6 ابقاءاً على الاسلام و المسلمين 6 و اله المستعان .

## الْهُسْ



مطابع دار الصادق

اقرأ كتاب
فضائل آل اليسول
عختار ات من
الصو اعق الحرقة لابن حجر
انتخاب
آية اله الباهد الحماج السيد مُمد الحسيني الشير ازي دامظله

من
منشُور ات هيئة شباب التبليغ - كو باءء المقدسة العر اق

