## الأعلام الجغرافية الفلسطينية بين الطمس والتحريف

## أ .د. يحيى عبد الرؤوف جبر

## رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني \_ بيت المقدس

## وأستاذ علم اللغة بجامعة النجاح الوطنية

المألوف، في كل زمان ومكان، أن يحيا الإنسان بين معالم تحمل أسماء من لغته، وتعكس فلسفة قومه في تسمية أعلامهم. وقد بادر اليهود الى تغيير أسماء كثير من المواقع والبلدان الفلسطينية منذ وقت مبكر ، واستبدلوها بأسماء عبرية غالبا ما تكون توراتية أو لعلاقة بالتوراة والتلمود، إمعانا منهم في التشبث بحق يدعونه في فلسطين، وان كنا لا ننكر أن اليهود استوطنوا أجزاء من بلاد العرب في بعض أحقاب التاريخ. أننا لا ننكر حقهم في الإقامة على نحو ما كان من ذلك في العصور المختلفة في الجزيرة العربية والأندلس وغيرها من بلدان المشرق. غير أن ما نستنكره هو سلخ فلسطين عن شقيقاتها، وتشريد أهلها، وإحلال اليهود من كل أصقاع العالم بدلا منهم، ولاستكمال حلقات التزوير التاريخي للحقيقة فقد راحوا يغيرون معالم التجمعات البشرية والمواقع الجغرافية، ويستخرجون من التوراة والتلمود أسماء يطلقونها عليها. ويمكن إجمال أوجه التحريف والتزوير التي طرأت على البلدان والأماكن الفلسطينية في ما يلي:

1\_ ترجمة الاسم العربي الى العبرية (العبرنة).

ومن هذا القبيل ترجمة "باب الواد" الى شاعر هاجاي، وهي ترجمة حرفية اذ تعني كلمة شاعر: باب، بوابة، وها : ال ، و جاي: واد، ويناظرها في العربية الجواء والجو. وباب الواد غرب القدس معروف. وترجمة "دار الجمرك" الى "بيت ها ميخس" والمعنى بيت المكس. وهي محطة حدودية كانت بين فلسطين وسورية على الجانب الشرقي من جسر بنات يعقوب. وترجمة "الضفة الغربية" الى جداه معر بيت، وجبل الزيتون في القدس الى هار هزيتيم، وجبل الخروف في النقب الى هار هاحاريف، وخان التجار الى حانوت تجاريم، وهو أيضا سوق الخان، ويقع في الجليل السفلي .

2\_ تحريف الاسم العربي ليلائم اسماً عبريا، أو صرفه عن جهته وحسب. وأمثلة ذلك كثيرة جداً ، ويتراوح التحريف بين استبدال حرف بآخر سواء كان نظيراً له أم لم يكن، كتغيير القصرين الى كتسرين، وهي خربة تقع الى الشمال الغربي من القرية العربية المهجورة ة "أم خشبة"، إذ نلاحظ هنا أن التسمية تمت باستبدال الصاد بما يناظرها صوتيا في العبرية وهو "تس". واسدود الى اشدود، وبيت الأثل الى بيت ايشيل، والأثل من شجر الصحراء معروف، وعبلين الى ابلين ... إذ المعروف أن السين والثاء يناظرهما الشين، والعين أخت الهمزة. وربما كان التحريف في غير حرف واحد، وإضافة أو حذفاً ، على نحو ما نجده في "يالو" إذ أصبح اسمها أيالون ، وتقع الى الشمال الغربي من باب الواد غربي جبل القدس، و"الدميث" الواقعة في الجليل الغربي، إذ أصبح اسمها أداميت، واكسال أصبحت كسيلوت (جمعا)، وبيت عنات بعد أن كان اسمها البعنة، وبقعات عيرون سهل عارة، ورجم العطاونة الذي أصبح اسمه جباعوت ايتون، وبلدة قطرة التي غدا اسمها جديرة، وخربة أم دومانة التي غدت ديمونة، وقرية الطوفانية التي صار اسمها حيبل تيفن، وقاقون إذ صارت "يكون" وغيرها كثير.

ونود أن نشير هنا الى أن ثمة أصواتا عربية (حروفا) لها نظائر في العبرية كالتي ذكرتها قبل قليل، وأخرى تناظر حرفي p, v في الانجليزية، وقد عبرنا عنهما بالباء والفاء من مثل جفعات ويبنه ونحوهما .

3\_ ومن المســتعمرات الإسرائيلية ما أقيم قريباً من بلدة عربية هُجِّر أهلها عنها سواء عام 1948 أو 1967 وأعطي اسمها صريحاً أو محرفاً للمستعمرة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك بلدتي التي ولدت بها كفر سابا، وقد دمرها اليهود في أعقاب عام 1948 وأسسوا في موقعها مستعمرة كبلن، بينما أسسوا على بعد 2 كم مستعمرة أخرى الى الغرب منها باسم كفار سابا.

ومن ذلك بيت هاشيطة المقامة في أراضي قرية شطة، ومجدال ها عيمك المقامة في أراضي المجيدل العربية، ومجداليم المقامة في أراضي مجدل بني فاضل وكريات ملاخي التي أقيمت في أراضي قسطينة وغيرها كثير

4\_ وربما غير الاسم العربي كليا، أو وضع الى جانبه اســم عبراني لعلاقـة مرتجلـة، فاســم وادي أم سدرة أصبح قنيون هاكتوبوت، أي أخدود الكتابات، وموقعه الى الغرب من ايلات، على بعد 12 كم، ودير المحرقة غدا اسمه قيرن كرميل، والخالصة كريات شمونا، وقلعة القرين أصبح اسمها مونفور. ونورد فيمــا يلــــــــــي أسماء جميع الأعلام الجغرافية التي ما تزال محافظة على عروبتها والتي تغير وجهها بالاستيطان اليهودي التي اعتراها تغيير في مواقعها أو تحريف في أسمائها مما انتهى إليه علمنا، سواء كان ذلك بعبرنتها (ترجمتها للعبرية) أم كان بتغيير بعض أحرفها. وهي مرتبة ألف بائيا، وقد قرنّاها بما يعرّف بها ويوضح موقعها بإيجاز.

وسنلحق بالبحث صورة للخريطة التي أعدتها دائرة الثقافة في الجيـــش الإسرائيلي، وقرنتها بكتاب كل مكان وأثر في فلسطين الذي ترجمه عيد حجاج لصالح مركز الدراسات العبرية في الجامعة الأردنية، هذا الكتاب الذي اعتمدنا عليه في جل مادة هذا البحث تقريبا.

الألف

**أبو حمام:**

خربة، أطلق عليها الإسرائيليون اسم تل زيف، أي تل الذئب. وجدير أن ثمة خربة تحمل الاسم نفسه تقع في منطقة بئر السبع، وفيها بئر " أبو الحمام" ، ولعل التسمية جاءت من هنا، ذلك أن من الحمام ما يتخذ من الآبار موطنا، وهو ما يعرف بالحمام الجبلي، أو حمام الأبيار، وهو النيس في لهجات جنوب الجزيرة العربية ، والولع؛ عندهم وعند أهل الصحراء الكبرى.

كما أن هناك موضعا يعرف بخربة وادي الحمام، وهي تقع شمال غرب مدينة طبريا على بعد 5.5 كم، وترتفع 98م عن سطح البحر، وقد سميت القرية بهذا الاسم لكثرة الحمام فيها قديماً، وقد عرفت أيضاً باسم **خربة الورديات**. وهناك قلعة تسمى قلعة (ابن معني) في القرية، كان الوادي مسكوناً من قبل بعض البدو، وفي عام 1949 أقام الصهاينة قلعة أسموها "قلعة أربيل" في المكان، وأطلقوا على وادي الحمام اسم(ناحل هيونيم). وإلى الشمال من طولكرم هنالك قرية أخرى تحمل اسم خربة الحمام.

وفي سورية، أيضا، خربة الحمام. وهي قرية تقع إلى الغرب من "حمص" بحوالي 25 كيلو مترا.

**أبو ديس**:

حي على بعد 3 كم شرق القدس، قرب العيزرية، أطلق عليه اليهود اسم بحوريم . وتبلغ مساحة أبو ديس 30,000 دونما، وقد قام الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة كثير من أراضيها لإقامة المستوطنات، وأشهرها مستوطنة "معالي أدوميم" والتي تصنف على أنها ثاني أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، وتمتد إلى حدود محافظة أريحا. كما قام الاحتلال الإسرائيلي بضم الجزء الغربي من أبوديس والذي يقدر بنحو 600 دونم إلى القدس منذ بدايات الاحتلال عام 1967م ضمن ما سموه القدس الكبرى، أما باقي البلدة فقد ألحق بالإدارة المدنية الإسرائيلية، ويمر من أراضي البلدة جدار الفصل العنصري.

**أبو سلام:**

موقع في النقب الشمالي الغربي إلى الجنوب الشرقي من رفح، على مسافة 7كم. أقيم فيه كيبوتس كيرم شلوم 1956.

**أبو سمارة:**

خربة أبو سمارة؛ نسبه إلى الشيخ سمارة المدفون فيها، أسماها جيش المحتل الآن شمرياه **.**

**أبو شوشة:**

وهو موقع على مسافة 7,5 كم جنوب شرق الرملة، على طريق اللطرون، أقام فيه الصهاينة مستعمرة جيرز. وكانت القرية تقع على السفح الجنوبي لتل جازر، حيث يلتقي السهل الساحلي أسافل تلال القدس. وكانت طريق فرعية تصلها بطريق يافا- القدس العام، الذي كان يمر إلى الشمال الشرقي منها. وتل جازر هو ما بقي من مدينة جازر المذكورة في العهد القديم من الكتاب المقدس، والتي شهدت عمليات تنقيب كبرى في أوائل هذا القرن [Macalister 1912]. ومن الجائز أن تكون مدينة جازر أُهِلَت منذ الألف الرابع قبل الميلاد. وكشفت التنقيبات التي جرت في أبو شوشة من مصنوعات يعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد (أوائل العصر البرونزي) وقد حوّل الكنعانيون الموضع إلى مدينة وأحاطوها بسور. كما ذُكرت في عداد المدن التي استولى عليها تحوتمس الثالث في سنة 1469 قبل الميلاد تقريباً. ومن المعتقد أن سليمان جعلها معقلاً مهماً. كذلك فإنها ازدهرت في ظل الفرس واليونان؛ وكُشف فيها عن منزل روماني ومصابيح من أوائل أيام المسيحية. وكان الموقع أيام الرومان يسمى غازارا (Gazara)، ويتبع مدينة نيكوبوليس (Nicopolis) التي كانت قائمة في موقع عمواس الفلسطينية الحديثة (التي ظلت آهلة حتى حزيران/يونيو 1967، إذ دمرتها الحكومة الإسرائيلية مع قريتين أُخريين، بيت نوبا ويالو، بُعيد الاستيلاء على الضفة الغربية). ولا يكاد يُعرف شيء عن أبو شوشة في أوائل العصور الإسلامية. في سنة 1177م شهد الموقع، الذي أطلق الصليبيون وعساكر صلاح الدين الأيوبي، كانت الغلبة فيها للأوائل. وتدل المصنوعات (الخزفيات والنقود) التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر للميلاد، والتي وُجدت في الموقع، على أن الموقع ربما كان آهلاً في تلك الأيام. وثمة دلائل أُخرى على العمران في القرون اللاحقة؛ منها مقام على التل يبدو أنه أُنشئ في القرن السادس عشر. في أوائل القرن التاسع عشر، كانت أبو شوشة قرية مبنية بالحجارة والطين، وتحيط بها سياجات الصبّار، وتتألف من 100 عائلة. وفي وقت لاحق من القرن التاسع عشر، وصف الرحالة إليهو غرانت أبو شوشة، بعد أن شاهدها، بأنها قرية صغيرة جداً [Grant 1907: 17].

في العصر الحديث كان سكان أبو شوشة كلهم من المسلمين، وكانت منازلهم مبنية بالحجارة والطين، ومتقاربة بعضها من بعض. وكان في القرية مسجد وبضعة دكاكين ومدرسة ابتدائية، أُسست في سنة 1947، وكان عدد أو من سجل فيه 33 تلميذاً. في 1944/1945 كان ما مجموعه 2475 دونماً مخصصاً للحبوب، و54 دونماً مروياً أو مستخدماً للبساتين.

احتلال القرية وتطهيرها عرقيا

هوجمت أبو شوشة أو مرة في الأشهر الأولى من الحرب، خلال ما وصفته الهاغاناه ((نموذجاً لعلمية انتقامية مدروسة)). واستناداًِ إلى الرواية التي أوردها ((تاريخ الهاغاناه))، فقد تمت عملية اضرب واهرب هذه بعد أن قُتل حارس من مستعمرة مجاورة كان يجتاز حقول أبو شوشة. وبعد منتصف ليل الأول من نيسان/أبريل 1948، قامت فصيلتان من الكتيبة الثانية في لواء غفعاتي، تصاحبهما قوات أخرى، بالتسلل إلى القرية وفجر اللغامون منزلاً وبئراً. وفي هذه الأثناء وصلت إلى أبو شوشة، من قرية القباب المتاخمة، تعزيزات من المجاهدين لمؤازرة المدافعين عنها، فاشتبكت مع وحدة هاغاناه كانت توفر الغطاء للمهاجمين. وقد جُرح أحد المهاجمين اليهود جرحاً قاتلاً. غير أن ((تاريخ الهاغاناه)) لا يأتي إلى ذكر الإصابات العربية بين سكان القرية أو المجاهدين المحليين.

احتل لواء غفعاتي القرية في سياق عملية براك بتاريخ 14 أيار/مايو 1948؛ وهذا استناداً إلى المؤرخ الإسرائيلي بِني موريس (كتاب "تاريخ الهاغاناه" يجعل الاحتلال بعد يوم). ويذكر موريس أن الوحدات المهاجمة قصفت أبو شوشة بمدافع الهاون في الليلة التي سبقت سقوطها، أي في 13 أيار/مايو؛ وقد فر السكان ونُسف بعض منازل القرية بالديناميت. وكانت عملية نسف القرية منسّقة أيضاً مع الهجوم المتقدم نحو الشرق، والذي كان يهدف إلى احتلال قرية اللطرون الاستراتيجية. ومع احتلال أبو شوشة رسّخت الوحدات المشاركة في عملية مكابي أقدامها في المنطقة.

القرية اليوم

تحتل مستعمرة أميليم الإسرائيلية معظم مساحة الموقع. وينبت شجر التين والسرو ونبات الصبار وشجرة نخيل وحيدة في الموقع. وغُرس في الأودية المحيطة شجر المشمش والتين، وتنبت أنواع من الأشجار المثمرة على المرتفعات.

المغتصبات الصهيونية على أراضي القرية

في سنة 1948، أُنشئت مستعمرة أميليم في موقع القرية المدمّرة. وأُنشئت مستعمرة بدايا، في سنة 1951، على أراضي أبو شوشة بالقرب من حدودها المتاخمة لأراضي قرية النعاني التي دمرت أيضاً. كما أن مستعمرة غيزر أُنشئت في 13 آذار/مارس 1945 إلى الشمال من أبو شوشة بالقرب من الموقع، لكن على أراض كانت تابعة لقرية القباب. ومن المستعمرات الأُخرى القريبة، غير القائمة على أراضي القرية، مستعمرة بتاحيا ومستعمرة بيت عوزّيئيل، اللتان أُسستا في سنة 1951 وسنة 1956 على التوالي. وتقع المستعمرتان شمالي غربي القرية.

( نقلا عن<http://www.palestineremembered.com/al-Ramla/Abu-Shusha/ar/index.html> )

وهناك قرية في الشمال تعرف بغور أبي شوشة، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة طبريا، وتبعد عنها 5كم، هدمت عام 1948م وضمت أراضيها المسلوبة والبالغة مساحتها 9000 دونم إلى (كيبوتس جينو سار) الذي أنشئ عام 1937م، وقد بلغ عدد سكانها عام 1945م حوالي 1240 نسمة. وقد رثاها الحاج لطفي الياسيني في بكائية تفيض باللوعة على ما انتابها عام 1948، جاء فيها:

أتوق للغور.... طبريا..... تناديني

من يوم نكبتنا .....والنار تصليني

طردت عن موطني مذ عام نكبتنا

هناك بيتي وارضي مع بساتيني

لكم أتوق لشرب الماء من وطني

ماء البحيرة .... طبريا وحطيني

أنا الفدائي..... سل عني أحبتنا

في مرج عامر سل عني بسخنين

فيها نشأت على حب النضال ولم

أنكس الرأس يوما عند صهيوني

يا غور صبرا لئن طال البعاد بنا

لا بد آتون ... في فوج الميامين

مفتاح بيتي معي في الصدر احمله

كوفية الرأس رمز من فلسطين

عقال رأسي .. وسام العز ألبسه

مع الدمقس .... وسروال الميادين

أنا الشهيد شهيد القدس احرسها

من قوم نتن ... وتجار الدكاكين

بالله إن مت في منفاي يحملني

لغور شوشة ... للوطن الفلسطيني

رفاق دربي على عهدي على قسمي

ولست أرضى بديلا عنه يغنيني

هناك أمي أبي أهلي عشيرتنا

وقبر جدي صلاح الدين يكفيني

**أبو صنديح**:

مرتفع في جبال القدس حيث تلتقي غربا مع السهل، أقاموا فيه مستوطنة جفعات سيليد.

أبو فرح: تل في غور بيسان، أسموه تل كفار كرنايم .

أبو القحوف:

خربة، أقاموا في محيطها مستوطنة كفار مناحم . وجدير بالذكر أن في محافظة عمان من بلاد الأردن خربة تعرف بخربة " أبو القحوف" والقحوف إما أن تكون التجاويف؛ حتى لو كانت تجاويف العينين ونحوهما، أو تجاويف الأرض التي تنتج عن عوامل التعرية، أو مقلوب حقوف، جمع حقف، وهو كثيب الرمل، وبه تشبه أعجاز النساء، ومنه جاء اسم كتاب" هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف" وهي مرثية للعلامة الشيخ يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن خضر الشربيني، من أعلام العهد العثماني؛ أي الأرداف، والكتاب من تأليف طاهر أبو فاشا

الأثل

موقع أقاموا فيه مستوطنة باسم بيت ايشل، وهي الآن مهجورة، وتقع على بعد 2كم جنوب بئر السبع. وجدير بالذكر أن شجر الأثل يكثر في البادية العربية، ومنها منطقة بئر السبع، وهو من نباتات الحمض تصلح عليه الإبل، وهو من فصيلة الصنوبريات، وله ذكر في الكتب السماوية.

إجزم

قرية عربية مدمرة، أقام اليهود مكانها مستوطنة كيرم مهرال سنة 1949. ومن الجدير بالذكر أن اسم القرية معروف متداول بين الفلسطينيين من خلال المثل الشعبي الدارج " إلك في اجزم حق حصان "

القرية قبل الاغتصاب

كانت القرية تنتشر على جانبي واد صغير عريض، في الطرف الجنوبي من مرج ابن عامر. وكانت تقع إلى الغرب من موقع تل أبو شوشة الأثري. وكان يصلها بحيفا وجنين الطريق العام الذي يمتد بين هاتين المدينتين. وقد ذهب بعضهم مؤخراً إلى أن تل أبو شوشة ربما يكون مدينة غابا هبيون (Gaba Hippeon) الرومانية. والتل موقع كبير قديم، يبدو أنه يعود إلى العصر البرونزي المبكر [Siegelmann 1984]. في أواخر القرن التاسع عشر، وُصِفت أبو شوشة بأنها مزرعة صغيرة، على طرف سهل، تستمد مياهها من نبع يقع غربيها [SWP (1882) II: 41]. وكانت منازلها مبنية باكانت القرية قائمة على إحدى القمم في القسم الجنوبي الغربي من جبل الكرمل. وكان يحدها من الجهة الشمالية الشرقية سهل، ومن الجهة الجنوبية واد رحب (أبو ماضي)، وكانت طريق فرعية تربطها بالطريق العام الساحلي الذي كان يمر على بعد 3 كلم إلى الغرب منها. في سنة 1956، كانت إجزم قرية في ناحية شفا (لواء اللجون)، وعدد سكانها 55 نسمة. وكانت تدفع الضرائب على عدد من الغلال كالقمح والشعير والزيتون، بالإضافة إلى عناصر أُخرى من الإنتاج كالماعز وخلايا النحل [Hut. And Abd: 158]. كانت إجزم مسقط رأس الشيخ مسعود الماضي، زعيم منطقة حيفا الساحلية في أوائل القرن التاسع عشر وحاكم غزّة لفترة من الزمن. وقد حكم آل الماضي، وهم أسرة واسعة النفوذ، المنطقة الساحلية الواقعة جنوبي الكرمل والسفوح الغربية لجبل نابلس، خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. وكانت إجزم موطنهم الأصلي، حيث شيدوا قلعة كبيرة [Scholch 1986: 170-71]. ويذكر إدوارد روجرز (Edward Rogers)، نائب القنصل البريطاني الذي زار إجزم في سنة 1859، أن عدد سكان إجزم كان 1000 نسمة تقريباً، وكانوا يزرعون 64 فداناً من الأرض (الفدان = 100-250 دونماً؛ أنظر مسرد المصطلحات) [SWP (1882) II: 41]. ومن سكان إجزم المعروفين يوسف الشافعي، الذي صار قاضي محكمة بيروت في سنة 1887.

كانت إجزم ثانية القرى الكبرى في قضاء حيفا, من حيث مساحة الأرض، وكانت منازلها مبنية في معظمها بالحجارة والأسمنت، وتنتشر على محور يمتد من الشمال إلى الجنوب. وكان في إجزم مسجدان، ومدرسة ابتدائية للبنين أُسست تقريباً في سنة 1880 خلال الحكم العثماني. كان سكان القرية في أكثريتهم من المسلمين، ما عدا 140 مسيحياً كانوا يقيمون فيها سنة 1945. وكانت أراضي إجزم تشتمل على ينابيع عدة وجداول وآبار، وكان سكانها يعتمدون في معيشتهم على الزراعة وتربية الدواجن. وكانت الحبوب أهم محاصيل القرية، لكن إجزم كانت معروفة أيضاً ببساتين الزيتون التي كانت تحتل، في 1942/1943، نحو 1340 دونماً من الأرض. في 1944/1945، كان ما مجموعه 17791 دونماً مخصصاً للحبوب، و2367 دونماً مروياً أو مستخدماً للبساتين. وكان في القرية ثلاث معاصر زيتون يدوية، وواحدة آلية. وكان القرية مشيّدة فوق بقايا موقع أقدم منها عهداً، كما كان ثمة آثار في خربة كبّارة وخربة مقورة المجاورتين، واللتين لم تشهدا أي تنقيب.

لحجارة، وسقوفها بالطين والقش، بينما كان بعضها مبنياً بالأسمنت. وكان سكانها من المسلمين، وفيها مسجد ومدرسة ابتدائية. وكانت المياه متوفرة من مصادر عدة، في جملتها مياه واديين ونبع يمدّ القرية بمياه الاستعمال المنزلي.

كان اقتصاد القرية يعتمد على تربية الحيوانات وعلى الزراعة، وكانت الحبوب المحاصيل الأساسية. وكان سكان القرية يزرعون أيضاً الخضروات والتبغ وشتى أنواع الأشجار المثمرة، وفي جملتها 600 دونم من أشجار الزيتون. وكانت الزراعة بعلية ومروية، كما كان الري ذا أهمية خاصة بالنسبة إلى الخضروات. وكانت طاحونة حبوب، مسماة باسم القرية، تقع في الطرف الشمالي الشرقي من الموقع. في 1944/1945، كان ما مجموعه 4939 دونماً مخصصاً للحبوب، و931 دونماً مروياً أو مستخدماً للبساتين. وكانت البقايا الأثرية في تل أبو شوشة، وفي القرية ذاتها، تدل على تاريخ طويل من الازدهار الحضاري.

احتلال القرية وتطهيرها عرقيا

كانت إجزم، إلى جانب عين غزال وجبع، جزءاً من منطقة مثلثة جنوبي حيفا، صمدت في وجه الهجوم الإسرائيلي حتى أواخر تموز/يوليو 1948. ويذكر ((تاريخ حرب الاستقلال)) أن تلك القرى ((الجريئة والعنيدة... لم تصمد فحسب، وإنما أيضاً واصلت منع حركة مواصلاتنا على الطريق الساحلي)). وتشير هذه الرواية إلى محاولتين أوليين (فاشلتين) لاحتلال القرية، جرتا في 18 حزيران/يونيو و8 تموز/يوليو 1948. كما وُضعت خطة لمحاولة ثالثة على أساس ((عملية بوليسية ضد سكان متمردين على الدولة، يرفضون الاعتراف بالسلطة الشرعية صاحبة السيادة)) وقد اعتُمِدَت هذه الصيغة لإخفاء حقيقة كون العملية خرقاً واضحاً لاتفاقية الهدنة الثانية في الحرب، ووُسمت بعملية ((شوتير)) (الشرطي). لكن ((تاريخ حرب الاستقلال)) يذكر أنها ((كانت من الناحية التنفيذية عملية عسكرية)) [T: 252-54].

يشير المؤرخ الإسرائيلي بِني موريس إلى أن الهجوم بدأ في 24 تموز/يوليو، وأدى بعد يومين إلى احتلال القرى الثلاث في إثر قصف مدفعي وجوي عنيف. وقد أطلع وسيط الأمم المتحدة، الكونت فولك برنادوت (Folke Bernadotte). مجلس الأمن لاحقاً على أن القوات الإسرائيلية هاجمت هذه القرى في 18 تموز يوليو، مع بداية الهدنة الثانية، وأن الهجوم الجوي والبري استغرق سبعة أيام كاملة. وذكرت وكالة إسوشيتد برس، في 26 تموز/يوليو، أن الهدنة الفلسطينية خُرقت نتيجة هجوم قامت به الطائرات الإسرائيلية ومشاة الجيش الإسرائيلي على ثلاث قرى عربية. وفي 30 تموز/يوليو، لاحظ مراسل ((نيويورك تايمز)) بطريقة غامضة أن الوضع ((هدأ، فيما يبدو، بفضل المساعي العاجلة التي بذلها مراقبو الأمم المتحدة)). بينما صرّح هؤلاء أن الوضع ((خطِر)). ويذكر بني موريس أن وحدات من ألوية غولاني وكرملي وألكسندروني احتلت القرى الثلاث، وأن معظم من بقي من السكان أُكره على الرحيل، أو ((نزح تلقائياً في اتجاه الشرق)). وروى سكان هذه القرى لاحقاً أنهم تعرضوا مراراً لنيران الجنود والطائرات، في أثناء فرارهم من قراهم. وقال برنادوت، في أيلول/سبتمبر، إن السكان ((حاولوا التفاوض مع الجيش اليهودي)). وقد نقلت صحيفة ((نيويورك تايمز)) عنه قوله إن 8000 شخص طُردوا من منازلهم في القرى الثلاث، وعُلم أنهم يبحثون عن ملاذ في منطقة جنين. كما صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية يومها أن 4000 شخص حُوّلوا إلى لاجئين، وأن 10000 غيرهم أُسروا، بينما قتل الكثيرون في أثناء الهجوم. وجاء في تحقيق أولي للأمم المتحدة أنه عُثر على جثتين في القرى الثلاث مجتمعة. لكن في أيلول/ سبتمبر، قدر محققو الأمم المتحدة عدد القتلى والمفقودين بمئة وثلاثين شخصاً. وفي 13 أيلول/ سبتمبر، أصدر برنادوت أمراً إلى إسرائيل بإعادة اللاجئين إلى القرى الثلاث، وبترميم منازلهم المدمرة، أو إعادة بنائها، فرفض الإسرائيليون الإذعان لأمره[M: 213-14; NYT: 26/7/48, 31/748, 14/9/48].

