Nadr b. Haris

Mesälikuil-ebsar, 1x, 167-168
$\therefore$ (2)will
2097.47

KAD.M
$16 / 257,268,271$

Dadr li el-ltáris
NADR B. HARRIS B. KELDE

$$
\begin{array}{r}
\text { Helimillthmhac, } \sqrt{-89} \\
297.45
\end{array}
$$

$$
\text { Neswetit Tarab-I, } 349 \text { und } \quad 892-7
$$




تحتيق
栓
.



144





 هنه أكأر با يركبه .


الم



 النغر بن المارث الهبلرى







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

Nadr b. eltHaris-139-141
18 MAYS 1891


تاليف
ابن فضل اللهالعمري
شهاب الدين أحد بن يحمى
（توني
السفر التاسع

علا：الدين جرخرشا، إيكهارد نريبارر

```
    1\1^ - -1&.^
```



يسندرها
زواد سزكين
$x$



 وكَ

 （1） $\qquad$ بِتَ تِبَا 6
 ，







 ，

 الأ⿰㇒未「彻 نكَيْ


 ，برْ اكَهِ



1
غَزا

 الْهِا


，

## 年



وهو ثقتي حليف الامويِن ، وابن خالة النبي محمد (ص) (ب) • قيل انه تعلم












 الى زمرة الاطبـــاء المثهورين •

[^0]في المدرسة الاخـــيـية
وكان عصر الحارث في داخل الجزيزة العر بية عصر أمّيّة بطنبة • والذين
كانوا يقرأون ويكتبون ندرة في اليلد 6 واندر منهم الـكتب الطبية التي كانتا










على مذا التفسير كان يعرف اللغة اليو كانية او السريانية او كليهـها ومعلوماتنا عن الحارث بن كلدة تحصل قيـة تاريخية بالاضافة الى القيمة

 طب الجارث مقياسا للتطورات والتحسينات التي ادخلت على الطب العـنـي
 حين صار الطب خاضعا لقواعد مثبتة لا يلعب بها الخيال والافقتراض والي والتقليد.

النفر بن الحارث بن كلدة(اب)


، (r)


路
居
 －

 ：${ }^{4}$（t） ＂كا

 رؤ
药


 －ما هانم تمرض （r）象居名

得



 ，
 ．
ألسا العقي الثها

 ，



，
 ．





 A1－A． ．


YY



ابئعْ الأول
تحتيق


برجهب
居

$1 \%$
كان عقاب ه، ${ }^{11}$





 المقداد : أسيرى با بسول التّه
 .







织
 ألمر المدّداد يوم بدر النضرَ بن المارث . فنما أراد رسّل الدّ صل الة


:


Nadr b. Haris

$$
142.144
$$

18 MAYIS 1991


وتام


 منيف فـ المديث ونى القدتم

 وسطت ت ذوائب الفرعين نهُم كـــــدر الليل راق على النجوم


قا






[











Although the initial Christian impulse came from Híra，where Hayyān was baptised，other Christian missionary currents converged on Nadjrān from Byzantine Syria and from Ethiopia，all of which made Nadjrān the main centre of Christianity in South Arabia．Various Christian denominations existed side－by－side in Nadjrān，but Monophysitism was the one that prevailed．

