من هزيعة التُيْ نصر ، هاجم جزيرة البحرين وأضرم النار فيها ونب بعض مدنها وأجبر التوة الباقية من الحامية على التراجع إلى التلعة(1) كان يككم الزبارة في أنثاء الخصار الشُبيخ ( أهد بن محمد آل خليفة هي


 في تُمبع تواته بعد هزية الشُيخ نصر استعدادا المهاجة البحرين ، وقا الضّ الضم إليه الملاهمة في الرويس ، وآل مسلم من الموبلة ، وآل ابن علي من الفويرط ، وآل سودان من الدوحة ، وآل بوعينّن من الوكرة ، والقبيسات
 من داخل تطر(r) . وتدفقت هذه الجمهوع على جزيرة البحرين وأجبرت

 مكرمين إلى برشهر (0) . وبعد أن تم الاستهيلاء على البحرين رأى الشيّ الشيخ (أهلده حاكم البحرين الجلديد أن يوزع الغنائم التي كسبها على حالفائه

 فقد طالبوا أن يكون لهم نصيب في الـكمم وفي الأرض ، واعتمدورا في ذلك على وجود اتفاق ينص على أن فـم الـد في أن يتقاسموا مناصفة ما ينتج عن فتح البحرين(1) ، إلا أن طلهم رنض ، فغادروا الجزيرة وهم

Ibid.

$$
\begin{align*}
& \text {. Irys ص (r) } \tag{1}
\end{align*}
$$

Bombay Selections: Uttobees, Op. Cit., PP. 362-372.



