مقدمة:
لم تكن مصر - منذ أقدم عهدها بالمدينة المستقرة - منتشر بأسرها الشرقي دون حارس، ولا تخلفت الفراعنة من ذكر الحملات التأديبية المتكررة على بدو سيناء. ورغم أن المصري القديم لم يستقر في سيناء، إلا أنه احتفظ بنقطة دفاعية مهمة على الحدود بالقرب من رفح.
جدير بالذكر أنه عندما فتح المسلمون مصر تزايد الاهتمام بالساحل الشمالي لسيناء بصفة خاصة؛ لأهميته الحربية، بالإضافة إلى معرفتهم عن محطات
الموضوع: دراسة تأثير العرش في العصر الوسيط على ساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، فالأخطر التي تعرضت لها مصر من الشرق أو الغرب أو الجنوب قليلة جدا، وهذا يمكن أيضًا على حدودنا السياسية الحالية، فمن ناحية الصحراء الشرقية لا يكاد التاريخ يسجل حمولة حربية دخلت أو خرجت عنها عبر هذا الحاجز، بينما الصحراء الغربية -حيث بحر الرمال العظيم- لم تخترق فقط عسكريًا حتى الآن.

هذا بالإضافة إلى أن حدودنا الجنوبية والغربية كانت تتاخم بـلاذا فقيرة المواد المحدودة الأعداد والقوة وبالتالي محدودة الخطر.

وعلى النقيض من هذا تمامًا كانت الحدود الشمالية، فهي تركز كل الخطر، ومنها تعرضت مصر لأغلب الغزوات سواء براً أو بحراً وذلك لأنها ليست فقط

(1) بردى: يذكر القلشندى عن بأى السعادات بن الأثير في كتابه "النهيلة في غريب الحديث" أنها كلمة فارسية معربة، وأصلها بالفارسية بردى دم، ومعناها مقصوض الذنب، وذلك أن ملوك الفرس كانوا من عاداتهم أنهم إذا أقاموا بغلا في البريد قضوا ذنبه ليكون ذلك علامة لكونه من بغال البريد. وقد ذكر القلشندى أيضاً أنها عربية. انظر: القلشندى: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج. 14، دار الفكر، القاهرة، 1987، ص. 424.

(2) الثغر: هو موضوع يمخض هجوم العدو منه، ومنه سميت المدينة على شاطئ البحر ثغرًا.

(3) العصر الوسيط: مصطلح في التاريخ الإسلامي يقابل مصطلح العصور الوسطى في أوروبا، وذلك تجنبًا لدلالة العصور الوسطى كمصوور منظمة في الغرب. ويقابلها في الشرق العربي الإسلامي عصور أزدهار وتقدم حضاري.
معرضة بصورة مباشرة للبحر بلا عمق أو عازل مهما ولكن أيضًا لأن مراكز القوى والإمبراطوريات والأطماع التقليدية في العالم القديم كانت في الشمال، لكل ما سبق كانت الثغور الساحلية شمال سيناء وعلى رأسها ثغر العريش من الأهمية بمكان، وذلك لضمان الحماية البحرية لحدود مصر الشمالية.
لذا يتناول البحث ثغر العريش على الساحل الشمالي لسيناء منذ الفتح العربي حتى الفتح العثماني (20/241 هـ - 1517/1518 م) في إطار إعادة بناء الصورة الجغرافية التي كانت سائدة في هذه الفترة الزمنية.
وفي سبيل ذلك يعرض البحث لدراسة ثغر العريش من حيث الموقع والموارد، شئاًًًاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً٠
لغة العريش في العصر الوسيط (1362 هـ - 1417 م) دراسة في الجغرافيا التاريخية

مع الفتح الإسلامي العربي لمصر 200 هـ/1414 م حتى الفتح العثماني لمصر 923/1517 م.

حيث شهدت مصر مع الفتح الإسلامي العربي تغيرًا كبيرًا في نظمها الدفاعية حيث كان توجيه البلاد بحريًا، غير أنه مع الفتح الإسلامي العربي تغيرت الإستراتيجية الحربية للبلاد وذلك بإدخال مصر توجيهًا بحريًا وليس بحريًا، حيث انتقلت عاصمة البلاد من الإسكندرية إلى القطائع، ومع هذا الانتقال للعاصمة تطلب الأمر ضرورة التفكير السريع في ضمان الحماية البحرية لحدود مصر الشمالية خوفًا من الأسطول البيزنطي الذي سيطر على البحر المتوسط وجزره، وللذى كان من الضروري العمل على خلق قوة بحرية لمواجهة الأسطول البيزنطي وحتى تتم هذه الخطوة كانت سلسلة التفجير المتتالية على طول ساحل البحر المتوسط والتي كان من بينها لغة العريش.

أهداف الدراسة:

1. استرجاع الصورة الجغرافية لغة العريش خلال العصر الوسيط، أي دراسة الحاضر التاريخي الذي كان قائمًا منذ عدة قرون.

2. الخروج بسلسلة من الخرائط التاريخية التي تغطي موضوع الدراسة.

3. إبراز الدور المهم لغة العريش في العصر الوسيط، وكيف كان بمثابة قلعة وخط دفاع أولي لمصر.

الدراسات السابقة:

هناك عدد من الدراسات السابقة التي استفاد منها الباحث في دراسته يذكر منها:

- نعم شقيري: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها، مطبعة المعارف،
القاهرة، 1916.

أفادت الدراسة من خلال تناول تاريخ سيناء القديم وعلى رأسها ثغر العريش حيث تعرضت لأصل التسمية بالعريش، وكيف غدت العريش أكبر مدن شمال سيناء منذ القدم وعاصمتها الإدارية، بالإضافة إلى دور العريش الحربي وأحداثها السياسية منذ الفتح الإسلامي العربي لمصر إلى الفتح العثماني "الفترة الزمنية للدراسة".

عباس عمار: المدخل الشرقي لمصر، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي القاهري، 1942.

أفادت الدراسة عند الحديث عن موقع المدينة القديم والحديث، وأنهما يقمن في دائرة واحدة، إضافة إلى الحديث عن أسباب خروج العرب من مصر والإستيطان في سيناء خاصة العريش.

عبد العلٌ عبد المنعم الشامي: "المدخل الشرقي لمصر" كليّة الآداب، جامعة القاهرة، 1997.

عرض الشامي لأسباب تقلص العريش العمراني، حيث يذكر أنه أصابها بعض ما أصاب مدينة الفرما من دمار وخراب على أيدي الصليبيين، فضلاً عما أصابها من جراء الصراع الذي دار بين شاور وضرغم وتنازعهما على السلطة في مصر في ختام العصر الفاطمي 558 هـ، مما أثر سلباً على ثغر العريش.

منى الكيالي: منطقة السهل الساحلي شمال شبه جزيرة سيناء، دراسة جيولوجية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 1984.
عرضت منى الكيالي للخصائص الموضوعية للعريش "الحاضر مفتاح الماضي" خاصة الكثبان الرملية أهم مظاهر السطح في المنطقة على الإطلاق، ودورها في نشأة ثغر العريش.


تناول الحسيني المياه الجوفية بالمنطقة، وكيف كانت المصدر الأساسي للمياه بها، ومدى قيمة هذا المورد في نشأة ثغر العريش.

* - ثغر العريش:

العريش مدينة قديمة قائمة على أنقاض مدينة المصريين القدماء تدعى "زينوكورا" أي مجمع الألف، قبل سميته كذلك لأنها كانت منفية للذين يحكم عليهم بالإعدام، واستبدل الحكم بقطع الألما(1).

وأما العريش فإنه الاسم الذي أطلقه عليها العرب، ولهذا الاسم ارتباط واضح بالدلالات اللغوية لكلمة عرش فيقال عَرَش يَعرَش إذا بني، فالعريش رفع المباني والسقائف للنبات والشجر المستقل كعراشات العنب، وعلى هذا فالعريش ما يستظل به، وعرش فلان أي بني عريش(2).

والفريش يكون باستخدام جذوع النخيل كدعم يعلوها أغصان الشجر، وهذا العراش هي سكن البدو فيما عدا الشتاء والربيع اتقاء للمطر والبرد، فإذا ارتفع المطر وزال البرد أخذوا خيامهم في القرى وبئنا لأنفسهم أكواخاً من القش.

(1) نعوم شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث، جغرافيتها، مطبعة المعارف، القاهرة، 1916، ص. 170.
(2) مجمع اللغة العربية، المعجم الوحيز، الهيئة العامة للمطبوعات الأميري، القاهرة، 1995، ص 413.
وأغصان الشجر أتقاء الحر والرياح تدعى "عرائس" ولذلك فإن اسم العريش الذي أطلق عليها أحد العرب كديل لاسم القديم "ريونكيرا" قد أطلق عليها لسياحة نمط المسكن فيها حيث كان أهلها يسكعون في مظلل من القش الياسمين كما يفعل أهل البردية في الصيف فسميت محلتهم بالعريش(1).

والسؤال المطروح الآن هو لماذا اختصت العريش دون غيرها بهذا الاسم؟ فهل لأن هذا النمط كان سائدًا في العريش دون غيرها، أم لأن هذا النمط "عرائش" كان النمط السائد لاستخدام الأرض حيث كان من زراعتهم الشهيرة عرائش العنب "الكرم" وهي الساقائف للنبات والشجر المنتسلق، ومن ثم يقال إعترش العنب العريش، وعلا العريش علاء واسترسل عليه، ويركذ ذلك ما جاء عند ابن حوقل عن عبد الله بن عبد الحكم الفقيه من أن الجفأر يقصد بها الكوينات الرملية التي تسمى السهل الساحلي الشمالي من شبه جزيرة سيناء - (العريش/الفرما/رفح/الوردة/البقارة) كان أيام مصعوب بن الوليد فرعون موسى في غاية الهمة بالبقاء والقرى والسكان، وأن قول الله تعالى: (وَدَمَّرْنَاهَا مَا كَانَ يَصْلَعُ فِرْعَوْنَ وَقُومَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِضُونَ) (2) عن هذه المواضع، وأن العمارة كانت متصلة منه إلى اليمن، وقال لذلك سميت العريش عريشاً(3).

وفي هذا يقول الزبيدي: إن العريش هي ما عرش للكروم من عيدان تجعل كهيئة السقف والعريش خيمة من خشب وأحياناً تسوية من جريد النخيل(4).

