إنشاء بساتين الفاكهة

تنشأ حدائق الفاكهة وبساتينها اما للاستهلاك المزلي أو للتجارة أو للفرز. مما فتحتوي على أشجار الفاكهة ونباتات الخضر وقد تنشأ مختلطة أيضاً. فتحتوي على نباتات الزينة علاوة على الفاكهة والخضروهذا هو الغالب في مصر ولسكن الافضل من الوجهة الفنية والاقتصادية إنشاء الحدائق لفرض واحد فقط. وقبل الشروع في انشاء الحدائق والبساتين يجب استيفاء البحث في المسائل الآتية: التربة الملائمة لإنتاج الفاكهة المختلفة وانتخاب أنواع الفاكية واصنافها وإيجاد الشجيرات اللازمة منها وتخطيط الأرض ثم غرس الشجيرات بها. وبعد ذلك يعمل سجل للحديقة أو البستان الأثرية - تنمو أشجار الفاكية في جميع اراضي القطر اللحية منها والغذية ولكن أنواعها وأصنافها المختلفة تتطلب معادن مختلطة من الأرض لكي تنمو فيها بنجاح كبير إلا أنه في بعض الحالات يصعب معرفة أي الراضي موافق. وإذا الشروط الملائمة لنمو أشجار الفاكية لأنها تتشابه في كونها كلها عرضة للتأثير والتلف من الرياح والصقيع، كما أنها لا تنجح لو زرعها في اراضي غذية. وعلى كل حال فأوفق أرضين لإنشاء حدائق الفاكية وبساتينها ما كانت مفيدة. هكذا يختبرها الماء بسهولة كأراضي السواحل المأجورة للدلت والزراعات كبيرة والجزائر وكدأ الراضي الصفراء الخفيفة. أما الراضي الثقيلة فلا تحمل فيها الأشجار إلا عاً قليلاً متأخرة في النضج لا يتوقس حفظها طويلاً أما الوصلية فلا تحمل أيضاً إلا قليلاً إلا أندولها جيدة النوع لم تكن في النضج إلا قليلاً. مدعمة وحرارة الورد غرسها بل تقييد البستان بالتربي التي امامه. ويعمل على الانتفاع بها فيما يسقوع كما يجازر مزعم الفائدة. بقاعة المعابر بل بعثر الزراع الصناعي العام بمعرفة إحدى محرومي الحياة.
بإصلاح ما بها من النقص إذا كانت ضعيفة أو مملحة أو غير ذلك أو بإزالة الطبقة السطحية وابدالها بغيرها وقد يستطيع التغلب على مساوئ الأراضي بتوثيق الأصول التي كتب عليها الأنواع والأصناف المطلوبة ووجودها بالحديدة.
اما في البساتين التجارية فطالما غير ذلك ولا يجب انتخاب التربة الأكثر ملاءمة لنوع الفاكهة أو صنفها المراد غرسها فيها إذ قد لا حظت عدة اختلافات في صنات الفاكهة نتيجة اختلاف التربة.
وتسأل انتخاب التربة المناسبة لنوع ما أو لأنواع واصناف مختلفة موضوع مهم لم يدرس في مصر الدراسة السكافية ولا بد من إجراء عدة تجارب في جهات مختلفة من القطر لمعرفة أنها أكثر ملاءمة لشكل نوع من أنواع الفاكهة المهمة وذلك لتبني التربة والعلق في خلاف الجهات والسبب في نجاح بعض الفاكهة في جهات معينة هو كونه معدن الأرض والطاقس في هذه الجهة الطينية الأقرب لم يتجابه هذا النوع من الفاكهة موقع البستان - ويجب أن يكون البستان في الأمكان التي يسهل فيها وصرفها لاحتياج أشجار الفاكهة للري المنظم والصرف الجيد وأن يكون في جهة فيها اليد العاملة متوفرة وكذا الاستعداد وأن يكون قريبًا من سوق كبرى لتسهيل تصرف المغص وقرباً من ترعة ملاحة أو مخططة لتسهيل النقل والشحن.
واسوار والسجية - ومتي تم انتخاب الأراضي الباردة انشاؤها حديثة أو بستاناً وجب احتاطه بما يمنع الدخول فيها أو ليس هناك أفضل من احاطتها بسور من الطوب أو الحجرة لأنها أمتن من غيرها ولأنها لا تأوي حرارات أو حيوانات مؤذية كسواها إلا أن كثيرة تكاليفها تجعل غيرها مفضل عليها ويمكن إقامة شبكة من السلك مشدودة وشبهية بوجود مシーンة من الخشب أو الحديد أو شد سلك شائك عليها والأفضل من هذا وذلك زراعته بعض النباتات كسباح حول أشجار الفاكهة ويزوع هذا الفرع السطح الإفريقي (سيباليتا سيباري فرنار).
وهو اقتناعاً فصرياً لتكاثر أشجار الفاكهة، ولبنين يبيع تقليمه عرقين في السنة على الأقل خريفاً من اتساري على أشجار الحديقة أو البستان، نظرًا لسرعة نموه وتزويج الأشجار كاززاً أيضًا كبيجان، وهي لا تستجاب إلى القص كثيرةً، وتوزع السنط الشمالي أيضًا. ولكن يشترط أن يكون كفياً في زراعته، وكذا الشتلات، وكذا الهيدان، وهي تتكاثر بالبذور.