القرية اليوم

دُمرت القرية جزئياً، وتُرك المسجد عرضة للخراب. لكن عدة منازل ما زالت قيد الاستعمال. وقد حُوّل ديوان مسعود الماضي ¿ وهو بناء من طبقتين شُيّد ف القرن الثامن عشر- إلى متحف، وحُوّلت المدرسة إلى كني، والمقهى إلى مكتب للبريد. ويزرع الإسرائيليون السهل المجاور، بينما حُوّلت المناطق الجبلية إلى متنزهات.

المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية

في سنة 1949، أنشأت إسرائيل مستعمرة كيرم مهرال في موقع القرية.

المصادر

Encyclopedia Of The Palestinians: Biography of Taqyy al-Din al-Nabhan

Ijzim in 1998, a son returns home.

شهادة الحاج جودي التايه الخديش

عن موقع:

<http://www.palestineremembered.com/Haifa/Ijzim/ar/index.html>

اجليل

مقابل قلقيلية على شاطئ البحر، أقيم في محيطها مستعمرة جليل يم سنة 1943، تتقاسم أرض القرية اليوم كل من المدن هرتسليا ورمان هشارون، وجليل يام.

أقيمت القرية في فترة الحكم العثماني حول قبر الشيخ صالح عبد الجليل، الذي سميت على اسمه. أما الاسم جليل يام فقد ذكر في الكتب السامرية (د. زئيڤ ڤيلاني، אנציקלופדיה לידיעת הארץ (الموسوعة لمعرفة البلاد)، إصدار "يديعوت أحرونوت"، 1956 ص 232)، ويعتقد أنه تم حفظه في اسم القرية. كان سكان القرية مسلمين، واعتاشوا على الزراعة وصيد السمك. في فترة الانتداب البريطاني تم تقسيم القرية إلى قسمين - إجليل الشمالية وإجليل القبلية (الجنوبية)، التي شكّلت القسم الأكبر.

في العشرينات من القرن ال20 تم شراء قسم من أراضي القرية من قبل المهاجرين اليهود، وبعد ذلك بنيت عليها (بالإضافة إلى أراض اشتريت من قرى مجاورة، مثل الحرم) المدن هرتسليا ورمات هشارون (وقتها، كانت حارة باسم "عير هشالوم") وجليل يام. وصفت العلاقات بين السكان العرب والمستوطنين اليهود بأنها "وديّة" [بحاجة لمصدر]. في عام 1945، بلغ عدد سكان القرية ما يقارب ال870 نسمة.

وكانت القرية قبل الاغتصاب تقع على قمة تل, مشرفة على ساحل البحر الأبيض المتوسط من جهة الغرب, وعلى امتداد شاسع من السهل الساحلي من جهة الشرق. وكانت إجليل القبلية (الجنوبية) تقع على بعد 100 متر إلى الجنوب الغربي من شقيقتها قرية إجليل الشمالية. وقد سميت بهذا الاسم, في أرجح الظن, تيمنا بالشيخ صالح عبد الجليل, الذي كان ضريحه \ مقامه قائما في الموقع. ويعود تاريخ إجليل القبلية ضريحه إلى نهاية القرن التاسع عشر على الأقل فهي ملحوظة على خريطة المنطقة التي رسمها سنة 1881 مؤلفو كتاب (مسح فلسطين الغربية). وكان سكانها جميعهم من المسلمين في ذلك الوقت, وكانت منازلهم مبنية بالطوب أو بالاسمنت ومتجمعة على نحو غير وثيق في ثلاث حارات تفصل بينها راض خالية ما لبثت أن امتلأت, بالتدريج بالبناء الحديث. كان تلامذة القرية يؤمون مدرسة إجليل الشمالية وكان عدد تلامذة القريتين نحو 64 تلميذا في سنة 1945. ولقد أتاحت طبيعة المنطقة ذات التربة الرملية, لسكان إجليل القبلية أن يزرعوا الفاكهة, ولا سيما الحمضيات. في 1944\1945, كان ما مجموعه 923 دونما مخصصا للحمضيات الموز, و 7087 دونما للحبوب, و 85 دونما مرويا أو مستخدما للبساتين. وقد اهتم سكان القرية بصيد السمك, إضافة إلى الزراعة. وعلى بعد اهتم سكان القرية بصيد السمك إضافة إلى الزراعة. وعلى بعد نحو كيلومتر إلى الشمال الغربي من القرية يقع تل مكميش (131174) الذي نقب في الفترة بين سنتي 1977و 1980. وقد كشفت التنقيبات عن أن الثامن للميلاد, يتخلل ذلك أربع فجوات زمنية تدل على هجر القرية لفترات متقطعة.

احتلال القرية وتطهيرها عرقيا

ورد في (تاريخ الهاغاناه)أن اجتماعا عقد في بيتح تكفا, في أواخر سنة 1947 أو أوائل سنة 1948, بين ممثلين عن الهاغاناه وبين مخاتير بعض القرى المجاورة, عبر فيه المخاتير عن(رغبتهم في السلام). وذكر أن مختار إجليل القبلية كان بين المجتمعين, لكن يبدو أن الاجتماع لم يغن شيئا في ضمان أمن القرية. ويقول المؤرخ الإسرائيلي بين موريس إن سكان القرية نزحوا عنها في 3 نيسان\ أبريل 1948, خوفا من هجوم يهودي. ويزعم (تاريخ الهاغاناه) أنهم غادروها من جراء ضغط بعض رجال الميليشيا العرب. وفي ذلك الوقت, كانت كل المنطقة الواقعة بين تل أبيب وهيرتسليا قد أخليت تماما من سكانها العرب. بعد مرور فترة غير قصيرة من الحرب, أصبحت إجليل القبلية معسكر للسجناء العرب الذين أسرتهم الهاغاناه. وقد نقل مراسل (نيورك تايمز) في 11 تشرين الأول\ أكتوبر, (أن نحو نصف ال 5000 أسير عربي, الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي منذ أيار\ مايو, محتجز في مخيم نصب بسرعة على رمال وعثة في واد صغيرة مجاور لهذه القرية التي كانت ذات يوم عربية) وكان المخيم يبعد قليلا عن طريق تل أبيب- حيفا, على بعد بضع مئات من الأمتار من البحر, وكان يشتمل على أكثر من 200 خيمة كبيرة. وقد ذكر المراسل أنه (حتى سلطات المخيم ليست متأكدة من عدد [ السجناء] الذين كانوا من أفراد الجيوش العربية فعلا). وكان في جملتهم نحو 250 فلسطينيا ألقي القبض عليهم بعد الاستيلاء على قراهم.

القرية اليوم يستخدم الموقع مكبا للنفايات, ومن العسير تمييز القرية الأصلية. وثمة على رقعة صغيرة من التل لم تغلب النفايات عليها بعد, بقايا منازل حجرية قرب صهريج لتخزين البنزين, هذا فضلا عن أجمة من النباتات البرية والصبار. وعلى بعد نحو 100 متر شرقي الصهريج يقوم منزل مهجور بالقرب من بقايا بناء مهدم تهديما كاملا.

عن موقع [http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84 بتصرف](http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84%20بتصرف) طفيف

اخزيب

قرية عربية على شاطئ الجليل، أقيمت على أراضيها مستوطنة ليمان، وذلك عام 1949. وهي الزيب،, وهي منطقة ساحلية تقع في الشمال, ترجموها أخزيب, وكتبوا بالعربية على الطريق شاطئ أخزيب.

بالعبرية - أهزيب أو اخزيب. Al Zeeb, Al Zib Hebrew - Achziv - Achzev - Achzeev - Ahziv - Ahzeev - Ahzeb والشائع العربي الصحيح الأصيل هو الزيب. Al Zeeb Achziv. بتصرف عن الموقع:

www.facebook.com/note.php?note\_id=288042373073

أدمة

خربة تقع بين غور الأردن والجليل السفلي، وتسمى اليوم جفعات أدموت

أرسوف

موقع استيطان قديم، مذكور في المصادر العربية يقع الى الشمال من يافا، وأسماه اليهود تل أرشاف. وجاء في موسوعة الحروب الصليبية أن أرسوف مدينة ساحلية فلسطينية ، كانت تعرف في القديم باسم «أبولونيا-سوزوسا» وكانت الفرنجة تطلق عليها اسم «أرسور» وفي عام 1099 ، وبينما كانت المدينة تحت سيطرة الفاطميين (العبيديين) ، استطاع جودفري ، أول حاكم صليبي لفلسطين ، أن ينتزع منها الجزية . لكن في شهر نيسان من عام 1101 سقطت أرسوف في يد خليفته بلدوين الأول ملك القدس ، وبمساعدة الأسطول الجنوي له ، طُرِدَ كل سكان المدينة . وقد بقيت المدينة والأراضي المحيطة بها جزءً من السيطرة الملكية (سيطرة بلدوين الأول) حتى حوالي عام 1163 حيث ظهر جون (يحيى) الأرسوفي كأول حاكم مستقل للمدينة . امتدت سيطرة جون هذا شمالاً إلى نهر الفالق ، وجنوباً إلى نهر العوجة (نهر يرقون)، وشرقاً حتى سفوح السامرة . وفي القرن الثاني عشر أصبح من واجب المدينة أن تزود جيش الصليبيين بخمسين من جنودها للخدمة العسكرية . وفي عام 1261 ، أصبح أصحاب الحاكم ستة فرسان وعشرين جندياً.

وقد قبض على والتر الأرسوفي في معركة حطين في شهر تموز عام 1187 ، وعادت المدينة إلى أيدي المسلمين في شهر آب من نفس السنة . وبعد ثلاث سنوات من فتحها هدم صلاح الدين حصونها . لكن المدينة استرجعها الصليبيون في أيلول من عام 1191 بعد هزيمة صلاح الدين في شمال شرقي المدينة أمام قوات ريتشارد ، وقد دفن الفارس جميس الأفِسنيسي في سانتا ماريا ، كنيسة أرسوف الرئيسية . بعد وفاة خليفة والتر ، جون ، في عام 1198 أو قبله ، انتقلت ملكية المدينة إلى ثييري الأوركاوي Thierry of Orca، زوج أخت جون واسمها مليسِندا، لكن بعد وفاة ثييري في عام 1207 ، تزوجت مليسندا جون الإبِليني ، حاكم بيروت . بدأ ابن جون بتحصين أرسوف في 1241، لكن بعد موته في 1258 انتقلت الملكية إلى ابنه باليان . لم يستطع باليان أن يدافع عن المدينة ضد هجمات المماليك فأجّرها إلى جماعة الإسبتارية في 1261 مقابل مبلغ قدره 4000 بيزة سنوياً .

وفي 1263 ، سجلت المصادر الإسلامية أن الإسبتارية بدأوا ببناء ربض ، وكان هذا مخالفاً لما اتفقوا عليه مع السلطان بيبرس ، فحاصرنا السلطان بيبرس في 1265. وبعد أربعين يوماً من الحصار – في 26 نيسان ، ترك الإسبتارية المدينة واعتصموا بالقلعة التي سقطت بعد ثلاثة أيام فقط بعد تقويض بوابتها . وقد أسر حوالي 1000 من المدافعين عن القلعة أو قُتِلوا . ثم هدم جدار القلعة وسور المدينة بعد ذلك .

(نقلا عن موقع http://www.fustat.com/I\_hist/arsuf.shtml.)

أريحا

المدينة المعروفة، حرف اسمها الى يريحو ، ولنا في تسميتها رأي، فهي معبد القمر، واسمها مشتق من لفظه اليمني القديم ( ورخن) الذي يناظره في اللغة التجرية المتداولة في أرترية ( ورحى) بإمالة الألف، وفي السريانية يرحو وفي العبرية يريح بتشديد الياء الثانية،. وفي العربية الشمالية ( الفصحى اليوم نجد كلمة تاريخ وارخ الكتاب وورخه بمعنى واحد، لأن أهل الأرض كانوا يؤرخون قديما بدور القمر ( الشهر) وهو أصلا في العربية بمعنى الهلال، فسميت المدة الزمنية ما بين طلوعه إلى طلوعه التالي باسمه، وكذلك سموا عملية ربط الأحداث بزمن حدوثها من سلم الزمن باسم مشتق من ( يرخ أو ورخ بإسقاط النون التي هي علامة تعريف في السبئية، أو ياريخ: تاريخ) كما أسموا المدينة المعروفة بهذا الاسم. ومرد ذلك إلى أن أريحا وغيرها من أرجاء الغور تكون أجمل ما تكون صيفا في الليل عندما يصب نوره من فوقها فيملأ الغور ، مشيعا البهجة والأنس بين الناس. وكتب علي قليبو في موقع أريحا:

تعتبر أريحا من أقدم المدن فهي أول حاضرة في التاريخ الإنساني، حيث نجد فيها آثار ثورة العصر الحجري والتي انتقل فيها الإنسان من حياة التنقل و الترحال بحثا عن الطعام إلى حياة الاستقرار التي تعتمد على الزراعة وتدجين الماشية وبصورة خاصة "القمح" و "الجدي". وتستمر الأهمية التاريخية لها لتبلغ ذروتها في العصر الكنعاني ومن ثم العصر الروماني والأموي حتى وقتنا الحاضر و التي أصبحت فيه مشتى فلسطين الرئيسي حيث لعبت مياه عين السلطان وعين الديوك ومياه واد القلط دورا أساسيا في تشكيل أهميتها لجميع الشعوب التي تعاقبت على ثراها عبر التاريخ.

تظهر الجذور الكنعانية في اسم مدينة أريحا العربي، فأريحا هي مدينة إله القمر الكنعاني "ياريخ" ومن نفس المصدر الثلاثي نجد الكلمة "يريح" بمعنى العطر. فأريحا هي مدينة القمر العطرة نسبة لبساتينها وأزهارها التي تغرق المدينة بعبقها عبر التاريخ، و تذكر الأساطير الكنعانية أن نيكال وهي آلهة البساتين قد تزوجت من ياريخ الذي من أهم وظائفه التي ارتبط بها نجد ندى الليل، فباقترانهما يقترن الندى بالحديقة لتزدهر أراضي أريحا الزراعية خصوبة.

تقع أريحا على مستوى 258 مترا تحت سطح البحر و بالتالي فإنها تعتبر أوطأ مدينة في العالم ومياهها وخاصة مياه عين السلطان لا تنقطع صيفا ولا شتاء حيث يبلغ تدفقها ألف جالون مربع بالدقيقة أضف إلى ذالك اعتدال جوها معظم السنة وتربتها الحمراء الخصبة.و نلمس هنا تضافر جميع هذه العناصر لتجعلها منطقة زراعية خصبة أتاحت الفرصة لأولى حركات الاستيطان البشرية.

في هذه البيئة الطبيعية الغنية بمقومات الحياة، اكتشف الإنسان الأول ومنذ العصر الحجري أنه وفي حاله كفره لحبة القمح الجافة فإنها وبعد مئة يوم ستنبت غلة وفيرة من القمح. بينما اكتشف أنه لو حافظ على الجديان في حظيرة واعتمد فقط على أكل الذكور وترك الإناث للتكاثر فإنه يستطيع زيادة ماشيته.

بتدجينه للقمح والجدي قام الإنسان بالمشاركة في انتخاب وتفضيل أنواع معينة من القمح والجديان التي نعرفها الآن.

في "تل عين السلطان"، و التي لا نعرف اسمها في العصر الحجري ولا القوم الذين سكنوها، توفر لأول مرة فائض في الكربوهيدرات والبروتين أتاح الفرصة لتوزيع العمل والتخصص في مختلف الصناعات في المجتمع الإنساني البدائي فتخصص البعض في الزراعة وآخرين في صناعة الفخار وآخرين في الحراسة كجنود وآخرين في البناء وآخرين بتقديم القرابين وإقامة مختلف الطقوس الدينية و التي تسوقنا إلى ما اكتشفه العلماء في أريحا من بوادر للفكر الديني حيث وجد علماء الآثار عظام الموتى وقد رتبت على هيئة الجنين بالرحم بداخل جرات فخارية.

و قد اكتشف العلماء في بعض المنازل في أريحا بعضا من الرؤوس الآدمية وقد شكلت بالجبس ووضع في مكان العين صدف من الحلزونيات المائية التي تعيش في مياه عين السلطان وهذه بالمناسبة تمثل أول تشكيلات فنية انسانية. كما نجد أيضا أول التجارب الإنسانية في البناء باستخدام الحجر ألا و هو السور المبني و ما يلحق به من برج يبلغ ارتفاعه حتى الان سبعة أمتار و يسبق بناؤه عظمة سومر بآلاف السنين.

بالإضافة إلى موقعها كميناء بحري – فالبحر الميت كان قريبا جدا للمدينة قديما- فقد اشتهرت المدينة لموقعها على تقاطع الطرق التجارية ولمحاصيلها الزراعية المتنوعة ولكن الصناعة احتلت أهمية كبرى في شهرة هذه المدينة و خاصة عملية تصنيع أملاح البوتاسيوم الضرورية في عملية التحنيط عند الفراعنة فكانت أريحا هي هدية القائد الروماني مارك انطوني إلى فرعونة مصر كيليوبترا.

"في العصر الروماني أصبحت أريحا مشتى فلسطين والقدس الرئيسي":

بنى الملك هيرودس قصره على شمال وجنوب وادي القلط واتخذ أريحا كمشتى له قضي فيه آخر سنوات حياته

والجدير بالذكر أن الملك هيرودس كان كنعانيا ينتمي إلى القبائل الآدومية التي استقرت جنوب الخليل وبلغ نفوذها وامتدادها في أوجها وصولا إلى صحراء النقب جنوبا أما العصر الكلاسيكي فلقد انحصرت جنوب الخليل في إطار حدود دورا الآن. ويذكر أن الحارثة - خال هيرودس – هو ملك الأنباط الذين توسعهم ليصلوا أيضا مناطق التعامرة والسواحرة الآن حيث بنى هيرودس قصره الشهير بيهيريديون الآن

و حتى لا ينتقل الحكم من الأسرة الهيرودية إلى الأسرة الهاسمونية اليهودية اتخذ هيرودس الكنعاني موقفا تجاه أولاده منها – وهم نسبة لوالدتهم يهود بالطبع - فاضطر لقتلهم ولم يبق إلا على أولاده الكنعانيين من النسل النبطي والآدومي مما جعله مكروها عند اليهود كما نجده في كتابات يوسفوس التاريخية والإنجيل فيصبح شخصه عدوا لدودا لليهود و شيطانا رجيما. أما في سنواته الأواخر في أريحا وبعد أن أنهكته الأمراض اعتزل الناس في قصره على شاطئ واد القلط و عكف يعيد تقسيم ولايات فلسطين على أولاده الثلاثة.

و من الطريف أن نجد أن اليهود حاولوا من بدء الأمر الاستحواذ على الآدوميين فادعوا في عام 125 ق.م أنهم من سلاله اليشع أخ سيدنا يعقوب وأجبروهم على أتباع الشريعة اليهودية، علما بأن المؤرخين ينظرون إلى الآدوميين كقبائل منحدرة من صلب الأنباط العرب واستمر نسبهم حتى فترة متأخرة مع الأنباط الذين كانوا بمثابة أخوالهم

أما في العصر الأموي نجد أن الخليفة هشام بن عبد الملك كان قد أمر في أواخر عهده ببناء قصر هشام عام 734 و الذي أنهاه الخليفة الوليد بن يزيد عام 744 واليه يعزى الفضل في جميع الزخارف التشكيلية من فسيفساء وتماثيل لنساء عاريات ورجال متدثرين بالملابس السوداء.

و لا بد في حال زيارتنا للقصر الشتوي من استرجاع قصيدة ميسون الكلبية زوجة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان:

لبيت تخفق الرياح فيه أحب إلي من قصر منيف

ولبس عباءة تقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف

وكلب ينبح الطرقان دوني أحب إلي من قط ألوف

في هذه القصيدة تحن ميسون الكلبية إلى حياة البادية وتفاضل بين حياة الخيمة بالصحراء وبين حياة القصور فتجدها تفضل الحياة البدوية في خيمة تخفق الرياح فيها على حياة المدينة. و يعتبر هذا الولع والتشبث بالصحراء من أهم صفات العصر الأموي الذي اهتم خلفاؤه اهتماما فائقا ببناء مجموعة القصور المنتشرة شرق الأردن وأريحا حيث نستشهد بمقدمة ابن خلدون الذي شرح فيها شرحا وافيا لظهور واندثار الحضارات معتمدا في شرحه لعلم العمران على أهمية العصبية القبلية والتي رفعت بادي ذي بدء من شأن الأمويين وانتشارهم وعظمتهم بالأندلس ومن ثم أفول نجمهم.

و لكنه يسترعي انتباهنا تواجد عناصر فنية للفن الأموي - كالنحت والرسم الطبيعي للإنسان والحيوان – تعتبر مغايرة لما ألفناه في الفن الإسلامي الخاص بالجوامع والمدارس التي تعتمد زخرفتها على الأنماط الهندسية والخط والأشكال النباتية التجريدية و لكننا نجد في قصر هشام طابعا علمانيا للفن الأموي كما تبينه الصور التالية:

في الساحة الرئيسية لقصر هشام نجد النافذة القديمة قد انتصبت في وسط الساحة عوضا عن نافورة المياه الموجودة الآن مع بقيه التماثيل في المتحف الفلسطيني بالقدس و بالتالي لا بد أن نتصور المشتى كتحفة فنية تلعب المياه والحمامات والبرك دورا عظيما في تحديد معالمها كما يتجلى إذا ما نظرنا إلى قصر الحمراء في غرناطة.

في أريحا نجد التاريخ متدثرا في عبق أشجار الحمضيات والفتنة والياسمين ومختلف الورود. فتجتمع فيها كل عناصر التراجيديا الإنسانية من تناقضات و أضداد كالحب والغيرة والحسد والكراهية وحب العظمة والحكمة والكرم والأنانية، فيما يخفي التاريخ هذه الاختلاجات الإنسانية في دثاره القديم.

و في نظرة تأملية للتاريخ نجدها قد وفرت لكل أجناس البشر و لعشرة آلاف سنة كاملة، مسكنا وملجأ أمينا وبيتا نتعرف فيه على هشاشة وضعف وضع الإنسان في الكون والوجود. في أريحا نلمس ملامح إنسانيتنا

تعتبر مدينة أريحا واحة خضراء في منطقة غور الأردن، تقع على بعد 7 كم غربي نهر الأردن و 10 كم شمال البحر الميت و 30 كم إلى الشرق من بيت المقدس وتنخفض مدينة أريحا حوالي 250 كم عن سطح البحر، لذلك تعتبر المدينة أخفض مدينة في العالم.

اسم أريحا أصله سامي وعند الكنعانيين تعني مدينة القمر، وتعني كلمة أريحا بالسريانية الرائحة والأريج، كذلك أطلق على المدينة اسم مدينة النخيل وحديقة السماء.

تعتبر مدينة أريحا أقدم مدينة في العالم فالآثار الخاصة بأقدم حضارة اكتشفت في أريحا تعود إلى عشرة آلاف سنة، توجد هنالك العديد من الأماكن التاريخية الجميلة للزيارة في أريحا مثل أريحا القديمة ونهر الأردن حيث عمّد السيد المسيح، كذلك هنالك جبل التجربة، قصر هشام، عين السلطان ( نبع اليشا )، شجرة زكا ( الجميز )، دير سان جورج ( وادي القلط )، قصر هيرودس الشتوي، دير حجلة، كهوف قمران، البحر الميت، والكثير الكثير من المناطق الرائعة.

طقس المدينة الجميل يجذب الكثير من السياح إن كانوا محليين أو من خارج الوطن، فمعدل درجات الحرارة في يناير هو 8.5 درجة وأقل معدل سنوي لدرجات الحرارة هو 17 درجة مئوية، معدل درجات الحرارة السنوي هو 23.5 درجة، وأعلى معدل سنوي لدرجات الحرارة هو 30.5 درجة ، معدل تساقط الأمطار ( 150 ) ملم ومعدل الرطوبة 52%، معدل تساقط الأمطار في مدينة أريحا هو أقل منه في الجبال المحيطة والمناطق الساحلية لذلك فإن مدينة أريحا تعتمد بالكامل على آبار ارتوازية لسد احتياجاتها من مياه الشرب والري مثل نبع عين السلطان، مصدر المياه في هذا النبع يأتي من الجبال البعيدة ويعتبر المصدر الرئيسي لمياه الزراعة، تبلغ نسبة المياه الصادرة منه حوالي 680 كيلو متر مكعب في الساعة وتبلغ نسبة الملوحة 600 جزء في كل مليون جزء، وهو يعتبر مصدراً ثابتاً للمياه طوال السنة، وتستعمل المياه فيه للري والشرب على حد سواء.

بالإضافة إلى مواقعها السياحية، تعتبر أريحا منطقة مهمة للزراعة فهي مشهورة في زارعة الحمضيات والتمور والموز والورود والخضراوات الشتوية.

تبلغ المنطقة الخاضعة لحدود البلدية 45 كيلو متر مربع وعدد السكان في المدينة يبلغ 17000 نسمة وإذا أضفنا عدد السكان في مخيمات اللاجئين المجاورة فإن العدد يرتفع إلى 25000 نسمة.

الموقع والتسمية

تقع مدينة أريحا في الطرف الغربي لغور الأردن أو ما يعرف بغور أريحا، وهي أقرب للحافة الجبلية لوادي الأردن الانهدامي، منها إلى نهر الأردن، تقع عند خط الانقطاع بين البيئة الجبلية إلى الغرب والبيئة الغورية في الشرق، وهي بذلك نقطة عبور هامة منذ القدم للقوافل التجارية والغزوات الحربية التي كانت تتجه غرباً نحو القدس وشرقاً نحو عمان، وهي أيضا الممر الغربي لنهر الأردن والبحر الميت، يمر منها الحجاج المسيحيون القادمون من القدس في طريقهم إلى نهر الأردن والبحر الميت، من جهة أخرى، كانت أريحا البوابة الشرقية لفلسطين، عبرتها كثير من الجماعات البشرية المهاجرة إلى فلسطين على مدى العصور، وتنخفض عن سطح البحر نحو 276 م .

ويصفها البغدادي في معجم البلدان فقال : أريحا بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة والحاء المهملة أو بالحاء المعجمة، وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن والشام، سميت بأريحا نسبة إلى أريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام، وهذا يدل على أن أصل التسمية سامي الأصل .

وأريحا عند الكنعانيين تعني القمر، وقد عرفها العرب بأريحاء، وأريحا، وأطلق عليها أيضا مدينة وادي الصيصان، وسميت بهذا الاسم لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر الذي يلتف كسياج حول بساتينها ولا يزال فيها إلى اليوم .