Around A．D． 520 the Judaising king of Himyar Dhū Nuwās［q．o．］captured Nadjrān and faced its in－ habitants with the dilemma of either apostasy or death．Consequently，many of the Christians of Nadjrän became martyrs．The Christian world；rep－ resented by Byzantium and Ethiopia，responded by sending a joint expedition against South Arabia，the former contributing a fleet，the latter an army，which under the command of Negus Ella－Aṣbeha conquered South Arabia around A．D． 525 and converted it into an Ethiopian dependency and a Byzantine sphere of influence for some fifty years．This half－century was the golden period in Nadjrän＇s history，during which it functioned as an Arabian martyropolis，a city of martyrs，a great pilgrimage centre for the Christians of the Peninsula．Monophysitism and the cult of relics in the 6th century received a great impetus from the blood and bones of so many martyrs in Nadjrān．The chief among them was al－Hārith b ． $\mathrm{Ka}^{\mathrm{c}} \mathrm{b}$ ，the sayyid of the city and of the Arab tribe in Nadirän；and as St． Arethas，he became a saint of the Universal Church whose feast is celebrated on 24 October．The chief Arab tribe in Nadjrān was also called al－Hārith b． $\mathrm{Ka}^{\mathrm{c}} \mathrm{b}$ ，（Balhārith），and it most probably belonged to the large tribal group of al－Azd，to whom belonged the Ghassänids，the Arab allies of Byzantium in Oriens， Bilād al－Shām，and this tribal affinity was an impor－ tant fact in the history of the Ghassānids．In this half－ century，Nadjrān became a city of churches and monasteries，but above all the city of $\mathrm{Ka}^{〔}$ bat Nadjrän， the great martyrion to which the pilgrimage was per－ formed．Its custodians were from Banū＇Abd al－ Madãn，the chief clan or house within the tribe of Balhārith．Thus Nadjrān became the Holy City of the Christian Arabs at this time，and one of the holy cities of the Christian Orient，alongside Edessa in Mesopotamia，Etchmiadzin in Armenia and Axum in Ethiopia．
The year 570 brought about a sharp reverse in the fortunes of Nadjrān when the Persians occupied South Arabia．The region was no longer under the domina－ tion of a Christian protective power，Ethiopia． Zoroastrian Persia was hostile to both Christianity and Byzantium，and naturally，Nadjrān as a great Christian centre was adversely affected．But it was the rise of Islam and the Muslim conquest of Arabia that finally dealt Christian Nadjrān a fatal blow，and this eclipse and final extinction during the Islamic period falls into three phases：（a）in the Meccan period of Muhammad＇s mission（ $610-22$ ）the Kur＇ān is well disposed to Christianity，and Nadjrān was possibly implied in Sūrat al－Burūdj（LXXXV，4－9）in which there is reference to the Ashāb al－Ukhdūd［q．v．］；（b） in the Medinan period（ $622-32$ ），there was a harden－ ing of attitude．In 6．30，a delegation from Nadjrān came to Medina．This was a significant Muslim－ Christian confrontation which was to have included a mubähala［ $q .0$ ．］，an objurgation，but the Nadirānites decided to withdraw from the contest．The Prophet then let the Nadjrānites practise their religion，but demanded from them the payment of the tribute and especially the contribution of 2,000 robes；and（c）in the caliphate of ${ }^{\text {c }}$ Umar（634－44），the Nadjränites were ordered to evacuate the city，which they did，and they
emigrated to＇Irāk where most of them settled in a locality called al－Nadjrāniyya not far from Kūfa．But apparently not all of them left the city，since Chris－ tians are attested in Nadjrān in later［slamic times，in－ cluding bishops in the 9th and 10th centuries．

Nadjrān survived its evacuation by most of its Christian inhabitants．Some of the Balhārith evidently converied to Islam and decided to stay on in their city， but apparently evacuated the pre－Islamic site at a later date in favour of a locality a few miles to the north－ west，which grew into Islamic Nadjrän．Situated in the midst of a rich oasis，Islamic Nadjrän continued to prosper and remained an important centre in the economic life of the region．Its chiefs were influential in early Islamic times，especially as the mother of the first＇Abbāsid caliph al－Saffăh（750－4）was Rayṭa，a woman from Banü＇$A b d$ al－Madān，who were thus re－ ferred to as al－Akhwāl，the maternal uncles of the ${ }^{〔}$ Abbāsids．

Ancient pre－Islamic Nadjrān，nowadays called Ukhdūd，survives as a heap of ruins to the southeast of the present－day city of Nadjrän，which is in the pro－ vince of＇Asir［q．v．］in Saudi Arabia，but in the con－ sciousness of mediaeval Christendom it vividly survived as the city of the Arab martyrs，as it still does in the churches of the Christian Orient．