مصدر الريح: وقد تتأثر أشجار الفاكهة من الريح ولذا يجب عندفسها في الأماكن المنورة. هذا استغلال بعض الأشجار الخشبية كصدامات للريح التي تهب من البحر أو الصحراء. لتدافو آذاناً وتهز هذه في الجبهة الشمالية أو الغربية وذلك حسب مسار الريح. ويستعمل لذا الغرض أشجار دائمة الخضراء كالأغوازونا والأسفيرون، ولا تقل أو يملو وقويأ تتأثر أشجار الفاكهة من الظل يجب أن تتعلق بصرف مصدر الريح، على ما لا يقل عن سبعة أمتار من أشجار الفاكهة. وقد يكفي بصف واحد من مصادر الريح، ولن يكون في الجبهة المنورة الريح الشديدة قد يدعو الأمور لفسر عفون أو أكثر مما.

وتعمل مصدر الريح أيضاً للبساتين النشأة في الاماكن المنورة. في هذا العصر، لا تستعمل الأشجار الرقيقة إلا أوراق، لم يعمل احتكاك ذرات الرياح بها، ولذا ينعكس شعور على ما ذكره أشجار ذات الأوراق الكبيرة الجامدة كالصنوبر، وفي السنط الاسترالي.

ويجب أن لا تكون الأشجار المستعملة في مصادر الريح عرضة للإصابة بالآفات والعشرات الفوضوية الفاكهة. الحجود بينها، وتقرر الصراع بينها. الوضع الهرمية، فان أهم مسألة تبعها في الاعتبار هي العملية في انتخاب الأصناف، واستخلاص الاماكن التي تشتري منها.

و عند اتخاذ الاختيار يجب أن نراعي بعض اعتبارات خاصة ومهمة، وهذه تتحصر فيها يأتي:
أولاً - تنتخب الأصناف المروفة عنها كثيرة الجل والأنماط، إلا لم يكن هناك فائدة أو كانت النافعة قليلة، من غرسها ولا مراء في أن هذه النقطة
أو ما يظهر إليها من غرس الفاكهة
ثانيًا - وأن تكون من البكره في الجل حتى تؤمن مزايا الأصناف الواصلة من الخارج وهي تثير فيها أسعار مرتفعة تباعاً لذلك ومع كل هؤلاء أصناف
من الفاكهة تفرض لتأخر عرها في النضج
وعلى كل حال فالأشجار البكره في الجل مفيدة جداً وتستحق المنافعة والاهتمام
ثالثًا - وأن تكون منها مناعة طبيعية من الإصابة بالآفات والآفات، أو
يكون تعرضها لها قليل وذكتر لأن الآفات الحشرية والأمراض الفطرية في مقدمة
المواطن في تقدم فلاحة البساتين، ولأن هناك اختلاف بين في قابلية ومناعة الأصناف
من وجهة احتمالية بها
رابعًا - وأن تكون جيزة الألوان لأن المستهلكين يطلبون دائماً الفاكهة
ذات الألوان المقبوله، وإذا أجبت تقدير مسألة اللون هذه حتى قدرها واعترفت المانعة
الجذابة بها، عند انتخاب الأصناف، لأن الألوان الناصعة تدل على جودة الصف
بصرف النظر عن مكان غرسها، ولهذا شواع هذه القاعدة، ولكن يمكن اعتبارها
كقاعدة عامة
خامساً - وأن تكون جيزة الأصناف فتكون ممارها جيدة، وما يمكن
حفاظها طويلاً بدون أن يطرأ عليها الفساد، ولو أن هذه النقطة أصبحت قليلة
الأهمية بعد استنفاذ طرق التخزين والمحفز الحديثة، وما تحمل النقل والشحن
من الجهات البعيدة، وأن تكون معتدلة الحجم لأن الصغير غير مقبولة والكبيرة
لا يقدم على شراءها إلا القليل
وذلك نقطة أخرى غنية في الأهمية ك克拉جة الصفوف، وتزويج الجهة المراد
غرسها فيها، ولهذا من الاعتبارات
الأصناف المقيدة - ويجب عند انتخاب الأصناف مراعاة تلبية لها لكببتها
ببعضها
بعد غرسها إذا ما لا يشرع بلقاحها أو يكثر أمارها إذ ينيرس مع غيره وهذه نقطة جدية بالاعتبار لأن هناك أصناف عديدة تنكر أو تقول فيما صفة عدم الاحصابة أي العقوم ومثل هذه الأصناف لا يمكن ممارسة ما لم تخصص أزهارها بلتقى صنف آخرين ولذا لا يحبغ غرسها منفردة بلما لا تتعلق ثمارًا. وترى أسباب ذلك العقم أحيانًا تلتصح نقص في نحو الإصدية فلا يتكون في القاح العادي وفي أحوال أخرى لا ينضح القاح حتى كان النانع في تلك الزهرة أعلى منها، بينما في حالات أخرى يظهر في الزهرة كل شيء عادي ونها تكون ماء القاح ضعيفة وهدوء على أن تختص منهها. وهذا ولهذا عامل شوي أخرى تؤثر في مسألة العقوم وتعلق بأحوال الجبهة والطقس وقوفة الشجرة، وآثارات أخرى عديدة على هذه الأسباب ليس من السهولة وضع بيان بالأصناف العقدة والخصبة وتكريرها مما، وقد شوهد العقم في الكثيرون والنافج والسكرى والبرقوق وبعض أنواع اللؤلؤ بدرجات متعددة. وقد لوحظ أيضًا أن بعض أنواع الفاكهة تطول لقاحها تقاس العقوم أو لا تكون مططاً كبعض أصناف العنب والبرقوق والليمون وخصوصاً عينة البذور وهي ما تعرف بالغديرة عند البستانين يعمر. وهذا ما يعتمد على كل أن أصناف النباتات التي حصل فيها تحسين عظام تهيل إلى التخصيص من أحد آلات الجنس كان يكون أزهاراً مذكرة فقط أو مؤقت فقط.

