$$
\begin{aligned}
& \text { مصامدة الجبال } \\
& \text { العقلية والدعوة الموحدية } \\
& \text { ألبدية الآداب والعنلوم الإنسانية }
\end{aligned}
$$

## Massamdh mountains mental Almohad and advocacy


#### Abstract

: Find falls on the theme of the mountain and all its partner in the overall theme for the study of the semi desert. Any topic related to semi desert that time surrounded in mystery a lack of available information or lack thereof College. we do not know about the semi desert, but outs are repeated in most of the research, which focused on the subject. Because the source itself does not only treat a presentation of the valley and their positions, taking into account the metropolitan lion before then. There is no doubt that urban life is different in almost all parts of nomadic life, despite the mutual relationship between the two parties which were the countryside and structure of the population do not benefit from the development of civilization which they know metropolises; it has been marginalized and dominated by the failure of his people in all areas. It then prints the people in ignorance, illiteracy, and the tendency to bloodshed. $$
\begin{aligned} & \text { قد تبلو مساندة مصامدة الجبال لابن تومرت غريبة وتدعو إلى الوقوف عند عدد من } \end{aligned}
$$ $$
\begin{aligned} & \text { بكالمم الجغرافي؛ فمصامدة الجبال مثلوا الفئة البدوية القبلية التي أبدت معارضتها للمرابطين وساندت ابن } \\ & \text { تومرت وانتهى الأمر بإسقاط الــمم القائم. } \end{aligned}
$$


ويندرج البحث في موضوع الجبل وكل ما يرتبط به ضمن الموضوع العام لدراسة البوادي. وأي

 حد ذاهتا لا تتطرق إلا عرضا للبوادي وأوضاعها، بينما تستأثر الحواضر عندها الانيا بالنصيب الأوفر. ولا ولا


 والأمية والميل إلى سفك الدماء

1- التهميش والعزلة
 عدد من المناطق البدوية الجبلية المنعزلة والنائية تتمسك بكعتقدات دينية وثنية؛ مثل تلكـ الكّ القبيلة من البربر




ولا شكك أن هذه العزلة هي التي جعلت عقيدة التشيع تتنشر بين عدد من القبائل البدوية في المنطقة؛إذ أن بني لماس الباورين للقبيلة التي كانت تعبد الكبش كانوا من الشيعة الرافضة التي تعرف


 البلاور لها أو القريب منها؟!
وكانت بلاد المصامدة يف جبل درن تعاني من هذا التهميش وهذه العزلة. ونعلم أن المصامدة شكلوا الوقود البشري أو العصبية التي استند عليها ابن تومرت للإطاحة بالحكم المرابطي. وحالمه هذه هي ما جعل ابن أبي زرع ينعتهم - رغم أنه كان معاديا للموحدين- بأفهم كانوا:" قوما لا يعرفون شيئا
 علي صالح هذه الوضيعة المتزدية بقوله:" وغن المصامدة قليل من تكلم من العلماء على قبلتنا في ما
 إضافة إلى عوامل أخرى- يساندون التيار المهدوي لإبن تومرت الذي استعمل كل الوسائل لإقناعهم وضمهم إلى حركته.
إلى جانب هذه العزلة المعرفية والدينية على وجه الخصوص بالنسبة للتيار الديني السائد فـي الحواضر هنالك قممش آخر يتمثل في علاقة الجبال بالسلطة السياسية؛ حيث أن العاقة بين الجانبين كانت اسمية ولم يكن لما إلا وجود صوري داخل هذه المناطق. وكان لهذا الوجود مظهر -قد يكون الوحيد- هو جباية الضرائب على الرغم من أن عددا من رؤساء القبائل كانوا يمضرون الحفلات الرمّانمية
 عياض معلومات هامة جدا تؤكد عدم وجود مثثل عن السلطة السياسية في المناطق البدوية الجبلية. وتشير أيضا إلى المشاكل التي كان يعاني منها المصامدة أهل هذه المناطق وإلى الفراغ الذي كان يترانتب عن ذلك للحاجة إلى السلطة السياسية والقضائية لضبط الأمن والحفاظ على الحقوق والممتلكات، وبالأخص فيّ ما يتعلق بعاقبة الجمناة وتطبيق الأحكام ${ }^{10}$.
ولا شك أن هذه الوضعية التي تعيشها البوادي عامة والجبال بشكل خاص كانت تؤثر على علاقتها بالسلطة السياسية. غير أننا وأمام هذه السياسة التهميشية وأمام تلك السالطة الإسمية التي كان التياني يقنع بها الحكام لا بخد أي مبادرة أو سياسة للعمل على القضاء ولو جزئيا على عزلة المناطق البدوية. وكانت هذه المناطق البدوية مع هذا التهميش تضم أغلبية الرعية وهي المناطق التي كانت تزود الآلة العسكرية بالجند. فالحواضر كانت قليلة بالنسبة بلمال الدولة بالمغرب مقارنة له بالأندلس التي كانت تضم عددا أكثر من المدن و أغلبية الجال كان بدويا وتسكنه عدد من القبائل. ولعل العزلة التي كانت تعيشها هذه المناطق هي التي جعلت عقلية أهل البادية تنظر نظرة عدائية إلى أهل الحواضر و تعتبر " مالل أهل الحاضرة حلالا لها"11. وكأها غنيمة بإمكاها الاستيلاء عليها في الأوقات أو الظا الظروف المواتية. ومن أجل ذلك أليس من الغتمل أن يكون كل من العزلة والتهميش والجهل من وراء أسباب
 لها ولا حامية عسكرية هِا. ولمذا كان صعود ابن تومرت لتنملل وتأليب القبائل المصمودية ثم تسخيرها للقيام ضد المرابطين أمرا سهلا. لأنه كان يعمل في بـال لا وجان المود فيه للسلطة السياسية بشكل فعلي ولذلك حارب المرابطون الموحدين والمصامدة بسياسة الحصون التي أقاموها على سفوح الجبال. فلم يكن

بإمكافم محاربتهم من الداخل أي من الجبال نفسها، ومن داخل الوسط المصمودي لغياب مثنل للحاكم.
ومن الطبيعي أن يكون موقف أهل الجبال والبوادي بصفة عامة موقفا مشمئزا من السلطة الحاكمة وينظر إليها نظرة عدم رضى لأها لا هَتم إلا بالحواضر التي كان البدو يعتبرونها موردا ماليا. و من الغتمل أن تكون هذه الرؤية صائبة ولكنن- واستنادا إلى ما نتوفر عليه من معلومات- لم يصلا يلنا ألا أليا

