## اكتشاف مستوطنة

# من العصر العتيق بشرق الـثلتا 

أ.د. كحم إيراهيم بكر

مقدمة :

علـي بعد حوالي خمسـة كيلومترات إلـي الجنوب الغربـي مـن مدينـة كفر صـرّ مركز الإبر اهيمية محافظة الشرّقية وإلـي الثمال من كفور (أولاد) نجم بحوالي ثلاثة كيلومترابرات تقع عزبة التل : وهي قرية حديثة العمر نشأت كما قامت مثيلاتها مثل هربيط ،تلّ الفوزية ،وأبو ياسين ،وطوخ القراموس علي حساب منطقة أثرية كانت في يوم من الأيام متر امية الأطراف ،تقلصت ، تدريجياً علي أيدي أهالي كل من عزبـة التل وكفور نجم و غبر هم ،الذين مارسوا في المنطقة
 ليسمدوا أراضيهم ،ويستخرجوا منهـا القطع الالثريـة يييعونها لتجـار الآثار ،الذي يمرون عليهم بانتظام ليشتروا ما تجمع لاي الأهـالي من قطع الأثار الثمينـة بـأبخس الأسعار ،أما القطع الذهبية فهصير ها مباشرة إلـي "الصـاغة" حيث تصـهر لتختفـي معـالم الجريمـة وتضيع قيمتها الأثريـة
 منة كل عام إلي الأراضي المزروعة من حوله إلي ملكية الأهالي بالاحتيال والسرقة وتضيع إلـي
 صغيرة ،قطعها طريقان تر ابيان إلي ثلاثة أجزاء :

## وصف الموقع الأثري :

القسم الأكبر (أ) جنوب شرقي عزبـة التل ومساحته سبعة أفنـهـ بارتفاع نصف متر إلـي متر ونصف عن مستوى الأرض المزروعة ومحاط بالأراضي الزراعية والقسم الثاني يفصلـ طريق ترابي عن القس الأول وتبلغ مسـاحته أربعـة أفـنـه بار تفاع من 2.5 إلي 4 أمتـار ،ومحاط بالأراضي الزَراعية ،ويفصله عن اللقس الثالث الطريق الأي يصل ما بين كفر صقر في الثمال

 لفرع النيل القديم النانيني ،ويعرف حاليأ بِحر مويس .وتل نجم كفور أو عزبـة النل موضوع هذا البحث يقع بالقرب منة عدة مناطق أثرية كل منها يبدأ بكلمة تل :مثل ثل بسطة عاصمة الإقفليم 18
 وتل طوخ القراموس ،ويشير هنا التوزيع للمو اقع الحضارية القنيمة (التنال الأثريـة) علي أرض هذه المنطقة أنها كانت عامرة بالنشاط السكاني منذ أقدم العصور ،ربمـا لوقو عهها علي طريق رئيسي يصل ما بين النيل والبحر المتوسط ومنطقة غرب آسيا ،و أقاليم شرق الدلتا بوجهـ عام كانت عامرة بالمر اكز الحضارية علي مر الحصور ،وموطنـا لعدد كبير من الأقاليم المصرية (حوالي عشرة منها البلامون هوتانيس (صان الحجر) ومنديس تل الربع وتل بسطه وكان بعضـها تـتدا إلي أرض سيناء مع فروع النيل الشرقية. بداية الاهتمام بالتل : بدأ الاهتمام بثل كفور نجم من جانب المختصبن بعد الحفائر التي أجراهـا د. اسكندر أسعد سنة 1961 عندما ظهرت شوا هد أثرية عديدة تؤكد نسبة الموقع الالثري إلـي العصر العتيق عصر الأسرتين الأولي والثانية،وثبت أثرية المكان .
 بيروقراطية بالتحايل علي القانون .
" (اسستاذ الحضارة والآثار المصرية - عميد كلية الآداب الأسبق - جامعة الزقازيق.

ونتيجة لكل ذلك تطلعت الهيئات العلمية لعمل بعض الدراسات المساحية علي تل كفور نجم تمهيداً للإعداد لإجراء حفائر مثل جامعة ميونخ وجامعة لفربول .

حفائر جامعة الزقازيق :
وفي نفس الوفت قام فريق جامعة الزفازيق تحت إشر اف د. حمحـ إبر اهيم بكر مؤسس المعهد العالي لحضارات الثرق الأدنى القديم بأعمال المسح الأثري وإعداد الدار اسات التمهيدية الثــاملة لإجراء حفائر علمية في تل كفور نجم وشر ع فريق العمل في إجراء الحفـئر في 15 إبريـل 1984 في
 منتصف أبريل إلي منتصف مايو حيث مجاري المياه المجاورة شبه حافـة و هو وقت التحـاريق أو تنظيف قنوات الري وحيث الحقول المجـور الـي تـتأهب الحصــاد ،فبـل عمليـات الري بطريقـة غمر الأراضي بالمياه التي تتسبب في رفع مسنوى المياه الجوفيـة وتعيق إجراء الحفر . ومـع ذلك فقد
 المياه والتخلص منها باستمرار ،لنتمكن من استئناف العمل في تللك الظروف الصعبة. قامت بعثة حفائر جامعة الزقازيق بالعمل في موقع آثار عزبـة التل في القسم الأكبر (A) منـه
 أبريل) ،1990 ( 20 فبراير - 16 مارس ) بمساعدة د. 164 (اعحم عادل عبد المنعم ،د. عبد العزيز آمين ، د. يحمح الثحات ، د. محمد حمدي (أعضـاء هيئة التدريس بالمعهد العالي لحضـار ات الثرق الأدنىى القديم). أسفرت عن اكتشاف أجزاء من منطقة سكنية من عصر ما قبل الأسرات المبكر ،وجبانة من 100 مقبرة معظم محتوياتها سليمة .

