**الفتح الإسلامي للمغرب الاوسط:** وجه الخلفاء الراشدون ثم الدولة الأموية وبعدها الدولة العباسية لعدة حملات لفتح إفريقيا والمغرب الإسلامي بما فيها المغرب الأوسط  فقادها عدة قادة أمثال: عقبة بن نافع  أبو مهاجر دينار،  الزهير بن قيس البلاوي،وحسان بن النعمان، وموسى بن نصير.

 ويعد ابو المهاجر دينار هو اول قائد للفتح الاسلامي وطئه قدماه ارض المغرب الأوسط اذ بعد فتحه لإفريقيا مرة اخرى دخل الى الجزائر فمر بمدينة بسكرة ونواحيها  وحارب بعض الولاة ورؤساء القبائل في جهات قسنطينة وانتصر عام 59ه/ 678م  ثم توجه الى مدينه ميلة  التي أقام بها قاعدة عسكرية التي مكث فيها سنتين ثم توجه بعد ذلك الى تلمسان وحارب قبيلة أوربة مزعمها كسيلة البربري وانتصر عليه، وألف قلبه حتى أسلم، وفي سنه 62ه/ 682م عزل ابو المهاجر دينار وعوض بعقبه بن نافع كفاتح لإفريقيا للمرة الثانية ومعه زهير بن قيس البلوي فبعد دخوله الى مدينه القيروان توجه الى المناطق الغربيه منها لمواصلة الفتح لفتح مدينه باغاية ثم حسن ثم إلى الزاب فأطاعوه اهلها ومنها توجه إلى تيهرت حتى وصل الى تلمسان لكن سوء معاملته لكسيلة جعل هذا الاخير يفر من أسره ويجهز جيشا تمكن من الانتصار على عقبه بن نافع وكانت نتيجة ذلك استشهاد عقب و 300 من اصحابه وهذا عام 63ه/ 682م بالقرب من سيدي عقبة حاليا، ثم زحف كسيلة حتى وصل إلى القيروان وأخضع كل المناطق التي مر بها وأرغم زهير بن قيس البلوي إلى التراجع إلى برقه تركا الفوضى في افريقيا الذي ارتد سكانها عن الإسلام ، ثم جاءت حملة حسان بن نعمان سنه 77 ه/ 296م الذي استطاع أن يدخل القيروان وفتحها مره أخرى ثم حارب الكاهنة بالأوراس وانتصر عليها، ثم أرسى قواعد النظام الإسلامي فدخل البربر في الإسلام نظرا لسماحته وعدله، ثم جاء موسى بن نصير سنه 89ه/ 700م فركز السلطة العربية الإسلامية بالمغرب الأوسط اثم توجه إلى المغرب الاقصى ثم الاندلس ففتحهما ،وبذلك استكمل الفتح الاسلامي للمغرب الاسلامي.