 والقضاة الذين كان لم تأثير على السلطة السياسية وكانوا فئة ضمن المتمع السياسي، كانوا ينظرون إلى الأمر كأنه حالة عادية داخل البتمع. ولمذا استعمل الفقيه القاضي عياض في جوانيا أشرنا إليه كاماما عاديا لأن الأمر كان متداولا ومعرونا وليس غريبا على أصحاب السلطة: " وكل بلد لا
 ذالك مقام السلطان"12 . هُ الوقت الذي كان بإمكان الفقهاء التدخل لدى السلطة الحاكمة للاهتمام بالبوادي والرعية الموجودة بجذه المناطق النائية من جبال وغيرها لتهيئ مشروع لإدماجها دانيا داخل الإطار العام الذي كانت تسير فيه الحواضر . ولكن ييدو أن بميع الأنظمة الحاكمة خلالل هذه الحقبة لم تكن
 الحواضر. و لا تدعو هذه السياسة إلى الاستغراب ونخن نعلم أن عملية إدماج البوادي في السياسة العامة للدولة لإخراجها من عزلتها أمر مل يتم التفكير فيه إلا في الحقبة الحديثة. 2- المرابطون و مصامدة الجبال
لقد تساءل أحد الباحثين عن ثورة المصامدة ضد السلطة المرابطية وتساءل عن "الخلل" الذي قد يكون في موقع العاصمة وعن "أسلوب المراقبة" وعن " غياب عناصر الضعف والقوة به؛ والنتيجة خلق أزمة اقتصادية وسياسية بابلمال جعلت أهله بركانا قابالا للانفجار "13 إن هذه التساؤلات التي تم وضعها تبقى متملة انطلاقا من رؤية صاحبها، ولكن ليس لما ما يسندها. كما أن ما يذهب إليه في أمر الرقابة على أهل الجبل واستيلاء الحكم المركزي على مناطق

 عاملا رئيسيا لاستتباب الأمن و الاستقرار وتطوير الحياة الاقتصادية. ولو كان الأمر كما يقدمه هذا

الباحث لما انتظر المصامدة التعبير عن سخطهم حتى ظهور ابن تومرت لأن الأمر يتعلق بمجال حيوي لهنه العناصر البشرية. ثم إن بناء مدينة مراكش زاد من قيمة المنطقة اقتصاديا وسياسيا فاستفاد البحال وأهله من وجود العاصمة المرابطية. وهي استفادة لم تكن في صالح مصامدة السهل فحسب بل استفاد منها مصامدة الجبل أيضا باعتبار رابطة الدم والعلاقات التجارية التي كانت بين الجانبين. ثم إن السلطة السياسية المرابطية التي اتخذت قرار بناء العاصمة في هذه المنطقة لا يمكن أن تقوم بالمساس بالمصالح الاقتصادية لأهل جبل درن الذين كانت لمم علاقة تاريخية مع المناطق السهلية. فهي بعملها هنا تحا تحدث لنغسها مشاكل مع المصامدة الذين كانت تعرف جيدا وزهمّ. ولمذا أوصى يوسف بن تاشفين ابنه عليا
 ونتيجة لما سبق فالأمر لا علاقة له بالسياسة المرابطية بالمنطقة لأن العالاقة أسست ثم بنيت منذ وصول المرابطين على التفاهم والتعايش. ويرى باحث آخر أن استقرار المرابطين براكش كان عبارة عن
 الصراع الاقتصادي على مناطق الانتجاع و الغنى الذي كان عليه حوز مراكش. ويرى أن استقرار المرابطين بالقرب من هذه الجبال، أوحسب تعبيره " بأكدير الشمالي"، "أدى إلى عدم توازن وخلخلة
 ويؤكد الباحث على فكرة الصراع هذه ويتضح ذلك انطالاقا من عنوان دراسته. ولكن الأمر الغريب في هذه الدراسة ييرز في أغها تصور وجود المرابطين بالموز وببلاد المصامدة كأنه وجود لقبيلة استولت على بجال انتجاع مصامدة الجبال، ولم يكن الأمر كذلك. إذ نعرف أن هنا الاستقرار زاد ماد من الطابع الحضري للمنطقة وهذا ما استفاد منه البمال وأهله. وهو ما أمدتنا المصادر بخصوصه بعدد من الإشارات والمعلومات 18 فبعد أن تكحن المرابطون من تثبيت أقدامهم في منطقة درعة واستنادا إلى ما يورده ابن عذاري 19 توجه عبد الله بن ياسين بنغسه إلى البمال المصمودي ولم يتوجه الفقيه المالكي على رأس جيش لإخضاع المنطقة بل توجه داعية لإجراء عحادثات مع أشياخ القبائل. وكانت عملية إخضاع البال المصمودي تختلف تاما عن عملية إخضاع سجلماسة و درعة. وستصبح للمصامدة بنعل ذلك وضعية خاصة لدى السلطة السياسية المرابطية. وصل عبد الله بن ياسين إلى أغمات عاصمة هذا البال وأحد أهم الحواضر التجارية بعد سجلماسة20 ${ }^{20}$. واجتمع بأشياخ قبائل وريكة وهيالانة و هزميرة، وييدو أن الفصائل القبلية الثلاث هي التي كانت تتلكك زمام الأمور بالمنطقة ويقال أنه طاف على قبائل المصامدة وكذلك قبائل تامسنا 21. وتشير المعلومات القليلة وذات الطابع العام عن المادثات التي دارت بين زعيم