---

(1) نعم شقر: مراع سبق ذكره، ص ص 170، 373.
(2) سورة الأعراف: الآية رقم (137).
(3) ابن حوقل: صورة الأرض، ط 2، التسم الأول، مطبعة بريل، ليدن 1927، ص ص 144.
(4) الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق إبراهيم الترمي، مطبعة حكومة الكويت، 1972، 122، باب عرش.

٢٠٧
أضافًا من دلاة اللفظ "عَرَش" عَرَش البئر أي طبيها بالخشب، بعد أن يطوي أسفلها بالحجارة، وفي هذا يقول الأعرابي من أسماء البئر الركية، فإذا طويت بخشب فهي معروشة(1). ومن ثم تكون المدينة قد اكتسبت اسمها من خلال سيدة هذه الصورة لموارد المياه فيها.

وأخيرًا يمكن القول إن تسمية العريش قد جاءت بسبب كل الدلالات السابقة وهي متوافرة في موقع العريش، ومن ثم فليس غريبًا أن تختص العريش بهذه التسمية دون غيرها.

أولاً: الموقع والموضع.

يتمثل ثغر العريش في العصر الوسيط في النواة القديمة للمدينة الحالية -شكل (1)، وكانت على ما يزيد قليلاً عن الكيلومتر الواحد من الضفة اليسرى لوداد العريش قبل مفيضه مباشرة، وغير بعيدة عن ساحل البحر المتوسط بأكثر من ثلاثة كيلومترات.

(1) ابن الأعرابي: كتاب البئر، تحقيق رمضان عبد النور، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1970، ص 59.
وهي تشغل في هذا الموقع منطقة مرتفعة نسبًا عما حولها بفضل وجود تكوينات رملية من تلك التي تسود هذا السهل الساحلي الشمالي لسيناء.1

وفي ضوء هذه الملامح الطبوغرافية فإن تغر العريش قد أصبح له وضع حصين بفضل وادي العريش المتسع عند مفيضه فهو بمثابة خندق ش. كما أن

(1) محمد حجازي محمد: العمران والمراكز العمرانية في محافظة شمال سيناء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٦، ص ص. ٤٠٣، ص. ٤٠٤.
نثر العريش في العصر الوسطى (1348/3-1522م) دراسة في الجغرافية التاريخية

موقعها الداخلي نسبًا عن البحر قد جعلها في مأمن من أن تطرقا السفن المعادية، ووفق ذلك فقد كان لها مرتبة متقدمة على "تل الزيك" يشرف مباشرة على سيف البحر كما ينبغي.

ولعل اليعقوبي - الذي مر بثغر العريش أولى القرن الثالث الهجري - هو أول من أشار إلى الوظيفة الحربية للعريش ودورها على الدرب السياسي (الدخل الشمالي الشرقي لمصر) - كما سيكون - فهو كما قال: أول مسالح(1) مصر وأعمالها، ويسكن العريش قوم من جذام(4) وغيرهم، وهي قرية على ساحل البحر.(3)

والعريش وإن لم تكن أول ثغر مصر الساحلي في شمال سيناء - إذ يسبقا رباط الشجارة عند بداية الحدود - فقد ظل هذا الموضوع معروفاً بهذا الاسم حتى بعد زوال الشجارة لفترة طويلة كما جاء عند ابن فضل الله العمري(4) - إلا أن العريش كانت أول مدينة حربية لها قيمتها ووزنها في هذا المجال، فضلًا عن حصائاتها وحججها بفضل سكانها الذين كان لهم دور كبير في المجال الحربي عبر تاريخها الطويل.

هذا ويبدل اصطلاح الموضع على الصفات الطبيعية للمنطقة، والتي تنفرد بها

(1) المسالح: مواضيع المخافة، والأسلحة هم القوم الذين يحترون بالثور من العدو مسمو مسالح لأنه يكونون ذوي سلاح أو لأنه يسكنون المسلحة... 
(2) جذام: أول مسكن مصر من العرب حين جاءوا مع عمو بن العاص أثناء الفتح الإسلامي. انظر الثقيلة: قائدة الجمان في التعرف بقبائل عرب الزمان، تحقيق إبراهيم الإبراهيم، دار الكتب الحديثة القاهرة، 1945، ص 85.
(3) اليعقوبي: البلدان، تربة النجف، 1957، ص 86.
(4) ابن فضل الله العمري: التعرف بالمصطلح الشريف، مطبعة العاصمة القاهرة، 1912، ص 131.
عن غيرها من المواضع، وتشمل على السطح، التربة ومواردها المائية إلى غير ذلك.

و فيما يلي دراسة لخصائص الموضوعية لثغر العريش:

1- السطح:

بملاحظة الخريطة الكنتورية شكل (2) يتتبع أن طبيعة الأرض التي قام عليها ثغر العريش مستوية تقريباً، ويبلغ مساحته نحو 200 متر، ولكنها سرعان ما تندرج في انخفاضها حتى تقترب من مستوى سطح البحر. أي أن العريش قامت في منطقة مرتفعة نسبيًا عما حولها بفضل وجود تكوينات رملية كما سيأتي بيانه.

ولعل أهم ظهورات السطح التي لعبت دورًا مهمًا في نشأة الغر هي:

أ- الكثبان الرملية:

الكثبان الرملية شكل (3) هي أهم مظاهر السطح في منطقة الدراسة على الإطلاق وتبدو الكثبان على هيئة مسارات موازية لاتجاه الرياح المسؤولة عن قيامها من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي (1).

وتعد الكثبان الرملية في منطقة الدراسة من أهم العوامل الطبيعية التي ساعدت على نشأة الغر بها، حيث تختار الوظيفة الحربية لنفسها مواقع حاكمة للمواقع المختارة، فالموسم الحربي يجب أن يكون أساساً نقطة قوية، أي توفر الحد الأقصى من إمكانات ومناورات الهجوم والدفاع، أي الحد الأقصى من الحماية والأدنى من الأخطار، ويتتوفر هذا الموضع الجيد حين يوجد تناسق مورفولوجي محلي (2).

---

(1) ممن الكبالي: منطقة السهل الساحلي شمال شبه جزيرة سيناء، دراسة جيولوجية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 1984، ص 17.
(2) جمال حمدان: جغرافيا المدن، عالم الكتب، القاهرة، 1972، ص 22.
شَكِّل (٢) الخريطة الكتورية لمنطقة الدراسة

ولذا بنيت المدن مثل العريش ورفح وغيرها على التلال الرملية الثالثة، ولذا نرى الآن آثار الوظيفة الحربية باديًا عليها، وآثار القلاع والحصون.
الدفاعية فيها حتى اليوم.
والكثبان الرملية قدرة كبيرة على امتصاص مياه الأمطار التي تشمل على الساحل وآبائها، وتطلب مياهها بدق الآبار في التجويفات الواقعة بين هذه الكثبان وهي آبار قليلة العمق يتراوح عمقها ما بين 3-9 متر.(1)

ب- وادي العريش:
يُمثل وادي العريش مظهرًا من أهم المظاهر الجغرافية في شبه جزيرة سيناء، إذ يُعد أكبر وحدة جيولوجية، ليس في سيناء فحسب وإنما في مصر برمتها بعد وادي النيل.

هذا وتقوم على الرواسب التي جلبها سول وادي العريش وروافده معظم المناطق الزراعية بمنطقة العريش، كما كان لقيام مدينة العريش على احدיו ضفتي الوادي أمر أكبر في أن يستعين أبناءها بترنيته لبناء مساكنهم التي أخذت مع الزمن شكلا مستديرا أو متطاولا تبعا لاستدامة، مما جعل شوارع المنطقة تمتد موازية له أو عمودية عليه، بمعنى أن الوادي عمّل على تحديد خطة المدينة، كما عمل أيضا على تحديد عمرانها وامتدادها.

2- التربة:
تشكلت تربة منطقة العريش من الرواسب المستمرة التي حملتها سيل المياه المتجهة نحو البحر المتوسط. وهذه الرواسب الفيضية الناعمة يتراوح سمكها ما بين 25-100 سم، تختلف بطبيعة من هرم الكوارتزية التي أذرها الرياح والتي يتراوح سمكها ما بين بضعة سنين تمرات إلى أكثر من مترين واحد، وشِّاطئا:

(1) محمد صفي الدين أبو العز: شبه جزيرة سيناء والصراع العربي الإسرائيلي، الندوة الدولية لحرب أكتوبر 1973، المجلد الرابع، القطاع الحضاري، إدارة المطبوعات والنشر للقوات المسلحة، 1976، ص 123، ص 123.
لغة العربية في العصر الوسيط (1323هـ/1905م) دراسة في الجغرافية التاريخية

الأصداف بنسب مختلفة، ويبلغ منسوب الرواسب الحديثة عند مدينة العريش 2
مترًا فوق مستوى سطح البحر المتوسط وهي تربة صالحة للزراعة.

وأهم أنواع الأراضي هنا وأكثرها انتشارًا هي الكثبان الرملية الساحلية،
وبقايا عمقها ما بين 20 - 40 سم إلى الغرب من العريش، وتتفاوت نسبة
الأحالي المستدامة في هذه التربة إلى حوالي 1.1%، وتقتصر إلى المواد العضوية
وكثير من هذه المناطق حيوية في المنطقة الساحلية لزراعة الحبوب وخاصة القمح
والشعير والذرة، والخضروات والفاكهة. وينبغي أخذ هذه المناطق بعين
الاعتبار ووضعها على رأس قائمة الأراضي المطلوب التوسع المستقبلي فيها
لأن إمكانات التنمية الزراعية فيها متكاملة الأركان فالمياه يسهل الحصول عليها
من مصدرها المطري والحفظي كما سيأتي، وخواص التربة "التحليلية" أكدهت
صلاحيتها للزراعة.

3- موارد المياه:

يعد توفير موارد مائية كافية من المعطيات الجغرافية المهمة التي ساعدت على
نشأة المراكز العمرانية عامة والقشرون على طول الساحل السيناوي الشمالي
خاصة، وعلي رأس هذه القشرون كان ثغ العريش، فالماء مطلب أساسي للحياة،
حيث يتوقف حجم أي مركز من مراكز الاستقرار البشري وكثافة السكان فيه
على كمية المياه التي تتوفر فيه...

