والقنا علبى شديد وتقوم بعد ذلك، فبادرت، في نزاع من سنج النصارى بقرية عمالها، وال램ل، بعد تصفيف النصارى وأعدامهم.

ولم يتردد أبا صلاح بعد ذلك عند قلقه، وبدأ في محاولة لحل النزاع، وكان يؤكد على ضرورة التفاهم والتفاوض.

وتعودiq

وأراد إلى محاولة التفاهم مع الأعداء، إلا أن ذلك لم يحول دون النزاع، وانتقل النصارى إلى الضفة الأخرى من النهر.

وبعد ذلك، نشأ نزاع جديد، حيث قرر الأعداء الاستيلاء على قرية عمالها، مما أثار قلقاً وغضبًا بين السكان، وبدأ التفاعل بين الجانبين.

وبتمام تقديم النص، نرى أن النزاع لا يزال مستمراً، ويتطلب التفاهم والتفاوض، حتى يتم حل النزاع بشكل سلمي ومراغلاً.