وسميت كذلك بتل السلطان أو عين اليشع، لأن أريحا القديمة لم تكن سوى تل صناعي صغير يدعى تل السلطان وهو أصل المدينة الأولى .

أريحا عبر التاريخ :

يعتبر الخبراء الأثريون أن مدينة أريحا هي من أقدم مدن فلسطين إذ يرجع تاريخها إلى العصر الحجري القديم أي نحو 7000 سنة قبل الميلاد بل يذهب البعض منهم إلى أنها اقدم مدينة في العالم قائمة حتى اليوم.

وقد حدد الخبراء موقع أطلالها عند تل السلطان الذي يقع على بعد 2 كيلو متر شمالي المدينة الحالية بالقرب من نبع عين السلطان.

هاجمها الهكسوس فيما بين 1750 –1600 ق. م واتخذها قاعدة له، وكانت أول مدينة كنعانية تهاجم من قبل بني إسرائيل على يد يوشع بن نون سنة 1188 ق.م، واحرقوا المدينة وأهلكوا من فيها، ثم قام المؤابيين بإخراج اليهود سنة 1170 – 1030 ق.م بقيادة الملك عجلون .

ازدهرت أريحا في عهد الرومان ويظهر ذلك في آثار الأقنية التي اكتشفوها والتي تظهر في وادي نهر القلط .

وفي عهد المسيح عليه السلام ازدادت شهرة المدينة، حيث زارها المسيح عليه السلام كما زارها النبي زكريا عليه السلام .

ويرجع الفضل إلى الرومان في تعمير المدينة وازدهارها، ففي عهد قسطنطين الكبير 306 – 327 م انتشرت المسيحية في أريحا وأقيمت في ضواحيها الأديرة والكنائس وأصبحت مركزاً لأسقفية، وكذلك ازدهرت في عهد البيزنطيين وتقدمت حتى دخلت تحت حكم العرب المسلمين في القرن السابع الميلادي وأصبحت تابعة للرملة مركز جند فلسطين .

وقد أصبحت في صدر الإسلام أهم مدينة زراعية في الغور، حيث انتشرت فيها زراعة النخيل وقصب السكر والموز وغيرها.

ثم خضعت أريحا لحكم الصليبيين بعد أن غزوا فلسطين، وأصبحت مركزاً للجيش الملكي الصليبي بقيادة ريموند الذي غادرها بجيشه بعد أن سمع بقدوم الأيوبيين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، حيث جعلوها جسراً لهم في فلسطين للاتصال بقواتهم وولاتهم في الشام .

ثم خضعت للحكم الملوكي، و أصبحت جزءاً من مملكة دمشق، وفي أثناء الحكم العثماني أصبحت أريحا ناحية بعد أن كانت قرية، ويقيم فيها حاكم يدعى المدير، ثم أصبحت قضاء في عهد الانتداب البريطاني، وكانت مركزاً للقضاء حتى عام 1944 إلى أن ألغته سلطات الانتداب البريطاني و ألحقته بقضاء القدس، وفي عام 1965 عادت مركزاً للقضاء واستمرت كذلك إلى أن احتلها الصهاينة عام 1967.

السكان والنشاط الاقتصادي:

تزايد عدد سكان أريحا بشكل تدريجي قبل عام 1948 ، حيث ارتفع من 300 نسمة عام 1912 إلى 1039 عام 1922م ثم إلى 1693 عام 1931 ، ثم ارتفع عددهم إلى 3010 عام 1945 ثم إلى 10166 نسمة عام 1961 ثم إلى 15000 عام 1978 وحسب إحصاء عام 1992 بلغ عدد السكان في مدينة أريحا بما فيها مخيمات اللاجئين إلى 20795 نسمة .

وقد مارس سكان مدينة أريحا العديد من الأنشطة منها:

الزراعة:

وقد عرفت أريحا منذ القدم بغزارة مياهها وخصوبة تربتها وقد حافظت أريحا على شهرتها الزراعية منذ أقدم الأزمنة، حيث زادت المساحة المزروعة ومن أهم المزروعات الحبوب المختلفة كالقمح والشعير والذرة والسمسم، كما تزرع فيها الأشجار المثمرة كالحمضيات والموز والزيتون والعنب والنخيل، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى، كالتبغ وهناك فائض في الإنتاج الزراعي يصل إلى مدن الضفة الغربية الأخرى وكذلك يصدر إلى الأردن .

االتعدين والصناعة :

عرفت أريحا الصناعة منذ القدم مثل صناعة السلال والحياكة والحصر والحراب والنبل المزودة برؤوس الصوان والفؤوس والخزف وغيرها، أما في العصر الحالي فهناك صناعة الفخار ، الحصر ، النسيج ، المياه الغازية ، الكراسي ، تخمير الموز ، الخيام.

كما ازدهرت صناعة استخراج المعادن والأملاح من البحر الميت مثل:

كلوريد البوتاسيوم و الصوديوم والماغنيزيوم والكالسيوم والرومين، وتوجد في البحر الميت كميات هائلة من هذه المواد تقدر بملايين الأطنان.

السياحة :

تتمتع أريحا بخصائص سياحية فهي تمتاز بشتائها الدافئ، حيث الشمس الساطعة والسماء الصافية والجو الرطب، كما تمتاز بكثرة فواكهها و أشجارها، وفيها خمس منتزهات وسبع فنادق إحداهما على البحر الميت، بالإضافة إلى البحر الميت الذي يعتبر اشد بحار العالم ملوحة ويمكن الاستحمام فيه بأمان، حيث لا توجد فيه أمواج أو حيوانات مائية مفترسة.

النشاط الثقافي في مدينة اريحا:

1. التعليم : كان التعليم في مدينة أريحا مقتصراً على الأديرة والكنائس حتى الانتداب البريطاني، حيث أنشأت مدرستان إحداهما للبنين وأخرى للبنات، وفي عام 1967 بلغ عدد المدارس 26 مدرسة منها 4 مدارس ثانوية و 8 مدارس إعدادية و أربعة عشر مدرسة ابتدائية، كما يوجد هناك مدرسة صناعية تابعة للتعليم المهني، بالإضافة إلى مدرستين صناعيتين أخريين للشبان المسيحيين، وهناك مدارس للتعليم المهني مثل المعهد الشعبي لتعليم الطباعة ومدارس تعليم السواقة، وقد زادت الحركة الثقافية في أريحا بعد إنشاء مكتبة بلدية أريحا حيث تضم 16 ألف كتاب .

2. النوادي : ويوجد في أريحا عدة أندية وهي:

أ. النادي الرياضي الثقافي: الذي افتتح عام 1951 بعد محاولات سابقة لانشاء نادي لم يكتب لها النجاح، وقد أغلق بعد أن اعتقل رئيسه بتهمة سياسية .

ب. نادي ترسنطة: وهو خاص بالشباب المسيحيين الآن معطل .

3. الجمعيات : وهناك عدد من الجمعيات منها :

أ . جمعية الشابات المسيحيات وهي تابعة لمنظمة عالمية بهذا الاسم، ويمكن للمسلمات الانتساب لهذه الجمعية، وتقوم هذه الجمعية بأنشطة مختلفة مثل المحاضرات لربات البيوت وتعليم الخياطة، وهناك نشاط رياضي محدود .

ب. جمعية الشبان المسيحية في عقبة جبر ويتبعها مدرسة للتعليم المني، تضم عدداً من المعلمين والطلاب لتعليم النجارة والتنجيد والجلد والدهان، ومدة كل دورة منها ثلاث سنوات.

ت. جمعية البر بالشهداء وفيها مدرسة للتعليم المهني أيضاً، أنشأت عام 1952 لتعليم الحدادة والدهان والخياطة والتنجيد والغسيل والكي .

معالم المدينة

تعتبر مدينة أريحا من مدن المراكز المناخية، لدفء مناخها في فصل الشتاء وانخفاضها الكبير تحت مستوى سطح البحر، ولذلك يأتي إليها الكثير من الزائرين في فصل الشتاء للاستشفاء ويحتفظ الشكل العمراني في المدينة بالشكل الإشعاعي، ويتفرع من مركز المدينة العديد من الشوارع في جميع الاتجاهات، ولهذا النمط مزايا هامة، منها إضافة مساحات من الأراضي داخل المدينة، وهذا يجعلها تحتفظ بمزايا صحية .

وتضم أريحا الكثير من المعالم الأثرية مثل:

أ. تل عين السلطان: وهي نبع ماء قديم جداً يبعد عن أريحا مسافة كيلو مترين.

ب. قصر هشام الأثري: وهو قصر عربي رائع بناه هشام بن عبد الملك الذي حكم عام 105-125 هـ (724 – 743م) على خربة المفجر .

ج. دير قرنطل أو جبل الأربعين: تأسس هذا الدير على يد الارشمندريت افراميوس سنة 1892 وهذا المكان قديم منذ زمن السيد المسيح، وقد جدد عدة مرات، وأول من فكر في المحافظة على قدسيته الملكة هيلانة، حيث أقامت عليه تشييداً قديماً منذ عام 325 م.

د. دير مار يوحنا أو دير القديس يوحنا المعمداني: وهو تابع للطائفة الأرثوذكسية، يقع على نهر الأردن .

هـ . دير اللاتين: بنى هذا الدير جماعة الفرنسيسكان سنة 1925 على مقربة من مساحة المدينة، وبه كنيسة الراعي صالح، وبها عدة أيقونات جميلة ومروحة ونوافذ مزخرفة وتمثال للسيدة العذراء والطفل يسوع وتمثال للسيد المسيح وبعض اللوحات الزيتية، وفي الكنيسة مكان لتعميد الأطفال وآخر للاعتراف أمام الكاهن.

وهناك مجموعة من الأديرة الأخرى، مثل دير الروم، در الحبش، دير المسكوب ، المغطس، دير القبط، دير القلط، قصر حجلة أو دير حجلة .

أما عن المساجد في أريحا فأشهرها :

1. مسجد أريحا القديم: بني عام 1331 هـ، تبلغ مساحته 3 دونمات، به 11 صنبوراً مفروش بالحصير، وله بابان شمالي وغربي و 11 نافذة خشبية ومنبر خشبي على الطراز القديم.

2. مسجد صالح عبده: وبناه صالح طاهر عبده عام 1952على مساحة 3 دونمات وله بابان و15 نافذة زجاجية ومنبر خشبي .

وهناك مساجد أخرى مثل:

مساجد عين السلطان – مساجد عقبة جبر – مساجد النويعمة – مسجد غور نمرين – مسجد قصر هشام – مسجد النبي موسى.

المدينة اليوم : تعتبر مدينة أريحا مركزاً لمحافظة أريحا اليوم التي تضم 16 تجمعاً سكانياً، وقد أقامت إسرائيل فيها 11 مستوطنة

.

الأشرفية

قرية عربية هجّر أهلها عام 1948 ، تقع الى الجنوب الغربي من بيسان على بعد 2كم،وقد أقيم مكانها كيبوتس "رشافيم" واسمه كما ترى مقارب لاسم القرية العربية وتحريف له .

ويضيف محمد محمد حسن شراب في معجم بلدان فلسطين "مشتقة من (أشرف ): بمعنى علا، حيث يتميز موقعها بارتفاعه النسبي عن الأراضي الغورية الممتدة شرقها. ويمر بها وادي المدوع، كما تقع عين المدوع في شمال القرية الغربي، كان بها سنة 1945م (230) مسلماً، معظمهم يعملون في الزراعة وتربية المواشي لخصوبة التربة، وانبساط الأرض. وكان يزرع بها الموز والزيتون والحمضيات، طرد العدو السكان، ودمر القرية واستغل أراضيها في الزراعة".

إشوع

قرية في ضواحي القدس، وقد أقيم في محيطها مستوطنة اشتاؤل سنة 1949. وجاء في كتاب وليد الخالدي " كي لا ننسى":

كانت القرية تعتلي تلا عريضا قليل الارتفاع على السفح الجنوبي الشرقي لأحد الجبال, ويحيط بها واديان في جانبيها الشرقي والجنوبي. وكانت تقع على الطريق العام الذي يصل بيت جبرين ( من كبريات قرى قضاء الخليل) بالطريق العام الممتد بين القدس ويافا. وكانت طريق فرعية تربطهما بمجموع من القرى المجاورة. ويعتقد أن إشوع شيدت فوق موقع مدينة إشتأول الكنعانية حتى أنها عرفت بهذا الاسم في العصر الروماني حين كانت تدخل ضمن قضاء إيلوثيرولوليس الإداري (بيت جبرين). إلا إن قرية دير أبو القابوس, التي تبعد نصف كيلومتر نحو الشمال, كانت عدت أيضا قائمة في موقع إشتأول في العصر الروماني. في القرن السادس عشر, تزحزحت القرية مسافة 500 متر في اتجاه الشمال الغربي, نحو موقع قرية عسلين ( أنظر عسلين, قضاء القدس). ثم في القرن الثامن عشر والسابع عشر, وحين هجرت قرية عسلين أهلت إشوع ثانية- في أرجح الظن- بالسكان وبلغ عدد سكانها 450 نسمة في سنة 1875. في أواخر القرن التاسع عشر, كانت إشوع قائمة بالقرب من سفح تل, وكانت الأراضي الواقعة في الأسفل من القرية مزروعة بأشجار الزيتون.

اتخذت إشوع شكل نجمة وكانت منازلها ومعظمها حجرية تتخذ شكلا موازيا للطرق المؤدية إلى القرى الأخرى بينما امتدت الأبنية الأحداث عهدا صوب الجنوب والشمال الغربي في اتجاه عسلين.

كان سكان إشوع من المسلمين ولهم فيها مسجد أطلق عليه اسم إشوع تيمنا بالنبي يشوع وكان في قريتهم بضعة دكاكين ومدرسة ابتدائية وكانت عين إشوع التي تقع شمالي القرية, تمد سكانها بمياه الشرب فضلا عن بعض العيون والآبار الأخرى الأقل أهمية وكانت المزروعات بعلية وقد زرع السكان أراضيهم حبوبا وأشجار زيتون وكرمة وأشجار مثمرة. في 1944\1945, كان ما مجموعه 1911 دونما مخصصا للحبوب و473 دونما مرويا أو مستخدما للبساتين. وكان يقع في جوار القرية إلى الجنوب الشرقي خربتان: خربة الشيخ إبراهيم (151131) وخربة حمادة ( 151131). و تضم أحداهما بقايا حيطان وركام حجارة من أبنية منهارة وكهوفا كانت آهلة في الماضي بينما تضم الأخرى كهوفا مماثلة وخزانات محفورة في الصخر ومعصرة زيتون.

احتلال القرية وتطهيرها عرقيا

يذكر ( تاريخ حرب استقلال) أن الكتيبة الرابعة من لواء هرئيل (طهرت) القرية في 16 تموز\ يوليو1948. و معنى ذلك في أغلب الظن, أن كل من تخلف فيها من سكانها بعد وابل قنابل الهاون, أجبرته القوات المحتلة على الرحيل في نهاية المطاف. وهذا المصير لقيته أيضا مجموعة من قرى المنطقة. ويقول المؤرخ الإسرائيلي بني موريس إن العملية (هدفت إلى توسيع ممر القدس الذي يسيطر اليهود عليه) وقد جاءت الهجمات ضمن إطار عملية داني ( أنظر أبو الفضل, قضاء الرملة).

شهدت إشوع معارك قبل ذلك التاريخ, في أثناء القتال الذي بشأن الممر المؤدي إلى القدس. ففي 18 آذار\ مارس, جرت مناوشة عند تخوم القرية. وذكرت ( مصادر يهودية) لاحقا, لصحيفة (نيورك تايمز), أن سيارة مصفحة تابعة للهاغاناه علقت في الوحول خارج القرية, فهجم عليها 250 رجلا من المجاهدين العرب وقتلوا طاقمها المؤلف من 8 أشخاص. وفي الأسبوع اللاحق, شنت قوات المجاهدين الفلسطينيين, بقيادة عبد القادر الحسيني, هجوما على مستعمرة الفلسطينيين, بقيادة عبد القادر الحسيني, هجوما على مستعمرة هر طوف اليهودية المجاورة. وفي 22 آذار\ مارس, تدخلت القوات البريطانية ووضعت حدا لإطلاق النار, وذلك بقذف أربع قنابل شديدة الانفجار (وزنه كل منها 25 باوند), وست عشر قنبلة دخانية على قرية إشوع. وكتب مراسل (نيويورك تايمز) يقول إن سكان القرية أجلوا عنها, ومعهم القوات العربية المتمركزة فيها. وفي اليوم التالي اجتاح القرية نحو 600 جندي بريطاني, كما اجتاحوا قريتي عرتوف وبيت محسير المجاورتين. وجاء في برقية لصحيفة ( نيورك تايمز) أن السكان أخلوا في معظمهم القرية قبل الهجوم البريطاني. ولم يذكر ما حدث بعد ذلك ولا هل عاد السكان فيما بعد أم لا على الرغم من أن التقرير الذي وضعته الهاغاناه عن احتلال إشوع في 16 تموز\ يوليو يشير إلى عودتهم ولو لفترة وجيزة.

القرية اليوم

لم يبق في الموقع سوى بضعة منازل من القرية مبعثرة بين منازل المستعمرة. ويستخدم بعضها مساكن ومستودعات. وقد جرفت مقبرة القرية الواقعة في جوار المبنى الإداري للمستعمرة وسويت بالأرض وزرعت الأعشاب فيها. و يقع في طرف المقبرة الجنوبي كهف يحتوي على رحى طاحونة قمح. وبنيت في الموقع أشجار الزيتون والخروب, إلى جانب أشجار أخرى غرسها سكان المستعمرة لاحقا. وقد أنشئ في الطرف الغربي من القرية ملعب لكرة القدم تظهر في أحد جوانبه حيطان المنازل المدمرة وسقوفها المتداعية.

المغتصبات الصهيونية على أراضي القرية

في سنة 1949, أنشأت إسرائيل مستعمرة إشتاؤول (150132), على أراض تابعة لقريتي إشوع وعسلين.

اقبالا

عين تقع على مسافة 7كم غرب القدس، وغير اسمها الى عين حيمد.

اقرت

وقد أسماها المحتلون يوكرات ، ومشكلتها ما تزال قائمة، وقد هُجِّر أهلها عام 1948، وموقعها في الجليل الغربي، وأهلها ما زالوا يطالبون بالعودة إليها، ومن المستوطنات التي أقيمت على ثراها: مستعمرة شومرا (176276) التي أسست في سنة 1948 ومستعمرة ايفن مناحم (178275) التي أسست في سنة 1960 على الحدود بين أراضي القرية وأراضي تربيخا إلى الشرق والشمال الشرقي من موقع القرية. وفي سنة 1950 أنشئت مستعمرة غورن ( 172273) على أراضي القرية غربي الموقع وفي سنة 1980 أنشئت مستعمرة غورنوث هغليل ( 173274) على أراضي القرية.

و لم يبق من معالم القرية اليوم سوى كنيسة الروم الكاثوليك وهي بناء من الحجارة ذو سطح مستو يعلوه برج مستطيل للجرس. وللكنيسة باب مستطيل يرتفع فوقه قوس مزخرف ونقوش في العتبة التي تعلوه. وفي الواجهة الرئيسية تشكيلة من الصلبان كل منها في مشكاة بما في ذلك صليب فوف القوس وصليب لاتيني كبير على الباب ( المغلق) يحيط به صليبان صغيران على الربعين العلويين من الباب. والكنيسة مهجورة وقد تغير لونها. أما عدا ذلك فليس في الموقع سوى ركام الحجارة المبعثرة المغطاة بأشجار التين والرمان وغيرها من الأشجار وثمة زريبة للبقر في موقع القرية.

اعبلين

قرية عربية في الجليل الجنوبي الغربي. أقيمت في محيطها مستوطنة ابليم ، وجاء في موقع القرية الإلكتروني نقلا عن محمد شراب ما نصه:"يكتبها بعضهم (عبلّين) في الشرق من حيفا، وترتفع 125م عن سطح البحر أقرب بلدة لها (شفا عمرو) قضاء حيفا. وتقوم على موقع (Abelin) الرومانية. مر بها الرحالة ناصر خسرو في القرن الخامس الهجري ـ وقال: إن بها قبر هود، وكان بحظيرته شجرة خرنوب (ولكن النبي هود مرسل إلى الأحقاف في حضر موت) وقال إنه زار قبر النبي عزير.

وسكان القرية من أكثر أهل القرى عناية بالزيتون. بلغ سكانها سنة 1945 حوالي(1660) نسمة منهم ستمائة مسلم والباقي من المسيحيين. وبلغ سكانها سنة 1961م (2395) عربياً ولا زالت في منطقة عكا وسكانها من العرب. بنيت مدرستها في العهد العثماني".

إكسا ل

بلدة عربية كبيرة في الجليل السفلي، حرف اسمها الى كسيلوت

و"اكسال تقع في منطقة الجليل بالقرب من قرية دبورية في إسرائيل. تقع في ظاهر جبل القفزة الشرقي. وتبعد عن الناصرة نحو ستة كيلومترات في اتجاه الجنوب الشرقي ويجاورها من الشرق جبل الطور (5 كم). ترتفع 150 متراً عن سطح البحر. مساحتها 48 دونماً، وفي جنوبها السهل الذي يحمل اسمها. دبورية اقرب قرية لها. تقوم إكسال على موقع «كَسلُّوت»، أو كِسْلُوت، بمعنى صلب أو جنب ومنحدرات، الكنعانية. وعرفت أيام الحكم الروماني «إكزالوت Exaloth». وفي معجم البلدان 1:240: «إن في إكسال وقعت الوقعة المشهورة بين أصحاب سيف الدولة بن حمدان وكافور الإخشيدي، فقتل أصحاب سيف الدولة كل مقتلة»[0] وكانت هذه الواقعة يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى، وان الهزيمة كانت بين الظهر والعصر من إكسال هذه.[1] لقرية إكسال أراض واسعة 009/16 دونما، جميعها ملك لأهل القرية، منها 332 دونماً للطرق والوديان، غرس الزيتون في 485 دونماً. وتحيط بالأراضي المذكورة أراضي عين ماهل ودبورية والناصرة والمستعمرات اليهودية المجاورة. بلغ عدد قاطني اكسال في عام 1912م 521 مسلماً. وفي عام 1922 بلغوا 621. وفي عام 1931 ارتفع عددهم إلى 752 ـ 367 ذ. و385 ث. ـ لهم 166 بيتاً. وفي عام 1945م 1110 وجميعهم من المسلمين. وفي إحصاءات الأعداء كان يقيم في اكسال في 8/11/1948 1377 نفراً، وفي 31/12/1949م 1264، وفي عام 1961م 2000 شخص.وفي عام 2006 ما يقارب 12000 شخص.

وكان أعلى صف في مدرسة القرية في عام 1942 ـ 1943 الرابع الابتدائي، وتحتوي اكسال على «أساسات ارض مبلطة، مدفن منقور في الصخر، مقبرة، صهاريج».[2]

[0] وفي مصادر أخرى أن هذه الموقعة حدثت في اللجون، وقد ذكرنا ذلك في جزء سابق.

[1] لكندي محمد يوسف، ولاة مصر، ص 312، بيروت 1959.

[2] الوقائع الفلسطينية

( بتصرف عن ويكيبيديا)

**أم جونة**

وهي في قضاء طبرية ، وقد ورد ذكرها في احتجاج اللجنة التنفيذية العربية الفلسطينية على بيع أراض من قضاء طبرية وفقا لما ورد في المنشورين الصادرين عنها بتاريخ 14/5/1929 و 19 / 10 /1932. وهي قرية عربية أسست في أراضيها سنة 1909 مزرعة، ثم مستوطنة دجانيا أ، ب .

أم خالد

خربة قديمة أسست في مكانها ومن حولها مستعمرة نتانيا سنة 1928 ، وتقع الى الشمال من يافا مسافة 28كم تقريبا.

"وكانت القرية تنهض على تل من الحجر الرملي يبعد اقل من كيلومترين عن شاطئ البحر الأبيض المتوسط وكان طريق طولكرم ? نتانيا العام يمر الى الجنوب منها. وتشير الأدوات الصوانية التي وجدت في أنحاء الموقع الى أن المنطقة ربما كانت آهلة منذ العصور الحجرية. وكان موقع القرية يشتمل على حصن روجر اللومباردي الذي بناه الصليبيون. وقد محيت قرية أم خالد محوا من قبل جنود نابليون في أثناء عودتهم سنة 1799 الى مصر بعد أن اخفقوا في احتلال عكا في شمال فلسطين.

في القرن التاسع عشر كانت القرية على شكل مستطيل يمتد من الأشكال الى الجنوب وكانت منازلها مبنية بالحجارة والطين ومتجمهرة بعضها قرب بعض تفصل أزقة ضيقة بينها. وقد تميزت بتربتها الخصبة ووفرة مياهها الجوفية. وكانت أم خالد منزلة بين الطنطورة (قضاء حيفا). وراس العين وهي قرية مزدهرة وأشارت الى بساتين الشمام الكثيرة غربي القرية.

وكان يتوسط القرية مسجد ومدرسة ابتدائية للبنين وأربع محلات سمانة والأقمشة. وكان سكانها في معظمهم من المسلمين وقد أتى كثيرون منهم من قرى القضاء الأخرى طلبا للعمل في الزراعة التي كانت عماد اقتصاد القرية والتي كانت تقوم على البطيخ والحمضيات والخضروات والحبوب. في 1944\1945 كان ما مجموعه 47 دونما مخصصا للحمضيات والموز و1830 دونما مزروعا حبوبا وكان سكان القرية يعنون أيضا بتربية المواشي ويصنعون الألبان والأجبان واشتملت الآثار التي اكتشفت حول القرية على بقايا أبراج وحصون وآبار وصهاريج وخزانات وخزفيات.

احتلال القرية وتطهيرها عرقيا

استنادا الى تقرير للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فان إن أم خالد أخليت في 20 آذار مارس 1948 جراء شعور عام بالخوف ويذكر المؤرخ الإسرائيلي بني موريس إن جملة من القوى العربية وفي المنطقة واجهت المصير نفسه بعد أن تزايدت الهجمات الأولى من الحرب وقد كانت هذه المنطقة الساحلية تغص بالمستعمرات اليهودية وكانت القيادة الصهيونية تعتبرها بمثابة القلب من الدولة اليهودية المستقبلية لذلك كان من المرغوب فيه بحسب رأي تلك القيادة ? أن يحمل السكان العرب على الرحيل قبل 15 أيار \ مايو.

القرية اليوم

بات موقع القرية جزءا من مدينة نتانيا. وقد بقي بعض المنازل وهو يستعمل للسكن أو للأغراض تجارية كمستودعات لشركات إسرائيلية أما الأراضي المجاورة فقد غرست شجر حمضيات.

