## مقدمة بحث عن القهوة السعودية

ترتبط القهوة السعودية بالعادات والتقاليد فهي متأصلة في هذا الشعب منذ القدم، وهي شريكة السعوديين في مختلف مناسباتهم وجلساتهم واجتماعاتهم، وتختلف القهوة السعودية عن غيرها بمنكهات مميزة وإضافات تجعل لها نكهة مميزة جدًا واستثنائية، وعلى الرغم من تميز القهوة في الخليج العربي بشكل عام إلا أن القهوة السعودية استطاعت أن تتميز عن منافسيها، لذا نحرص على أن نتعرف على تاريخ القهوة العربية الأصيلة.

## تاريخ القهوة العربية الاصيلة

القهوة العربية الأصيلة هي تلك التي اشتهرت في كل من العراق وبلاد الشام ومصر وخاصة في شبه الجزيرة العربية، حيث تختلف عن غيرها حول العالم بأنها خالية تمامًا من السكر، ويتم حمسها بدرجات متفاوته فتجدها في بعض البلاد باللون الأسود أو البني، ولكنها تميل إلى الشقار أكثر في شبه الجزيرة العربية، وتشرب ساخنة.

## علاقة القهوة بالبيت السعودي

ارتبطت القهوة العربية السعودية في البيت السعودي ارتباطًا وثيقًا، حيث تتميز البيوت السعودية برائحة هي مزيج من البخور والهيل معًا، وذلك لأن دلال القهوة حاضرة دومًا وجاهزة في كل حين لتقدم للضيف، وتقدم القهوة السعودي عادة إلى جانب التمر، حتى تتجانس حلاوة التمر مع مرارة القهوة الاصيلة الشقراء، وهي عادات متوارثة لأجيال وأجيال.

## خاتمة بحث عن القهوة السعودية

تقدم القهوة في البيت السعودي العديد من المرات، ولكل واحدة منها اسم مميز، يجعل للنفجان قيمة تتجاوز كونه مشروب ساخن، فالأول هو فنجان الهيف الذي يشربه المضيف قبل ضيفه ليطمئن أن القهوة سليمة، والثاني هو فنجان الضيف الذي يقدم إكرامًا للضيف، والثالث هو فنجان الكيف الذي يقدم للمتعة، والرابع فنجان السيف في دلالة على المؤازرة والمساندة وتلبية الحاجة التي جاء بها الضيف.