**تعبير عن مدينة جدة بالانجليزي 5 نماذج مترجمة قصيرة**

يُمكن اعتماد أي من النّماذج التالية للتعبير عن مدينة جدّة التاريخية التي تُعتبر واحدة من أهم وأكبر المدن في المملكة العربيّة السعوديّة، وجاءت في الآتي:

**تعبير عن مدينة جدة بالانجليزي مترجم**

The Kingdom of Saudi Arabia is based on a very large number of cities, villages, and provinces, which receive great government attention, as the Kingdom has worked over the years to enhance the positive presence of public services, and to provide luxury in its various types and forms, and based on that, it is necessary to stand with one of the The most important and prominent city, and it is the city that is described as the open museum because of the large number of beautiful antiquities that date back to ancient times. This city is known locally as “Al-Balad” and contains thousands of mosques, old khans, and houses distinguished by a specific and special urban pattern. Jeddah dates back to long historical periods, but many of them agreed with the theory of the great Islamic role that began specifically during the reign of Caliph Othman bin Affan.

الترجمة: تقوم المملكة العربيّة السعوديّة على عدد واسع وكبير جدًا من المُدن والقُرى والمُحافظات، والتي تحظى باهتمام حكومي بالغ، حيث عملت المملكة طوال سنوات على تعزيز الحُضور الإيجابي للخدمات العامة، وعلى توفير الرفاهية في مُختلف أنواعها وأشكالها، وانطلاقًا من ذلك لا بدّ من الوقوف مع واحدة من أهم وأبرز المُدن، وهي المدينة التي تُوصف بأنّها المتحف المفتوح لكثرة ما فيها من الآثار الجميلة التي تعود إلى عُصور قديمة، وتُعرف هذه المدينة محليًا باسم "البلد" وتحتوي على الآلاف من المساجد والخانات القديمة والبيوت المميّزة بنمط عُمراني مُحدّد وخاص، وقد رجّح العلماء أنّ مدينة جدّة تعود إلى حُقب تاريخيّة طويلة، إلّا أنّ كثير منهم وقف مع نظرية الدّور الإسلامي الكبير الذي بدأ على وجه التّحديد في عهد الخليفة عثمان بن عفان.

**وصف عن مدينة جدة بالانجليزي طويل**

The city of Jeddah has many characteristics, images, and features that distinguish it from others, giving it a special identity and a distinguished and imaginary presence, based on the historical dimension of the city, and on the multiplicity of civilizations that lived on its land, as this city is 949 km away from the capital, Riyadh, and 420 km away. meters from Medina, and a distance of only 79 kilometers from the city of Makkah Al-Mukarramah. Therefore, the renaissance in the city of Jeddah is fully linked with the emergence of the Islamic state in Mecca and Medina. The city of Jeddah, and organizing its administrative affairs to be the front of the state on the Red Sea, and a window to the world, so the city of Jeddah was distinguished by old houses, caravanserais and mosques that date back to previous eras, and many neighborhoods still maintain that character that gives it historical depth, in addition to the modern renaissance, Where the city contains more than 135 skyscrapers, and many of the headquarters of international banks.

الترجمة: تحظى مدينة جدة بالعديد من الخصائص والصّور والملامح التي تميّزها عن غيرها، فتمنحها الهوية الخاصّة والحُضور المميّز والخيالي، وذلك بالاستناد على البُعد التاريخي للمدينة، وعلى تعدّد الحضارات التي عاشت على أرضها، حيث تبعد هذه المدينة مسافة 949 كيلو متر عن العاصمة الرياض، وتبعد 420 كيلو متر عن المدينة المنورة، ومسافة 79 كيلو متر فقط عن مدينة مكّة المكرّمة، ولذلك تُعتبر النهضة في مدينة جدّة مربوطة تمام الربط مع ظهور الدولة الإسلامية في مكّة والمدينة، وقد كان ذلك الاهتمام واضحًا على وجه التحديد في عهد الخليفة عثمان بن عفّان، الذي وجّه برعاية مدينة جدّة، وتنظيم أمورها الإداريّة لتكون واجهة الدّولة على البحر الأحمر، ونافذة على العالم، فتميّزت مدينة جدّة بالبيوت القديمة، والخانات والمساجد التي تعود إلى عُصور سابقة، ولا تزال الكثير من الأحياء مُحافظة على ذلك الطّابع الذي يمنحها العُمق التاريخي، علاوةً عن النهضة الحديثة، حيث تحتوي المدينة على ما يزيد عن 135 ناطحة سحاب، وفيها العديد من مقرّات البنوك العالمية.

