**السَّلام عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته.**

**نقدِّمُ لكم نشرةً عن أخبارِ الدّولةِ الإِسلاميّةِ ليومِ الخميس الثامن عشر من شهر رمضانَ لسنة ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعٍ وثلاثينَ للهجرةِ.**

**نبدأُ نشرتَنا بأهمِّ ما فيها من عناوين:**

* **الإثخان بملاحدة الأكراد خلال محاولاتهم التقدم إلى عدة قرى في ريف مدينة منبج في ولاية حلب**
* **عمليّتان استشهاديّتان تضربان نقاط الجيش النصيري في كتيبة المدفعية في جبل ثردة بولاية الخير**
* **عمليّة استشهاديّة توقع عشرات القتلى والجرحى من مرتدي حكومة الوفاق الوطني جنوب سرت في ولاية طرابلس**
* **عملية استشهادية توقع 25 مرتداً ما بين قتيل وجريح من الجيش الرافضي جنوب بغداد في ولاية الجنوب**

**البداية من ولاية حلب:**

**تمكن إخواننا المجاهدون بتثبيت الله لهم، من صد محاولة تقدم ملاحدة الأكراد على مزارع زنغل وبالقرب من قرية (الـ 4كيلو) شمال منبج، رغم الدعم الجوي لهم، وقد انطلق أحد الإخوة الاستشهاديين الذين قدموا أرواحهم للذود عن ديار المسلمين، مستهدفاً تجمع الملاحدة أثناء انسحابهم من أطراف مزارع زنغل، ليمكنه الله من الوصول إليهم وتفجير مفخخته وسط تجمعهم مما أسفر عن سقوط ثلاثين مرتداً ما بين قتيل وجريح. وقدر الله أثناء الاشتباكات أن يقوم الصليبيون بقصف تجمع للملاحدة بالخطأ، ظناً منهم أنه تجمع للمجاهدين، في حين مكن الله الإخوة من استعادة السيطرة على قرية تل ياسطي شمال شرقي منبج، بعد هجوم مباغت على مواقع الملاحدة فيها وقتل العديد منهم قبل أن يولي الباقون أدبارهم منهزمين، كما تم قتل مرتد قنصاً جنوب شرق (منبج)، هذا وقد من الله على المجاهدين من إسقاط طائرة استطلاع فوق مدينة منبج، ولله الحمد وحده.**

**ومن جانب آخر تصدى إخواننا المجاهدون لمحاولة تقدم صحوات الردة على قرية (دوديان) في الريف الشمالي لولاية حلب، حيث تمكن الإخوة بحول الله وقوته من تدمير جرافة، وقتل عدد من مرتدي الصحوات قبل اندحارهم خائبين بفضل الله وحده.**

**وإلى ولاية الخير:**

**يسر الله تعالى لاثنان من المجاهدين تنفيذ عمليتين استشهاديتين، وهما الأخ علي الأوزبكي، والأخ أبو عمارة الأنصاري، حيث تمكنا من الوصول بسيارتيهما المفخختين إلى نقاط الجيش النصيري داخل كتيبة المدفعية في جبل ثردة، وتفجيرهما على المرتدين مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، أعقبهما هجوم المجاهدين على النقاط الأمامية للكتيبة، نسأل الله الفتح القريب.**

**وفي ولاية طرابلس:**

**انطلق الأخ أبو البراء التونسي مستهدفاً بعجلته المفخخة تمركزات مرتدي حكومة الوفاق الوطني في منطقة الـ 700، جنوب مدينة سرت، فيسر الله له الوصول إلى هدفه وتفجير عجلته وسط تمركزات المرتدين حاصداً منهم العديد من القتلى ومدمراً عدة آليات، ولله الحمد على توفيقه.**

**أمّا في ولاية الجنوب:**

**وبتوفيق الله وحفظه، استطاع أحد الإخوة الاستشهاديين الذين باعوا أنفسهم لله، الوصول بحزامه الناسف إلى تجمع للجيش الرافضي بسيطرة السلام في منطقة سويب جنوبي بغداد، ليتقرب الأخ إلى الله بتفجير حزامه الناسف على أعدائه الروافض المشركين حاصداً منهم 25 ما بين قتيل وجريح**

**وفي ولاية حماة:**

**تابع الإخوة المجاهدون تقدمهم باتجاه حاجز إثريا بريف حماة الشرقي، وقد مكنهم الله من السيطرة على نقاط الجيش النصيري وميليشياته بامتداد 5 كم بعد مفرق زكية، وذلك بعد عملية استشهادية ضربت رتل الجيش خلال انسحابه باتجاه أثريا، وتمكن الإخوة من أسر عنصرين بعد قتل العديد من المرتدين، وقبل يومين قتل ثلاثة صليبيين من الجيش الروسي أثناء فرارهم من جنود الخلافة، وذلك إثر تفجير عبوة ناسفة على سيارة كانت تقلهم بين قريتي انباج وأبو العلاج، وقد وجد في حوزتهم صور شخصية ووثائق عسكرية.**

**وإلى ولاية صلاح الدين:**

**وضمن المعارك المستمرّة بين أولياء الله وأولياء الطّاغوت، فقد مكن الله أولياءه المجاهدين من تدمير دبابتين من نوع "أبرامز" لدى محاولة الجيش الرافضي الفاشلة بالتقدم على مواقع الإخوة في منطقة الأسمدة شمال بيجي، وذلك إثر استهدافهما بصاروخين موجهين، في حين قامت كتيبة الإسناد بقصف جموع المشركين بأكثر من أربعمائة قذيفة هاون، مما أدى إلى احتراق عدة آليات للمرتدين، ومن جانب آخر تم تدمير سيارتين للحشد الرّافضي بعد استهدافهما بعبوتين ناسفتين في منطقة الجلام قرب مدينة الدور، مما أدى إلى مقتل ثمانية عناصر من بينهم ضابط وجرح اثنين آخرين، ولله الحمد.**

**وإلى ولاية ديالى:**

**تم تفجير ثلاثة ابراج لنقل الطاقة الكهربائية ضمن الخط الناقل من ايران الى بغداد والمعروف بـ (ميرساد) في منطقة (الحفاير).**

**أَخيراً إلى ولاية سيناء:**

**حيث تمكّن جنود الخلافة بعون الله من استهداف المرتد المدعو "محمد على ماهر" أحد عناصر شرطة الردة قسم ثان العريش، بالأسلحة الخفيفة قرب مدرسة أبو بكر الصديق وسط مدينة العريش. وتم بفضل تفجير عبوة ناسفة على آلية m60 ، ما بين حاجزي القريعي ووادي حراذين جنوب مدينة العريش، وقد تمكنت مفرزة أمنية من جنود الخلافة من استهداف اثنين من أمناء شرطة الردة بالأسلحة الخفيفة في محيط قسم ثالث العريش شديد التحصين، مما أدى إلى هلاكهما على الفور، ولله الحمد والمنة.**

**وتقبَّلوا تحيّاتِ إِخوانِكم، والسَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.**