> أهم النتائج :
> في الموسـم الأول 1984 تـم الحفر في مربعـات بلغت مسـاحتها 900 متـر مربـع ، في اللمسـتوى الأعلـى ،الـذي يعـود إلــي بدايــة عصـر الأسـرات المبكـر ،فـي جبانــة مـن الأسـرة الأولي،وكثف عن ستين مقبرة بيانها كالتالي : 1- حفرة مبطنة بالطوب اللبن ومقسمة قسمين ، القسم الأول يحتوي علي دفنـه صاحب المقبر المبرة داخل صندوق أو تابوت من الفخار بخطاء منحني ،في وضع القرفصـاء أو وضع الجنين في بطن
 الأحيان في داخل التابوت الفخـاري الضيق وفي ركـن منـة وضـعت الأوانـي القيمـة مـن الألبسـتر والشست ولوحات إعداد الكحل والأساور الحجرية أما الأواني الفخارية الضخمة بما با با كانت تحتوي عليه من خزين للمؤونة من طعام وشر اب فكان مكانها القسم الثاني الملحق بالالدفنة.
 من الفخار بداخله الدفنة في وضع القرفصاء ،بينما وضعت أواني مختلفة الأحجام والأشكال حول التابوت الفخاري في الفر اغات بينه وبين جدران الطوب اللبن . 3- حفرة بدون أي جدران من الطوب اللبن تحتوي علي تـابوت من الفــار مشـابـه لـرقم 1،2 السابقين داخلة الدفنة وأواني من الحجر الجيري قرب الرأس ،في حين وزعت الأوانـي الفخاريـة خارج التابوت . 4 أواني ضخمة من الفخار داخلها دفنات أطفال ومغطاة بأجز اء من أطباق فخارية .
 والر أس ناحبـة الغرب ،وجد في ســق أجداها خلخـال مـن البرونز المتأكسد ،وربمـا مـن العصور المتأخرة .

والملاحظ أن الأو اني والمقتنيـات الأخرى تُعد بالمئـات ،ومعظم الأوانـي تحمل علامـات (أكثر من 150 قطعة) ولكن المفاجأة الكبرى أن نعثر علي اسم الملك نعرمر بصورة واضحـة علي أحد الأواني اللسليمة ومرة أخري علي قطعة فخار مكسورة،وفي الحالة الأولي كان اسم الملك داخل رسم واجهة القصر اللكي وفوقهـا رسم مكبر للصقر (يبدو كالسمكة البلطي) وفي الحالـة الثانيـة نرى علامـة الأزميل (مـر) داخل واجهـة القصـر تعلو علامــة أفقيـة عبـارة عن رسم قديم لمقطع (نعر) أي السمكة ،ومن بين المائـة و الخمسين قطعـة التـي تحمل علامــات مميزة بعضـهـا عليها علامات واجهة القصر فقط.وتحت مجمو عة المقابر هذه كثف عن جدار من من الطوب اللبن في اتجاه شرق - غرب ينتمي إلي موقع سكني أقدم من المقابر ،و إلي جواره ست أواني مستطبلة من الفخار ومرصوصـة إلي جانب بعضها البعض مما يوحي بـأن هذا المكـان كـان يعد فيـه أثياء
 الصوامع الطينية وبقايا جدار آخر من الللبن ،وبقايا فرنين ،ولم نـثر بعد علي مقابر لأصحاب هذه الطبقة التي ترجع إلي المرحلة الأخبرة لعصر ما قبل الأسرات . 23 المر وفـي حفـائر موسـم 1985 كثـف عـن 23 مقــرة مختلفــة الأشـكال فـي نفـس المســتوى الأعلـى استكمالاًََ لُعمل الموسم السابق في ذات الموقع وامتداداته : منها اثتنا عشرة مقبرة من نوع صندوق الفخار ،ومزودة بكثير مـن الأوانـي الحجريـة مـن الثست


