**مقدمة** **بحث عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز**

منذ توحيد الدولة السعوديّة تحت اسم المملكة العربيّة السعوديّة على يدِ الملكِ عبد العزيز آل سعود رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته، وما زالت عائلته للآن الحاكمة للمملكة العربيّة السعوديّة وتساهم في تطوّرها الدّائم، والملكُ عبدُالله أحد ملوك وأبناء موحد المملكة الذين كان لهم أثر كبير في رفع اسم المملكة عالياً، وفي سطور بحثنا القليلة القادمة سنسهب بالحديث عنه.

**بحث عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز**

ولد الملك عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الملك السادس للملكة السعودية في الأول من شهر آب لعام 1924 ميلادي، في مدينة الرياض عاصمة السعودية، والدته فهدة بنت العاصي بن كليب العبدي الشمري، نشأ في كنف والده الملك عبد العزيز مستفيداً من خبرته، وتعلم على يد عدد من العلماء وعلى طريقة حلقات المساجد، ودروس القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، من هواياته ركوب الخيل، والرماية، تميز بحنكته، ودهائه، وبصفته القيادية، وحبه للعلم، والمعرفة، والعديد من الصفات الأخرى.

**محطات في حياة الملك عبد الله بن عبد العزيز**

خلال مسيرة حياة الملك عبدالله المهنيّة، وإبان تقلّده الحكم، تقلّد عدد من المناصب المهمّة بالمملكة، وفيما يأتي نفصّل هذه المحطّات:

**الملك عبد الله رئيس للحرس الوطني السعودي**

نظراً للخبرة الكبيرة في مجال القبائل، وأمور البدو، فضلاً عن كونه فارس من نعومة أظافره، عين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس للحرس الوطني السعودي في عام 1962 ميلادي، ويعد الحرس الوطني قوة مسلحة مؤلفة من أبناء المجاهدين الذين بذلوا كل غالي ونفيس في توحيد المملكة السعودية، كما شهد قطاع الحرس الوطني في عهد الملك عبد الله تطورا ملحوظا بفضل قيادته الحكيمة والرشيدة، وفي عام 2013 أمر الملك عبد الله بتحويل الحرس الوطني لوزارة، وعين متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزيراً لها.

**الأمير عبد الله نائبا لرئيس مجلس الوزراء**

تم تعيين الأمير عبدالله نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، ورئيساً للحرس الوطني في عام 1975 ميلادي، بأمر ملكي صادر عن الملك خالد ولي العهد في المملكة السعودية آنذاك، وكان للأمير عبد الله الدور الكبير في إلقاء القبض على جهيمان الذي شكل مجموعة مسلحة اقتحمت المسجد الحرام في 20 تشرين الثاني، وقتلت عدد من المعتمرين، ورجال الأمن، وتحصنت بالمسجد، إلى أن تم إلقاء القبض عليها في القبو السفلي للمسجد.

**الأمير عبد الله وليا للعهد في المملكة السعودية**

في الثالث عشر من عام 1982 ميلادي تم تنصيب الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بصفة ملك للمملكة العربية السعودية، وأصدر في اليوم نفسه أمرا ملكيا تم تعيين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني، وولياً للعهد.

**الأمير عبد الله نائبا للملك في المملكة السعودية**

تعرض الملك فهد ملك السعودية لجلطة في عام 1995 ميلادي، جعلته عاجزاً عن أداء وظائفه المرجو منه كملك، بسبب تدهور حالته الصحية، الأمر الذي استوجب تحول ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز إلى حكم المملكة السعودية فعليا، وتم الإعلان عن ذلك رسمياً في عام 1996 ميلادي، حيث قرر حينها من هم حلفاء السعودية في المستقبل، ومن هم معارضيها.

**الملك عبد الله ملكا للمملكة العربية السعودية**

نصب الملك عبد الله بن عبد العزيز ملكا للمملكة العربية السعودية في يوم الاثنين الأول من شهر آب لعام 2005 ميلادي، خلفا للملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وبويع الأمير سلطان بن عبد العزيز وليا للعهد، وشهدت المملكة السعودية في عهد الملك عبد الله نقلت نوعية، وتطورا ملحوظا جعل نقلها لمصاف الدول العالمية.

