أشراط الساعة - صلح المسلمين والروم ثم تغدر الروم وتحشد رجالها للملحمة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ستصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، فتنتصرون، وتغنمون، وتسلمون، ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب، فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين، فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم، ويجتمعون للملحمة

رواه ابن ماجة وصححه الألباني