Bibliography：Strabo，The Geography of Strabo，tr． H．L．Jones，1930，vii，357－63；A．Moberg（ed．and tr．），The Book of the Himyarites，Lund 1924；Irfan Shahîd，The Martyrs of Najrän，Louvain 1971，with extensive bibliographies on Christian Nadirān； idem，Byzantium in South Arabia，in Dumbarton Oaks Papers，iii（1979）；M．Hamīdullah，Madjmū́at al－ wathà $\bar{i} k$ al－siyāsiyya，Kuwait 1969，originally pub－ lished as Documents sur la diplomatie musulmane à l＇épo－ que du Prophette et des khalifes orthodoxes，1935；H． Lammens，Le califat de Yazid Ier，in MFOB，v（1912）， 648－88；L．Massignon，Opera minora，Paris 1963，i， 72；Ibn al－Mudjāwir；Descriptio Arabiae meridionalis （Ta）rih al－Mustabsir），ed．O．Löfgren，ii，Leiden 1954，208－17；Yākūt，Mu＇djam al－buldän，Beirut 1957，vol．v，266－71．
（Irfan Shahíd）
AL－NADR B．AL－HARITH b．＇Alkama b．Kalada b．＇Abd Manāf b．©Abd al－Där b．Kuṣayy，a rich Kurayshite who，in the pre－Islamic period，carried on trade with al－Hiira and Persia，from where he is said to have brought back books（？）and to have brought back also one or more singing slave girls （kayna［q．v．］）．

He represented ${ }^{\text {c }} \mathrm{Abd}$ al－Dār in the group of the mut ${ }^{\top}$ imün，i．e．the Meccans who were charged with supplying food for pilgrims，and he occupied a fairly eminent position in the town．He was a strenuous op－ ponent of the Prophet，scoffing at him and not failing to speak up and evoke the glories of the kings of Persia when Muhammad recalled the miserable fate of past nations．In particular，he accused Muhammad of retailing tales of the ancients（asatitir al－awwalin［q．v．in Suppl．］），and two Kur’ānic verses containing precise－ ly this expression（VIII，31；LXXXIII，13）are stated to have been specifically connected with him．The Kur＇ān is likewise said to have alluded to this per－ sonage，amongst other enemies of the Prophet，in va－ rious passages，notably VI，8－9，XLV，6－7／7－8．He fought at Badr［q．v．］in the pagan ranks and was cap－ tured．Muhammad then killed him personally and ${ }^{〔}$ Alī cut off his head with a blow of his sword，but the fact is disputed since a hadith says that the damned who will suffer the cruellest punishment on Judge－ ment Day are those who have killed a prophet or whom a prophet has killed．The most accredited ver－ sion is that ${ }^{\text {c }}$ Alī b ．Abī Țālib executed him in cold
contribution de 2000 manteaux; - c. sous le califat de ${ }^{\prime}$ Umar (634-44), les Nadjrānites reçurent Pordre d'évacuer la ville; ils obtempérèrent et émigrèrent au 'Irāk, où la plupart d'entre eux s'établirent dans une localité nommée al-Nadjrăniyya, non loin de Kūfa. Mais tous ne quittèrent pas, semble-t-il, leur ville, car on y retrouve des Chrétiens à une époque plus tardive, et des évêques sont cités aux IIIe et IV ${ }^{\mathrm{e}} / \mathrm{IX}^{\mathrm{e}}-\mathrm{X}^{\mathrm{c}}$ siècles.

Nadjrän survécut à l'évacuation de la plupart de ses habitants chrétiens. Des Balhărith se convertirent évidemment à l'Islam et décidèrent de rester dans leur ville, mais ils paraissent en avoir abandonné plus tard le site préislamique pour aller s'installer dans une localité située à quelques kilomètres au Nord-ouest et qui devint la Nadjrän islamique. Au milieu d'une riche oasis, cette Nadjrān ne cessa de prospérer et demeura un important centre de la vie économique de la région. Ses chefs furent influents dans les premiers temps de l'Islam, surtout du fait que Rayta, la mère du premier calife 'abbāside, al-Saffăh (750-4), était une femme des Banū ${ }^{\text {CAbd al-Madān qui furent dès lors ap- }}$ pelés al-Akhwäl, les oncles maternels des 'Abbäsides.