المغتصبات الصهيونية على أراضي القرية

ابتلعت ضواحي مدينة نتانيا (136192) التي أسست في سنة 1929 معظم أراضي القرية وقد دمجت مستعمرتا غان حيفر التي أسست لتشكلا في سنة 1953 مستعمرة واحدة كبرى هي شاعر حيفر (140193) وتغطي مستعمرة جزءا من أراضي القرية. نقلا عن:

. [http://www.palestineremembered.com/Tulkarm/Umm-Khalid/ar/index.html](http://www.palestineremembered.com/Tulkarm/Umm-Khalid/ar/index.htmنقلا%20عنl)

أم دومانة

قرية تقع على بعد 35 كيلو شرق بئر السبع. وفي موقعها أسست مدينة ديمونة، وهنا نلاحظ تقارب التسمية

أم زغل

قلعة على شاطئ البحر الميت، وقد أسماها الصهاينة باسم مقارب للاسم العربي هو متساد جوزال

وهي بقايا قصر أو قليعة يُعتقد أنها آدومية الأصل، وفي الموقع اليوم أسس غرف حول ساحة مركزية.

أم سرحان

خربة بين الغور وجبل نابلس على بعد 10 كم جنوب بيسان . وقد اسماها المحتلون"نير".

أم الشقف

خربة الى الجنوب من القدس، وقد أقيمت في موقعها مستوطنة شيقف سنة 1981. وتعتبر خربة أم الشقف في قرية حوسان، من المواقع الأثرية المهمة، تحتوي على أبار وصهاريج ومعاصر نبيذ ومدافن محفورة في الصخر. وتؤكد بعض النقوش الصخرية في هذه الخربة، على شيوع عبادة إلهة لم تُعرف عبادتها على نحو كبير في فلسطين في العصرين البرونزي والحديدي، وهو ما يحتاج الى مزيد من البحث. والتنقيب غير الشرعي فيها مستمر. وجدير بالذكر أن في منظفة دالية الكرمل موقعا يحمل الاسم نفه ( أم الشقف ) وفيه عين ماء مشهورة يقصدها السياح.

أم العدس

جنوب غرب القدس، وهي خربة العدس: أو خربة أم العدس. وتقع في الجنوب الشرقي من عجور. بجوار جنّابة الفوقا. بها: «جدران متهدمة، أعمدة، صهاريج، معصرة، أكوام حجارة"، وأقيم في محيطها مستوطنة جبعات يشعياهو سنة 1958. وفي الأردن حوض يعرف بالاسم نفسه.

.

أم العمد

وهي قرية عربية تقع جنوبي شرق حيفا وشمالي غرب الناصرة وتبعد عن حيفا قرابة 18 كم منها 6 كم طريق فرعيه تصلها بطريق حيفا الناصرة.

نشأت القرية في الطرف الجنوبي الغربي لجبال الجليل . على ارتفاع 165م عن سطح البحر فوق سفح يواجه الجنوب الشرقي ويطل على مرج ابن عامر. ويبدأ وادي المصرارة أحد روافد نهر المقطع من شرق القرية .ومن أبار القرية عين الحوارة في شرقها وبئر العبيد في جنوبها الشرقي وبئر السمندورا في جنوبها وبئر البيدر في جنوبها الغربي .باعت الحكومة العثمانية عام 1869م أراضي هذه القرية مع عدة قرى أخرى في مرج ابن عامر لبعض تجار بيروت ومنهم آل سرسق .وفي عام 1907 باع هؤلاء بدورهم الهيكليين الألمان أراضيها وأراضي قرية بيت لحم الواقعة شرقيها فأقاموا على موقع أم العمد مستوطنه أسموها "فالدهايم".

كانت أم العمد تمتد بصوره عامه من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي فوق مساحه مقدارها 102 دونم وكان فيها 86 مسكنا حجريا عام 1931.أما مساحة الأراضي التابعة لها فكانت 9123دونما لا يملك الصهاينة منها شيئا .

بلغ عدد سكان أم العمد (فالدهايم)في تعداد 1922 نحو 128 نسمة، ارتفع الى 231 نسمة عام 1931منهم 163 عربيا والباقي ألمان ثم ارتفع الى 260 نسمه عام 1945.وقد عمل السكان في زراعة الحبوب والمحاصيل الحقلية والخضر .

شرد الصهيونيين سكان القرية عام 1948 وأسسوا موشاف "الوني أبا" في موقع القرية وقد بلغ عدد سكانه 232 نسمه عام 1970.

أم الفرج

قرية عربية هجّر أهلها سنة 1948، وتقع في الجليل الغربي، وأسس اليهود فيها مستعمرة بن عمي سنة 1949.

كانت القرية قائمة في رقعة مستوية من سهل عكا وكان يعبرها الطريق العام الذي يربط ترشيحا بمستعمرة نهاريا ومدينة عكا. وكان الصليبيون يعرفها باسم لوفييرج . في أواخر القرن التاسع عشر, كانت القرية مبنية بالحجارة وعدد سكانها 200 نسمة. وكان سكانها يزرعون التين والزيتون والتوت والرمان. وكانت منازلها القديمة متقاربة بعضها من بعض على شكل دائرة. أما المنازل التي بنيت بعد سنة 1936 فكانت مبعثرة بين البساتين. وكان سكان القرية جميعهم من المسلمين ويعتاشون من الزراعة في 1944 \ 1945 كان ما مجموعه 745 للحبوب و42 دونما مرويا أو مستخدما للبساتين.

احتلال القرية وتطهيرها عرقيا (اقتباس من كتاب كي لا ننسى للدكتور وليد الخالدي)

في 20 - 21 أيار \ مايو 1948 هاجم لواء كرملي هذه القرية وغيرها من قرى الجليل الغربي خلال المرحلة الثانية من عملية بن عمي .وعلى ذكر أم الفرج تحديدا فإن الأوامر العملانية التي أصدرها قائد اللواء إلى جنوده نصت على (( قتل الرجال)) و ((تدمير القرى وحرقها)). يضيف المؤرخ الإسرائيلي بني موريس إن فرق الهندسة التابعة الهاغاناه دمرت معظم قرى المنطقة تدميرا شاملا إما في هذه العملية وإما بعدها.

القرية اليوم

لم يبق منها سوى المسجد المبنى بالحجارة وهو مقفل ومتداع وتحيط الأعشاب البرية به, ويمكن مشاهدة الكثير من الأشجار التي ربما يعود تاريخها إلى ما قبل تدمير القرية. أما الأراضي المجاورة فمزروعة وثمة بستان للموز تابع لمستعمرة بن عمي.

أم هجرين: انظر كركرة

إندور أنظر عين دور

**ب**

مدينة بئر السبع http://sho3a3.alafdal.net/t431-topic

الموقع والتسمية

تقع مدينة بئر السبع في الجزء الجنوبي من فلسطين وفي الجزء الشمالي من الصحراء الفلسطينية عند التقاء دائرة عرض 31.15 شمالاً وخط طول 34.48 شرقاً، وهذا جعلها تقع في ملتقى ثلاث بيئات مختلفة، الصحراوية في الجنوب والجبلية في الشمال والشمال الشرقي والبيئات الساحلية، ما عزز من أهميتها الاقتصادية والحربية، فهي البوابة الجنوبية لفلسطين والبوابة الشرقية لمصر، ولذلك كانت محط أنظار الجيوش خصوصاً أثناء الحروب العربية الإسرائيلية.

ويعتقد البعض أن اسم المدينة (بئر السبع)، مأخوذ من بئر كان يرده حيوان مفترس هو السبع، ويعتقد البعض الآخر أن تسميتها تعود إلى وجود سبعة آبار للماء في منطقة تخلو من المياه، والحقيقة أنه إذا كان هناك سبعة آبار فإن اسمها لن يكون بئر السبع، لأنه من التسمية يتضح أنه بئر واحد. ويقال أن اسم بئر السبع يعود إلى قصة النعاج (السبع) التي أهداها إبراهيم إلى أبي مالك ملك فلسطين، وذلك لكي تشهد عليه بأنه هو الذي قام بحفر البئر هناك . وسمي المكان منذ ذلك الوقت بـ (بئر السبع).

المدينة عبر التاريخ :

يعتقد المؤرخون أن أقدم من سكن هذه البلاد هي القبائل الكنعانية وخاصة العمالقة، وقد استقرت فيما بعد مع هذه القبائل واختلطت بها، مجموعات أخرى من الأموريين والمدينيين. وهذا دليل على أن أصل أقدم سكان لهذه المنطقة هم من العرب الذين نزحوا من الجزيرة العربية .

أقام الكنعانيون في هذه البلاد 17 مدينة، بالإضافة إلى بلدة ديمونا، حيث يعتقد بأنها كانت قائمة شرقي تل الملح الواقع على بعد 24 كم جنوب شرقي بئر السبع، وكذلك إلى الشمال من قرية عرعر، وأنشأ الأموريون مدينتين بها، ومدينة أخرى أنشأها الفلسطينيون في القرن الثاني عشر قبل الميلاد .

كانت بئر السبع منطقة الاتصال في عهد الهكسوس عندما وحدوا مصر والشام في القرن السابع قبل الميلاد وعندما هزم الهكسوس وأخرجوا من مصر، تعرضت بعض بلاد بئر السبع للدمار وخاصة (شارومين). وفي القرن الخامس عشر قبل الميلاد امتد نفوذ الآدوميين إلى بلاد بئر السبع، بعد أن نزلوا الديار الواقعة بين وادي الحسا والبقعة. تعرضت بلاد بئر السبع لغارات اليهود في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وقد قاوم سكانها من القبائل الكنعانية والأمورية والمدينيين والآدوميين اليهود ووقفوا في وجههم. كما تعرضت منطقة بئر السبع، كغيرها من المناطق الفلسطينية إلى الغزو الأشوري والبابلي والفارسي واليوناني والروماني . وقد كان للطرق التجارية أثر كبير في ازدهار بلاد بئر السبع، وذلك لوقوعها على طرق التجارة العربية، التي كانت تحمل مختلف أنواع المنتوجات الهندية والإفريقية الشرقية، وتمر من محطة بئر السبع التجارية. وتتجه فيما بعد إلى مصر أو إلى ساحل البحر المتوسط عند غزة .

وقد أدى ازدهار التجارة إلى قيام العديد من المدن التي بقيت آثارها حتى اليوم على شكل خرب قديمة، وكانت بئر السبع محط قوافل التجار المعينيين (دولة معين اليمنية) . ويعتقد بعض المؤرخين أن المعينيين هم الذين أسسوا مدينة غزة ومدينة بئر السبع كذلك . وبعد المعينيين جاء السبئيون وبقيت بئر السبع محطة للقوافل أيضاً، أما في فترة ظهور دولة الأنباط التي شملت كلاً من جنوب الأردن وفلسطين، بقيت بلاد بئر السبع محطة للقوافل التجارية، بل وزادت التجارة في عهد الأنباط، حيث كانت محطة للقوافل الذاهبة من البتراء إلى مصر أو إلى غزة .

دخل الأتراك مدينة بئر السبع عام 1519م، ولم يكن لهم حكم مباشر في بئر السبع، لأنهم كانوا يتجاهلون البدو، وبعد حدوث الحرب الأهلية بين قبائل الترابيين والعزازمة ، فكر الأتراك في حكم المنطقة بشكل مباشر، وذلك لوقوعها على الحدود مع مصر، حيث كانت تتبع في أوقات مختلفة إلى غزة أو القدس . وقد أسس الأتراك قضاء بئر السبع عام 1900 م، وعينت السلطات التركية مجلساً بلدياً وأنشأت داراً للحكومة وثكنة للجنود، وقامت بوضع تخطيط لمدينة بئر السبع .

تطورت مدينة بئر السبع بعد ذلك، وزاد عدد سكانها فأصبح حوالي 800 نسمة في عام 1907م، بعد أن كان أقل من 300 نسمة عام 1902م. وبنيت فيها دار للبلدية ومضخة لتوزيع الماء، ومطحنة للحبوب، ومسجد كبير ذو طابع هندسي متميز، ومدرسة للبنين ذات طابقين، غرست الأشجار على جنباتها . وتعتبر هذه المدرسة من حيث الهندسة أكبر وأجمل مدرسة أميرية تعود لحكومة فلسطين في سنة 1930 م .

بعد عام 1914 ودخول تركيا الحرب العالمية الأولى، أصبحت بئر السبع مركزاً حربياً هاماً، للانطلاق إلى قناة السويس، فتطورت المدينة بشكل أكبر وأضيفت إليها المباني والمخازن ومحطة السكك الحديدية، وأقيمت سكة حديدية وصلت بئر السبع بباقي فلسطين والعوجا حتى الحدود المصرية، وأنشئت الطرق المعبدة التي تربطها بالخليل عوجا الحفير – الحدود المصرية، احتل البريطانيون بئر السبع عام 1917 م كما احتلوا كامل الصحراء الفلسطينية، وبقوا فيها حتى نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1948م .

معركة بئر السبع:

عندما أعلن البريطانيون عزمهم على الانسحاب من فلسطين في منتصف أيار 1948 م، تشكلت في بئر السبع حامية للدفاع عنها مؤلفة من أفراد الشرطة المحلية والهجانة. وقد استطاع مناضلو المدينة في حدود إمكانياتهم أن يقوموا بنشاط قتالي جيد، فكانوا يعترضون قوافل السيارات الصهيونية المحروسة، ويتصدون إلى جماعات الصهيونيين المسلحين، بل أنهم بعد مهاجمة قافلة صهيونية متجهة إلى مستعمرة (بيت إيشل) قاموا بمحاصرة المستعمرة نفسها .

لجأ الصهيونيون فور انسحاب القوات البريطانية من منطقة بئر السبع في 14/5/1948م، إلى بسط سيطرتهم على المناطق والطرق الهامة من الناحية العسكرية وبعد معارك عنيفة احتل الإسرائيليون بتاريخ 21/10/1948 مدينة بئر السبع كلها .

السكان والنشاط الاقتصادي:

قدر الإحصاء الإنجليزي سكان القضاء قبل نهاية الانتداب بحوالي 100 ألف نسمة، منهم حوالي 91 % من البدو، وعندما احتل الصهاينة بئر السبع، قاموا بطرد سكان المدينة و 75 ألف نسمة من البدو، ولم يبق في المدينة بعد الاحتلال أي عربي، إلا أن قسماً من العرب أخذ يسكن المدينة فيما بعد، وهم يشكلون الآن نسبة ضئيلة من مجموع سكانها .

يقول عارف العارف أن عدد سكان القضاء كان يزيد عن 70 ألف نسمة في مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين، وهذا في اعتقاده لا يساوي 80% من العدد الصحيح للسكان. والسبب في ذلك يعود لكون غالبية سكان القضاء من القبائل البدوية التي يصعب إحصاؤها في ذلك الوقت.

إلا أن التقديرات السكانية كانت متناقضة مع الإحصاءات الرسمية، حيث قدر عدد السكان في عام 1922 م بحوالي 75.598 نسمة منهم (98) يهودياً. إلا أن إحصاء عام 1931م أعطى أرقاماً أقل بكثير من التقدير المذكور، حيث بلغ عدد السكان 51.082 نسمة، بينهم 17 يهودياً فقط، حسب هذا الإحصاء.

أما الإحصاء الذي قام به البريطانيون قبل نهاية انتدابهم لفلسطين، بين أن عدد السكان بلغ أكثر من 100 ألف نسمة منهم 91 ألف نسمة من البدو.

أما سكان مدينة بئر السبع نفسها فقد تذبذب عددهم في فترات قصيرة عدة مرات، حيث بلغ عدد السكان عام 1922 حوالي 2356 نسمة، ثم أصبح العدد 2959 نسمة، وتزايد إلى أن أصبح عام 1945 م حوالي 5570 نسمة، وفي عام 1948 م تناقص هذا العدد إلى 200 نسمة حيث هاجر معظم سكان المدينة بعد الاحتلال الإسرائيلي لها، وأخذ اليهود المستوطنون يأتون إلى بئر السبع ويستوطنونها حتى بلغ عددهم عام 1949م حوالي 1800 نسمة في عام واحد. وفي عام 1950م بلغ عدد السكان 8300 نسمة، وفي عام 1956 م بلغ عدد السكان25500 نسمة، ثم أصبح العدد 43516 نسمة عام 1961م، و74500 نسمة عام 1969م، ثم 90400 نسمة في عام 1973 م .

القبائل البدوية في بئر السبع :

الجبارات نجمات غوالي حسنات أبو معيلق الوحيدات القلازين التياها الحكوك العلامات القديرات الظلام الرماضين الشلاليين بلى بنو عقبة القريناوية البدينات عيال عمري العزازمة الحناجرة أبو مدين الظواهرة الحمدات النصيرات السعيديون الأحيوات العطاونة القطاطوة المحمديون

الأوضاع الاقتصادية:

الزراعة: بدأت الزراعة حول المدينة بعد أن استقر البدو فيها حيث أخذوا يمارسون الزراعة إلى جانب تربية المواشي، وكان أهم المحاصيل الزراعية لديهم هي الشعير، القمح، والذرة، والعدس، والفول.

التجارة: كانت بئر السبع مركزاً للقوافل التجارية في العصور المختلفة وأصبحت المدينة سوقاً خاصاً يؤمه البدو وتجار الحبوب والمواشي .

الصناعة: من أهم الصناعات التي كانت رائجة قبل 1948 هي طحن الحبوب، النسيج، العباءات، السيوف، الأصواف، دباغة الجلود، أعمال الحدادة، والتجارة ولكن الصناعة تطورت بعد الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأقيم فيها الكثير من المراكز الصناعية مثل مواد البناء والصناعات المعدنية والأدوات الصحية، والصناعات الكيماوية .

الأسواق:

سوق الحلال: الذي كان رائجاً كل يوم اثنين من كل أسبوع، وتباع فيه المواشي.

التعليم:

كانت المدارس في مدينة بئر السبع قليلة بالمقارنة مع مدن فلسطين الأخرى، ولم يتجاوز عددها ثلاث مدارس، حيث بدأ التعليم فيها عام 1919 بالإضافة إلى عدد كبير من المدارس التي كانت منتشرة بين القبائل البدوية على شكل كتاتيب

معالم المدينة

ترجع المعالم الأثرية والمواقع القديمة في مدينة بئر السبع بأصولها إلى عهود مختلفة فبعضها كنعاني والآخر نبطي وروماني وبيزنطي ومازالت، وفيما يلي قائمة بأسماء الأماكن الأثرية والمواقع القديمة في قضاء بئر السبع.

الأماكن الأثرية والمواقع القديمة في قضاء بئر السبع

الخرب: خربة أبو تلول، خربة سعوة، خربة أم بطين، خربة السكرية وهي كبيرة، خربة أم الجرار، خربة مرشان ، خربة أم دبكل خربة عبدة وهي تقع على جبل، خربة أم دمنة خربة عجلان خربة عدعدة خربة المطلة خربة أم الرمامين خربة المكحز خربة أم عادرة خربة عرعرا خربة أم رجل خربة أم الرجوم خربة أم كلخة خربة بطيحة خربة البها و خربة ماء بيرين خربة الجنيدي خربة العصيبي خربة عسيلة خربة العطاونة خربة أبو حطب الحسى خربة تل الحمام خربة عمرة خربة أم باطية خربة حورة خرائب بئر سبع خربة الخلصة خربة عوجا خرائب بئر سبع خربة تنير خربة زمارة خربة سبطيه كبيرة خربة القاضي خربة حضيرة خربة قاووقة خربة حميدة البير خربة كرنب خربة بن زيدان خربة العصلى خربة المليح خربة الغرة وهي على جبل خربة زبالة خربة تل الفارعة خربة رحيبة خربة كحلة خربة مكحول وهي مشرفة تقع على تل خربة مولدة خربة الوطن خربة غزة خربة الشوشة خربة المركبة خربة زحيلقية خربة الشمسانيات خربة غرقدة خربة رقيدية خربة كسيف كبيرة خربة رجم البلوى خربة خويلفة

الآبار والعيون: بئر أبو الحمام وبئر السقاطي بئر السكرية، بئر مرشان ، وبئر رحيبة آبار وخويلفة بئر فطيس لويبة عيون ماء، ماء رسيسية وآبار حدادة وآبار عديد آبار عصلوج آبار عرعرا عين المويلح بئر بيرين وبئر عمرة وبئر عوجا

التلول: تل السقاطي تل أبو دلاخ تل المشاش تل النجيلة تل الشريعة تل الملح، تل دبيس تل اللقية

القصور القديمة: أبو بفق البحيرة الجهينية الثلمة والسر وهما قصران قديمان

المدينة اليوم :

تعتبر مدينة بئر السبع عاصمة النقب اليوم كما كانت في الماضي وقد تدفق عليها المهاجرون اليهود بعد طرد معظم سكانها الفلسطينيين ليصلوا إلى حوالي 90 ألف نسمة عام 1973 وامتد النمو العمراني الحديث وأنشئت ضواحي جديدة وانتشرت فيها الصناعات المتعددة كالدورات الصحية والطوب والمبيدات الحشرية والمنسوجات وبها جامعة النقب ومعهد للبحوث العلمية، وقد أقيمت على أراضي بئر السبع العديد من المستوطنات بلغ عددها 92 مستوطنة.

المستعمرة سنة التأسيس الموقع المستعمرة سنة التأسيس الموقع

هاتسيا 1948 عين الحصب جبعوليم

عين ياحاب 1950 عين العربية شارشرت 1952

بير ماتوحا 1951 بئر المليحة شبوليم 1952

يوثباتا 1951 عين غضبان بيت هاجادي 1952 خربة الجندي

منحروت تمنع 1955 تلال المنيعية تقوما 1952

بير أورا 1950 بئر صندس شوبا

عين نيتافيم جبل رأس النقب كفار مايمون 1959

إيلات 1950 المرشرش عزتا

انروز 1956 بيرين، جنوب العوجا بيري

قتسيوت 1953 ظاهر العوجاء شوقدا 1957 جنوب شرقي بيري

شيزاف بين بئر السبع والعوجا تسومحا جنوب شوب

ريفيغيم 1960 الخلصة زروعا 1953

ماشابي-سادي 1950 عسلوج نيرموشة 1953

كفاريروحام 1951 20 كم جنوب بئر السبع ياخيني 1950

سيدي بوكر 1952 سبيطة اشبول 1955

مصبة دامون 1956 عبدة يوشفي 1950

أورون 1952 شمال شرق سبيطة سيدي تسفي 1953

ديمونا 1955 تبعد 25 كم عن بئر السبع باعامي تاشهاز 1953

نباتيم 8 كم شرق بئر السبع روخاما 1953

هاتسريم 1960 شوبال 1953 زبالة

سدوم 1934 ساحل البحر الميت الجنوبي الغربي تدرهار 1953 بين تل جرار وطريق غزة – بئر السبع

أومر 1949 8 كم شمال بئر السبع تيشور 1953 بين تل جرار وطريق غزة -بئر السبع

صقلاع 1952 بين بئر السبع والفالوجا يريتسحاق 1949 جنوب شرق رفح

حشمار كرم شالوم 1956 أمام الحدود المصرية الفلسطينية مقابل أقصى جنوب قطاع غزة

هانجب 1960 بين بئر السبع والفالوجا بيت قاما 1949 جنوب شرق الجمامة

إيشل هاناسي 1952 وتبعد 14 كم عن بئر السبع مباهيم شرق رفح وخانيونس

تفراح 12 كم غرب بئر السبع يشا 1957 شرق رفح وخان يونس

جيلات 1949 16 كم من بئر السبع أميوعوز 1957 شرق رفح وخان يونس

بروش 1953 ماغن شرق رفح وخانيونس

مليلوت 1953 تسور ماعون شرق رفح وخانيونس

عين هاشلوت شرق رفح وخانيونس كيسوفيم 1951 شرق رفح وخانيونس

بيت رعيم شرق رفح وخانيونس غيفولت قبيلة النعيمات

تسيليم 1947 شرق رفح وخانيونس بيتها 1950 شرق رفح وخانيونس

بدوييم 1950 شرق رفح وخانيونس أوفاقيم 1955 25 كم عن بئر السبع

مسلول 1954 رانن 1950

باتيش 1950 خربة فطيس عوريم 1955 شمال تل الفارعة

دبيرا 1951 بين بئر السبع والفالوجا

باب الواد

الموقع المعروف الى الغرب من القدس، ترجم الى العبرية، وصار اسمه عندهم شاعر هاجاي، ولا يمكن الحديث عن باب الواد دون الحديث عن بيت محسير، فهو محاذ إليها ،وبيت محسير ، قرية فلسطينية تنام في أحضان المرتفعات الغربية المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، قرب الطريق الرئيسة التي تربط بين القدس ويافا حيث الموقع الشهير في تاريخ النضال في الأربعينيات وهو موقع "باب الواد"؛ فقرية بيت محسير جزء من مجموعة من القرى التي تحيط ببيت المقدس وان كانت أبعدها باتجاه الغرب، اذ تصل المسافة بينها وبين القدس الى عشرين كيلو متر ، كما أن أهلها يعملون كباقي أهالي قرى فلسطين بالزراعة.

الموقع الجغرافي

تقع بيت محسير في قلب فلسطين في منتصف خط القدس يافا حيث تقع بين خطي طول 31.47.75 شمالا وخطي عرض 35.02.10 حيث تبعد عن القدس 26 كيلو متر إلى الغرب وعن البحر الأبيض المتوسط 40 كيلومتر وعن الرملة 30 كيلومتر، و ترتفع عن سطح البحر 588م حيث تشرف على موقع باب الواد وهو أهم مفترق طرق في فلسطين حيث يربط شمالها بجنوبها وغربها بشرقها فهو يتحكم بطرق مهمة جدا ومنا

ولموقع باب الواد أهمية عسكرية عظيمة حيث يعتبر مفتاح مدينة القدس، وفي هذا المكان اقتتل عدة أقوام سابقون، وفيه وقف صلاح الدين الأيوبي يعد الغارة التي شنها عليه ريكاردوس قلب الأسد وظل يحاربه من آب 1191 الى حزيران 1192م الى إن تغلب صلاح الدين عليه فارتد هذا الى الوراء ويتبعه صلاح الدين في عملية مطاردة فاستولى على السهل المحاذي لباب الواد كله، وهنا وقف المقدسيون عام 1824 ومعهم سكان القرى لصد الجيش المصري الذي جاء بقيادة ابراهيم باشا لإخماد ثورتهم ووقعت عند باب الواد معارك دامية بين الجيش البريطاني والجيش التركي عام 1917 في الحرب العالمية الأولى؛ بعد قرار التقسيم فطن العرب واليهود الى أهمية السيطرة على موقع باب الواد منذ اللحظات الأولى بعد صدور قرار التقسيم عام 1947، وتهيأ اليهود لغزوه من السهل للسيطرة عليه لضمان مرور قوافلهم الى سكان القدس من اليهود. فقد علموا أن من يسيطر على منطقة باب الواد يسيطر على القدس حيث انه الممر البري الاستراتيجي ثم انه ممر المياه حيث انه يشتمل على خطوط المياه القادمة من يافا والرملة الى القدس والذي يتحكم بتجمع المياه لمنطقة العرطوف؛ لذا فان قرية بيت محسير حصن طبيعي حيث إنها محاطة بالجبال المرتفعة وهي جبل راس أبو شاهين والطبقة وظهر علان من الشمال وجبل الكرمل من الجنوب وجبل الرأس من الغرب وجبل الشيخ من الشرق مما أعطاها ميزة الأشراف والسيطرة على منطقة باب الواد الممر الاستراتيجي للقدس .