المرابطين وقبائل المصامدة إلى أن الموقف العام لرعية هذه المناطق كان يأمل فُ تُقيق وحدة والعيش تحت ظل سلطة سياسية واحدة. وهذا أمر يؤكده ابن عذاري مرتين: الأولى عند حلديثه عن عودة عبد الهّ بن
 عبد الله بن ياسين في مهمته الدعائية والسياسة واقتز على المصامدة الخضوع للمرابطين وتقدبع البيعة لأبي بكر بن عمر فعقدت العهود والمواثيق بين المانبين 23 م عاد إلى سجلماسة لإخبار أمير المسلمين واستدعائه إلى أغمات. وكان عزم المصامدة أكيدا لقبول هذه السلطة السياسية البحديدة وللاندماج في الوحدة السياسية والمذهبية، وبرهنوا على ذلك باستقبالمم لأبي بكر بن عمر على بعد مرحلتين من أغمات. ثم أدت فئة من القبائل البيعة لأمير المسلمين. ولم تكن هذه البيعة بإمماع من كافة قبائل المصامدة بل بقيت فئة أخرى لم تبايع إلا بعد مدة حيث جاءت وفودها وأعلنت دخولما في إطار الوحدة. ومن ثم دخلت أغمات والجال المصمودي خلال أوائل سنة 1058/450 في طاعة المالمارابطين دون قتال وأذعنت سلميا. لأن موقف أشياخ قبائلها وئة من رعيتها كانت تطمح إلى إقامة وحدة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الضرورين للحركة التجارية وللمجال الحضري الذي كانت توجد فيه أغمات في علاقة مع مصامدة الجبال، جبل درن. وهذا البال الخضري كان في حد ذاتها اته بحالا مصموديا²4. وموقف المصامدة من هنه الوحدة السياسية والمذهبية هي التي جعلت حاكم أغماتاستنادا إلى ما يورده ابن أبي زرع- لقوط بن يوسف بن علي المغراوي يغر أمام القوات المرابطية إلى تادلا عند بني عمه من بين يفرن 25 لأنه فقد كل مساندة من من رعية المن المنطقة. وييدو أن خضوع المصامدة للسلطة السياسية المرابطية كان عميقا وعن إرادة واقتناع. ولا شك أن القادة المرابطين تيقنوا من ذلك - وهو أمر يدل عليه أيضا الخضوع السلمي- وهو ما ما حذا بـم إلى الم اتخاذ أغمات في بادئ الأمر عاصمة لدولتهم ولوحدّمّم. ولم تحتل سجلماسة هذه المكانة رغم قربها من الجال الصنهاجي. ولعل الاندماج في هذه الوحدة هذذه السهولة التي تصورها لنا أدوات البحث كانت وراءها الدعاية السنية المالكية المرتطة بواجاج بن زلو اللمطي وبرباطه الذي كان له تأثير كبير على هذا
 سجلماسة ودرعة و أغمات والنفيس وبلاد السوس أيضا. وكانت لواجاج مكانة خاصة عند المصامدة
 المصامدة والنقهاء المالكيين لم تغتر بل استمرت على حالما وازدادت تطورا لمكانة أغمات المركز العلمي والديني لطلبة المصامدة الذين كانوا يستقرون بها للتحصيل والتعليم 27. وتدل الإشارة المضطربة التي

يوفرها أبو علي صال على أنه كان لأبي محمد عبد الله بن ياسين طلبة من المصامدة تتلمذوا عليه وبنوا
 التي شاركت في هذا العمل - ومن الغتمل أها قبائل كانت تساند الدعوة المرابطية- هسكورة ورجراجة
 ياسين إلى أشياخها وهي هيانة و وريكة و هزميرة، ويضيف ابن أبي زرع أن حاحنا
 استنادا إلى ما سبق أن أغمات كانت مركزا للتواصل بين المصامدة والصنهاجيين جمعتهم فيها الوحدة
 العتمل أن رباط واجاج لم يكن الوحيد الذي ساهم فيْ هذا التأطير بل كان تمت دور لرباط آنر

 كانت بالمنطقة. و كانت العلاقات المتبادلة بين مصامدة المبال والمناطق الحضرية سببا في انتشار الدعوة المرابطية في جميع البال المصمودي. وهذا ما يفسر مشاركة المصامدة مع المرابطين في القضاء على

 المصمودي بعد استشارة أشياخ المصامدة وبساعدقّم. وعند تنازل أبي بكر بن عمر عن حكم المغرب ليوسف بن تاشفين كان أشياخ المصامدة من بين الحاضرين في هذا اللقاء. بل بـجدهم من بين الحاضرين
 بعده يوسف بن تاشفين بزينب النفزاوية مع أها غير مصمودية يدل على الارتباط والتوادد النين كاني كانا بين المرابطين وأهالي المنطقة بسبب المكانة التي كانت لزينب في بلاد المصامدة ويف أغمات.
 الموقف العام للرعية كان بدوره مهيئا للوحدة التي اقترحها المشروع والدعوة المرابطية لوجود أزمة سياسية لم يتمكن المصامدة من حلها فيما بينهم بسبب الانتسامات التي ترتبت عن العصبية القبلية. ولم- يكن حسب ما يورده عمد بن يوسف القيرواين - تنصيب حاكم لمدة سنة ثم تغييره بعد ذلك كاف لـل المشكل السياسي في ما بينهم 37 . وهنا ما يتضح من العادثات التي جرت بين عبد اللهّ بن ياسين وبين أشياخ المصامدة38. ولا شك ساعدت هذه الوضعية العامة على انتشار وذيوع فكرة الوحدة بين

المصامدة، وهذا ما يدل على موقفهم الإيكابي من الوحدة التي اضطلعت بها السلطة السياسية المرابطية وعلى المساعدة التي قدمها المصامدة لإتمام الوحدة بالمغرب والأندلس، وما يؤكد ذلكا يلك أن منطقتهم هي التي احتضنت عاصمة الدولة مراكش. ولهذا كان من بين الوصايا التي تركها يوسف لإبنه علي الغافظة على العلاقة الودية الطيبة مع أهل جبل درن المصامدة ${ }^{\text {الماصـ }}$
قد يكون ما مبقت الإشارة إليه كافيا لإبراز النتائج الإيمايية لاستقرار المرابطين بالمنطقة. ولكن نود أن نؤكد هنا مرة أخرى أن استقرار المرابطين أو بالأحرى الخّاذ عاصمة لمم في بكال المصامدة كان
 وموحدة تحكم المغرب الممزق إلى إمارات قزمية متناحرة. وبوصول المرابطين تم إثاء هذه الوضعية القديمة و تحت إزالة عامل هام من عوامل الاضطراب، لأن الملثمين جاؤوا بالوحدة والمدوء والأمن الذي أدى إلى الاستقرار . وهذا ها كانت تطمح إليه رعية المغرب التي ساعدت المرابطين على توحيد البلاد. ويتمثل ذلك بوضوح في بلاد المصامدة التي بنيت فيها مراكش. ومن ثم رآى أهل الجبل كأمثالمم من بقية رعية المغرب بالسهل أو "بالدير" حسب تعبير أحد الباحثين "41، أن الصراع وتين الفرص مع المنا المناطق المعادية
 جاوب وتعايش وليس حيطة وحذر رغم التهميش الذي ألفه أهل الجبل. وعندما نستعمل نص ابن خلدون الذي كيثيرا ما يتكرر في مثل هذا الموضوع بنده يقول :" وجعل يوسف مدينة مراكش لنزله ولعسكره وللتمرس بقبائل المصامدة المصيفة بمواطنهم في جيل درن، فلم يلم يكن في قبائل المغرب أشد
 ولم يكن من حسن التديير السياسي والاستراتيجي أن يقرر الـكام المرابطون بناء عاصمة دولتهم في بحال يعرفون أنه حيوي بالنسبة لأهل الجبل الجاورين ثم يقومون بتغيير العادات الاقتصادية لأهل الجبل أو
 ولمذا أحدث تأسيس العاصمة المرابطية بتاوبا بين أهل الجبل وبين من استقر من المرابطين في
 المصامدة المصيفة في مواطنهم في جيل درن". ويؤكد هذه السياسة المرابطية بتاه مصامدة جبل درن درن صاحب الاستبصار ${ }^{43}$ وابن عذاري44 عندما يشيران إلى أن بناء المدينة جاء بسبب إلراء
 وأهلها. وتأسي العاصمة في بلاد المصامدة الذين كانت السلطة المركزية يجعل لمم اعتبارا خاصا لم يكن