وتت分散 موارد المياه في منطقة الدراسة إلى نوعين:

(1) محمد صفي الدين أبوالغز: مورفولوجيا الأراضي المصرية، دار غريب، القاهرة، 1999،
ص 230.
(2) مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، التخطيط البيئي لشبه جزيرة سيناء، جامعة
القاهرة، الدراسات البشرية، ج 1، 1982، ص 176.
أ- مياه سطحية.
ب- مياه جوفية.

أ- المياه السطحية:

يتمثل هذا المصدر في مياه الأمطار التي تهطل على منطقة الدراسة في شهور الشتاء، وهي مصدر المياه السطحية والجوفية، فإذا ما هطلت بكميات مناسبة أجرت الخير العميء على الحيوان والإنسان معا، وإن بلغت في هطولها حد الإسراف بحيث كانت أكبر من درجة البحر وأكبر من تشع الأرض أجرت الوديان بالسيول المدمرة وربما كان ذلك هو الدافع لتسلق مدينة العريش أعلى نقطة في المنطقة.

هذا وتدع السيل مصدرًا مهمًا من مصادر المياه السطحية في منطقة الدراسة وذلك تبعًا لتأثيرها المباشر كمورد مائي سطحي، وأما تأثيرها غير المباشر ففي كونها سببًا في زيادة المنسوب للمائي الجوفي للخزانات التي توجد في منطقة الدراسة، حيث أثبتت قياسات معهد الصحراء لعدد غير قليل من الأمطار قبل مرور السيل وبعده، أن منسوب الماء الجوفي في الآبار يرتفع حوالي 70 سم نتيجة للسيل ولكن لا يثبت هذا التأثير أن يتلاشى ويستعيد الماء الجوفي مستوى الأصلى بعد انتظار فترة طويلة من حدوث السيل، وذلك بعد سحب المياه من الآبار أو تسربها دون السطح نحو المصب(1).

ولعل هذا يقف دليلاً على أهمية السيل إلى جانب الأمطار كمصدر للمياه تحت السطحية في بطون الأودية.

(1) إسماعيل محمود الرميلي: تخطيط مصادر المياه لشبه جزيرة سيناء، قسم بحوث مصادر المياه، معهد الصحراء، القاهرة، د/ت، ص،25-26.
ب- المياة الجوفية:
تُعد المياة الجوفية المصدر الاساس للمياة في منطقة الدراسة، ويمكن التعرف على نوعين للمياة الجوفية في منطقة الدراسة:
المياة الموجودة بالقرب من سطح الأرض والتي تختُزل في الرواسب الفيضية في بطن الأرض والكميات الرملية وتسمى بطبقة الرشح، ويمكن العثور على مياة هذه الطبقة بالقرب من الساحل على أعمق قليلة من سطح الأرض تتراوح ما بين 2-5 متر.
المياة الجوفية التي تختزل في الصخور الرسوبية والتي توجد على أعمق كبيرة من سطح الأرض (1). وتسمى بطبقة الفجارة ويلغس سمكها 40 متراً، وتنتمي مياة الـ 3 مصادر رئيسية هي:
1- في منطقة حفرة تصل المياة إلي أعلى بالخاصة الشعربية عبر الطبقات والشقوقة المتواجدة في طبقات الحجر الرملي.
2- بواسطة الرشح المنفصل لخزانات المياة الجوفية الموجودة بشرق البحر المتوسط.
3- من مياة الأمطار المحلية.
هذا وتوجد المياة بطبقة الفجارة على أعمق تتراوح ما بين 10-50 متراً دون سطح الأرض (2).
ويعتبر حزاز دلتا وادي العريش أهم خزانات المياة الجوفية في شبة جزيرة

(1) السيد السيد الحسني، موارد المياه في شبة جزيرة سيناء، الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، عدد أبريل، 1987، ص 04.
(2) فوزية محمود صادق، إمكانات التنمية الزراعية في سيناء، دورة دور الجغرافيا في تنمية سيناء، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 1981، ص 7.
سيناء على الإطلاق حيث تمتد دلتا وادي العريش من الساحل عند العريش وحتى 5 كيلومتر إلى الداخل وهي على شكل مثلث كبير يقع رأسه عند بحيرة جنوب العريش، وقاعدة ساحل البحر، وتمتد القاعدة بطول 4 كم، وضلعها 5،5 كم وتتكون هذه الدلتا من روابط الحصى والرمال والطمي الذي يتراوح سماكة بين 600 مترا وسمك الطبقة الحاملة للمياه يتراوح بين 300 متراً.

وهذه الرواسب هي الخزان الطبيعي للمياه الجوفية في منطقة الدراسة(1).

ويتغذى هذا الخزان على مياه الأمطار المحلية إلى جانب المياه المتكسرة من السيلول الجارية سواء في الواجهة الرئيسي أو المداها من روافد الشرقية الأوفر مطرًا مثل وادي الأزرق وحريضين شكل (4)، ويمكن الوصول إلى المياه بهذا الخزان على عمق يتراوح بين 150 متراً فوق سطح الدلتا نفسها(2).

ولكن التолيد بأن هناك مصدر ثالث لتغذية هذا الخزان هو المياه من الطرقات الجيولوجية الأقدم التي تدوم عن طريق عدد من الفوائق في جنوب شرق المنطقة.

هذا وتد الأبار أهم صور المياه الجوفية في تغذية العريش شكل (5)، ولذلك لوجود الخزان الجوفي للدلتا وادي العريش، وتستمد معظم هذه الأبار مياهها من روابط الزمن الرابع سواء أكانت رواسب فيضية في بطن الأودية ودالاتها أم من الكثبان الرملية.

(1) كمال فريد سعد: تقرير بحثي: عن هيدرولوجيا المياه الجوفية بوداي العريش، وحدة
البحوث الهيدرولوجية، معهد الصحراea، وزارة الزراعة، القاهرة، 1972، ص.4.
(2) الشاذلي محمد الشاذلي وأخرون: جيولوجية شبه جزيرة سيناء، كانونية البحث العلمي
والكئنولوجيا، مركز الاستشعار من بعد، القاهرة، د/ات، ص.26.
شَكْل (٤) حوض وادي العريش
شكل (5) توزيع الآبار بمنطقة الدراسة
ثانيًا: نشأة المدينة ومميزاتها وجودها:

تتعدد الروايات وتتنوع حول نشأة مدينة العريش فتلتقي حيناً وتنشق حيناً آخر، وتراي تحديد هذه الروايات أن الملك حور محب مؤسس الأسرة التاسعة عشرة حكم على الموظفين المرتدين بقطع أنوفهم وإرسالهم إلى حصن سيلان، ولعلهم كانوا يرسلون من هناك إلى مناطق أخرى كالعرش مثل، فسموا اسم المدينة القديم رينو كولورا ترجمة حرفية لكلمتي مجمدان الألف، وعليه فقد يكون الملك حور محب واضح لللبنة الأولى في صرح مدينة العريش.

وهناك رواية أخرى تطابق سابقتها من حيث سبب النشأة وإن كانت تتباين معها في زمن النشأة، وتراي هذه الرواية أنه لما وقعت مصر تحت حكم اكتيأسلايس ملك الحبشة أول ملوك الأسرة الخامسة والعشرين "712-700 ق م" قام بعمل جليل بشأن الفتوحات فلم يحكم بالموت على المرتزقين ولا هو أطلق سراحهم دون عقاب البذاء، بل جمع من كل أقاليم مصر المتهمين باقتراف الجرائم، وبعد أن قام بتحريات دقيقة جمع كل من أدينوا وجدع أنوفهم وأبعدهم إلى حدود الصحراء، ونشأ لهم مدينة اسمه رينو كولورا أي مجمدان الألف نسبة إلى سكانها، وهي تقع على الحدود بين مصر وسوريا، وتبعد عن ساحل البحر.

وبالرغم من أن ما ذهب إليه ديودور القصلي يمثل الحقيقة المنظورة، نظراً لقرب عهده بمولد المدينة نسبياً، حيث لا يفصل عنه نشأتها سوى بضعة قرون، وهي كفيلة بعدم إنهيار المصير الذي صارت إليه من أذهان الناس ولا سيما

(1) ديودور القصلي في مصر، نقله من اليونانية وهيب كامل، دار المعارف ب مصر، بدون تاريخ، ص 111.
المؤرخين منهم ورجالات الفكر، إلا أن الباحث يرى أن المدينة ترجع إلى عهود أقدم من ذلك بكثير نظراً ل موقعها على الطريق الحربي والتجاري وموضوعها المتميز على ضفاف وادي الرياح حيث المياه القريبة من سطح الأرض والسهل الفيضي الذي يمكن من قيام الزراعة وحماها عنصر الاستقرار والتوطن.

ولكن إذا كان الحال كذلك فأنى أختفت معالم المدينة التي تؤكد صحة ما ذهب إليه عالماً؟ يمكن القول أنه بدراسة الظروف الجيولوجية والجغرافية لمنطقة المدينة يتضح أنها ربما تعرضت لزلزال قوي جعل مبانينا كالذي ضرب كلاً من مدن غزّة والرملا والإسكندرية(1)؛ وأحالها إلى إبطال خربه، سبياً ومبانيها طينية سهلة الهدم أو أنها تعرضت كغيرها من مدن الشريط الساحلي للهجوم من قبل البدر الذين كثيراً ما أغاروا على الحضر ومواطن الاستقرار ليصبوا منه مسا حرمهم الطبيعية في سنوات المحن والجدب التي يقطع فيها المطر، مما يترتب عليه نفوق جل مواشيهم التي تقوم عليها حياتهم، أو أن عدوها خارجيًا هدم بيوتها وشرد أهلها، أعقب هذا زحف جماعات الرومل التي تسفيها الرياح وتحجب المدينة، وبما يدعم هذه الآراء ويزعمها أن الأهلاء كثيراً ما يشعرون وهم يعانون الأرض للزراعة على حواتر أبنية قديره يستخدمون حجارتها في بناء مساكنهم.