وبما كانت أسباب العقوم في الضروري يمكن اختلاط الأصناف بيضوها عند غرسها في الحديقة أو البستان وقد شوهد أن الأصناف التي ابتست عقبة مما، والتي تتحمل ثمارا جيدة وتصحولا جيد وهي منفردة زادت حال الظهر أكثر فأكثر برمحاً مع أصناف أخرى.

ومن هذا يلزم السبب في أن المجموة المختلطة من أشجار حديثة أو بستان مانتحمل ثماراً بكثرة بينما الاشجار الكثيرة التي من صنف واحد وإخصب النوع لا تحمل كثير منها. وفي البستانات التجارية يحب أن يكون هناك صنفان أو ثلاثة ممتخبة، ولهما أن تزهر جمياً في وقت واحد.
وقد ثبت أن الخصوبة والعقم ليست من الصفات الثابتة وقد تتغير بإختلاف المنطقة والناحية وعلى المومون ثان نوع الأرض وانتشار الفاكهة عاملان حماني في نجاح بستاني لأن قيمة الأرض تتأثر على الإيراد الناجح منها وهذه القيمة في حد ذاتها لا تكاد تضارع قيمة الإشجار التي تكون بنفسها رأس مال كبير ومن هذا يتضح أن سوء انتخاب الشجيرات ينقص من رأس هذا المال ومن الإيراد تبعاً لذلك.

عدد الإصناف — وذلك مسألة لا تقل أهمية مما تقدم وهي معرفة عدد الاصناف الواجب انتخابها وهذه توفر على ما إذا كان البستان خاصًا أو تجاريًا في الحدائق الخاصة تفسر فيها الاصناف حسب ذوقي وحاجات مالكاً وقد جرت العادة الأكثراً حتى تقوم بهذا وهذا تقرر أصناف النوع الواحد من فروع منه إصناف مبكرة وتأخرة وبين بين وذا يمكن لطاعة الموم الذي يتوقف فيه عارها أما في البستات التجارية فلا يرمى باكتئاب الاصناف بل يجب أن يكون المنتخب أقل ما يكون وإذا اقتصر على صف واحد فهو أفضل ( ولكن بعد مراعاة مسألة الخصبة والعميق ) لأن في توحيد الصفن اقتضاء كبير في مصاريف العمل وعجرها واتناطلصلات الخدمة وخبرة بحاجات الصفن ( وهنا من أهم عوامل النجاح في فلاحية البستاتين) فضلاً عن الربيع الوفي الذي لوالد ما كانت مزارع النخيل التجارية بكفر منصور وكفر عابد والسيف ووزينة شاملين بالفقيشية والربيع بالمونويرية وغيرها من البلدان وما كانت مزارع المخابرات بها كساء وسنرو بالقبرين وكفر شكر وميت ناجي بالدقهلية وشربا بحم وفاقى الصورى الملوية ومزارع الذين يدبر الروم ومنشأة عبد الله بالقبرين وبلان وبرشت بالفقيشية وأولية بالدقهلية وسيدي جابر بالسكندرية زورب بالمونويرية وما كانت مزارع النخيل بين غديبين والسلبين بالقبرين وشبل بالخليج وشربا بحم بالمونويرية وأولية كانت مزارع النخيل بين غديبين والسلبين بالقبرين وشبل بالخليج وشربا بحم بالمونويرية ولا كانت مزارع

وفي البستات ذات الصفن الواحد عودة للعمل كثيراً في عام وقليلاً في

--- 1927 ---
آخر (أو تُعني كَيْفَ كُنَّا البَسْتَانِيُّونَ) ولذا يجوز تصدع الأصناف في البستان الكبيرة ولكن يشترط أن تكون مساحة كل صنف كبيرة حتى تقل مصاريف العمل للحُبَّتين. وَهَذِي يَسْهَلُ تَقْسِيْمِ المِحْصُولِ اِذَا ثُوْبَتْ مَقْدِرَةٌ كِبْرِيَةٌ مِن الصنف الواحد تستشف طيارات الجلالة نَطْقًا مَقَامًا.