من أجل منعهم من مناطق انتجاعهم لأن في هذا خطر كبير على جميع المنطقة. ومن المستبعد أن يفكر المرابطون في ذلك أو يعملوا شيئا يؤدي إلى هذا المنع. ويشير ابن الزيات إلى أن أغمات غدت الما نلا حكم المرابطين مركزا علميا يتوجه إليها المصامدة من أهل الجبل للتفقه والتعلم ثم العودة إلى مواطنهم. و لعله أمر يفيد التجاوب الذي كان بين استقرار المرابطين بالمنطقة وأهل الجبل الذين استفادوا من هنا هنا الاستقرار. زيادة على ذلك لا نكك أية إشارة إلى أي تصرف حدث قد الد يثير أهل الجبل. وإذا كان هذا ما توصلنا به من المصادر فعلينا أن نوجه البحث في ابجاه آخر لمعرفة سبب معارضة المصامدة الجبال للمرابطين متجنبين بذلك فكرة الصراع بين أهل الجبل والسلطة المرابطية فيّ بالاد المصامدة. عندما نبحث في التعرف على هذه القبائل المعارضة من حيث سلوكهم وعقليتهم، فإننا بخدهم فئة منعزلة في الجبال حافظت على تقاليدها وعاداتا وأعرافها وعلى لغتها أيضا. فلغة الفاتحين ودينهم ملم يكونا قد تغلغال جيدا في هذه الجبال الوعرة. ولأمر علاقة مع وجود قبائل وثنية هما خلال القرن الخامس المجري. ومن الغتمل أن يكون هذا الواقع وراء صياغة الأحاديث والقصص التي تتوعد أهل جبل درن بالنار في الحياة الآخرة. وقد تكون للعقلية والفكر الذين صاغا مثل هذه الأحاديث علاقة بوجود التيار الشيعي البجلي في قبيلة بني ماغوس وقبيلة بني لماس؛ إذ استطاع رجل يسمى عمد بن وستد أن ينشر داخل هذه الأوساط عقيدة ترتكز حسب ما يورده البكري على سب صحابة الرسول وإباحة كل الغرمات ثم أغمم تسكوا بذلك إلى غاية القرن المدس المجري 45 . ويضيف أيضا إلى أن أن بنولماس أو طائفة منهم كانت تقدس كبشا وتعبده ${ }^{46}$ ومن الغتمل أن استقبال هذه القبائل للعقيدة البجلية علاقة بتقاليدها وأعرافها. وييدو أن ابن تومرت- وهو ابن المنطقة- كان على علم بكعتقدات وتقاليد وأعراف هذه القبائل 47 . فاستغلها للدعاية لحركته ولنشر دعوته داخل الخل قبائل مصامدامة الجبال المنعزلين. وهذا ما دفعه ضمن عدد من الوسائل التقتيلية الرهيبة التي مارسها إلى تأليف عقيدته التي تسمى " بالمرشدة" باللغة البربرية لكي يتمكن المصامدة من فهمها والاطلاع عليها. و ظل الحكام الموحدون متشبثين باستعمال اللغة البربرية لأهنا تمكنهم من فهم ما تركه لمم ابن تومرت. ولمذا " كانوا لا لا
 استيعاب ما جاء به ابن تومرت. ولعل اقتصار ابن تومرت شرح عقيدته باللغة البربرية كان من أسباب
اندثار مبادئه وعقيدته.

وتبرز لنا عقلية أهل هذه الجبال عندما وصل الداعية الموحدي إلى ايكيلي هرغة واستقر به، حيث صنع طعام ملي يأكله الجماعة من الناس. ولم يكن ابن تومرت من بين الآكلين فادعى عندئذ

جماعة من القبالة أن " الإمام لا يأكل ولا يشرب" ${ }^{49}$ ويكون هذا النوع من العقلية على استعداد لتقبل

 قد أذعن بعد لدعوته. وهذا التديير انتهى بتتقتيل جماعي سمي "بالتمييز" ${ }^{\text {" }}$ " مكن ابن أقدامه في بلاد مصامدة الجبل. ومنحت هذه العقلية في ما يبدو الونشريسي مكافئئة على العـلى العمليات
 دفنه عبد المومن دون علم من عامة الجند- ودفنه هِذا الشكل كـله له أبعاده- ولما لم يعثروا عليه " قالوا رفعته الملائكة"51 وتوجت ونت هنه العقلية مستواها بأن تبنت عصمة ومهدوية ابن تومرت، ومن ثم الأعمال التقتيلية التي كان يقوم بها.
كما كان لمذه القبائل سلوك خاص تميزوا به وعرفوا به إذ كانوا ميالين إلى سفك الدماء وكانت
 خفة سفك الدماء عندهم فقد شهدت أنا منه أيام كوني بسوس ما قضيت منه العجب" ${ }^{52}$. وإذا كان هذا السلوك العنيف يؤكد عزلتهم في أحد جوانبه عزلتهـم وعافظتهـم على تلى تقاليدهم وأعرافهم مإنـان ابن تومرت استغاد من هذا السلوك المصمودي الذي كان يعرفه جيدان فاستعمله في التمييز لقتل وتصفية


 أنحوا ابن تومرت في أشبيلية خططوا لاغتيال عبد المومن، غير أنه بخا من هذا التدبير 54.


 السلطة الحاكمة قبل ظهور ابن تومرت، فالداعية الموحدي هو الذي قام بدور حاسم في تغيير موقف هذه القبائل فانقلبت بعدها على المرابطين. وقد توحي مساندة هذه القبائل لابن تومرت أنها كانت تتظر العوامل المالائمة للثورة على السلطة الحاكمة؛ فهل كان الأمر كذلك؟

## 3-ابن تومرت ومصامدة الجبال

إذا ما انتبهنا إلى الطريق التي سلكها ابن تومرت في عودته إلى المغرب والعطات التي مر منها في المراكز الخضرية فإن ما ينجلي للوهلة الأولى أن وجهته كانت مراكش عاصمة الدولة المرابطية؛ وابتداء
 موقع العاصمة.
أما أمره بالمعروف وهيه عن المنكر فقد تسبب له في مشاكل متعددة كانت أولاها ما حدث له في السفينة عندما ألقاه أصحاهِا في البحر ثم أصعدوه إلى مركبهم 55. فهل لأمر إلقائه في البحر علاقة
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم أن ذلك بسبب تصرف خاص للزعيم الموحدي؟