عن الموقع اٌلكتروني لبيت محسيرhttp://www.bait-mahsir.com/joomla

بئر أيوب

نبع في وادي النار شرق القدس؛ أسماه عين روجيل ، وقد سميت بذلك نسبة لسيدنا أيوب عليه السلام، وقد تكون هي المقصودة بقوله تعالى :"هذا مغتسل بارد وشراب " نظرا لأن ماءها قريب الطعم من ماء زمزم.، وهي بئر عميقة جدا إذ يبلغ عمقها 31 مترا وهي ذات شق رباعي غير منتظم، وجدرانها من حجارة كبيرة مربعة تنتهي على شكل قنطرة؛.مما يدل على أن أهل المنطقة لم يكونوا يستطيعون حفرها آنذاك..

وإنما هي منحة ربانية.

. عن موقع <http://tahaschool.yoo7.com/t2568-topic> بتصرف

بئر الزميلي

تل اثري على بعد13 كم شمال غرب بئر السبع ، وغير اليهود اسمه إلى بئر هلموت، واسموا المكان وادي هلموت.

بئر الشقوم

موقع في هضبة الجولان على بعد 5كم شمال شرق عين جيب ، وقد أطلق عليه اليهود اسم بنى يهودا.

بئر صوفة

أو خربة الصوفي ، ويقع على مسافة 6كم غرب بئر السبع ، وقد أقيم في الموقع كيبوتس حتسيريم 1946، وهو بمعنى مسكن الرعاة، ويناظر الكلمة في العربية حظائر، جمع حظيرة.

بئر الطابية

ويقع في أراضى قرية القسطينة، وقد أقيمت في دائرته مستعمرة بئر طوبيا ، والقسطينة من قرى غزة المهجرة؛ كان لها من الأرض أكثر من 12 ألف دونم، اشترى منها روتشيلد أكثر من % 25 سنة 1887 ليقيم في العام التالي استيطاناً حمل اسم القرية العربية، خربت المستوطنة بعد أحداث ثورة البراق سنة 1929 لتقام من جديد سنة 1930 تحت اسم جديد؛ هو بئر طوبيا؛ تحريفاً للاسم العربي لتلك البقعة من الأرض (بير الطابية). وقد تحوّلت القرية العربية الى أنقاض بعد احتلالها وتهجير سكانها في تموز 1948. ونقلا عن موقع [http://www.roots48-aca.org/media/articles](http://www.roots48-aca.org/media/articles/473/----------------/) بتصرف

بئر ظل الموت

ويقع على بعد 20 كم شمال أيلة ، وقد أسست فيه اليوم مزرعة باسم بئر اوروا

بئر عسلوج

وهو لقبيلة العزازمة ويقع في النقب ، وقد حرّف اسمه ليصبح بئر مشآفيم.

وتقع عسلوج إلى الجنوب من مدينة بئر السبع على بعد30كم، سكانها بدو شبه رحل. قدر عدد سكانها عام 1945 حوالي(500)نسمة. قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها في 26/ 12/ 1948، وعلى أنقاضها أقاموا مستعمرة (سدي مشعبي)، ومستعمرة(ريفافيم).كما أن أغلب سكانها هم من العزازمة وخصوصا العصيات أو أبو عصا حيث أن أغلبهم تم تهجيره إلى جنوب الأردن/مناطق الشوبك عام 1948 حيث أن أغلبهم مستقر الآن في محافظة الكرك والطفيلة. الزيادة من موقع: http://ar.Wikipedia.org/wiki

بئر المكسور

غير الصهاينة اسمه إلى بونشبار.

وتقع قرية بير المكسور بين الناصرة وشفا عمرو ، بالقرب من مفرق الموفيل ، من مفرق الموفيل نتّجه غربا باتجاه شفا عمرو، وبعد الصعود من المفرق باتجاه اليمين سترون القسم الجنوبي من القرية الواقع على تلة بارتفاع 400 متر عن سطح البحر .

عن القرية :

سميت القرية بهذا الاسم على اسم بئر موجود فيها على أطراف تلة بير المكسور ، ومعنى الاسم : " البئر المكسورة ". في فصل الشتاء، كانت الأمطار تغطي جميع السهول المجاورة، ومن كثرة كمية الأمطار الغزيرة، كسر جدار البئر وانحرفت، لذلك سمي بهذا الاسم.

قصة أخرى عن مصدر الاسم تقول، حسب أحاديث المسنين من أهل القرية، انه في فترة الانتداب، وصل ضابط ليشرب الماء من البئر وعندما حاول نشل الماء من البئر انزلقت قدمه وكسرت، لذلك سموه أبناء القرية بهذا الاسم.

بدأ السكن بالمنطقة في سنة 1945، عندما بنوا أول بيت في القرية. اعترف بالقرية من قبل السلطات سنة 1975.

عدد سكان القرية اليوم حوالي 8000 نسمة، نسبة التكاثر الطبيعي 2.5%، يعتاش السكان من الزراعة ،وأعمال البناء والصناعة . قسم من السكان يخدم بصفوف الأمن المختلفة. في القرية:- خمس مدارس\_ من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية\_ ثلاثة مساجد، عيادتان صحيتان، بريد ومجلس محلي تم تأسيسه سنة 1990. ونقلا عن [http://www.beer-almksor.com](http://www.beer-almksor.com/ViewArticle.aspx?Nid=154&CatsID=4)

بئر المليحة

ويقع في وادي عربة، غيّر الصهاينة اسمه ليصبح بئر منوحاه ابتداء من عام 1951 وفقا لما جاء في موقع شعاع، كما أقيم في منطقة بئر المليحة مستوطنة شبوليم 1952. انظر للزيادة http://sho3a3.alafdal.net/t431-topic

بئر بورين

ويقع الى الشمال من طولكرم في باقة الغربية، في السهل، وقد أقيمت في محيطه مستعمرة بئيروتايم، كما أن هناك بئرا في المنطقة تعرف باسم بير باقة. وحسب ما ذكر في كتاب " باقة الغربية مسيرة وتاريخ" فإن بئر بورين يعود تاريخها إلى عهد سيدنا سليمان الحكيم، بل إن هناك أقوالا وصلت إلى أبعد من ذلك تقول إن سيدنا سليمان عليه السلام هو من قام بحفر هذه البئر. الزيادة من موقع [http://www.loblab.com/item.asp](http://www.loblab.com/item.aspx?itemid=8028). وما ندري ما العلاقة بينه وبين بورين التي تقع إلى الجنوب من نابلس.

بئر يعقوب

على مسافة 2 كم شمال غرب الرملة، وتقوم مكانها اليوم مستوطنة تلمي مناشيه، التي أسست سنة 1995، وقد غدت اليوم ضاحية لمدينة الرملة، وربما أسميت في بعض الأحيان حوطر. وهذه غير بئر يعقوب من أعمال نابلس التي تعرف ببئر السامرية.

بتير

البلدة العربية المعروفة وقد هجّر أهلها سنة 1948، وأقيم في محيطها مستعمرة بيتار، أو بيت تار. وجاء في موقع <http://www.pead.ps/articles.php?action=show&id=1961> ما نصه: بتّير هي قرية ريفية فلسطينية من قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، تمتاز بطبيعتها وبساتين الخضار التقليدية، كما أنها تشتهر بالباذنجان البتيري..

وبتير قرية من قرى قبيلة بني حسن، تقع على بُعد ثمانية كيلومترات إلى الجنوب الغربي من القدس التي كانت تتبع لها إدارياً قبل الاحتلال الصهيوني للمدينة المقدسة وقطع الاتصال البري بين القرية والمدينة، فتبعت القرية لمدينة بيت لحم التي لا تبعد عنها أكثر من ثمانية كيلومترات. تقوم بتير في منتصف المسافة بين قريتي الولجة والقبو، وتجاورها أراضي بيت جالا وحوسان والخضر. التسمية: توجد عدة تفسيرات لتسمية بتير بهذا الاسم، فقد أرجع بعض المؤرخين اسمها إلى أصل كنعاني هو بيت - إير وتعني بيت الطير، والمقصود بالطير هنا طائر النسر الذي كان يعشش في أوكار جبالها العالية، ومن أجل ذلك سُمي الوادي الذي يجري بجوارها باسم وادي النسور، وهو وادي الصرار الحالي، أو أن اسمها مأخوذًُ من كلمة كنعانية أيضاً هي "بت - تيرا"، وتعني حظيرة الغنم، لكثرة تجمع الأغنام في سهل صغير يقع عند قدم القرية يسمونه القاعة (القاع) أو قد يكون ذلك الاسم مشتق من الفعل "بتر" العربي السامي، ويعني قطع أو فصل. على كل الأحوال كانت بتّير في عهد الرومان قلعة حصينة، لذلك عرفوها باسم "بث ثير Bethther"، وقد أوقعوا على أحد روابيها هزيمة ساحقة بجماعات يهودية متمردة على الحكم الروماني القائم في إيليا (القدس)، حين لجأت إليها هذه الجماعات بقيادة القائد اليهودي باركوخبا عام 135م، ولم ينج منهم سوى اثنين تسللا من أحد الشعاب المجاورة. آثارها: في قرية بتير مواقع أثرية قديمة يمتد أصولها إلى عهد الكنعانيين العرب، مروراً بالدول التي تعاقب على حكم بيت المقدس كاليهود والإغريق والرومان ثم المسلمين، حيث تحوي أرضها بقايا أبنية وبرك وأقواس تحمل قنوات تنقل مياه الينابيع إلى برك تحفظها ليستفيد منها المزارعون في ري أراضيهم. كما توجد مغاور وأرضيات مرصوفة بالفسيفساء، بالإضافة إلى مقامات لقبور بعض الصحابة المجاهدين الذين رافقوا الفتح الإسلامي لفلسطين، فمنهم من مات أو استشهد على أراضها ليحفظ ثراها أجسادهم الطاهرة، ومن هذه المقامات: الشيخ خطاب، وأبو زيد، والعمري، وكذلك قبوراً لشهداء حرب فلسطين 1948م من المصريين والعراقيين. وتحيط بالقرية عدة خرائب منها: خربة اليهود، خربة حمدان وخربة أبو شوشة. وفي عام 1950م اكتشف العالم الأثري سيجورون مستوطنة قديمة بالقرب من بلدة بتير سموها هيفوبيتار، تحوي آثاراً عربية كنعانية، عملت سلطات الاحتلال لتحويلها إلى مكان أثري يهودي. يصل القرية طريق معبد افتتح عام 1952م طوله ستة كيلو مترات، بالطريق الرئيس الذي يصل مدينة الخليل بالقدس الشريف مروراً ببيت لحم عبر بلدة الخضر ومخيم الدهيشة المجاور لبيت لحم أو مباشرة عبر مدينة بيت جالاً. ترتفع بتير عن سطح البحر أكثر من سبعمائة مترٍ، في حين تبلغ المساحة العمرانية للقرية أكثر من مائتي دونم، أما مساحة أراضيها الزراعية فتزيد عن ثمانية آلاف دونم، اغتصب اليهود 780 دونماً منها عام 1948م لتشكل مع قرية بيت صفافا نموذجاً فريدا للاحتلال يحاكي احتلال الحلفاء مدينة برلين في الحرب العالمية الثانية، حيث قُسمت القريتان إلى قسمين: قسم محتل تحت السيادة الإسرائيلية، وآخر بقي عربياً تحت الإدارة الأردنية، لذا لم يكن غربياً أن ترى حاجزاً معدتياً يفصل البيت الواحد إلى قسمين في أي من القريتين. نصت اتفاقية رودس التي وقعها الأردن كبقية الدول المجاورة لفلسطين عام 1949م مع الاحتلال الصهيوني على السماح لأهل بتير باستغلال أرضهم الزراعية المُحتلة، مع عدم السماح بدخول أي مُسلح إلى تلك الأرض. تعبرُ أراضي القرية سكة حديد تصل القدس باللد، التي يمكن الانتقال منها بعد ذلك إلى كثير من المناطق الفلسطينية عبر شبكة من السكك الحديدية التي نفذتها شركة فرنسية لصالح الحكومة العثمانية عام 1905م، لكنها لم تهنأ بها حين خرجت مهزومة مع دول المحور في الحرب العالمية الثانية، فضاعت منها فلسطين كما الخلافة العثمانية الإسلامية بعد ذلك، علي يد جماعة الاتحاد والترقي التركية بزعامة كمال أتاتورك. اكتسبت القرية شهرة بسبب كونها آخر محطة يتوقف فيها القطار المتجه إلى القدس، فكانت محطتها مركزاً لتجمع أهالي القرى المجاورة الراغبين بالسفر إلى القدس للزيارة أو العمل أو بيع منتوجاتهم الزراعية ثم العودة بنفس الوسيلة إلى القرية ومنها إلى القرى المجاورة. في عام 1948م قامت سلطات الاحتلال بإلغاء هذه المحطة بعد قيام الدولة العبرية واستيلائها على أراض من القرية التي تعبر منها سكة الحديد ومعها 39 بيتاً ومدرسة القريةً، جعلتها السلطات الإسرائيلية منطقة فاصلة بين الأراضي العربية التي بقيت من فلسطين وضمت للأردن، والجزء المحتل منها. وهي الآن مهددة بالضياع بسبب جدار الفصل العنصري الذي تعنزم السلطات الإسرائيلية إقامته هناك بحجة حمايتها. النشاط الاقتصادي: بتير بلدة زراعية، حيث يكثر في أراضيها زراعة الزيتون والفواكه بأنواعها والخضار بأشكالها التي ترتوي من ماء ينابيع منها: عين البلد، عين جامع، الفوار، أبو الحارث، والقصير ، تُنتقل مياهها إلى ألأراضي الزراعية عبر شبكة منسقة من القنوات، يعود بعضها إلى تاريخ قديم، في حين قامت جمعيات خيرية ومتبرعون من أبناء القرية بتجديد أو إكمال توصيلها إلى مناطق زراعية جديدة، ولعل الباذنجان البتيري أشهر ما تقدمه هذه القرية لزوارها الذين يأتون من المدن والقرى المجاورة لقضاء إجازة أسبوعية جميلة بين مزارعها الهادئة التي تقوم على ينابيعها الرقراقة، وقد زاد إقبال السياح والزوار من جميع مناطق الضفة الغربية إلى البلدة بعد افتتاح منتزه ومسبح راق فيها يحمل اسم القرية يمارس الزائر إليه مختلف الأنشطة من أبرزها السباحة، بالإضافة للجو الهادئ الذي يتوفر بين أحضان الطبيعة الجميلة، بالقرب من نبع عين جامع حيث يمكن للزائر أيضاً الحصول على الفواكه والخضروات الطازجة مباشرة من البساتين التي ترتوي من ماء النبع النقية. ومن أجل توفير راحة المواطنين وتقديم الخدمات التي قد يحتاجها أبناء القرية والقرى المجاورة، تم تجهيز معصرتين حديثتين للزيتون، بإضافة لورش مواد البناء وتصليح السيارات، وكذلك الخدمات الغذائية كالمخابز ومعامل لصنع أنواع الحلوى والعديد من محلات البقالة والملاحم. في القرية مجلس بلدي، يمارس نشاطه بجهد كبير لتقديم الخدمات الضرورية لأهالي القرية، رغم الظروف القاسية التي يُعانيها في ظل الاحتلال الصهيوني، إلا أنه استطاع انجاز مشاريع هامة للمواطنين كتعبيد الطرق وإيصال الماء والكهرباء إلى أحياء جديدة فيها، بالإضافة لمشاريع التعليم وبناء مكتبة عامة والخدمات الصحية ةإنارة الشارع والشوارع الفرعية. السكان بلغ عدد سكان القرية عام 1922 م حوالي خمسمائة وخمسين نسمة، ارتفع إلى ألف نسمة عام 1945 م، وفي عام 1967 م وبعد الاحتلال بلغ عدد سكانها حوالي ألف وخمسمائة نسمة، ارتفع إلى حوالي ثلاثة آلاف نسمة عام 1987م إلى أن بلغ حوالي خمسة آلاف بحلول عام 2005 م. التعليم: في القرية الآن مدرسة حكومية للبنين، بدأت نشاطها التعليمي زمن الاحتلال البريطاني لفلسطين، كان يتعلم فيها أبناء القرية حتى الصف الخامس قبل أن ينتقلوا إلى القدس لإكمال دراستهم هناك، فجاء جيل يُصر على التعلم رغم ظروف حرب 1948م، ورغم قسوة الحياة وشُح الإمكانات، فخرجوا إلى الحياة العملية ليحققوا نجاحات كانوا سيحققونها في دراستهم، فقد نجح ربحي مصطفى في السياسة كما نجح في التجارة، فقد حقق ثروة نتيجة نجاحه في أعمال تجارية في السعودية، ليعود بعدها لممارسة العمل السياسي، فانتخب عضواً في مجلس النواب الأردني عام 1962م عن دائرة بيت لحم، ليبقى كذلك حتى فك الارتباط بين الضفتين عام 1985م، كما سبق وشغل منصب قائم مقام مدينتي رام الله والخليل في الضفة الغربية، في حين اختار حسن حجازي الهجرة للولايات المتحدة لإكمال دراسته الجامعية ثم العمل في جامعاتها كمدرس للهندسة والاستيطان فيها بعد أن حمل جنسيتها. أما ابراهيم عبد الفتاح، فقد اتجه للعمل المصرفي سواء في الأردن بضفتيه أو خارجه، ليتبوأ مراكز مرموقة في هذا المجال كمدير للبنك العربي أو مؤسس لغيره من المصارف في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. في حين اختار موسى حمّاد العمل العسكري أولاً، ليرتقي في القيادة العامة للجيش الأردني إلى مراكز فتوجه للعمل في العاصمة السعودية (الرياض) ليحقق نجاحات في الإدارة المصرفية والتجارية، وكذلك كمستثمر ناجح في كثيرٍ من المجالات التجارية، خاصة استيراد وتسويق الأجهزة العلمية والطبية حتى غدت شركتان من الشركات التي أسسها من أهم عشر شركات سعودية متخصصة في هذه مجالاتها. لم يكن حسن أبو نعمة أقل من سابقيه طموحاً وسعياً للشهرة، فبعد إكمال دراسته الثانوية في مدارس بيت لحم والقدس، أكمل دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت (منبع القوميين العرب)، ليعود بعدها ليعمل مدرساً في معهد إعداد المُعلمين التابع للأمم المتحدة في مدينة رام الله. لم يستمر حسن في ذلك كثيراً، حيث انتقل بعدها للعمل السياسي، فشعل عدة مناصب في الخارجية الأردنية ثم سفيراً للأردن في بلاد كثيرة من بينها الأمم المتحدة والسوق الأوروبية المشتركة. أخذ التعليم في هذه المدرسة يرتقي حتى أصبحت ثانوية كاملة، يتأهل أبناؤها لإكمال دراستهم الجامعية منها. وفي القرية مدرسة إعدادية للبنات، تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تأسست عام 1954م، لتكون بتير من أوائل القرى الفلسطينية التي اهتمت بتعليم البنات، فتخرج منها المئات من المتعلمات اللاتي شغلن وظائف هامة في خدمة المجتمع، ولعل زهرة الشيخ أول سيدة في المنطقة تعمل في الإذاعة الأردنية في أواخر الخمسينات عبر برنامجها (رسائل شوق) الموجه لأهلنا في الأرض المحتلة، كما تبرعت أخيراً ًإحدى الجهات الأوروبية لبناء مدرسة ثانوية كاملة للبنات، ليريح بنات القرية من عناء الانتقال إلى المدن أو القرى المجاورة لإكمال دراستهن الثانوية، كما ساهم في إكمال هذا المشروع أبناء القرية المقيمين والعاملين في الخارج. أدى اهتمام أبناء بتير بالتعليم لخروج مئات المتعلمين والمتعلمات الذين أكملوا دراستهم في الجامعات الفلسطينية أو العربية أو في الخارج، فعاد عشرات يحملون المؤهلات الجامعية والتخصصية في مختلف ليعملوا كأطباء معروفين في أرق مستشفيات فلسطين كالمقاصد الإسلامية في القدس أو المستشفى الفرنساوي في بيت لحم أو مستشفيات الخليل، بالإضافة تفضيل كثير منهم العمل في عياداتهم الخاصة سواء في بيت لحم أو في بلدتهم بتير، وكذلك ظهرت نخبة من المهندسين الذين شغلوا مواقع هامة سواء في فلسطين أو في المهجر كالسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة لعشرات ممن درسوا الصيدلة والتمريض والمحاماة ، وكذلك ظهر تربيون حملوا رسالة التعليم لينقلوا علمهم وخبرتهم بأمانة وإخلاص للنشء الجديد من أبناء فلسطين والبلاد العربية الأخرى، ونجح شعراء في التعبير عن آلام شعبنا وآماله منهم: علي عبد الوهاب، عطا الله قطوش، رحمة عوينة ووداد مصطفى. جرت في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي حركة تطوير وبناء في القرية برعاية أحد أبناء القرية الشغوفين بحب بلدتهم (حسن مصطفى)، الذي قدره أهالي بلدته بإطلاق اسمه على مدرسة القرية الثانوية فيها. ومن المشاريع التي تم إنجازها وتخدم البنية التحتية في القرية في تلك الفترة طريق مُعبد ربطها بمدينة بيت لحم عبر بلدة الخضر ومخيم الدهيشة أو عبر طريق مباشر عبر مدينة بيت جالا، وعند افتتاحه أُقيم احتفال كبير أنشد فيه الشاعر اسكندر الخوري البيتجالي بالقول: سر على الدرب وسافر وبهذا الدرب فاخر ربطـت بتير بالمهـد وطابت للمســافر كلما شرحت في الطرف لذت للنواظــر (حسنٌ) أوحى بهـا لا يبتغي شكر لشـاكر يتفرع من هذا الشارع داخل القرية شوارع فرعية منها: شارع المقبرة، شارع الميدان وشارع السبع أرامل، حتى أصبح من حق البتيري أن يفاخر آنذاك بالقول: حتى الدجاج في بلدي يسير على الإسفلت، وكذلك تم افتتاح مركز لتعليم البنات فن الخياطة، ومكتب للبريد، ومستوصف لتقديم الخدمات الصحية بإشراف طبيب مناوب، بل كانت بتير السبّاقة في إنشاء مركزٍ لمحو الأمية لمن فاتهم قطار التعليم من الرجال والنساء، وللشباب كان لهم نصيب من النهضة والتطور، بالإضافة للاهتمام بالتعليم وتطويره، فقد تم تعمير ملعباًً لكرة القدم أًقيم احتفالٌ كبير عند افتتاحه عام 1959م، تولت الإذاعة نقله إلى مستمعيها. لقد أدت هزيمة 1948م والهزائم العربية المتتالية التي حلت بالعرب وجاء تأثيرها مُدمراً على الفلسطينيين مما أدى لهجرة مئات العائلات من القرية إلى الخارج سواء في الضفة الشرقية من الأردن كعائلة قصقص التي استقر قسم منها في السلط وعمّان، أو إلى الولايات المتحدة كعائلات: فارس، أبو عبيد الله، أبو حارثية، عبد اللطيف، أبو نعمة وعوينة، وذلك للدراسة أو العمل أو الاستقرار والإقامة بسبب ظروف الحياة القاسية في فلسطين والدول العربية المجاورة. عائلات بتير: ينتسب أهل بتير إلى قبيلة بني حسن، التي أسكنها صلاح الدين الأيوبي في تسع قرى تحيط بالمدينة المقدسة، لتقوم بحمايتها ومنع الصليبيين من العودة إليها عن طريق البحر عبر وادي الصرار (وادي النسور سابقاً)، ومن فروع هذه القبلية وأفخاذها التي تقيم حالياً في بتير: عوينة ومنها : آل الشيخ ، حمّاد، عليان، حسن، جبر، وعائلة البطمة ويتبعها: مصطفى ، المشني، القيق، أبو حسين، وعائلة البطحة ومنها: الشامي، فارس، أبو مر، وعائلة قطوش وينقسم عنها عبد الوهاب، محمد وزبادة، وعائلة أبو نعمة، ويتبعها عبد اللطيف، وأبو حارثية، وعائلات قصقص ومعمر وأبو عبيد الله والنجار، وأبو بدر.

الموقع

تقع قرية بتير إلى الجنوب الغربي من القدس وتبعد عنها حوالي 8 كم وغرب مدينة بيت لحم التي تبعد عنها 5 كم، ترتفع عن سطح البحر 800م، وتبلغ المساحة العمرانية للقرية حوالي 420 دونم. تحيط بأراضيها أراضي قرى الولجة وبيت جالا وحوسان والخضر، والقبو .

أصل التسمية

ويرجع أصل التسمية إلى الفينيقية من بتر بمعنى قطع وفصل، وكذلك في العربية، كذلك هناك روايات أخرى منها بيت الطير وكانت في عهد الرومان قلعة حصينة.

السكان

بلغ عدد سكانها عام 1922 م حوالي 542 نسمة ارتفع إلى 1050 نسمة عام 1945 م، وفي عام 1967 م وبعد الاحتلال بلغ عدد سكانها وفق الإحصاء الإسرائيلي 1445 نسمة ارتفع إلى 2469 نسمة عام 1987 م. إلى أن بلغ حوالي 5000 نسمة عام 2005 م.

البحر الأبيض المتوسط

وقد غير الصهاينة اسمه إلى يم هاتيخون

البحر الأحمر

وقد أسماه الصهاينة يم سوف، وجاء في معجم الكتاب المقدس بحب موقع <http://www.ava-kyrillos.com/forums/f35/t199262> ما نصه: هو بحر يفصل آسيا عن أفريقيا وكان العبرانيون مدة إقامتهم في مصر يسّمونه البحر (خر 14: 2 و 9 و 16 و 21 و 28 و 15: 1 و 4 و 8 و 10 و 19 يش 24: 6 و 7) وسمّي أيضاً بحر مصر (1ش 11: 15) و "بحر سوف" ربما اتخذ هذا الاسم من النبات الذي يكثر على شواطئه (خر 10: 19 و 13: 18 و 15: 4 و 22 و23: 31).

وأطلق اليونانيون اسم البحر الأحمر على هذا البحر والخليج العجمي. وظنّ أن اسم البحر الأحمر أخذ من المرجان الأحمر النامي فيه. وقد سمّاه المصريون بحر بنط أي بحر العربية ويسميه العرب بحر الحجاز.

وطول البحر الأحمر نحو 1490 ميلاً، يوصله بالمحيط الهندي مضيق باب المندب وعرضه 18 ميلاً فقط.ومعدّل عرض البحر الأحمر 150 ميلاً ويضيق إلى جهتي طرفيه. وفي الشمال ينقسم إلى خليجين، خليج العقبة إلى الشرق، وخليج السويس إلى الغرب. ويبعد طرف الأخير عن البحر الأبيض المتوسط نحو 70 ميلاً. وتنحصر شبه جزيرة سيناء بين الخليجين. ويختلف عمق البحر الأحمر بين 400 و600 قامة. وعلى شواطئه ألياف من المرجان وجزائر عديدة تجعل الملاحة فيه عسيرة ولاسيما في أجزائه الضيقة.

البحر الميت

وقد أطلقوا عليه اسم يم ها ميلح أي بحر الملح وذلك ترجمة للاسم العربي،

.

بحيرة الحولة

وقد أطلقوا عليها ترجمة اسمها ترجمة حرفية؛ يمات حولة.