De l'ancienne Nadjrān préislamique, nommée aujourd'hui Ukhdūd, il subsiste un monceau de ruines au Sud-est de la ville actuelle (province du 'Asir de l'Arabie séoudite), mais, dans la conscience de la Chrétienté médiévale, elle a survécu comme la cité des martyrs arabes qu'elle est d'ailleurs restée dans les églises de l'Orient chrétien.

Bibliographie: Strabon, Géographie (voir la trad. A. H. L. Jones, 1930, VII, 357-63); A. Moberg, éd.trad.; The Book of the Himyarites, Lund 1924; Irfan Shahîd, The Martyrs of Najrän, Louvain 1971, avec une abondante bibliographie sur la Nadjrān chrétienne; le même, Byzantium in South Arabia, dans Dumbarton Oaks Papers, XXXIII, 1979; M. Hamīdullah, Madjmū̌at al-wathā $\mathfrak{i} k$ al-siyāsiyya, Kuwayt 1969, publiée à l'origine sous le titre Documents sur la diplomatie musulmane à l'époque du Prophète et des khalifes orthodoxes, 1935; H. Lammens, Le califat de Yazid I ${ }^{\text {er }}$, dans MFOB, V (1912), 548-88; L. Massignon, Opera minora, Paris 1963, I, 550-72; Ibn alMudjāwir, Descriptio Arabic meridionalis (Tarîh alMustabsir), éd. O. Löfgren, II, Leyde 1954, 208-17; Yäkūt, Buldān, Beyrouth 1957, vol. V, 266-71.

AL-NADR b. AL-HĀRITH, b. 'ALỴAMA b. K Kalada b. 'Abd Manaf b. 'Abd al-Dār b. Kuṣayy, riche Kurayshite qui, avant l'Islam, faisait du commerce avec al-Híra et la Perse, d'où il aurait rapporté des livres (?) et ramené une ou des esclaves chanteuses (kayna [q.u.]). Il représentait les ‘Abd al-Dār dans le groupe des mut'imün, c'est-à-dire des Mekkois qui assuraient la nourriture des pèlerins, et occupait, daris sa ville, une situation assez éminente. Adversaire déterminé du Prophète, il le raillait et ne manquait pas, quand ce dernier rappelait le sort funeste des nations passées, de prendre la parole pour évoquer la gloire des rois de Perse; il accusait en particulier Muhammad de raconter des fables des anciens (asâtīr al-awwalīm [q.v. au Suppl.]), et deux versets kur ${ }^{2}$ aniques contenant précisément cette expression (VIII, 31, LXXXIII, 13) le viseraient directement; le Kurª̄n ferait également allusion à ce personnage, parmi d'autres ennemis du Prophète, dans quelques passages, notamment VI, 8-9, XLV, 6-7/7-8. Il combattit à Badr [q.u] dans les rangs des païens et fut fait prisonnier, puis Muhammad lui-même le tua et 'Alī le décapita d'un coup de sabre, mais le fait est contesté puisqu'un hadith dit que les réprouvés qui subiront, le jour du Jugement, le châtiment le plus cruel sont ceux qui auront tué un prophète ou qu'un prophète aura tués;
la version la plus accréditée est que 'Alī b. Abī Tālib l'exécuta froidement, après l'avoir attaché (sabran) en un lieu nommé al-Safrā’; mais on cite aussi al-Uthayl (voir Yäküt, Buldān, s.v., I, 121). Sur le reproche fait aux "orientalistes" d'avoir exploité cet incident, voir A. Wessels, A modern Arabic biography of Muhammad, Leyde 1972, 240 note. Sa mort a inspiré à sa sœur (ou sa fille) Kutayla (al-Djähiz, Bayān, IV, 44, l'appelle Laylā) des vers dans lesquels elle le pleure et s'abstient tout de même de blâmer Muhammad, qui passe pour avoir regretté cette exécution. Bien qu'un doute ait été émis sur leur authenticité (voir al-Huṣrī, Zahr aladab, I, 28-9), ces vers, fréquemment cités et hautement appréciés, ont perpétué la mémoire d'al-Nadr, qui, par ailleurs, a sa place dans l'histoire de la musique arabe. Poète, chanteur et luthiste, il aurait en effet appris à jouer du luth à al-Hira et introduit cet instrument chez les Mekkois (voir Näsir al-din alAsad, al-Kiyān wa-l-ghinā , Caire ${ }^{2} 1968,115,116,118$, 131).