ويحدثنا عن هذه العودة البيدق أحد الموحدين المتعصبين الذي بدت الم له المذابح الرهيبة التي ارتكبها الموحدون مثل المذابح التي سموها "بالاعتراف" أمرا ضروريا وعاديا، إذ يقول بيرودة تامة أو عن جهل تام : " وتم الاعتراف بحمد الله وعونه والصالاة على محمد نبيه. فهدأ اللّا البالاد للموحدين وأعاهِم على الحق ونصرهم وأقاموا الدين ولم يتغرقوا فيه وأزال الله ما كان فيها من التخليط""56 فصاحب هذه العقلية هو الذي يخبرنا عن رحلة عودة ابن تومرت وما جرى له في المراكز الخضرية على وجه الخصوص.
 وكانت الصورة التي يرممها لنا البيدق هي أن الفقهاء والقضاة، سواء في تونس أم في قسنطينة أم في
 بعيدا- يتحاهلون ذلك. وكان المنقذ الذي يقوم الاعوجاج ويعلم خبايا التعاليم الدينية هو بطله ابين تومرت. و كان رد كل المناطق التي مر منها واحدا، ينتهي بطرد ابن تومرت ورفاقه على الشاكلة نفسها
 المصمودي ما كان من أهلها إلا رفض الداعية الموحي فقاموا بإخبار السلطة المرابطية بوجوده في ملدينتهـم

وهذا المصير الذي كان يلقاه ابن تومرت دائما يثير عددا من التساؤلات المريبة حول شخصيته.
وهو مصير بخده لا يختلف عما وجده عند مصامدة الجبال أو على الأقل عند فئة هامة منهم. و يمثل "التمييز" العملية الدموية التي بيتها ابن تومرت مع الونشريسي وبطانته دليلا من أبرز الدلائل على المواقف الرافضة لدعوة ابن تومرت. كان المدف من التمييز هو القضاء على المعارضة المصمودية التي كانت في جبل درن ضمن قبائل هرغة و جنسيفة. وكان الونشريسي هو قاضي هذه المذبكة التي عاشها

المصامدة ابلجبال سنة 519هـ/1125م ${ }^{60}$. وكان الغرض من التمييز واضحا عبر عنه ابن تومرت بقوله :" ليقوم لك مقام المعجزة لنستميل بك قلوب من لا يدخل في الطاعة"61. وكذلك لكي " لا يبقى في الجبل مخالف" "62 ومن تح لم تكن مساندة أهل الجبل عفوية ولم يرتموا في أحضان ابن تومرت للقيام ضد المرابطين. وأبرز ما في الأمر - في ما يرتبط بالفئة المساندة لابن تومرت والمعارضة له- أن الزعيم الموحدي لم يكن في سياسته لاستقطاب الأنصار يميل إلى أهل العقل والفكر والعلم والنباهة، بل كان يسعى إلى استقطاب ذوي القوة الجسمانية فحسب 63 . ولا شك أن لهذا التوجه علاقة بالطرد الذي تعرض له في جميع المناطق التي حل بها وأيضا بسياسة ابن تومرت التقتيلية التي اتبعها الموحدون مع المعارضين همم؛ إذ يتضح أن للرجل توجه عنيف وسياسة رهيبة لا علاقة لما بسياسة الدعوة بالإقناع والحوار . وهذا ما عاينه " ذوو العقل والعلم والحلم" "64 من قبائل مصامدة الجبال الذين رفضوا الدخول في دعوة ابن تومرت، وكانت هذه الفئة تنصح صغار العقول وأحداث الرجال كمن ليس لديهم بتربة وبعد نظر بعدم الانضمام إلى الحركة معللين ذلك بأنه ضد نظام الـكم 65 . وهذا ما قد يفسر ارتباطهم بالــكم المرابطي. وكان هذا الموقف يؤثر سلبيا على دعوة ابن تومرت ${ }^{66}$ الذي لم يستطع مع وجود هذه الفئة أن يفرض عصمته ومهدويته اللتان ترتب عنهما الطاعة المطلقة للإمام. فاستعمل بسبب ذلك الحيل والمعجزات تمويها وأغى ذلك بعمليات التقتيل الجماعي. ونتوفر على صورة أخرى لانقسام مصامدة الجبال حول حركة ابن تومرت، وهذا الانقسام الذي أحدث انشقاقا في صفوفهم ملم يكن يخدم الدعوة الموحدية في مبادئها، " وقامت الفتنة بين قبائل المصامدة يقاتل الرجل أباه وأخاه في داره... ويكفر بعضهم بعضا"67 .6 ويبدو أن هزيمة البحيرة التي تكبدها الموحدون كان وقعها شديدا على ابن تومرت وعلى القبائل المساندة له فعقب هذه المزيمة أصبح زعيم الدعوة " يكثر التزهد والتقلل ويظهر التشبه بالصالحين والتشدد في إقامة الحدود"68 ولا ولا شك أن هذا السلوك الذي كان ابن تومرت يتقن تثثيله كان عبارة عن حيطة وحذر من آثار هذه الهزيمة على أوساط القبائل التي فقدت عددا كبيرا من مقاتليها قدره ابن سماك ب 40.00049 . 69 ويتممل أن يكون لهذا المسلك الذي اتخذه ابن تومرت علاقة بوجود أصوات معارضة برزت بعد المزيمة التي كان أثارها عميقة في نفوس المصامدة، فدعاهم الأمر إلى إعادة النظر في موقفهم. ونستتتج مما سبق أن للسياسة الدعائية وكيفية استقطاب أنصار حركة ابن تومرت دلالة على الأهداف السياسية المكافيلية للدعوة. ويدل الأمر أيضا على أن مصامدة الجبال كان لمم موقف خاص من ابن تومرت عند وصوله إلى بحالمم. وهو موقف تميز بالرفض من قبل نخبة القبائل، فكان اعتماده

على ذوي العقول الضعيفة لأنه " وجدهم قوما جهلة لا يعرفون شيئا من أمور الدنيا ولا من أمور الدين فاستهواهم بكيده"70. وهذا ما جعل ابن تون تومرت يعتمد في نشر دعوته على العامة وأصحاب القوة

 السلطة المركزية. ولمذا ظهرت فئة معارضة لما يقوم به ابن تومرت ويدعيه من عصصمة ومهاونية ونية وتوحيد
 سياسة وحيل ومن "تخليط الكلام"72 تُكنن بواسطته من استقطاب فئة كبيرة من الطبقات الدنيا التي
 صبغة خاصة، دون أن نغفل سياسة المذابح الرهيية التي أقامها لتركيز دعوته. فأصبحت لديه اليها آلة
 عنهما عدم مناقشة الأوامر و التوجيهات. ومن ثم استغل تلك القوة في القضاء على المعارضين وفي الإطاحة بالحكم المرابطي الذي كان هدفه الأسمى. وقد استمر هذا التقرب من الطبقات الدنيا و من العوام خلال حكم الموحدين وهي السياسة التي سار على فهجها كل من عبد المومن 73 والمنصور 74 ، ، وهو أمر له دلالته على هشاشة البناء الفكري و العقائدي الذي اعتمده الموحدون مانما أدى إلى اندثار العقيدة الموحدية رغم البهود التي بذلها ابن تومرت وعبد المومن 75 . وإذا أضفنا إلى ذلك الك ما ما عمد إليه