طريقة الحصول على الشجيرة - شجارات الناقة اللازمة إما أن تأتي قريباً من البستان بمحور صاحبه أو تُشترى. وفي هذه الحالة يجب أن تكون الشجيرة ذات منظر يدل على صحتها وقوتها مُنَجِّرةً. وَيُنَزَّلُ ذَاتُ قِبْلَة نَظِيفَة خَالٌ من الشوائب. وَيَنْتَظَرُّ حَجْمَانَدْ نَطْقًا مَنَاصِبٍ فَيُسَّفُرُ يُدِلُّ عَلَى جَوْهَرَةِ تَوْمَهَا الحَسَن. ومِسَاقَة المِحْضَرُهُ هِذهِ لِيَسْتَقْبِلَ نُظْرَةً الْحَدَّيَّةactivate الحجارة. (كَأَلَا هُوَ الْمُرْفَعُ)

لأن كَبَرَ الشَّجَرَة رَوْمَاذَةً يَمْتَدُّ قَطْعٌ هُمَا النَّاشِمَة إِيْسَ كَلِّ ما يُرُفَغُ فِيهِ

ويجب أن تكون الشجيرة مطَّوِّعة على الإصول العالية وأن يكون عرها عاماً أو أثنتين من تاريخ قطعها. وأن تكون خالية من الاصابات بالآفات والأمراض.

ويجب أن يكون المجموع الجذري للشجائر يُسْبِيْلَ عِنْفَةً، من العقد والاورام وما لا شك فيه أن وجود هذه الأورام دليل على اصابتها بآفة حشرية أو قطرية، وعلى ذلك فنُقِصُ مثل هذه الشجائر يعتبر خسارة كبيرة.

أما إذا لم تكن الشجارة عارية فَيجب أن لا تكون كتلة الطين المحيطة بها صغيرة (كَأَلَا هُوَ الْجَارَّي في المَشَائِل الأَلْهَيْة) حتى لا تقطع جزء كبير من الجذور.

ويجب عدم شراء الشجائر التي عبر طعامها فوق السنتين أو المطَّوِّعة على أصول سنة. وَيجب اجتِزاء شراء الشجائر التي قَوِّفُ مُنَجِّرة (الْحَجْوَر) أوِ الضِمْعِيَة.

وَلَوْ أنَّهَا أَحْوَا أَتَوْضَعَ فِيهَا نَطْقَا خَصِبَةَ ثَنَوَأَ فِيهَا الْشَّجَرَةِ الضِمْعِيَة.
المأخوذة من أصل رديء أو أشجار خيروم وقف نموها - فقد نظرًا لخصائص المركة والمناقة بالخدمة - أشجارًا قوية وبالاختصار فاصح ما يجمع اتباعه اختيارات جذع حجم متوسط جيد وقائمة مستقيمة وعليها دلائل الصحة والطفيلة ولا يزيد ارتفاعها في غالب من متر ونصف

إعداد الأرض للغرس - أما إن ترك الأرض الزمزم جملها حديثة أو بستانًا بورًا بعد أزالة البدان الفلين أو البدان الفخسافخ فيقوم ذلك مقم تسميدها وهذه الطريقة الأخرى نفيدة إلا أنه يخشى من اتباعها تأخر الفرس ولذا يستحسن هذه الطرقية من الباري—or ترك الأرض بورًا. وإذا كان هناك سيداد بدي Beng مهيبًا في وضعها وقت الحروف وقيل غرس الاشجار فيها سواء كان على أو ذلك فتحرث الأرض حريًا عميقًا بقدر الامكان لتصدير طبقاتها العليا هيئة مفتوحة وإن لم يكن الحروف غالبًا أدى ذلك إلى انتشار الجذور قريبًا من سطح الأرض حيث تكون عرضة للتلف بسبب العطق أو عن عمليات العزيق المتباعدة.

ويجب جعل سطحها مستوية لا ينتهي إلى إزالة بعض الاشجار في مواقع منخفضة فيصيبها من الماء ما يزيد عن حاجتها ويترتب على ذلك مع عدم تمكينها من الهبوط الطبي فيها وإذا لم يكن قيدًا لفي الجو، فلذا يجب أن تكون سطحاً حتى تكون المواضع المنخفضة منها والرتفعة تعود في ذلك تسوية.

وينتج تنسجها في مستوى واحد. ولتسهيل استغلال الأرض ويجمع محصولها يقسم البستان إلى مربعات طول كل ضعف منها من 50 - 100 متراً حسب مساحة البستان ويفصل كل مربع عن الآخرين بطرق عرضه متران أو ثلاثة لكي تمر عليه الع 보면 المعدة لنقل الاسمدة. وتتم الأخذ في الحالة لذلك وان كانت هناك عدد كبير للاريخ ي partida أرض البستان فينبيق غرس جوانها.
بأشجار تصد الربيع والجذور التي تخرج من هذه تدعي أرض حافة الجدول وقويه وثقي الأشجار الأخرى ما يمكن حدوثه من النشع ويجس عدم غرس السكافولات حول تلك الجداول لأن جذور القرية تضع الأرض التي حولها ومتالي نفس الأشجار الفاكية