**تعبير قصير عن مدينة جدة بالانجليزي**

The city of Jeddah is the first tourist front for the Saudi citizen, and it is the tourist front for the country, and the bride of the Red Sea that extends over long distances, inherited by hundreds or even thousands of archaeological sites that give visitors a unique experience with a window on the distant history, as the government directed its eyes to that city , to make it a mixture between the past, the present, and the future, in addition to museums, monuments, and historical places. There are more than 135 skyscrapers in the city of Jeddah, and there are many neighborhoods that have been allocated to be offices for international companies, and headquarters for the management of the largest banks around the world.

الترجمة: إنّ مدينة جدّة هي الواجهة السياحيّة الأولى للمُواطن السّعودي، وهي الواجهة السياحيّة للبلاد، وعروس البحر الأحمر التي تمتّد على مسافات زمنية طويلة، أورثتها المئات بل الآلاف من المواقع الأثريّة التي تمنح الزّوار تجربة فريدة مع نافذة على التّاريخ البعيد، حيث وجّهت الحكومة أنظارها إلى تلك المدينة، لتجعل منها خليطًا بين الماضي والحاضر، والمستقبل، بالإضافة إلى المَتاحف والآثار، والأماكن التاريخيّة يتواجد في مدينة جدّة ما يزيد عن 135 ناطحة سحاب، وفيها العديد من الأحياء التي جرى تخصيصها لتكون مكاتب للشركات العالمية، ومقرّات لإدارة أكبر البنوك حولَ العالم.

**تعبير عن مدينة جدة للأطفال**

Hello everyone, we are talking today about one of the most important cities in the Kingdom of Saudi Arabia, which is the city of Jeddah, which is located on the coast of the Red Sea, and which has been known since the dawn of history by many names, based on its importance. Everyone should visit it to enjoy these stunning views, which give the tourist a lot of pleasure, and the unique experience between modern towers and advanced buildings, and between old buildings, khans, houses and mosques that date back to previous eras, as the city of Jeddah overflows with beautiful stories that hearts receive with much love and joy in every-time.

الترجمة: مرحبًُا بالجميع، نتحدّث اليوم عن واحدة من أهم المدن في المملكة العربيّة السعوديّة، وهي مدنية جدّة التي تقع على سواحل البحر الأحمر، والتي عُرفت منذ فجر التاريخ بالعديد من الأسماء، انطلاقًا من أهميّتها، فسميت عروس البحر الأحمر، لشدّة جمالها، ولأنّها واجهة سياحيّة يحرص الجميع على زيارتها للتمتّع بتلك المناظر الخلّابة، التي تمنح السّائح الكثير من المُتعة، والتجربة الفريدة ما بين الأبراج الحديثة والأبنية المتطوّرة، وما بين الأبنية القديمة والخانات والبيوت والمَساجد التي تعود إلى حُقب سابقة، فمدينة جدّة تفيض بالحكايات الجميلة التي تستقبلها القلوب بكثير من الحُب والفرحة في كلّ مرّة.

**موضوع عن مدينة جدة والنهضة الإسلامية**

The emergence and spread of Islam in the Arabian Peninsula had a prominent role in the rise of the city of Jeddah, prompting the city to develop greatly, as it is the sea gate of the Two Holy Mosques, from the direction of the Red Sea, so its value doubled when Caliph Othman bin Affan chose it to become the main port of the state, then the city preserved This trust has been maintained so far, and the city is still an official destination for pilgrims coming to the Sacred House of God from land and sea. The city has been described as calm and serene throughout the ages, until it became a safe haven for tourists and a beautiful window for those looking for pleasure and happiness accompanied by family and loved ones, so that city preserved its civilized status. In the era of the Umayyad dynasty, and in its glory during the era of the Abbasid and Ayyubid dynasties, and in the era of the Mamluks, then the era of the Ottoman dynasty, and other civilizations.

الترجمة: كان لظهور الإسلام وانتشاره في شبه الجزيرة العربية الدّور البارز في نهوض مدينة جدّة، حث تطوّرت المدينة بشكل كبير، لكونها البوّابة البحرية للحرمين الشّريفين، من اتّجاه البحر الأحمر، فتضاعفت قيمتها عندما قام الخليفة عثمان بن عفّان باختيارها لتصبح الميناء الرئيسي للدولة، ثمّ حافظت المدينة على هذه الأمانة حتّى الآن، فما تزال المدينة واجة رسميّة للحجّاج القادمين إلى بيت الله الحرام من البر والبحر، وقد وُصفت المدينة بالهدوء والسّكينة على مرّ العصور، حتّى صارت الملاذ الآمن للسيّاح والنافذة الجميلة للباحثين عن المُتعة والسّعادة برفقة الأهل والاحبّة، فحافظت تلك المدينة على مكانتها الحضاريّة في عهد الدّولة الأمويّة، وبعجدها في عهد الدّولة العباسيّة، والأيوبيّة، وفي عهد المماليك، ثمّ عهد الدّولة العثمانيّة، وغيرهم من الحضارات.