 بالتمييز" ". ففئة الأنتلجنسيا من الفقهاء وغيرهم وكذلك باقي الرعية التي كانت في الحواضر مراكز
 ابن تومرت وملازمه عبد المؤمن كافيا من الناحية العملية لكي ييرز للرأي العام وللرعية عامة التصرفات العنيفة لأساليب الإخضاع والدعاية، وهي أساليب لا شك ربطها هذا الفكر وهذا الموقف بالعقيدة الموحدية. لقد تككن ابن تومرت من تثبيت دعوته عند مصامدة الجبال وساندته قبائلهم مثل هرغة

 منحصرة في المناطق الجبلية من سنة 515 إلى سنة 539 عندما تم الاستيلاء على وهران. وانعزال

الموحدين في المنطق البجلية التي كانت منعزلة أمر كاف للدلالة على أن حركة ابن تومرت منذ بدايتها لم تستطع التغغل ولا الدخول إلى المراكز الحضرية ـ وهذا ما يفيد أن المقاومة التي واجهها الموحدون كانت عنيفة، وهي مقاومة اضطلعت بما السلطة المركزية والحواضر في آن منا يدل على رفض أهل المناطق السهلية ، بوادي وحواضر، الانضمام إلى حركة الموحدين. وهذا الرفض هو الذي كان سببا في سياسة
 ما يفرض بالقوة والقهر لا يمكن أن يستمر إلا مع القوة والقهر. والعنف والقهر والمكايد والحيل أو " الماي التخليط" لا يمكن لأي منها أن يفرض أي أمر كيف ما كان إلا ظاهريا ولمدة محدودة.

11 - انظر على سبيل المثال ما يقدمه ابراهيم القادري بوتشيش في: البنية القبلية بالمغرب ومسألة المساواة والتراتب الاجتماعي، في دراسات عربية، ع. 5-6، 1993،ص 81-87؛ ويْ مباحث فيّ التارين التاريخ الاجتماعي


 اللخمي، دعامة اليقين في زعامة المتقين، تُقيق أمدا التوفيق، الرباط، مكتبة خلمدة الكتاب، دون دون تاريخ، ص41؛ ابن أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس، ، الرباط ، دار المنصور، 1972؛ الونشريسي
 3 - البكري أبو عبيد عبد الشّ، كتاب المغرب في ذكر بلادي افريقية ولمية والمغرب، بعناية De Slane، الجزائر، 1911، ص 161.

$$
4 \text { - نفسه ص } 160
$$

5 - نفسه، ص 161، بولقطيب(1989) المصامدة وقيام دولة الموحدين، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا،
كلية الآداب بغاس، مرقونة، ص208-210.
6- القرطاس، ص 177؛ بولتطيب(1989)، ص 206-207.
 جهات من جبال غمارة تعرف المالة نفسها؛ وقد وصف صاحب الاستبصار أهالي المنطقة بأن لمم " مذاهب

 السلطة مع أهالي هذه الجبال، بُهول، كتاب الاستبصار قي عجائب الأمصار ، نشر وتعليق سعد زئلوا الحميد، اللدار البيضاء دار النشر المغربية، 1985، ص 191؛ البكري، ص 102 وص 192؛ البيدق أبو بكر بن علي الصنهاجي، أخبار المهدي ابن تومرت، الرباط، دار المنصور، 1971،ص 24؛ العبادي أمهد غتار (د.ت.)
في تاريخ المغرب والأندلس، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة البامعية.ص 319؛

Ferhat Halima et Triki Hamid (1988/89), Faux prophètes et mahdis dans le Maroc médièval, in Hesperis Tamuda (26-27), pp.5-23, p. 13-14 ؛

القادري بوتشيش ابراهيم(1993) الفكر السحري والعرافة بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين،فمن ملتقى الدراسات المغببية الأندلسية، تيارات الفكر في المغرب والأندلس، تطوان، جامعة عبد الملك السعدي، كلية الآداب، ص345-355، ص 335
8- ابن عذاري، ج 4،ص 15-16؛ ابن أبي زرع،القرطاس،ص198-128-129؛ابن سماك، الحلل،ص26. 9- القادري(1998)، مباحث،ص 243-247.
$-{ }^{16}$ Sadqi Ali (1990), La montagne marocaine et le pouvoir central, un conflit séculaire mal élucidé, in Hésperis Tamuda,(28), Fas.unique, pp15-28,p. 17.

$$
\text { 1970، ص } 125 .
$$

19 - ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب بعناية إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، ط. الثالثة، 1983، ج

$$
\text { 4،ص } 15
$$

$$
20 \text { - البكري، ص 153؛ الإدريسي، ج 1، ص } 229 .
$$

$$
21 \text { - ابن عذاري، ج 4، ص } 15 .
$$

$$
\text { 223. المصدر السابق، ج 4، ص } 10 \text { وص 15؛ ابن سماك؛ ص } 20 \text { و ص }
$$

$$
23 \text { - ابن عذاري، ج 4، ص } 15 .
$$

24 - بلاوي أحمد(1989)، الإطار البشري والحياة الحضرية بناحية مراكش قبل التأسيس، ضمن أشغل الملتقى

$$
\text { 25 الأول أبيزرع، صول مراكش من التأسيس إلى آخر العن العصر الموحدي، العبر، الدار البيضاء، ص } 48 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 17- نفسه، ص } 18 \\
& 18 \text { - ابن حوقل أبو القاسم محمد بن علي، كتاب صورة الأرض، منشورات جغرافية عربي،ليدن، بريل، ط. الثانية، } \\
& \text { 1968،ص 91؛البكري، ص 160؛ بجهول، الاستبصار، ص 209؛ الزهري أبوعبيد اللّ عمد، كتاب الجعرافيا، } \\
& \text { تعقيق حاج صادق نشر في, Bulletin d'études orientales, T. XXI, 1968, pp 11-312, صص } \\
& \text { 190؛ الحميري، محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار، حققه إحسان عباس، بيروت،مكتبة لبنان،1966،ص } \\
& \text { 540؛ الإدريسي أبو عبد الله عحمد، كتاب نزهة المشتاق، القاهرة مكتبة الثقافة الدينية، د. ت.، 1، 1،ص } \\
& \text { 234؛ ابن سعيد أبو الحسن علي، الجغرافيا، تحقيق اسماعيل العربي، بيروت المكتب التجاري للطباعة،والنشر، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 10 \text {-ابن عياض أبو عبد الله محمد بن موسى، التعريف بالقاضي عياض، تحقيق محمد بن شريغة، دار الغرب } \\
& \text { الإسالمي بيروت، 1990، ص } 37 \text { ؛ الوشريسي، ج 10،ص } 102 . \\
& 11 \text { - ابن عبدون،ص } 49 . \\
& \text { 12- ابن عياض، مذاهب، ص 37؛ الونشريسي، ج 10،ص } 102 . \\
& 13 \text { - عمد رابطة الدين (1998)، الموحدون واختيار مراكش، ضمن منوعات محمد حجي نشر بناسبة صدور } \\
& \text { موسوعة أعلام المغرب، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ص ص 185-199، ص } 199 . \\
& \text { 14 - نفسه. } \\
& 15 \text { - ابن سماك العاملي أبو القاسم محمد بن أبي العلاء، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق سهيل } \\
& \text { زكار وعبد القادر زمامة، الدار البضاء دار الرشاد الحديثة، 1979/1399، ص } 83 .
\end{aligned}
$$