أما القنوات الصغيرة التي توصل المياه إلى أحياء البستابت فيجب ان تكون مستقيمة لا دعووجا فيها مبطنة فالاستمت اسكي تنفع الماء وما قد يترتب عليه من الضرب من تركرا حدوه واترقر ما يضع من المساء شخصًا إذا كان من

الطلبات هذا ما يوفق على منه وإذا كانت أمطر الحديثة أو البستات ضيقة فيشيء من الاملاح فيحسن انشاء المصروف المتقارب فيكون كل صف من الأشجار على مقربة وفي موازاة مصرف ومسافة بين الصفين سهل حوضًا يندهر إلها احتاجت الأشجار للري. والترب الذي يستخرج منها يستعمل في رفع مسروب بوا كي الأشجار إذا امكنت المياه ان تملأه أو ان يكفر المصروف بين أول وثاني صف من الأشجار وتهز المسافة بين الصف الثاني والثالث إلى بواك (أو حياض) وبعد ذلك يحضر صرف بين الصف الثالث والرابع وهل جرا وبذلك تحتوي كل باكية على صفين من الأشجار مكاني بقرب حوف المصروف

مسافة بين الأشجار (مسافات الفرس). نظرًا لارتفاع قيمة الأراضي الزراعية

في مصر وعلى الأخص الصحافة لفرس أشجار الفاكية فمثل الزارعون أفرس أشجارهم متقارب جداً. وذلك للحصول على أكثر ما يمكن منها حسب اعتقادهم. ففسروها على مسافة قصية بين بعضها وأيضاً على أقل من ذلك وهذه لاتكون أغلب الأنواع والاصناف لتأخذ حدما من الخمو. فتقبل أفرس الأشجار التجارية وتحجب الضوء واللواء منها فلا تكون الامطار في الأفرس السفلي. هذا فضلاً عن أن الفرس المتقارب

ما يشجع الآفات على الانتشار ويحمي القيام بعمليات الضلامة والتدخين والرش وجمع الماء وغير ذلك من الامور الشاقة.
وهذا ما يحدث بالكثير من الزوارعين للإقليم على الغرب المتقارب وزيادة مسافة ما بين الأشجار في بناء الموالح التجارية لنساوة جديًا بأقلية والمرفقة والمعتدل الذي تنشر عليه الأشجار في أول عهدًا، وتهوي على عدة عوامل أهمها نوع الأشجار، ونوع الشجرة، وصافيف وطريقة التقليل الرئيسي للفراغات فيها في بعض الأراضي ينمو فيها صنف من الفاكهة تُسمى قوياً، بينما تكون هذه الفئة نمو ضعيفًا، ورفع في شكل أخرى، وبعض الأشجار تنمو وترتفع بين بعضها البعض الآخر لا يبلغ في نموه لحجامًا صغيرًا بطبيعته. وبعض الأشجار إذا غرست على مسافة كبيرة، وتركت تنمو نموها الطبيعي بدون أجراء أي تقليم فيها. كان ذلك أدى لازدياد نموها وتفرعه، ولذا أوجب غرسها على مسافة بعيدة عن بعضها، والمسافة كلما ذكرت في حالة أجراء التقليم.

لا أقسم الفاكهة بينها في معاينة مختلفة من الأراضي يحتاج تقليل الفراغ بينها تناسب مع تفسها وانتشار أفروعها وعند مدى نمطها المجموعها الجذري والجذور الآتية، بين المسافات الواجب ترجمة بين أشجار الفواكه المختلفة على وجه التقريب:

<table>
<thead>
<tr>
<th>نوع الفاكهة أو صنفها</th>
<th>وفي الجيدة</th>
<th>وفي المتوسطة</th>
<th>وفي الخصبة أو شديدة</th>
<th>يترس في فارض بركة &quot;</th>
<th>المواقع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>في الخصوبة على بعد:</td>
<td>في المتوسطة على بعد:</td>
<td>فصيلة</td>
<td>صعبة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>100-125</td>
<td>125-150</td>
<td>50-60</td>
<td>100-125</td>
<td>125-150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>125-150</td>
<td>150-175</td>
<td>60-75</td>
<td>125-150</td>
<td>150-175</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>150-175</td>
<td>175-200</td>
<td>75-90</td>
<td>150-175</td>
<td>175-200</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>200-225</td>
<td>225-250</td>
<td>90-100</td>
<td>200-225</td>
<td>225-250</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>225-250</td>
<td>250-275</td>
<td>100-115</td>
<td>225-250</td>
<td>250-275</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>250-275</td>
<td>275-300</td>
<td>115-130</td>
<td>250-275</td>
<td>275-300</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>300-325</td>
<td>325-350</td>
<td>130-145</td>
<td>300-325</td>
<td>325-350</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>350-375</td>
<td>375-400</td>
<td>160-175</td>
<td>350-375</td>
<td>375-400</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>400-425</td>
<td>425-450</td>
<td>175-190</td>
<td>400-425</td>
<td>425-450</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>425-450</td>
<td>450-475</td>
<td>190-205</td>
<td>425-450</td>
<td>450-475</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>450-475</td>
<td>475-500</td>
<td>205-220</td>
<td>450-475</td>
<td>475-500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>500-525</td>
<td>525-550</td>
<td>220-235</td>
<td>500-525</td>
<td>525-550</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>525-550</td>
<td>550-575</td>
<td>235-250</td>
<td>525-550</td>
<td>550-575</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>550-575</td>
<td>575-600</td>
<td>250-265</td>
<td>550-575</td>
<td>575-600</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>600-625</td>
<td>625-650</td>
<td>265-280</td>
<td>600-625</td>
<td>625-650</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>625-650</td>
<td>650-675</td>
<td>280-295</td>
<td>625-650</td>
<td>650-675</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>650-675</td>
<td>675-700</td>
<td>295-310</td>
<td>650-675</td>
<td>675-700</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>700-725</td>
<td>725-750</td>
<td>310-325</td>
<td>700-725</td>
<td>725-750</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>725-750</td>
<td>750-775</td>
<td>325-340</td>
<td>725-750</td>
<td>750-775</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>750-775</td>
<td>775-800</td>
<td>340-355</td>
<td>750-775</td>
<td>775-800</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>800-825</td>
<td>825-850</td>
<td>355-370</td>
<td>800-825</td>
<td>825-850</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>825-850</td>
<td>850-875</td>
<td>370-385</td>
<td>825-850</td>
<td>850-875</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>850-875</td>
<td>875-900</td>
<td>385-400</td>
<td>850-875</td>
<td>875-900</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>900-925</td>
<td>925-950</td>
<td>400-415</td>
<td>900-925</td>
<td>925-950</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>925-950</td>
<td>950-975</td>
<td>415-430</td>
<td>925-950</td>
<td>950-975</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>950-975</td>
<td>975-1000</td>
<td>430-445</td>
<td>950-975</td>
<td>975-1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

المواقع:
- البرتقالي المطوم
- البرزة
- السبتي المطوم
- البرزة
- الليمون الحلو البديع
- البلدي الملح
- النورين البرزة
<table>
<thead>
<tr>
<th>نوع الفاكهة أو صنفها</th>
<th>المتاحة الأوراق:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>يضرب في أرض مملحة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في المنطقة الحارة:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في المنطقة المتوسطة:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في المنطقة الجافة:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>نوع الفاكهة أو صنفها</th>
<th>المتاحة الأوراق:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>يضرب في أرض مملحة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في المنطقة الحارة:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في المنطقة المتوسطة:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في المنطقة الجافة:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نوع الفاكهة أو صنفها</td>
<td>في المستمرة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>الجوافة</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>البشلدة</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>القشطة البلدي</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>الهندي</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>الموز الهندي</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>«البادي والساركي (الأمريكي)»</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>«النقل (المكسرات)»:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الألوس</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>الجووز</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>البكان</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>الكرم</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>على تكاثب بجانب واحد</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>«بجانبين»</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2 بالتبادل</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2 بالتبادل</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>6 بالتبادل</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>12 بالتبادل</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>32 بالتبادل</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>50 (الثانية)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>160 (ثانية قصبة)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>20 (ثانية قصبة)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10 (ثانية قصبة)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3 (ثانية قصبة)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>1 (ثانية قصبة)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>0.2 (ثانية قصبة)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>0.1 (ثانية قصبة)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>0.05 (ثانية قصبة)</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

وهذه المسافات هي التي تتكون من الادراج لتأخذ حدة من النمو بعد بضع سنين من غرسها. كما هو مشاهد في مصر، ولكن الإصخاباج لإجراء التجارب عدة في أجزاء مختلفة من القطر قبل البت في أي المسافات أفضل من غيرها. أما في أول عقد الادراج فلا تكون قد وصلت إلى الحجم الذي يلزم معها.

هذة الإجراء

وعلى العوام من الضوء والهواء، ويسهل القيام بعمليات الخدم الممكنة الا أنه يترضى على ذلك بأن الادراج تعاني من تأثير الرياح في أوائل الصيف، وعلى الأخص في المناطق الجنوبية أكثر مما تكنها المروسة على مسافات متقاربة. إذا أنها تحمي نفسها بنفسها. |
وإذًا يوصي بالغرس المثبئ نوعًا في قطر كهرب خصمه الله بخطس حاف وضوء شديد ومساء صافية وترية خصبة وماء متواضع والتوافقي بين هذا وذاك يوصي بفدوس الاشجار قريبة من بعضها. يحتفظ منها محصول مناسب خلال سعي الانتاج الأولي وينتشر نجاحها وازدهرت تقتات شجرة وتترك أخرى بالتبادل إلا أن هناك اعتراض على ذلك وهو نفور الزروع من اقتلاع الأشجار المثبئة فاذا أمكن التغلب على هذا النفور فإن النمو اتبع ذلك في البحات التي يفرض فيها من كل صنف مساحات واسعة ولكن يجب البحث عن هذا النظام قبل الغرس لا بعد ذلك. أما في الحدائق الخاصة حيث لا يزرع من الصنف الواحد إلا عدد محدود فلا يشير اتباع ذلك في_idxs ظن يفسقها ولا يحسن أن تغرس الأشجار متيبعتة بقدر الامكان من المبدأ الأشجار المثبئة ومساء الاقتلاع هذه تدعو للبحث في أفضلية غرس الأشجار القصيره العمر بين الطويلة بقصد الازالتها فيها بعد وقت التوقف بين الغرس المثبئ والتبادل وهي طريقة لا يضر بها في مثل هذه الحالة وأهم اعتراض عليها كون القصيره العمر كثيرة ما تصدر من المهمة عن الطويلة العمر أو المقصود بها إن تكون مستدامة (وطببا يترتب على هذا تلف الأشجار المستدامة) وكونها أيضًا لا تزال في الوقت الذي ينبغي ازالتها فيه لاب المزارع يصعب عليه ازالة شجرة ينتظر منها محصول ما