ولا يختلف النذر البسمر ممن دون عنها حول موقعها القديم والحديث، حيث

(1) تقي الدين بن علي المغريزي: كتاب السلاطين لمعرفة دول العوالم الطبيعية الثانية، الجزء الأول، القسم الثالث، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1970، ص 283.
(2) أبو الحجاج حافظ: سبأ، مكتبة الأئمل المصري، القاهرة، 1980، ص 15.
يرون أنها تقع في دائرة واحدة وأن هناك توافقًا في موقعهم (1)، والطابع يوافق على هذا التوافق فيما وأنبقايا القلعة الحالية تقوم على أنقاض قلعة أقدم منها، وربما تكون جزءًا قديمًا دون الجبانة الحديثة، وتغرق بقايا الخخار بمساحة كبيرة تدل على أن مساحة المدينة كانت تبلغ حوالي ثمانية أميال مربعة (2).

ثالثًا: النمو العمراني لغرش العريش في العصر الوسطى.

لعل أول ذكر لغرش العريش عند الرحالة والجغرافيين العرب في العصر الوسطى كان عند اليعقوبي (ت 997 هـ) بـ "أول مسالك مصر وأعمالها، ويسكنها نجد من جذام وغيرهم" وهي قرية على ساحل البحر (3).

ثم ذكرها ابن خرداربي (ت 1003 هـ) ضمن غنور مصر البحرية المهمة على ساحل شمال سيناء (4).

وهو هنا يؤكد على وظيفتها البحرية بكونها إحدى غنور مصر البحرية المهمة على طول ساحل البحر.

وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري نجد ابن حوقل (ت 1261 هـ) يذكر بها أنها مدينة ذات جامعين مفترق المبانى، والغالب عليها الرمال وهي قريبة من الساحل ولها وفواكه وثمار جملة، ونستورد حين يذكر ما جاء عند عبد الله بن عبد الحكم الفقيه أن الجفاف كان إمام مصيغ بن الوليد فرعون موسى في غاية العمارة بالمياه والقرى والسكان وأن قول الله تعالى: (ودمَّرنا ما كان يصنع) (5).

---

(1) عباس مصطفى عمار: المدخل الشرقي لمصر، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة، 1941 ص ص 31، 444.
(2) عباس مصطفى عمار: المرجع السابق، ص 340.
(3) اليعقوبي: مرجع سابق، ص 86.
(4) ابن خرداربي: المسالك والمسالمات، ليدن، 1889، ص 80.
(5) 222
فرعون وقومه وما كانوا يُعرَضون(2) عن هذه المواضع، وإن العمارة كانت متصلة منه إلى اليمن وقال لذلك سميت العريش عريشاً(3). ويتضح من هذه العبارة أن عمران المدينة كان متناثراً وليس ملتحماً، جريباً على العادة السائدة لدى القبائل العربية، التي تتخذ كل منها جناً من أحياء المدينة، يتوسطه المسجد الذي يشيد في بداية حلهم، ومن ثم يلف حوله العمران.

كما يمكن القول بأن مدينة العريش نمت حول نواتين أو أكثر، مثل كل منهما المسجد والمساكن المحدقة به، والمسافة بين الجامعين ليست بالسيرة، كما يفهم من إشارة أحد رحاله القرن الحادي عشر الهجري "والنما شقة البيبن"، حيث قال ولنزلنا هناك في مكان عند باب القلعة، وصلينا في ذلك الجامع، واجتمعنا بعد صلاة المغرب بالرجل الصالح سليمان الخطيب، وأخبرنا أنه يخطب في جامع آخر هناك، فيه قبر الشيخ محمد الدمياطي، فقمنا وذهينا إلى زيارته بين العشرين، والقينا شقة البيبن(4).

وقال عنها المقدسي (5/436هـ): "قَامَ الْجَفَّارُ فِصْبَتْهَا (عاصمتها) القرما ومدنها البقارة "بئر العبد"، الورادة "بئر المزار"، العريش، والمدن التي ذكرناها وسطها وفيها طرق ونخيل وأبار وعلى كل بريد حانوت وبدأ أن الريح رما لعبت بالرمال فغضبت الطريق والسير فيها صعب(5)، ويفهم من حديث المقدسي.

(1) سورة الأعراف: الآية رقم (137).
(2) ابن حوقل: مرجع سبق ذكره، ص 144.
(3) عبد الغني الناسيري: الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والهجر، تقديم وإعداد أحمد عبد المجيد هريدي، مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986، ص 86.
(4) المقدسي المعروف بالشياصري، أحسن التقلص في معرفة الأقاليم، الطبعة الثانية، طبع بمطبعة بروك بمدينة ليدن، 1919، ص 193-195.

272
أن المدينة كانت أحدى مدن الجفار "شمال سيناء"، بلاد العريش. وأن الفرما هي عاصمتها.

وفي سنة 154 هـ (270 م) وبعد أن بسط الفاطميون نفوذهم على مصر، طرق عبد الله بن إدريس الجعنري المدينة بمعاونة بني الجراح وأحدهما وأخذ جميع ما فيها، وهي المرة الأولى وليست الأخيرة. كما سيأتي، التي تعرض فيها المدينة لعمل وحشي كهذا، لأني لا شك على معظمها، ولكن تلك الفعلة الوحشية لم تعد العراقيشة عن مدينتهم، حيث عادوا إدراجهم لبناء ما هدم.

ولم تكد هذه الحادثة تغيب عن الأذهان، حتى برز الخطر الصليبي إلى الوجود، ومن ثم احتل بلاد الشام وبيت المقدس وهم مصر لولا تداركها صلاح الدين، الذي وجد صنوف المسلمين وأحصول من شأنهم المعنوي والمادي، كما قام بإصلاح طريق العريش الذي أصابه الخراب في عام 1115 م، توفرًا لدحر الصليبيين في معركة حطين سنة 1187 م.

وانتقامًا لهذا الانتصار المظفر، هجم الصليبيون في عام 1189 م على مدينة العريش وقطعوا أكثر نخيلها وحملوا معهم دونها مقاومة تنكر، مما كان له والأحداث السياسية السالفة الذكر أكبر الأثر على اقتصادات المدينة وسبب في هجرة العديد من أهلها ونقص العمران وانكماشه.

وعلى أثر تقهقر نفوذ الخطر الصليبي، وقبل زواله بفترة وجيزة، مر بمدينة العريش الرحالة جاوت الحموي في القرن السادس الهجري.

---

(1) تقي الدين المفرز: كتاب السلاك لمعرفة دول الملوك، ط2، الجزء الأول، القسم الثالث، مرجع سبق ذكره ص 211.
(2) أبي عبد الله محمد الوادي، كتاب فتح مصر والإسكندرية، طبع بمدينة ليدن، 1835 ص 10.
(1) الفراسخ: جمع فرسخ وهو مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أمتار عربية. انظر مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مرجع سبق ذكره، ج 2، ص 707.
والفرسخ يساوي بالأمتار 5500 متراً. انظر نظر حسان سعداوي: نظام البريد في الدولة الإسلامية، مكتبة مصر، القاهرة، 1953، ص 118. وحدد أيضاً بما يساوي 5544 متراً.
ومن ثم فالفرسخ يترابط بين 5،5 إلى 6 كم.
(2) الحموي: معجم البلدان، طبعة نيويورك، 1866، باب العين والرذاء وما يليهما.

(ت 126 هـ) فكتب عنها قائلون: العربي و", كسر ثانو" هو ما يستدل به وهي مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل. ثم ينقل عن ابن زواحق عند حدثه عن فضائل مصر، و فيها العربي والجفار كله وما فيه من الطير والجوارح والمأكل والمصائد والتمور والثواب. وبها الرمان العربي لا يعرف في غيره دالة على جودته.
وينقل عن الحسن بن محمد المهللي حين قال ومن الورداء إلى العربي ثلاثة فرنساخ: العربية مدينة جليلة، وهي حرس مصر منذ القدم وهو آخر مدينة تتصل بالشام من أعمال مصر ويقلدها والجفار دالة على عظمها ومكانتها، وهي مستقرة وفيها جامعان ومنبران وهي أصول صحية طيبة، وماذا حلو عذب و بها سوق جامع كبير وفنادق جامعة كبيرة ووكلاء للتجار ونخل كثير وفيهما صنوف من الثمر ورمان يحمل إلى كل بلد، وأهله من جذام.

ويتضح من مقوله: يأقوت أن مدينة العربي قد غدت على رأس الهيكلية الحضرية لمنش ئ شمال سيناء أو عاصمة الجفار (شمال سيناء)، مما كان له بالاشتراك مع تقهق هم الصربي، أكثر الأثر في حالة الاستقرار والرواج الاقتصادي الذي صارت إليه، ولا شك أنه قد ترتب على ذلك هجوة وامتداد إليها المدينة نجم عنها امتداد عمراني.

ويقيم دولة المماليك في مصر عام 1260، دأب على محاربة الصربيين.
حتى أجلتهم عن المنطقة، وبرحلتهم طويت صفحة قائمة من صفحات الشرق والغرب على السواء، سواء على تجار المنطقة أو عمرانها الذي ربما تتقلص لنزوح إعداد غفيرة من التجار لتعارض مصالحهم ونشوب الحروب، سينما وأن طريق التجارة المار بأراضيهم قد تحول إلى طريق الصعيد/ البحر الأحمر (1)، وعامة الناس الذين تتوقف حياتهم على تقديم الخدمات للقوافل، فضلا عن الهجر الذي انتابهم إزاء ما فعله الصليبيون بمدينة الفرسان، حيث ذبحوا أهلها وأحرقوا جوامعها حول منتصف القرن السادس الهجري، ولعل مدينة العريش قد أصابها أيضًا بعض الذي أصاب مدينة الفرسان (شكل 3) من دمار وخراب على أيدي الصليبيين، فضلاً عما أصابها أيضًا من جراء الصراع الذي دار بين شاور وضرغرام وتنازعهما على السلطة في مصر في ختام العصر الفاطمي 559 هـ (2) مما كان له أكبر الأثر في تقلصها العمراني.

