**بحث عن حاتم الطائي لغتي ثاني متوسط**

يعتمد البحث الشّامل على عدد من الفقرات التعريفيّة التي تهدف إلى زيادة وضوح الصّورة عن الشّخصيّة المطلوبة، ويُعتبر حاتم الطّائي أحد أبرز الشّخصيّات التي نتناولها بعين الباحث، ضمن الفقرات الآتية:

**مقدمة بحث عن حاتم الطائي لغتي ثاني متوسط**

تذخر ذاكرة التّاريخ العربي بالشّخصيات المميّزة التي تركت بصمة خالدة فيعالم الإنسان|، وفي تاريخنا العربي المُشرّف، وقد كانت سِمة الخير، وأخلاق الفروسيّة والشّهامة حاضرة وبقوّة مناجل تكون خالدة بين تلك الصّفحات العظيمة، والمُشرقة عن تاريخ العالم العربي، سواء في الإسلام أو قبله، فقد كانت الجاهليّة تحتوي على عدد من الأخلاقيات التي أثنى عليها رسول الله، وميّزها، وقال بأنّ دين الله قد جاءت ليُكملها، وأبرزها الكرم، فقد عرف العرب شخصيّة حاتم الطّائي في حكايات الكُتب، على أنّه الرّجل الكريم، وهو ما سنتعرّف به ضمن طيّات هذا البحث، للتعرّف على شخصيّة حاتم الطائي الحقيقة، ونخوض في المعلومات عن تلك الشخصيّة التي طالما كانت حاضرة في الأمثال الشّعبيّة عن الكرم، فكونوا معنا.

**من هو حاتم الطائي وما نسبه**

إنّ حاتم الطّائي هو أحد أبرز الشّخصيّات التي اشتهرت من التاريخ العربي، وهو شاعر ورجل كريم، وهو حاتم بن عبدالله بن سعد بن آل فاضل بن امرؤ القيس بن عدي بن أخزم هزومة بن ربيعة بن جرول بن تعل بن عمرو بن الغوث بن طيء، ويدعى حاتم الطائي، ويعود في أصوله إلى قبيلة (طيء من بني قحطان)، وقد قالت روايات بأنّه حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج، وأنّه كان يكنّى بأبي سفانة أو أبا عدي نسبة لأولاده سفانة وعدي، وأمّا من حهة الام، فأنّ والدته هي عتبة بنت عنيف بن عدي بن أخزم، وقد عُرفت بالكرم الشّديد، حتّى قام اخوتها بمصادرة أموالها لفرط كرمها، وقد قيل بأنّ حاتم الطّائي قد أخذ الكرم عنها.

**ما سبب شهرة حاتم الطائي**

إنّ السّبب في شهرة حاتم الطّائي هو أنّه أحد وجوه العرب، وأحد أبرز الشّعراء، الذين قالوا الشّعر الفصيح، وأحد أبرز مشايخ الكرم، والذي ذاع سيطه في جميع قبائل العرب في منطقة شبه الجزيرة العربيّة، حيث تذخر سيرة حاتم الطّائي بالقصائد الشّعريّة التي تُدرّس في كتب التّعليم على اختلاف المراحل، وهو السّبب الذي أعطاه الشّهرة الواسعة، والخُلود في ذاكرة الإنسان العربيّ.

**ما هي أبرز ألقاب حاتم الطائي**

إنّ لحاتم الطّائي اثنين من الأولاد، وهم من كانوا السّبب في كنيته، فقد نُودي بأبي عدي نسبة إلى ولده عُدي، ونُودي بأبي سفانة، نسبةً إلى ولده سفانة، وقد أجمعت الآراء على أنّهم أبناء من زوجته النوار وذهب آخرون إلى أن عدي وسفانة من النوار وعبد الله من ماوية، إلّا الرّوايات التاريخيّة كانت قد أجمعت على أنّ جميع أحفاد حاتم الطّائي من صلب عبد الله وليس له أحفاد من عدي، حيث عاش أحفاد الطّائي في كنف الإسلام، وقيل أنّهم قد أسلموا وقد كان عدي من صحابة رسول الله الكريم، صلوات الله وسلامه عليه.

**نبذة قصيرة عن حياة حاتم الطائي**

إنّ سيرة حياة حاتم الطّائي بإجماع كثير من المؤرّخين كالنت في عصر الجاهليّة، فلم يتم تأكيد العام الذي وُلد به حاتم الطّائي، حيث كانت في منطقة حائل، وفي جبال نجد على وجه التّحديد، هناك حيث عاش مع قبيلته وعاش حاتم في جاهليّة القرن السادس الميلادي، وكانت والدته عتبه بنت عفيف، آية بالكرم، حيث تطبّع بالكرم عنها، وحمل صِفاتها، فكان فارسًا شهمًا، ورث الكرم عن أمّة، والفروسيّة عن أبيه، وعُرف بين قومه بالكريم والشّاعر والشّهم، الذي امتلك أحسن الصّفات، فكان يُساعد المُحتاج ويزور المريض، ويُحسن معاملة الجار، وقد توفّي بعد ولادة الرّسول المُصطفى بثلاثة أعوام، ولم يحضر الإسلام، إلّا أنّ اولاده وأحفاده، قد عاشوا في الإسلام، وكان عدي أحد صحابة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-.

**خاتمة بحث عن حاتم الطائي**

إلى هُنا نصل بكم إلى نهاية البحث الذي قدّمناه حولَ واحدة من الشّخصيات العربيّة التي ذاع سيطها، والتي عُرفت بالكرم والشّهامة، والفروسيّة وإغاثة الملهوف، وكان لها الدّور الأبرز في كثير من القضايا على مستوى الشّعر والادب واللغة، والتي ما تزال حاضرة إلى زماننا هذا في مناهج التّعليم، حيث كان لبصمة حاتم الطّائي، حُضورًا استثنائيًا لما قدّمه من صفات قُمنا على طرحها ضمن البحث، ليكون نقطة انطلاق لطلّابنا في مسارات أخرى، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.