ومما أن غير مستطاع نوع هذا الميل يفضل عند اتباع هذه الطرقية غرس الاشجار الباهرة في المبدأ على الامام المراد أن تكون عليها فيما بعد وتغرس المؤقتة بينها وإذا ما انتهجت الأشجار المؤقتة جيدًا وازالت في الوقت المناسب فلا خلاف في ان هذه أفضل طريقة تجمع التوافق بين الغرس المثبئ والتبادل والرمان والثلوج والجواف افضل اشجار ذات كهذا الغرض حيث أنهم تثور بدرجة ضئيلة عن فرج عمرها وتغرس في وسط الأشجار التي تبلغ حجمًا كبيرًا بتقدمها في العمر كالأماكن والعشة مثلما غرس الجواف والجوافا في وسط الموالج.
فأثير مرموق فيه نظراً لإصابتها بمدينة القاهرة فتنتقل منها للبرتقالي والديسي في هذا فضلاً عن أن الخروج يصب بالندوة المسلية والجواهر بين الديسكي الدقيق وجميلها تصب الموائد أخرى إلى ذلك أن طرق رماها والعمالات الزراعية التي تجري فيها متناقص عنها في الموائد فتسهب للاخيرة ضرراً أو نقصاً في محسومها فإنه الأسباب يفضل غرس أنواع من الموائد بصفة مؤقتة بين الموائد الأخرى وأفضل الاصناف لهذا الفض هي الديسي السنطري والإمبراطوري والليمون البناني (اذا امكن الحصول عليها) وأيضًا الديسكي الطعم على الترتيب ويفسر احياناً الشمش والتفاح البلدي مع الموائد ولكن ذلك غير مستحسن وقد قسم الموائد كالشجار مع أخرى بين الديسكي أو النخيل غير أن هذه الطريقة ليست مستحسنة أيضاً نظرًا لإصابتها الموائد باللهب المفرة القسرية التي تصب الديسكي والنخيل أيضًا وعلى العموم يشترط في الشجار المؤقتة أن تمر مبكراً في أول غدها عن الشجار المستديمة وأن لا تكون سريعة النمو عن المنفردة بينها وان تكون قريبة البذائل شديدة الشدة بها من حيث الخدمة وسائر ما يلزم لها من العمليات ويتحسن كثيراً أن تكون الشجار المؤقتة من نوع المستديمة وما يجب أن لا يقرب عن البال أن زرعية الشجار المؤقتة في بستان ما ضرب من ضروب الزراعة المجيدة فيجب اتباع ما يقتضيه هذا النظام من جميع الوجه حتى يأتي بالثمرة المقصودة منه وما أن جذور الشجار تجففي من مساحة معينة فإن الواجب تهيئة ما يحتاجه الشجرة من الماء في هذه المساحة وهكذا في يختص بالطرفة فنظام الزراعة المجيدة يقغي زيادة العناية في التسليط والري والعناية والتقليم وما يجب أن لا يفوت المزارع أن يصرح، واسهل طريقة لتقديم الشجار البستان أن يكون في افساد المسكان لها تام كيومها من بداية غرسها فبذلك يحمي الخطر من تأثير شجوة على الأخرى ولكن في اتباع ذلك حتى تضحية الجزء من الإيرادات في السنين السابقة لبلوغ الشجار
معروضات فلاحة البساتين

بالعرض الزراعي الصناعي العام

لم يكن التقدم كبيرًا في معظم محاصيلنا الزراعية التي شوهدت بالعرض الحالي بسبب ما بلغته من الانتقادات السابقة ولكن مظاهر هذا التقدم تجلت بإيجابية في معرض من الحمض والثمار والأزهار فأن زراعتها انتشرت عن ذي قبل والتحسين فيها أخذ يعم وهذه المعروضات على غاية ما يمكن من الجودة بالنسبة لنوعها وحجمها وخصوصًا ما عرضه قسم البساتين ومصلحة聯جيري بالقاهرة ولو نظرنا أن تجاوز الزوار على مشاهدتها وكثرة المعروضات التي عرضت مع كبر حجمها فلا شك في أنها ستكون في العوام القادمة - مقدمة لمعرضات أخرى كبيرة يجدر فيها عجوح الحدائق والبساتين في مصر جمالا للتسابق أن أنها في الحقيقة معروضات من شأنها الترغيب في عرض حئالات الحدائق والبساتين مستقبلا.