(1) جمال حمدا، شخصية مصر، الجزء الثاني، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص 809.
(2) نعوم شفير، مرحب بسق ذكره، ص 532.
(3) عبد العال عبد المنعم الشامي، مدن الدولتين في العصر العربي، رسالة مقدمة لدبلوم درجة الدكتوراه إلى كلية الآداب، جامعة القاهرة، قسم الجغرافيا، 1977، غير منشورة، ص 207. 226
وكما عمل الصليبيون على تقليص العمران في المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، أمتداد عمران المدينة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

٢٢٧
بحيث أمر السلطان الحاكم بأمر الله في سنة 962 هـ (1041 م) بناء بئر في العريش، وسخر لذلك عددا من الفوارق، فلما تم بناؤها ركب عليها ساقية، لتحمل مياه الري إلى الأراضي المنزرعة أو المستصلحة، ولم يكن المماليك الشركسية يرثون لازدياد العنصر العربي في مصر، بل كانوا يفضلون عليهم العناصر التركية والشركسية "ابناء جلدتهم" مما دعا بعض العرب إلى الخروج من مصر والاستيطان في صحراء سيناء. ويرجح أن معظم هؤلاء قد استقرن في مدينة العريش، لتتوفر فرص العيش فيها عن غيرها من مناطق شبه جزيرة سيناء، وقلل البعض الآخر راجعا إلى فلسطين.

مع نهاية القرن السابع الهجري يذكرنا ابن سعيد المغري (ت 685 هـ)

العريش كانت مدينة منيعة في طريق الرمال.

مع القرن الثامن الهجري يذكر صاحب تقويم البلدان أبو القدص (ت 732 هـ)

العريش كمدرسة (محطة) على شط بحر الريوم، وبها آثار قديمة.

مع منتصف القرن الثامن الهجري نجد ابن فضل الله العمري (ت 749 هـ)

يقول: "إن العريش قد شهدت قيام خان حسنين يأوى إليه...

---

1. تقى الدين المقريزي، مرجع سابق، ص 683.
2. عباس مصطفى عمار، مرجع سابق، ص 110.
3. ابن سعيد المغري: كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل المغربي، المكتبة التجارية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1970، ص 149.
4. أبو القدص: تقويم البلدان، طبع باريس، 1840، ص 9.
5. خان: هي كلمة فارسية ومعناها منزل أو سوق، وكان لها وظيفتها في التجفزين والبيع وسكن للتجار العربية مثلها في ذلك مثل الفنادق. انظر آمال العميري: المنشآت التجارية في القاهرة في زمن الأيوبيين والمماليك، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1975 ص 201.
من ألجأه المساء وينام فيه آمنًا من طوارق الفرنج، كما أقيم بها ساقية وسبيل(1).
وهذا يعكس مدى استقرار الأوضاع في دولة سلاطين المماليك وعنايتيهم بالطرق على طول الدرب السلطاني، ولقد انعكس هذا الاستقرار بدوره على ثغر العريش وغيره من ثغور مصر الساحلية، حيث شهد ثغر العريش قيام خان حصين يكتمل بمثابة مأوى لمن حل عليه المساء، ليس هذا فحسب بل يدفع عن
سكانه أخطار الفرنج وهجماتهم المتكررة.

هذا وقد زار مدينة العريش الرحالة ابن بطوطة ودون عنها في كتابه "تحفة
الناظر في غرائب وعجائب الأمصار" قائلاً: "ثم وصلت إلى الصالحية، ومنها
دخلنا الرمال، ونزلنا منازلها مثل السواءة والواردة والمطيب(2) والعرش
والخروبه، و بكل منزل منها فقد، وهو يسمونه الخان، ينزله المسافرون
بدوابهم، ويخرج كلاً بخان ساقية للسبيل، و حانوت يشتري منها المسافر ما
يحتاجه لنفسه ودابته(3)، لم يزد ابن بطوطة عما ذهب إليه ابن فضل الله
العمري، مما يؤكد صحة الصورة المشرقة التي نقلها الأخير، والتي تزايدت بهاء
في أعقاب زوال الخطر الصليبي. وتتفق التقارير، التي أثرت منها العريش
اقتصاديا وعمرانيا، و ضربت خزينة الدولة المملوكة من مكوسها والتعامل معها.
إزاء هذا عاشت مصر أغنى أيامها وكذلك المدينة.

ومع آواخر القرن الثامن الهجري نجد ابن دفساق (ت 809 هـ) يذكر

(1) ابن فضل الله العمري: "التعريف بالمصطلح الشريف، مطبعة العاصمة، القاهرة،
1312 هـ، ص 191.
(2) الراجح أنها تقع بين المزار والعريش ولم يسأل على موقعها.
(3) ابن بطوطة، "تحفة الناظر في غرائب وعجائب الأمصار، دار صادر وبيروت للطباعة
والنشر، بيروت 1964، ص 45.
العرش كبلدة على شاطئ البحر الروم - وقد استعادت بعض حجمها العمراني - وها آثار قديمة وعمراني ورخام وغير ذلك - مما يدل على سابق عهدها كمدينة حربية مزينة - وهي في الغرب والجنوب من رفح، وهي حد مصر من الشام.(1) وفي نفس الفترة الزمنية يأتي القلقشندي (ت 821 هـ) وذكرها "مدينة كانت ذات جامعين مفتوحين للبناء وثمار وفواكه.(2)

ومع منتصف القرن التاسع الهجري نجد المقريز يقول: "إن العرش مدينة فيما بين أرض فلسطين وإقليم مصر وهي مدينة قديمة من جملة المدن التي تختصت بعد الطوفان"، وذكر عن أبا ياهيم بن وصيف شكاة عن مصرايم ابن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام أنه لما قرب من مصر بنى له عريش من أعشاب الشجر وسره بجيش الأرض ثم بنى له بعد ذلك في هذا الموضع مدينة وسماها: عرسان أي باب الجنة فسرعة وغرتوا الأضواء والجناح من عرسان إلى البحر، فكانت كلها زروعة وحنان وعمارة، وذكر أيضًا عن ابن سعيد بن البهتي كن ذُكُرَ إخوة يوسف وأبوه عليهم السلام عليه بمدينة العريش وهي أول أرض مصر، لأنه خرج إلى تلقيهم حتى نزل المدينة وكان له هناك عرشه وهو سير السرية فاجلس أبوه عليه، وكانت تلك المدينة تسمى في القديم بمدينة العريش لذلك، ثم سميت العامة مدينة العريش فغلب ذلك عليها.(3)

جدير بالذكر أن مدينة العريش لم تكن تنتمي بهذا النمو حتى أضهرت أيضاً

---

(1) ابن دمياط: الابنار لوسط وادي الأمصان، ج1، المطبعة الكبرى، بولاق، 1893، ص 57.
(2) القلقشندي: صحيح المحتوى في صناعة الإنشاء، ج1، دار الفكر، القاهرة، 1987.
(3) المقريزي: المعاوية والاحتلال بذكر الخطاط مرأة والآثار، ج1، طبع بولاق، 1270 هـ، ص 589، 590.
ضرر، باكتشاف البرتغال طريق رأس الرجاء السالم الذي ربما أصابها بانكماش عمراني، كان لدى لحق بها أبان الغزوة الصليبية الشرسة، لأسر الطريق الجديد طريق القوافل الذي فقد أهميته وزال دوره في الحركة التجارية.

ولما آلت مصر إلى ممتلكات آل عثمان في عام 1517، وبعد أن استقر لهم المقام فيها، شرعوا بناء عدة قلاع في سيناء، أولها قلعة الطور عام 1520، ثم قلعة العريش التي بنيت في عهد السلطان سليمان القانوني عام 1560، وإن ذل هذا على شيء فإنما يدل على أن قلعة العريش كانت قد تهدمت تمامًا مما استدعى بنائها من جديد، كما يدل أيضاً على أحياء وظيفة المدينة الحربية، التي كانت قد خلت خلال الفترة الماضية، كما رموزها قلعة نخل، وقلاع أخرى أقل أهمية مثل قاطعية، الطينة، البلاح.

ومن قلعة العريش حكم العثمانيون سيناء حكمًا مباشرًا، واتخذوها مستقرًا دائمًا لحكمها، ومرة لا ريب فيه أن بناء قلعة المدينة واستقرار الولاة فيها بشكل دائم، ووقوفهم على تفاصيل أحوالها البشرية والجغرافية وإصلاح ما يلزم من مراقبتها، قد شجع ذلك كله أبناء سيناء الذين يتردون على المدينة لقضاء حوائجهم، استيطانها والاستفادة من الأمن والأمان ومن كل جديد في هذه المجالات مما ترتب عليه نموها العمراني.

من خلال هذا العرض للفكر العريش عند الرحالة والجغرافيين العرب أمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج المهمة للعريش يمكن إجمالها على النحو التالي:
- كانت أول مسلسل مصر وأعمالها جهة الشرق.

(1) محمد عبد المنعم القرماني، مدخل إلى نهضة سيناء، مؤسسة روز اليوسف، القاهرة، 1975، ص. 115.
لغة العريش في العصور الوسطى (21/8/634 - 31/7/640) دراسة في الجغرافية التاريخية

- أحد أهم ثغور مصر الساحلية شمال سيناء في العصر الوسطى.
- كانت آهلاً بالسكان، غنية بثرواتها الزراعية والحيوانية طوال العصر الوسطى.
- شهدت العريش الوظيفة التجارية إضافة إلى وظيفتها الرئيسة كخور حربي مهم، كما سيتضح مع تناول وظائف مدينة العريش.
- على الرغم من تعرض العريش لعديد من الهجمات من قبل الفرنج إضافة إلى الصراعات الداخلية، ولكن كانت لها من مقومات الموضع ما جعلها تظل قائمة كمركز استقرار بشرى مهم في حين تحولت القرما إلى مجرد تلم أثري عام 559 هـ.

فعلى الرغم من وقوع ثغر القرما على طريق الدرب السفلي، وذلك في أقصى شمال شرق الدلتا وهي بذلك مفتاح مصر الشرقي، وأهم المدن على هذا المدخل الشمالي الشرقي، وإذا كانت صفحتها الحربية قديمة فقد ظلت كذلك بعد الفتح الإسلامي العربي لمصر، فكانت من ثغور مصر الساحلية على البحر الرومي (الموستور)، وصارت بحكم وظيفتها الحربية من جهة وموقعها الهمام على الدرب السفلي من جهة أخرى مع جمع مجمع الطرق السائرة بين مصر وفلسطين تتحكم في الطريق بالنسبة للصادر والوارد عليه.(1)

وإلى جانب تحكمها في الطريق وسيطرتها عليه فعلي تقع في منتصفه، ومعنى ذلك أنها تقع بين المعور المصري وبداية حدود مصر الشرقية فكانت في هذه المنطقة خطًا دفاعيًا هامًا لحماية مصر؛ نظرًا لأن ما يسبقها من ثغور على الدرب في شرقها لا يمثلها في الحصانة والقوة الدفاعية ولا في الموقع الهمام.