بحيرة طبرية

وقد أسموها مضافة إلى عدد من المواقع القريبة منها، كالجليل وطبريا فقالوا: يم هاجليل، يم طبريا، يم كنيرت

بربرة

قرية عربية هجّر أهلها عام 1948،وتقع على مسافة 5كم جنوب عسقلان، وقد أقيمت في أراضيها مستعمرة مبكيعيم سنة

1948.

البرج

: 1- قرية قرب طولكرم، وقد اقيم في موقعها مستعمرة بورجتا

.

2-

وقرية اخرى قرب الكرمل، وقد اقيم في محيطها مستوطنة بنيامينا، باسم البارون بنيامين روتشلد.

برعم

: قرية عربية هجّر اهلها عنوة عام 1948، وما يزال اهلها يطالبون بالعودة اليها، وقد اقيمت فيها مستعمرة برعام عام

1949.

بستان الجليل

: كفار فيلادلفيا

.

بشيت

: قرية عربية هجّر أهلها عنوة عام 1948، وتقع في السهل الساحلي الأوسط، وقد أقام اليهود في اراضيها ثلاث مستوطنات هي

:

1-

ميشار سنة

1950

2-

كفار أبيب سنة

1951

3-

سديمة سنة 1954

البصة

: اقيم في موقعها مستعمرة باسم بيتست، وهي من اعمال الجليل الغربي

.

البطيمات

: قرية هجّر أهلها عام 1948، وتقع الى الجنوب الشرقي من جسر الزرقاء، وقد أقيم على انقاضها كيبوتس رحابيم، الذي انتقل للاستيطان الدائم في أراضي قنير

.

البعنة

: قرية عربية في الجليل الغربي، اقيم في اراضيها مستوطنة بيت عنات

.

البقيعة

: غورة في صحراء القدس غرب البحر الميت، أطلقوا عليها اسم بقعات هوركانيه

.

بني شعت

: قرية على بعد 10 كم شمال شرق خانيونس ، اقيم في اراضيها كيبوتس كسوفيم سنة

1951.

بيت جبرين

: قرية عربية هجر أهلها عنوة عام 1948 وقد اقيم في محيطها وعلى اراضيها مستعمرة بيت نير، الى الشمال، وكيبوتس بيت جوبرين

.

بيت جيز

: قرية عربية الى الشمال من القدس، وقد أقيم على أراضيها عام 1948 كيبوتس هارئيل

.

بيت دجن

: الى الشرق من يافا على الطريق الى الرملة، وقد اقيمت فيها مستوطنة بيت داجان

.

بيت دراس

: الى الشرق من طريق اسدود عسقلان، وقد اقيم في موقعها مستعمرة جبعاتي أو مسيلات عوز، كما تعرف باسم جن جبعاتي

.

بيت سوسين

: قرية عربية هجّر اهلها عام 1948، وتقع في المروج، وقد أقيمت على اراضيها مستعمرة تاعوز

.

بيت عسفة

: ... اقيمت في محيطها مستعمرة يدنتال سنة 1953. وتقع قرب عسقلان

.

بيت عور

(التحتا والفوقا): غرب رام الله، وحرف اسماهما الى بيت حورون تحتون، عليون

.

بيت ليد

(السهل): اقيمت في اراضيها مستعمرة شبوت سنة

1950.

بيت محسير

: قرية عربية هجّر اهلها عام 1948، وتقع على بعد 3كم جنوب شرق باب الواد، وقداقيم في موقعها مستعمرة بيت مئير

.

بيت نبالا

: قرية عربية في سهل اللد، وقد اقيم في موقعها مستوطنة بيت نحمياه التي كانت مستهدفة في الخمسينات من قبل الفدائيين المصريين والفلسطينيين، وتعرف باسم كفار ترومان

.

بيت نقوبا

: قرية عربية هجّر أهلها عام 1948 ، وتقع غرب القدس، واقيم مكانها مستوطنة بيت نكوفا

.

بيدر الكوكب

: قرية على بعد 13 كم جنوب شرق نابلس ، وقد غدا اسمها اليوم جوريس

.

بيرين

: موقع بين سيناء والنقب، وقد أقيم فيه كيبوتس عام 1956 باسم بئيروتيم ثم اسمي من بعد "عزوز

".

بيسان

: بيت شآن

.

ت

تربيحا

: بلدة في الجليل الاعلى قرب الحدود اللبنانية، أقيمت في حدودها مستعمرة سوميرة سنة

1949.

التل

: قرية بجانب رام الله ، هاعاي

.

تل الأدهم

: أصبح في محيط مستعمرة كريات آتا. (انظر كفر عطا

)

تل أبو بابين

: ويقع في الجليل الأعلى، وقد ترجم اسمه مفردا الى تل شاعر

.

تل أبو الجمال

: انظر تل السوق

.

تل أبو الخنزير

: ويقع في الجولان، وحوّل اسمه الى هارشيفون

.

تل أبو خنزبرة

: شمال غرب بحيرة الحولة ( مردومة الآن) وحوّل اسمه الى جفعات ها ام

.

تل أبو سلطان

: ويقع في السهل الساحلي الاوسط، وقد أسماه اليهود تل ماحوز

.

تل أبو فرج

: وقد حوّل اسمه الى تل كفار كرنايم

.

تل أبو هريرة

: في النقب الشمالي الغربي، وقد حرّف اسمه الى تل هرور

.

تل أبو النداء

: في الجولان ، وهو مسمى باسم ولي مدفون فيه، حول اسمه الى هارابيتال، أو أبيطال

.

التل الأخضر

: ويقع الى الشمال الشرقي من الحولة، وقد حول اسمه الى تل آنفا

.

التل الاحمر

: ويقع شمال الجولان، وقد ترجم اسمه هار أدوم

.

تل أم كلخة

: تل كيلخ ، تحريف

.

تل البارون

: في الجولان، حرّف اسمه الى جفعات بزاك

.

تل الباشا

: ويقع على مسافة 6 كم جنوب شرق بيسان، وحوّل اسمه الى تال بيحا

.

تل البدوية

: ويقع في الطرف الجنوبي الغربي من مرج البطّوف على بعد 8 كم جنوب شرق شفا عمرو ،وقد حول اسمه الى تل حناتون

.

تل البرتة

: ويقع على مسافة 4 كم شمال شرق بيسان، وقد حوّل اسمه الى تل هوجه

.

تل البير الغربي

: تل بيرة ، جهة البروة ( انظر خربة تل البير الغربي

)

تل بيت مرسم

: ويقع على مسافة20 كم جنوب غرب الخليل على حد السهل، وقد حرّف اسمه ليغدو تال بيت مراش

.

تل الترمس

: ويقع قريبا من القسطينة، وقد أقيمت في محيطهما مستعمرة عروجوت 1949 بعد تهجيرأهلها

.

تل التماسيح

: ويقع على مسافة كيلو متر غرب قرية جسر الزرقاء، وقد ترجم اسمه الى تال تنينيم

.

تل الجديدة

: تل قرب بيت جبرين، فيه قناة كانت تنقل الماء اليها، وحرف اسمها الى تل جوديد

.

تل جريسة

: جفعات نابليون (انظر تل الفخار

).

تل جمة

: ويقع في النقب الشمالي الغربي قرب قطاع غزة، وقد اقيمت فيه مستعمرة ريعيم سنة

1949 .

تل حصاص

: في الجليل الأعلى شرقا، وقد حرّف اسمه الى حيتساتس، وهي تحريف القصاص، اسم آخر له

.

تل الحيدر

: الى الشمال من أسدود، وحوّل اسمه الى تل مور

.

تل خويلفة

: واد أقيم في اراضيه كيبوتس "لهب" سنة 1966 . ويقع على مسافة 15 كم شمال شرق بئر السبع. وحول اسم الموقع الى تل حاليف

.

تلة الدوير

: تقع على مسافة 5كم جنوب شرق مثلث سمخ، في الغور، وحرف اسمها الى تال دوبير

.

تلة الرادار

: قرب القدس، وقد كان فيها موقع للجيش الاردني عام 1967، ترجم اسمها الىجفعات هارادار

.

تل الردغة

: تل كبير في غور بيسان، والردغة في العربية تعني التراب الرابي غير المتماسك، وقدحوّل اسمه الى تل شاليم

.

تل الرسم

: يقع في السهل الساحلي الجنوبي ، وقد حوّل اسمه الى تل مفلاسيم

.

تل الرويسي

: خربة في الجليل الأعلى، ترجم اسمها الى تل روش

.

تل الريح

: وتبعد مسافة 7كم شمال شرق صفد ، وحوّل اسمه الى تل مشاف

.

تل الريش

: الى الجنوب من يافا، وقد اقيمت في محيطه مستعمرة حولون

.

تل السرور

: قرية هجّر أهلها ، تقع على 4كم شرق الخضيرة، وحوّل اسمها الى تال زرور

.

تل السقاتي

: تل يقع على مسافة 12 كم شمال شرق بئر السبع، حرّف اسمه الى تل شوقت

.

تل السمدين

: في غور الأردن قرب بيسان، حوّل اسمه الى تل شافط. وسمي جانب منه باسم تل شوقيق

.

تل السوق

: في الغور، ويعرف بتل أبي الجمال أيضا، وقد حول اسمه الى تل زان هامزراحي،أي تل الزنبقة الشرقية

.

تل السومرية

: على شاطيء الجليل ... جفعات يوسيف

.

تلة شاهين

: حي جنوب القدس، غيّر الاسرائيليون اسمه الى جبعات هابورتسيم

.

تل الشريعة

: في النقب الشمالي، غيّر اسمه الى تل شيرع

.

تل الشقف

: ويقع على مسافة 10كم جنوب شرق تقاطع طريق الفالوجة، وحوّل اسمه الى تل شيقف، وهو تحريف للاسم العربي

.

وفي غور بيسان تل آخر بالاسم نفسه حرّف اسمه الى تل شقافيم.

تل الشيخة

: جبل في الجولان، ترجم اسمه الى هار حرمونيت

.

تل الشيخ داود

: يقع على مسافة 7كلم جنوب شرق بيسان. حوّل اسمه الى تل عرطال

.

تل الشيخ صماد

: في غور بيسان، حرّف اسمه الى تل تسيمد

.

تل الشيخ العرياني

: يقع في السهل الأوسط، حرّف اسمه الى تل عيراني

.

تل الشيخ محمد

: حوّل اسمه الى تل سهرون، وموقعه على مسافة 7كم جنوب شرق بيسان

.

تل صندحنة

: يقع على مسافة 2,5 كم جنوب بيت جبرين، وحوّل اسمه الى تل مارياشه

.

تل عاشور

: جبل على مسافة 10كم شمال شرق رام الله، حرّف اسمه الى بعل حتسور

.

تل العبيدية

: في الغور، اقيمت في محيطه مستعمرة كفار نتان، ثم غيّر اسمها الى بيت زيرع

.

تل العدس

: على مسافة 5كم شمال العفولة، وقد ترجم اسمه الى تل عدشيم

.

تل العزازيات

: يقع في الجولان مشرفاً على الحولة، وهو مسمى باسم قبيلة عربية، وقد حرّف اسمه الى جبعات عزاز

.

تل عكا

: انظر تل الفخار

.

تل الغرام

: جبل بركاني في الجولان، حوّل اسمه الى هار نبتل

.

تل الفخار

: ويعرف بتل عكا، ويقع الى الشرق منها، ويسمى الآن هو وتل الجريسة باسم جفعات نابليون

.

تل الفر

: في مرج ابن عامر، حوّل اسمه الى تل سلافيم

.

تل الفراني

: يقع على 5كم شمال شرق عسقلان، وحرّف اسمه الى تل بوران

.

تل الفرس

: جبل في الجولان ،ترجم اسمه الى هار بيرس

.

التلة الفرنسية

: من أحياء القدس ، حوّل اسمها الى جبعات شبيرا

.

التل الفول

: يقع على مسافة 4كم شمال القدس، حوّل اسمه الى جفعات شاؤول

.

تل القاعة

: يقع في النقب الشمالي الغربي، وقد حوّل اسمه الى تال شاروحين

.

تل قرعة

: على مسافة 2كم شمال عتليت، غيّر اسمه الى تل مجاديم

.

تل القصب

: في الجليل الاعلى، حوّل اسمه الى تل ياعف

.

تل قصقص

: الونيم

.

تل القطيفة

: في قطاع غزة، وقد أقيمت فيه مستوطنة قطيف سنة

1973.

تل القنطور

: يقع الى الشمال من يافا على البحر، وقد حوّل اسمه الى تل ميخال

.

تل القنيطرة

: قرب بئر السبع ، غدا اسمه تل قيشت

.

تل الكدادي

: انقاض قلعة اسلامية حوّل اسمها الى متساديركون، وهي قلعة نهر العوجا

.

تل كفر قرنين

: ويقع على مسافة 3كم جنوب بيسان، وقد اقيم في محيطه كيبوتس طيرات تسفي سنة

1937.

تل المالحة

: في غور بيسان، حوّل اسمه الى تل اشتوري

.

تل مبروك

: في السهل الساحلي، وقد اقيمت قريبا منه مستعمرة بيت حنانيا

.

تل المبروم

: في الجليل الأعلى الشرقي. حرف اسمه الى تل باروم

.

تل مسيل الغزل

: كفار روبين

.

تل المشنقة

: في السهل الجنوبي، وبات يسمى تل برور

.

تل الملات

: وقد حوّل اسمه الى تل جبتورن

.

تل الملح

: في النقب الشمالي الشرقي ، وقد ترجم اسمه الى تل ملحته

.

تل المليحة

: قرب بئر السبع ، وقد حرّف اسمه الى تل ملحاة

.

تل المنشية

: على مسافة 2كم جنوب شرق بيسان. حرّف اسمه الى تل نيشا

.

تل موسى

: على بعد 12 كم شمال شرق بيسان ، ويسمى الان تل كتان ، أي التل الصغير

.

تل ميماس

: في الجليل الاعلى الغربي ، وحوّل اسمه الى تل بيت هاعيمك

.

تل الناشف

: حوّل اسمه الى حنيئل

.

تل النصبة

: حوّل اسمه الى تل متسباه ، وهو تحريف

.

تل هوح

: حوّل اسمه الى دوروت

.

تل وادي الزيت

: وهو يقع في السهل الساحلي الجنوبي ، وقد حوّل اسمه الى تل عيريت

.

تل وقية

: جفعات هامشوريان . وهو يقع في الجليل الغربي

.

تلول الشيخ صالح

: يقع على مسافة 6 كم شمال شرق بيسان ، ويعرف ايضا باسم خربة زبعه، وقد حول اسمه الى تل يسخار

.

تل يوسف

: حوّل اسمه الى تل هار يوسيفون

.

تنورية

: قرية جنوب الجولان، وقد أقيم في اراضيها كيبوتس جيشور سنة

1968.

ج

الجاعونة

: قرية عربية هجّر اهلها عام 1948، تقع على 4 كم شرق صفد في الجليل الاعلى. اقيمت في محيطها مستعمرة جي اوني عام 1920 ثم غدا اسمها روش بينه من بعد

.

جبات الزيت

: قرية عربية هجرها اهلها عام 1967، على 8 كم شرق بانياس ، اقيمت فيها مستعمرة رامات شلوم عام 1969 ثم حوّل اسمها الى نقيه اطيف

.

جباتا

: قرية عربية في مرج ابن عامر، هجّر اهلها ليقيام في محيطها كيبوتس جبات . وهو تحريف للاسم العربي المأخوذ من الارامي جبعة

.

جب يوسف او خان جب يوسف

: ويقع في الجليل الاعلى . اقيم فيه كيبوتس عميعاد سنة

1946.

جبال الشراة

/السراة: حول اسمها الى جبال " آدوم

".

جبال نابلس

: حول اسمها الى هاري شومرون ، وربما اسموها ايضا هاري افرايم

.

جبال الناصرة

: ترجم اسمها الى هاري نتسرات ، كما اسموها هار كدوميم، أي جبل القدماء، وهارها كفيتساه

.

جبع

: قرية عربية تقع في جبال القدس ، حوّل اسمها الى جبعات يعاريم

.

وقرية عربية اخرى تقع على ساحل الكرمل ، على مسافة 3 كم جنوب عتليت . حول اسمها الى جبع كرميل .

جبل الجرمق

: قرب صفد ، حوّل اسمه الى هارميرون

.

جبل حيدر

: هار هآ ري

.

جبل الخروف

: يقع في النقب ، حرّف اسمه الى هار هاحاريف

.

جبل الذكرى

: هار هازكرون

.

جبل الريح

: في جبال القدس ، هار هارواح

.

جبل الزيتون

: في القدس ، هار هازيتيم

.

جبل سماق

: قرب الحدود اللبنانية ، حول اسمه الى هار أجاص

.

جبل شجرة البكر

: يقع على مسافة 4 كم جنوب بئر السبع ، وقد اقيمت فيه مستعمرة سدية بوكر سنة

1953.

جبل شعاب سويده

: هار يوريش

.

جبل الشيخ

: هار حرمون

.

جبل الشيخ مرزوق

: هار جيوراه

.

جبل الضاحي

: ويقع شرق العفّولة ، في مرج ابن عامر ، وقد حوّل اسمه الى جبل هاموريه، أي جبل المعلم

.

جبل الطور

: في نابلس ، الجبل الجنوبي، وقد اسموه هار جريزيم

.

جبل فقوعة

: يقع شمال شرق جنين، وقد اسموه هار هاجلبوع، وربما أسموه هار شاؤول

.

جبل القسطل

: ويقع على مسافة 5 كم غرب القدس ، وقد غيّر اسمه الى هار عفرون، واقاموا عليه مستشفى "ارزاه". وجدير بالذكر أن معركة ضارية دارت على سفوحه عام 1948 بين المسلمين واليهود

.

جبل كمون

: في الجليل السفلي ، هاركمون

.

جبل عديد

: في النقب ، حوّل اسمه الى هاكركوم

.

جبل عسكر

: شمال نابلس، هار عيبال

.

جبل العين

: تل شمال غرب الناصرة، على مسافة 5 كم ، اسموه جفعات رابي

.

جبل محوية

: هار محيا ، تحريف

.

جبل المسرة

: هار "نحوم" أو هار "أوشر

".

جبل المكبر

: هار تسوفيم، وهو في القدس

.

جبل المويلح

: هار تسين. وهو ايضا جبل هارون

.

جتا

: بلدة على بعد 9 كم شمال طولكرم، اقيم في محيطها مستعمرة جات كرميل

.

الجوخدار

: قرية بدوية هجرها أهلها في اعقاب حرب 1967، تقع في الجولان . حوّل اسمها الى جفعات اورحة

.

الجرف الأحمر

: ويقع على مسافة 15 كم شمال غرب ايلة، في اقصى الجنوب. ترجم اسمه الى ها كنيون هاأدوم

.

الجش

: جوش حلاف

.

جسر

: زبديئيل

.

جسر أسدود

: جيشر عدهلوم

.

جسر الأمير محمد

: انظر جسر دامية

.

جسر بيبرس

: جيشر لود، ويعرف ايضا باسم جسر جنداس

.

جسر دامية

: جيشر أدام، وهو جسر الأمير محمد، على النهر في طريق نابلس السلط

.

جسر الشيخ حسين

: جيشر ماعوز

.

جسر المجامع

: جيشر نهاريم

.

جسر الملك حسين

: جيشر ألنبي

.

الجسير

: موقع في السهل الاوسط حرّف اسمه الى جشرون

.

جعارة

: غيّر اسمها الى جفعات نوح

.

الجمامة

: موقع في شمال غرب النقب، اقيم فيه كيبوتس روحامة سنة

1932.

جنيسر

: واد يصب في البحر الميت . غيّر اسمه الى ناحل أربيل

.

جوعرة

: خربة غيّر اسمها الى جفعات نوح

.

جولس

: قرية عربية هجّر أهلها ، تقع على مسافة 4كم شرق عسقلان ، وقد أقيمت على أراضيهامستعمرة هودياه سنة 1949، كما أقيم في محيط القرية مستعمرة أخرى هي بير يخياه

.

جيب الفالوجة

: قرية على مسافة 20كم جنوب شرق عسقلان . وقد أقيمت في موقعها مستعمرة قريات جات سنة 1954، وفي محيطها أقيمت مستعمرة عوزة سنة

1950 .

جيدا

: موقع بين حيفا والناصرة، أقيمت فيه مستعمرة جيدا سنة 1925 ثم حوّل اسمها الىرامات يشاي

.

الجد

: وتقع على مسافة 5كم جنوب عسقلان. وقد حرّف اسمها اسما لمستعمرة جيتاه التي اقيمت على أراضيها

.

حارس

: قرية عربية الى الجنوب الغربي من نابلس، على بعد 15كم . حرّف اسمها الى أروس

.

الحديثة

: قرية عربية هجّر اهلها عام 1948 ، تقع على بعد 5 كم شمال شرق اللد، وقد أقيمت في محطها مستعمرة باسم حديد

1949.

حرش الأربعين

: غابة في جبل الكرمل على طريق حيفا عسفيا ، سميت بعدد شهداء مسلمين سقطوافيها ، وقد ترجم الاسرائليون اسمها ليغدو حورشات هاأربعيم

.

حرش العشرة

: أوغابة العشرة، وهم عشرة يقال انهم من صحابة رسول الله عليه وعلى آله وسلم ، وهي من أشجار البوط، وتقع في الجليل الأعلى، وقد غيّر اسمها الى حورشات طل

.

حرش الكلية

: بقايا غابة في الجليل الأسفل، حوّل اسمها الى حورشاه يعلاه

.

حزما

: غابة أسماها الاسرائيليون بيت عزمافيت

.

الحصب

: مركز شرطة في واحة صحراوية تقع في وادي عربة، قرب خربة في شماله تحمل الاسم نفسه، وقد حرّف اسمه الى حتسيبه

.

حطين

: شمال غرب طبرية، وموقع المعركة المشهورة في التاريخ الاسلامي، اقيم في محيطها مستعمرة كفار حيطيم سنة

1914.

حلقيات

: قرية عربية اقيمت في اراضيها حيليتس سنة 1950.وهذا الاسم محرف من الاسم العربي

.

حوارة

: قرية الى الجنوب من نابلس على بعد 8كم ، حرف اسمها الى حورون

.

حورية

: قرية عربية في شرق غور الحولة، اقيم في اراضيها كيبوتس جونين

.

الحولة

: البحيرة المردومة في شمال فلسطين ، وازاءها سهل يعرف باسمهاأقام فيه اليهودكيبوتس حولاته سنه

1936.

حي البقعة

: حي يقع جنوب مدينة القدس، غير اسمه الى جؤليم

.

حي القطمون

:

حي يقع في مدينة القدس، غيّر اسمه الى جونين

حي المصرارة

: من أحياء القدس، غيّر اسمه الى موراشاه

.

حي اليمنية

: من أحياء القدس ايضا، وقد غيّر اسمه الى نحلات تسفي

.

خ

الخالصة

: قرية تقع شمال غرب الحولة، قرب الحدود اللبنانيه، وقد أسست حولها مستعمرة سميت في البداية " خلساه" ثم كريات يوسف ، وغيّر اسمها أخيرا الى كريات شمونه

.

الخان الاحمر

: موقع قرب اريحا،أقيمت فيه سنة 1975 قرية صناعية باسم ميشود أدوميم، وعلى مقربة منها أقيمت مستعمرةكفار أدوميم سنة

1979.

خان التجار

: موقع أثري في الجليل السفلي كانت تقام فيه سوق،غيّر اسمه الى حانوت تجاريم ترجمة للاسم العربي

.

خان الجوخدار

: جهة بئر السبع، وقد غيّر اسمه الى حانوت أورحا

.

خبيزة

:

في السهل الجنوبي، اقيمت في اراضيها مستعمرة ابن يتسماق

خراب الخلصة

: غير أسمه الى حلوتسه

.

خربة ابو الحقوف

:اقيم في اراضيها كيبوتس كفارمناحم سنه

1937

خربة خزيف

: في وادي خزيف،تقع على شاطىء الجليل قرب الناقورة،أقيم في محيطها كيبوتس جسر هازيف

.

خربة الاعمدة

: تقع في الجليل السفلي ،وقد غيّر اسمها الى عوزيئيل

.

خربة ام جبيل

: وتقع على مسافة 3 كم شمال جبل طابور ،وقد غيّر اسمها الى تل أزنون تبور

.

خربة ام كلخة

: قرب كفر سابا، وقد اسس في اراضيها مستعمرة يسودوت سنة

1946.

خربة تل البريج

: غيّر اسمها الى تل بورجا

.

خربة تل البير الغربي

: وتقع على مسافة 10كم شرق عكا، وقد اسس في محيطها كيبوتس

يسعور

خربة تل زكريا

: وتقع قريبا من بيت جبرين ،وقد غير اسمها الى تل عزيقة

.

خربة تل الروبي

: غير اسمها الى تل روش

.

خربة خرسين

: في شمال الضفّة، وقد اسست في أراضيها مستعمرة حرمش

.

خربة التليل

: تقع في الجليل الأعلى، وقد غيّر اسمها الى تال حراشيم

.

خربة حورية

: خربة كفاردون

.

خربة الطيبة

: غير اسمها الى خربه عفران

.

خربة حوشة

: جنوب بحيةه طبرية وقد غيّر اسمها الى خربه كوش

.

خربة ام كشرم

: في السهل الساحلي ، وقد غيّر اسمها الى خربة كيشور

.

خربة كسيفة

: في النقب الشمالى الشرقي، وقد غيّر اسمها الى خربة كاسيف

.

خربة دير شبيب

: شوفاف

.

خربة ام الشقف

: في جبل الكرمل ، غيّر اسمها الى خربة شوكيف

.

خربة الشلالة

: يعروت هاكرميل

.

خربة ابو سمارة

: في النقب الغربي، نسبه الى الشيخ سمارة المدفون فيها غيّر اسمها الى شمرياه

.

خربة الشرقية

: في الكرمل، حرّف اسمها الى شاراك

.

خربة بريكة وخربة صويوين

: في الشمال، وقد غير اسمها الى خربة صوريم

.

خربة بيوض

: في النقب الشمالى الشرقي غير اسمها الى تسيّا

.

خربة السلامة

: وتقع في الجليل السفلي، غيّر اسمها الى صلمون

.

خربة العين

: وتقع على بعد2كم شرق طيرة الكرمل، غيّر اسمها الى كيدم

.

خربة كمال

: في الجليل الاسفل، غيّر اسمها الى قومل

.

خربة القريتين

: غير اسمها الى تل كرايوت

.

خربة قرتة

: تل مجاديم

.

خربة راس ابو مرة

:حرّف اسمها الى ابحيود

.

خربة ام الرحامين

: في النقب الشمالي الغربي، حرّف اسمها الى رامون

.

خربة رحبة

: في النقب، غيّر اسمها الى ارديحه

.

خربة العريمة

: تل كفروت

.

خربة عرعرة

: في النقب، حرّف اسمها الى عروعر

.

خربة فطيس

: في النقب الشمالي الغربي، حرّف اسمها الى باطيش

.

خربة الفلاح

: على مسافة 3 كم شرق بيت جبريل، حرف اسمها الى بيلح

.

خربة بقيقعة

: في جبل فقوعة حرّف اسمها الى بقوعيت

.

خربة فرير

حرف اسمها الى تل بارود

.

خربة صبيح

:

غير اسمها الى تنوبوت

خربة الصوانة

: في الجليل الأعلى حرف اسمها الى صونام

.