وقد قدم هذه المعروضات هيئات مختلفة وأفراد عديدون إلا أن معروضات قسم البساتين فاقت الجميع في تعدد الاصناف والأصناف وحسن تنسقها وترتيبها وقعدع في عرض مجموعة بدائية من ممار المولع المختلفة تعتبر من أكبر الجامع الذي نناقشه في العالم وعرض 12 عينة من ممار الشوك المستوطنة منه المستورد واربع عينات من السكا المعتدلة والمستوردة أيضًا وكدما ممار النور والبرتقالي والباميز والثر ونمار البلاط الشهية بالجز (عين البطل) التي تفوقها في العلم وقرا النثر (وستمكن عن زراعته في موضع آخر إذ أنه استلم أنظار الزوار وكثيرا ما تبدأ حياة ضعف من الأصناف من يوم عرضه في معرض خاصة.)

وقد عرض أيضًا مجموعة من ممار البيلول واللزعم وعضا من بزورها وزور الأزهار المسكورة في مصر وعضا آخر من المستورد المقارنة بينهما وجمعية أخرى من المرتبات والفواكه والملكة والجفينة الشربات وجمعة كبيرة من قطاعات الاشجار الخضبة المزروعة بكم وجمعية جمعة من بعض الديانات الاقتصادية مزروعة بالقصاري وستمكن عنها في موضع آخر لاهيمها.
أما مصلحة المجاري فقد عرضت مجموعة بديمة من ثمار المواصلة الخضر النامية بموزعتها بالجبل الأصفر وكذا بعض قطاعات بعض الأشجار الخشدية النامية هناك وقد امتازت البار والخضر ولا خشاب بكير الحجم إلا أن الحضر غير مرخص ببيعهما للجمر بمعرفة مصلحة الصحة أما البار فلما وكب حجمها يعث على الرغبة فيها إلا أنها كثيرة المصورة قليلة الحلوة (رغم أنها ناتجة من أرض رملية) وذلك بسبب الطريقة المتزيلة. إنها كما ذكرنا أنها تكون على نسبة كبيرة من الأزوت بعد تصفيتها بطرق خاصة ونظرًا لأن هذه الطريقة أدت إلى أن تمت المناطق الأخرى من كوبساعدة والمنصور وطنطا فسميدها مشتقة في عدد ثان وكان من مصروفات مصلحة المجاري إضافةً للمادة سادية مستخرجة من رواسب مياه المجاري على حالتها الطبيعية قدرت فيها كمية الأزوت القابل للذوبان 90 في المائة، وسمرة المتر المكعب منها عشرة قروش. 

أما مصلحة أسمنت الحدود فقد عرضت بعض حاضلات مناطق كابلبهج وعرضت من إضافته الصناعي وهو أكثرها انتشارًا، ويعود غزارة ومغامرة طويل وصغير وفريجي وسطراوي وقمع وسلطاني ومنطور وعجوه، وعرضت أيضا البرتقال والنارنج والليمون، الأفواج والأوز والدوهم واللوز والجوز والزيتون، السعد والأخصب؛ وهو أحد الصناع الصناعي المثير ومعروف بالبطاطس والبنج باللبنج، وهي واحدة من بعض النباتات البرية التي تستعمل في الصيد، وخري وصغيرة الصناع من منتجه ومستكلم من هذه النباتات البرية في موضع آخر من الجملة وجمع هذه الموارد خارجية عن التحكم خلاف مصروفات المدارس الإزروعية فانها دخلت في مسابقة كأس المستوى وأوردت جميعها مجموعة من الخضر بعدة مدرسة مشتركة وقد تبنتها مدرسة تنور الإزروعية.

أما مصروفات إيجاب المزارعين فكانت قليلة جداً لاتستحق الذكر من جهة عدد المعارض وقد كانت في مكان واحد هي ومصروفات مصلحة المجاري إلا أنها لم تكن مرتبة بنظام كهذه الأخيرة ولذا لم تستلقت الأنظار كثيرًا، ولو أنها جميعًا سواء كانت مار فاكهة أو خضر - امتازت بكير الحجم وجودة الصنف
وجمع مجموعات الزهور في أول ما يقابلهم من مجموعات زهور مميزة بديعة للحدائق الملكية بيدخلنها القرنفل بجميع ألوانه، والازهار والأسكاليم والبنونيا والورد ونباتات الزينة المختلفة وتضئهما بجميع ألوان النباتات، والألوان والأشكال والأحجام، وهو معنى ابتكار بالصين والسير، وعندما يكون من الزهور في القصاري قدما حضارت مصطفى بك، وغيرها بك، وعندما يكون من الزهور في الحديقة حضارت جمعية فلالة البساتين. وعندما بيدات الأثار خاصة أنواع من الأزهار الوردية اللون، والأسكاليم، والبنونيا، والجمال الدوري، والتركيا، البهجة، ثم مجموعة زهرة مقطوعة قدما حضارت مصطفى بك، أبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأبو رابية، ومعلامي صديقي، وأب