 جوار أحد الجدران في الطبقة السفلي عثر علي ثماني آواني فخارية طويلة ومرصوصة إلي الِّي جوار
 بها آثنار حريق لأفران ومو اقد كانت تخدم أهل القرية. وفي موسم حفائر 1988 استأنف الحفرة لفترة قصيرة من 21 مارس وحتى 9 أبريل في المربعات
 من التل الأثري مـن فبل ونظر اً لقرب الميـاه الجوفيـة مـن سطح الأرض فإن الحفر تم فـر في ظل ظروف سحب المياه بالماكينات والعمل في الطين وفي المستوى العلوي عثر علـي خمسـة هياكل عظمية مستلقية علي ظهور ها والر أس ناحية الغرب ،و إلـي الثمال مـن إحداهـا بقايـا لثلاثـة أو انـي ،و هذه الدفنات عثر علي مثيلاتها في حفائر الموسمين 17 الا 1984 ، 1985 . وعثر علي 17 مقبرة في مستوي العصر العنيق أو عصر الأسرات الباكر و هي الأرقام 95 - 99 ـ 114 اثنان منها لأطفال داخل أو اني فخارية 101 ، 108 والباقي ينتمي إلـي الأنواع التي سبق وصفها في الموسمين 1984 ، 1985 ، ومعها أو اني فخارية يحمل معظمها علامات ومعهـا حلي عبارة عن أساور من الثست وألو اح الكحل وأواني حجرية اضطررنا لإيقاف العمل تحت ضـغط فيضان المياه الجوفية.
وفي الموسم الرابع لحفائر جامعة الز قازيق سنة 1990 استأنف العمل 20 فبر اير وحتى 16 مـارس وفـي الطبقة العليـا ظهر 7 هياكل عظميـة ممتدة علـي ظهر هـا والر الـر أس ناحيـة الغرب والأيدي ممتدة أَيضاً بجوار الهياكل العظمية ، وأحدها رقم 119 يضع خلخالاً من الحجر في سـاقه اليمني ، وليس معه أيـة قرابين . أما طبقة العصر العتيق فكشف فيها عن 13 مقبرة ذات قرابين كثيرة ، اثنان منهـا لطفلين داخل إناءين من الفخار وباقي المقابر نختار منها الأنواع التالية كنماذج فقط :
 وحول بقايا الهيكل العظمي 27 فطعة من بقايا القرابين مـا بين أوانـي فخاريـة و عدد مـن الأطبـاق والأقداح من الألبستر ولوحة لإعداد الكحل من الثست ، علاوة علي مجمو عة من الخرز والتمـائم ، وضمنها تميمة علي هيئة طائر الأيبس من الذهب .

المقبرة رقم 125 وهـي حفرة مستطيلة $240 \times 180 \times 64$ × 64 سـ كانت محاطـة ومبطنـة
ومغطاة بعناية بقو الب محروقة من الطوب 37×23× 26 سم مـن جانب ، وإلـي الناحبة الجنوبية من المقبرة مخزن مخصص للقرابين 165× 26 سم محـط بجدران مـن الطوب اللبن ومغطي
 القر ابين 41 إناء ، ولم يعثر علي علامات تفيد أن السقف كانت تحمله أعمدة ، إلا إذا كانت عبـارة عن دعامات خثبية محمولة علي سطح الأرضية المغطاة بقو الب الطوب المحروق السابق الإشارة إليها .
المقبرة رقم 127 وهي عبارة عن حفرة مستطيلة كبيرة محاطة بجدران من الطوب اللبن،

 وثلاثة أواني من النحاس في حالة تأكسد كامل ومن خار ج المقبرة يوجد بقايـا أو انـي ، وقطـع مـن عظام حبوان ، وبقايا إناء بداخله قطعة أخري من عظام حيو الان أما بيانات الأربعة تمائم والخرز الذي عثر عليـه في المقبرة رقم 123 علي صدر بقايـا الهيكل العظمي فهي كالآتي: جعران جسمه مستطيل وظهره محدد بالخطوط التي تقسم الصدر عن
 وتميمة علي هيئة ذبابة مثقوبة أيضاً علي طول جسمها من حجر أخضر داكن ، وتميمة علي هيئة طائر الإيبس من الذهب بساق واحد. وهي من الحالات النادرة من هذا المكان ومن العصر العتيق . وتميمة رابعة لعلها علي هيئة صقر مجنح من العقيق .

إن تل كفور نجم عاصر عمليات إزالة طبقات عديدة وحفـئر عفويـة غير منظمـة وسرقة
أتربة وعمليات حفر بغرض السرقة دما أضاع معالم طبقات العصور التالية لطبقة العصر العتيق الموجودة حاليـاً . أمـا الهياكل العظميـة التـي عثر عليهـا فوق طبقـة العصـر العتيق فمشكوك فـر في تاريخها ، ولها دفنات حديثة نسبياً ، بصـرف النظر أن إحداها عثر علي خلخـال مـن الحجر في ساقها
وحفائر د. بكر في التل الأثري مـا هي إلا صـرخة استغاثة لإنقاذ هذا الموقع الهـام مـن الاندثار تحت الأرض الزر اعية ثم تحت الامتدادات السكانية نتيجـة للكثافة السكانية في المستقبل القريب .
إن الموقع الهام لتل كفور نجم علي الجانب الغربي للفرع التانيتي في شـرق الدلتا وفي
 موظفين تابعين للقصر الملكي متخذين لهم مساكن لائقة ، ومقابر غنية عثر فيها علي أواني تحمل اسم الملك نعرمر وحلي ذهبية .