26 - ابن الزيات، التشوف، ص 89؛ بهول، مفاخر البربر، نشر ضمن المصادر الأندلسية (20)، ، مدريد،

29 -ابن القطان، ص 131؛ ابن عبد الحليم، كتاب الأنساب،نشر ضمن المصادر الأندلسية(20) نصوص عربية عن البربر في الغرب الإسلامي، مدريد، الملس الأعلى للأُباث العلمية، 1996، ص 55؛ أبوعلي صالح، خططط مرقم، ص 16؛ ابن سماك، الحلل، ص 23؛ أما قبيلة صودة فهي إحدى قبائل مصامدة

$$
\text { الجبال، انظر بلاوي (1989)، ص } 48 .
$$

30 - عن أمماء قبائل المصامدة ومواطنهم انظر بولقطيب الحسين(1989) المصامدة، ص 39-72.

$$
\text { 31 - القرطاس، ص } 129 .
$$

$$
32 \text { - أب علي صال، ص } 16 .
$$

$$
\text { 33 - البكري، ص } 86 \text { وص } 153 .
$$

34 - عياض بن موسى بن عياض، ترتيب المدارك، بعناية عبد القادر الصحراوي،الممدية، د.ت. ج 2، ص

$$
\text { 82؛ ابن عذاري، ج4، ص } 17 .
$$

35 - ابن عذاري ج 4، ص 18 وص 48؛ وكذلك الإشارات التي بندها عند ابن أبي زرع،ص 133وص 142.

$$
38 \text { - ابن عذاري، ج 4، ص } 10 \text { وص 15؛ابن سماك، الحلل، ص } 20 \text { و ص } 23 .
$$

41 - Sadqi A. (1990), La montagne, p 17-18
42 ${ }^{42}$ - ابن خلدون، العبر، بعناية خليل شحادة وسهيل زكار، بيروت، دار الفكر، 1891/1401، 1981، 209 . 245.
44 - البيان، ج 4، ص20.

45 - المغرب، ص 161؛ القاضي وداد، الشيعة البجلية في المغرب الأقصى، ضمن أشغال المؤتمر الأول لتاريخ

$$
\text { 46 المغرب العربي، تونس، ص 161 165-194، ص } 191 .
$$

$$
\begin{aligned}
& 36 \\
& \text { 153. }{ }^{37} \text { - البكري، ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { البلس الأعلى للأبحاث العلمية ، ص213. } 23 . \\
& 27 \\
& 28 \text { - أبوعلي صاح، كتاب القبلة، غخطوط مرقم، ص } 16 .
\end{aligned}
$$

47 - انظر دندش عصمت عبد اللطيف(1987)، المهدي بن تومرت والباطنية، ضمن أضواء جديدة على المرابطين، بيروت، دار الغرب الإسالمي، (1991)،ص 11-32، ص 14-15 وص 22-23. 48 - الجزنائي علي، جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط المطبعة الملكية، ط. الثانية ، 1411-1991، 56؛ ويرى علي أومليل، (1988)، السلطة السياسية والسلطة العلمية، الغزالي، البن تومرت، ابن رشد، ضمن أبو حامد الغزالي دراسات في فكره وعصره وتأثيره، منشورات كلية الآداب بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 9، ص 11-31، ص 23-24، فيما يرتبط بعقيدة ابن تومرت التي ألفها باللغة البربرية أنه "صاغ عقيدة من أدق العقائد ألف فيها تأليفا فذا بين أفكار من مصادر مختلفة من المعتزلة وابن حزم والإمامية وبالخصوص الأشعرية... من يقرأ...المرشدة هيد أهنا خلاصة مركبة من الطبقة العالية في الكالام بكيث لا يستطيع إدراك معانيها إلا أهل هذا الفن المتمرسون بقضاياه".فإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن لأهل هذه الجبال المنعزلة التي ما تزال بها العقائد الوثنية متزجة ببعض العقائد الشيعية أن تفهم ما كتبه ابن تومرت؟ مع التأكيد أن علي أمليل يصف عقيدة ابن تومرت "بخلاصة مركبة من الطبقة العالية في الكالام". وإذا كان التهميش والعزلة الثقافية والدينية هو ما يخيم على أهل البوادي فكيف يمكن أن نتصور أن مصامدة الجبال فهموا ما كان ينشره ابن تومرت مما صاغه من مذاهب كلامية خختلفة. ولنا أن نتساءل كيف استطاع أن يترجم إلى اللغة البربرية المصطلحات والتعابير الكالمية ليفسرها لقبائل جل أفرادها لا يعرف القراءة والكتابة؟! لا شكك أن هذه الملاحظات توضح لنا الانغصال الذي كان بين ما ألفه ابن تومرت وبين المصامدة الذين اتبعوه. وللهم فعلوا ذلك متأثرين بسياسة المعجزات والخوارق التي صاغ إخراجها وحبكه مع بطانته زيادة على سياسة المذابح. ورجل يتعامل بهذا السلوك أمر يجعلنا نتساءل مرة أخرى عن استطاعته تأليف عقيدة "من الطبقة العالية في الكالام"!؟ 49 - البيدق، أخبار، ص 33.
50 - ابن القطان الكتامي أبو محمد بن علي، نظم الجمان، درسه وقدم له وحققه حممود علي مكي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1990،ص 146-148؛ ابن خلكان أبو العباس شثمس الدين، وفيات الأعيان،بعناية إحسان عباس، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ج 5، ص 52؛ ابن عذاري، ج 4، ص 68-69؛ النويري أحمد بن عبد الوهاب، تاريخ الغرب الإسلامي في العصر الوسيط من كتاب هابية الارب، تحقيق وتعليق مصطفى

$$
\begin{array}{r}
51 \text { أبو ضيف، النويري، هاية، صر البيضاء، دار النشر المغربية، 1984، ص } 401.4 . ~
\end{array}
$$