**إنجازات الملك عبد الله بن عبد العزيز**

قدم الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال مسيرته العديد من الإنجازات، نذكر بعضا منها على سبيل المثال:

* قام بوضع حجر الأساس لأكبر توسعة للحرم النبويّ الشريف.
* سمح بدخول المرأة كأحد أعضاء مجلس الشورى، كما سمح لها بالترشح للمجالس البلدية
* تنفيذه لمشروع توسعة الطائف بالحرم المكي، الذي سمح باستيعاب 130 ألف طائف بالساعة، بدلاً من 50 ألف.
* إنشاء خمسة مدن طبية في قطاعات المملكة كافة.
* أنشأ مدينة وعد الشمال الصناعية للتعدين، والاستثمار.
* توسيع سكوبي الحديد لتشمل القطاع الشمالي، وإدراج القطاع الجنوبي بالخطة القادمة.
* توسيع المسجد النبوي ليستوعب حوالي 1,6 مليون مصل.
* تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة
* زيادة أيام العطلة لتصبح يومي الجمعة والسبت.
* إنشاء 11 استاد رياضي في أنحاء المملكة.
* جعل كل تكاليف ذوي الاحتياجات الخاصة على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية.
* تأسيس مركز الدراسات والبحوث البترولية.

**محاولة اغتيال الملك عبد الله من قبل المخابرات الليبية**

في تم التخطيط من قبل ثلاثة عشر شخص، ثلاثة من ليبيا، وعشرة سعوديين، لاغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز عند مرور موكبه في مكة المكرمة، لكن اجهزة الأمن السعودية استطاعت تفكيك هذه الخلية والسيطرة عليها، واحتوائها، حيث ألقت القبض على ضابط ليبي برتبة رائد يدعى عبد الفتاح الغوش في أحد فنادق مكة وهو يعطي مبلغ مليون دولار لأربعة سعوديين، بينما فر ضابط ليبي رفيع المستوى لمصر، سلمته للسعودية فيما بعد، وتم اعتقال ست مدنيين سعوديين، وأخر ليبي، بعد تولي الملك عبد الله الحكم تم العفو عن ثلاثة ليبيين بينما لا يزال باقي أعضاء الخلية قيد الاعتقال، والمحاكمة.

**وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز**

توفي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 23 من كانون الثاني لعام 2015 ميلادي، عن عمر ناهز 91 عاما، بمرض ذات الرئة، وتم الإعلان عن وفاته ببيان رسمي صادر عن الديوان الملكي السعودي، وخلفه في الحكم أخيه ولي العهد سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صلي عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله ، ودفن في مقبرة العود، وشارك في تشييع جثمانه الملك سلمان وعدد من الزعماء، والقادة والزعماء العرب من مختلف الدول العربية، كما عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة للتعزية بالملك عبد الله، وقدّم مندوبي الدول المشاركة في هذه الجلسة كلمات التعزية للمملكة السعودية، والأمة العربية.

**الجوائز والأوسمة التي حصل عليها الملك عبد الله بن عبد العزيز**

استحق الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، العديد من الأوسمة والاستحقاقات لنشاطاته المتميزة في مختلف المجالات، ومن هذه الجوائز نذكر:

* وسام شرف من الدرجة الأولى من دولة النمسا في عام 2004 ميلادي.
* حصل على وسام الجنرال سان مارتن، من دولة الأرجنتين.
* حصل على وسام الكروس الجنوبي، من دولة البرازيل، في عام 2007 ميلادي.
* حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، من دولة إيطاليا، في عام 1997 ميلادي.
* حصل على وسام الصداقة، من دولة كازخستان، في عام 2004 ميلادي.
* حصل على وسام الإبتسامة، من دولة بولندا، في عام 2005 ميلادي.
* حصل على وسام الصوف الذهبي، من دولة إسبانيا في عام 2007 ميلادي.

**خاتمة بحث عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز**

إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم لختام بحثنا هذا الذي أسهبنا في سطوره بالحديث عن الملِك الرّاحل عبدُ الله بن عبد العزيز رحمهما الله واسكنهما فسيح جنّاته مع الصالحين، وقد تطرّقنا بسطور البحث هذا بالحديث عن نشأة الملك، والمناسبة التي تقلّدها، وإنجازاته الكثيرة التي كان لها دوراً كبيراً بإعلاء اسم المملكة بين السُحب.