خربة صوفين

: وهي جزء من مدينة قلقيلية الآن أسست على بعد 3كم الى الشمال الشرقي منها مستعمرة تسوفيم بتحريف اسمها

.

خربة الصورة

: وتقع على مسافة 3كم من بيت جبريل ، حرف اسمها الى تسوره

.

خربة العجلية

: خربة كوخيم

.

خربة العباسية

: في الجليل الشمالي الغربي ، حرف اسمها الى عوبش

.

خربة غزة

: في النقب الشمالي حرف اسمها الى عوزة

.

خربة العيادية

: على بعد 3كم شرق عكا حرف اسمها الى عوتساه

.

خربة عين الحية

: في الغور غير اسمها الى عكين

.

خربة دير علاء

: على مسافة 10كم شرق مطار اللد حرف اسمها الى عل

.

خربة الطيبة

: على بعد 3كم جنوب اللد غير اسمها الى عفردات

.

خربة الغرة

: الى الشرق من شفا عمرو حرف اسمها الى تل عيرا

.

خربة حوران

: في السهل غرب القدس غير اسمها الى متساد مخليل

.

خربة زيتون الراحة

: غير اسمها الى خربة جول

.

خربة ذكر

: حرف اسمها الى زخرى

.

خربة الخاسن

: حرف اسمها الى حاشيف

.

خربة عداسة

: حرف اسمها الى حدشا

.

خربة العزيز

: على بعد 10كم جنوب الخليل حرف اسمها الى كفار عزيز

.

خربة كفر عانة

: حرف اسمها الى كفار عانوت

.

خربة أم اللبد

: حرف اسمها الى ليبد وموقعها الى الجنوب الغربي من سلفيت

.

خربة لوبيا

: على بعد 8كم جنوب حيفا حرف اسمها الى لوبيم

.

خربة أم بطيح

: بوتاه تحريف

.

خربة أم جرار

: جراديت

.

خربة البيرة في سهل اللد

: غير اسمها الى باركيت

.

خربة الحمام

: غير اسمها الى نرباتا

.

خربة الخالدية

: في الجليل السفلي غير اسمها الى يفتاح ايل

.

خربة اسبيع

: غير اسمها الى خربة يرحع

.

خربة اليرموك

: غير اسمها الى تل يرموت

.

خربة عتير

: غير اسمها الى ياتير

.

خربة دردر

: أو خربة المدمدرة ، تقع الى الشمال من قلقيلية وأقيمت في أراضيها مستعمرة تسورنتان

.

خربة بوديدة

:

وقد أقيم فيها مستعمرة هاعير ها أبوداه

خربة زايد

: في مرج ابن عامر، وقد أقيمت فيها مستعمرة رام اون

.

خربة الزوبلة

: قرب بئر السبع، وقد أقيم فيها كيبوتس شوفال وهو كما ترى تحريف للكلمة العربية

.

خربة السيتري

: 2كم غرب مطار اللد ، غير اسمها الى جبعات داني

.

خربة شركس

: وهي الآن جزء من مستعمرة كرلور التي تسمي محمية ألون

.

خربة الشيخ رحاب

: وتقع على مسافة 3كم جنوب بيسان وقد أقيمت فيها مستعمرة رحوب سنة

1951 .

خربة الشيخ مدكور

: وتقع على مسافة 10كم شمال شرق بيت جبريل وقد غيّر اسمها الى عدو لم

.

خربة صبيح

: وتقع في السهل الساحلي الى الغرب من طولكرم وقد أقيمت فيها مستعمرة تنوفوت سنة

1952.

خربة طلحة

: في الجليل الأعلى وقد أقيم فيها نصب تذكاري باسم تال حاي

.

خربة عين حور

: في الجليل الأعلى غير اسمها الى تل ايدر

.

خربة عبيد

: على بعد 8كم جنوب غرب بيت لحم وقد أقيمت في أراضيها مستعمرة روش تسوريم سنة

1969.

خربة العريمه

: على الشاطىء الشمالي الغربي لبحيرة طبرية وقد غير اسمها الى تل كنيروت

.

خربة العنب

: على مسافة 10كم غرب القدس وقد غير اسمها الى كريات عنبيم وقد أقيم فيها مستعمرة بهذا الاسم سنة

1920.

خربة غازية

: قرب جنين أقيمت فيها مستعمرة سديه يتسحاك سنة

1952.

خربة قوس

: في الجليل الأعلى وقد أقيمت في أراضيها مستعمرة فقعين سنة

1955.

خربة المشيرفة

: وهي حصن قديم في النقب وقد غير اسمها الى متسبيه شبطا

.

خربة النبرتين

: خربة نبورايه

.

خربة الشيخ سند حاوي

: تقع على مسافة 1كم شمال مثلث عارة ، وقد غير اسمها الى سدان

.

خربة سوفة

: حصيريم

.

خربة سيريا

: سيريم

.

خربة سعيدة

: سعاديم

.

خربة صروح الفوقا

: سيرح عيليت ( العالية) وتقع في الجليل الأعلى

.

خربة رأس عياد

: عيبد في الجليل الأعلى

.

خربة براتا

: مأرابيم ( في النقب الشمالي

).

خربة مجدل باع

:مجدال بعه ( 11كم جنوب الخليل

).

خربة المينا

: جنوب الضفة الغربية ، غير اسمها الى مينم

.

خربة المغير

: تل زئيبيم ( 10 كم شرق الخضيرة

).

خربة معصوب

: متسوبه

.

خربة المقخر

: مشلاط مأحاز

.

خربة المقنع

: تل مقنيه

.

خربة موسى

: أقيمت في محيطها مستعمرة جلؤن سنة

1946 .

خربة وادي الحمام

( الوريدات):

فراديم

خربة الوريدات

: خربة وادي الحمام ، فراديم

.

الخضيرة

: حرف اسمها الى حديرة ، وقد أسست عام

1890 .

خلدة

: وقد حرف اسمها الى حولدا ، اسما لمستعمرة أقيمت سنة

1907 .

خليج حيفا

: ترجم الى العبرية مفراتس حيفا( فرضة حيفا

).

الخليل

: ايشل ابرهام ، حبرون

.

الخيرية

: وتقع على مسافة 6كم جنوب شرق يافا ، وقد أقيمت في محيطها مستوطنة مسوفيم بعد أن هجر أهلها عام

1948.

د

دار الجمرك

: محطة حدودية بين سورية وفلسطين ، على الجانب الشرقي من جسر بنات يعقوب وقد ترجم اسمها الى بيت هاميخس ( بيت المكس

).

دار الحكومة

(السرايا): بيت الحاكم التركي في صفد، وقد غير اسمها الآن " مركاز ولفنسون

".

دانيل

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 وتقع على بعد 4 كم جنوب شرق اللد ، وقد حرف اسمها الىدانيئل

.

دردرة

: موقع في شرقي الجليل على حدود الجولان ، وقد أقيمت فية مستعمرة شمورة

.

دمدم

: خربة غير اسمها الى دمدوميت ، وتقع في محيطها مستعمرة كفار مناحم

.

الدميث

: خربة تقع في الجليل الغربي، اقيم حولها كيبوتس أداميت. بتحريف اسمها

.

دورا

: بلدة عربية معروفة، وقد اقيمت في اراضيها مستعمرة أدورا، ومستعمرة أدورايم بتحريف اسمها

.

ديرأبان

: بلدة عربية تقع على السفوح الغربية لجبال القدس، هجر أهلها عام 1948، وقد اقيمت في اراضيها مستعمرة محسيا سنة

1950.

دير ابن عبيد

: انظر العبيدية

.

دير طريف

: وتقع على مسافة 4 كم شرقي مطار اللد ، واقيمت فيها مستعمرة بيت عوريف سنة1949 ليهود من بلغاريا

.

دير المحيسن

: قرية تقع الى الغرب من القدس، وقد اقيمت في محيطها مستعمرة بيقوع ليهود من اليمن

.

دير علاء

: خربة حرف اسمها الى عل

.

دير عمرو

: المدرسة الزراعية العربية، وتقع على 8 كم غرب القدس، وقد حولت الى مستشفىباسم ايتانيم

.

دير القاضي

: قرية تقع مع مسافة 18 كم غرب مفترق طريق سعسع في الجليل الاعلى. وقد اقيمت في محيطها مستعمرة كوش

.

دير المحرقة

: وهي القمة الجنوبية لجبل الكرمل ، وقد غير اسمها الىقيرن كرميل (قرن الكرمل

).

دير نحاس

: وهي على مسافة 5 كم شرق بيت جبرين ، وقد اقيمت فيها مستعمرة نحوشا سنة

1955 .

دير الهوى

: جبل قرب القدس وفيه قرية باسمه هجر أهلها واقيمت فيها مستعمرة يعلاه (هار يعلاه) سنة

1955.

ر

رأس أبو حميد

: ويقع على بعد 3 كم جنوب شرق الرملة، وقد غير اسمه الى تل جتيم

.

رأس أبو مره

: قرية حرف اسمها الى أبيمور

.

الرأس الاحمر

: ويقع على بعد 8 كم شمال غرب صفد، وقد اقيمت فيه مستعمرة سنة 1949 باسم كيرم بني زمراه

.

رأس اسكندر

: جبل يقع شرق مرج عارة قرب ام الفحم، ترجم اسمه الى هار الكسندر

.

راس حبلين

: حرف اسمه الى حبلانيم

.

رأس بيت جالا

: ويقع قرب بيت جالا، اقيمت فيه مستعمرة باسم هار جيله

.

رأس الزويرة

: ويقع عند ملتقى صحراء القدس مع جبل النقب، وقد حرف اسمه الى روش زوهر

.

رأس الشعـف

: سلسلة جبلية على بعد 3كم شرق عين الزوان، غير اسمها الى ريخس بشانيت

.

رأس العين

: جنوب قلقيلية، أقيمت فيها مستعمرة روش هاعين 1950، وهي عبرنه للاسم العربي

.

راس المشارف

: يقع في القدس، وقد غير اسمه الى هارها تسوفيم، ويعرف باسم سكوبس

.

رأس الناقورة

:

على الحدود الســـاحلية مع لبنان، وقد أقيمت فيه مســـتعمرة كفـار روش

هانكراه 1949 بعبرنة اسمه.

رأس النقب

: (عقبة العقرب) حرف اسمها الى معاليه عقربيم

.

رجم البحر

: شبه جزيرة صغيرة شمال البحر الميت، غير اسمها الى معجانيت هاميلح

.

رجم بيت جيز

: هارئيل

.

رجم شعب الثور

: انظر رجم قندول

.

رجم العطاونة

: موقع أثري في شمال النقب، حرف اسمه الى جبعات ايتون

.

رجم قندول

: (ويعرف باسم رجم شعب الثور) غير اسمه الى متساد افلال

.

رجم الهوى

: في الجولان، وقد غير اسمها الى جلجال رفائيم، أو هيري

.

الرجوم

: بيت شيمش

.

الرسم

: خربة على بعد 3كم شمال شرق بيت جبرين. غير اسمها الى أحلي

.

رناتية

: قرية عربية في السهل الأوسط، هجر أهلها عام 1948 وأقيمت فيها مستعمرة ريناتيا سنة

1949.

رنتية

: قرية عربية في السهل الداخلي قرب اللد، هجر أهلها عام 1948، وأقيمت فيها مستعمرة نوفيخ عام

1949.

الروحبية

: خربة في النقب الشمالي، حرف اسمها الى رحوبوت

.

ز

زبعة

: خربة - أنظر تلول الشيخ صالح

.

زرعين

: قرية عربية على بعد 6كم جنوب شرق العفولة- هجر أهلها عام 1948 وأقيمت فيها مستعمرة يزراعيل

.

زرين

: قرية عربية جنوب جبل الكرمل. أقيمت في أراضيها مستعمرة زخرون يعقوب

.

الزقاقة

: ألوني تل بتوح

.

زكريا

: قرية عربية أقيمت في أرضيها مستعمرة زخاريا سنة 1950 ليهود من العراق

.

زلفة

: قرية عربية على مسافة 3كم جنوب الخضيرة، أقيمت فيها مستعمرة الياخين

.

الزنجرية

: قرية عربية في الجليل الأعلى. أقيمت في أراضيها مستعمرة ايليفيلت

.

زنوع

: خربة قرب دير أبان في جبل القدس، أقيمت في محيطها مستعمرة زانوح بتحريف اسمها

.

زوليقة

: جبل على بعد 7كم جنوب شرق دومانة، غير اسمه الى هار روتيم

الزيب: انظر ( أخزيب)

س

السافرية

: قرية عربية تقع على مسافة 4كم غرب مطار اللد، هجّر أهلها عام 1948 وأقيمت فيها مستعمرة تسفريه عام 1949، كما أقيمت في أراضيها مستعمرة أخرى في السنة نفسها تعرف باسم كفار حباد

.

ساقية

: انظر كفر عانة (أقيمت فيها مستعمرة باسم أور يهودا

).

سبيل أبو نبوت

: منشأة مائية قرب اسدود تقدم الماء مجانا لعابري السبيل، بناها الحاكم التركي للمنطقة في العصر العثماني (أبو نبوت). وأقيمت فيها مؤسسة تربوية يهودية باسم عيانوت

1930.

سجور

: قرية في الجليل السفلي على طريق عكا صفد، وهي عربية، وأقيمت في محيطها مستعمرة شزور سنة 1952، وهي بتحريف اسمها كما تلاحظ

.

سخنة

: بركة، غير اسمها الى عمال

.

سدرة البستان

: أثر قديم في طبرية، غير اسمه الى عين كوتسر

.

السرايا

: بلومجومت

.

سريس

: قرية تقع على طريق باب الواد المقدس هجر أهلها عام 1948، حرف اسمها الىشورش، وسميت به مستوطنة أسست عام 1949، وفي عام 1950أقيمت في أراضيها مستعمرة أخرى هي شوئيبه

.

السطرية

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، وتقع في السهل الساحلي الأوسط. وفي عام 1949 أقيمت فيها مستوطنة ستريا بتحريف اسمها

.

سعسع

: قرية عربية في الجليل الأعلى، هجّر أهلها عام 1948 وأقيمت على أراضيها مستعمرة ساسا عام

1949.

سفسف

: قرية في الجليل الأعلى. وقد أقيمت في أراضيها مستعمرة سفسوفة سنة

1949.

سقوفية

: قرية عربية قرب السموع من أعمال الخليل. أقيمت في أراضيها مستعمرة جفعات يؤاب

.

سلبيت

: قرية عربية هجر أهلها 1948 وتقع في اللطرون. واقيم في محيطها كيبوتس شعلبيم سنة

1951.

سلمة

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 وتقع غرب يافا. وقد أقيم في موقعها مستعمرة كفار شاليم

.

سلوان

: جنوب القدس القديمة، غير اسمها الآن الى كفار هاسيلوح

.

سمح

: قرية عربية هجر أهلها 1948 وتقع جنوب بحيرة طبرية. وقد أقيمت في محيطها مجمعات صناعية عام 1948 باسم صيمح

.

السموع

: القرية العربية المعروفة، اقيم في محيطها مستعمرة اشتموع، بتحريف اسمها

.

السموعي

: قرية عربية في الجليل الأعلى هجر أهلها عام 1948. وأقيمت في أراضيها مستعمرة كفار شماي عام

1949.

سنبرية

: قرية عربية مهجورة قرب الحدود اللبنانية، اقيم في محيطها كيبوتس معيان باروخ عام

1947.

السنديانة

: وصبارين (قرب قيسارية) أقيم في أراضيهما مستعمرة عميكام سنة

1950.

سهل بيت صيدا

: بارك هايردين

.

سهل الحولة

:

عيمك حولا

سهل حيفا

: عيمك زفولون (النبي سبلان

)

سهل الخضيرة

: عيمك هدار-

عم

سهل عارة

:

بقعات عيرون

سهل عرابة

(شمال نابلس):

عيمك دوتان

سهل قرية رمانة

(في الجليل السفلي):

بقعات ريمون

سهل اللطرون

:

عيمك أيالون

سهل مخنة

:

عيمك هامخميتات

السوافير

(الغربية والشرقية والشمالية): قرية عربية أقيمت في أراضيها مستعمرة شافير سنة 1949، والاسم تحريف للاسم العربي وفي موقع السوافير الغربية أقيمت مستعمرة عين تسوريم عام

1949.

سوسية

: قرية الى الشرق من طبرية، هجرت عام 1948 وأقيمت في مكانها مستعمرة باسم سوسيتا في العام نفسه

.

سوق الخان

: أنظر خان التجار

.

سيلون

: قرية عربية على مسافة 3كم شرق اللبن الشرقية، الى الجنوب من نابلس، وفي عام 1978 أسس اليهود قريبا منها مستعمرة باسم شيلة

.

ش

الشجرة

: قرية في الجليل الأسفل، ترجم اسمها الى ايلانيا

.

شطا

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 وتقع على مسافة 8كم شمال غرب بيسان، اقيم في محيطها كيبوتس ها شيطة

.

شلال وادي عيون

:

هاتنور

شلتا

: خربة في مرج اللطرون، أقيمت في محيطها عام1977 مستعمرة شيلات (حورون ب

).

الشيخ نوران

: موقع في النقب الشمالي الغربي أقيمت فيه عام 1949 مستعمرة ماجين

.

الشيخ محمد

: خربة في غور الحولة حوّل اسمها الى جبعات يردينون

.

الشيخ محمود الجزري

: موقع حول اسمه الى جيزر

.

الشيخ مونس

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 وقد غدا موقعها وأراضيها جزءا من مدينة تل الربيع (تل أبيب

).

ص

صلحة

/صالحة: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، تقع على الحدود اللبنانية، وأقيم في محيطها عام 1949 كيبوتس يرؤن، وهذا الاسم تحريف لاسم البلدة اللبنانية المجاورة ""يارون

".

صرفند

: قرية في الكرمل على مسافة 6كم جنوب محول كهرباء عتليت، وهي مما هجّر أهله عام 1948 وفي عام 1949 أقيمت فيها مستعمرة صروفه

.

-

وقرية أخرى هجر أهلها عام 1948، تقع على طريق يافا الرملة، وحرّف اسمها الى تسرفين، وسميت به مستعمرة أقيمت في الموقع عام

1949.

-

وصرفند العمار، على بعد 3كم شمال شرق الرملة، هجر أهلها عام 1948 وفيها اليوم قاعدة عسكرية اسرائيلية باسم صريفين

.

-

وصرفند الخراب، أقيمت في موقعها مستعمرة نس تسيونة عام 1883 وكانت بدايتها في بيارة بوادي حنين (وادي السوس) الواقع في المنطقة.

صوبا

:

بلمونت

صوفين

: خربة قديمة أصبحت ضاحية من مدينة قلقيلية، وقد أقام الاسرائيليون مستعمرة باسمها (تسوفيم) على بعد 3كم الى الشرق الشمالي منها وذلك عام

1987.

ض

الضفة الغربية

: الجزء الأوسط من فلسطين المحاذي لنهر الأردن، الذي كان قد انضم للأردن عام 1951، واحتلته اسرائيل عام 67. وقد اطلقوا عليه اسم جداه معرابيت وهي ترجمة حرفية للاسم العربي. كما اسموها يهودا وشمرون (أي يهودا والسامرة) وهما اسمان توراتيان لمملكتي القدس ونابلس

.

ط

الطالبية

: حي في القدس، غير اسمه الى قوقمبون

.

طبخة

: (الطابغة) موضع على شاطىء بحيرة طبرية، غير اسمه الى عين شيبع

.

الطبيقة

: خربة على تل أثري في جبال الخليل، على طريق بيت لحم وعلى مسافة 6كم شمال الخليل، وقد غير اسمها الى بيت سور

.

طلعة الدم

: الخان الأحمر - معلية أدوميم

.

الطنطورة

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، تقع على شاطىء الكرمل جنوبا وأقيمت في محيطها مستوطنة نحشوليم عام1948، ومستوطنة دور عام

1949.

الطور

: (جبل البركة الى الجنوب من مدينة نابلس، يقدسه السامريون) غير اسمه الى هار جريزيم

.

الطوفانية

: في الجليل الأعلى العربي. حرف اسمها الى حيبل تيفن أو طيفين

.

الطيرة

: هناك بلدان كثيرة في فلسطين تحمل هذا الاسم ومنها ما هجر أهله عنه ومنها ما يزال على حاله. ومن ذلك

:

-

الطيرة التي تقع على مسافة 3كم شمال شرق مطار اللد، أقيمت فيها مستعمرة طيرات يهودا عام

1949.

-

طيرة الكرمل،غير اسمها الى طيرات كرميل وحولت الى مستعمرة بهذا الاسم عام

1949.

-

طيرة حيفا، على بعد 10كم جنوبا. أقيم فيها كيبوتس ها حوتريم وذلك سنة

1942.

ظ

الظاهرية

: قرب الخليل، أقيمت فيها (تحديدا في مركز الشرطة القديم) مستعمرة زوهر 1977 وهو تحريف لاسمها كما ترى

.

ظهرة التل

: كبري

.

ظهرة الحميمة

: (في مستعمرة نهاريا الآن) وقد اسموها سابقا باسم عيتايم

.

ظهرة المزرعة

: (في مستعمرة نهاريا

).

ع

العابا

: قرية غرب مرج ابن عامر، اقيمت في أراضيها مستعمرة مشمار ها عيمك سنة

1926.

عاقر

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 وأقيمت فيها مستعمرة كريات عقرون سنة

1948.

العبيدية

: دير قرب القدس، غير اسمه الى دير تيؤودوسيوس

.

العدنانية

: تسرمان

.

عراق الحمرة

: جبل شرقي نابلس، أقيمت فيه مستعمرة حجرة عام

1971.

عراق سويدان

: موقع في السهل الساحلي الجنوبي، كان فيه مركز للشرطة، غير اسمه الى متسودات يوآب

.

عرتوف

: قربة قرب القدس، حرف اسمها الى هارطوف واطلق على محطة ب القرب منها

.

العروب

: قرية قرب الخليل، أقيمت في أراضيها مستعمرة عيروبين

.

عزوز

: موقع في النقب، غير اسمه الى بئيروتاتم

.

عسقلان

: المدينة التاريخية المشهورة، حرف اسمها الى اشكلون

.

علار

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 وتقع في جبال القدس، وهي غير علار الواقعة الى الشمال من طولكرم. اقيمت فيها مستعمرة مطاع سنة

1950.

عمارة عز الدين

:موقع قرب حجة جدر، أقيم فيه عام 1969 كيبوتس مبوحمه أي (مدخل الحمة) كما أصبحت تعرف باسم متسبيه هاون

.

عمقا

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 وتقع في الجليل الغربي، حرف اسمها الى عمكة سنة 1949 وأصبحت مستعمرة يهودية

.

عمواس

: شمال غرب القدس، قرية مشهورة في التاريخ الاسلامي، وهي من القرى المدمرة حديثا، وقد حرف اليهود اسم خرائبها الى أماوس

.

عوجاالحفير

: وتقع في ملتقى صحراء النقب مع سيناء، وقداقيم في أراضيها مستعمرة نتسيانه سنة

1980.

عين الترابة

: نبع على شاطىء البحر الميت غير اسمه الى عيانوت سمر

.

عين توت

: خربة على بعد 5كم غرب القدس، أقيم فيها مستعمرة باسم بيت زيت

.

عين الجديدة: ادره

.

عين حارود

: جفعات كومي

.

عين حوض

: موقع جنوب جبل الكرمل، أقيمت فيه مستعمرة عين هود (لاحظ تحريف الاسم)وذلك عام

1949.

عين الحوض

: عين تقع على 3كم شرق القدس، غير اسمها الى عين شيمش

.

عين دور

قرية على بعد 4 كم شرق جبل طابور، وقد أقيمت فيها مستعمرة عين دور سنة 1948.

كانت القرية تقع على السفوح الشمالية الشرقية لجبل الضاحي وتتجه صوب الشمال مشرفة على مرج ابن عامر. وكانت على بعد بضعة كيلومترات من طريق عام يوصل الى طبرية والناصرة وكان خط أنابيب شركة نفط العراق البريطانية (lpc) يمر على بعد نصف كيلومتر شمالي القرية. وربما اشتق اسم القرية من اسم بلدة عين دور الكنعانية المذكورة في العهد القديم باعتباره الموضع الذي استشار فيه شاول المرأة صاحبة الجان قبل الذهاب لقتال الفلسطينيين( صموئيل الأول 28: 4- 25). ومن الجائز أن البلدة القديمة كانت قائمة في موقع إندور الحديثة, أو في موقع تل العجول (185226), أو خربة الصفصافة (187227) وهما خربتان مجاورتان لإندور. وقد سماها الصليبيون إندور. في سنة 1569, كانت إندور قرية في ناحية شفا (لواء الجولان), وعدد سكانها 22 نسمة. وكانت تؤدي الضرائب على عدد من الغلال كالقمح والشعير والزيتون بالإضافة إلى عناصر أخرى من المستغلات كالماعز وخلايا النحل.

في أواخر القرن التاسع عشر, كانت إندور قرية مبنية بالطوب على سفح تل شديد الانحدار. وكانت كهوف صغيرة عدة تقع في موضع مرتفع عن القرية. وكان من أبرز أبناء القرية الشيخ توفيق إبراهيم من قادة ثورة 1936-1939 ضد البريطانيين. وكان الشيخ توفيق من أعوان الشيخ عز الدين القسام, الخطيب الحيفاوي الذي أطلق استشهاده في مقاتلة القوات البريطانية سنة 1935 الثورة في السنة التالية.

كانت إندور تتألف من سلسلة متلوية من المنازل, انسجاما مع التواءات الموقع. وكانت منازلها مبنية بالحجارة والأسمنت أو بالحجارة والطين. وكان سكانها كلهم من المسلمين, باستثناء مسيحي واحد. وقد أنشئ في القرية أيام العثمانيين مدرسة( كان يؤمها تلامذة من قرية نين المجاورة), لكن حكومة الانتداب أغلقتها. وكانت زراعة الحبوب عماد اقتصاد القرية. في 1944\ 1945, كان ما مجموعه 24 دونما مخصصا للحمضيات والموز, و9864 دونما للحبوب, و394 دونما مرويا أو مستخدما للبساتين, منها 180 حصة الزيتون. وكان سكان القرية يعنون أيضا بتربية المواشي. ويشير وجود الصهاريج والإهراءات والقبور المنحوتة جميعها في الصخر, فضلا عن وجود المنازل القديمة المهجورة التي ما زالت رسومها قريبة المسافة من مساكن القرية, إلى أن الموقع استمر آهلا منذ أمد بعيد.

إحتلال القرية وتطهيرها عرقيا (إقتباس من كتاب كي لا ننسى للدكتور وليد الخالدي)

يروي المؤرخ الإسرائيلي بني موريس أن القرية احتلت في 24 أيار (مايو) 1948, ومن الجائز أن يكون سكان إندور غادروها جراء هجوم عسكري, ونتيجة سقوط بلدة بيسان المجاورة. ومع أن معظم أنحاء وادي بيسان وقع في قبضة الهاغاناه قبل 15 أيار (مايو) فقد راح لواء غولاني (يطهر المنطقة ويدافع عنها) حتى أوائل حزيران (يونيو).