المقدمة: مرجع سبق ذكره، ص 195

432
المتميز بالصلات البرية والبحرية للمعمور المصري.
كل ذلك جعل منها ثغرا بحريا قادرًا على كشف خط الساحل وحماية الطريقين الساحلي والداخلي الذين ينتظيان فيها وقد أتاح لها الموقع الساحلي قيام صلات مكانية بحرية مع سواحل الشام وجزر البحر المتوسط مما أفاد في المجال التجاري وغيره.
وإذا كانت مزايا الموقع الجغرافي السابقة للفرما قد أكسبها الصفة الحربية والتجارية مما ساعد على ازدهارها، إلا أن هذا الموقع هامشي بالنسبة للمعمور الدلتا حيث ترقد المدينة عند أطراف أحد رؤوس أضلاع الدلتا الثلاث.
وعلى الرغم من انتشار الرواسب الطبيعية من حولها مما يدخلها في نطاق الدلتا الطبيعية إلى أنها من الناحية البشرية كانت منعزلة عن المعمور بفواصل طبيعية تمثلت في بحيرة تتبس وما حولها من سياحات الجنوب فضلا عن نطاق رملي حتى أطراف مدينة الصالحية.
وبهذا حُرمت المدينة من الاتصال بالمعمور المصري فجررت من الظهور البشري كما لم تمكنها الظروف الطبوغرافية المحلية من أن يكون لها ظهيرة يسمح بتركيز السكان حول هذا الثغر الحربي المهم، ولهذا كان الموقع هامشي المتطرف أحد مطالب الموقع وله أثار سيئة على المدينة في تاريخها القديم والوسطى خاصا.

رابعا: تطور وظائف ثغر العريش:
ما تقدم نستخلص أن أولى الوظائف التي مارستها مدينة العريش كانت منفية أو سجنًا للكاتبين على القانون، ولكنها ما لبثت أن قامت بمزاولة وظائف أخرى هي:

٢٣٣
الوظيفة الحربية:

كان وادي النيل محط أطماع جيرانه لموقعه وثرائه، وقد برز هذا الطبع بشكل ساخر في تلك المغامرات من جانب البدو، والحملات العسكرية المنظمة من قبل الدول المجاورة ولاسيما المقيمين إلى الشرق منه، وكان هؤلاء وهؤلاء يسكلون الطريق الساحلي لشمال سيناء لتحقيق مآربهم، وإزاء هذه الأعمال الاستفزازية شيد الفراعنة منذ حقب بعيدة قلاعًا على هذه الطريق، لتحرصها من أن يطرقاً غاشم وتنزود الجيوش المصرية بما تحتاجه وهي في طريقها للنهر عن حياء مصر وتأمين حدودها، ولا شك أن قلعة العريش كانت واحدة من بين عند القلاع المتتالية على طول هذا الساحل لقريبا الشديد من حدود مصر الدولية، وقد دلت الآثار على وجود قلاع محصنة بهذا الموقع ترجع إلى عهد قديم.

وكلت خصائص الموضع الذي قامت عليه قلعة العريش ومدينتها، تزيد من قيمة هذا الموقع وتلقي عليه أهمية وحيوية، كما جاء سابقًا.

ولقد زاد من فاعلية القلعة ومنعتها، وفره المياه الصالحة للشرب داخل القلعة وجنوب المدينة مما شد أزر المدافعين ودعم صمودها وجعله المتحكم الوحيد في مصدر المياه، وحرم بذلك المهاجم من عامل مهم لا يستغني عنه في الحرب والسلم على السواء وإطلاق الكثبان الرملية على المدينة والقلعة من الجنوب والغرب مما يشكل خطوط دفاعية ممتازة تجبر المهاجم لأن يسلك مسارك محدد للاقتحام المدينة مما يعسر موقفه ويزيد من حجم خسائره ويسهل مهمة التعامل معه.

ولقد تأرجح الوظيفة الحربية للمدينة على مدار تاريخها القديم والحديث بين

٢٣٤
ارتفاع وانخفاض فحينما تبسط مصر وتتم نفوذها على ما خارجها من بلاد ولاسما بلاد الشام تتفشى قيمة الوظيفة الحربية للمدينة، وتصبح مهنتها الحفاظ على سيلولة تدفع التجارة عبر الطريق الذي تجثم حارسه له، ولكن الأمر يتحول حين يخرج الشام من قبضة مصر ويصير إلى آخرين، فتتحول المدينة إلى برج مهم في الدفاع عن الوادي.

وهكذا ترجع أهمية العريش كثيرا حربيا إلى كونها أول مدينة مصرية يمكن أن تواجه الجيش القادم نحو البلاد المصرية، ومن ثم يجب ملاحظة في العريش وغيرها من الغفور قبل أن يصل هذا الجيش إلى المعماور المصري فيمكن منه، ومن هنا شهدت العريش العديد من المعارك الحربية التي جرت على أرضها والتي يمكن سردها على النحو التالي:

مع نهاية الدولة الطولونية (254/962 - 798/868 م):

حيث كان ببلدة العريش وقعة حربية بين محمد بن علي الخليجي أحد قواد بني طولون سنة 292 هـ الذي قام بثورة كبيرة بهدف إحياء الدولة الطولونية وعسكري عيسى بن محمد النشاري ولي مصر آنذاك من قبل الخليفة المكتفى العباسي، حيث إنه لما بلغ النشاري ما كان من أمر محمد بن علي الخليجي فجهز عسكرا إلى العريش في أسرع وقت من البحر وساروا حتى بلغوا غزاة فتقدم إليهم محمد بن علي الخليجي بمن معه فلما سمعوا به رجعوا إلى العريش فسار محمد بن علي الخليجي بمن معه خلفهم إلى العريش فانهزموا أمامه إلى الفنرا ثم ساروا من الفنرا إلى العباسي (1).

(1) ابن تغرى بردی: المنجم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق محمد مصطفى زيادة وأخرون، ج 4، دار الكتب المصرية، القاهرة، ص 148. أيضًا عبد الرحمن النحاس ومسعود عاشور: مصر في العصور الوسطى، دار النيابة المصرية، القاهرة، 1996، ص ص 121، 137.
في عصر الدولة الإخشيدية (1358هـ/650م - 939م)

وذلك سنة 939هـ، حين أعطى الخليفة الراشدين بالله القائد بقية أمراء ملوكه، راغبين حكم الأراضي، فلاح له أن يغزو سوريا وكان عليها الأعيان بطرق الفتح، فأمر باستعارة محمد بن راقيق، فحاصره بقية الأعيان، فنظم محمد الإخشيدي، وعسكر على النهر، ودمره ونجى الأعيان، فاستعان بهم في الفتح. وانتقل إلى النقطة، وعند الطريق إلى دمشق، حتى جاءه الخبر أن محمد بن راقيق قد نقض الصلح، وفي البيت الباشيم بن مصطفى، فأسرع الإخشيدي لملائكته في موقعة حامية عند الديالى، فينكسر فيها جيش محمد بن راقيق وأسر خمسة من رجاله، وعاد بأسبابًا إلى دمشق.

في عصر الدولة الفاطمية (974م - 558هـ)

منذ القرن الخامس الهجري، ومع تدحره عام في أركان الدولة الفاطمية، كان من الطبيعي أن يشهد تغيرًا في الوضع، نتيجة ازدادت الإضطرابات بسبب الصراعات الداخلية. أشار هذا إلى الألفية 215هـ زمن الخليفة الفاطمي الظاهر، فقد نبه عبد الله بن إبراهيم جعفرى العريش بمنعه بعض أولاد ابن جراح وأحرق وأخذ جميع ما كان فيها.

ما جاء عند المقرئين سنة 553هـ من أن الملك الصالح نجم الدين أيوب قد سير عسكراً إلى الديالى، لصد الفنجى، وقد كان، وعادوا ضاربين بعدة غنائم مسماً

(1) الكذي: الولاء والقضاء، تحقيق: حسن كرم اليوسفي، بيروت، 1908,

(2) المقرئين: اعتج الحنفى بأهلا الأئمة الفاطميين النيابة، تحقيق: محمد حلمي محمد، ج 4، الهيئة العامة للقصور الثقافية، القاهرة، 1973، ص 143.
بين خيول وأموال(1).

في عصر الدولة الأيوبية (۵۴۸/١٢۵۰-۵۶۹/١٢۶۰م): 
وفي بداية الحكم الأيوبى ظلت العريش عرضه لأخطار الحملات الصليبية على نحو ما حدث عام ۵۷۷هـ حين ورد الخبر بأن نخل العريش قد قطع أكثره بمعرفة الفرنج وحملوا جذوعه إلى إماراتهم بفلسطين(1).

وهكذا كانت العريش هدفاً سهلاً للخارجين على السلطة، ومن ثم غيرونه عليها من أجل السهل والنهب والتخريب قبل أن تدركهم الجيوش النظامية، خاصة وأن هذه الجماعات المهاجمة كانت تقدم من فلسطين ثم ترتد إليها على وجه السرعة، وكانت محصلة هذه الأحداث تدنى مكانة العريش، ولكن المهم أن العريش كان لها من مقومات الموضع ما جعلها تظل قائمة كمركز استقرار بشري في حين تحولت القمرة إلى مجرد قلعة عام ۵۵۹هـ.

وأخيراً يجدر القول بأن ما تحتويه العريش اليوم من بقايا قلعة (صورة ۳۰۴، ۳) فإن ذلك يرجع إلى عهد العثمانين في مصر، فقد حرصوا على تأمين مواصلاتهم البرية مع مراكز الخلافة في أسطنبول، وقد أقام هذه القلعة السلطان سليمان ابن السلطان سليم عام ۹۶۸هـ/۱۵۶۸م(2).

