**اكتب تقريرا مصغرا عن هجرة الطيور الجارحة وانواعها فى الكويت**

تتوسط الكويت قارات العالم الثلاث اسيا وأروبا وافريقيا مما جعل منها ممرًا اجباريًا للطيور الجارحة المهاجرة في بعض فصول السنة بحثًا عن الدفء والغذاء وفيما يلي تقرير مصغر عن هذه الهجرة:

خلق الله الكائنات الحية في مختلف بقاع الأرض بعضها تكيف مع البيئة التي وجد فيها وبعضها الآخر يهاجر من منطقة لأخرى بحث عن البيئة التي تناسبه ومن تلك الكائنات الطيور الجارحة التي تتخذ من الكويت طريقًا للعبور في مواسم الهجرة الربيعية والصيفية وقد وصلت أنواع هذه الطيور إلى 307 نوع بعضها يقيم في الكويت وبعضها الآخر يعبر فيها مهاجرًا.

تهاجر الطيور الجارحة في الكويت من روسيا وجبال القوقاز وكازاخستان وأذربيجان ومن تركيا وبعض المناطق في وسط آسيا في فصل الشتاء وتتجه جنوبًا باتجاه افريقيا هربًا من برد الشتاء في تلك المناطق وإن غريزة هذه الطيور تمنعها من السفر فوق مياه البحر حيث لا يوجد طعام ولا مكان للاستراحة فتلجأ لاتخاذ الكويت ممرًا للعبور إلى وجهتها الرئيسية، سواء اكانت جنوبًا في فصل الشتاء أو شمالًا في فصل الربيع حيث تعود تكل الطيور إلى مواطنها الرئيسية.

تتنوع الطيور المهاجرة في الكويت بين النسور والعقبان، والنوارس والحوامة والرمج، والشواهين، والبزاة، والصقور بمختلف أنواعها كالصقر الأشهب كثير البياض والصقر الحر الوكري والصقر الابيض القطامي، وغالبًا ما تهاجر الطيور الجارحة بشكل فردي وفي أوقات مختلفة، حيث تهاجر العقبان بين منتصف شهر سبتمبر ومنتصف شهر أكتوبر أما طيور الحوامة فيتوافق مرورها في الكويت أثناء هجرتها ضمن في شهر أكتوبر، كما تمر هذه الطيور في الكويت ضمن فصل الربيع اثناء هجرتها العكسية إلى مواطنها الأصلية.

من هنا نجد أن غريزة البقاء خلقت مع الطيور الجارحة والتي دفعتها للهجرة مرتين في العام شمالًا وجنوبًا للحفاظ على حياتها من البرد ونقص الطعام وللتكاثر والحفاظ على سلالتها ضمن الهرم الغذائي البيئي.