القرية اليوم

لا تزال حيطان عدة, تداعت أجزاء منها, قائمة في موقع القرية. وينبت في أراضي القرية شجر النخيل والدوم والتين واللوز. ويزرع الإسرائيليون الأراضي المستوية المجاورة, بينما تستخدم أراضي التلال مرعى للمواشي.

المغتصبات الصهيونية على أراضي القرية

لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. أما مستعمرة دفرات (183228) فتقع في الجوار, إلى الغرب تماما من موقع القرية, وقد أسست في سنة 1946 على الحدود بين أراضي إندور وأراضي قرية دبورية (185233).

عين الزيتون

: قرية هجر أهلهاعام 1948 تقع في الجليل الأعلى، على مسافة 3كم شمال شرق صفد، وقد أقيمت فيها أراضيها مستعمرة عين زيتيم عام

1891.

عين السلطان

: من عيون أريحا المشهورة، غير اسمها الى عين اليسع

.

عين سمسم

: خربة تقع في الجولان، وقد أقيمت في محيطها مستعمرة قدمات تسفي عام

1982.

عين الشهابية

: واحة في النقب، غير اسمها الى عين زيك

.

عين العقارب

: عين في جبل النقب، غير اسمها ترجمة الى عين عقربيم ، وبجانبها موقع يعرف باسم عين تسين

.

عين العوجا

: أنظر نجمة الصباح

.

عين غذيان

: وتقع في وادي عربة على بعد 40كم شمال ايلات غير اسمها الى عين يطباته، وأسميت باسمها المستعمرة المحاذية لها يوطباتا

.

عين غزال

: وتقع في جنوب جبل الكرمل، أقيمت فيها مستعمرة عوفر سنة

1950.

عين الفشخة

: شمال غرب البحر الميت، وهي عبارة عن مجموعة ينابيع، وقد غير اليهود اسمها الى عيانوت تسوكيم

.

عين القاضي

: وتقع قريبا من خربة بيت راس قرب مجدو. وقد غير اسمها الى عين ها شوفيت

.

عين القطر

: وتقع على مسافة 7كم شمال غرب ايلة، وقد غير اسمها الى عين نطافيم

.

عين نعمان

: تقع على طريق حيفا عكا، وهي الآن جزء من مستعمرة كريات بياليك التي أسست سنة

1934.

عين الويبة

: حرف اسمها الى عين يهب اسما لمستوطنة أقيمت عام1949 وتقع على مسافة 13كم جنوب مخفر الحصب

.

عين الوردات

: مومقع في السهل الداخلي الأوسط، وقد غير اسمها تحريفا الى عين فيرد، وسميت به مستعمرة أقيمت في الموقع عام

1930.

عين برقة

: وتقع في جبل النقب، وقد غير اسمها الى عين يركعام

.

غ

الغابة

: غابية، أقيم فيها مستعمرة مشمار ها عيمك (حارس السهل أو الغور

).

غابة الخضيرة

: حوّل اسمها الى بريخات ياعر، وربما ترجم حرفيا الى ياعر حديرة

.

غور الأردن

: ترجم اسمه الى عيمك ها يردين، وربما اسمي أيضا بقعات هايردين، أو ها بقعاه لأنه كاسم العلم له لتميزه دون غيره بالاسم

.

غور البطيحة

: ويقع الى الشمال الشرقي من بحيرة طبرية، وقد حول اسمه الى بقعات بيت صيادا

.

غور بيسان

: ترجم سمه الى عيمك بيتشآن

.

غور أبو شوشة

: خربة غرب بحيرة طبرية، وقد أقيم فيها كيبوتس جبعات أيلان

.

ف

الفالوجة

: أقيم فيها مستوطنة سميت باسمها محرفا فلوجوت

.

فايق

: قرية عربية هجر أهلها عنها عام 1967، تقع في الجولان جنوبا، وقد أقيمت في محيطها مستعمرة نيئوت جولان 1968 ومستعمرة رامات مجيشيم عام 1968 ثم انتقلت الى اراضي قرية خسفين العربية عام

1972.

فرعتا

: قرية عربية على الطريق من نابلس الى قلقيلية، يعتقدون أنها مقامة مكان "فرعتون"مسقط رأس القاضيين عبدون وبنياهو، قلت: بل هي الصيغة السريانية للكلمة العربية الفرعة، بمعنى الجبل، وموقعها الجغرافي على الجبل فوق قرية اماتين يؤكد ذلك، وفي هذا الذي ذكرت ما يوضح مذهب الاسرائيليين في التحريف والتماس الذرائع والمشابهات

.

فسوطة

: مفشاطة

.

فصايل

: في الغور بين نابلس وأريحا، أقرب لأريحا، يسمونها فتسيئل وفيها مستوطنة تحمل الاسم نفسه أقيمت عام 1970، قلت: هذه التسمية عربية ومنها فصايل من بلاد عتيبة وسط الجزيرة العربية، وظريف أن هذه القرية في الغور كانت مسكنا لبدو من قبيلة عتيبة وصلوا الى بلاد فلسطين منهم اسرة الباحث. ولعلهم أسموا هذه بتلك في الجزيرة العربية

.

فلسطين

: ايرتس اسرائيل

.

الفولة

: قلعة أقيم في موقعها كيبوتس مرحافيا سنة

1911.

ق

قاعة القريق

: هاميشار

.

قاع النقب

: مصيدة تقع على مسافة 11كم شمال غرب ايلات، غير اسمها الى عفيفون

.

قاقون

: قرية عربية غرب طولكرم، هجّر أهلها عام 1948، وحرف اليهود اسمها الى "يكون

".

القباب

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، تقع على مسافة 8كم جنوب شرق الرملة، أقيمت فيها مستعمرة مشمار أيالون عام

1949.

القبو

: قرية عربية هجر أهلها عنها، تقع جنوب الضفة الغربية، غير اليهود اسمها الى "قوبي

".

قبيا

: قرية عربية على مسافة 12كم شمال غرب رام الله، حرف اسمها الى جبيا

.

القبيبة

: قرية عربية في السهل الساحلي الأوسط، هجر أهلها عام 1948، وأقيمت فيها مستعمرةكفار ها نيجدعام

1949.

قدس

: تل قرب الحدود اللبنانية كانت تقوم فيه قرية عربية باسمه، هجر أهلها عام 1948وحرف اسم الموقع الى تل قيدش

.

القدس

(بيت المقدس): يروشلايم. (هارهرتسل

).

كفر قدوم

: قرية عربية على الطريق من نابلس الى قلقيلية، اقيم في المعسكر الذي يقع في أراضيها وحوله مستعمرة باسم قدوميم، بتحريف اسم القرية. وذلك سنة

1977.

القرنين

: جبلان الى الشرق من قلقيلية على مسافة حوالي 15 كم، اقام اليهود في محيطهما ثلاث مستعمرات باسم كرني شمرون ابتداء من عام 1977 أي قرني السامرة. بتحريف الكلمة العربية

.

قرية حجة

: يطلق عليها اليهود اسم شلوليب حاجة

.

قرية شبيب

: وقد هجر أهلها عام 1948 واصبحت اليوم جزءا من مدينة هرتسيليا الساحلية

.

القسطل

: قرية عربية تقع في جبل القسطل غرب القدس، هجر أهلها عام 1948، أقيمت فيها مستوطنة باسم "معوز تسيون" أي قلعة صهيون

.

القسطينة

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، تقع على مسافة 10كم جنوب شرق أسدود، أقيمت في موقعها مستعمرة كريات ملاخي عام 1951. وانظر بئر الطابية

.

قصر ام باعك

: قلعة على الشاطىء الغربي للبحر الميت، غير اسمها الى متساد بوقيق

.

قصر الجهنية

: آثار حصن قديم في جبل النقب، غير اسمه الى متساد تامار

.

قصر الزويرا

: قلعة في جنوب غرب البحر الميت، غير اسمها الى متساد زوهر

.

قصر السر

: خربة في جبل النقب، غير اسمها الى متساد شورير

.

قصر عين خاروف

:وهو موقع أثري في وادي عربة جنوب البحر الميت، غير اسمه، بل عبرن الى متساد راحيل، ذلك أن راحيل تناظر في العربية الرخل، وهي النعجة

.

القصرين

: موقع الى الشمال الغربي من أم خشبة في الجولان، أقيم فيه كيبوتس كتسرين، بتحريف اسمه

.

قطاع غزة

: رتسوعات عزه

.

قطرة

: قرية عربية في السهل الداخلي جنوبا، أقيمت فيها مستعمرة سميت جديرة بتحريف اسمها

.

قلعة جبرين

: يحيعم

.

قلعة الحصن

: سوسيتا

.

قلعة راس العين

: أفيك

.

قلعة الصبيبة

: وتسمى قلعة نمرود أيضا، وتقع على مسافة 20كم شمال بانياس. وقد غير اسمها الىمتسودات نمرود

.

قلعة القرنين

: وتقع في الجليل الأعلى وقد غير اسمها الى مونفور

.

قلعة بن معن

:

أربيل

قلونيا

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، تقع على مسافة 5كم غرب القدس، أقيمت في أراضيها مستعمرة موتسا تحتيت ابتداء من عام

1860.

ك

الكابري

: قرية عربية في الجليل الغربي، هجر أهلها عام 1948 أقيم فيها كيبوتس باسم كبري عام 1949، بتحريف اسمها

.

كدنة

: قرية عربية هجر أهلها لتقام في محيطها مستعمرة عي كيدون، تقع على مسافة 4كم شمال بيت جبرين

.

كراتيّة

: قرية عربية قرب عسقلان، هجر أهلها عام 1948، أقيمت في موقعها مستعمرة عي كرتيه

.

الكرخ

: قرية قديمة على الشاطىء الجنوبي لبحيرة طبرية، حرف اسمهما الى بيت ييرح أو بيت أريح

.

كركور

: قرية عربية أقيمت في أراضيها مستعمرة باسمها سنة 1913 وامتدت لتتصل مع مستعمرة "فرديس حنه

".

كرم الخليل

: حي في القدس، غير اسمه الآن الى كيرم ابراهام

.

كرنب

: موقع فيه مركز شرطة على مسافة 5كم جنوب شرق ديمونة، غير اسمه الى مماشيت

.

كفر خروب

: قرية عربية هجر أهلها في أعقاب حرب عام 1967، تقع جنوب الجولان، أقيم في أراضيها كيبوتس كفار حاروب 1973 (بتحريف اسمها

).

كفر عانة

: قرية عربية على مسافة 6كم جنوب شرق يافا، هجر أهلها عام 1948 وأقيم في أراضيها هي وساقية مستعمرة أور يهودا

.

كفر عطا

: قرية عربية بين حيفا وعكا، أقيم في أراضيها مستعمرة كريات آتا سنة

1929.

كفر عنان

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، تقع في الجليل، أقيمت فيها محطة تجارب باسم كفار حنانيا

.

كفر لام

(كفر لات):وتقع على مسافة 6 كم جنوب عتليت، وأقيمت فيها مستعمرة هابونيم عام 1949. بعد تهجير أهلها عام

1948.

كوكب الهوى

: وتقع على مسافة 10كم شمال بيسان، هجر أهلها عام 1948 وأقيمت في محيطها مستعمرة كوخاف هايردين، أي نجم أو كوكب الأردن

.

كوكبة

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، تقع جنوب فلسطين، أقيمت فيها مستعمرة كوخاف ميخائيل سنة

1950.

الكولة

: قرية عربية تقع على مسافة 5كم شمال شرق مطار اللد، هجر أهلها عام 1948 وأقيمت بها مستعمرة جبعات كواح

.

ل

اللجون

: المنطقة المعروفة قرب جنين، وهي أيضا خربة في المنطقة ويسميها اليهود الآن خربة كفر عوتناي. تقع غرب مرج ابن عامر

.

اللسان

: لسان البحر الميت، في جنوب الوسط من ناحية الشرق، ترجم اسمه الى هالاشون، واقيمت فيه مستعمرتان باسم كفار مولينه وكفار كوستيجن

.

لفتا

: القرية العربية المعروفة - الآن جزء من القدس، غير اسم موقعها الى مي نفتوح

.

لوبية

: قرية عربية في الجليل السفلي، هجر أهلها عام 1948، وأقيم فيهما كيبوتس باسم لابي سنة

1949.

م

الماحور

: جفعات كيلع

.

المالحة

: قرية عربية هجر أهلها، وتقع في محيط مدينة القدس، غدت تعرف الآن باسم منحات

.

مأمن الله

: مقبرة تقع وسط القدس، حرف اسمها الى ماميلا

.

مجدل الصادق

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 تقع على مسافة 3كم جنوب رأس العين على طريق اللد، اقيمت فيها مستعمرة نحشونيم عام

1948.

مجدل غزة

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 وأقيمت فيها عام 1950 مستعمرة مجدال اشكيلون (مجدل عسقلان) ثم غدت حيا من أحياء مدينة عسقلان بعد توسعها ويعرف اليوم باسم "افريدر

".

مجد الكروم

: بيت كيرم

.

المحرقة

: موقع في جبال الجليل، تعرف اليوم باسم كيرن كرميل، أنظر دير المحرقة. وهناك قرية عربية تحمل هذا الاسم في النقب الشمالي الغربي، أقيمت في أراضيها مستعمرة يوشيبيا سنة

1950.

محطة دير الشيخ

: محطة قطار على طريق القدس تل أبيب، غدت تعرف اليوم باسم محطة قطار بار جيورة

.

محطة القطار

: وتقع في وادي الصرار بين القدس واللد، غدا اسمها ناحل سوريك

.

مخماس

: قرية علىمسافة 10كم جنوب شرق رام الله اقيمت في اراضيها مستعمرة مخماش سنة

1981.

المدحدرة

:

انظر خربة دردر

المدينة الزراعية العربية

: انظر دير عمرو

.

المدية

: قرية عربية هجر اهلها عام 1948 على مسافة 15 كم شرق الرملة، اقيمت في اراضيها مستعمرة متتياهو سنة

1980.

مرج ابن عامر

: غير اسمه الى عميك يزاعيل

.

مرج البلوطة

: يقع في ملتقى جبال القدس مع السهل غربا .غدا يسمى ب" عميك هايلاه

".

مرج جبل الكرمل

: غدا يعرف باسم عميك مهرال

.

مرج اللطرون

: غرب القدس، وقد غير اسمه الى عميك أيلون

.

مرج

(المراح): قرية عربية اقيمت في اراضيها مستعمرة جبعات عداه

.

مزرعة نعمة

: شمال غور الحولة، اقيم فيها كيبوتس باسم كفار بلوم

.

المزيرع

: قرية في السهل الأوسط ، هجر اهلها عام 1948 واقيمت في موقعها مستعمرة مازور سنة

1949.

المستعمرة الألمانية

: من أحياء القدس ، غدا يعرف باسم عميك روفيم

.

مسلم

: قريةعلى مسافة 5 كم شرق اسدود اقيمت فيها مستعمرة باسم مشولم عام 1953ثم غير اسمها الى جن هادروم( جنة الجنوب) أو بستان الجنوب

.

المسمية

: قرية عربية في السهل الساحلي، هجّر أهلها عام 1948 واقيمت على أنقاضها مستعمرة تلمي يحيئل سنه 1949 ثم اقيمت على اراضيها مستعمرة اخرى باسم ينون سنة

1952.

المشهد

: قرية عربية في الجليل السفلي ، يسميها الاسرائيليون جت-حيفر

.

معصوب

: قرية في الجليل الغربي، اقيم مكانه كيبوتس باسم متسوبه سنة

1940.

معسكر علار

: على سكة القدس تل أبيب ، اقيمت فيه مستعمرة بارجيوره (انظر محطة دير الشيخ

).

معسكر القسطنية

: غدا اسمه كفار أميم(كيبوتس

)

معلول

: قرية عربية في الجليل ، اقيمت في اراضيها هي وترشيحة مستعمرة معلوت ترسيحة

.

مغارة ابو اصبع

: وتقع في جبل الكرمل، وحرف اسمها الىاتسباع النظير العبري للاصبع في العربية

.

مغارة الزطية

: جلجولت

..

مغارة الزعتر

: وتقع 2 كم شرق طيرة الكرمل. وغدت تعرف باسم مغارة"اورنيت

".

مقام ابراهيم الخليل

: موقع في جبل الشيخ غدا يعرف باسم هار بتاريم

.

مقام الشيخ محمد

: أو تل الصافي، ويقع غرب جبل القدس، وغدا يعرف باسم تل صافت

.

المقنع

: قرية في السهل الأوسط الجنوبي ، غير اليهود اسمها الى تل مكينة

.

ملبس

: قرية عربية تقع على مسافة 10كم شرق يافا ، اقيمت في اراضيها مستعمرة بتاح تكفا سنه 1878 ثم توسعت حتى ضمتها

.

ملحمية

: موقع في غور الاردن على مسافة 5 كم جنوب غرب سمخ ، اقيمت في مستعمرة مناحميا سنة

1902.

المنصورة

: قريةعربية في السهل الداخلي، اقيمت في اراضيها مستعمرة كاديمه سنة 1933 وما لبثت حتى توسعت فيها

.

المنطار

: على الحدود اللبنانية ، اقيمت فيها مستعمرة سنة

1966.

مير

: قرية، ومزرعة - مزرعة الكسار نسبة الى سليم كسار الذي باع اراضيها سنة 1895 للبارون روتشلد، وتعرف اليوم باسم حفات كسار

.

الميراد : قلعة شمال صحراء القدس على الطريق القديمة بين بيت لحم والبحر الميت ، تعرف اليوم باسم هوركانيه.

ميسر

: قرية عربية شمال غرب نابلس، حرف اسمها الى متسر اسما لكيبوتس يقع قريبا منها

.

ميناء روبين

: غير اسمه الى خربة يبنه يم

.

مينة أبو زابورة

: شبه ميناء كان على مسافة 10كم شمال نتانيا، أسس اليهود في محيطه مدرسة للبحرية باسم مبوؤت يم

.

ن

ناب

: قرية عربية هجر أهلها عام 1967، ومزرعة بالاسم نفسه، وتقعان في جنوب الجولان. أقيمت فيهما مستعمرة باسم نوب سنة

1972.

نابلس

: شخيم

.

الناصرة

: المدينة العربية المشهورة، حرف اسمها الى نتسرات

.

النبي صموئيل: هار ها سمحاه.

نجد

: قرية عربية على مسافة 11كم جنوب عسقلان هجر أهلها عام 1948 وأقيمت في محيطها مستعمرة ايرز ومعسكر ايرز معبر قطاع غزة

.

نجمة الصباح

: قرية في الجليل الغربي بجانب طريق طبرية الخالصة. ترجم اسمها الى العبرية وغدت تعرف باسم اييلت ها شاحر

.

نخابر البعل

: واد جنوب البحر الميت، غدا يعرف باسم ناحل براتسيم

.

النصيرات

: قرية عربية على مسافة 4كم جنوب غزة. أقيمت فيها مستعمرة نتساريم سنة 1972، بتحريف اسمها

.

النعانة

: قرية عربية في السهل الداخلي، أقيم في أراضيها كيبوتس ناعن سنة

1930.

نعيم

: قرية عربية في مرج ابن عامر، يسميها اليهود باسم نين

.

النعيمة

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، تقع الى الغرب من الحولة، اقيمت في اراضيها ابتداء من سنة1940 مستعمرة نعمه

.

النقب

: هانيجف

.

نمرة

: قرية عربية هجر اهلها عام 1948 وأقيمت في اراضيها مستعمرة باسم نمره سنة 1929 غير اسمها الى رامات تسفي سنة

1934.

النهر

: موقع على مسافة 8 كم شمال عكا ، اسس فيه ابتداء من سنة 1934 مستعمرة نهاريا

.

نهر بانياس

:

ناحل حرمون او ناحل بانياس

نهر الحاصباني

: ناحل سنير

.

نهر الزرقاء

: ويقع قريبا من جسر الزرقاء، باسم وادي التماسيح ، وعبرن اسمه الى ناحل تنينيم

.

نهر الطنطورة

: انظر وادي الدفلة، وقد غدا يعرف باسم ناحل داليه، وهو يصب في البحر الابيض المتوسط جنوب الكرمل

.

نهر العوجا

: الى الشرق من يافا، وغدا يعرف عندهم باسم يركون

.

نوريس

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 تقع الى الشمال الغربي من جبل فقوعة، وقد اقيمت فيها مستعمرة باسم مقارب(نوريت

).

هـ

هربية

: قرية عربية على مسافة 10كم جنوب عسقلان أقيم في أراضيها كيبوتس يد مردخاي

.

هوشة

: خربة حرفوا اسمها الى أوشة وأطلقوه اسما على مستعمرة أسسوها في محيطها

.

هونين

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، تقع قريبا من الحدود اللبنانية، أقيمت على أراضيها مستعمرة مرجاليوت سنة

1951.

و

وادي البصة

: ويقع في الجليل الغربي، ويسمى أيضا وادي كركرة. حرف اسمه الى ناحل بيتست

.

وادي البيرة

: في الجليل السفلي، يصب في نهر الأردن. غدا يعرف باسم ناحل تابور

.

وادي التماسيح

: أنظر نهر الزرقاء

.

وادي الجاعونة

: واد جاف في الجليل الأعلى، غدا يعرف باسم ناحل روش بينه

.

وادي الجرافي

: يصب في وادي عربة. غير اسمه الى ناحل باران

.

وادي جهنم

: ناحل بن هينوم

.

وادي حتيرة

: ويقع في النقب، غير اسمه الى ها مختيش ها جدول

.

وادي الحرامية

: في الطريق بين نابلس ورام الله، ترجم اسمه الى ناحل هاجنافيم

.

وادي الحسا

: يصب جنوب غرب عسقلان. غير اسمه الى ناحل شكمه

.

وادي حصاصة

: غير اسمه الى ناحل حصصون

.

وادي حنظل

: ويقع في الجولان، غير اسمه الى ناحل حمدال. بتحريف اسمه

.

وادي حنين

: ناحل نس تسيونه

.

وادي الحوارث

: شمال غرب طولكرم، غدا يعرف باسم ناحل اسكندر، أو عيمك حيفر، وأقيم في حوضه كيبوتس عين هاحوريش سنة1931. وهو تحريف للاسم العربي

.

وادي الخضيرة

: 1- ويقع في النقب، وغير اسمه الى ناحل حتسيره، كما يعرف باسم ها مختيش هاكتان

.

2-

وثمة واد آخر يعرف بالاسم نفسه، يبدأ من جبال نابلس شمالا الى الخضيرة فالبحر المتوسط. حرف اسمه الى ناحل حديرة.

وادي الدرجة

: يصب في البحر الميت، حرف اسمه الى ناحل درجاه

.

وادي دبورة

: ناحل جلبون الى الشمال الشرقي من جنين

.

وادي الدفلة

: أنظر نهر الطنطورة

.

وادي الدوالي

: يصب في بحيرة طبرية. حرف اسمه الى ناحل داليوت

.

وادي دير بلوط

: الى الجنوب من نابلس، وهو من رافد نهر العوجا. غير اسمه الى ناحل شيلة

.

وادي الرعاة

: في جبل النقب، حرف اسمه الى ناحل هاروعاه

.

وادي روبين

: أنظر وادي سوريك

.

وادي زكريا

: منحدر من جبال القدس غربا تجاه جنوب شرق أسدود. غير اسمه الى ناحل هائيله

.

وادي السبع

: قرب بئر السبع، غير اسمه الى ناحل بئير شيفع

.

وادي السمك

: ويصب في طبرية، حرف اسمه الى ناحل سامخ، تحريفا ظاهرا

.

وادي الشرك

: في الجليل الأعلى، حرف اسمه الى ناحل شاراخ تحريفا ظاهرا

.

وادي الشريعة

: ويعرف باسم وادي جرار، وموقعه قريبا من تل خويلفة في النقب غير اسمه الى ناحل جرار

.

وادي شقمة

: ويسمى أيضا وادي الحسا، ويقع في السهل الأوسط. وغدا يعرف بتل حاسي

.

وادي الشلالة

: أو الشلالات. يبدأ من جبل النقب ويصب في البحر المتوسط وربما سمي وادي غزة. غير اسمه الى ناحل عين بسور، وفيه أقيم تجمع باسم بارك اشكول

.

وادي الشمرية

: وهو في الكرمل، ويبدأ من شمال غرب عسفيا، غير اسمه الى ناحل ياجور

.

وادي شنير

: وهو نهر الحاصباني، ويعرف بناحل حاصباني

.

وادي الصرار

: جنوب القدس، ويعرف بوادي روبين، غير اسمه الى ناحل سوريك

.

وادي صفا

: ناحل يهودية

.

وادي صوفر

: يصب في وادي عربة، غير اسمه الى نحال صوفار

.

وادي عارة

: ناحل عيرون

.

وادي العال

: يقع جنوب هضبة الجولان غير اسمه الى ناحل ال-عل

.

وداي عربة

: الذي يمتد من البحر الميت جنوبا الى خليج العقبة، حرف اسمه الى ناحل ها عربا

.

وادي العسل

: ويقع في جبل الشيخ. غدا اسمه ناحل سيؤن

.

وادي غزة

: أنظر وادي الشلالة

.

وادي الفارعة

: الى الشرق من نابلس في أول الغور، غير اسمه الى ناحل كريت

.

وادي الفالق

: يقع في السهل الداخلي، وحرف اسمه الى تل بوليج

.

وادي الفقراء

: ناحل تسين

.

وادي قانة

: جنوب شرق قلقيلية، يصب في نهر العوجا، وقد أقيمت في حوضه مستعمرة باسم الكنا

.

وادي كركرة

: أنظر وادي البصة

.

وادي المجنونة

: يقع في الجليل الغربي، غير اسمه الى ناحل يحيعم

.

وادي محراس

: ناحل مشمار، ترجمة حرفية

.

وادي المصرارة

: أحد روافد نهر العوجا ويقع جنوب غرب رام الله، ويسميه اليهود ناحل ايلون، أو أيالون

.

وادي المصري

: يصب في خليج العقبة غير اسمه الى ناحل شلومو

.

وادي المغارة

: ناحل معروت ها كرميل، اي وادي مغارة الكرمل

.

وادي النار

: ناحل قدرون

.

وادي الهوى

: ناحل شوشيم

.

وكر حزبون

: موقع اسرائيلي دمر عام 1948 وأقيمت فيه مستعمرة الكيرن كاييمت وهي في أراضي يازور

.

الولجة

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948 وتقع على مسافة 7كم جنوب القدس أقيمت في محيطها مستعمرة عمينداب سنة

1950.

ي

يازور

: قرية عربية هجر أهلها عام 1948، أقيمت في محيطها مستعمرة باسم آزور، بتحريف اسمها

.

ياصيد

: قرية عربية الى الشمال من نابلس، على بعد 8كم، يسميها الاسرائيليون يصت-تحريفا لاسمها

.

الياقوصة

: قرية عربية قديمة تقع في الجنوب من هضبة الجولان، أقيم في أراضيها كيبوتس ميتسار سنة

1981.

ياقوق

: قرية عربية تقع في الجليل الأسفل على مسافة 12كم شمال غرب طبرية. أقيم في أراضيها كيبوتس حوكوك سنة

1945.

يالو

: قرية عربية مدمرة، تقع على مسافة 2كم شمال غرب باب الواد. حرف اسمها الى أيالوت

.

يطباتة

: حي بار

.