52 - المعجب في تلخيص أخبار المغرب،بعناية محمد سعيد العريان وعحمد العربي العلمي، الدار البيضاء، دار


$$
\text { د.ت.)، ص } 163 .
$$

$$
\text { 56- البيدق، أخبار، ص } 72 .
$$



$$
\text { 1864, Brill, Leiden, بيروت، دار صادر، 1979،ج 10،ص } 570 .
$$

$$
\text { 59 }{ }^{58} \text { - المصدران السابقان، أخبار،ص } 31 .
$$

60-ابن القطان، ص 146-148؛ ابن الأثير، ص ج 10، ص 572-573؛ ابن خلكان، ص ج 5،ص 53؛
ابن عذاري، ج 4، ص 68-69؛ النويري، ص ص 401؛ دندش، (1987)، ابن تومرت، ص 28-30.

$$
\text { 61 - ابن خلكان، ج 5، ص } 53 .
$$

$$
\text { 62- نغسه؛ النويري،ص ص } 401 .
$$

$$
63 \text { - ابن خلكان، ج 5،ص 48؛ دندش(1987)، ابن تومرت، ص 20-21؛ }
$$

Zniber Mohamed (1994), L'itineraire psyco-intellectuel d'Ibn Tawmart, in Mahdisme : crise et changement dans l'histoire du Maroc, $n^{\circ} 35$, Rabat,facultés des lettres,pp15-29.

$$
71 \text { - البيدق،ص 21-22 وص 79؛ المراكشي، ص 271-272 وص 275، ابن أبي زرع، ص 175؛ ابن عذاري، }
$$

قسم الوحدين، تحقيق عحمد ابراهيم الكتاني وعحمد بن تاويتوآخرون، الدار البيضاء دار الثقافة،
1985/1406،ص174-175، ابن سماك الحلل،ص 101،أومليل (1988)،السلطة،ص28؛القادري بوتشيش
ابراهيم (1989)، العوام في مراكش خلال عصري المرابطين والموحدين، ضمن مراكش من التأسيس إلى آخر

$$
\begin{aligned}
& \text { العصر الموحدي، أشغال الملتقى الأول، 1988، الدارالبيضاء، ص } 129 . \\
& \text { 72 - ابن خلكان، ج 5، ص } 46 . \\
& \text { 73- البيدق، ص } 79 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 64 - ابن خلكان، ج 5،ص } 51 . \\
& 65 \text { - المراكشي، المعجب، ص } 341 . \\
& \text { 66- ابن خلاكان، ج 5،ص 51؛ النويري، ص } 401 . \\
& 67 \text { - ابن عذاري، ج 4، ص } 85 . \\
& 68 \text {-المراكشي، المعجب، ص } 283 . \\
& \text { " }{ }^{69} \text { - الحلر، ص } 116 . \\
& \text { 70- ابن أبي زرع، ص } 177 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 53 \text { - ابن عذاري، قسم الموحدين،ص ص 38؛ ابن خلدون، ج 6، ص } 313 . \\
& 54 \text {-المراكشي، المعجب، ص } 341 . \\
& 55 \text { - نفسه، ص } 264 .
\end{aligned}
$$

74 - ابن عذاري، قسم الموحدين، ص 173-174؛ أومليل،(1988)، السلطة، ص 28؛ القادري بوتشيش
(1989)، العوام، ص 129

75 -Le Tourneau Roger (1970), Sur la disparition de la doctrine almohade, in Studia Isalica, T.32,pp 193-201.

$$
\text { 76 - البيدق، ص 36-37؛ ابن القطان، ص 84-85 وص } 133 .
$$

77 - ابن عذاري، ج 4، ص 85؛ ابن الأمرامماعيل بن يوسف، ، بيوتات فاس الكبرى، الرباط، دار المنصور،

$$
\text { 1972، ص 33؛ ابن سماك، الحلل، ص 111-113 و ص } 130 .
$$

78 - يشير علي أومليل(1988)، السلطةالسياسية، إلى " أن هناك التصفيات الرهيبة التي قتل فيها الآلاف وأفنيت فيها القبائل بأسرها باسم التمييز والاعتراف.... لكن قوة وبخاح الدولة الموحدية جعلت الصورة المشرقة لها هي الغالبة. وكلما تدهورت صورة المغرب في العصور اللاحقة كلما أشرقت صورة العهد الموحدي، Ali Sadqi(1990), La منذ العصر الموحدي حتى العصر الحاضر" وفي السياق نفسه يقرر montagne, : «La magnifique épopée almoahade fut incontestablement la leur »p. ; 19 " إن حسن الملحمة الموحدية كانت بلا مراء خاصة بكم" إن الأمر هنا يدعو إلى الاستغراب وإنه من الصعب على الباحث أن يستسيغ مثل هذه الأحكام والإطراءات التي تمجد الموحدين ودولتهم. وإن أشراق العهد الموحدي ووصغه بالملحمة تعبيران دعائيان كانا من غير أدن شك يلقيان ترحيبا تيا ومنزلة حسنة عند ابن تومرت أو عند الحكام الموحدين. ولكن ما فائدتما في ميدان البحث؟! ثم إن الأرواح التي أزهقت وقتلت وجميع العمليات التخريبية التي عرفها المغرب والأندلس والوقت الطويل الذي تطلبته عملية إسقاط الخكم المرابطي وإخضاع الرعية كل ذلك أصاب البال والمتمع بالغرب الإسلامي بخسارات كبيرة وفادحة كان بالإمكان استخدامها في استقرار البتمع و ومواجهة الاعتداءات المسيحية بالأندلس، وهذا ما المرابطون. وكانت هذه الوضعية المزرية سببا في اندلا ع الحرب الأهلية بالأندلس. وأصبحت جميع العوامل فيه تشجع المسيحيين على اقتطاع الأراضي تلو الأراضي وفقدت الأندلس مناخ الاستقرار الذي عرفته بعد هاية حكم الطوائف وبجيء المرابطين. وأضحت رغم بحيء الموحدين في اندحار سريع نوو الماوية. وكان توجيه حكام الموحدين اهتمامهم الكبير إلى التوسع في الشمال الإفريقي سياسة تعبيرية عن عدم الاهتمام الكبير بالحدود الشمالية بالأندلس، الحدود التي كانت أولى انشغالات المرابطين. فالتوسع الموحدي ابته شرقا وانغصر شنمالا، وهو ما جر مشاكل خطيرة ستعرفها الأندلس والمغرب في ما بعد لأن الخطر كان قادما من شمال الغرب
الإسالمي وليس من شرقه.

