**وزارة التعليم العالي البحث العلمي**

**جامعة القادسية – كلية التربية**

**قسم التأريخ**

**مدينة غماس دراسة في اوضاعها العامة**

**بحث تقدم به الطالب (حسين اركان سعيد)إلى قسم التأريخ- كلية التربية ,وهومن متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في التأريخ**

**بإشراف**

 **أ . م . د. عادل مدلول علي**

**1438هـــ 2018م**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**(قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي)**

 **صدق الله العلي العظيم**

 **طه:25-28**

**الاهداء**

**الى من رعتني مذ كنت صغيراً وشملتني بعطفها وحنانها فكانت تتألم لألمي وتفرح لفرحي وتحزن لحزني ..... والدتي الغالية**

**إلى والدي الحنون الذي لا أفي حقه ما دمت حياً ..... مد الله في عمره وجعله ذخراً لنا .**

**إخوتي وأخواتي , مدّ الله في اعمارهم وشملهم برحمته ورضوانه .**

**الشكر والتقدير**

**اقدم شكري الجزيل لمن مدّ يد العون في انجاز هذا البحث ,فكلمة شكر**

**وثناء أقدمها لأستاذي المشرف الدكتور (عادل مدلول علي)والذي اودعني ثقة وواكب هذا البحث وتابعه خطوة خطوة ولم يتوانى في ابداء**

**أرائه الراجحة فجزاه الله تعالى عني خير جزاء , وهي كلمة اقولها لكل**

**من شملني بدعائه في السر والعلن واقولها ايضاً للجنة المناقشة التي**

**لاريب ستغني هذا البحث بآرائها السديدة .**

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد واله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين ومن تبعهم بالإيمان الى يوم الدين .

 يُعد العراق منبع الحضارات ومتحف الاثار وتاريخ الامم والاوطان وقد شهد حضارات لاتزال شاخصة الى يومنا هذا بالرغم من مرور الاف السنين عليها حيث بقيت شامخة كشموخ الجبال , لذلك إرتأيت ان يكون بحثي عن مدينة غماس لاطرق ابواب تلك المدينة في اوضاعها العامة لذا كان بحثي عنها يتكون من اربعة مباحث اذ تناولت في المبحث الاول الموقع الجغرافي لها اين تقع وما هي المدن التي تحدها وكم تقدر مساحتها الجغرافية , وكذلك التسمية ,اضافة الى سنة تأسيسها ومن الذي اطلق عليها هذه التسمية وكذلك تناولت قرى هذه المدينة واهميتها في تاريخ المدينة.

 أما في المبحث الثاني فقد تناولت المراقد الدينية التي توجد في هذه المدينة وأبرز معالمها وكيف كانت سنة اكتشافها وما هو دورها في تاريخ هذه المدينة اضافة الى المواقع التاريخية التي تعتلي هذه المدينة واهميتها.

 وفي المبحث الثالث تناولت الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة منذ سنة تأسيسها كيف كانت وما هي تطورات التي بها , لأما في المبحث الرابع فقد تحدثت عن عشائر هذه المدينة ودورها السياسي والاجتماعي وكذلك سنة مجيئها الى هذه المدينة , أعتمدت خلال جمعي للمعلومات على بعض المصادر التي تحدثت عنها بشكل وافي عن المدينة كالأستاذ حمزه عبد الكاظم الجبوري في كتابه غماس ارضاً وناساً ووداي العطية في كتابه الديوانية قديماً وحديثاً , احمد عبد الرسول الشقيري في كتابه قضاء الشامية في العهد الملكي (1921-1958) , كما اعتمدت على المقابلات الشخصية مع كبار السن والشخصيات البارزة التي اثرتني بمعلومات وفيرة وثمينة.