Bibliographie: Outre les références citées, voir: Djāhiz, Hayawān, IV, 161; Ibn Kutayba, Ma ${ }^{\text {ārifif, }}$ 154, 576; Buhturī, Hamāsa, 434; Abū Tammām, Hamäsa, I, 406; Ibn Hishāām, Sîra, I, 358-9, 395, 481, 571, 643, 665, 710, II, 42-3; Tabarī, I, 1230, 1304, 1335; Mas ${ }^{〔}$ ūdī, Murūdj, $\$ 3220$ et index; Ibn al-Kalbī, Djamhara, Tab. 17, II, 441; Aghānī, I, 1011, éd. Beyrouth, I, 30-1; Ibn Rashīk, ‘Umda, I, 30; Zubayrī, Nasab Kuraysh, 255; Nawawī, Tahdhïb alasmā ${ }^{3}, 593$; Ibn Hadjar, $I s ̣ a ̄ b a, n^{\circ} 8711$; Ibn Abī Uṣaybi'a, I, 113-16; Zamakhsharī, Kashshāäf, sur Ḳur'ằ, XXXI, 6.
(Ch. Pellat)
al-NADR b. SHUMAYL b. Kharasha al-Māzinī, Abü 1-Hasan, érudit arabe qui, né à Marw alRūdh en $122 / 740$, fut élevé à Baṣra, où il mena une existence misérable, mais put s'instruire auprès des maîtres les plus réputés de l'époque (voir Pellat, Milieu, passim), notamment al-Khalil b. Ahmad [q.v] dont il devait enrichir d'une introduction le Kitäb al- ${ }^{\text {A }} \mathrm{A} y n$; il vécut probablement quelque temps (quarante ans, diton, non sans exagération) au milieu des Bédouins, qu'il put aussi interroger sur le Mirbad [q.v.]; il s'intéressa aux diverses branches du savoir cultivées de son temps et devint un expert en matière de lexicographie, de grammaire, de poésie, de hadutith et même de $f i k h$ et d'histoire des Arabes. Ses activités ne lui ayant point procuré des moyens de subsistance suffisants, il décida de rentrer dans son pays natal, où il devait avoir conservé des attaches; à Baṣra, il s'était pourtant acquis une telle renommée que, d'après la tradition, pas moins de 700 , voire de 3000 (sic) traditionnistes, fukah $\vec{a}$, grammairiens, etc. vinrent le saluer sur le Mirbad au moment de son départ et lui exprimèrent leur regret de le voir les quitter; il leur répondit qu'il était disposé à rester si on lui garantissait chaque jour une mesure (kayladja) de fèves, mais personne ne s'y engagea. Il semble qu'Abū 'Ubayda [q.v.] ait exploité cet incident dans son livre sur les mathăalib [q.v.] des Arabes. Il retourna donc à Marw, où il occupa les fonctions de $k \bar{a} d \bar{z}$ et «fit triompher la sunna» (azhara al-sunna), qui était une de ses spécialités. C'est là qu'il eut loccasion de fréquenter le madjlis d'al$\mathrm{Ma}^{3}$ mūn et de lui montrer son savoir en matière de grammaire et de poésie; il reçut d'ailleurs du prince et de son entourage une forte récompense. Il serait mort en dhū l-hidjdja 204/mai-juin 820, mais l'année 203 est également indiquée.

L'ouvre d'al-Nadr b. Shumayl est abondante, à en juger par les listes qu'en fournissent ses biographes, mais aucun de ses ouvrages n'a survécu. Le plus important est sans doute le Kitäb al-Şifăi fi l-lugha en cinq volumes, dont le Fihrist (52; éd. Caire 77; éd. Té-


[^0]:    نهج البلاغة لابن ابي الحديد
    
     (
     هو من الاططبّاء . ناذا كان تملم الطب على أبيه كما ذكر ابن ابي أصبيبة في العقرة المتقدمة، وهو ابن خالةالنبي؛ فلابل وان بكون ابوه طبيبا، وهذا
    