جدير بالذكر أن قلعة العريش (شکل ۷) والتي تقع على قمة هضبة مرتفعة جنوب غربي العريش كانت يومًا شامخة تترصد بأعينها ضميج الغزوات، وقد

(1) المقرئي: اتبع الاستعارة بأخبار الأئمة الفاطميين الخليفاء، مرجع سبق ذكره، ج، ص۳۴۳.
(2) المقرئي: المواضع والاعتبار بذكر الخطط والآثار، مرجع سبق ذكره، ج۲، ص۱۱۱۰.
(3) نعم شکر: مرجع سبق ذكره، ص۱۱۴۳.
أخبر موقعها بشكل متواضع وحماية طريق الحبّ السلماني والتجارة
الشمالية، قد تحولت مع مرور السنين إلى مجرد شاهد وبقايا أثر هو الوحيد
الباقي من عبق التاريخ بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء.
وبكل آسي وأسف أصبحت اليوم مقلة للقامة، وأتسأل أي ن دور السياحة
بالمحافظة لحماية هذا الأثر التاريخي المهم من الاندثار؟ ألا يمكن أن تتحول هذه
القلعة إلى منطقة جذب سياحي ومركز إشعاع حضاري.
ما سبق نستشف مدى أهمية العريش كنهر حربي مهم على طول الـدرب
السلطاني أهم طرق مصر الخارجية على الإطلاق في العصر العربي، حيث إن
سقوطها وسيطرة المغيرين عليها وتجاوزها إلى العاصمة يعني سهولة اجتياز
واجتياح غيرها من المدن على طول الـدرب السلطاني وصولاً إلى العاصمة.
الزيارة الميدانية 2014
صورة (1) بقايا قلعة العريش
صورة (2) تابع بقایا قلعة العريش

صورة (3) تابع بقایا قلعة العريش

٢٤٠
تل اليتزا:

والآن نعرض لظاهرة جغرافية مهمة تؤكد على قيمة الوظيفة الحربية لتلزير العريش تعرف باليازوك الذي كان بمثابة مركز استطلاعي متقدم للجنود المرابطين عند الشاطئ لحماية مدينة العريش من أن يطرقها طارق، فهو إذن ذو وظيفة حربية مهمة على السهل الساحلي شمالي سيناء.
وتل البازك أحد صور أشكال التكوينات الرملية الشاطئية شمال سيناء يقع إلى الغرب من مفيض وادي العريش وشمال مدينة العريش بضعة كيلومترات كما بالشكل (1).

أما بالنسبة لمفهوم البازك فهو لفظ فارسي الأصل معناه كما جاء عند عماد الأصفهاني مستطلع/ مكتشف/ حارس، وهذا الحرس المتقدم يكون بين جهة العدو القادم بزاوية بحرًا وبين القوات العسكرية القائمة في الثور(2).

ونظرًا لأن كل أخطار مصر الخارجية طوال العصر الوسيط كانت تأتي من قبل سواحلها الشمالية، والتي تعرضت منها مصر لأغلب الغزوات سواء بزاوية بحرًا أو بحرًا، وذلك لأنها ليست فقط عرضا بصورة مباشرة للبحر بل عمق أو عزازل منهم، ولكن أيضًا لأن مراكز القوى والإمبراطوريات والإطعام التقليدية في العالم القديم كانت كلاً في الشمال، ولهذا كان من الطبيعي أن تركز طلائع الجند على طول سواحل مصر الشمالية، خاصة خلال شهر فيبراير ومارس من كل عام، وذلك لأنها الفترة السالبة للملاحة ورسو السفن في البحر المتوسط، ومن ثم تقع الخطورة على الموانئ والثور ولهذا يقع الاهتمام بتركيز الأجانب بالثور المحروسة(3)، والتي من أهمها نثر العريش آنذاك وبهذا المفهوم وذلك الوضع يكون تل البازك بمثابة مركز استطلاع متقدم للجند المرابطين عند الشاطئ لحماية العريش، وكان له مقومات دفاعية تناسب وماهية، فهذا مفيض وادي العريش الذي كان بمثابة خندق شرقي التل، وهذه مدينة العريش ظهر بشرى

(1) العمام الأصفهاني: النفث القسي في الفتح الإسلامي، تحقيق محمد حسن صحيح، الدار التراثية للطباعة والنشر القاهرة، 1975، ص 357، 358، 431، 420، 423، 422.
(2) ابن مماتي: قوانين الدواوين، تحقيق عزيز سوريات، مكتبة مدبولي القاهرة، 1991، ص 348، 347، 246، 247.
يحمي التل، حيث كانت بمثابة الصريخ حين يطرقه طارق، أضف إلى هذا وجود مصدر مائي دائم متصل في بئر النبي ياسر التي كانت تسمى بئر الطير، وقد ظلت حتى أواخر القرن التاسع عشر 1898م، لذا احترقت وتمت حوض لسد السباحة ومواها أغلب من آبار العريش(1). ويرجع سبب ذلك إلى تسرب المياه إليها من مفيض وادي العريش.

جدير بالذكر أن تل الطير قد احتفظ بثيوتة الحربية منذ العصر الأموي حتى إن عبد الغنى النابلسي أثناء رحلته لمصر عام 1105هـ/ 1693م ذكره باسم تل الطير حين أشار أنه في تلك البلاد مكان مبارك يقال لـه الطير(2).

أما بالنسبة لقبة النبي ياسر القائمة على التل، فهي ليست المقبرة الوحيدة عليه هذا التل، حيث يذكر عبد العال الشامي أنه لما كانت مثل هذه الأماكن التي يرابط فيها المرابطون فإنها تشهد دفن بعض هؤلاء المجاهدين، أو أن تكون ملاذًا مستحبًا لأولياء الله الصالحين، ومن ثم فليس من المستبعد أن تكون تسمية قبة النبي ياسر يقصد بها ضريح أحد هؤلاء العباد أو مشهد مقام استجابة لاعتقاد بعض الصالحين فيما سبق من الزمان(3).

والقد جدد بناء هذه القبة عثمان بك فريد محافظ العريش عام 1317هـ/ 1899م(4).

---

(1) نعوم شقر: مرجع سبق ذكره ص 165، 166، 187، 188، 189.
(2) عبد الغني النابلسي: مرجع سبق ذكره، ص 172.
(3) عبد العال الشامي: الدرب السلطاني المدخل الشمال الشرقي لمصر، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ص 122.
(4) نعوم شقر: مرجع سبق ذكره، ص 166.
**الوظيفة التجارية:**

كانت للعرش وبذورها التجارية استدلال على ذلك من خلال وصف ياقوت الحموي السابق لها من أن بها سوقاً جامعاً كبيراً وفنادق جامعة كبيرة ووكالات التجارة، وبها الرمان الذي يحمل إلى كل البلاد. (1)

أضاف إلى ذلك ما ذكره ابن فضل الله العمري بأن فالعرش خانة كبيرة حسباً. (2)

كل ذلك يؤكد على وجود الوظيفة التجارية لها في العصر الوسيط ولم لا وهي ثغور ساحلية مهم على سيف البحر المتوسط ومحطة مهمة على طول السور السلطاني أشهر طريق مصر الخارجية آنذاك، لهذا كان من الطبيعي أن تعثر مدينة العريش الوظيفة التجارية حيث أن الصلة التجارية بين مصر وبلاد الشام بخصوص وغربي آسيا عامة قدمة قديمة قد تذكر، حيث كانت فوائد الإنتاج مع تلك الجهات تسيل طريق البحر وطريق البر عبر سيناء، ولاسما الطريق الساحلي الشمالي الذي تتوافر في بعض نقاطه المياه الجوفية الضرورية جدا لتمثيل تلك الرحلات الطويلة عبر تلك الصحارى الجرداء، فضلاً عن أنه أقرب الطرق الموصلة بين مصر وجيرانها الشمالي والذين يرونهم من الشرق.

وكانت مدينة العريش أحدى المحطات المهمة على هذه الطريق تحط الرحلان عندتها للنزول بالمياه واللهميش سما واللهم يقل وتشت تطويه إلى الغرب منها (3)، وعليها للراحة من عنة الرحلة وبيع بعض ما يحمله التجار لأهلية البلاد الذين يزيدون في حجمهم من سكان أي منطقة أخرى ضمن حدود شبه الجزيرة، ويقوم

(1) ياقوت الحموي: مرجع سبق ذكره، باب العين والرائد وما يليها.
(2) ابن فضل الله العمري: مرجع سبق ذكره، ص 191.
(3) عباس مصطفى عمارة: مرجع سابق ذكره، ص 25.

٢٤٤
أهل المدينة بدورهم بيع ما اقتصوه لسكان شبه الجزيرة الأخرى، أي أن المدينة مارست دور تجميع البضائع وتوزيعها، فضلا عن بيع منتجاتها الزراعية والحيوانية لرؤاه التجار، وأ acesso ما كانت تحمل القوافل من بلاد الشام الجوارية والخيل والخشب والآلات الموسيقية والزيوت والفواكه(1)، والمصنوعات الجلدية والبضائع والمصنوعات الصوفية(2)، وترسل مصر في مقابل ذلك عبر سيناء إلى البلاد التي تقع إلى الشرق منها الحبوب والمنسوجات الدقيقة والأدوات الذهبية والأدوات الزجاجية والخزفية(3).

ومن القرن الثاني ق.م إلى القرن الثاني الميلادي وعلى يد الأنباط(4)، سهمت المحطات التابعة على هذا الطريق نشاطاً تجارياً ملحوظاً، استمر هذا النشاط في العصر الروماني، وكان من نتيجة هذا النشاط ازدهار العرش ورفح(5)، وربما ازدادت أهمية هذا الطريق بتعرض الطريق الشمالي لللاجية إستراتيجية، حلب، قنسرين، الفرات، أو طريق دمشق، تدمر، الفرات للتهيرون. وهكذا عاد يزاول مهمته التجارية بنجاح خلال العصر الإسلامي، إلى أن برز إلى الوجود الخطر.

