مقدمة عن عمر بن الخطاب

عمر بن الخطاب الذي يعود نسبه إلى بني نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدالله الَعَدوي القرشيّ، وأمه هي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة، كان يُكنَى بأبي حفص، وهي كنية أطلقها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وأما لقبه فهو الفاروق، وهو لقب أُطلق عليه بعد إسلامه، لأنه بإسلامه فَرَق بين الحق والباطل، وقد أسلم عمر بعد سماعه لآيات الله تعالى، وبعد إسلامه كان من أكثر الناس تقوىً وورعاً، ثم اختاره المسلمين خليفة عليهم، واستمرت مدة خلفته لهم 10 سنين، امتازت بالعدل والمساواة والبُعد عن الظلم، وأستشهد عمر بن الخطاب في السنة 23 للهجرة بعد أن قتله أحد العبيد الذي يُطلق عليه أبو لؤلؤة المجوسي.

خاتمة بحث عن عمر بن الخطاب

لقد كانت حياة عمر بن الخطاب مليئة بالإنجازات، فبعد إسلامه دخلت الدولة الإسلاميذة منحنى جديداً من القوة والإنجاز، بدءً من تعيين عمر خليفة للمسلمين، وليس انتهاءً بالإنجازات الكثيرة التي حصلت في فترة عهده، فكانت فترة خلافته من أفضل الفترات التي تمر على المسلمين، وتمت فيها فتوحات الكثير من الدول العصيّة والأمصار، وقد قُتل عمر رضي الله عنه غدراً على يد أحد العبيد الذي كان حاقداً عليه نتيجة لخلافات بينهما، وبمقتل عمر انتهت واحدة من أفضل الفترات التي كانت تمر بها الدولة الإسلاميّة.