(1) عبد الرحمن زكي، سياحة أرض الممارك، مكتبة النهضة المصرية القاهرة، 1957، ص 27.
(2) عباس مصطفى عمار، مرجع سبق ذكره، ص 17.
(3) عبد الرحمن زكي، مرجع سابق ذكره، ص 23.
(4) الأنباط (12 ق م - 100 م) هي مملكة عربية قديمة قامت في شبه الجزيرة العربية شمالا وجنوبا وغربا وشمالا وشمالا وأجزاء من المملكة العربية السعودية والأردن. عاصمتهم الأولى مدينة الحجر في شمال غرب السعودية تم انتقالها لاحقاً إلى البتراء في الأردن وكانت محطة استراتيجية واعدة على طريق البخور إذ أنها تقع على طريق القوافل القادمة من اليمن وترتبها بالشام ومصر والبحر الأبيض المتوسط.
(5) محمد السيد غلاب، شمال سيناء مقدمة في الجغرافيا التاريخية مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، المجلد التاسع، ديسمبر 1955، ص 32.
الصليبي الذي وجه ضربه قاصمة إلى القوافل الطازجة لشمال سيناء وفرض عليها الاتجاه إلى طريق الصعيد - البحر الأحمر. وفي خضم غزو مصر والعالم الإسلامي ضد الصليبيين، أجتاح المغول العالم الإسلامي وشارفوا الأرض المصرية وساهموا في إيقاف دم الحياة أيضا في مدينة العريش وسائر مدن مصر والشام، الذي عاد يتقدم ثانية وبحالة لقرون عدة عقب دحر العدوون وقطع المماليك نفوذهم على مصر وبلاد الشام، ومن جملة الأسباب التي أعنتت التجارة في العريش خاصة وسيناء عامة، الهجرات العربية من بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية إلى مصر، والتي كانت تجد ترحبا من الحكام وتشجع عليها، ولكن مداها ما لبث أن جف بعد أن اشتد الحكم المماليك في محاولة هؤلاء المهاجرين، حتى خرج بعض من جاءها من هؤلاء أما عائدًا إلى موطنهم الأصلي أو مستوطنا سيناء.

ولم تكد أحداث الحروب الصليبية وآثارها المدمرة على تجارة المنطقة تمحى من الذاكرة، حتى أفاقت مصر المماليك على كشف رأس الرجاء السصلح في أواخر القرن الخامس عشر، والذي احتكر تجارة الغرب والشرق على السواء، فأصب العبد هوري مصر التجاري كوسبيط في المسمى، بحيث غدت تمارس دورها التجارية خلال الحكم العثماني وحتى الاحتلال الفرنسي على نطاق محلي.

***

(1) جمال حمدان، 1981، ج2، مرجع سابق ذكره، ص 809.
(2) عباس مصطفى عمار، مرجع سابق ذكره، ص 19.
الخاتمة

إن الأخطار التي تعرضت لها مصر على مر العصور من الشرق أو الغرب، أو الجنوب قليلة جدًا، وهذا يعكس أيضًا على حدودنا السياسية الحالية.

وعلى التقييم من هذا TAMMAً كانت حدودنا الشمالية في العصر الوسيط فنها تركز كل الخطر، ومنها تعرضت مصر لأغلب الغزوات سواء برًا أو بحرًا، وذلك؛ لأنها ليست فقط معرضاً بصورة مباشرة للبحر بل عمق أو عزال مهم، ولكن أيضًا لأن مراكز القوى والإمبراطوريات والأطاع التقليدية في العالم القديم كانت في الشمال، لكل ما سبق كانت تثير مصر الساحلية شمالًا، شرقًا، وعلى رأسها تغر العرشي من الأهمية بمكان، وذلك لضمان الحماية البحرية لحدود مصر الشمالية.

كما تحقيق أيضًا من هذه الدراسة أن مدينة العرشي كانت إحدى المحطات المهمة على الطريق الساحلي لشمال سيناء، لهذا كان من الطبيعي أن تعرف مدينة العرشي الوظيفية التجارية خاصة أن الصلة التجارية بين مصر وبلاد الشام خاصة وغرب أسيا عامة قديمة قدم التاريخ.

كما ذكر لي أن الغزوات الخارجية كانت ترتبط ارتباطًا واضحًا بفترات الضعف والفشل التي كانت تتاح مصر، فكانت تكثر وتشتد في تلك الفترات في حين كانت تقل أو تعتمد في الفترة التي تكون فيها مصر قوية ومتحدة.

كذلك اتضح من هذه الدراسة، مدى اهتمام الدولة الإسلامية بتخصيص تغير العرشي، وحرص ولاة مصر وحكامها على الاحتفاظ بالتحصينات القائمة به، كما قاموا ببناء تحصينات جديدة (قلاع، حصن، وأبراج.....الخ) تحتوي على تكنات للجند ومخازن للأسلحة وأماكن مراقبة قدو العدو.

* * *

٢٤٧
قائمة المصادر والمراجع

أولا - المصادر:
1- أبي عبد الله محمد الوندي، كتاب فتح مصر والإسكندرية، طبع بمدينة
ليدن، 1835.
2- ابن الأعرابي (أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي 1361/1500 هـ): كتاب
البتر، تحقيق رمضان عبد الثواب، القاهرة، 1970.
3- ابن بطوطس (أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي) تهنة الناظر في غزارة
وعجان الأفكار، دار صادر وبيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1924.
4- ابن تغري بردى (جمال الدين أبو المحاسن ت 1387 هـ): النجوم الزاهرة في
ملوك مصر والقاهرة، تحقيق محمد مصطفى زيدان وآخرون، دار الكتب
المصرية، القاهرة، 1926/1976.
5- ابن حوقل (أبو قاسم محمد بن حووقف النصبي ت 737/1337 هـ): صورة
الأرض 2، القسم الأول، مطبعة بريد، ليدن، 1967.
6- ابن خردانته (أبو القاسم عبد الله بن عبد الله 1000/1600 هـ): المسالك
والملائكة، ليدن، 1898.
7- ابن دماث (إبراهيم بن محمد بن أيمر العلائي 750/1350 هـ): الانتصار
لواطمة عقد الأفكار، 1، المطبعة الكبرى، بولاق، 1893.
8- ابن سعيد المغربي (أبي الحسن علي بن موسى بن سعيد
المغربي 1185/1809 هـ): كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل المغربي،
المكتبة التجارية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1970.
9- ابن فضل الله العمري (شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري):

248
التعريف بالمصطلح الشريف، مطبعة العاصمة، القاهرة، 1312 هـ.
11- أبو الفدا موسى بن إسماعيل (676/1276): تقويم البلدان، طبع باريس، 1840.
15- قائمة الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق: إبراهيم البحيري، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1360 هـ.
16- الكندى (أبو عمر محمد بن يوسف الكندى 305/635 م): الوالد والفضلاء، تحقيق: رفعت كست، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، 1908.
17- المقديسي (شمسم الدين بن عبد الله محمد 390/765 م): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط 2، لندن، 1906.
18- المفرزى ( ispى الدين أحمد بن علي 766/845 هـ): المواضع والاعتبار

249
19- مصطفى زيادة، دار الكتب المصرية القاهرة، 1934.
20- أنعاد الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، تحقيق محمد حلمي محمد، ج.3، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 1973.
21- يعقوبيان (أبو عباس أحمد بن يعقوب ت192/550م)؛ البلدان، ط.3، النجف 1957.
22- عبد الغني النابلسي (عبد الغني بن اسماعيل 143/1051هـ)؛ الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز، تقديم وإعداد أحمد عبد المجيد هريدي، مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1986.
23- ديفور السقلي في مصر، نقله من اليونانية: ويب كامل، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ.
24- ياقوت الحموي (شيهاب الدين بن عبد الله ياقوت 127/560هـ)؛ المتشكل وضعما والمفترق صعقا، نشر فرديناند وستفل، 1846.
25- معجم البلدان، طبعة ليبزر، 1866.
ثانيًا- المراجع:
أ- الكتب:
1- أبو الحجاج حافظ: مكتبة الإنجاز المصرية، القاهرة 1980.
2- ج، بحث، فتح العرب لمصر، تعريب: محمد فريد أبو حديد، الطبعة الثانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1948.
3- جمال حماد: جغرافيا المدن، عالم الكتب، القاهرة، 1972.

4- ______: شخصية مصر - دراسة في عبقرية المكان - ج1، عالم الكتب، القاهرة، 1980.

6- عباس عمار: المدخل الشرقي لمصر، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة، 1966.

7- أحمد الرحمن الرحمن وسعيد عاشور: مصر في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967.

8- عبد الرحمن زيكي، سيناء أرض المعارك، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1957.

9- عادل عبد المنعم الشامي: الدرب السلطاني "المدخل الشمالي الشرقي" لمصر، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1977.

10- فوزية محمود صادق: إمكانيات التنمية الزراعية في سيناء، ندوة دور الجغرافيا في تنمية سيناء، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1981.

11- محمد السيد غلاب، شمال سيناء مقدمه في الجغرافيا التاريخية مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، المجلد التاسع، ديسمبر 1955.


14- ______: مورفولوجيا الأراضي المصرية، دار غريب، القاهرة، 1999.
- محمد عبد المنعم القرماني، مدخل إلى نهضة سيناء، مؤسسة روز الشريف، القاهرة، 1975.

- مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ط 3، ج 1، القاهرة، د/ت.
- مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، الهيئة العامة للمطبعة الأميرية، القاهرة، 1990.

- نعوم شفيق: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها، مطبعة المعارف، القاهرة، 1916.
- نظير حسن سعداوي: نظام البريد في الدولة الإسلامية، مكتبة مصر، القاهرة، 1953.

ب- الدوريات:

- إسماعيل محمود الرملي: تخطيط مصادر المياه لشبه جزيرة سيناء، قسم بحوث مصادر المياه، معهد الصحراء، القاهرة، د/ت.

- الشاذلي محمد الشاذلي وآخرون: جيولوجية شبه جزيرة سيناء، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مركز الاستشعار من بعد، القاهرة، د/ت.
- كمال فريد سعد: تقرير مبديء عن هيدرولوجية المياه الجوفية بوادي العريش، وحدة البحوث الهيدرولوجية، معهد الصحراء، وزارة الزراعة، القاهرة، 1962.

ج- الرسائل العلمية:

- ع patt: المناشط التجارية في القاهرة في زمن الأيوبيين والمماليك، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1975.
2- عبد العال عبد المنعم الشامي: مدن الدلتا في العصر العربي، رسالة دكتوراه، غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1977.
3- محيي الداودي: منطقة السهل الساحلي شمال شبه جزيرة سيناء، دراسة جيولوجية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 1984.

ثالثاً- الخريطة:
1- مصلحة المساحة المصرية: أطلس مصر الطبوغرافي مقاس 1:25,000.
2- مصلحة المساحة المصرية أطلس مصر الطبوغرافي مقاس 1:50,000.
3- مصلحة المساحة المصرية أطلس مصر الطبوغرافي مقاس 1:100,000.

***
 сочетان الموقع في النص المسبط (١٣٣٩ هـ - ١٨١/١٧٧٦ م) دراسة في الجغرافية التاريخية